# 非行問題 ${ }_{2022}$ 

First part
ISSN 0288－8548 No． 228

## 巻頭論文

『家庭支援のあり方について』
～親子関係再構築 家庭支援專門相険員のあり方など～早 樫 — 男

特 集
家庭支援のあり方について

## 非行問題 2022



児童版画作品～淇陽の四季～


 orrchtrarn

【」












（2）

大
城
丈 健 智
典

46

| 怣 |  |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| E゙心 |  |  <br>  |
| 亏\％ |  |  rrucaluturn |
| $\varnothing$ |  |  <br>  |
| $\stackrel{\sim}{\infty}$ |  |  <br>  |
|  |  |  <br>  |

（1）究
曈文

宮
川
哲
弥
195
（3）

光 上
井 松
朱 幸
美 一
（2）
横
浜
市
向
陽
学
園
と
併
設
学
校
桜
坂
分
校
の
の劦
働
関
係
の
構
築
能柿坂西

明 一 一 寛
156
$\int$
開
校
十
年
の
軌
跡
$\int^{\prime}$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
登沼本田
正 隆 耕

研

## 眼

 RFXHK
援
施
設
皃
爯
心
理




| W |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| ¢ |  |  |
| \％ |  |  |
| ¢ | 灾 畑 或》 |  |
| ¢ | 缽 \＃耻 |  |



巻

|  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |










|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |


|  |
| :---: |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  <br>  |
|  - ofngovacond山 |
|  <br>  <br>  |
|  |  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |



|  －of त藤 - \＆ |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 《上ゾ入べべゅ》 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |




|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

$\qquad$強




ortroncrorrr


の
で
す。
図 $1-1$


 Trus
京私
生
ま 栓


「いた閶がていた。


 －













## 



対
応
す
る
も
の
の京
太
郎
こ
二
歳 N包删》
 （《（ $\mathrm{D} \downarrow \mathrm{d} \mathrm{d})$

グ思ので ハプ込





＋+ ，$x^{\prime \prime}$ No工s当粪和 6 雨
生
活
は
夫
き
な
問
間る外た

激

$$
\begin{aligned}
& \text { の } \\
& \text { 䦕 } \\
& \text { 題 } \\
& \text { 動 } \\
& \text { は } \\
& \text { 八 } \\
& \text { 歳 } \\
& \text { 頃 } \\
& \text { ら } \\
& \text { 始 } \\
& \text { ま } \\
& \text { な }
\end{aligned}
$$


図2－1





쳣） （思潧和焂周 $\rightarrow$ 사



相なった。
的れ
在 も
孔心当 回出边

ち
な
み
に






千N回锰边＂




 み
は
な
な
な

国小＂告

 あ
い
ま
い
な
垔
失



Hat（献


 －evgritrarrovet


$\rightarrow \rightarrow$（誌）



 －
－イン $\dagger$ 入


 こ肺きで




是眤
$\begin{array}{lll}\text { れ い } \\ \text { な } \\ \text { い } & \text { な } \\ \text { か } & \text { い } \\ \text { が }\end{array}$









入 身 5 \＆
 な
哇 ケ
失
を
を
経 よ
験 つ
す て
る は




想珷 9 四











| － | II |
| :--- | :--- |
| A | 事 |
| の | 例 |





|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  |  |  |
|  |  |  |
| oevs |  |  |
|  |  |  |
|  <br>  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| - evs |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |





 -



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



 Tungerrarmand関て思
わい
い の
よ
に
保
護
者
官
の
信
 B 砕
の

 －



 は か
親じ
こ
し


良言た な 難 う
もいに
の状当
るはは
と家
がが支

子
と
あ
の
福
祉
幸
せ
世

rrreveq黄骞本访
北
海
道
組着着光当以 のに視 お が紹談所施 たた


| あすの |
| :---: |
| たつべ在 B |
| いてて宅の |
| ともので事 |
| 考 「退の例 |
| えア園生で |
| てフ生活示 |
| い夕にをさ |


|  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |


秋和以和轻

示田収检





 そ設
文
保
護
者
訪
問
に
る
相
談
䁔
係
再
夏復 て
い担
当

 $\theta$ 江興 e





。属䱚厅䖒
等
の面家容期接㨩然然 し
て
保
護
者
等
の
の
施 の
退
所
を
促
進
し
親
関 に
よ
$り$
児
童
の
早
期
家
庭




の －evertor
 がい のてそとしい いかも
るな叱る
而


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




 $ら$
$\beth$
$ン$
ト
ロ
1 り
返
$\eta$
を
重

 HF，$x=y$ か
ら
始
あ
た
た
不
調
に
な て
い
る
と
に
生
活
を た。
 バ
$ッ$
ク
に
と
て
も
苦
し
h在
院
中
に
関
係
機
関
と当責

