# ASAHIGAWASO DAYORI <br> 旭川荘だより 

2013.11 .1 $184_{8}$


南地区で開催された一風堂ラーメンボランティア（7面に関連記事）






的






















|  |  |
| :---: | :---: |
| トFrovemudytu |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




利用者の笑䪺のために（写真はイメージです）

と
な
る
た
あ
に
サ
し
ビ
ス
セ
ン
タ ス
精
神
に
み
た
さ
れ
た
旭
㺫居 し い荄邿 は
も
$ち$
䬣
ん
で
あ
る
が
見
学 を
創
た
た
旭
师
荘
内
部
の
連
携
 ざ
し
て
$\vdots$
た
こ
と
も
あ
り
そ し
社
会
福
祉
施
設
の
改
革
あ創 改改
築
よ
よ
っ
て
大
き
く
変
化
た
た

実 善して学実験わ足を私

 も頭
仿
痛
い
こ
と
あ
あ
っ
た。









にれ 4 文医題や位た月化療にグ総置 ，面
積
約
1
8
0
$\mathrm{~m}^{2}$ は
あ
か
や
園
の
m
紧 に
設
立。
こ
た
だ
ひ新
築
隣動

 に
総
合
的
に
寄
与
す
る
た




竣工式でのテープカット

まを的え員始活本 お研
し動格迎究のすは浤


を
 で
あ
り
福
祉
界
に
お
は
る
シ
ク所
は
旭
川
荘
の
研
究
活
動
の
聖
地長
と
な
る
末
光
理
言
は
こ
こ
場













○凹のロ＇「畏三掑然処䢜虾旭

総合研究所の外観

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ＂＊4， |
|  | ortc |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | İT |



した

末光理事長に寄付を手渡す中島社長（左）


## 上 海 市 か 5 研



天井走行リフトを備えた歯科診察室
待合藤に広い惑て学の過ち室堂対いたをも病た



 に
向
け
た
準
備
$も$
着
々
と
進
え児
童
院
に
移
す
な
ど
2
期
工
事育
園
睦
学
園
本
館
棟
の
機
能

す
併
世
て
近
く
解
体
す
る
療 た
な
場
所
で
ス
タ
ト
し
し や
脳
波
検
査
か
同
月
30
日
よ
$\eta$
新日
ま
で
に
完
成
児
児
童
院
の
蒾
科外
来
棟
の
1
期
$工$
事
が
10
月
15 の
中
核
施
設
と
な
る
新
棟
総
合
大 今
 が
熟
祭
台
の
の
星
を
サ
ポ
｜
ト
夫
介
介
護
者
も
大
き
な
貝
担
を強 い害を
あ備
あ
る
患し
者た
さ
え身
の体
場に重
車

障 | 増 |
| :---: |
| え |
| 新 |
| た |
| に |
| 并 |
| 青 |
| 行 |

新
棟
4
4
4
階
$に$
移
転
た
た
障
害
者院
1
号
棟
3
3
階
の
仮
設
外
来
加
5



脳波と患者さんの様子を同時に確認できるモニター




し需れのに乗降できる駐車場

族
芸
室
移
り
ま
ま族
会
は
児
童
院
1
1
号
棟
1
階
の
家 に
集
約。
療
育
園
睦
学
園
の
家家



護
課
支
援
䜍
総
務
は
は児
童方
療
育
園
睦
学
園
看




旭川註療育•医療センター 新楝


| 談抱訪ソいき発 | 116 | しに任ラン主と学ン基れ職 |
| :---: | :---: | :---: |
| にえ問1䛠祥国最 | 杉 | た研のンママ社，園マ金ま員今 |
|  |  | 修吉ダ1会公支1海しが年 |
| ま低たヤ害ご地I印 |  | を本をク，福益援ク，外た海度 |
| り，所先ル者壴地 L 象 | 月遣明 | 振信訪｀祉財主，研。外 |
| 得はワ支○くらった | $22 \text { 期生 }$ | り 介 $れ$ ス 財団任 英修社 研 旭 |
| 肥世，1 援くバ自残 | 目間生 | 返さだ団法の国事会修川 |
| 満帯情カ団（ ）立つ | 1 さ | つん愛エ海人杉を業福の荘 |
| の○緒 1 体気ク生て |  | て○育り外中本訪で祉機か |
| 母育障にで活い |  | もそ寮デ研央明問米法会ら |
| 親児害つの ${ }^{\text {a }}$（ ${ }^{\text {a }}$ |  | られ支こ修競生し国人に2 |
| にの児い研む゙運の |  | いぞ援 ，で馬さだ清恵人 |
| も相をて修との動は， |  | まれ主オデ馬ん睦デ水ま |





た
各
国
に
は
地
域
生
活
送
る
支
援
と
$い$
$\vdots$
考
方
が
強
か
$っ$
に
障
害
者
本
を
中
中
と
し
た
す
る
と
$い$
$う$
ス
タ
ン
ス
だ



