シンポジウム3：質向上への転換が求められている
附属看護学校、今後の運営方針

第58回国立病院療養所総合医学会
（平成15年10月31日 於 札幌）

座長　吉田久美子　小野典子*　

座長の要約

このシンポジウムは、平成16年4月に独立行政法人に移行する国立病院附属看護学校の存続意義を問うものである。医政局看護課は、看護師数の確保と看護職員の配置数が多くことによる医療の結果等より、看護系大学が増えてはいるものの国立の養成数並びに看護職員の確保困難な施設への供給から、附属看護学校の必要性を訴えている。しかし、現状では法的条件を満たすには課題が多いことから、集約することで課題の一部を解消することが行なわれようとしている。法人後の一級資格の認定をするための根拠もさることながら、現状の学生に良好な教育を提供することが学校の最大の役割である。法人移行を機に、57年間続いてきた本大学の看護教育を改革していく方策の一助となるように、5分間からご提言を戴いたものである。①厚労省健康局国立病院臨床指導課看護師等養成指導室長の浅村信氏には、57年間の国立での看護師養成の歴史を踏まえて、保育看護の規定及び、看護教育の充実に向けての方向性をお願いした。②札幌市立平和病院臨床指導課長の長村正道氏には、来年度から学校法人になる附属看護学校の運営に活かし、運営の実態をお願いした。③国立病院機関医療センター院長兼学校長（全国国立病院・療養所附属看護学校協議会会長）高橋郁雄氏には、多くの課題を抱えている現状を、どのように転換したいと考えておられるか、など、実務部門にいる者の行動につながるような提言をいただきた。④岐阜県立衛生専門学校長の鈴枝トモ氏には、私どもの長年の願いでもある、専任学校長の実現に向け、看護師専任の校長の体験をとおしてご提言頂いた。⑤北信金沢病院附属看護部長の田村時子氏には、臨地実習の指導責任者の立場で、多くの学校の実習生受け入れに当たっての留意点や、現場での学生指導を看護職の現実問題に活かすなど、工夫しておられる件を紹介していただいた。（キーワード：看護教育の改革、学校運営、附属養成所の運営、独立行政法人）

金沢看護学校 Kanazawa School of Nursing 副校長
*札幌看護学校 Sapporo School of Nursing 副校長
Address for reprint: Kumiko Yoshida, Vice Principal, Kanazawa School of Nursing, 1-1, Shimo-oshika-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-8650 JAPAN
E-mail: yoshida@kanazawa-kango.jp
Received January 27, 2004
Accepted July 16, 2004
POLICY OF THE NURSING SCHOOL TOWARD THE IMPROVEMENT OF QUALITY

Chairpersons: Kumiko YOSHIDA and Noriko ONO*

This symposium’s aim is to question the need to prolong the existence of the National Hospital Attached Nursing School that will change over to an Incorporative Administrative Agency in April of 2004.

Although the number of nursing related schools has increased, the National Training Institution for Nurses that supplies nursing staff to institutions is struggling to secure sufficient nursing staff.

Therefore, the Health Policy Bureau Nursing Division advocates the necessity of the school because of the advantage to nursing care and medical services of having sufficient staff available.

In the present situation however, there are too many problems to meet because of legal conditions, so part of the problem is to be resolved by consolidation.

While determining the rationale for receiving public funds after incorporation is important, the most important role of schools is to provide students with a high quality education.

In this opportunity of changing over to a corporate organization, we obtained advice from five fields to contribute to measures to reform the 57-year-old National Nursing Education System.

Mr. Asamura made a suggestion to enhance nursing education including the operating rules for nursing schools and basic school laws based on the 57-year history of nursing education in National Nursing Schools.

Mr. Kimura offered information about the current situation of the management of his school that will help in the management of the Attached Nursing School after it is incorporated from next fiscal year.

Mr. Takahashi gave his opinion in regard to how to change the present situation with its many problems, which will help staff in the workplace to take appropriate actions.

Ms. Katsura, through her experience, recommended everyone be cooperative toward the realization of a full-time school principal responsible for the practical training in nursing care, which has been a long-time wish of hers.

Finally, Ms. Taniguchi, who is in charge of teaching clinical practice students, introduced ideas to keep in mind when considering nurse apprentices and student guidance in clinical practice.

(Key Words: strategies for teaching nursing, management of school, management of national hospital-school of nursing, incorporative administrative agency)

(平成16年1月27日受付)
(平成16年7月16日受理)