 あ
$\vdots$
1
b
角
度要 C帰生こり ，「解洲 心 ，保に真自自視連を携 ら
は す
$も$
$ち$
ち か
だでス組 ん は
解
か
か
難
らのあ 決













親
子
関
係

召入年
た
と
し
う
立
基
礎
を
再
確
認
す
る
かくN

いだ
は
－い沺Tunger
はざへへ入い然がざい





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




資料 1

- 良質な家庭的環境での暮らし
- 安心•安全で応答的な生活環境

○生い立ちの整理（ライフストーリーワーク）
－家族アセスメント（家庭訪問，保護者面接，社会調査）

## 心理的再䖻合支援

○家庭通信（手紙，葉書）
面会（定期，進路，児童精神科通院）
家族参加型行事
家族交流（外出，外泊）
○施設内家族宿泊

物理的再統合支援
○ 一時帰宅訓練（週末，長期）

- 居住地の支援ネットワークづくり
- 居住地の児童精神科への転院

○進学（転学）先との連携
○教育庁ユースソーシャルワーカーへ の係属（東京都）

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| ももま面 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |項

に
$も$
替
定
さ
れ
て
$い$
い
る
あ
の
で
す
ひーテン

| 戻 |
| :---: |
| す |
| た |
| あ |




ま


生
いス
立
ち
のト
整
 なanが元
こ $\because \Longleftrightarrow$ 隹分必团






－



H，rushc誰れ，








|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 。叫 <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|  <br>  |
| :---: |
|  |
| －rch |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| و |
| 9）家册入－ |
|  |
| Hさ |


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

動疲ば学しに呼加に春

を果りんし親は萩






|  －中听 5 \＆ |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |






 くO 理

$\lambda-Y$ …

## 

- 

|  |
| :---: | 






## 



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

器メー湂い







武

藤

















你和以程




## 





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


 MNx
 इ 2r సurnumits
係
崩
まう ました緒 evgrarevetriti

 -
事
例
（1）
A
さ
¿
III $\begin{array}{cc}\text { 事 } & \text { ケ } \\ \text { 例 } & \text { I } \\ \text {（1）} & \text { ス } \\ \text { A } & \text { 紹 } \\ \text { さ } & \text { 介 } \\ \text { h } & \end{array}$
る  ，















  -


## r五

用数前回號㴋㜛㴋がロ




（4）


 ど 泊测思カーオ | も |
| :--- |
| 選 |
| 択 | て業




高
校
$=$
年
時
（3）後 さ韭 $\stackrel{A}{A}$
 ，en raturallin




居
 のぶ3田細
 ざさにに
N』N irre



（5）

## 退 乺 品





## ニ 事 例 （2）

orrcuH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


家り
族
$x \mp \times 11243$
为
族 触
かれ
らる
否
さ
れ
れ
た
家な
族し
と と
に う
別の
れは


テージずと 아 H1触





家


[^0]必弤开れ，
 $\theta$ 为
品潄
永渆
会是無和いら





自 し勇め り
越
え前
述

の所 4 | 化 |
| :--- |
| さ |
| れ | $\stackrel{\text { 話 }}{\text { し }}$ る

属
で
で の聞出きとらとはが れお過 $\qquad$現なは， と大にどとと心族 たたましな童方他れ員テ，

 － 1 なの が料ぐ
> shacerruergex in

で考素 こ
作
業
は ん
な
柔
軟
な
考 は ras て支酸葉をいど業軟の聞出きと
身
を
尊
重
号
れ さ返て

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

い関然どいにて導しに制口一つまれまい
毎

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |











|  - of hetratrurncs |
| :---: |
| cruturdughus |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  - 아 4 H |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叫厅温 | 中井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时肚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |






