「私を変えた全国大会」

新富町立富田中学校　３年　小嶋　佐和

今回の英語弁論大会は、私にとって初めての挑戦でした。以前から英語が好きで、弁論大会にも興味はありましたが、いざとなると大きな問題がありました。それは「何をテーマに書くか」ということです。「自分にしかないもの」と考えたとき、私には１つだけ思い当たるものがありました。それは、自分の病気のことでした。しかし、病気のことをみんなの前で話すには抵抗があったのです。

そのような、すっきりとしない気持ちのままでしたが、練習を重ね、地区大会で最優秀賞に選ばれたときには本当に驚きました。県大会に向けての練習中も、まだ自分に引け目を感じていました。「私の英語は県大会に通用するレベルなのか。病気のことを公にするのはちょっと･･･」そんな想いもありました。でも、全国大会出場が決まったとき、私は初めて泣きました。両親や先生の顔を見て、やっと自分の努力が報われたような気がして、本当に嬉しかったのです。病気のことも含めて、それまで悩んでいたことが全て、自分の「強み」に変わったような気がしました。

そのときから、高円宮杯は私の中で楽しみな存在になりました。全国大会に集まった人たちは皆、私と同じように、自分にしか分からない経験をした人たちばかりでした。そんな人たちが同じ舞台に集ったことは、奇跡のようにも思えました。夢のような３日間でした。このようなチャンスを与えてくださった皆さん、そして、この弁論大会に出場するにあたって、私を支えてくださった皆さんに心から感謝します。ありがとうございました。

「高円宮杯を経験して」

新富町立富田中学校　教諭　　安在　典子

高円宮杯から遡ること１年。修学旅行の宿泊先でのことでした。「英語弁論に挑戦したい」とキラキラした瞳で話してくれた佐和さんの表情を、今でも鮮明に覚えています。「チャレンジするなら、あなたにしかないトピックで弁論をつくろう」と話しました。今思えば、そのときから構想はスタートしていました。自身の病気のことについて公の前で話すのには抵抗もあったと思いますが、あのとき思い切った決断をした彼女の勇気を、今回、審査員の皆様に高く評価していただき、全国６位という素晴らしい成績を収めることができました。

予選を勝ち抜き、高円宮杯決勝の大舞台。金屏風を背に堂々と発表する姿は美しく輝いていました。彼女のスピーチは何百回も聴いていましたが、彼女はそれまでの中で一番のスピーチを披露しました。強さと優しさが滲み出た、素晴らしいスピーチだったと思います。

高円宮杯出場は私にとっても初めての経験で、全国から集まった唯一無二の経験談の持ち主である中学生のレベルの高さに驚きと感動を覚えました。また、佐和さんと２人で東京へ旅したことも忘れられない経験です。大会当日、会場内はもちろん、建物の周辺での練習も禁じられていたため、佐和さんと２人でカラオケボックスに駆け込み、懸命に直前練習をしたことも、今となっては良い思い出です。

今回の英語弁論大会出場に際し、地区大会から佐和さんをサポートしてくださった、佐和さんのご両親、ご家族、ご指導いただいたALTのJon先生、Kenneth先生に心から感謝いたします。

佐和さん、夢のような時間をありがとう。これからも笑顔を絶やさず、英語と仲良しでいてくださいね。I strongly hope that the day will come when you can say “Good bye” to your disease.

Tonda Junior High School

3rd Grade Sawa Kojima

Dear My Disease

Hello, everyone. I’m Sawa, a 15 year old, middle school third grader. At school, I was the captain of the soft tennis club. I have many friends and I can actively challenge anything. Now you think I am an ordinary girl, don’t you?

The only thing that makes me different from my friends is having a disease. Five times a day, I must give myself injections to control my body’s blood sugar level. I also have to eat snacks to prevent blood glucose levels from falling even when I’m not hungry.

Since I was 9 years old, I’ve had this disease. At first, I believed my disease could be cured someday. But when I knew it couldn’t, I cried. “Do I have to live with this disease for the rest of my life? Why only me ?” Because of such fear and disappointment, I couldn’t stop my tears. But my mother never cried. She didn’t change her expression and explained everything about my disease with jokes. Now I know that was the greatest affection from my mother to me. She wanted me to feel secure. For a month, I was hospitalized for examination.

One day, I met a girl named Kirara in the playroom at the hospital. We were the same age and became good friends. She was hospitalized for a longer time than I was, and she was wearing a tube to take in oxygen. Her hair was so short that I immediately understood she was receiving cancer treatment. But I couldn’t ask her about it, because I didn’t want her to feel sad. However, she told me about her disease calmly. “I have cancer. But with the help of medicine, I can walk, eat, and play with you like this! Nobody knows the length of life. So I live my life positively.” I was ashamed of myself when I heard her words. If I keep taking medicine, I can return home, go to school, and try any sports just like my friends. Kirara cannot even return home, she even lives her life without knowing how long it will last. I thought I must live my life more preciously. Kirara changed my way of life.

After that, I became bright and positive. I stopped hating my disease. Then, I began to thank my family and friends who support me. Without having my disease, I wouldn’t have noticed their kindness, and I couldn’t have met Kirara. Now I’d like to keep up with my disease rather than hate it. Of course, I strongly hope that a cure for my disease will be invented.

Dear my disease,

It’s been six years since I met you. When I met you first, you were my enemy. I thought you would take away my freedom. But since you came to me, I realized the affection of my parents. I was able to feel the kindness of my friends. Also, I learned the strength of the people who live with disease. Now I think of you as a friend living a life together. Perhaps the day will come when I can say goodbye to you through the progress of medicine, let’s get along until that day.