

公益財団法人 ノーマライゼーシヨコ柱宅財団

## 私たちの「願い」

私たちは，公益に資する法人として，
－「高齢者も障がいのある人も社会で共に暮らし，共に生きることがノーマルである」という
ノーマライゼーションの理念に基づき，
－高齢者や障がい者が安全で安心して快適に暮らせる住生活の整備•向上を通して，
－すべての人が生きがいをもって生活できる社会づくりと，社会福祉の増進に寄与する

ことを目的に取り組んでおります。
私たちのこの「願い」のため
尚一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう
心からお願い申し上げます。

## 公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

理事長 土屋 公三
## WITH LIFE 第51号 目次

```
特集 「スーパーシニア」に学ぶ
```

4 健康を維持する努力を总らず新しいコトやモノに挑戦を北星学園大学名誉教授 忍 博次さん
7 子どもたちや高齢者のために
技能と経験を役立てましょう
特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう代表理事 児玉 芳明さん

10 明るいフクシ探検記 伊藤干織西岡音䫓普及会
12 小中学生による「安全•快適アイディア」 コンテスト
14 ここが知りたい 介護を担う男性の悩みは？その解決策は？ さっぽろ社会福祉士事務所 代表 大島 康婎さん北海道男性介護者と支援者のつどい代表 小番 一弘さん
18 トビックス 男性介護者と支援者が居酒屋で新年会
19 「ノーマライゼーション住宅財団」活動紹介

```
2020年4月1日発行
発行人／土屋公三
発行所／公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団（C）
〒060－0042 札幌市中央区大通西16丁目2－3ルーブル169F
TEL 011－613－7551 FAX 011－612－8431
URL http：／／normalize．or．jp／
【制作スタッフ】－編集協力／株式会社日本商工振興会


高荷明さん（左）は札幌盲導犬協会設立（1970）に尽力。訓練士として参加した井内憲次さん（中央），香月洋一さん（右）とは半世紀の付き合い

















札幌更生保護協会事務局で小林順吾事務局長（左）から近況を聞く


書斎に収まりきらない図書がリビングに侵出。最近は気軽に読めるものが多い

忍 博次（おし・ひろつぐ）
1930年，富良野市生まれ。北海道大学教育学部卒。国立身体障害者更生指導所勤務等を経て，北星学園大学をは じめ，吉備国際大学，九州保健福祉大学大学院，名寄市立大学で社会福祉を研究•教育。北海道社会福祉協議会で も尽カ。ノーマライゼーション住宅財団評議員。著書，研究論文多数。


指生現学学山定たす忍い



 ま
せ
福
祉
に
取
\(り\)
組
め
は や
政
治
も
勉
强
な
な
れ
ば
な
な る
側
面
影
響
る
の
で
経
済






歩
て
60
年
I
を
の
の
3
月
に








歳
現
職
を
引
退
に
当
た
っ
て


貫
て
取
\(\eta\)
組
で
で
き
た
ど

 な
事
竍
相
次
い
で
起
そ
い
ま
 い
な゙
な
す会
か
か
バ
し
な
な
れ
れ
い
は
な子
と
あ
敂
や
い
じ
め
は
社



 ＊）














 Grobl
 な
か
\(\vdots\)
た
と
が
か
か
か
る
な










大麻卓球クラブに所属。忍さんはミスが少なく，粘り強いプレースタイル

 の

 ど
ま
で
前
向
き
な
忍
¿
ん
\begin{tabular}{|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular}} \\
\hline \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular}}} \\
\hline & \\
\hline
\end{tabular}



 ＋6nctisnswxtun！






























\section*{ベストパートナーを看取り，知ったとと・学んだとと}

いつも毅然と話す認さんが，照れ気味に語つた愛妻•純純さん（1993年，54歳で他界）の思い出を紹介しむす。

