～題材（会話をスムーズにするために覚えたい自分の事について）～

リスニングリンキングが問題で聞き取れない文のリスニング鍛える

挨拶（気分とか状態）

社会人編（埼玉県庁、結婚、同期、ビジネス、浄水場、堰）

大学編（友人、野球、ボクシング、居酒屋、塾講師、勉強内容、公務員試験勉強、就活）

高校編（野球部、大学受験）

家族編（家族、ばあちゃん）

趣味編（睡眠夜更かし、映画、ドラマ、コメディ、海外旅行、英語、好きなもの、嫌いなもの）

最近起こったこと編（定期券落とした、家が火事になりかけた）

～面接対策～(自分のことについて＆言い回し覚えたいやつver.）

※赤字は添削中

①好きな食べ物

私の好きな食べ物は寿司です。寿司をご存じですか？マグロやエビといった生の魚の身を酢飯の上にのせて醤油とワサビにつけて食べる日本食の食べ物です。幼少期の頃は、よく家族で回転寿司に行ったり、家で手巻き寿司をしたりしました。特にマグロやサーモンが好きです。大学生になってからは一人暮らしのため、お金がなく、ほとんどお寿司を食べることがなくなりました。それでも帰省した時は今でも回転寿司に行ったり、手巻き寿司をします。家族になかなか会えないからこそ、手巻き寿司のほうが、一家団欒な感じがして、回転寿司に行くより好きです。

①My favorite food is sushi. Do you know sushi? It is a Japanese food which consists of raw fish like Tuna and shrimp and we have them on vinegary rice. You can have it with Japanese bean sauce and wasabi.

When I was a child, my family usually went to conveyor belt sushi restaurants and enjoyed hand-rolled sushi at home. I especially like tuna and salmon. When I was a university student, I lived alone and I had no money. That's why I seldom ate sushi. However, when I go back to my parents' home, I went to conveyor belt sushi restaurants and ate sushi with my family at home. I prefer eating sushi at home to going to conveyor belt sushi restaurants because I feel more relaxed.

②趣味

私はドラマやバラエティを見るのが好きで、一番はまっていたときは、毎週番組表をチェックし、週に20時間以上録画番組を観ていたと思います。今はだいぶ落ち着き、ピーク時の１/３程度までになりました。しかし、今でもテレビを見ることが好きなので、四半期ごとに全ての新ドラマをチェックします。

②I like watching dramas and comedy programs. When I was really into it, I checked TV schedule every week and watched more than 20 hours of recorded programs per week. But now that is over, so I watch only one third of the peak time. However, even now, I like watching TV so much that I check all the new dramas quarterly.

③橋渡しのような人物になりたい

転職を考えています。理由としては、「新しいことに挑戦している職場に身を置きたい」と思ったからです。昨今のグローバル社会において、海外展開に力を入れている会社は、私にとって魅力的な会社の要因の１つです。英語と日本語を駆使し、日本と海外の橋渡しとしての職務を担える人物になりたいと思っています。

③I have been thinking about changing the job. The reason is that I want to work for a company which has been trying to achieve something new. Working for a company which has been trying to expand its business overseas in this global society fascinates me. I want to become a mediator, making the most of my Japanese and English ability.

④浄水場での勤務について

私は6年前から3年間、浄水場に勤務していました。シフト制の勤務で、夜勤もありました。浄水場設備の維持管理、点検がメインです。毎日点検を行いますが、浄水場は広く、点検コースも5通りあります。長い点検コースだと1回2時間近くかかります。そのため、点検コースを覚えるまでは大変でした。

④I worked at a water purification plant for three years from 2014. The company had a shift system, so I was required to work at night. The main tasks were maintenance and inspection of the equipment. There were five courses to be checked. It took almost two hours to check the longest course. So it was hard before I remembered the course.

⑤私には他部署を飛び越えるコミュニケーション能力があります

⑤I can communicate with people in other divisions as well.

