


学長との旅立ちの握手

創刊50号記念対談「第50号，そして100号にむけて」
創刊50号に寄せて／カレッジ・レポートの歴史
学長との旅立ちの握手「第13回卒業式•卒業謝恩会」夢の実現にむけて「教職粿程•社会福社土養成課程•合同企業説明会」
人気授業「経済学」，お餅で国際交流「留学生交流会」退職された教員からのメッセージ，春からはじめる生涯学習



国際文化学科2年
$\qquad$

「共感してもらう喜び

私が初めて短歌をつくったのは，中学 1 年生の 5 月でした。みんなで「き らきら短歌」に応募するため，国語の時間に先生から配られた用紙に適当に書きました。当時，毎年5月のこの1時間が大嫌いでした
そんな私が短歌を好きになったのは，高校に入学して最初の芸術（書道） の時間につくった短歌を，先生に褒めてもらったことがきっかけでした。 その年の9月には，「新潟県民短歌大会」高校生の部で，原田清先生選佳作を受賞しました。このころから応募している「にいがた市民文学」短歌部門でも4年連続入選しています。

『空と雲 ジーパンとシャツ 青と白 私の好きな さわやかな君』覞

上記の短歌が「新潟日報」に掲載されるとは思ってもみませんでした。 そもそも応募した理由は，文学の若月忠信先生から勧められたからです。高校生の時は先生に「自己満足で終えるな」「共感できない」等の指摘 を受けることの多かった私が，大学に入学して，共感してもらえるよう な短歌をつくれるようになりました。
私の短歌の殆どが実休験です。そのせいが がらの短歌て殆とます。体験で。そ， がら時の気持ちをきちんと思い出せざに，要戦苦門る時期もあります。その時の気持ちをきちんと思い出せずに，悪戦苦闘しながらつくっているか
感動してもらえるような短歌をつくっていくことが今の私の目標です。


|  |
| :---: |
|  |




カレッジ・レポート創刊号の表紙を飾った絵画は，故田中忠雄画伯による「十字架を背負うイエスを見て恐れ惑う弟子たち」です。この絵画は，敬和学園大学 が開学したときに，田中画伯より記念にいただいたもので，今も敬和学園大学の大会議室に飾られています。
本学の教授会は毎回，大会議室で行われており，大学のさまざまな重要事項を審議しています。この絵画は，罪とがのないイエスが，十字架を背負いよろよろ と歩く姿を，見ていた弟子の誰一人としてその十字架を代わって背負うことなく恐れ惑う姿を描いています。このあと，イエスはこの十字架の上で息絶えました。 この絵画は，私たち一人ひとりにこのことを問いかけ，今も敬和学園大学の教授会を見守り続けています。
（企画•広報係）

| CLOSE UP 「創刊50号記念対談」．．．．． 1 | 日本海カップ綱引選手権大会のご報告 $\cdots 11$ |
| :---: | :---: |
| 創刊50号に寄せて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 | 退職された教員からのメッセージ $\cdot \cdots \cdots 12$ |
| カレッジ・レポートの歴史 …．．．．．．．．．．． 4 | 大学の植栽について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 |
| 第13回卒業式と卒業謝恩会のご報告 $\cdots 6$ | 新発田学研究センター開所記念講演会のご報告 ‥114 |
| 卒業生からのメッセージ …．．．．．．．．．．．． 7 | 2007年度オープン・カレッジのご案内 ．． 15 |
| 教職課程 教員採用にむけて ．．．．．．．．．．．．．． 8 | 2007年度科目等履修生•研究生のご案内 ．．．15 |
| 学内合同企業説明会のご報告 ．．．．．．．．．．． 8 | 同窓会リレー・エッセイ 坂爪直樹 ．．．16 |
| 社会福祉士国家試験合格にむけて．．．．． 9 | 寄付者ご芳名 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 |
| 人気授業「経済学」 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 | 学事予告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 |
| 韓国語スピーチ大会のご報告 ．．．．．．．．．．．． 10 | キャンパス日誌 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 |