妻は優しく朗らかな人で，誰かれなく家に招いて話を聴き，手料理でもて なすのが上手でした。

自分より人のことを優先するところがあつて，受診が遅れ，大腸がんとわ かった時は，かなり進行していました。
「余命半年」と医師に告げられた時，僕は責任のある仕事に就いていたの で，思うような看病ができず困惑していると，当時住んでいたマンションの人たちが交代で妻に付き添ってくれ，厚い介護がかないました。
妻を看取ってからというもの，3年ぐらい喪失感が痷えず，研究者を辞め ようかとさえ思いました。当時，僕は60代だったから乗り越えることができま したが，今の年齢だったらそうする自信はありません。
社会福祉を研究•教育する僕にとつて，私欲がなく，差別という感情を あったく持たない妻は，戦友であるとと もに尊敬する人でもあります。
闘病中の妻からは死の受容を，妻の お世話をしてくださった方々や悲嘆す る僕を慰めてくださった方々からは真心ある支援を学びました。心から感謝 しています。（談）


旅先で忍さんが撮影した純子さん

 ん
 は
前
段
と
て
理
不
尽
と
は


 \(x^{6}\) SH6た \(\begin{array}{ll}\text { れ と } \\ \text { か } \\ ら & \\ \text { を 何 } \\ \text { 考 } \\ \text { え } \\ \text { る } \\ \text { 上 } \\ \text { で }\end{array}\)
期
を
問
わ
す
変
わ
\(ら\)
な
い
も
の為
は
青
年
期
壮
年
期
高
齢 な
る
声
を
聞
き
取
\(\vdots\)
考
え
る
行

 \(し\)
\(\vdots\)
\(\vdots\)
な
ぜ
な
ら
考
え
方
や
捉



「チャイルドラインほっかいどう」の事務所（住所非公開）で，子どもたちへの思いを語る児玉さん（左） と理事の早崎悦子さん

す子
ざど
きも
とた
とち
をの
すた
るめ
に

はつっい時若い高成を守のチう代者ま校し記ド活
強
と
言
は
は
強
で
し
よ
j






 に
当
た
り
㱏
を
龙
功
さ
せ


現
学
把
握
円
滑
軍
㗬
活

受
は
た
か
ら
に
は
課
題
解
 ンン 2 志国話






 の
閵
者
者
時
流
踏
ま
え
研






氧
僌
電
話
て
な
た
さ
\(\vdots\)
2
0








要点を押さえ，端的にわかりやすく語る児玉さん
児玉芳明（こだま・よしあき）
1937年，横浜市生まれ。北海道新聞 の記者・ワシントン支局長•出版局長，道新スポーツ社長，コンサドーレ社長 などを歴任。札幌微助人倶楽部，北海道ユニバーサルツーリズム推進協議会 など数々の福祉団体の運営に携わり，盲導犬候補犬育成ボランティアも。 ノーマライゼーション住宅財団理事。

\begin{tabular}{|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{如の管かNい゚稩みが筷} \\
\hline \\
\hline
\end{tabular}

\section*{}




環
境
甬
意
る
の
は
大
人
の






\section*{子どもたちの声を聴く「チャイルドラインほっかいどう」}

チャイルドラインは70年代の北欧で誕生。現在，全国七十余の民間ボランティア団体が連携し，全国共通のフリーダイヤルに掛かってくる子どもの声を受け止めている。

（）毎日：16時～21時
（電話代無料，ケータイ・スマホもOK）


電話番号入りカー ドを全道の学校 で配布。上から小•中•高校生用。右は点字カード


藤田さん夫妻（左），奥山さん一家（奥）と共に，オバール号の17歳の誕生日を祝う児玉さん夫妻（右）








 を
少
イ
ア
し
た
㐗
覓
奉
任
































\section*{支え合って暮らし ボランティア活動も}

日々の幕らしの中で長年，児玉さんをサポートしてきた少子さんが，70代で゚゚ーキンソン病を発症。以来，児玉さ んがサポートする場面が増えむした。その暮らしぶりは…。