⑥公的業務の限界、年成長率１０％

民間企業のサポート役という、公的業務の限界も強く感じていました。世界の目まぐるしい変化に対応していくためにも、世界に目を向けている企業に従事したいと強く思うようになりました。特に御社はオーストリアで創業後、ドイツ、アメリカ、中国等、世界に進出し、年成長率10％というどんどん伸びている会社です。人々の暮らしに欠かせないプラスチック、その加工の射出成形機に強みを持つ御社に入ることで、人々の暮らしを支えたいと思いました。

⑥I felt that public officer was only a supporter for private enterprises and the things I could do as a public officer was limited. I am eager to work at the enterprise which expands business overseas to address the dizzying changes of the world. Especially, your company has been expanding business to many other parts of the world such as Germany, America, and China and so on ever since it was founded in Austria. In addition, your company shows the annual growth rate of 10%. I want to help people's lives by working for this enterprise which produces machines to process plastic which are indispensable for their everyday life.

⑦最近あった面白いこと

これは先日友人の結婚式に出席した時の話です。私と新郎は高校時代の野球部仲間で、高校時代、バッティング練習中のアクシデントで、私の打ったボールが彼のあごに当たり、あごの骨を折る重傷を負わせてしまったことがありました。命に別状はありませんでしたが、友人は春の大会に出られなくなり、当時は本当に申し訳ないことをしました。その話は今でも酒の席で話題にあがりますが、卒業から10年経っていることもあり、適当にあしらっていました。結婚式が滞りなく進行している中、不意に、「〇〇！ステージに上がってこいや！」と私の名前が会場中に響き渡りました。何のことだかわからず、ステージに目をやると、新郎がクリームいっぱいの皿を持ってスタンバイしているではありませんか。そうなんです。こともあろうに私の友人は結婚式という大舞台で10年越しに私に落とし前をつけさせようとしたのです。私はなすすべもなく、ステージにあがり、顔面でそのクリームを受け止めました。まさかこんなことになるなんて夢にも思いませんでした。これが私が最近体験した面白い話です。

⑦This is the story of the time I recently attended my friend's wedding party. I and the groom belonged to the baseball club in high school and during the practice, the ball I hit accidentally hit his chin and broke his jawbone. It was not life-threatening, but he couldn't participate in the spring tournament. I regretted having done it then. Even now we often talk about this episode when we drink, but I have not taken it seriously for it has already been ten years since we graduated from high school. However, when the wedding party was progressing smoothly, I suddenly heard, "Yoshia! Get on the stage!" My name rang throughout the reception hall. I didn't know what was going on and looked toward the stage. I saw the groom was standing there with a dish full of cream in his hand. Just as you can imagine, my friend intended to make me pay for the accident ten years ago at the big stage like a wedding ceremony. I was at a loss for what to do and got on the stage, and then I caught the cream on my face. I never dreamt something like this could ever happen. This is the funny thing that had happened to me recently.

⑧決断するとき何を基準に決断しますか

⑧自分がその決断の道に進んだ理想のゴールを思い描いたときに、幸せそうでいるかどうかで決断しています。

⑧What is your standard when you decide something?

⑧I decide something by judging whether or not I will be able to feel happy when I imagine myself reaching my ideal goal after taking the course of my choice.

⑨あなたは転勤できますか

⑨今のところ問題ありません。ただ、今後子どもが出来た場合は、子育ての時期だけはご配慮いただければと思います。

⑨Are you willing to relocate?

⑨I have no problem now. However, please consider the time when my wife has a baby and raise the baby.

⑩これまでのキャリアの中であなたが自発的に取り組んだことは何ですか？

⑩浄水場で勤務していた時の出来事です。

⑩What have you done that shows initiative in your career?

⑩It's the occurrence when I was working at the water purification plant.

⑪Give me a recent example of when you have experienced a setback?

　最近起きた困難や挫折の場面を例をあげて説明してください

⑪Describe the situation

　その時の状況を説明してください

⑪How did you react to the problem?

　どのように対応しましたか？

⑫すごい満たされている気分だよ。というのもこないだ観た映画が素晴らしかったんだ。シンクロナイズドモンスターって映画知っているかい？アンハサウェイ主演の、主人公のアンハサウェイの動きと高層ビル級の巨大モンスターの動きがシンクロする、という映画で、題材はくだらないんだけど、役者の演技力がすごく良いし、何よりアンハサウェイが綺麗すぎるんだ。おすすめの映画だからぜひ観てみてよ！

⑫I feel so good because the movie I watched the other day was splendid. Do you know the movie called "Synchronized Monster"? It is a movie starred by Anne Hathaway. This is a little ridiculous story that the movement of the main character acted by Anne Hathaway was in sync with that of a monster as huge as high-rise building, but actors' performance was pretty good. And how beautiful Anne Hathaway was! I recommend this movie so much, so you should watch it!