 H Trendrurne of of
時い に





 $\qquad$
決様
め
め

と
「K《は」」
$\begin{array}{r}5 \\ \hline\end{array}$

が
基

|  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| －－\％－ |



－





 －綿
貴 う
 $x+8 n], 3 \rightarrow \infty$客
観
な
視
点
相

$$
\Sigma N \sigma
$$

$$
\begin{aligned}
& t \rightleftharpoons 5 \\
& N \rightleftharpoons \frac{1}{4} \\
& \hline 1
\end{aligned}
$$

$$
308
$$



$$
+\infty
$$



 －dr $<1$ $त \mathrm{n}_{2}$
ち 合
い1

学穿地
的㖄㖄

$$
\begin{aligned}
& 4+x_{1}^{1} \\
& 2-2 \times 3
\end{aligned}
$$$\checkmark$－い＂

－小等$+6$








 －中

$y$ 止

ポ

Ticerriter




$\begin{array}{cc} & \text { 理 } \\ \text { 主幹 } \\ \text { 事長 }\end{array}$
今 内
別
田
隆 良
宏 介

 －こん







宅
等
と
妹 A
は
入
園
後 れたがへロ気


 で
あ
る
の
の
認
識
が
強
W郕归 は
面
の
度
に
差


設
学
校
の
職
員
元
$\theta$ 为気正
隹 そ
そ
そ
基
的
的 zinrrer地 そ は け
に
終か
わし
はの性も関任のも面問がで係にア強概

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

开斤跴田类 を訾後けか責
－校きいBつ年目れ員く

| こ |
| :--- |
| 多 |
| い |
|  |



几元前容今
家
族
品
の
関
係
は

 ト川以がが，った第



好宫小くん | 警 |
| :--- |
| 祭 |
| 連 |
| そ |加 $\theta$ N発



＜学䒺 | 深 |
| :---: |
| い |
| い | で考 が ケ目個

別
に ラ厳倣 品 なに


[^1]


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |


$\square \square$ ， こ 親
家
後方㵀
のあで相

る

 に
戻
て
て
新



 は

寒 し が身




相 出
緲学る





園 あ るた ラの とたは

アは

シ面

のに


今
ぞ
も
齐
流
継
続
亿
亿
$\omega$


の
母 $\theta n$



 と
に
に
行 － 6 畊罧㥒 フは








तタの戸 -




設
㫤
童
理治
療
施
設
に
お け る
支
援理 浩 違子之い

援
施


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 研 究 論 文

（1）

度賲忠検
と
$j$
（3）
（2） （1）今？ ど と曈言
 たに
竖伴
多过

数 | 多 |
| :---: |
| $\stackrel{y}{2}$ |
| な |

所
售
童
質
変
化
は曈な





 し園男 R回＂みか －К 3 $x^{4} 3$ 崩离㬜

刚へに㽧汒 こ


 － 11 路「思场卢入受
 surnimicavarago




























|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |










[^2]難バ数の担示省るに

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

年
程
度
で
で長 い 物
児童
は
は
十生
年 活
程可
度能
施
設
で
生た
活活
市
る
児
童
が

$$
\begin{aligned}
& 2 \\
& 3
\end{aligned}
$$



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


減倛＜


|  | 喜多原学園 | 希望館 |
| :---: | :---: | :---: |
| 共通点 | （1）喜多原学園では反社会的な児童傾向があるが，どちらの児童も う点で同じである。そして，児 る意味では治療的あるいは教育 <br> （2）どちらの施設も児童集団におけ活の中で他者とのコミュニケー スキルが向上すると考えて支援 | 希望館では非社会的な児童の入所が多い会の中での生きづらさを抱えているとい羕護施設と比べると，どちらの施設もあ な目的を持つ施設である。 <br> グループダイナミクスを重視し，集団生 ョンを積み重ねる事により，ソーシャル行っている。 |
| 相違点 | 強い「枠組み」を持っている。ど ちらかと言うと，生活モデルであ る。 <br> （1）基本的に施設内での生活をし なければならないルールがあ る。そのために施設の敷地は大 きく，設備が充実している。社会の中では刺激に弱く周囲に流されてしまい，自分自身と向 き合えない児童にとっては安心し，安定した生活を送ること ができる。（場所の枠） <br> （2）全児童の日課がほぼ同じであ るが，このことにより，生活の リズムが整う環境に身を置く ことができる。（時間の枠） <br> （3）家庭で過ごしていた時の交友 は入所中規制されているが，そ の反面，家族や学校•地域との つながりは，逆に再構築した り，強化することができる。（人 の枠） | 一般社会に近い「枠組み」である。ど ちらかと言うと治療モデルである。 <br> （1）児童の状況によっては，施設外の学校に通学する事ができ，児童にとつ て環境変化が少ない形で生活する事ができる。 <br> （2）高校生の児童は，児童養護施設と同様な形で施設から高校等に通う事 ができる。 <br> （3）医師や心理士が常勤でいる事によ り，必要に応じて心理的なケアを行 う事ができる。 |




