㐬NASUKARASUYAMA．

2014
December
Public Relations Magazine of Nasukarasuyama City

特集 認知症と向き合う…．．．．．．．．．．．．．．． 2
市消防団通常点検…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
近代化遺産全国一斉公開2014inなすからすやま… 12
平成26年度全国学力学習状況調査の結果…… 16
まちの話題…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18
インフォメーション．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20

市イメージキャラクター



落ち葉あそび（泉渓寺にて）



























表1：「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」の違い（一例）

|  | 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ |
| :---: | :---: | :---: |
| 体験したこと | 一部を忘れる <br> （例）朝ではんのメニューを忘れる | すべてを忘れる <br> （例）朝ごはんを食べたこと自体を忘れる |
| もの忘れの自覚 | ある | ない |
| 探し物に対して | （自分で）努力して見つけようとする | 誰かが盗ったなどと，他人のせいにすることがある |
| 日常生活への支障 | ない | ある |
| 症状の進行 | 極めて徐々にしか進行しない | 進行する |

表 2 ：認知症の中核症状と行動•心理症状

| 中核症状 | 記意障害 | 新しいことが記憶できず，聞いたばかりのことさえ思い出せなくなる。進行す れば以前の記憶も失われる。 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 見当識障害 | 時間や場所の感覚が薄れて，いま自分が置かれている状況がわからなくなる。進行すれば自分の年齢や家族などの生死に関する記憶がなくなる。 |
|  | 理解•判断力 の障害 | 思考スピードが低下して2つ以上のことを同時に考え分けることができなく なったり，些細な変化についていけず混乱を起こしたりする。 |
|  | 実行機能障害 | 買い物で同じものを購入してしまう，料理を並行して進められないなど，行動 の計画が立てられない・予想外の変化にも対応できないなど，物事をスムーズ に進められなくなる。 |
|  | 感情表現の変化 | その場の状況をうまく認識できなくなるため，予測できない感情の反応を示す ようになる。 |
| 行動•心理症状 |  | －不安，焦燥－うつ状態－徘徊－幻覚，安想 |

出典：政府広報オンライン「知っておきたい認知症のキホン」／平成25年8月



















$\square$














家族で見守るための様々なガイド。









$+\mathrm{N}^{\prime \prime}$































五過口加 － ま 心



認知症をテーマとした家族介護教室。

 －4945入小胞



























 ま先一かー $\diamond$





 Hto

















## 





蚛水が







烏山小で行われた認知症サポーター養成講座。

快6冒の羅か





















獭to
















表3：脳の活性化に役立つ訓練

## 「出来事記憶」訓練

何か体験したことを記憶し，時間 を置いても思い出すことのできる機能の訓練です。


## 日常生活で鍛える工夫

－家計簿をつけるときレシートを見 ずに買ったものを思い出す。

2日遅れの日記をつける。
－前日食べた献立を思い出して記録 する。

## 「注意分割機能」訓練

2つ以上の作業を同時にするとき， それぞれに注意を配り進められる機能の訓練です。


## 日常生活で鍛える工夫

－料理をするときー度に数種類のメ
ニューをつくつてみる。

メモをとりながら電話をする。
－時間目標などを定めて仕事や計算 をする。

## 「計画力」訓練

新しいことをするときに段取りや手順を考え，それを実行できる機能 の訓練です。


## 日常生活で蜺える工夫

－買い物に行くときに効率のよい手順や道順を考える。

旅行の計画を立てる。
1 週間の予定を立て，その準備を する。

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



実の両親，義父，義母の4人が認知症を発症し，約10年間に わたる介護を経験。
















舀










 write eds $A \subset$ ax：













認知症と
向き合う人々
Interview








Nのボリガ



0
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院に勤務。県内でも数えるほどしかいない「認知症看誩認定看護師の資格を保持。






















認知症サポーター養成講座を受講後，市民へ認知症を分かって もらうため様々な活動をする。





















































## 説知淀と向㯰合う <br> 

那須烏山市の65歳以上の高齢者は， 8816人（11月1日現在の住民基本台帪人口）。人口に占める割合は， $30.87 \%$ と，全国平均の高齢化率を大幅に上回る数値です。 これまで，高齢化問題は高齢化の進展の「速さ」が問題視されていましたが，今後，高齢化率の「高さ」への対応が深刻な問題 となっていくといわれています。高龄化率が県内でも上位である本市は，他地域 よりも認知症患者が急速に増加すること も考えられます。
しかし，まだ自分は家族は大丈夫…と考える人が多いのではないでしょうか。認知症は，いつ我が身に襲ってくるかわ かりません。䜅にでも起きる病気であり，今や，私たちの生活と切っても切り離せ ない身近な病気なのです。
もし，明日，自分や家族が認知症になつ たらあなたはどうしますか？記憶の衰え や徘徊…，最愛の家族が変わっていく様子を受け入れることができますか？そし て，認知症になった本人やその家族に私 たちは何ができるのでしょうか…。
そのためには，一人ひとりが認知症を理解することが重要です。相手の気持ち を思いやること，常に心に寄り添し信頼関係を築くことが大切です。やがて，その思いやる支えの輪が地域全体に広がり，本人や家族がこの地域で不安なく安心し て過ごすことができるはずです。
あなたやあなたの大切な人のために， まずはできることからしじめてみませんか。


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



医療法人薫会烏山台病院院長及び認知症疾患医療センター長を務める。





学
校
の
少
年
消
防
隊
貝
77
分
参
加

明





アイ共共岛 学 生

学
1
と
巡
た
た
は
事
煎
学委




柏
勇
さ
え
宇
都
宮
学
教
の

 を
巡
坣
オ
サ
イ
バ
ス
ッ

## 










 コヶぶ为」が

















貫



















䈉
䕙
中
中
雅
史
神
山
菜
蜂

 ヨ牧け・米三排け













## 商工会まつり\＆軽トラ市地域住民でしだわう

 わ
し
し
た し
が
行
わ
れ
大
大
勢
の
人
々
で
に
き科
学
消
防
車
展
示
な
多
彩
催
 orrrry




 orr が
新
に
に
企
画
さ
れ
親
連
れ
の









ピストルの合図でスタートした持久走大会。

