##  plus

企画：認定特定非営利活動法人 こまちぷらす編集協力：NPO法人森ノオト発行日：2023年3月27日初版発行者認定特定非営利活動法人こまちふらす理事長森裺美子横洪市戸潒区戸塚町145－6 奈良ビル2F

【内容についてのお問い合わせ】認定NPO法人こまちふらすす事務局
Email：staff＠comachiplus．org Tel：045－443－6700
※本書の本文及び写真等をご使用される場合は，当法人までご一報ください。

本書は日本財団の助成をうけて作成いたしました。 Supported by（＂č）回桀 THE NIPPON

2022年度 日本財団助荗
「社会的孤立を防ぐ『地域コミュニティ構築人材』 の育成と展開事業」

報告 書
＂心地よい関わり＂のある
＂居場所＂をまちに増やしたい

目次
はじめに ..... P3
本事業の背景 ..... P4
事業紹介 ..... P5
䛍座とインターンシッブ
講座とインターンシップ内容 ..... P6
見えてきた課題と考察 ..... P8
講座とインターン：出張こまちカフェ ..... P10

「豊かな参加•関わりが生まれている居場所の仕掛けや仕組みの可視化／分析」P12
峨討会
検討会の目的•背景・スケジュール ..... P16
検討会～最終フォーラム ..... P18
提言 ..... P20
オープンソース／参加団体感想 ..... P22
ご寄付案内／編集後記 ..... P23

## はじめに

とゆるやかにつながるための場，その人らしくいられる場，人間性を回復するための場として，居場所や サードプレイスの重要性は増しています。この本を手にとった方の中には，「こんな場があったらいいな」「自分で場をつくりたいな」という強い想いをお持ちで，具体的に居場所の立ち上げを構想をしている方も いるかもしれません。しかし強い想いがあっても，立ち上げ初期も，立ち上がってからも，待ち受けている多くの困難を乗り越えるのはなかなか大変です。世の中ではこんなに「居場所が必要」と言われるけども， それを立ち上げるのも，続けるのもこんなにも壁があるのか…と立ち止まって，本書を手にとった方もいる かもしれません。

認定NPO法人こまちぷらすでは，居場所づくりの壁を乗り越えることを運や自助努力に任せるのではなく， もう少し手前から，もしくは周りの環境整備からはじめていかれないかと考えました。本書では，当法人に よる，心地よい関わりのある居場所をまちに増やすための講座やインターンシップの実践紹介，官民が連携 した検討会を通して，社会への提言をまとめています。居場所づくりをしたい方と，それを支える方々の参考にしていただければ幸いです。

## 居場所づくりをしたい方へ

本書では，心地よい関わりのある居場所の構想，立ち上げ，継続の段階に おいて，どんなことに取り組む必要があるのかをイメージすることができ ます。また具体的に居場所運営で活用できるオープンデータも紹介してい ます。

## 居場所づくりを支えたい中間支援団体の方へ

本書では，居場所をつくりたい方へ伴走する側が大事にしたい視点につい て学ぶことができます。中間支援団体の実践例も紹介しています。

## 居場所づくりに関心のある民間企業の方へ

本書では，居場所を立ち上げたい市民の自助努力だけではなく，社会全体 で支えられるような仕組みについての提案をまとめています。市民との接点構築のヒントとしてお読みください。

## こまちぶらすとは

私たちこまちぷらすは「子育てをまちでプラスに」を合言葉に，「子㕕てが『まちの力』で豊かになる」社会を目指すというビショ ンを揭じ，その社会を実現するために「孤立した子澈てをなくし， それぞれの人のカが活きる機会をつくる」というミッションに基つ いて活動をしています。
「豊かな子育て」環境を実現するために，「まちの中で我が事として子育てに関わる人口を増やす」ことと，「対話の場と出番をつくる」ことが大きな成果 を生み出す「てこ」になると考え，こまちカフェという居場所における対話と出番をつくるコーディネーションに2016年度より取り組んできました。 2022年にはこまちカフェの姉妹店「こよりどうカフェ」をオープン。400年 の歴史を持つお寺の境内のお堂にて運営し，まちの様々な人にとっての「ヨ リドコロ」となるよう，ゆるやかな出会いのきっかけをつくっています。

居場所は社会的孤立を防ぎ，人間性を回復するサードプレイスとして また市民参加の場として昨今注目されていますが，一市民がそれらの居場所を立ち上げ継続するには大きなハードルがあります。市民が自分の身近なところで居場所を立ち上げやすい環境を，官民連携で整え ていきたいという思いで本事業がスタートしました。

なぜ心地良い関わりのある居場所が増えないのか？

立ち上げ時の チャレンジを支える資源不足

立ち上げ後の
豊かな参加を
生み出し続ける ノウハウの可視化や萻積が少ない

居場所を立ち上げる多くの方は，起業経験や経営経験がない一般市民です こまちぶらすすも同様に，市民活動や個人の生活の延長線上で居場所の立ち上 げを横想し，実際に作ってきました。
よく言われる「人•場・お金」という3大資源のうち，特に初期費用，人的 ネットワーク，場を見つけるための伴走支援は欠かせませんが，そのどれも起業初期は個人の力では広げきれない現状があります。よって，官民の様々 な資源でるの居場所をつくる最初のハードルを下げ，また繗続していくため の後方支援を，効果的に行っていく必要があると考えます。