⑬悪くないよ。こないだ友達と飲みにいけていい気分転換になったんだ。

⑬Not bad, for I could refresh by drinking with my friend the other day.

⑭悪くないよ。最近面接の準備とかで、忙しくてバタバタしてたんだけど、ようやく落ち着いたんだ。

⑭Not too much. I had been busy recently, preparing for my job interview and so on. Finally I have just settled down.

⑮昨日夜更かししたせいで、全然体調がすぐれないよ。

⑮I do not feel good as I stayed up late last night.

⑯緊張していて、気分は何とも言えません。

⑯I'm nervous and I do not feel good.

⑰最近寝不足で体調崩し気味なんだ。風邪でも引いたかなぁ。

⑰I have been sick recently due to a lack of sleep. I might have caught a cold.

⑱もしもし、こちら○○会社技術担当の○○ですが、○○さんいらっしゃいますか？お世話になります。ご相談があってご連絡したんですが、先日依頼した見積もりの内容に追加の見積もりをお願いしたいんです。以前お送りした見積もり依頼内容はゲート修理だけだったと思いますが、それに、廃油処理の見積もり内容も追加してほしいんです。ありがとうございます。見積もりはどれくらいで提出できそうですか？わかりました、それでお願いします。はい、それでは失礼します。

Hello, This is Yoshia in charge of engineering of ○○ Corporation. May I talk to 〇〇? Hello, how have you been? I am calling to ask you to make some addition to the estimate I asked you the other day. I think the estimate I asked you the other day was only for the repair of the gate, but I would like you to add the cost of waste oil disposal in it. Is it possible? Thank you very much. How long do you think it will take? OK, I understand. Thank you for calling!

⑲プログラミングはできますか

⑲これまで浄水場や堰のソフトウェアや設備の更新、またそれらの工事管理に携わってきました。具体的には堰の自動制御システムの導入・管理を担当していて、荒川の水位が一定に保てるようなシステム、ゲートに異常が起きた時に通報するシステム、堰にかかわる設備のデータを記録するシステムをメーカーと共に精査していました。また、財務担当とは限られた予算の中でどこまで機能を盛り込むかという検討を行っていました。取り入れるべき機能、切り捨てる機能を総合的に判断して業務にあたっていました。そしてこれらの業務は御社が行っているERPシステムのコンサルティングに共通している部分であり、御社に貢献できると考えています。また、大学時代プログラミング（C++言語）について学んでいたため、御社で扱っている言語Pythonにもすぐにキャッチアップできると考えています。

⑲Can you use programming?

⑲I have experienced renewing software and equipment at the water purification plant and the weir. Also I have managed those construction works. Specifically, I'm in charge of consulting and managing software of the automatic control system of the weir. I consider the system which keeps the water level of Arakawa, and the system which reports when something unusual has happened to the weir equipment, and the system which records the data concerning the weir equipment with the manufacturer. Also, I have considered how much function we can install within the limited budget. I have considered it from overall perspectives as to which function to adopt and which to abandon. And these tasks have many similarities with the consultation of your ERP system and I consider I can contribute to your company in this respect. Additionally, I studied a programming language called C++ at university, so I think that I can immediately catch up with the Python your enterprise has been using.

⑳弊社は昨年６月に創設されたばかりの会社で、就業規則等もこれから決めていくような状態です。仕事も臨機応変に対応することが多いですが、問題ないですか。

⑳問題ありません。私はこれまで財務担当とメーカーの間に入り、数々の臨機応変に対応しなければいけない業務を担当してきました。財務担当の一声で、今まで計画していたプランが白紙に戻るということは多々あり、その都度メーカーと打ち合わせを重ね、臨機応変に対応してきました。なので全く問題ありません。

⑳Our company was just founded in June 2020 and we need to establish our work regulations. Also, there are many tasks which have to be dealt with according to circumstances, but are you willing to try?

⑳No problem. I have performed many tasks according to circumstances between financial department and manufactures, so that would not be a problem. Due to the lack of budget, I have experienced many situations where we had to go back to the beginning. We had a meeting with the manufacture each time and dealt with the problem according to circumstances. So I am sure it would be no problem.