娘，息子が独立してからは，札幌で妻と二人暮らし。を ろつて山歩きやスキーが好きということもあり，週末は二 セコに建てた山小屋で過ごしていました。しかし，妻が パーキンソン病を発症し，僕自身，がんの手術を2度経験 したのを機に，山小屋をを売却。将来を見据え，自宅を「車 いすユーザーも暮らしやすい家」にリフォームしました。最近は朝食•夕食作りと掃除を僕が担当。インターネッ トの料理サイトや便利な電気圧力鍋を使って，カレーや肉 じゃがを作っています。要は食べたいものを作ればいいわ けで，料理が楽しくなってきました。妻の「おいしい」が何よ りの励みです。
趣味（書道）やボランテイア（美術館の解説員）など，妻は今も外出の機会が多く，歩行ができてもバスの乗り降りなど に危険が伴うため，僕が車で送迎しています。








 で
台
に
通
て
て
ま
す。
す
オ ほ
か
2
週
間
に
3
回
の
へ
ス
ス \begin{tabular}{c} 
\\
\hline
\end{tabular}

力
の
衰
を
恶
感
た
を
と
手治
尞
た
あ
入
院
退
院
体
信


\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{14}{*}{}} \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline & \\
\hline
\end{tabular}

\section*{補助犬への理解を進める集い}

\section*{「ほじょ犬フォーラム in Sapporo」}

講演，補助犬のデモンストレーション，盲導犬，介助犬，聴導犬とのふれあいタイムなどを用意。

○日 時：2020年6月20日（土）13時30分開場 14時開演
（O場 所：札幌エルプラザ3階ホール（札帕市北区北8条西3T目28） © 人場料：500円（中学生以下は無料）
問い合わせは，TEL：090－2819－7542（鉿木さん）へ。



 ，呂数















 トリビ










－問い合わせ先 西岡まちづくりセンター TEL：011－854－0357
达の选

 6下弥がく－－



「1．


 こへ











䂏朋＝こへ







優れたアイディアをより多くの人に知っ てもらうため，例年，本コンテストの入賞作品をさっぼろ地下街で展示公開し ています。今回は1月11日から13日ま で，オーロラブラザで展示しました。


第24回
小中学生による
「安全•快適アイディア」 コンテスト入賞者発表


「安全横断歩道】
札幌市立新光小学校 6 年森本楓佳さん

平らになる点容ブロック


「平らになる点字ブロック」
旭川市立神居東中学校 3 年舘入 葵さん


「ロボット除雪機 ユキちゃん」旭川市立東陽中学校 3 年増田麗臣さん

「ペットの健康カメラ」
恵庭市立島松小学校6年共田小桜さん


\section*{優秀賞 ［4}
停 \(\qquad\)

「便利なバス停」
旭川市立愛宕中学校2年佐々木真優さん


「読み上げるーペ」
旭川市立神居東中学校 3 年
米田二葉さ \(h\)


\section*{「クッション ファッション」}

札峴市立新光小学校 6 年 葛西日和さん
\[
\text { |中 } \mid \text { 学 } \mid \text { 生|の|部 }
\]

最優秀賞


「車イス エスカレーター」
壮撆町立壮瞥中学校3年 山内天心さん
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 做 &  \\
\hline \begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular} & 堔平 \\
\hline \begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular} & 寝安 \\
\hline \begin{tabular}{l}
＊ \\

\end{tabular} & 惑三 \\
\hline 世綝 & 櫒 \\
\hline 监些 & 过锄 \\
\hline \begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular} & 搵建 \\
\hline
\end{tabular}

























- 佳作［6作品］
- 宇陀市立宇菟田野小学校 4 年 蛯原 紡
- 札幌市立北野台小学校 5 年 日尾嘉宏
- 恵庭市立島松小学校 6 年 土田帆乃佳，

\section*{世永心愛}
- 札幌市立新光小学校 6 年 根田紗和
- 中富良野町立宇文小学校 6 年 柿本元輝