 さ
て
前
述反社会的児童
（不良少年）


| 兄竟 |  | $\lambda$ 所进甹 （壬新） | 10 | 限富なと |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A |  | 少校不通如 | 73 | ASD，ADHD，ODD，LD |
| ${ }^{1}$ | 0 | 这官 | 86 |  |
| c |  | 近闌トラブル | 74 | トワクリングハウぜ入，雗展知的同 がい，チッ夕里，ADHD，ODD |
| D |  | 圌䢒 | 81 | ADHD，LD（児建性学居間むてい－ <br>  |
| E | 0 | 部吉 <br> 通墅交通法温反 | 79 |  |
| F |  |  <br>  | 95 |  |
| 6 |  | 絡垶 | 97 | ADHD积向 |
| 4 |  |  | 101 |  |
| 1 |  |  | 90 | LD．ADHD．ASD． |
| 1 | 0 |  | 96 |  |


| E | 0 | 巣校内不通応 | 97 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 隹閶题行號 | 81 | ADHD ASD LD 場界隹哏亘 |
| 4 |  | 反积行为 （珄涊眺行为） | 71 | ADHD A5D |
| ＊ |  | 用匠为出不都界権交㟟 | 101 | ASD |
| 0 |  |  （第然不调艮） | 78 | PTSD，ASD |
| F |  |  <br>  | 80 | ADHD 重行㞋書 ASDの日し |
| 0 |  |  | 69 |  |
| 1 |  |  | 67 | 䫒度起的居がい |
| s |  | 全量揞ち出し魚願外治 | 88 |  |
| T |  |  <br>  | 91 |  |

表2

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |







|  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |


| $\begin{aligned} & \tau \bar{\prime} \\ & \omega \text { 九 } \end{aligned}$ | I |  |  |  |  |  |  | 研 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| る旭全 | は |  |  |  |  |  |  | 究 |
| 入年暗 | じ |  |  |  |  |  |  | 論 |
| 所児童 | め |  |  |  |  |  |  | 文 |
| 守童亲 | に |  |  |  |  |  |  |  |
| 当福立 |  |  |  |  |  | 開 |  | 2） |
| 子祉援 |  |  |  |  |  | 校 |  |  |
| ど法施 |  |  |  |  |  | 十 |  |  |
| の正設 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
| 多後設 |  |  |  |  |  | の |  |  |
| は約学 |  |  |  |  | 横 | 軌 |  |  |
| は約校 |  | 前 | 前 |  | 浜 | 跡 |  |  |
| 勉干に |  | 横 | 横 |  | 市 | 跡 |  |  |
| 強年扩 |  | 浜 | 浜 |  | 宰 | ） |  |  |
| が経る |  | 市 | 市 |  | 新 |  |  |  |
| で過教 |  | 新 | 章 |  | 尓 |  |  |  |
| きし育 |  | 并 | 并 | 前 | 中 |  |  |  |
| るた活 |  | 小 | 中 | 横 | 学 |  |  |  |
| う設憅 |  | 学 | 学 | 浜 | 校 |  |  |  |
| に学関 |  | 校 | 校 | 市 | 桜 |  |  |  |
| な 校閉 |  | 椄 | 㮃 | 可 | 坏 |  |  |  |
| りでる |  | 圾 | 圾 |  | 分 |  |  |  |
| た行調 |  | 校 | 校 | 瞏 | 校 |  |  |  |
| しわれ墊 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |
| とて告 |  | 校 | 校 | 園 | 校 |  |  |  |
| 思い吕 |  | 長 |  | 長 | 長 |  |  |  |
| い豕西 |  |  |  |  |  |  | 協 |  |
| 上謷田 |  | 能 | 柿 | 坂 | 西 |  |  |  |
| 級活省鈴 |  |  |  |  |  |  | 関 |  |
|  |  | 登 | 沼 | 本 | 田 |  | 係 |  |
| へ全 |  |  |  |  |  |  | の |  |
| 進像 ${ }^{\text {O}}$ |  | 正 | 隆 | 耕 |  |  | 構 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 築 |  |
| 星じった |  | 明 | － | － | 寛 |  |  |  |
| 率だ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| はしは， |  |  |  |  |  |  |  |  |



