

社会福社法人 にかほ市社会福祉協議会
編集発行
秋田県にかほ市平沢字八森31番地の1
TEL 0184－32－3020 FAX 0184－37－2852 ホームページ http：／／nikaho－shakyo．jp


40 名が元気に交流！！

## t $<$ c

P2•3…平成26年度事業報告及び収支決算
P4……社協会費及び日赤社資のお願し
P5……にかほ市の現状から＝シリーズ5＝
P6……各支所事業紹介
P7……お知らせ（ふれあい相談日 他）
P8……善意ありがとう，みんなの窓口東日本大震災義援金一覧他

## 「ふれあいテイサービス」開催

5月27日（水）元気百歳館にて，象潟地域と金浦地域の合同による「ふれあいデイサービス」を開催しました。

地域を越えた幅広い交流を目的に，タオルを使った体操や， ペットボトルと割り箸を使用したゲームを通して交流を深めま した。ゲームは，地域混合 4 チームに分かれ実施。「がんば～ れ，がんば～れ！」と声援を送りながら楽しく競い，部屋中に笑い声が響き渡るほど盛り上がりました。

平成26年度 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会事業報告及び一般会計収支決算につきまして 5 月22日（金）理事会において承認を得て，5月28日（木）評議員会にて議決されました。

事業報告（まるさまの）
－$\Rightarrow$ にかほ市からの受託事業及び補助事業です。（一部受託含む）
$\Rightarrow$ 赤い羽根共同募金配分金を活用して実施している事業です。（一部活用含む）

## 1．住民参加で支え合う地域福祉活動の活性化を目指しました



- 町内会長•民生児童委員•福祉員合同賏談会
- 高齢者等声かけ見守り巡回事業
- 地域内交流助成金事業
$\diamond$ 住民座談会 $\quad$ 福祉員研修会
$\diamond$ 防火査察 手話事業


災害ポランティア研修会 （災害に備え地域の地図にマーキング）
3月11日，防災意識向上を目的に開催し55人が参加しました。


サマーボランティアスクール （小出保育園／園児との交流・お世話）夏休み期間に小中学生延べ371人 が体験活動をしました。

2．健康と生きがい，仲間づくりの活動を推進しました
－生きがいと健康づくり推進事業 （ミニデイサービス）
－障害者（児）日中一時支援事業
おもちゃライブラリー
－見守りネットワーク形成（配食）事業 －老人福祉センター運営管理事業各種団体への助成•協力 ふれあいデイサービス

- 外出支援事業
- 元気百歳館運営管理事業 シルバー健康推進事業 －シルバー料理教室


ふれあい交流会
（象湯地域／歴史民俗学習館遡化川見学）
一人暮らしや高齢者世帯等を対象
に，地域ごとに1回ずつ開催し延べ 167人が参加しました。

－家族介護教室
（介護のプロより体位交換のコツ伝授）在宅で介護している方を対象に，リ フレッシュを兼ねた介護教室を3回開催し延べ27人が参加しました。


雪国高齢者の健康づくり事業 （西中野沢自治会／軽体操で体力維持）冬期間，各地域で高齢者を対象とし た健康教室やレクリエーションを行い延べ85人が参加しました。

## 3．福祉サービス利用者の保護と相談支援体制の強化に努めました

$\checkmark ふ れ あ い$ 福祉相談所事業弁護士や司法書士による専門相談，社協に寄せられた一般相談や介護相談等，合計474件に対応しました。
－行旅人等法外援助事業

$\diamond$ 日常生活自立支援事業 （地域福社権利擁護事業） くたすけあい資金貸付事業生活等のつなぎ資金として43件新規に貸付しました。
$\diamond$ 生活福祉資金貸付事業


## 4．安心•安全で質の高い在宅介護サービスの提供に努めました

$\diamond$ 居宅介護支援事業
$\diamond$ 通所介護事業（介護予防含む）
$\diamond$ 短期入所生活介護事業（介護予防含む）
$\diamond す こ や か$ 家事援助事業
支援依頼があった 21 人の方に対し延べ91回，家事援助サービス等を提供しました。

