敬和学園大学と地域社会を結ぶコミュニケーション誌
 COLLEGE REPORT

発行／敬和学園大学後援会敬和学園大学広報委員会


恒例のお花見

CLOSE UP
「就職活動支援最新事情」 賻䅗員長 桑原 ヒサ子
入学式と植樹式／スポーツ大会のご報告
新入生オリエンテーションのご報告新任教員からので挨拶／教職課程からので報告 オープン・カレッジのご報告／後援会総会のご報告 2005年度決算及び2006年度予算について

## VMIEX

## KEIWAチャレンジ学生ファイル（15）



早いもので，新潟•市民映画館シネ・ウインドのボランティア・スタ ッフとなって 2 年が経ちます。21年前，一口 1 万円の出資を市民から募 つて開館し，現在も数え切れない人々が，映画上映に留まらない多彩な文化活動に携わっているウインド。私は，フランスの名優ジェラール・ フィリップの特集上映スタッフとしてこの映画館を初めて訪れました。
代表•齋藤正行氏が「ウインドは団結をせずルールを作らず，自分の意志で判断し自由を追求する空間」と語っているように，たくさんの仲間との繋がりがある風通しのよいこの「場」に惹かれ，まるで我が家の ように出入りを続けています。接客や映写のお手伝い，来館されるゲス ように出人符を続けています。接客や映与のお手伝い，来館されるゲス う多様な年代•職業の人たちとの繋がりを私は大切に思っています。

岡本喜八監督のオールナイト上映会を企画し，運営活動に取り組んだ後の「上映会以降，彼は一皮剥けた」という＂ことば＂。ウインドを中心とする市民の文化活動をテーマにした卒論の調査に行き詰った時の「君 が悩んでいることはどうでもいい。君はスタッフとして一人前に扱われ ているのだから，そのつもりでがんばって欲しいな」という＂ことば＂。 たくさんの人からもらった＂ことば＂が，私を支えています。

大学に入学して 4 年，私にとっての宝は先生•先輩•仲間たちからも らったさまざまな＂ことば＂だと感じています。現在もウインドでの卒論調査や単行本編集に追われる毎日。日々みんなからの＂ことば＂に応 えられるように努めています。


## 敬和学園大学

www．keiwa－c．ac．jp


## CLOSE UP

|  |
| :---: |
|  |  |



去る4月6日（木），本学アネックスにて『外国人留学生歓迎懇談会』を開催 いたしました。この会は毎年，先輩外国人留学生と教職員，そして日ごろ本学に対してご理解とご支援をいただいている近隣の国際交流関係諸団体のみなさま方 に出席いただき，新しく入学した外国人留学生を歓迎するものです
会場には，先輩留学生のほとんど全員が集い，大勢のみなさまが暖かく新入留学生を迎える会となりました。本学で学ぶ外国人留学生一人一人が将来への夢を実現できるよう，みなさまからのご支援をお願いし，この会を閉じました。


CLOSE UP「就職活動支援最新事情」… 1 2006年度入学式と植樹式のご報告…… スポーツ大会のご報告
今年もみんなでお花見
新入生オリエンテーションin 胎内……5新任教員のご挨拶 藤木＝显翮 先生……
一戸 信哉 先生…… 8 オリバー・ローズ先生…
2006年教員採用実績及び社会科設置…8

大学オープン・カレッジのご報告…… 10教育基本法改正をめぐる本学の動き…10 2006年度後援会総会のご報告…．．．．．．．．． 11 オープンキャンパスのご案内……．．．．．．．． 12学長室だよりの設置 ． キャンパス日誌 $\qquad$序度算付者づ芳名 ．．．．．．．．．．．．．．学事予告
－表紙写真＞「恒例のお花見」
校庭で学生，教職員一緒にお花見を楽しみました（P．5）

## CLOSE UP

## CLOSE UP

 $\qquad$

 なかけ




















布から藤井係長，宮川室長，桑原委員長，長澤職員


|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |






















インターンシップに参加した学生たち（2005年度）
































$\qquad$










新井学長と学生たち（ユリノキと共に）
教
余」苦開制けれに


## 新入生オリエンテーション <br> 2日目 4月21日（金）



7：30 起床

8：00 朝食
9：00 朝の礼拝


9：15 学生団体紹介

留学説明会

10：30 学生団体勧誘会


## 留学個別説明会

11：00 クラス対抗綱引き大会


13：00 昼食
14：00 会場出発

15：00 大学到着～解散

## 

去る4月20日（木），21日（金），新入生オリエン テーションが大学のある新発田市の隣，胎内市の胎内高原で行われました。
これは，入学式から2週間を経過した新入生が自然今後の学生生活の準備をしたりすることを目的とし

