委託訓練カリキュラム

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練科名 | 精神保健福祉士資格コース | | | 就職先の  職務・仕事 | | | 病院・施設などの精神保健福祉士 | |
| 訓練期間 | 令和２年４月１日～  令和３年３月３１日（１２か月） | | |
| 受講生の条件 | ４年制大学卒業以上 | | | | | | | |
| 訓練目標 | 厚生労働大臣指定の精神保健福祉士養成課程のカリキュラムを中心に、精神障がい者の保健及び福祉に関する専門知識及び技術を習得する。 | | | | | | | |
| 仕上がり像 | 精神保健福祉士資格（国家資格）を有する専門的な人材として、医療機関・行政機関・福祉施設等の現場において、正職員として就職して活躍できる人材。 | | | | | | | |
| 系列 | 形態 | 科目の内容 | | | 科　　　　目 | | | 時　間 |
| 必修科目 | 講義 | 人体構造と機能の理解 | | | 人体の構造と機能及び疾病 | | | ３０ |
| 講義 | 心理学理論と支援の理解 | | | 心理学理論と心理的支援 | | | ３０ |
| 講義 | 社会学理論と集団の理解 | | | 社会理論と社会システム | | | ３０ |
| 講義 | 現代社会における福祉政策 | | | 現代社会と福祉 | | | ６０ |
| 講義 | 地域福祉の理解 | | | 地域福祉の理論と方法 | | | ６０ |
| 講義 | 福祉に関する行政と財政 | | | 福祉行財政と福祉計画 | | | ３０ |
| 講義 | 社会保障制度の理解 | | | 社会保障 | | | ６０ |
| 講義 | 生活保護制度の理解 | | | 低所得者に対する支援と生活保護制度 | | | ３０ |
| 講義 | 保健医療サービスの理解 | | | 保健医療サービス | | | ３０ |
| 講義 | 民法の理解 | | | 権利擁護と成年後見制度 | | | ３０ |
| 講義 | 障がい者自立支援制度の理解 | | | 障がい者支援と自立支援制度 | | | ３０ |
| 講義 | 精神疾患の理解 | | | 精神疾患とその治療 | | | ６０ |
| 講義 | 各国における精神保健の課題 | | | 精神保健の課題と支援 | | | ６０ |
| 講義 | ソーシャルワークの基本 | | | 相談援助の基盤（基礎） | | | ３０ |
| 講義 | ソーシャルワークの応用 | | | 相談援助の基盤（専門） | | | ３０ |
| 講義 | 他職種連携の理解 | | | 理論と相談援助の展開 | | | １２０ |
| 講義 | 精神保健福祉法の理解 | | | 制度とサービス | | | ６０ |
| 講義 | 精神障がい者の生活支援 | | | 生活支援システム | | | ３０ |
| 実技 | 援助技術の基本の理解 | | | 援助演習（基礎） | | | ３０ |
| 実技 | 援助技術の習得と応用 | | | 援助演習（専門） | | | ６０ |
| 実技 | 臨地実習前指導・実習後の相互発表 | | | 援助実習指導 | | | ９０ |
| 実技 | 臨地実習 | | | 援助実習 | | | ２１０ |
| その他科目 | 講義 | 安全衛生 | | | 安全衛生 | | | ３ |
| 講義 | 働くことの基本ルール | | | 働くことの基本ルール | | | ３ |
| 講義 | 国家試験対策 | | | 精神保健福祉士総論 | | | ６０ |
| 就職支援 | 講義 | キャリアカウンセリング | | | キャリア形成論 | | | ３０ |
| 実技 | 面接指導、対人スキル向上 | | | キャリアカウンセリング | | | ３０ |
| 訓練時間総合計　１，３２６　時間 | | | | | | | | |
| 学科　８７６時間 | | | 実技 ３９０時間 | | | 就職支援　　６０時間 | | |