■奨励賞［10作品］
- 登別市立青葉小学校 2 年 中村帆花
- 札幌市立富丘小学校 3 年 今井梨瑠
- 宇陀市立宇菟田野小学校 4 年 岸江優助
- 札幌市立手稲鉄北小学校 4 年 野村望柚郁
- デルタスクール4年 金田あんず
- 真狩村立真狩小学校4年 長船愛瑠
- 札幌市立北野台小学校 5 年 笠原朗史，高橋利駆
- 中富良野町立宇文小学校 6 年 柿本勇輝
- 恵庭市立島松小学校 6 年 佃 明依 （敬称略順不同）


「ヘッドホンベる」
恵庭市立島松小学校 6 年蛯名陽香さん


「まる見えスーパー！！」 デルタスクール2年阿部紗俐夏さん


「目の不自由な人のための杖」旭川市立愛宕中学校2年宮本佳遥さん

「発見！歯ブラシ」
旭川市立東陽中学校 3 年盛合穗乃佳さん


佳作［15作品］
－旭川市立愛宕中学校 1 年 西村咲来－旭川市立神居東中学校 2 年 黒住萌桃－岩内町立岩内第一中学校 2 年 青柳眞子－旭川市立神居東中学校 3 年 菅沼明莉，長堀帆夏，野口実央梨，藤原歩叶－旭川市立東陽中学校 3 年 石川 俊，䅞場陸斗，大西彩音，斉藤蒼汰，高橋陽菜－壮暼町立壮瞥中学校 3 年加藤宽人，上名 杏－洞爺湖町立虻田中学校 3 年 竹ヶ原 空

■奨励賞［15作品］
－旭川市立愛宕中学校 1 年 近藤壮月－札幌市立北辰中学校 1 年 辻 愛花－岩内町立岩内第一中学校 2 年 佐藤菜々実－岩内町立岩内第二中学校 2 年 中村湖子－音更町立音更中学校 2 年 西島美命－札幌市立西岡北中学校2年 長㠃有沙果－旭川市立神居東中学校3年 岩田梨花，佐藤彩音，佐藤日路花－旭川市立東陽中学校3年 カー ケイトリン，山崎泰平－釧路町立富原中学校3年 池端幸輝，谷口葉南－洞爺湖町立虻田中学校 3 年 吉田遥夏－幕別町立札内中学校 3 年 庄内颯飛
（敬称略順不同）

優良賞［3作品］

「しゃべる手すり！」
札幌市立北野台小学校 5 年
飯田美月さん



「千里眼ステッキ」旭川市立愛宕中学校 2 年池崎李帆さん


「トイレでガッチャン」旭川市立東陽中学校 3 年鹿目大喜さん


「おめめとおみみをお助けメガ刘！旭川市立神居東中学校 1 年佐藤琴羽さん


「料理早見タッチパネル」岩内町立岩内第二中学校2年鈴木陽心さん



\section*{}



\section*{情報がほしい，困った，相談したい と思ったら}

\section*{「介護離職ゼロ」ポータルサイト（厚生労働省）}

家族に介護が必要になったとき，知っておきたいことにつ なぐポータルサイト。介護サービスや介護と仕事を両立して いくために活用できる制度の関連情報へアクセスできる。 https：／／www．mhlw．go．jp／stf／seisakunitsuite／bunya／ 0000112622．html

\section*{介護などに関する相談空口}

住んでいる地域の区役所および市町村の保健福祉課
地域包括支援センター，介護予防センターなど。

\section*{認知症電話相談}

○札幌市認知症コールセンター
専門的な資格を持った相談員が認知症に関する相談や問い合わせに対応。

TEL：011－206－7837
月～金曜日 10 時～15時（年末年始•祝日を除く）

\section*{○北海道認知症コールセンター}

認知症の人の介護を経験している家族の会（北海道認知症の人を支える家族の会）が相談に対応。
TEL：011－204－6006
月～金曜日 10 時～15時（年末年始•祝日を除く）

\section*{さっぽろ社会福祉士事務所}

札幌市中央区南6条西11丁目1285－1 共済ハウス2階
TEL：011－520－2771 FAX：011－520－2777


 る
前
笓
め
あ
財
産 を
ふ
る
う
大
き
な
な
ど
ど
な



yatrove









効
弯
覱
真
面
見
取
り
組
（


 に
っ
て
い
た
た



 ま
た
近
橉
連
携
欠
か
世
 の
で
当
事
者
は
も
ち
万
2
関介
護
者
交
流
会
組
亿
い
る


 －嘲こうく亲比

誌









 でに
た
た
ね。
残
札
幌
へ
大
き
な
決
断 に め
残に
て 仕
札 事
幌を
。辞
大
夫 家
き 族
な
決東
断 京

 の
会
や
数
丠
道
認
知
症
人






性
と
思
わ
れ
て
い
ま
た
か
ら



勺भ゙ ま
ま
家
外
に
出
て
行
て
て
し
ま
 －hentritconerrit