居場所を立ち上げた後，
イベント企画や飲食の提供をしながら
組織運学をしつつ
事務処理•経理処理をしなから
事業として成り立たせ
外部関係者との連槜㜠動をしながら
豊かな関わりや参加を生み出していく
ということを，多樣な俩值钼をもつ人たちで，関わる人に十分な給料を払えな いまま（もしくはボランタリーに近い状態で）実施していく困難さ。特に豊 かな関わりを生み出していく，という部分のノウハウの可視化や事例，蓄積が少ないのが現状です。無理をして活動を続けていくうちに，バーンアウト （燃え尽き）し居場所を閉じるケースも少なくありません。

今，社会にとって必要だと思ったこと


## 講座 \＆インターン

立ち上げ前に効果的に，居場所の立ち上げに必要なことを短期間で学び，かつ，実務を体験することで構想をつくりや すくする「仕組み」が必要。


連続講座×インターン ［2022年 7 月～］
－インターンつき講座（全国の居場所を立ち上げようとしている方々向け）で参加者を募集 ［2022年5月～6月］
－オンライン講座 4 回及びこまち カフェでの一泊二日インター を実施［2022年7月～9月］
－最大 3 団体に伴走を実施 ［2022年12月～2023年3月］


早稲田大学石田光規教授ととも に，全国の13か所の居場所（団体 カフェ機能あり，団体カフェ機能なし）へのアンケート調査を実施し，「居場所と豊かな参加」 について調査を実施。

仕組み
立ち上げを市民の自助努力だ けではなく，社会全体で支えら れるような仕組みを明らかに する。

官民で居場所の立ち上げ支援をする

## 仕組み検討会

 ［2022年7月～2023年2月］株式会社イミカ代表取締役の原田博一さんのファシリテートの もと，こまちぷらす，横浜市都市整備局地域まちづくり課まち普請担当者，eumo最幸顧問新田 さんが参加。どのようにしたら初期立ち上げ費用，ネットワーク，人的支援を社会でサポートでき るかをテーマに話を深める。

## その結果生み出したい価値

- 居場所に関わる，通う個人のWell－being，カの回復，エンパワーメント
- ーーカルな豊かなつながり（既存のローカルネットワークとは別軸にあることも重要）

課題の捉え方や関係性の変化
（課題そのものはなくならなくても，個人の向き合い方や捉え方，周りとの関係性が変わる等）
まちへの愛着や主体性の回復
まちをつくっていくのは「誰か」と人任せではなく自分たちがつくっていく感覚へ。
13一人一人の活気と出会いが生み出す新たな事業／社会•経済（共感資本経済）
－文化的な豊かさ

## －講座とインターンシップ

今回のプログラムは，こまちカフェの事例や実務を「一例」 として伝えたり体験したりしてもらいながら，参加する皆 さんがつくりたい居場所を考える場として構成しました。参加者それぞれが，つくりたい居場所を考える時間をたく さんとり，自分自身の「心地よい関わりが生まれるカフェ （居場所）」がイメージできて，言語化•具体化できるようにイ ンプットとアウトプット／実務を組み合わせて実施しました。

- 事前説明会を30実施＠オンライン
- 受講費用 11，000円（人／税込）

2名様での申込を受付

## 交通費補助あり

－8団体，16名参加

講 座 設 訃


うにカフェをつくる？」 2022年8月9日思いを形にするために，資金調達の仕方，思いを形にするために，資金調達の仕方，
人や場所の見つけ方を原点と現実をいっ たりきたりしながら探ります。宿題とし て，収支をお金だけで考えない，今いる メンバーだけでやろうとしないために，「関わり」を生む仕組 みを考えて，構想と収支計画を再度つくってきてもらいます。
 とと（2）収支計算ができるエクセルを自由にさわってもらい，収支や規模感を探りながら具体化していきます。

第4—「心地よい関わりを生むために」 2022年8月30日


心地よさの感じ方は人それぞれ違います居場所を設計するためには，価値钼の共有 と共にルールやマニュアルを極力つくらな い「敘白」づくりが大切です。それを踏ま えて，自分たちが既に持っている資源やネットワーク，場所を明らかにして，「場」の入り口を改めて設計します。インター ノの後の中間発表で，原点，構想，関わり合いが生まれる活動 と，実施体制，開業までのスケジュール，事業計画（運営前と開始後），期待する伴走や，懸念点を発表してもらいます。

## ［心地よい関わりが生まれるカフェ・居場所になるには］



心地よい関りが生まれるカフェ／居場所行き来しながら具体的な計画 に落とし込んでいく。

## $1 \geqslant 8-2$

## 一歩踏み出すと，地域とつながる実感が

 こまちカフェでは，飲食の提供，見守り，お菓子 の提供と販売，レンタルスペースの運営，手作り雑貨の委託販売など，関わりを生む仕組みを組 み合わせています。参加者の「特に知りたい」「実際に見てみたい」に合わせて，スケジュー ルを立てて実施しました。インターン参加者さんとのお茶会て，みなさん インターン参加者さんとのお茶会て，みなさん
が一生懸命に聞いてくれてフロクに共有してく が一生懸命に間いてくれてプログに共有してく