㉑高校野球について

私は小３から大学1年までの１１年間野球をやっていました。特に高校3年間の野球生活は私の人生の中で、とてつもなく濃い3年間でした。というのも私の入学した高校は野球に力を入れていて、いわゆる強豪校と言われる学校でした。私の野球部同期は22人いましたが、ほとんどが推薦や特待生で、一般入部したのは私を含め、たったの４人でした。部活動が始まってみると、今までの野球がお遊戯だったと思えるくらい高い壁を感じました。正直3年間ずっと日の目を見ることがないだろうと思っていました。私の部活は部員数が80名を超えていたため、全員がメイングラウンドで練習できるわけではありませんでした。A、B、Cチームに分かれて練習をし、Aチームがメイングラウンド、Bチームがその補佐、Cチームはサブグラウンドで基礎練習といった状況で、私はずっとCチームに属していました。転機が訪れたのは2年の夏でした。たまたまBチームの補佐メンバーが少なかったため、私もメイングラウンドに混ざって練習しました。その時、私の守備が監督の目に止まり、その日にBチームへの合流が決まりました。その週末の練習試合で起用してもらい、結果を残せたので、それ以来Bチームメンバーとして練習に参加することが認められました。この時の感動は今でも覚えています。私はバッティングはからっきしでしたが、

監督が目をかけてくれたことでバッティングも飛躍的に向上し、ピーク時にはチーム内紅白戦で１、２番を打つほどまでになりました。そんな時、事故が起こりました。高校２年の１１月、アップ中に膝を捻り、右前十字靭帯を切断してしまったのです。全治６か月と診断されました。手術を１２月に行いましたが、完治しても高校３年の６月、正直絶望の気持ちでいっぱいでした。それでもリハビリを懸命に頑張ったおかげで高校３年の４月から練習に参加できるようになりました。そして最終的には夏の大会で見事メンバー入りを果たすことができ、南北海道大会でベスト４の成績を残すことができました。あと2回勝てば甲子園、という好成績が残せたことはうれしかったです。でもそれ以上に卒業して社会人になった今でも会う友人ができたことが何よりのうれしいことです。最近は結婚して家庭ができた友人も多く、昔に比べて集まりが減っていることが残念ですが、生涯付き合えていければいいなと思います。

㉑I had played baseball for 11 years since I was a 3rd grader until the first year at university. Especially three years at high school was really well-filled in my life. Because my high school was taking great interest in baseball and the team was known as an extremely strong team by everyone. There were 22 people of the same class in the baseball club, but most of them were the students who entered on a recommendation, or scholarship students. There were only 4 people who took the general entrance exam, including me. When we started club activity, I found it was so hard that I thought the baseball I had been playing until then was just a child's play. Honestly, I thought it was impossible to become a starting player or join the bench for three years. There were over 80 people in my club, so not everyone could practice on the main ground. The team was divided into team A, team B, and team C and we practiced. The team A was practicing on the main ground, and the team B was an assistancer for the team A, and the team C practiced the basics on the subfield. I had been in the team C. The turning point of my life arrived in the summer of my second year of high school. There were a fewer members than usual in the team B by chance. So I participated on the main ground. Then, my defense caught my coach's attention and he had me join the team B. On that weekend, he used me at a practice game and I could accomplish a good result, since then I was admitted to practice in the team B. I remember this excitement even now. I was not good at batting then, but the coach trained me very hard and I could improve it. When I was at my peak, I played as the 1 or 2 batter in intra-squad games. But the accident happened just then. In my 2nd year in November, I twisted my right knee and tore the right anterior ligament during my warm-up. I was diagnosed it would take six months to heal completely. I had the operation in December, but I thought I would be in 3rd grade and it would be June when I am fully recovered. Honestly, my mind was full of despair. However, I could join the practice from the beginning of April in my 3rd year because I focused very much on my rehabilitation. Finally, I managed to become a member of summer tournament, and we could make it into best four in the southern Hokkaido tournament. I was glad to have accomplished the good result which might have made us participate in the nationwide Koshien tournament if we had won two more times. But there is nothing more pleasurable than to have been able to make friends with people who I can still keep in touch with. Recently, there have been many friends who got married and started having children, so the opportunity to meet each other has decreased and it is very sad. But I hope to keep in touch with them throughout a lifetime.

