**①休止した期間の有無**

**②「三密」を避ける対策の有無**

**（16）新型コロナウイルス感染症による教室への影響２**

（教室）

（教室）

**③「三密」を避ける対策の方法**

複数回答可（教室）

（識字教室：24教室　　日本語教室：106教室　　識字・日本語教室：61教室）

（その他の回答）

・間隔をこれまで以上に空け、人と人との距離を保った

・マスク、手洗い、検温、部屋の換気の徹底

・独自のガイドラインを作成

・教材教具の消毒

・パーティションの設置

・学習支援者はフェイスシールドを着用

・宿題郵送→解答返送を学習支援者、学習者間で実施

・宿題形式を実施

・歌の時間を休んでいる

・加湿器や濡れタオルで加湿

・会話練習の際、対面での指導は避けている

・教室を追加した

✤ 休止した期間の有無、「三密」を避ける対策の方法

・「休止した期間があった」教室は全体の約94％、「参加人数を制限した」教室は約29%、「学習時間を短縮した」教室は約29%となっており、コロナにより学習者の学習機会に制約がかかっていることが伺える。

・教室の位置づけ別回答について、識字教室、識字・日本語教室においては、「イ：学習時間を短縮した」が最

も多かった。日本語教室においては、「オ：オンラインでの学習活動を実施した」が最も多かった。

（「カ：その他」を除く）

**④新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のために、教室で準備したもの**

複数回答可（教室）

**（１７）コーディネーター**

✤ コーディネーターについて

・調査票では、コーディネーターとは「教室活動全体のとりまとめや支援者と学習者のマッチングなどを行う人」という定義を示した。

（教室）

**①コーディネーターの有無**



**②「コーディネーターはいない」の理由**

複数回答可（教室）

（識字教室：13教室　　日本語教室：43教室　　識字・日本語教室：15教室）

（その他の回答）

・クラス形式でありマッチング等の業務は発生しない

・教室が休講中のため不在

・職員が学習支援者と密に連絡、調整を行いながら講座運営しているため

複数回答可（教室）

**（18）教室の広報**



（識字教室：24教室　　日本語教室：106教室　　識字・日本語教室：61教室）

（その他の回答）

・特に広報は行っていない

・教室を主催する国際交流協会情報誌

・学校や教育委員会を通して

・大学にポスター掲示

・国際交流協会のホームページ

・外国人を雇用している企業との話し合い

・ボランティア養成講座の中で、教室を紹介してもらう

・ラジオ

・市内公民館でポスター掲示

・識字・日本語センターのホームページ

・行政発行の「生涯学習の案内」