




## 


















 $\qquad$























## 











 ま
し
た
10
年
の
時
を
経
も
も
仲
間

 た
仲
間
に
感
謝
ご
す。
年
末
の
忙
し
桜
森
青
字
さ
ん，
派
遣
生
10
に
連



 れ
の
生
を
歩
そ
そ
れ
そ
れ
の も
今
サ
年
垈
と
な
り，
そ
れ
ぞ
 ら
10
年
が
た
ち，
高
校
年
生
で
あ ス
テ
イ
を
経
験
ま
し
た
あ
れ
か
 は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
経
由
で
イ
市
 ㅇ⽢血 6 回壈仙 $\begin{array}{cc}\text { こ } & \text { る } \\ \text { と } & \text { と } \\ \text { を } & \text { 感 } \\ \text { 誇 } & \text { し } \\ \text { に } & \text { ま } \\ \text { に } & \text { す。 } \\ \text { 思 } & \text { 私 } \\ \text { ま } & も \\ \text { す。参 } \\ & \text { 加 } \\ & \text { で } \\ & \text { き } \\ & \text { た }\end{array}$
 の
交
流
は
市
に
と
こ
て
大
に
に
有
益大
変
嬉
し
く
思
心際
ま と
し 賏
た。
イ 物
市 頂
と告
を
し
た
際あ
手
紙
と
贈近
物
物
を繥
頂 牿 も
交
流
が
あ
り，
最
近
な
繥
婚
報話
に
な
た
た
ウ
工
へ
家
と
は
現
在 じ
る
事
が
で
き
ま
し
た
当
時
お
世 え
方
生
活
頨
慣
相
相
違
肌
で
感協
調
が
身
に
付
き
日
本
と
の
考


聞
け
る
よ
う
に
な
る
の
が
見
標
ご
す







## 



季。







創
立
50
周
年
記
念
典











感
じ
$ら$
れ
る
機
云
が
得
ら
れ
る
今 た
子
供
た
ち
が
お
互
を
を
身
に こ
れ
は
友
の
会
の
永
年
の
願
で の
メ
1
ル
交
換
が
始
ま
り
ま
し生
が
窓
口
に
な
り，
友
会
頜
と $\begin{array}{ll}\text { し } \\ \text { デ } \\ \text { テ } \\ \text { ル } \\ \text { ル } \\ \text { 小 } \\ \text { 学 } & 1 \\ \text { 校 } \\ \text { の } \\ \text { ブ } \\ \text { ラ } \\ \text { ウ } \\ \text { ウ } \\ \text { 先 }\end{array}$

 $\begin{array}{cc}\text { お } & \text { 地 } \\ \text { 手 } & \text { 域 } \\ \text { 伝 } \\ \text { に } \\ \text { に方 } \\ \text { 参 と } \\ \text { 加 } \\ \text { し 緒 } \\ \text { に } \\ \text { 交 通 } \\ \text { 流 } \\ \text { 訳 } \\ \text { 楽 } & \text { と } \\ \text { し } & \end{array}$



 ば
れ
て
い
ま
す。
ク
り
リ
マ
ス
の

学
校
行
事
ゆ
り
の
木
祭
$\ddots$
に
に参


い コーヒーブレイク

イ市との姉妹都市提携以来，33年目を迎えています この間の派遣生の数は今年（2011年）を含めると 300 人 を超えます。しかし遠方の大学へ進学したり，市外に勤 めたり，結婚して東村山から離れてしまう方が大勢いま す。勉学や仕事に追われているのかも知れませんが，会員として残って下さる方ばかりではありません。
物見遊山の観光旅行ではなく，公式訪問団の一員とし て渡米し，二～三週間を公式行事に参加し，ホームステ イを体験されることは若い方たちに大変な刺激を与えて いることと思います。日本とは異なる文化や習慣を知る ことによって家族の在り方，宗教観，食生活，学生生活 の過ごし方，語学への取り組み方，国際交流についてな ど彼らの人生観になんらかの影響を与えていることでし ょう。そうした蓄積を是非協会の活動に活かし次の世代 へつなげて，年会費の納入，広報紙のお届け，委員会活動や協会行事へ参加頂くなどをして現会員とのつながり をもっと太くしたいものです。

派遣生たちの環境が変わっても連絡を取り合える「受皿」を協会の組織として作る必要があるのではないでし ょうか。