㉒私の好きな女優は橋本愛です。きっかけは大学時代の友達の熱に充てられたからでした。当時はまだ売れ出したばかりで、連続テレビ小説ドラマ「あまちゃん」の主人公の親友役を演じたり、握手会を行ったりしていました。私は大学の友人と３人で橋本愛の握手会に参加しました。その握手会は写真集を１冊買うと、握手と一言話せて、２冊買うとそれに加えて２ショットも撮ってもらえるということで、私と友人は写真集２冊を購入しました。友達はこれまでもAKB48の握手会に参加したことがありましたが、私にとっては人生で初めての握手会でした。せっかくなら印象をもってもらえるような一言を伝えたいと思った私は、橋本愛のデビュー作、「Give and Go（2012年8月21日リリース）」を観て、握手会に臨みました。握手会は効率を重視してか、まず写真を撮ってから握手という流れで、私は友達と友達の間で握手しました。よく友達が緊張のあまり、握手の瞬間に何を言うか忘れてしまう、という話を聞いていましたが、私は言いたいことをしっかり伝えることができました。愛ちゃんも笑ってくれていました。その後３人でお互いが撮った写真を見せあったところ、私と撮った写真に全く笑っていない愛ちゃんが写っていました。私は私の前に握手した友人に愛ちゃんに何を伝えたのか問いただしました。友人は、「明日から留学するんですよ」と伝え、すごい戸惑わせてしまったと言いました。どうしてそんなことをそのタイミングで伝えたかも謎だし、何より、その彼の握手の後に私との２ショット撮影が行われたことが悔しくてたまりませんでした。ちなみに私の後の友人との２ショットは笑っていました。いつの日かまた握手会行くことがあればリベンジしたいと思います。

㉒My favorite actress is Hashimoto Ai. It was only because I was affected by my friend who was a great fan of her during my university days. Then she started becoming popular, so she acted as the main character's best friend in the morning drama called "Amachan". And she sometimes held handshake sessions. I and two my friends joined that event during our university days. People who bought her photographic collection could shake hands and talk with her a little, and people who bought two of her photographic collections could do as well and take a photo with her. We bought two of them each. My friends have been to many handshake sessions of the idol group like AKB48, but it was the first time for me. I wanted to tell her something impressive, so before going to her handshake session I watched her first movie called "Give and Go", which was released on August 21st, 2012. In the event, we took the picture with her at first, then we shook hands with her. Perhaps because they wanted to make the progress of the event efficient. I was between my friends when shaking hands with her. I heard that you often forgot what you wanted to say because you got nervous, but it didn't happen to me. I could tell her what I wanted to say. She was smiling then. After that session, we showed each other the picture of us each and her. Then I found that she was not smiling in my picture, so I asked my friend who shook hands before me "what did you say?" And he said, "I had told her that I would leave Japan to study abroad from the next day and it made her confused." I didn't understand why he had said such a thing. And I was really sad that my picture with her was taken after his handshake. By the way, she was smiling in the picture with my friend after me. If I had a chance to go to a handshake session someday, I want to try it again.

㉓埼玉県庁同期

㉓私の職はかなり特殊で同期が４００人以上います。入社してすぐ、新人研修や宿泊研修があります。人数が多いので、１組３０人以上で、１２クラス編成され、研修が行われていました。私たちの代は幹事ができる人が多かったので、他の代と比べて、同期間での交流が盛んにありました。バーベキューや大型バスを貸し切ってのスキー合宿、草津温泉や箱根温泉、甲子園観戦に行ったこともあります。大学時代、野球部やボクシングジムで活動していたため、サークルのような体験がほとんどなかった私にとって、本当に貴重な経験でした。入社して６年が経ち、今はさすがにバスを貸し切るなどのイベントはありませんが、仲良いメンバーとは今でも飲みにいったりします。社会人になってからそのような友人たちと巡り合えて本当に自分は恵まれていると思います。

㉓My job is quite unusual and there are over 400 colleagues in the same year. As soon as we entered the enterprise, we took a job training for new employees and a training camp. Because there were so many of us, we were divided into 12 groups which are made up of over 30 people and the training was conducted. In comparison to other generations, there were so many people who can arrange events in our generation, so we had many opportunities to meet and mingle with others. We had BBQ, and ski camp by a large-sized bus, trips to Kusatsu and Hakone hot springs, and we even went to Koshien to see the game. In my university days, I belonged to a baseball club and a boxing gym, so I seldom had the opportunities to participate in these events. That's why these events were very precious experience for me. It has been six years since we entered this enterprise, so we do not hold such a big event like going out by chartering a bus any more. But I often go for a drink with my friendly colleagues even now. I think that I am really lucky because I could meet good friends when I started earning for myself.