NHOU\＆が











九
施
設
併
設
学
校
で
の
学
習
の
重
性
を
感
L
さ
せ
る。













学

$$
\begin{aligned}
& \text { の } \\
& \text { 子 } \\
& \text { ど }
\end{aligned}
$$

不

$$
\begin{aligned}
& \text { 不 } \\
& \text { 合 } \\
& \text { 格 } \\
& \text { な } \\
& \text { な } \\
& \text { D }
\end{aligned}
$$

$$
\text { vog湅筑 } \theta \text { rr }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 学 } \\
& \text { 園 } \\
& \text { 職 } \\
& \text { は } \\
& \text { は } \\
& \text { 公 } \\
& \text { 謷 } \\
& \text { が }
\end{aligned}
$$

$$
\omega
$$


平 年
成
$+11$
年 近



 れ ス
が
あ
る
る
少
等
の
記
意
載䓌
か
あ 疎
 い そ 舎 う
認部
識分
も
䦠畳叫㓡吸


$$
\omega
$$

> Nルトゥ

た待

，rottors

$ち$
が

に時
い
遮く $2 x$
sかc同


公
謷
信朝 か
$\qquad$入非飞さ

孔
ど

に
入
所
乙
て


爰撕
 の性募員職 れ員 ${ }^{\text {加 }}$配 学 さ 籍 れ 五教 小
 を進 学 い職学め校 ポ員校ての スは籍い意夕
l
を
学
園
職
員校 人取が直 前 組な な の童始と係学当校月徒つい築職後に
$\square$開校校地校 わ は共ワ 年社検た回しキ て時の横



図 1 桜の回廊と向陽学園



|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  <br>  <br>  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |





 え提き寮 $1 才$ 渵  な
ん
前前








 い
る
と共 テ
ィ
ン分
の
ユ放
課
後 ラ ラ シ ブ 1
活
動 を動
行
行分てる校し JHor ${ }^{\circ}$新
宿
題
清
掃
夕
食野
球
季
節
は


|  |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## （H）蝛长 6 搵环





教
青
活
動
に
や
り





な行広公学学

"



 hrrar r siter嘗
 た
と
素
直
に
ア等
授
業
を
行持旦 か親 関

$$
\begin{aligned}
& \text { な } \\
& \text { っ な }
\end{aligned}
$$

たい


| $\bigcirc$ |
| :---: |


$\eta$


告磁








## 会員外の読者の皆様へ

全国児童自立支援施設協議会会長 矢澤 隆

全国児童自立支援施設協議会は，児童自立支援事業の振興を図る ことを目的とし，全国58か所の児童自立支援施設（国立2施設，公立54施設，社会福祉法人2施設）の相互協力，事業の企画や調査研究，機関誌の発行等の活動を行う組織で，7つの地区協議会（東北•北海道地区，関東地区，中部地区，近畿地区，中国地区，四国地区，九州地区）から構成されています。

この「非行問題」は，当協議会が児童の自立支援に関係する皆様 から寄せられた研究結果，研修内容，実践記録等をもとに編集•発行しており，本年度の第 228 号では，「家庭支援のあり方について ～親子関係再構築，家庭支援専門相談員のあり方～」を特集テーマ として取り上げました。

さて，昭和 41 年に名称変更して以来，長年にわたり親しまれて きた「非行問題」ですが，非行という従来のカテゴリーに当てはま りにくくケアニーズの高い児童の増加等を踏まえ，次年度より名称 を「児童自立」（仮称）に変更することとなりました。また，体裁 や構成等についても見直しを行います。今後とも児童福祉に携わる方々や児童福祉を研究•学習されている方々のお役に立つ紙面とな るよう努めてまいります。

なお，「きゅう」コーナーについては，会員外の皆さまからのご提言やご助言，ご感想などの発表の場として存置しますので，ぜひ事務局あて投稿をお寄せくださるようお願いします。

また，一部バックナンバーについては，当協議会ホームページか ら PDF 版をダウンロードすることも可能ですのでご活用ください。

全国児童自立支援施設協議会事務局（令和 3 年度）〒259－0102<br>神奈川県中郡大磯町生沢 527<br>神奈川県立おおいそ学園内<br>Tel 0427－71－0590<br>Fax 0427－72－6092<br>E－mail zenjikyou－ooiso．a6e3＠pref．kanagawa．lg．jp

※令和 4 年度の事務局は，愛知県立愛知学園です。


[^0]:    原

[^1]:    $\qquad$

[^2]:    