胎内へは教職員を含めて200名を超える参加者が5 ら賑やかに移動しました。今年度の新しい企画として， ナーに関する講演」と夕食前の「キャンパス・ソン が行われました。

「マナーに関する講演」では，喫煙による本人や べたに座り込む人のこと），ゴミのポイ捨てについ

「キャンパス・ソング『光さす路」」は卒業生の （2005年度卒業）から，夕食前の時間にロイヤル胎 ていただきました。普段，ディナーショーも開催さ する豪華なプレゼントとなりました。

「留学説明会」では，留学という入学前に抱いた受けられました。

盛況だった学生団体紹介を経て，結びには，今年教員が一体となり，大いに盛り上がりました

の中での集団行動を通じて，多くの友達をつくつたり， た開学以来恒例の行事です。

台の観光バスにクラス別に分乗し，遠足気分さなが 1日目には，久島学生部長による「大学生としてのマ グ『光さす路」の演奏」が，2日目には「留学説明会」

周囲の人への健康上の影響や＂ジベタリアン＂（地 ての指導等が行われました。
勝又圭介さん（1998年度卒業）と長澤千亜里さん内パークホテルのコンベンション・ホールで演奏し れる会場ということもあり，この演奏は新入生に対

夢を実現しようと，熱心に聞き入る新入生の姿が見

もクラス対抗綱引き大会が行われ，参加する学生と （学生部長

新入生オリエンテーション
1日目 4月20日（木）


















$\qquad$












## 

##  <br>  <br> 多 <br> CHIE思澲


$\qquad$















 $\qquad$










2006年 教員採用実績

| 卒業年度 | 学生氏名 |  | 勤 務 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2000 | 安中桃子 | 教諭 |  |
| 01 | 小 熊 明 子 | 講師 | 上紋市 |
| 2003 | 三星寛徳 | 講師 | ＋日町市立构保 |
| 2003 | 横山美幸 | 講師 | 上越立城東 |
| 2005 | 佐々木 美 佳 | 講師 | 弥彦村立弥彦中学 |
| 科等廈修生〉 |  |  |  |
| 修年度 | 学生氏名 |  | 勤 務 校 |
| 2003 | 吉 澤 崇 | 講師 | 上越市立安挮中学 |
| 2005 |  | 教諭 | 愛知县立相哯言 |













2006年度敬和学園大学後援会役員


##  

$\qquad$











$\qquad$




## 

## 4月

1 学年始め
5日 入学式，保護者ガイダンス
6日 外国人留学生歓迎飽談会
$10 日$ 新入生歓迎公開学術講演会
講師 フエリス女学院大学名誉教授 小塩トシ子先生（写真）「心を高くあげよう」
12日 前期講義開始，履修登録期間（～18日）教授会
チャペル・アッセンブリー・アワー①
説教 新井明学長「荒地は喜ぶ」講話 女性問題フォトジャーナリスト 大數順子先生「性犯罪•虐待の後遺症」日本アマチュア無線連盟表彰報告 ゆ村義実助教授
19日 ボランティアセンター主催 お花見
20日 新入生オリエンテーション
於胎内パークホテル（～21日）
28日 チャペル・アッセンブリー・アワー②説教 新潟教会牧師 上島一高 先生（写真）「いのちの重さに気づいた瞬間」講話 吉原写真館（フォトアーティスト）吉原悠缚先生 「私の家族，私の街」