㉔スカイダイビング

４年ほど前に同期でスカイダイビングに行きました。きっかけは同僚が行きたいと言ったからでしたが、メンバー集めは私が行いました。せっかくなら５～６人で行きたいと思った私は、普段ノリの良い同僚に声をかけましたが、びっくりするほどみんな拒絶してきました。スカイダイビングがそんなに敬遠されるものだとは思っていなかったので驚きました。結局、男３人、女２人の計５人でスカイダイビングに臨みました。フライトは１回３万円と高額ですが、一生に一度くらいいいかなと思い、支払いました。リスクに関する同意書にサインし、空中での姿勢のレクチャー等を受けたら出発です。ドアを開けた状態で小型飛行機は離陸し、高度３０００メートルまで上昇しました。フライトはプロのスカイダイバーの人のお腹部分に自分たちの背中がぴったりくっつく形に器具で固定して行います。３０００ｍまで上昇するとそこからすぐにダイブしなければいけません。なぜなら、飛ぶ地点がずれてしまうと着地点がずれてしまう恐れがあるからです。次々に同僚がダイブしていき、ついに私の番が来ました。足をドアの外に出して、プロダイバーの掛け声とともに勢いよく飛び出します。空中では空気抵抗を大きくするため、手足を広げて胸を張るようなポーズをとらなくてはいけません。が気を抜くと頭が下がり、猫背気味になってしまい、何度かインストラクターに肩を叩かれました。フリーフォールはおよそ1分で、その後はパラシュートで降りてきます。パラシュートはゆっくりだと思っていましたが、体験してみると思った以上に速いスピードでした。パラシュートは３～４分ほどなので、ダイブから着陸まで５分程度と非常に短い時間でした。お金が高いので何度もできる経験ではありませんが、いい思い出を作ることができました。ただ一つ心残りがあるとすれば、インストラクターの人と仲良くすることが出来なかったことです。他の4人の同期はインストラクターと仲良くして、中にはパラシュートの操縦まで体験させてもらっている同期もいたくらいです。私のインストラクターはグラサンスキンヘッドの男性で、丁度爆風スランプの歌手のような身なりをしていました。地上にいる時、仲良くしようと話しかけたつもりでしたが、ほとんど無反応で仲が打ち解けることなく、小型飛行機に乗り込みました。機内にはすぐに飛び出せるよう座席はなく、床に寝そべるような形でフライトします。フライトの段階でインストラクターのお腹と私たちの背中は固定されているため、インストラクターにもたれかかる形になりますが、気まずかったので、できるだけ自分の腹筋の力で体を支えていました。極めつけは同僚の1人が申し込んでいたビデオ撮影プランの時に起きました。このプランは8000円くらい追加で払えば、離陸前、機内、そしてフライト中のビデオ撮影をしてもらえるというもので、機内でビデオを回していたときのことです。インストラクター同士でビデオを回し、一人一人フライト前のコメントを撮影していましたが、私のインストラクターは私のコメントを撮ることなく他のインストラクターにビデオを渡したのです。おかげで、５人で行ったのにもかかわらず、私だけコメントがないままフライトは終わりました。今でもたまにビデオを見返しますが、コメントがない自分を見るたびに残念に思います。また行きたい気持ちもありますが、一緒に行ってくれる人はいなさそうなので厳しいかなと思っています。