日本海カップ綱引選手権大会のご報告…退識くれた教員からのメッセージ……1大学の植相について
 2007年度オーブン・カレッジのご案内…15同公会リレー・エッセイ圾爪直樹…16寄付者ご芳名 …．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1学事予告…．．．．
キャンパス日誌
$\begin{array}{r}. \\ .16 \\ . \\ \hline\end{array}$

$$
\begin{aligned}
& \text { アが学紙拡松継す }
\end{aligned}
$$





























 $\qquad$










 $\qquad$



桑原ヒサ子先生

$\qquad$













## 

8
宏



$\qquad$










##  <br> 3










## 













い













为，싿 ）現 1〒et $\pi$














私






















カの限り綱を引きました


 $\qquad$


 で










##  <br> 



## 



## 



## 















〈2007年度オープン・カレッジ〉 | 警和学園大学ク |
| :--- |
| 12月 8 日（土） |
| ※お問合せ 敬 |





 ※打問合せ 岩船広域図書館（Tel $0254-53-7511) ~$


桜の木の下でお花見











1 本の木に紅白の花が咲くハナモモ


## お知らせ

## シャッシパス国諨

## 1月

4日 一般入試（A日程）出願（～23日）
一般入試（B日程），外国人留学生入試（1 䐓）出願（～30日），
センター計験利用入試（1期）出願（～2月2日）
5日仕事始め
6日 講義再開
10日 卒業論文提出緛切日教授会


11 高踰者との冨食会（施：新発田学研究センター，写真）
12日 チャペル・アッセンブリ・アワー（2）
説教 宇田川墚事務局長「天の梯子」


「ポール，黄君，そして柳澤桂子さん」
留学生交流•餅つき大会
16日 補講日（～18，22日）
17日 教樴課程反省会
18日高柃者との目食会（於：新発田学研究センター）
19日 チャペル・アッセンブリ・アワー（3）
説教 新井明学長「T先生のこと」最終講義 岩倉依子教授（与与真）「ルターとヴァルトブルク」最絡講義 五十嵐海理講師
「細部に宿る意味—un－の意昧解积」
後䐓エッセイ・コンテスト授賞式（写真）
ケーリ・ニューエル奨学金授与式学生団体年度内表彰式資格取得奨励奨学金授与式


20日後期講義終了
23日 後期末試験（～2月2日）
25日理事会
高龄者との目食会（於：新発田学研究センター）
28日一般入試（A日程）
31日教授会
ゆ条高校イングリッシュ・セミナー


## 2月

1日 高䕆者との目食会（於：新発田学研究センター）
2日 一般入試（A日程）合格発表社会福祉現場実習報告会（写真）
4日 春䐓休椵（～3月31日）
一般入試（B日程），外国人留学生入試（1 1期）
5 日後期集中講義（～8日）
7 日教授会
9日 一般入試（B日程），外国人留学生（1期），
センタ一試験利用入試（1期）合格発表
12日 一般入試（C日程），外国人留学生入試（2期）編入学鿉験（3期）出願（～3月8日） センタ一試験利用入試（2期）出願（～27日）
14日後䐓末迍試験（～16日）
16日 学内合同企業説明会（74社参加）
21日教授会
25日 KIVサークル 国際ボランティアinタイ（～3月7日）（与真） 28日 再試験

## 3月



1日 図書館蔵書点検（～16日）
センター試験利用入試（3期）出願（～22日）
7日教授会
8日センタ一試験利用入試（2期）合格発表
13日一般入試（C日程），外国人留学生入試（2期），編入学試験（3期）
14日教授会
阿賀黎明中学校模疑䄍義（ 1.2 年生 75 名）（～15日）
15日一般入試（C日程），外国人留学生（2期），編入学試験（3期）合格発表
20日 第13回卒業式（聖籠时町民会管）卒業謝思会（ホテル新潟）
21日 新発田学研究センター開所記念眮演会


悬調講演 小泉武夫東京農業大学教授
「食を通じて新発田文化を体感（ ${ }^{\text {S }}$ 真）
（新発田市生涯学習センター，220名）
24日センター䛠験利用入試（3䐓）合格発表 29日 理事会
31日学年終わり


| － | 二 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ ○ 杂 | 旯 | 旮旯 |
| 組 | 組杂 | 分 | 䡩立 |






| W |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ■ | く测4 |
| H |  |
|  |  |
|  | ヘコャか×入レ・小欠ー |
|  |  |
| 火 ロ | 11•11世納边入人 |
| 々 ㅍ | 14納ヶ気入人 |
|  |  |
| ロ |  |
| ＋1 |  |
|  |  |
| ＋ 111 ロ |  |
| ＋ |  |
| $11+$＋프 |  |
| －H W W |  |
| 11 ㄸ |  |
| $11+1$－ |  |
| －长 区＋ |  |
| 11 ■ | く䊂一入人何 |
| H ㅁ |  |
| 》 ロ |  <br>  |
| ＋1 |  |
| ＋11ロ |  <br>  |
| ＋H ロ |  |
| ＋＋ | カーヘ入サ＋入ミイ |
| ＋－ |  |
| $11+$－ |  |
| $11+1 \begin{aligned} & \text {－} \\ & 11\end{aligned}$ |  |
| $1+$＋ㅍ |  |

