**障害者支援施設入所者の地域生活移行に関するニーズ調査**

**資料２-２**

　（１）回答状況（４月３０日時点）

|  |  |
| --- | --- |
| 調査対象者全数 | ２７４名 |
| 調査回答数 | ２２９名 |
| 回答率 | ８３.６％ |

　（２）概要

　　　　調査回答２２９名の内訳

1. 手帳情報（回答２２９名）

|  |  |
| --- | --- |
| 身体のみ | ３２名 |
| 知的のみ | １５１名 |
| 精神のみ | １名 |
| 身体＋知的 | ３９名 |
| 知的＋精神 | ６名 |

身体障害者手帳内訳（身体のみ３２名＋身体知的３９名）

|  |  |
| --- | --- |
| 肢体不自由 | ６３名 |
| 視覚障害 | ６名 |
| 聴覚障害 | ５名 |
| 音声言語そしゃく | １名 |
| 内部障害 | ４名 |

※障害種別の重複８名あり

1. 区分情報（回答２２９名）

|  |  |
| --- | --- |
| 区分３ | ８名 |
| 区分４ | ５０名 |
| 区分５ | ６５名 |
| 区分６ | １０６名 |

1. 本人の言語・態度・表情等による意思表示を受け、以降の聞き取りは可能ですか？（回答２２３名）

|  |  |
| --- | --- |
| 可能 | ８７名 |
| 困難 | １３６名 |

|  |  |
| --- | --- |
| 今いる施設 | ６４名 |
| 違うところ（自宅・アパート等） | １１名 |
| 違うところ（グループホーム等） | ９名 |
| わからない | ２４名 |
| 答えたくない | ０名 |

1. あなたは、どこで暮らしたいと思いますか？（回答９７名）

※重複回答１１名あり、違うところ計１９名

1. グループホーム等地域生活の体験をすることで、本人の意思決定は可能ですか？（回答２２１名）

|  |  |
| --- | --- |
| 可能 | ６０名 |
| 困難 | １６１名 |

　（３）地域移行に関する意向・可否　集計結果

　　　　〇　地域移行を希望する・地域移行可能・条件付き可能

×　地域移行を希望しない・回答なし・回答困難・地域移行困難

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本人 | 家族 | 相談員 | 施設職員 | 該当人数 | 割合 |
| 区内施設 | 区外施設 | 計 |
| 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 1 | 2 | 0.87% |
| 2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 〇 | 〇 | × | × | 0 | 1 | 1 | 0.44% |
| 5 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 5 | 2 | 7 | 3.05% |
| 6 | 〇 | × | × | 〇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 〇 | × | 〇 | × | 1 | 0 | 1 | 0.44% |
| 8 | 〇 | × | × | × | 4 | 4 | 8 | 3.49% |
| 9 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 0 | 3 | 1.31% |
| 10 | × | 〇 | 〇 | × | 0 | 1 | 1 | 0.44% |
| 11 | × | 〇 | × | 〇 | 0 | 1 | 1 | 0.44% |
| 12 | × | 〇 | × | × | 0 | 1 | 1 | 0.44% |
| 13 | × | × | 〇 | 〇 | 17 | 16 | 33 | 14.41% |
| 14 | × | × | × | 〇 | 7 | 2 | 9 | 3.93% |
| 15 | × | × | 〇 | × | 1 | 3 | 4 | 1.74% |
| 16 | × | × | × | × | 71 | 87 | 158 | 69.00% |
| 合計 | 107 | 122 | 229 | 100.00% |

・本人が違うところで暮らしたいと思っている方は、計１９名。（集計結果１～８）

・１９名のうち、品川区に住みたい方は、計１２名。

　※品川区以外の選択肢も回答した重複回答３名。

　（４）地域移行に向けた取り組みについて

　　①取り組みの方法について

・まずは、本人が希望している１９名の方を取り組む。（集計結果１～８）

その中で今回調査で家族の意向確認できていない方は、家族の意向調査から取り組む。（集計結果５～８）

・本人の意思表出困難と回答があり、相談員・施設職員が可能と判断している方については、意思決定支援をしながら取り組む。この中には、既に、グループホーム・高齢者施設への移行調整中のケースが複数ある。（集計結果９・１３）

②取り組みの中心となる支援者について

・区内相談支援事業所が担当している方は、担当相談支援専門員が中心となって取り組み、区外相談支援事業所が担当している方は、区ケースワーカーから担当相談支援専門員へ働きかけ、協働して取り組む。

③地域課題の整理に向けて

・令和５年度は実績を重ねながら、地域移行に際しての課題を集約する。