## 5．法人運営や経営基盤の強化と人材育成を推進しました

$\diamond$ 理事会
$\diamond$ 正副会長会議
$\diamond$ 在宅福祉部会
$\diamond$ 管理職会議
$\diamond$ 内部検査
ﾎームページの公開

勺評議員会
》総務部会
広報委員会
$\diamond$ 係長会議
介介護職員研修
共同募金委員会理事会

ゝ訪問介護事業（介護予防含む）
》訪問入浴介護事業（介護予防含む）
$\diamond$ 障害者総合支援法居宅介護等事業

- 介護予防ケアマネジメント
- 要介護認定調査事業
- 生活管理指導員派遣事業
＊安心生活見守り支援事業
－住宅改修支援事業



## $\diamond$ 監査会

－地域福祉部会
カボランティアセンター運営委員会
ゝ職員会議
－福祉だよりの発行
共同募金委員会監査会


收 収入総額 | 支出総額 | $765,911,000$ 円 |
| ---: | ---: | ---: |
| 収支差頟 | $-12,587,000$ 円 |

収入の部


## 支出の部




## ＝にが布枋核より＝ 

## にかほ市社会福祉協議会の活動は市民の皆様により支えられています。

社会福社協議会（略して「社協」）は，住民主体の地域福祉を推進する民間団体です。地域の福祉課題の解決に取り組み，誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし事業を展開しています。地域に根ざしたさまざまな地域福祉活動を推進するため，ほとんどの市町村社協では地域の皆様より会費を納入 していただき，それを貴重な財源として事業実施に取り組んでいます。
 なっていただき，会費を納金していただくことで社協運営の一員となりご協力を賜っております。

平成26年度の社協会費納入額は，一般会費7，668，630円，特別会費
 965,000 円でした。今年も 6 月より，自治（町内）会のご協力を得て一般世帯を対象に「一般会費」の納入をお願いしております。また，社協役職員が市内の会社や企業，商店等をまわり「特別会費」のお願いに伺 っております。皆様からいただいた会費は，法人運営事業の貴重な財源 として，そして各種事業の活動資金として有効に活用させていただくほ か，地域住民の皆様へは「にかほ福祉だより」の発行を通して福祉に関 する情報の提供や慶戸時の電報，り災時のお見舞金などを通して還元し てまいります。趣旨をご理解いただき，ご支援ご協力賜りますようよろ しくお願い申し上げます。


赤十字活動は，社員となつた ？市民の皆様により支えられています。 ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

## ＝日赤秋田県支部より＝日赤社餈納入のお厥い

日本赤十字社では，社員増強運動として社員への加入を呼びかけております。日本赤十字社の社員とは，赤十字の人道的な活動に賛同し，資金協力をしていただく方 のことです。秋田県支部では，不測の災害や人道的活動の更なる充実を図るため700円以上の資金協力を呼びかけております。地域によって集金方法が異なりますが，ご理解の上

平成26年度のにかほ市の実績は，日赤社資 $5,360,850$ 円でした。
このお金は秋田県支部へ送金され，災害救護活動，命と健康を守るための講習の費用，市町村への災害救護車•発電機•炊き出し用炊飯器•AEDなどの配備のための費用，ボランティアの育成にかかる費用などとして活用されます。また一部（実績の約 $17 \%$ ）は，赤十字活動費としてにかほ市へ還元され火事や風水害により，り災した方々へのお見舞金や，赤十字奉仕団の活動資金などに充てられます。


## 1．あなたも「赤十字奉仕団」に加入しませんか？

県内には地域で活躍する赤十字奉仕団が54団体あります。にかほ市に も各地域に組織され＂赤十字のボランティア活動を通して，地域社会を住 みよくしよう＂という気持ちを持って活動しています。団員は随時募集し ております。入団を希望される方は，各支所までご連絡下さい。

## 2．自治会や町内会で「赤十字講習会」を開催しませんか？

日赤秋田県支部では，皆様から寄せられた日赤社資を活用して様々な講習事業を展開しています。

※詳細を知りたい方は，日赤秋田県支部（ $\mathbf{3} 018$－864－2731）または各支所までお問い合わせ下さい。
～地域のために わたしたちができること～