Through the Looking Glassのスタッフと一緒に（後列右端が杉本さん）

し
て
も
$ら$
$う$
う
人 形
形
は着
ラ
ン
ダ
ム ず
ま
す
形
形
養
青
体
験
を
 と識
と强
昜
合
頭
号
否
定
 た
自
決
定
を
尊
重
意 ど
周
囲
も
温
か
く
見
守
つ
て と

 た
グ
ル
プ
プ
ホ
1
ム
は
障
害
か
日
早
の
施
設
生
活
は
男
分
分 く
機
会
も
あ
っ
た

ル
ワ
会
力
か
か
に
支
援
方
法
を
聞
 タ
M
フ
を
対
象
に
た
た
講
頨
も

！
し
$う$
専
門
職
が
相
談
に
応治
体
配
属
の
セ
$ク$
シ
や
ル
ワ
カ て
の
が
ド
ラ
イ
シ
を
定
あ，
自修なク $\begin{array}{ll}\text { 入 } \\ \text { れ } \\ \text { ち } \\ \text { れ } \\ \text { て } \\ \text { て章 } \\ \text { い } \\ \text { る害 } \\ \text { る も } \\ う & \\ \text { に自 } \\ \text { に感 } \\ \text { に } \\ \text { た } \\ \text { た }\end{array}$
 る
と
が
で
き
る
社
会
全
体
に め
に
何
回
$屯$
学
校
を
や
直
し が
こ
ご
て
は
た
れ
あ
が
学
ぶ
た
 よ
り，
学
び
た
い
ニ
ス
に
に
応 こ
と
も
あ
$る 。$
就
職
支
援
$と$
う
う障
害
の
あ
る
か
か
講
師
を
務
め
る リ
テ
イ
教
の
の
講
で
は
は
知
 た。
料
理
や
美
容
な
ど
さ
ま
ざ
ま




乙自
い
い 決
た。定
の
の
サ
ポ
1
ト
は
徹
底

 を
選
す
す。
自
分
で
決
あ
な
い上
で
子
ど
も
を
作
$る$
か
ど
う児
の
大
変
さ
を
本
が
か
納
し
た な
い
と
$い$
$う$
訴
え
あ
あ
る。
育



オランダのグループホームで利用者， スタッフと写る吉本さん（左）







過
幸
焣
の
約
3
0
0
0
種
類
約
2











サ
イ
の
の
製
品
真
や
ブ
ロク
な
な し
た。
学
び
の
筬
果
は
今
後 の
特
性
や
撮
影
の
コ
ツ
を
学
び
ま



写真講座で撮影技術を学ら製品担当者ら f 26 迸负心 で
初
開
催
ぎ報
室
の
呼
び
か
け た R L


利用者とともに取材を受ける若本さん（中央奥）



 し や




ま
れ
























ん
ん 果 事 的 聖 ま 利で東 はたに障矢ぎし用開京第荘ま 2 害ざおた。歩え

## 内 の <br> 球縄 ク田勝



卓球で優勝した縄田さん


## 護 二生1勝2

 んが
参
加
し
優
活生活
木
1
ム
の
部
上
上
桂


 シのーロイス瞥コ
 ル
知
的
障
害
者
決
勝 ーシーソー が井 し

にブブ

en

$$
x_{1}, a_{n \rightarrow 2}
$$



優勝したソフトボール岡山県選抜チーム


が利働に


活
き
活
き
と気
い
い
ぱ
い ま作
業
を
楽
し
み ぞ
麺
を
作
而 ハーが思 で

 こ
ほ
か
信


手際よくうーメンを作る一風堂スタッフ

たい引の来あ企収作廃 そ節産作 まい目場り，画


来場者の人気を集めた日用品バザー

優
先
順
位
決
め
る
F
リ
ア
 は
担
架
や
車
い
す
で
運
び
込前
庭
に
設
置
さ
和
た
救
謢
で




 | 退 |
| :--- |
| 避 |
| 行 |
| 動 |
| を |
| 元 |
| 炎 |
| 災 |
| 発 |
| 生 | を

避
は
て
机
の
に
に隠
そ
る
な
な で
は
職
貝
利
用
者
落
落
物緊
急
地
震
速
報
を
受
け
て
各
施観
測
た
た
$\vdots$
の
想
定
実
施岡
山
県
ぐ
は
最
大
震
6
6
強
を




「救護所」での訓練

開環催境福



ゴールドキーを受け取る末光理事長（左）






 ま




 | 会 |
| :---: |
| 富 |
| 労 |
| 連 |
| よ |
| $\vdots$ |
| 10 |
| 月 |
| 8 |
| 日 |富

荲
重
関
連
勧
組
合
合

[^0]


後部のスロープを使って車いすのまま乗降可能

は計り全






[^0]:    真富
    庭労
    療学連
    さ よ
    多福
    1祉
    車
    禹
    奇
    贈

