## 地域との連携•協働の全体像

従来，子どもたちの成長を支えていた家庭や地域の教育力が，核家族化や地域コミユニティの希薄化などに伴い低 ようになっていますが，学校だけでの対応には限界があります。このため，幅広い地域住民等の参画により，地域と を行う「学校支援地域本部」や「放課後子ども教室」等の設置促進及び活動内容の充実を図り，地域ぐるみで子どもの

I 学校教育の充実

## ○地域の色々な大人が学校の活動に

関わる○多くの大人が子どもたちを見守る
$\bigcirc$ 地域住民の協力を得る

事業実施により得られる効果【目指すべき姿】
子どもたちに多様な体験•経験の機会が増える
規範意識や自尊感情，コミユニケーションカの向上につながる
子どもたちの学力や生活面での問題の背景を把握し，一人ひとり の状況に応じたよりきめ細かな教育ができる


4

## 子ども

子ども （学校


教員が，教育活動により一層力を注ぐことができる


## ～地域ぐるみで子どもの育ちを支援する体制づくり～

下しているとともに，子どもたちに関わる課題は多様化•複雑化しており，学校にはこれらへの対応が強く求められる学校とが連携•協働して，地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え，地域を創生する活動（地域学校協働活動）育ちを支援する体制づくりを目指す必要があります。

## II 地域の教育力の向上

## 事業実施により得られる効果【目指すべき姿】

○地域住民が，自らの経験や知識を子どもたちの教育に生かす


生涯学習の成果を生かす場が広がるとともに，地域住民の自己実現や生きがいづくりにもつながる ○地域住民が，学校の教育活動に関 わることで地域の絆が強まる


地域の活性化や，学校を核とした地域づくりにもつながる

基本に，それぞれが実効的に機能しているかどうかをチェックしていくことが必要です。