## シシリーズ5＝


B

このコーナーでは，市民の皆様へにかほ市の現状や身近な話題を紹介し地域の実情を知っていただき，一緒に『わたしたちのまちにかほ』を元気な街につくりあげていくことを目指します。


## 認知症高都者数 10 年後には推計 700 万人超え！にかほ市の認知症事情を探る

「認知症…。皆様よく耳にする言葉ではないでしょうか？」
全国で認知症高齢者数は増加の一途をたどっており，にかほ市においても同じく右上がり状態です。
今後ますます増加する認知症について，身近な話題と一緒に考えてみましょう。

## トセ゚ッタ1 にかほ市の認知症推計

H27．5．31現在，にかほ市総人口 26,199 人。 うち，高齢者人口（65歳以上）は8，677人。 その中で，認知症予備軍が推計値で1，301人 いるとされています。
認知症予備軍とは，認知症とは診断されて いないが，本人や家族から物忘れの訴えがあ ったり，認知機能が低下しているなど，認知症の心配がある高齢者のことです。この認知症予備軍は高齢者人口の $15 \%$ と言われていま す。
にかほ市の高齢者人口は増加 しています。それに伴い認知症高齢者もますます増加すること が推定されます。


## トイ゚ッタ3 認知症サボーター善成講座

にかほ市では，認知症を正しく理解し認知症の人や家族を温かく見守り応援する「認知症サポーター養成講座」を行っています。

にかほ市社協では，市からの依頼により社協職員（キャラバンメイト養成研修修了者）が講師となり認知症サポーターの普及に努めています。講座の開催を希望される方は，各支所までお問い合わせください。

－5月20日（水）象潟公民館主催で開催した講座の様子。受講した 8 名は，めでたく講座修了の証オレ ンジリング（写真丸囲み）をいただき，認知症サポ ーターとなりました。

認知症サポーターとは？認知症の人の「応援者（サ ポーター）」のことです。特別 なことをする人ではなく，認知症について正しく理解し，認知症の人や家族を温かい目 で見守る人のことです。

H27．3．31現在，全国のサポ ーター数は 600 万人を超え， にかほ市ではH27．5．31 現在 590 人がサポーターとして認知症の良き理解者とな り地域を支 えています。


## 

思いやりの心を大切に…14名が福祉を学ぶ上郷小学校4年生「福杫学習」

5月28日（木）学校の依頼により，社協職員が福祉についての学習を行いました。あらかじめ「福祉」とは何かを自分なりに考えてくれていた子ども たちは，職員の話を聞きながら自分の経験談をもと に，大人には考えつかないような意見をたくさん出 してくれました。
はじめは福祉について難しく考えていた様子の子どもたちでしたが学習が終わると「自分にできることが福祉につながるという事」，自分にできる事があったら積極的にやってみようと思う」などの声が多 く聞かれ，とても有意義な時間となりました。

－職員作のイラストパネルを見て想像。「こんな時，あな たならどうしますか？」

## 

## 美味しいお弁当をお届け

## 「見守りネットワーク形成（配食）事業」

金浦地域では，現在月 3 回の「見守りネットワーク形成 （配食）事業」を 5 名の方が利用しています。社協職員が，安否確認を兼ねて一人暮らしや高齢者世帯等へ弁当をお届 けしています。毎回，ほんの数分の訪問 ですが必ず「ありがとう。」「どうもな」 との心のこもった言葉をいただきます。福祉を感じる瞬間にこちらこそ感謝です。
利用を希望する方は，市役所に申請す る必要がありますので，詳細は各支所ま でお問い合わせ下さい。

※「見守りネットワーク形成（配食）事業」は，市から委託を受けて行っております。

Aこの日は，民生委員も同行し て利用者を激励してくれまし た。お弁当は業者に依頼。掛 け紙は各支所で手作りです。

## 

5月末現在設置数，市全体で264世帯

## 「緊急通報システム事業」利用で一安心

にかほ市社協では，にかほ市で実施している「緊急通報システム事業」のお手伝いとして，取り付け時の立ち会い等を行っています。原則として一人暮 らし世帯を対象としており，ボタン一つで消防署へ通報できる装置を設置し，万が一に備えられる体制 を整備しているものです。急に体調が悪くなった際電話番号を押す必要がないので心強い味方です。