インターン担当守家文子

## スケジュール例

## 1日目

12：30－ランチ（お客核体験）
14：00－オリエンテーショ 14：40－haco＋体験
15：30－キッチン体験
16：30－振り返り・閉店作業

2日目
9：30－開店準備ミーティング参加 10：00－
カフェ見守りボランティア体験 12：30－お菓子部門体験

講座とインターンシップを終えて
全国各地で志のあるお互いの活動に刺激を受けながら，この後，受講生は伴走支援に進む

instructor profile


メインナビゲーター森祐美子



 てを「こち」のカで豊かにするる蒋境をつくるどく




講師：原田博一株式会社イミ力代表取維仅
ミコニケーション・エンジニ


住民主体の共助活動や企業の維無文化変革と



一人ひとりの「やりたい」の解像度を上げる事で，自分たち（もしくは支援•応援したい人たち）が「今，どこにいるか？」の確認をすると，次の一歩が見えてきます。＂心地よい関わりが生まれるカフェのつくりかた＂講座と，こまちカフェでのインターンを体験するこ とで，参加団体にどんな変化があったのでしょうか？


心地よい関わりが生まれるカフェ／居場所づくりにおいて，各団体が今どんな段階にあるのかを確認し， それにあった支援や学びが必要であるということがわかってきました。
[ 伴走して気付いた, 居場所づくりを行う事業者のフェーズ]

## フェース 事業者の意睵 伴走方跍

1．本当にやりたいことが分からない——＞想いや構想，地域社会に対する問題意僕を言語化する
2．どう動き始めたらよいか分からない——活動の起点となる地域社会や市民との接点を見つける
（3）どう形にすればよいか分からない——事業開始に必要な契約•許可•申請について助言する
（4）どうやりくりすればよいか分からない一＞事業続に必要な管理•運営•経営について助言する
（5）どう広げればよいか分からない——＞事業拡大に必要な知識•伝道•崣成について助言する

## 居場所づくりの伴走では，フェーズの見極めと，個々の価値観と行動様式の把握が大事！

## 今（のフプログラムの課題点

団体のフェーズが分かり，それに相応しい方針があっても．．．．．．

- 伴走する側の体制と予算が十分にない。
- その地域／団体ならではの個別性があり，ヒアリングプロセスの構築に，粘り強く向き合う時間と体力が必要。
－団体側の事情でインターン来訪が難しい。
例えば，子どもを1泊2日預けられる人がいないなど，学びたい人を支える人や仕組みも必要。
$\left[\begin{array}{c}\text { 中間報告会 } \\ \frac{2022 \text { 年11月12日 }}{\text { 10：00－12：00＠オンライン }}\end{array}\right]$


## 評者

非営利株式会社eumo最幸顧問新田信行様横浜市都市整備局地域まちづくり課の方株式会社イミ力代表取締役原田博一様

| 7 団体による発表 |
| :--- |
| 評者・ゲストの方々からの講評 |

講座\＆インターンシップに参加した7団体によ るオンライン報告では，これまでの取り組みに おける気づきやチャレンジの発表が行われまし た。その後，伴走支援を受ける3団体が決定さ れました。

全国に居場所立ち上げ支援の輪を広げる新しい

## 实施体制

主催：認定特定非営利活動法人こまちぷらす共倠：特定非営利活動法人

長野県NPOセンター
協力：市民協動サポートセンター（長野市）

## 参加者と参加地域

オンライン事前説明会
10 名参加（内録画視聴希望者 3 名）
講座インターン参加者：
長野県内11名 8団体
（長野市7名•飯編町1名
松本市1 1 名•阿智村 2 名
地域の活性化と生きがいになるような場所をつくりたい方
中高生の居場所をつくりたい方
自分にとって「あったらいいな」と思える居場所をつくりたい方
多様な志を持ち地域を超えた交流プログ ラムとなりました！

## 講座 \＆インターンシップ構成

オンライン講座（4時間）
インターン（5時間）
リアル講座（4時間）
計13時間の構成で実施しました。


横浜を飛び出して，長野県に出張して行った 2 日間の連続講座と出誩 こまちカフェでのインターン。特定非営利活動法人CRファクトリーが立ち上げたネットワークで長野県長野市の中間支援組織「市民協働サ ポートセンター（愛称まんまる）」と繋がりができ，そのご縁から今回の共催企画が実現しました。居場所を求める人だけでなく，支える側となる行政や中間支援団体には何が求められているのでしょうか？


2022年11月26日（土）10：00－12：00第10「なぜ，何のためにカフェを？」原点•核•想い＋構想を言語化。こまちぷらすの実例 を聞いた上で，参加者の「原点／構想」をアウトプッ トしたり，参加者同士の対話を通して深めました。

同日13：30－15：30
第2 「「どんなカフェをつくりたい？」 どんな場所にしたいか，具体的な内容（飲食？維貨 スペース貸し？）や組み合わせ，収支，規模感などを考えていきます。


