特別インタビュー
子ども・メデイア・教育

聞き手 : 河村智洋 (CRN 外部研究員)

## CRNの10年を振り返って

チャイルド・リサーチ・ネット（CRN）を設立して10年になったが， そもそもは1992年5月，The Norwegian Centre for Child Research（「） ルウェー国立子ども学センター」）によってベルゲンで開催された国際会議＂Children at Risk＂が出発点であった。20世紀冒頭に，スウェーデ ンの教育者エレン・ケイが「20世紀を子どもの世紀に」と呼びかけたが，世紀末になっても，世界の子ども達の色々な形の危機状態は消えず，そ のために我々は何をするべきかを考えるのが目的だったと言える。

それに招かれた私は，特別講演＂Child Ecology，Perspectives on Child Health＂を行った。世界に広がる多様な「子ども問題」＂children＇s issues＂の解決には，自然因子，物理化学因子，生物因子ばかりでなく，情報としての社会文化因子も含めて，生態学の生物学理論で捉える必要 があることを述べた。

国際会議終了後，各国の代表的な研究者，実践者が 20 人程招かれて， まず何をなすべきかを，美しいフィヨルドが見えるホテルに泊り込んで話し合った。その結果，子どもに関係する世界の研究者，実践者をイン ターネットでつなぎ，話し合い，より良い方策を見出そうということに なった。そして，その中心となる Childwatch International（CWI）がノ ルウェーに設立された。

子どもは「生物学的存在」として生まれ，「社会的存在」として育つ。子ども問題を考えるには，学際的，環学的な人文科学と自然科学を融合した新しい科学としての「子ども学／Child Science」が必要である と，個人的には1970年代中頃から考えていた。ベルゲンの一連の出来事で，改めて「子ども学」を体系づけ，日本子ども学会（2003年設立） もつくりたいと考えた。「子ども学」の普及とこの国際的な動きに対応 するために，国立小児病院を退官した1996年，Benesse Corporation の当時の福武總一郎社長（現会長）の御支援により設立したのが，CWI の key institutionになっているサイバー子ども学研究所＂Child Research Net（CRN）＂である。
設立に際しては，システム工学者の石井威望先生に御指導頂き，当初， ノン・プロフィットの組織とするため，福武教育振興財団の事業として活動を始めた。現在は森本昌義社長の御支援を頂き，Benesse 次世代育成研究所（社長•岡田晴奈，所長•小林登）の付属組織として運営され ている。幸いアクセス数は1日3万件程あり，日本語版が最も多く，英語版，中国語版と共に，多くの方々の御支援により大きく発展している。

10年の節目を迎え，この機会に我々は，21世紀こそ子どもの世紀に することを目的として，更なる発展を目指しているところである。

## \＆

CRN設立10周年記念号
$\begin{array}{llllllll}c & 0 & n & t & e & n & t & s\end{array}$

> 21世紀を創造するサイバ一子ども学研究所

## 特別インタビュー

子ども・メディア・教育
聞き手：河村智洋（CRN外部研究員）

CRNの子ども研究支援
○ 国境を超えての活動






 ーののN゙サイさんトー





はなときュ・コホーは・比き






紀



























##  <br> 学







 －














 －
















 NSHAH．N世
















再
 9．An Ancritugtroctat：




 す
素
集
当
初
異
男
な

㿑」う蕜さく
抧居増似かや




 GリHーシ入・キケH入NG拼


 た
そ
そ
そ
れ
の
国
政
葛
文


 し








 ロV．


 Hto






































乡⿰亻⿱丶⿻工二力。