5月22日（金）民生委員も見守る中で，小国の 3 世帯へ設置しました。工事後，実際に試験運転を して装置の使い方を確認。「ここ押すだけでいなな。」 と驚きながらも大変喜ばれておりました。

－直接，会話する事もできます。

## 3 <br> 

## ら 世

にかほ市社会福祉協議会では，自治（町内）会や老人クラブ等の依頼により，役職員が地域に出向い て「住民座談会」を開催しています。
開催日時は可能な限りご要望に応じ対応致します。 まずはお気軽に各支所までお問い合わせください。

## 【内容例】

- 社会福祉協議会の事業について
- 介護保険制度について
- 各種サービスの利用方法など

－4月23日（木）畑老人クラブ天寿会の依頼により板垣社協会長が講話しました


## 

○ 無料法律相談
日 時（1） 7 月 13 日（月）午後 1 時 $\sim 4$ 時
（2） 8 月 10 日（月）午後 1 時 $\sim 4$ 時
（3）9月14日（月）午後 1 時～ 4 時
場 所（1）（3）象潟支所（老人福祉センター） （2）仁賀保支所（スマイル）
担 当
平野一史 弁護士
申込先
（1）（3）象潟支所（ $\mathbf{8} 43-2543$ ）
（2）仁賀保支所（ $\mathbf{S} 32-3010$ ）
定 数 各日，6名（先着順）【要予約】
○ 無料登記相談（相続等）
日 時（1） 7 月 9 日（木）午後 2 時 $\sim 4$ 時
（2） 9 月 10 日（木）午後 2 時～ 4 時
場 所 金浦支所（元気百歳館）
担 当（1）佐藤清夫 司法書士
（2）渡辺嘉宏 司法書士
期 限（1）7月 7日（火）【要予約】
（2）9月 8日（火）【要予約】
申込先 金浦支所（ $\mathbf{3} 38-2375$ ）
○ 一般相談（生活•介護相談）
各支所にて，随時（土•日•祝日含む）職員が対応します。但し，仁賀保支所はスマイルの休館日（火曜日）が祝日の場合は休業します。
＊相談された内容は，個人倩報保護法に基づき秘密を保持します

## 



にかほ市社会福祉協議会 では，子ども同士，保護者同士の交流や情報交換を目的 に「おもちゃライブラリー」 を開催しています。

| ＊期 日 | 明 |
| :---: | :---: |
| 7月30日（木） | 7月 8日（水） |
| 8月12日（水） | 8月26日（水） |
| ＊時 間 | －時 間 |
| 午前 10 時～ | 午前 10 時～ |
| 午前 11 時30分 | 午前 11 時 30 分 |
| ＊会 場 | －会 場 |
| 象潟保健センター | 金浦保健センター |

## 仁賀保会場

＊期 日 毎月第 $1 \cdot 3$ 木曜日

－時 間 午前 10 時～午前 11 時 30 分 －会 場 フェライト子ども科学館


参加費無料。
申し込みも不要です。 おもちゃを多数準備してお待ちしています。 お気軽にお越しください。

## 

にかほ市社会福祉協議会では，住民が主体的に高齢者等への支援を行う活動のために，自治（町内）会や地域住民等に対して軽トラックを貸出しています。

この軽トラックは，平成 23 年度，地域支え合い体制づくり事業を利用して整備しました。春先は引っ越 し等の荷物運搬，冬場は雪投げに大活躍です。

貸出料は無料で すが，保険料とし て1日 200円の支払いをお願いし ています。申請書 や運転免許書のコ ピーの提出等が必要ですので，詳細 は各支所までお問 い合わせ下さい。


