

 そ
ま
ま
寝
た
き
$\vdots$
と
な
し
し
ま

常
生
活
の
中
で
起
こ
て
い
ま
す の
上
号
下
や
歩
行
中
の
転
倒
な
と遇
す
る
事
故
の
6
割
以
上
が
階
段 い
が
原
因
さ
れ
れ
高
齢
者
遭

 で
夫
き
な
障
か
い
な
な
つ
し
ま
い路
の
段
差
な
なと
が
景
常
活
の
中



 C゙
の
の
の
動
を
を
支
る
る
体
を
を こ
ど
高
觛
者
日
常
生
活
中






 た
あ
に
か
せ
な
い
も
の
の
－
と








乙女福祉ふれあいセンターで開催されている転倒予防教室。参加者 は輪になって，ゆっくり数を数えながら転倒予防体操で体を動かす。






## 特

転倒

高
高
都 の
防体操 が防
組 の み


【特集】高齢者の転倒予防教室での取り組み

き
る
範
苜
体
操
の
メ
ユ
l
に
取自
身
の
体
力
に
応
て
自
分
の
 か
て
し
ま
す。
年
齢
は
は0
歳
代



参
加
者
は
約
20
人
で
柔
軟
性
を内
で
開
雔
さ
れ
て
い
ま
す。 ふ
れ
あ
い
セ
多
l
乙
女
小
学
校前
10
時
か
ら
約
1
時
間
乙
女
女
福表
は
毎
月
第
2
4
4
水
曜
午転
倒
予
防
教
致
宮
李
松
雄 や
筋
ト
レ
の
体
操
を
実
践


 る
を
を
首
的
に
輊
倒
予
防
た
た




四负 6


室
各
各
地
開
雔
さ
れ
る
な
ど
高



し
て
取
ち
組
む
転
倒
予
防
教
到自
分
の
体
力
の
現
状
を
自

 ※
参
架
を
希
望
省
る
は
お
お気
軽画
0
9
6
1
2
3
4
1
3
6
6
4







 は
D
V
D
を
見
な
か
軽
快
に
歌
唱
歌
に
合
わ
せ
て
体
を
動
か
す
メ な
る
る
な
る
体
操
は
は
壊
か
し
い な
る
な
る
体
操
を
行
い
ま
す。




 を
伸力
ば
す
ス
ト
体
操
ツは
チ
と体
高
齢各
の部
 た
に
考
案
た
た
甲
佐
町
の
力
 メ
ユ
l
を
進
行
し
ま な
た
が
か
中
心
な
な
し
て
体
操並
で
体
操
し
各
票
当
番
と教
室
は
参
加
者
は
輪
に
な

り

$$
\begin{aligned}
& \text { み } \\
& \text { ま } \\
& \text { す。 }
\end{aligned}
$$

ストレッチと筋肉トレーニングで構成される転倒予防体操は，高齢者の日常生活の基盤となる健康と
体力を維持•向上させるために考案され，継続して取り組むことで「生活の質」を高めることを図る。

転倒ア防教室を立ち上げ，体操を通して高龄者の「生活の質」の向上に取り組む宮本さん




 い自 ら
80
歳
を
迎
え
る
に
当
た
て
て て
ふ
る




 な
に
に
痛
を
を
抱
亿
に
る
の
に
自
分
は
体 な今
は
70
S
歳
代
の
大
部
分
の
は
は
足
喓



始
た
た
ら
は
老
化
が
切
実
な
も
の
あ回
ほ
と
専
門
の
方
の
指
導
仰
い
で
い
ま
す。








通 時 転
に倒
自防
自分体
分 の 操
の毎は体 日力 の 体 を 状 力
態の
を 維
測 る た向 はめ1非 の を常 体 図 に操る大 き い も り体 の ま 操 がす で あ り体る す を


宮本 松雄さん（77歳）〔南三箇区〕
転倒予防教室代表。高龄者の体力低下による転倒予防のた めの運動や体操の大切さを実感して，平成18年から同教室開催し，転倒予防に取り組む。

【特集】高齢者の転倒予防教室での取り組み




崎山 良好さん（76歳）〔下田口区〕
 り
に
な
つ
て
人
の
世
話
に
な
Ј
て
最
期
迎






 ず
自
分
が
ぎ
た
た
だ
だ
け
思
て
て
人
が



 か荘伍uren 「urrall，of
 ＂Asfytor

 し
ま
す
が
1
1
回
見
よ
$\vdots$
2
回教
致
は
体
操
を
2
吕
繰
り
返 ほ
れ
れ
柔
$ら$
か
く
な
$\vdots$
ま
す の
力
丁
体
操
は
は
箱



日ごろから体を動かすことの大切さを常に意識して，自分の体調に合わせてさまざまな体操に取り組む崎山さん


