

広 報やわた
まち あ 話 題 第675号 （16）
歌や踊りに「だいすき」込めて
祖
祭
参
観
は
い
も
む露母
ま
し 前
じ
た 歌
や
踊
な
な
そ
を
披母歳
の
前園
児
歌 1
や 0
踊 4
なが
ぞ
を祖
披父歳セ
の
園 タ
睍
1
0
4
4
人
が
が
祖
交 5
 9
月
10 敬
老
有白
都
ぞ
ぞ
前
園し
た

 त्रा०4 $\qquad$








 な




祖父母の前で歌を披露する園児たち










八

地球


## 八幡市の子ども太鼓まつり世界に向けて発信

9月1～7日の7日間，日 YOTO博物館子どもフォー本で初めて開催された「第25 ラム」が行われ，京都府内か回国際博物館会議（I C OM）京都大会」の最終日，地域の伝統芸能や祭りを継承する子 どもたちによるパフォーマン スが京都国立博物館で行わ れ，市内の中学生ら約80人が「子ども太鼓まつり」を披露 しました。
同会議は，博物館の進歩発展を目的に 3 年に 1 度，世界各国で開催され，期間中はさ まざまな取り組みを実施して います。その一つとして，「K


「子ども太鼓まつり」を披露する子どもたち

## 今月のこの人 100歳ブログ，揭示板作る



简 通夫゙よ」

今年度，100歳を迎えられた関さん。毎日，午前中は自宅裏の畑で作業をし， 1年を通して，季節の野菜を育てています。 できた野菜は家族に配ったり，自分で調理 して食べたりします。
趣味は80歳から勉強を始めたパソコン。自身でブログや掲示板を作り，近況報告を投稿し，子どもや孫たちとやりとりをし合 っています。

「長生きの一番の理由は，家族が手厚く見守ってくれること。あとは，畑仕事やパ

ソコンで身体や頭を健康に保つことと，何 でも食べて規則正しい生活を送ることで す」と話す関さん。

「100歳という一つの峠を越え，この先 もつまずかないように，いただいた命を大切にしていきたいです」と家族や身の回り をサポートしてくれる介護関係の皆さんに感謝しながら過ごしています。

本コーナーでは，市にゆかりのある人物 や団体等を紹介していきます。自薦•他薦問わず，紹介希望者を募集していますので，詳しくは，市ホームページをご覧いただく か，秘書広報課へお問合せください。