2022年12月3日（土）11：00－17：00
ワンデイこまちカフェ体験
寺町商家（長野市松代町）にて，実際にお客様を迎え ながらカフェ運営を体験しました。

2022年12月4日（日）10：30－12：30第30「どのようにカフェをつくる？」

同日 14：00－17：00
第40「心地よい関わりを生むために」会場：もんぜんぶら座（長野市新田町）

ワンデイこまちカフェ
長野市の文化財である貸スペースに，こまちカフェスタッフがケー キや焼き菓子・ドリンク，店内で販売している雑貨を携え出張。居場所作りを目指しているインターンの皆さんと「ワンデイこまち カフェ」を運営しました。

場所は変われど その日お迎えしたお客様に心地よい空間をお届けできるよう工夫をし，お客様に「参加」の機会を提供していくことが，こまちカフェの大きな特徴の一つ。それを再現できるよう，ほぼ初対面のインターン の皆さんと想定外のトラブルを何とか乗り越え，心地良

い空間を作ろうと試みました「参加」の機会としては，横浜市戸塚区でお届けしている出産祝いに同封する メッセージカードをお客様に書いていただき，場や団体の活動への参加だけではなく，社会との関わりをイ メージする時間もとっていただくことができました。

参加したスタッフ
こまちカフェスタッフから2名（荒井裕子•海野永）


お子さん用おもちゃ／出産祝いに同封するメッセー ジカード／見守りボランティア


## ［参加者の感想］

普段住人の居ない古民家をよ借り出来ることになりました （月に1度の活動日のみ）。を の持ち主の方にも，私たちの活動内容や主旨をこて理解頂き今後いろいろとご協力頂け うです。


人が何かてきる事やります！報が入ったり，像が少しずつ と言ってくれて 早倳 クループLINEを作りました。

クリアになってきたり，とい う感じてす。まだまだてす。

## 本事業の成果

－居場所づくりを目指す人との志縁•仲間づくり －参加者同士で異なる視点から得られる学び －地域内での人や団体，既存施設との協働


自分の地域で「出張こまちかフェ」を ゃってみたいという方•地域の方へ

こまちぶらすの目指すビジョンや泉囲気を理解した上での，参加希望田体の選定，声がけによるマッチ ングをしました。居場所文援の講座プログラム運学 やオープンソースを活用してもらうため，こまちらぶ らすと地域をつなぐ架け嬏となれるよう動いてきま した。
（特定非学利活動法人長影県NPOセンター
市民地働サポートセンターコーディネーター田中一縭）

## 調査研究報告

「豊かな参加•関わりが生まれている居場所の仕掛けや仕組みの可視化／分析」

早稲田大学石田光規教授とともに「団体への参加」をテー マに全国の居場所づくりを行っている団体ヘアンケート調査を行いました。こまちぷらすはこれまでにも石田教授 と居場所に関する調査研究に取り組んできました。
本事業における調査では過去の調査を前提としています。


実施時期
2022年7月～12月

## 過去の調査研究

｢子育てにおける孤立と居場所」についての調査研究実施：早稲田大学石田光規教授•認定NPO法人こまちぷらす実施期間：2018年10月

論文「子育て期にある母親の居場所としてのNPOの可能性」 $\rightarrow$
［過去の調査研究からわかったこと］


## 本調査の日的

## －これまで見えてきたこと

団体に参加している人の孤独感が低い団体に参加している人の自己肯定感が高い
－問い
全国の「子育て×カフェ型居場所 $\times$ 参加の余白 がある場」において，どんな人が関わっている のか。何故関わりつづけているのか。豊かな関 りを生むためにどんな工夫があるのか。

## 調査前の仮説

（1）良質なクチコミ：情報＋雰囲気
（2）誰かからの後押し
（3）参加の余白がある

## 今回の調査で見たいこと

- どういった人が積極的に団体に参加しているのか
- 活動に満足している人はどのような人なのか
- 団体の代表とそのほかのメンバーの考え方と满足や参加


## 調査呼要

調査対象の抽出
地域作り，子育て支援を行っている団体の抽出（13団体）抽出された団体にメンバー用と代表用の調査を依頼

凮查磁要
調査時期：2022年8～9月
メンバー票：183 代表票： 13

単純な事実
活動の頻度

| $\begin{aligned} & \text { 週罒上 } \end{aligned}$ | A2～3回 <br> ていと | f10 |  | $\begin{gathered} \text { 蛘に } \\ 1 \text { 回 } \end{gathered}$ | 年1回以下 | n |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31.1 | 19.8 | 23.2 | 10.2 | 7.9 | 7.9 | 177 |

活動に関わった理由（とても当てはまるのみ）

|  | 他にやる |  |  | $\begin{gathered} \text { 新Lu } \\ \text { 伸間 } \end{gathered}$ | 新しい |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $22.5 \quad 22$ | 5.7 | 13.6 | 7.9 | 29.8 | 28.8 | 36.2 |