㉔I went skydiving with my colleagues about four years ago. It was because my friend asked me to go with him. But I was the one to gather members. Honestly, I wanted to go skydiving in a group of 5 to 6 people, so I invited some friends who are generally good at playing along. However, they all rejected to go with us immediately. I was surprised that skydiving was regarded as a scary sport by most of people because I didn't think so. Finally, we challenged it in a group of 5 people, 3 men and 2 women. It was so expensive that it costed 30,000 yen to try each time, but I thought I should challenge it at least once in my life, so I paid it. We signed the contract regarding the risks and we had a lecture on the pose in the air. Then we left to the air. A small airplane flew leaving the door open and went up to 3000 meters high. Skydiving was conducted, putting together our back and professional skydiver's abdomen securely with the equipment. We had to dive in the air as soon as we reached 3000 m because if the jumping point is changed, the landing point is also changed. My colleagues dived one after another, and my turn finally came. I put my legs outside of the small airplane, and we dived at the shout of the professional diver. We had to spread out our arms and legs in order to increase the resistance of the air. However, I could not help lowering my head and having round shoulders when I stopped my concentration. Therefore, my instructor tapped me on the shoulder each time. It took almost 1 minute to free fall, then we went down by parachute. I thought the speed of going down by parachute was slow, but it was faster than I had thought. It took three to four minutes to go down by parachute, so it took just five minutes from start to finish, it was such a short time. It costs so high that I can't experience so many times, but I could make a good memory. But the only regret was that I couldn't make friends with the instructor. My four colleagues could make friends with their instructors. There was a colleague who even have been taught how to operate the parachute because she has become really good friends with the instructor. My instructor was a man with skinhead and sunglasses, just like the singer in the band " Bakufu Slump".　I tried to talk to him on the ground, but he seldom reacted, so I failed it. Then we went aboard the small airplane. In the airplane, there were no seats so that we can dive into the sky soon. So we lay on the floor and the plane took off. Our back and instructor's abdomen were put together securely with the equipment then. So naturally we had to lean on the instructor, but I tried not to do so by using my abdomen muscle because I felt awkward. Finally, the most frustrating moment came when the instructor tried to shoot the video during the skydiving. This is an optional plan at additional 8000 yen to have them shoot a video before the take-off, during the flight and the diving. The instructors took turns to shoot and asked each of us to make a comment before taking off. But my instructor skipped my comment and handed the video camera to another instructor. So there are only four comments in the video, though we went there in a group of 5. I still occasionally watch the video which does not include my comment and it makes me sad. I sometimes feel like going there again even now, but I think it is hard to do so because there are not many people who would go with me.

㉕最後の挨拶

３年間お世話になりました。突然のことではありますが、３月いっぱいで退社することになりました。４月は中旬まで有休消化し、その後新しい会社で勤務をスタートします。この３年間みなさんの明るさと仕事に対する熱意を間近で感じることができて本当に良かったと思います。冗談抜きに、みなさんのそういった熱意を感じることがなければ、私は転職することはなかったと思います。私が公務員の仕事に就こうと思った本当の理由は、「大学での挫折」があったからです。高校は偏差値５０そこそこだった私がたまたま運よく入れた東京理科大学、そこで同級生たちのレベルの高さに驚愕しました。留年しないように毎日２２時まで残って学習する私とは対照的に、授業だけで粗方理解してしまう同級生。演習問題を反復して体に覚えさせている私がいる一方で、問題の本質を理解し、最小限の学習時間で知識を物にする同級生。大学３年生になり、これから就活を考えていく時期になった時、こんな人たちと社会に出て戦うことはできないなと思いました。そのため、採用基準に勉強がある程度加味され、給与や休みもそこそこもらえる公務員という仕事を選びました。私は６年間この職に勤務して、一か所目が浄水場、そして二か所目がこの職場になりますが、一か所目の３年間は、「公務員ってやっぱりくだらないな」と思っていました。誰でもできる仕事にあーでもない、こーでもないと盛り上がる、私の目にはひどく滑稽に映っていました。このまま定年までそこそこの人生で終わるんだろうなーと思っていた矢先みなさんの職場に配属されました。皆さんの職場は前職とは違い、非常にスピード感があって、何より周りの皆さんが非常に合理的な考えを持っていました。例えば、設計書の作成に関して。前職だと「改行していない」、とか「フォントが違う」とかくだらないところに焦点があてられ、完成まで１カ月ほどかかっていましたが、現職だと２日で完成します。全員が早く正確に仕事を終わらそうと頑張っています。そういう姿をみて「自分ももっと頑張っていいのではないか」と思うようになりました。人と比較するのではなく、自分がやりたいと思うことに取り組もう、そう決めて１年半ほど前から英語の資格の取得に本腰を入れ、昨年１２月にＴＯＥＩＣで国際基準の７３０点を超えることができました。幸いなことに業務で英語を使うことができる企業から先月内定を頂きましたので,退職することとなりました。新しい職場でも皆さんの熱意に負けないように頑張りたいと思います。今まで本当にありがとうございました。飲み会があるときは気軽にお声掛けください、とんでいきます。

