# 雑司が谷旧宣教師館だより <br> 第2号 <br> 1996年10月1日発行 

豊島区立雑司が谷旧宣教師館 

（12

1882作に米日し，第二次世界人形勃発を维国を余儀なくされるまでの50年田，布教と奉化活䡃に専念したア入リカ人宣教防 J－M－ マッケーレブとは，いったいどんな人だったの でょうか。この罒宣教師道を建てたマッケー レフについて，探ってゐましょう。

$$
\begin{aligned}
& \text { マッケーレブの } \\
& \text { プロフィール } 1
\end{aligned}
$$

はじめに，マッケーレブの日本にわける是路 の胶珞を，「豊啕区史」から今号と次号の 2 可 にわたって柖介します。

## （1）

霊鳥区地域における伝道活䵢は，当時，邵部一般の特敬とされていた困雉きに買かれていた。 その理由の大きな一つは，郡部の教会に赴任し たら「畕そ数会の牧后で自身の院金も使い果た した後は，确分䕀惨な生活」（徳富成花「みみ ずのたはこと」）を蜼いられるたあ，布数活现
際大正初期まで農村の极相を呈していた郡部て は，布教活惧かく思うように暹まなかったためと考えられよう。

こうした㧋況にあって，明治 3 9（1906）作小石川去时 109 番地（販在の文京区小石川三

域のキリスト教布漖活動をすすめる契機となっ た。学院経愛者の宣教师マッケーレフは，明治 25 （1892）年4月来日して以米，築地の居留地から本所，四谷，神山の大小の集会斥に出可 いて褔音伝逆につとあた人物て，さきの溒富成花とも交流をもっていた。


1861．9．25

1875
1884.1
1885.8

1888 否

1891
1892．3．26
1892．4．12
1892． 5

1902． 9
1907.10

1908

1953．11． 1


さて，明治後朋から大正10年比送の学院周辺は，その近込だけ市国のレールがとどいてい ない，いわば隊の孙島としてのイメージをの求 まの比であったという。そのため地侕も相対的 に低く，マッケーレプは自宅を堂却した資金で

 が谷へ移転以前は，東京バイブルスクールと称 し，エリート学生を集め，合宿䚀による貿書を中心とした其同体，然生活を行っていた。

ラシーと文化」より拔緌）
花ごよみ


初秋の風が，プランターに咲き乱れたマ リーゴルドや，庭の木々の問を心地よく通 り抜けております。

今回も，前回に引き統きマッケーレブき んがアメリカより持ってこられたといわれ ている，西洋梨について紹介したいと思い ます。

この木も糐龄 90 余年で幹が甘いせいか蟑がよく群生し，二度も造園粟者にせメン トを詰めて治寮してもらっております。今年も蟙がつき，セメント治撚ではダメに なるので薬で治療してもらいました。幹の なかはスカスカの状热て，そのうちに洊え木をつけなくてはなりません。「あと何年 も生きられない」と業者はいっております。 このいたいたしい姿で今年も梨の実をいく つかつけたのですが，この問の台風で落ち てしまいました。（大変貴重な梨でした…） この老木が倒れないうちに旧宣教師館を訪れて西洋梨の木を䁖めてほしいと思いま す。
（Y．S）
人が傌れます。アンケートやノートに，然想や思い山，またその愭々の想いを記してくださる方々がい らしゃいます。
開解してから8年分の貴重な䟕録です。これから すこしずつ紹介していきます。同じような思い，意外な発見があるかもしれません。

今回は，夏休みの宿题にここを㟟んだ雅詞が谷中学校のE君の域想の紹介します。

唛は「二年社会科夏休みの課啒」を維司が谷旧宣教師能とすることにしました。それは今年の眷体み に，父と林と麧の三人ではじめてをこを貾れた時，家の近くにこんなに郬がで島のさえずる，まるで唎天地ような所があることを発見し，紧く日昞に残 っていたからです。

では旧宣数的錧の機要，展示物，妇象に残った点思想を記します。（ •••中略•••）
－间象に残った点
今まで朝司が谷旧宣教的館のことは全く知りませ んでした。宣教所といえば，安土枅山時代のフラン シスコ・ザビエルだけでしたがあさか家の近くに宣教阨がいて，歴史を慁じさせる建物まで残っていよ うとは思いませんでした。

## －感想

歴必的見力からは以上に書いた道りですが，なに しろこの䮎々しい街中で，まるで別世界のような所 でした。庭のベンチに優掛けて，木のテーフルに蒖 いた行ジュースをゆっくりと䅡んだのですが，ホ々 を通って来る木漏扎日が淙しく感じられました。
倞．．そんなクリスマスカードの槺なメルヘンの世界か倹に浮かんできました。
（椎可が谷中学枚2年E君 南池袋在住）

 9月の台厤で，落ち集が8锥分でました。けれど高い木々に守られ，築90年の建物は被害なし。