## 活動の頻度．

－週1回以上が多い
月1回未満は $25 \%$ くらい

- 関わった理由．．
- 親しい人の誘いが大事

マ社会貢献，能力の発揮と新しい中間•居場所という柱

－重視したこと．．．
•雰囲気，人柄，通いやすさなどの組織の要因の重要性
団体そのものの理念の重要性

## 結果1：週1以上参加する人

## 週1回参加 $\times$ 場所までの所要時間


－家から近い場所の人が積極的に関わりやすい
30分がひとつの目安

週1参加 $\times$ 活動に関わった時間


活動に加わってある程度経つと積極的に関わる層が增える

半年を超えたときの停滞期の出現？

## 週1回参加 $\times$ 居住年数



週 1 参加 $\times$ 子どもの年嶓



結果2：参加の理由，参加と変化
参加頻度別，活動に関わろうと思った理由

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 当皆 } \\ & \text { 㮃 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 当や } \\ & \text { 最 } \\ & \text { 第 } \end{aligned}$ | n |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 龸や } \\ & \text { 害 } \\ & \text { 竼 } \end{aligned}$ | ＂ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{aligned} & 30.2 \% \\ & \hline 23.5 \% \\ & 17.1 \% \\ & 20.0 \% \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 37.7 \% \\ & 23.5 \% \\ & 29.3 \% \\ & 3,3 \% \end{aligned}$ | 53 34 41 45 4 |  |  |  | $\begin{aligned} & 34.6 \% \\ & 28.6 \% \\ & 27.5 \% \\ & 37.0 \% \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 52 \\ & 35 \\ & 40 \\ & 46 \end{aligned}$ |
|  |  | 224．5\％ | 31．8\％ | ${ }^{173}$ |  | 計 | 29．5\％ | 32．4 | 173 <br> 53 |
| $\begin{aligned} & \text { 告態熋 } \end{aligned}$ |  | 17．6\％ | 11．8\％ | 34 |  |  | 44．1\％ | 23．5\％ | $\begin{array}{r}53 \\ 34 \\ \hline\end{array}$ |
|  | 月1回㰾度 | 17．5\％ | 32．5\％ | 40 | 墇し | 月1回䅞度 | 30．8\％ | 25．6\％ | 39 |
|  | A10．0．j\％ | 26．7\％ | －${ }^{17.8 \%}$ | ${ }^{45}$ |  |  | 15．2\％ |  | ${ }^{46}$ |
|  | 過1回敉慮 | 19．2\％ | 46．2\％ |  |  | 通1回程度 | 9．6\％ | 11．5\％ |  |
|  |  | ${ }_{11}^{11.8 \%}$ | 29．4\％ | 34 | 衣侻 |  | 5．9\％ | ${ }^{20.6 \%}$ | 34 |
|  |  | 4．3\％ | 37．0\％ | 46 | 总き |  |  |  |  |
|  |  | 12．8\％ | 33．7\％ | 172 |  | A |  |  | 72 |
|  | 週1回程度 | $\begin{aligned} & 7.790 \\ & \hline 8.700 \end{aligned}$ | 40．4\％ | 52 | 諝新 |  |  | 26．9\％ | 52 |
|  |  | 7．5\％ | 14．75\％ | 34 40 | いし |  | 34．3\％ | 34．39 | 35 |
|  |  | 4．3\％ | 23．9\％ | 46 | 人 | 月1005少ない | 37．8\％ |  | 45 |
|  | 合計 | 7．0\％ | 29．1\％ | 172 | の | 合計 | 36．0\％ |  | 172 |

## 追加分析（数値略）

子どもの年齢別の活動に参加した理由

```
\末子0~2歳の人
「新しい仲間」「新しい居場所」「他にやることがない」と答えた人が多い
```

〈とどもが未就学の人
「新しい仲間」「新しい居場所」を求めた参加が多い
子どもがT歳以上（就学）の人
「新しい仲間」「新しい居場所」を求める人は極端に少なくなる
子どもが小学生（7～12歳）の人
「地域•社会貢献」「能力を活かす」「新しい知識•技能習得」を求める人が多い

活動に関わったことによる自身の変化（多重選択）

|  | $\begin{aligned} & \text { 自信が } \\ & \text { 持 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 仲間が } \\ & \text { 增えた } \end{aligned}$ |  | 裉かっ墅かった |  | $\begin{aligned} & \text { 成長を } \\ & \text { 英域 } \end{aligned}$ |  | 物事の 機会 <br> 増えた | 新たな <br> 能力に <br> 気うかした | n |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 週1回程度 | 32．7\％ | 81．8\％ | 18．2\％ | 76．4\％ | 40．0\％ | 50．9\％ | 38．2\％ | 54．5\％ | 23．6\％ | 55 |
| 月2～3回穕 | 14．3\％ | 82．9\％ | 8．6\％ | 68．6\％ | 25．7\％ | 17．1\％ | 22．9\％ | 45．7\％ | 22．9\％ | 35 |
| 月1回程度 | 9．8\％ | 63．4\％ | 2．4\％ | 61．0\％ | 24．4\％ | 19．5\％ | 4．9\％ | 31．7\％ | 9．8\％ | 41 |
| 月110．0．少むし | 8．7\％ | 54．3\％ | 4．3\％ | 58．7\％ | 15．2\％ | 13．0\％ | 10．9\％ | 23．9\％ | 6．5\％ | 46 |

## ○頻度の高い人

社会貢献や能力の獲得，発揮を指向する
やることを見つけようとする積櫺的理由

## ○ほどほどの人

•新しい仲間，居場所などを求めた参加
－他にやることがないなど消極的理由
まんべんなく影響していること $\checkmark$ 親しい人の誘いはどの参加頻度の人にも重要「月1未満の人はとくに重視（一番重視の人が多い）