5月
シリマン大学（フィリピン）学生学校見学（3名）
10日 教授会
12日 チャペル・アッセンブリー・アワー③説教 新津福音キリスト教会牧師 松永堡智 先生「人生の現在•過去•未来」講話 国際文化学科長 岩倉依子教授「よき対話と相互理解のすすめ」植樹式
（卒業記念樹しだれ桜3本，入学記念樹 ユリノキ1本）
19日 チャペル・アッセンブリー・アワー（4）
説教 延原時行 宗教部長
「百合の花の美による救し～賀川豊彦の回心に学ぶ」講話 新発田市議会議員 森田国昭 先生（写真）「ネパールに学校を建てて」
$22 日$ まちカフェ 会場 新発田市まちの駅 （～6月28日，毎週月•水曜日 全12回）
 23日 阿賀黎明高校見学会（生徒30名，教員2名）
25日 理事会•評議員会

26日 チャペル・アッセンブリー・アワー⑤説教敬和学園高校宗教主任 野間光顕 先生「ウォークライ」
講話 K．I．V．サークル 「マレーシアでの10日間」


## 6月

チャペル・アッセンブリー・アワー
説教 延原時行 宗教部長
「新しき神の義の再発見～マルティン・ルターの回心から学ぶ～」
講話 藤本晃嗣 講師
「お風呂から身近な人種差別を考える」
3日 大学オープン・カレッジ（～4日，120名）
『たのしい川べ」再読」 講師 斎藤嵉夫 先生 スポーツ大会
7日 教授会
9日 チャペル・アッセンブリー・アワー⑦
説教 ウイクリフ聖書翻訳協会
G・オーマン 先生，美紗子・オーマン 先生
「世界のお国ことばへ—聖書翻訳—」
国際文化学科キャッチコピー入賞者授賞式（写真）
13日 献 血（～14日）
16日 チャペル・アッセンブリー・アワー88（8）
説教 新井明学長「辺境に生きよ」
講話 留学生スピーチ

## 留学生の集い

18日 オープンキャンパス（1）
19日 創立記念日
21日 高校教員対象進学説明会（14名）


22 日新発田市オープン・カレッジ 1 （118名）
講師 新潟大学名誉教授 斎藤文一先生（写真）「宮沢賢治と「銀河鉄道の夜」」
23日 チャペル・アッセンブリー・アワー⑨
説教 矢嶋直規 助教授 「真実が語られる場所」講話 世田谷ボランティア協会理事長 興梠寛 先生「ボランティアア新時代に向かって～私かか変わる，社会は変わる～」
24日 JCLP（～7月22日）12名参加
28日 敬和ボランティア・デイ
29日 新発田市オープン・カレッジ（2）（106名）講斾 杉村使乃助教授「指輪物語」一二つの英雄譚—
30日 チャペル・アッセンブリー・アワー（10）説教 金山愛子助教授「敬和～神に仕え，人に仕える～」講話 佐藤渉教授「旅について」

いに

私菜告が参
参妿実際前






資金収支計算書


消費収支計算書

| 䛧等維付金收入 | 676，470，000 | 723，840，000 | $\triangle 47,370,000$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 数 料 収入 | 12，083，567 | 000 | 3，681，567 |
| 寄付金収入 | 15，47，200 | 15，12，000 | 200 |
| 補助金収入 | 130，418，260 | 128，173，000 | 2，445，260 |
| 資産運用収入 | 8，650，907 | 8，671，000 | $\triangle \quad 20,093$ |
| 資産売却収入 | 1，200，639，827 | 900，000，000 | 300，639，827 |
| 事業収入 | 200 | 4，900，000 | 3，313，200 |
|  | 11，286，811 | 1，589，000 | 9，697，811 |
| 前 | 187 | 175，900，000 | 000 |
| その | 4，084，263 | 000 | $\triangle \quad 6,019,737$ |
| 内部資金収入 | 3，476 | 3，054，000 | 14 |
| 資金収入講整勘定 $\Delta$ | $\triangle$ 200，85，，13 | $\triangle 167,276,000$ | $\triangle 33,577,143$ |
| 前年度皧越支扎資金 | 743，981，448 | 736，180，448 | 7，801，000 |
| 収入の部合計 | 2，801，3 | 2，54 | 636 |
| （支出の部） |  |  |  |
| 科 | 2005年度决算 | 2006年度当抒算 | 減 |
| 人件費支出 | 528，111，130 | 9，00 | $\triangle \quad 1,457,870$ |
| 教育矿究経費支出 | 171，645，751 | 190，606，000 | $\triangle 18,960,249$ |
| 管理経費支出 | 78，747，14 | 73，198，000 | 5，549 |
| 借入金等利息支出 | 11，748， | 10，741，000 | 1，007， |
| 借入金等返斎支出 | 33，320 | 33，320，000 |  |
| 施設関係支出 | 12，935，538 | 000 | 65，538 |
| 設備関係支出 | 24，950，212 | 26，150，000 | $\triangle 1,199,788$ |
| 資産運用文出 | 1，125，279，735 | 900，000，000 | 225，29， 73 |
| その他文出 | 12，739，043 | 12，10 | 639，043 |
| 内部資金支出 | 28，996，261 | 129，761，000 | $\triangle 100,764,739$ |
| 予 備 費 |  | 5，000，000 | $\triangle 5,000,000$ |
| 資金支出㭏整勘定 ${ }^{\text {a }}$ | $\triangle$ 14，667，676 | $\triangle \quad 12,218,000$ | $\triangle$ 2，449，676 |
| 次年度綵越支执資金 | 787，513，227 | 646，564，448 | 140，948，779 |
|  |  |  |  |




