 の
進
行
を
痛
感
ま
し
た
同
同 が
緒
に
暮
ら
し
\(て\)
み
て
病
気結
構
普
通
に
話
し
て
い
た
の
で
す





 と
か
\(\vdots\)
父
と
私
2
人
体
制
も゙警
祭
に
何
度
お
世
話
に
な
っ
た
こ









 シ
ヨ
1
ト
ス
テ
イ
が
で
き
る
小
規
 ビ
を
を利
用
し
そ
の
後
認
症










\section*{（8） \(2 x\) 단}



\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular}}} \\
\hline & \\
\hline
\end{tabular}



 い
し
た。
㤰
年
末
俗
何
回 で
ヶ
1
キ
と
花
を
意
て
て
祝


orr



 やよざながが









医
 －r＊










 ま
し
し
肉
的
精
神
的
経

答 or

\section*{市民団体 \\ 「北海道男性介護者と支援者のつどい」}

2017年に発足。イベントの一つとして，親や妻らの介護 を担う男性や支援者が，お酒を飲んで息抜きをしながら語 り合う「男性介護を語ろう居酒屋」を開催。介護関係者， ボランティア，女性の参加可。参加費は無料，飲み物・つま みなど持ち込み可。詳しくは下記へ問い合わせを。

場所：シニアライフサポート協会（下記）セミナールーム時間：18時～20時
問い合わせ先：一般社団法人シニアライフサポート協会札幌市中央区南2条東1丁目1－11 第3泊ビル1階 TEL：011－200－0947 FAX：011－351－2611
E－mail：info＠sumai－sapo．org

 お
伝
え
し
て
い
ま
す。
先
延
ば
し て
早
急
に
解
決
ま
し
よ
う は
各
分
野
の
専
門
家
に
相
談
 sotvorurnv ourticNU H


 S
O
S
を
発
信
す
る
こ
と
が
で性
は
プ
イ
ド
が
じ
や
ま
を
し



 と
知
り
北
海
道
で
も
や
そ
う い
や
っ
て
い
る
と
こ
が
あ
あ し
て
男
性
謢
者
の
居
酒
瘋
集 て
ま
ま
す。
イ
べ
ン
ト
の
つ
と が
と
で
活
動
L
情
報
を
発
し ド
型
で
は
な
く
フ
\(ラ\)
\(ッ\)
－
な
な
な
な

 ＊＊＊

\section*{}








\footnotetext{
 せ
や
や
残
た
た
子
子
代
に

}



 か
上
多
\(\vdots\)
ま
ま






 て
い
ふ
介
護
て
て
い
た
奥
さ








\section*{源男酔介塻畍 atron ク援
信
酒 シ屋
글
！新}






采~檞

と
設
に
ほ
\(し\)
\(し\)
\(\vdots\)
\(!\)
と
希
留
を





飲んで，ほどよく騒いで，笑顔が弾ける参加者たち
い
ス
多
ッ
フ
さ
ん
が
そ














自
分
気
热
ち
表
に
出
さ
な
な





心
身を
解
放
る
機
会を




\title{
公溢时法法人ノーマライゼーション住宅財団」 \\ の活動をご紹介します
}
 ションの理念に基づき，高齢者や障がい者にとつても安全で安心して快適に暮らせる住生活の整備•向上 を通して，すべての人が生きがいをもつて生活できる社会づくりと，社会福祉の増進に寄与する」ことを ［目的］に，主なものとして下記の［事業］を行っています。

\author{
当財団では，活動理念•趣旨にご賛同いただける方へ，「賛助会員」の入会をお願いしております。当財団へのお問合せは，本号2頁記載の連絡先へお願いいたします。 \\ 当財団の詳細につきましては，ホームベージ（http：／／normalize．or．jp／）をご覧ください。
}


供






 で
紹
介
て
い
ま
す。
専
門
家
の
ア
バ
イ に
巽
さ
れ
れ
た
事
例
を
写
真
図
面
き
き前
項
助
成
対
象
物
件
中
か
ら
さ
\(\vdots\)

 せ
だ
さ
い
い
本
年
度
の
募
恶
項
概
要
は
左
記
の

みの 0 の告現療イ 11 発レ察




 し
必
要
事
項
を
記
入
し




\section*{底応}奞 －こみ突へ





具
用
具
ま
安
全
に
出
楽
し
あ
る



生涯，快適に暮らしたい。```