ライフステージによって
$\square$
活動に求めるものが
変わる

参加頻度 $\times$ 活動への满足（とても满足）

－頻繁に参加する人の満足が必ずしも高いわけでない －月2～3回程度が最も高評価

## 結果3：代表者の意見と満足

代表が重視することとスタッフの満足

## －拡大の難しさ

代表か利用者，事業梘模の拡大を重視しない団体 ほどメンバーの満足は高い
－スタッフの増加を重視しない団体ほど
メンバーの満足は高し

## 代表の評価とスタッフの満足

－代表の「順調」という評価と
スタッフの満足は必ずしも一致しない
－運営について「どちらでもない」と
回答した団体の満足度が最も高い

## 内部の気遣いと利用者の満足

ノ スタッフの参加，满足，仲の良さなどが大事
やっていることの価値の重視

## 識査結果まとめ

分析 1：属性との関わり
のあるていど近くに住み（30分以内），その場所に長く居住し，子どもが未就学ではない人の参加が多い
－参加の多い人は活動期間の長い人が多いものの，半年か 51年の間に活動の谷間が訪れる
•非正規で仕事をしている人の活動が多い，所得階尿は関連しない

## 分析3：活動の意義と満足

•頻繁に参加している人は活動に高い意義を見出している
－活動に意義を見出す人は2週間に1回くらいは参加してい る

- 頻繁に参加する人が必ずしも満足しているわけではない
- 2週間に1回くらいの参加の人が最も満足が高い

分析 2 ：活動の理由
頻度の高い人は社会貢献や能力の発揮，やることを見つ けるなど積極的理由による関わり方が多い
－月2回程度の人は居場所や仲間を求めた参加，他にやるこ とがないなど消極的理由の人が多い
•子どもが未就学のときには仲間や居場所を求めた参加，子どもが就学すると社会貢献や能力発捙を求めた参加が增える

分析4：代表者の評価とスタッフ
•代表者が利用者の増加，事業の拡大，スタッフの增加を重視しない団体ほどメンバーの満足が高い
－代表者がスタッフの参加，能力発揮，仲の良さを気にかけ る団体ほどメンバーの满足が高い
－代表者の「順調さ」の評価とメンバーの満足は必ずしも一致 しない
［本調査研究を終えて．．．］
居心地のよい居場所づくりのポイントになること

$$
\begin{aligned}
& \text { 親しい人の誘い } \\
& \text { 街中にいる人か } \\
& \text { あちこちで居場所について } \\
& \text { あるよ」「行ってみたら? 」 } \\
& \text { V } \\
& \text { 場所はたくさん } \\
& \text { あることが大事! } \\
& \text { 居場所と他の施設との } \\
& \text { 連携 / 情報共有 } \\
& \text { 入りやすさと } \\
& \text { 出やすさ }
\end{aligned}
$$

官民で居場所の立ち上げ支援をする仕組み検討会
本事業では，講座やインターンシップだけでなく，事業の3本目の柱 として，官民で居場所の立ち上げを支援する仕組み検討会に取り組み ました。社会にとって，今何が必要なのかが見えてきます。

## 㖟討会実施の背景と目的

居場所は社会的孤立を防ぎ，人間性を回復するサードプレイスとして，また，市民参加の場として昨合注目されているが，一市民がそれらの居場所を立ち上げ繗するには大きな ハードルがある。
相本检討会では，市民が，自分の身近なところで居場所を立ち上げやすい䍗境を官民連暴で整えていくために，どんな施策や内容が糼果的かを㭲討し，提言を行う。

## 実施スケジュール

全ての回をオンライン上で開催しました。
第10 2022年7月14日
第2（0202年9月13日

$$
\not+
$$

中間発表 2022年11月12日（9P参照）
フォーラム 2023年2月2日（18P参照）

## 参加メンバー

立ち上げを市民の自助努力だけではなく，社会全体で支 えられるような仕組みを，官民両方の立場から検討する ために以下のメンバーで実施しました。

- 非営利梾式会社eumo最幸䪶問新田信行様
- 横浜市都市整備局地域ま $ち つ ゙ く り$ 語

萩原慶一様，村 $\oplus$ 晋也様
 （本事業の伴走者）
－認定NPO法人こまちぶらす

## 検討会メンバーの選定理由

## 非営利株式会社eumo最昱稨問

新田信行栓
第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行後，みずほ銀行常務執行役員，第一竻業信用組合理事長等を歴任。著書に『よみがえ る金融』（ダイヤモンド社）などがあり，様々な既存支援に金融の観点から提言•助言を行っている。「金融」を格差を増やすためではなく，人と人をつなげ直すために活用した活動を行い，全国の地域と人•人と人とをつないでいる。本檩討会には，民間（特に金融）の視点から参加。

株式会社イミカ代表取締役
原田博一様
鳥取県で住民主体の共助活動の立ち上げ支援，価值創造における挑戦者と伴走者の行動樣式に関する研究などを行う。本検討会に は「共助•挑戦•伴走」の視点から参加。