 ○五
○年
六度
年決
度算
当及云
五
年
度
決
算
及
ひ算

## 2005年度開催の公開講座》

| タイイ ト ル | 講 師 | 日 程 | 参加者 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 敬和学園大学オープン・カレッジ「阿賀の流れに」 | 坂東克彦升護士 | 6月18日（土），19日（日） | 67名 |
| 敬和学園大学オープン・カレッジ「いまに生きる昔話」 | 真壁伍郎新潟大学名誉教授 | 10月1日（土），15日（土），22日（土） | 132名 |
| 新発田市オープン・カレッジ「民族，宗教，国家を超えて」 |  | 6月16日～7月21日（毎週木，全6回） | 111名 |
| 聖籠町オープン・カレッジ「いのち，ひと，生活」 | 益谷真教授，青山良子助教授ほか | 10月4日～11月1日（毎過火，全4回） | 24名 |
| 新渴市豊浖地区オーブラ・カレッジ「ことば，社会，コミュニケーション」 | 安藤司文教授，上野恵美子教授ぼの | 6月8日 7 7月13日（毎週水，全6回） | 31名 |
| 三条市オープン・カレッジ「共存する社会，共生する社会」 | 山田耕太教授，山﨑ハコネ講師ほか | 3月1日 3 月22日（每週水，全4回） | 21名 |
| 新入生歓迎公開学術講演会「生命（いのち）を者むてとば」 | 東後勝明早稲田大学教授 | 4月7日（木） | 82名 |
| 創立15周年記念セシー「住民参画型のまちづくりを考える」 | 大橋谦策日本社会事業大学学長，片山吉忠新発㽗長 | 10月15日（土） | 90名 |
| 創立15周年記念講演会「あなたは戦争を知っているか」 | 若桑みどり川村学園女子大学教授 | 11月12日（土） | 232名 |
|  | 富岡幸一郎関東学院大学教授 | 6月2日（木） | 73名 |
| 人文社会科学研究所講演会「北の玉器文化」 | 徐子峰中国•赤峰学院教授 | 10月23日（日） | 15名 |
| 人文社会科学研究所研究助成講演会「社会福祖の原型概念」 | 小泉仰慶應義塾大学教授 | 10月26日（水） | 11名 |
| 中学校高等学校英語科教員のためのリフレッショ・セラナー | 外山節子教授ほか | 7月30日（土） | 49名 |
| キャロリン・グレアム セミナー\＆チャリデイー・コンサート | キャロリン・グレアム先生 | 11月23日（祝） | 36 |

素。








## 

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { 三二 } \\
\text { 干古 } \\
\text { 日 }
\end{array} \\
& \text { 苏 } \\
& \begin{array}{c}
\text { 士二二十十十七十六二七 } \\
\text { 士二九五三二十 }
\end{array} \\
& \text { 尘尘日日五日五日日日月 }
\end{aligned}
$$

## 学 <br> 蚛

## 

|  | 매배＋11 |
| :---: | :---: |
| H性〉䢜䢞 | $\square+11$ |
|  | ロ ¢＋ |
|  | $\square \searrow+$ |
| （ | $\square$ |
|  | $\square$ |
|  | ］ |
|  | $\square 1.1+11$ |
|  |  |


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



