간가정지원센터 가족문화사업의 역할체성 확립과 가족친화적 사회문화 환경조성을 위한 비교 연구
- 간가정지원센터와 종합사회복지관과의 비교-

박 지 영(금천구간가정지원센터 문화팀장)
전 종 미 (금천구간가정지원센터 사무국장/성신여대 박사수료)
장 진 경(숙명여자대학교 가족지원경영학과 교수/금천구간가정지원센터장)

본 연구는 간가정지원센터와 종합사회복지관의 기관별 가족문화사업을 비교·분석함으로써 간가
정지원센터의 문화사업 역할 체성 확립과 가족친화적 문화 조성의 방향성 제고를 위한 기초자료
제공을 목적으로 이루어졌다. 본 연구는 간가정지원센터 예 28호에 근거한 가정생활문화발전 및 가족
화문화조성사업을 기초로 하여 각 기관별 현황과 강점·약점을 탐색하였다. 연구방법은 서울시 내
25개 자치구 간가정지원센터와 95개 종합사회복지관 중 권역별 비례할당표를 이용한 25개 기관을 선정
하고 인터넷에 게재된 가족복지프로그램 및 문헌자료를 수집·조사하여 얻은 결과를 비교분석 하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 서비스 대상사 관별로 살펴보면 종합사회복지관의 문화사업은
구조적 결손을 겪고 있는 가족의 구성원을 대상으로 아동방과 후 프로그램, 장애인 프로그램, 아동가능
육프로그램, 노인 프로그램 등 특정 연령층이나 대상별 서비스로 제공되고 있는 반면, 간가정지원센터
의 문화사업은 가족관계의 증진과 가족공동체 문화 조성을 기반에 두고 온 가족이 함께 참여할 수
있는 가족문화활동이 주를 이루고 있었다. 둘째, 프로그램의 성격을 살펴보면 종합사회복지관의 문화사
업은 가족 내 동물서비스를 필요로 하는 구성원의 보호와 부양의 목적이 우선인 프로그램을 진행하는
반면, 간가정지원센터의 문화사업은 가족이 함께 시간을 보내기 위한 가족여가문화의 도구로서 프로
그램을 기획·운영하고 있었다. 셋째, 대상자에 대한 서비스 기간을 살펴보면 가족친화적 사회 환경
조성을 위한 범시민 운동 및 캠페인 활동 등 높은 간가정지원센터의 전개적인 프로그램은 가족관계에
이어 사회주의의 긍정적 인식을 이끌어 냈 수 있다는 강점이 있었으며, 종합사회복지관의 사업은
단기적인 사업을 우선으로 하여 구조적 결손을 가진 가족의 가능적 결손의 문제를 해결해 줄 수 있는
강점을 가지고 있었다.

본 연구결과, 간가정지원센터와 종합사회복지관의 사업은 프로그램 참여 대상과 동기, 서비스 실시
기타에 있어 유의미한 차이를 나타냈다. 특히 간가정지원센터는 프로그램 대상자 가족을 단순히 한
문화프로그램 제공으로 가족관계를 증진시키고 더 나아가 지속적인 참여를 유도하여 지역 내
가족친화적인 사회문화 확립을 도모하고 있었다. 간가정지원센터의 문화사업은 종합사회복지관에서
실시되고 있는 가족문화프로그램과는 다른 특수한 역할 체성을 가지고 있었다. 따라서 이를 더욱
강화시켜 가족친화적인 가치를 강조할 수 있는 중앙정부 차원의 가족문화프로그램을 제공하여 서울
지치구뿐만 아니라 국가 전반에 걸쳐 가족 친화적 사회문화를 조성할 수 있을 것이다.