湌討会で話されたこと

－自由度の高い資金力
市民との接点構築の ハードルが高い
$\xrightarrow{2}$

## 初期費用

居場所運営のノウハウを
どこで学べば良いか
わからない

行 政


中間支援組織
 い ${ }^{-}$

## 市民との距離感

居場所事業者（立ち上げたい人） をどうやって支援すると よいかわからない


居場所事業者
（立ち上げたい人）


共

市民が身近なところで居場所を立ち上げやすい環境とは？

## 横浜市都市整備局地域まちづくり謵担当課長 萩原慶一様，担当係長 村田晋也様

ヨコハマ市民まち普請事業を担当。ヨコハマ市民まち普請事業 とは，横浜市の助成事業の一つで，横浜市民が自分の地域の問題を解決したい・地域の魅力をもっと高めたい，という思いを実現するための施設整備に対して支援•助成を行うもの。防犯，防災，多世代交流，環境保全等，分野を問わずに応募でき るのが特徴。また，市の職員の伴走，まちづくりコーディネー ター（專門家）の派蓣等があるほか，市民が主体となって地域で の活動の輪を広げながら一年がかりで取 り組むコンテストとなっている。本検討会には，行政が助成する整備の一 つの形としての「居場所づくり」につい ての視点での参加。


行政区を超えた

## 施設整備よりも，

## 市民活動団体間の

つながり（志縁）をつくる
（参考：地方地緑•血緑•業緑•志縁 $\rightarrow$ 都市）

$$
\begin{gathered}
\text { 居場所づくりに係る } \\
\text { 1人材育成~立ち上げ~成長\&継続」を } \\
\text { 一気通貫で支爰する }
\end{gathered}
$$

想いを持った人の経営力を伸ばし
地域の人的資本力を
高めることが必要ではないか？

## 最終フォーラム

関わりが生まれるカフェ／居場所が
増えていくために必要な事とは？
社会的孤立を防ぐ『地域コミュニティ構築人材」の育成と展開

## 事業報告会

2023年2月2日10：00－12：00＠オンライン居場所の立ち上げに取り組む実践者による報告全国7団体及び長野県における研修・インターン

## 早稲田大学文学学術院 石田光規教授との共同研究報告

2
全国の居場所への関わりが生まれる仕掛けについての調査結果

## 3

パネルディスカッション居場所を支える制度や事業を「官民で支える」ためには？

ゲスト 進行•事務局 認定NPO法人こまちぶらす モデレーター 株式会社イミカ代表取䖻役原田博一様

## 実践報告

- 北海道：藤岡樣ご夫妻
- 山形 ：cocotomo 大泉様•水戸部様
- 横浜：京急つながりmama 池田様•水野様 －出張こまちカフェ＠長野の報告：
特定非営利活動法人長野県NPOセンター市民協働サポートセンターコーディネーター カ 中 一樹様


## 周査報告

－石田光規教授（早稲田大学文学学術院）

パネルディスカッション －非営利株式会社eumo最幸顧問新 $\boxplus$ 信行様横浜市都市整備局地域まちづくり課
萩原慶一様，村田晋也様株式会社イミカ代表取締役原田博一様

## 一般参加

全国23都道府県より80名が参加
中間支援団体／自治体／個人／民間企業•商店会等／居場所を運営している団体•個人 なと

## ［ 参加者の感想］

こまちぶらすさんが，遠方の方々の伴走支援をして日本中に居場所を広げていることがよく分 かりました。まとめにあった狭いつなかりと広いつなかりの両方ともか必要ということをま さに体現されているのですね。
$3 つ$ の受講団体さんの行動する勇気に本当に感動しました。石勇気に本当に感動しました。
 ，私か属している居場所の とを具体的に考察してみる機会 にもなりました。

石田先生の研究報告は興味深か ったてす。活動に対する满足度 は参加頻度と比例するとも限ら ず，また，ライフステージによ っても買なるため，幅広い関わ りしろを持つことが重要なのだ と考えさせられました。

| これまでの検討会で話された |  |
| :--- | :--- |
| ことから，市民が居場所を |  |
| 立ち上げやすくなる環境とは．．． | 居場所づくりをしょうと |
| している人と応援団が |  |
| している珸境 |  |



## 居場所を立ち上げたい 事 業 者 応 援 団 $\begin{aligned} & \text { 産官学金アドバイサシリテー } \\ & \text { ファン } \\ & \text { 共感市民 }\end{aligned}$

## 居場所づくり勝手に応援団」

仕組みイメージ
事業者が運営する地域にいる＂官民学金＂それぞれの分野 からキーマンが集まり，居場所立ち上げ～立ち上げ後の各フェーズに伴走する。（例：年 $2 \sim 3$ 回集まりネット ワーク紹介，支援補助の仕組みのアドバイス等）

## －現状の課題

地縁や血縁，職縁などはあっても，志縁との出会いかな かなか得られず，「場」「資金」「人•仲間」を得たり可能性を広げていくとっかかりが見つからない。

## －必要な理由

フェーズによって必要なネットワーク，情報は異なるた フェース゚によって必要なネットワーク，情報は異なるた
め，そのフェーズに応じて相談できる人か地域内外にい ることが，居場所の発展や継続に大き〈寄与する。

## 成り立つための必要な要素

事業者と応援団の間の交通整理をするファシリテーター がいること。

## 効果

立ち上げ前から想いや文脈を理解している応援団がい ることで豊かに居場所は継続できる。

## 大事なキークード

「㹧いつながりと広いつながり」
「治安（心理的安全性）が担保されたつながり」「助けて！だけではなく，応援して！と言えるつなかり」成功の物語よりも，文脈（プロセス）を大切にする つながり」
ひとりひとりが気持ちよくいられる間合いがとれる つながり」

