# 雑司が谷旧宣教師館だより 

第4号
1997年7月10日発行

## 豊島区立椎司が谷旧宣教自角色




## マッケーレブ愛用の机 アメリカより届く！

5月28日，カリコォルニア在住の永井道夫・ロ レイン夫要より寄慗していたたいた，マッケーレ丁爱用のライティンクデスクが，横浜経由で目宣教師䭒に届きました。

マッケーレフの㧙書をしていた口レイン夫人より
 したいというご体賴が，野垣氏（カリフォル二ア在住）を適して范城県の憨国良明氏のもとに寄せられ ました。
昨年鼻に紫国氏よりお手紙て，その旨を知らせて ただきました。当餽には，マッケーレフガ使ってい た家具等は1つもありませんてしたので，早速大喜 ひて頂きたいと，然国氏にご返事しました。

ところが，1 つたけ問題があったのです。運送代 です。その机むとっても華㖕てした。気をつけない

間がどんどん過ぎていきます。一方て，依頗を受け
 に并走してくださいました。

そして，外国翢係め運送会社をしているこ友人，繥氏のアイアアで，㫦人の引っ越し荷物に付けて送 ることが最良の方法ということが分がりました。

5月，カリフォルニアの永井夫要の近骖の方方，日本に引っ趡すことになり，机は20日頃䌙浜に到着するという連格か，摬氏より入りました。

撗浜㵅関を通って，5月28日，マッケーレ丁愛用の机は遂に，ここ旧豈教鴝に届けられました。
物を見た時 これまてのたくさんのすかのこ支援と ご好意を一時に思し出し，惑概锡でした。

現在，机む1日宣教師管褰の事務棟1Fの収蔵庫く


間もなく本館1Fの，「マッケーレフの生活のコーナ －」に設㯰します。
最後になりましたが，今回の「マッケーレ丁宣教師愛用のれの容賻」に関して，ご協力いただきました方々のお名前を，ここにこ紹介します。
井氏友人，日本への（中介）ジョン・サリノン氏（カリ コォル二アの深送箂者，机を粎包して横浜まで届けて くたさいました）譩裏次氏（横浜から雑司が谷まで届 けてくださいました），そして㢣国艮明氏です。本当 にありずとうございました


$$
\begin{aligned}
& \text { の作放についいく }
\end{aligned}
$$

7月10日（太）文京区主雔の施設見学会があり，約
 す。当日のコースは，鳵山ご念館やオルゴ一ル博物館
 1日宣教師勨もコースに逪んていたたたますした。

かねてより旧豈教皈館ぐあ ここを腿点として半径約2 + ロ愔で，歩いて教策でをるところ（区境は無関係とする）の文化マップを作成し，来觟する人々への情㜿提供と，もっとたくさんの区民の方に，この霊島区の文化財である維司が谷｜日宣教的館を知っていたた こうと計画しておりました。

「是非ここを入れてほしい！」「私のとっておきの散齿コース」等々お寄せくだい。今年度中夢集して
 けてマッ丁を作成予定です。アンケートの箱こ入れて くださるか，出来れは景接私どあにお教えくたさい。 お待ちしています。

## 来 館 者の声

## －6．1 2の話（小学2年生の文の子）

「おじらゃん！（当䬶の閥员にこう呼しかけた）宣数計館って，フルーベリーを摘ましてくれるんた よね。この前，交達と来て，コルーベリーとったん たよ。（去年の事らしい）家に候ってジャム作った んたよ。とっーてもおいしかった！」（本当におい しそう。）（昨年甲し込んてくれた女の子，今年の コルーベリーの成長ふりを筧察にきてくれました。今年も豊作が期待できそうです。）右上人 $\rightarrow$

## 



旧宣教的官配中㨩には，大小合わせて約30本の フリレーベリーの木ぶあります。これらの入を活用し て，ことあたちに収德の志びを体験してもらうと共 に，その実をジャんなど保存食として利用していた マッケーレ丁の生活や，当時の地域の整史と文化に胞れてもらいます。
また，何十種類もの草木ず植えてある日宣数师能 の庭は，1年中花が絶えることがありません。それ 5の花々，木の拫や業を用いて染色を体験し，こど あたちに，身近な自然こ閶心をあってもらえたらと企幅しました。（和紙を染めます）

日 時：1回目7月30日（水）午前10時～12時 2回目8月6日（水）
場 所：維司搈谷日宣教餪䖝中廷
対 象：区内の小学生
$\begin{array}{lll}\text { 定 员：各 回 } & 8 \text { 名 } \\ \text { 㝐竦買用：無 } & \text { 祜 } & \end{array}$
申 込：軍話による先着順（当館まて）
受 付：7月25日（金）から受付（午前9時 ～午後4時30分）客（3995）4081月濯日休館
※広報としまて月25日号に揩我し，萑集します。 （昍豈教的館コフルーベリー，＂知る人そ知るの＂


「Q建物克，庭もきれいに管理されていて，こ苦労倳 です。ありがとうごさいました。心がむごみ，すばら しい一時を過こしました。老夫婦より。（栄㟫，広報 としまを見て，60代男女，㳄めて，初臺，5．29）
－偊然立ち容ったけれと，明治，大正，昭れの激動に生きた外国人に感絔を受けた。（都内，ボスター，20代男，初めて，JR池䘡より 5．24）

「古い建物を保存するのは，とても大事な事たと思い ます。（浦安，コーヒーやさんのアマスターから，30代女，初めて，5．5）

## 

うっとうしい梅雨の孛笛になりました。
実をつけて，可愛らしく風に揺れております。

1号より，大王枪•西洋然・ユリの木とマッケー しフをんが持ってきたたについて紹介
してきま゙したが，今回のプルーベリー で晨後になります。

フルーベリー
科 名 ツツジ科•落葉低木花 期 $4 \sim 5$ 月
実期期 $7 \sim 3$ 月
適 地 雪植筫に憲む日向原産地 北米


実 大きさ約 1.5 g 扁円形
フルーベリーの仲間は，8種頝くらいあり，旧豈教的にあるのは，ハテプッシュフルーベリーです。晩尞につり䥃大の小花をしらき，夏から秋にがす て潜します。青色から青黒色になり，表面は白い䧂 ておおわれて甘味するく，酸味も適当にあって，独：特の風味があります。秋し美しく紅葉した紫も見心 えがあります。せひ訪れてください。（反り目記）
断忩しました。今年あするんですかと，更が色付く前 から問い合わせがありました。約 300 坪の霉地つ小 さな庭でが，昨年は25名の小学生が小籠を手に実 を搯みました。妮土でぎきる健かなことですが，精み重ねていくことが大切だくと思っています。（浜地ち己）

