JST-RISTEX「シチズンサポートプロジェクトによる孤独・孤立の一次予防」

第３回国際セミナー

題目

We care but we’re not carers: The perceptions and experiences of social prescribing in a UK Men’s Sheds

講師紹介

Dr. Porter joined University of East Anglia (UEA) in 2015 to start her PhD in Dementia and Pharmacoepidemiology, graduating in 2019. Dr. Porter’s postdoctoral research investigated mental health and wellbeing of health and social care staff and the role of community organisations in supporting wellbeing and mental health. Dr Porter is passionate about effective engagement, involvement and participation of communities in research and is currently the Applied (ARC) East of England (EoE) Public and Community Involvement, Engagement and Participation (PCIEP) Lead.

日時

2025年2月13日（木）17:00-18:00（日本時間）

会場

完全オンライン（Zoomウェビナーを予定）

定員

500名

使用言語

英語

講師写真

緑のドレスを着た女性

中程度の精度で自動的に生成された説明

主催

東北大学「シチズンサポートプロジェクトによる社会的孤立・孤独の一次予防」研究班

共催

日本コミュニティー・シェッド協会

参加登録リンク

https://forms.gle/CXiiNBnXGq32byYj6

※本取り組みは、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX) より支援を受けた「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築）」研究開発プロジェクトにて実施するものです。（グラント番号：JPMJRS22K3）