私たちこまちぷらすは，これまでの官民が連携した検討会で「心地よい関わ りのある居場所をまちに増やすには」という問いを軸に議論を重ねてきまし た。その結果，現在私たちが考える問いへの解を提言としてまとめました。


応援 $\mathrm{O}^{2}$
（居場所づくりの伴走支援者）


関わりが生まれるカフェ／居場所が増えていくために必要なこととは？


居場所づくりの挑戦者の，
挑戦のフェーズを理解した地域アドバイザリーボードが必要。
問いに対する
私たちの
提言

応援団がいること

提言
豊かな土壌があること
応援団が生まれるための土壌として，
5 つのつながりを
日常的に作っていくことの重要性。

## 心地よい居場所づくり

のためのオープンデータ

居場所を立ち上げるときには，ハード面の整備に加えて，オープンに向けて準備や手配することが山ほと あります。例えば，お客様の受付けや発注など，内部でうまく連携して作業するためにたくさんの書類や帳票類が必要です。
そこでこまちぶらすでは，居場所をより「立ち上げやすく」したいと思い，過去積み上げてきたそれらの データを一部公開しています。

このデータをもとに自分たちの居場所にあった形でアレンジして活用いただき，それによって生まれた時間をスタッフ同士の話し合いや相互理解等の組織づくりやンフト部分に使っていただけたら幸いです。
＊ $\mathrm{OR} コ ー ト ゙$ 先のページよりダウンロードが可能 です。お住まいの地域における居場所の開設•運営をするにあたってご活用ください。


尚，どのエリアの方にご活用いただいているかの把握・マッ ビンク㚈び今後の取組みの参考とさせて頂きたく，アンケー トのご㙝力をお願いします。回答後にダウンロードに必要 なバスクードが表示されますのでそのバスクードをダウン －ードフアイルを解束するときにご利用ください（パスクー トは定期的に変更いたします）

## オープンデータ内容

飲食－予約表
貸し切り希望ヒアリングシート レシビと盛り付け表冷蔵庫冷湅庫温度管理表 その他

小箱－新規契約 \＆更新伝票
ショップ・棚レンタル料更新及び
販売商品代精算受取磪認表商堇売上精算の振込依頼書 その他
レンタル・レンタルスペース利用申込書 スペース・利用規絡 －利用規約情報共有シート
レンタルスペース利用後のチェックシート その他
～ご寄付のお願い～
子育てが「まちのカ」で支えられる，そんな社会を私たちと一緒につくりませんか？

子育てが孤立する背景には，「既存の関係の切断」「既存の経験の無効化」や「否定的意見の封じ込め」があります。孤立感をなくしていく ためには，子育て中の親•保護者が「対話する機会と活躍する場」を得て自身や他者とのつながりを回復し，社会の中で子育てに関わる人 ○を増やしていくことが欠かせません。

こまちぶらすはこの 2 つが「まちで子育て」をしていくための『てこ』 として位置づけ，カフェ型の居場所づくりやウェルカムベビープ○ ジェクトなど街中のたくさんの人が子育てに関わる機会をつくってき ました。これからも，そのノウハウや実践を日本や世界中の人と共有 し，どこに住んでも子育てで孤立することないよう「まちのみんなで子育てをしている」社会をつくっていきます。

この社会を実現していくためには，みなさんのご寄付が必要です。—緒に「まちで子育て」をする社会をつくっていく仲間になりませんか？


## 講座 \＆インターン \＆伴走支援を終えた 3 組の感想

全体を通して，想いを言語化する大切さ，人に委ねることの素直さ を学ベました。行動に落とし込む までアドバイスいただき，無事歩 き出すことができました貴重な機会をありがとうございました。藤岡さん夫夫妻

心地よい居場所はそこに関わる全 ての人で作られていることを学び ました。親身になっていただき ぼんやりした夢が具体的になりま した。ありがとうございました。

京急つながりmama

山形に居場所を作る基艦作りの支援はもちろん，他団体とのつな がり，第三者目線で問題の整理を していただき觔強になりました今後の活動に活かしたいと思い。今後の
す。

## 編集後記

本書の編集は，NPO法人森」オトか担当いたしました。神奈川県横浜市青葉区でローカルウェブメディア「森ノオトの連営を軸に江動しています。子育て世代の書き手，スタッフがのになり，等身大で温度感のある，足元の慕らしのこと，地域や社会の未来につ ながる情敦を発信しています。
今回，本書の制作を進める中で大事にしていたのは，「目に見える居場所そのものだけではない，地中に広がる豊かなな根（つながり）」
を，どう表現するかということでした。冊子制作を通し，こまちゃ

らすさんの根っこにあたる，社会を謫めていないそのあたたかで優し い情㷫と，関係する方々への丁寧な関わり方を横で感じ，制作に拱わ れたことを嬉しく思います。本書が地地よい䦨わりのある居場的づく りのタネとなること，豊かな根を張るヒントとなって いくこと，社会そのものが豊かな大きな森になってい くことを碩っています。


NPO法人森ノオト https：／／morinooto．jp／

