定員50名要申込 （裏面参照）


約2万人の外国人市民が暮らす広島市では，この 2 年，共生の鍵となる「日本語教育事業」を推進してきました。 その事例や実情を，日本語教師，日本語ボランティア，そして外国人市民の視点からお話しします。

い。か゚录水かつク
「多文化共生のための日本語教育とは」
2．ワールドカフェー～様々な視点のお話しを聞いてみましょう～
－渡部 倫子さん（広島大学大学院人間社会科学研究科 教授）
「日本語教育について大学で学べること」
－黒瀬 美智子さん（沼田日本語ボランティアグループ代表）
「日本語ボランティアのあれこれ」
－岩下 康子さん（元 JICA 海外協力隊員，「技能実習生事件簿」著者）
「日本語教育による国際貢献」
－外国人市民
「外国人から見た日本語学習」
3．これかからの取組について



渡部倫子さん
広島大学大学院
人間社会科学研究科 教授

日本語教育学，言語評価が専門。最近の研究テ ーマは読みの流暢さ測定ツールの開発，子ども の学力を支えることばのカのアセスメント，言語と教科を統合した指導実践と教材開発など。広島市日本語教育検討ワーキンググループ会議リー ダー，広島市日本語教育総合調整会議座長とし て，広島市の日本語教育事業の充実に尽力。


岩下康子さん
広島文教大学人間科学部准教授元 JICA 海外協力隊員
「技能実習生事件簿」著者

横浜国立大学を卒業後，JICA 海外協力隊としてマーシャル諸島共和国で活動。帰国後に留学し，アメリカのアラバマ大学大学院を修了しMBAを取得。在米中にマー ケテイング会社に勤務。2014年から現職。専門は異文化理解，多文化共生，外国人労働者問題等の移民問題。


安佐南区沼田公民館の「沼田日本語 ボランティアグループ」で，25 年に渡り約1万人余りに日本語指導をしながら，日本文化•習慣を伝える。相互理解と共生を目指し地域住民の国際交流会も取り入れるとともに，防災や子供たちの居場所づくりにも取り組んでいる。

## 外国人市民

中国出身。中国で2年間日本語 を学んだ後，2000年に来日。日本ではボランティア教室で3年間日本語を学ぶ。2019年から広島市外国人相談窓口の相談員。好きな日本語は「大丈夫！」。 フィリピン出身。1985 年来日。働きながら日本語を学び，医療•法律などの専門用語を習得。2021年から広島市外国人相談窓口の相談員。好きな日本語は「一期一会」。

## 司会進行

中谷満美子

## 広島市国際化推進担当部長

高齢福祉課課長補佐，コミュニティ再生課長を経て2021年4月から現職。多文化共生担当課長を兼任。

## 橋本優香

広島市日本語教育コーディネーター
広島市の日本語教室における教育プログ ラムの企画や，地域日本語教室への助言•支援等に取り組む。日本語教師として国内外で教壇に立った後，2020 年より現職。

## お申込み方法

Google form：下記 QRコード，又はURLから。
又は，メールに【お名前，ご住所，電話番号，講師に聞いてみたいこと】をご記入の上，下記メールアドレスまで。ご不明な点等ございましたら，お気軽 に国際交流•協力課までお電話ください。


## ※申込締切 令和4年4月14日（木）

## お問い合わせ

公益財団法人広島平和文化センター
国際交流•協力課（※4月より国際市民協力課に名称が変わります。）
〒730－081। 広島市中区中島町 I－5 国際会議場3F TEL：082－242－8879 FAX：082－242－7452
Email：internat＠pcf．city．hiroshima．jp