## （5月31日現在）

香典返しとして金一封のご寄付をいただきました

| －櫻 | 山 |  |  | 様 | （大 |  | 森） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －巴 |  | 朋 | 之 | 様 | （ 小 |  | 滝） |
| －土 | 門 | 賢 | 一 | 様 | （下 | 荒 | 屋） |
| －齋 | 藤 | 英 | 之 | 様 | （ 横 |  | 岡） |
| －畑 | 中 |  | 功 | 様 | （大 | 砂 | 川） |
| －平 | 澤 |  | 実 | 様 | （ 桜 | ヶ | 丘） |
| －佐 | 藤 | 陽 | 子 | 様 | （ 新 | 丁 1 | 区） |
| －渡 | 辺 | 秀 | 樹 | 様 | （ 堀 | 切 | 区） |
| －齊 | 藤 | 徳 | 良 | 様 | （ 新 | 丁 1 | 区） |
| －荒 | 川 | 武 | 男 | 様 | （ 芹 |  | 田） |
| －佐々 | 木 | 道 | 子 | 様 | （ 室 |  | 沢） |
| －細 | 矢 | 芳 | 雄 | 様 | （院 |  | 内） |

社会福祉に役立てて下さいとご寄付をいただきました

- 上浜中学校第五期生
- 勢至クラブ集和会
- 象潟町野草の会
- 金 子 美 枝子
- 佐々木 悦 子
（社会福祉に役立てて下さいと物品等のご寄付をいただきました
- 佐々木 由 廣 様（中 橋 町）
- 重見正子様（横 岡）
- 池 田 昭 一 様（武道島2区）
- 匿 名 様
- 匿

名 様

3，000円
4，088円
10，000円
10，000円
3，000円
3，000円
2，065円

紙オムツ多数紙オムツ多数福祉用品多数紙パンツ1袋紙オムツ 2 袋


## あたたかく見守り中！

福祉交流施設「たんぽぽ」 に幸せ運ぶ小さなお客さん がやってきました。

昔から，ツバメが巣をか ける家は縁起がいいと言わ れています。
オープンして半年。たん
 ぽぽにとっては喜ばしい事。職員一同，利用者と一緒にヒナの誕生を今か今かと待っています。
=ツバメメモ=


ツバメは，家の軒下やガレージの中など一目に つきやすい所に巣を作ります。カラスやへビなど の外敵から身を守るため，人間をガードマン代わ りに利用しているのです。
弱い立場のツバメ。福祉に携わる私たちに，身の安全の確保をお願いしたのかもしれません。

##  <br> （平成27年5月31日現在）前号 $(3 / 31)$ 比

人 口
26，199人
（ -62 人）
世 帯 数
9，449戸
8， 677 人
（＋12戸）
65 歳以上
$33.1 \%$
（ +27 人）
（ $+0.2 \%$ ）

## 

## 〒018－0402

秋田県にかほ市平沢字八森31番地の1
にかほ市総合福社交流センター「スマイル」内
TEL 0184－32－3020
FAX 0184－37－2852
※ 場所は仁賀保支所と同じスマイル内にあります

## －象鴊天所

〒018－0101
秋田県にかほ市象潟町字浜山 121－2
「にかほ市老人福祉センター」内
TEL 0184－43－2543
FAX 0184－43－6071
－介讙保険事業所
$\diamond$ 象潟居宅介護支援事業所
$\diamond$ 象潟ホームヘルプ事業所
$\diamond$ 象潟訪問入浴介護事業所
－ボランティア
•象潟ボランティアステーション

## 

〒018－0411
秋田県にかほ市院内字畑っ田21－1 TEL 0184－74－6100 FAX 0184－74－6103

## －介護保険事業所

にかほホームヘルブ事業所
にかほ市ディサービスセンター
ゝショートステイたんはぼ

## 

## 〒018－0311

秋田県にかほ市金浦字金浦321－1
介護予防拠点施設「元気百歳館」内
TEL 0184－38－2375
FAX 0184－38－2376
－介讙保険事業所
$\diamond$ 金浦居宅介護支援事業所
•金浦ホームヘルプ事業所
－ボランティア
人金浦ボランティアステーション


## 得政所

〒018－0402
秋田県にかほ市平沢字八森31番地の1 にかほ市総合福祉交流センター「スマイル」内

TEL 0184－32－3010
FAX 0184－37－2800
－介護保険事業所
くにかほ居宅介護支援事業所
－自立相談支援事業
Ьにかほ市総合生活相談室
TEL 0184－33－6155（直通）
－計画相談支援事業
•障がい相睒支援センター「みずばしょう」

## －ボランティア

仁賀保ボランティアステーション

「にかほ福祉だより」は，赤い羽根共同募金配分金や社協会費の一部を活用して発行しております