㉕Thank you for your support over the past three years. It is kind of sudden, but I have to tell you that I will retire on March 31st. I will take a paid leave from the beginning to the middle of April, and then I will start working at the new company. I think it was very good to feel your passion for work for the last three years. To be honest, I would not have changed the job if I had not felt your passion for work. The true reason I became a public service employee was that the failure I have made in my university days. I had the deviation value of around 50 in my high school days but I managed to enter Tokyo University of Science. I was really surprised by the surpassing excellence of my classmates. I had to study until 10:00 p.m. every day to keep up with them while some classmates understood almost everything we learned during the class. Also, I tried to practice exercises again and again until I can do them automatically. While some classmates understood the true essence of questions and got the knowledge in a minimum time. When I was in the junior year at university, so to speak the year which we start considering what kind of job we get in the future. I strongly felt that I wouldn't be able to keep up with these people in the real world. Therefore, I selected the public office because the knowledge of study was added to the standard for employment and was said to be easy to take a paid leave and get average salary. I have been working for six years; the water purification plant first and the present office the next. For three years at the plant, I felt that working as a public officer was boring. Because they were arguing over the tasks which everybody can deal with. I found the scene so stupid. When I was thinking that my life would be over fairly moderately, I was assigned to this office. This office was different from the previous one. Everybody was addressing the issues speedily and rationally. In the previous office, for example, they focused more on insignificant things like sentence positions and fonts regarding the preparation of a design document, so it usually took one month to complete it. While it takes only two days in this office. Everybody endeavors to finish his/her job quickly and precisely. The situation made me think that I should put myself in a more challenging position. I should try to do things I want without comparing myself with others. I decided to do so, and I started focusing very much on acquiring English qualifications about one and a half years ago. Finally, I could get more than 730 on the TOEIC test last November. Fortunately, I was accepted by the firm in which I need to speak English the other day, so I will retire. I would like to do my best in the new office. Thank you very much for everything you have done for me. When you have a drinking party, please invite me anytime as I am always happy to join you.

㉖海外旅行ドイツ

私が初めて行った外国はドイツでした。大学のメンバーと卒業旅行で男６人で行きました。当時は計画性がなく、パスポートの発行がぎりぎりになったりしたのを覚えています。ドイツに着いて、まず最初に食べたものはマクドナルドでした。始めは友達のその提案に理解ができませんでした。なぜわざわざドイツに行ってまでマクドナルドを食べるのかと。しかし、その友達に「マクドナルドを食べればその国の味覚や暮らしが理解できる」と言われ、妙に納得してしましました。旅行は3泊5日で、全員で行動する日と2グループに分かれて行動する日がありました。全員で行動する日はレンタカーでノイシュバンシュタイン城に行ったり、いわゆるドイツの観光名所を巡りました。別行動の日はアウシュビッツ収容所及びサッカー競技場に観光する組とレンタルサイクルで街を観光する組に分かれました。自分はレンタルサイクルの組でした。レンタルサイクルをして驚いたのが、ドイツでは自転車は自動車と同じような扱いをされているということでした。自転車が大通りを自動車と一緒に右折しているのを見て驚いたのを覚えています。日本では自転車はどこを走ってもあまり気にされないので、ドイツでも同じように走行したところ、逆走していたようで、現地の人に怒られたのを覚えています。

㉖My first trip to a foreign country was the one to Germany. I went there on a graduation trip from my university with my 5 friends. Then, I had no particular plans, I remember that my passport was issued just in time for departure. We ate hamburgers at McDonald's at first when we arrived in Germany. I didn't understand my friend's proposal at first. I asked him, "why on earth do we have to eat at McDonald's in Germany?" But he said, "You could understand people's taste and their lives in the country if you ate hamburgers at McDonald's. I was somewhat persuaded by that theory. It was a three-day and five-night trip and there were days we all travel together and days we travel in 2 groups. In a group, we visited Schloss Neuschwanstein and some other tourist spots by a rental car. On the day we traveled in two groups, one group visited Auschwitz concentration camp and a soccer stadium. The other group toured in town by a rental bicycle. I belonged to the latter. I was surprised that a bicycle is classified as a car. I still remembered that some bicycle turned right in the main street as same as a car. It doesn’t matter that bicycle run almost everywhere in Japan, so we drove the bicycle on the other direction road by mistake, and we were scolded by German.