



## す。行

 も た る能と

$$
\begin{aligned}
& \text { え け } \\
& \text { た た }
\end{aligned}
$$

り, ま 晴
を

$$
\begin{aligned}
& \text { を } \\
& \text { 開 } \\
& \text { 蒸 } \\
& \text { 幵 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lllllll}
3 & \text { 通 } & \text { 間 } & \text { d } & \text { な } & \text { の書 } & \text { サ } \\
\mathrm{a} & \text { い } & \text { ま } & \mathrm{o} & \text { る } & \text { 後 } & \text { 作 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { まれういら い も む } \\
& \text { すが事 だ コ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lll}
\text { むた た } & \text { さ } \\
\text { こ } & \text { 業 } & \\
\text { と } & \text { 璚 }
\end{array}
$$

し , 店

$$
\begin{aligned}
& \text { を } \\
& \text { 導 } \\
& \text { 入 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{llll}
\text { いう } & \text { 勢 } & \text { だ } \\
\text { ま } \\
\text { ま } & \text { 出 } \\
\text { し } & \text { 可会 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 教 } \\
& \text { 室 }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { 参 } \\
& り \\
& \text { ま } \\
& \text { す }
\end{aligned}
$$

$\qquad$



 $\begin{array}{ll}\text { l } & \text { 造 } \\ \text { シ } & \text { 力 } \\ \text { ヨ } & \text { や } \\ \text { ン } & \text { 臨 } \\ \text { 力 } & \text { 機 } \\ \text { な } & \text { 応 } \\ \text { ど } & \text { 変 } \\ \text { が } & \text { 力 } \\ \text { に身 } & \text { コ } \\ \text { こ } & \text { ミ } \\ \text { く } & \text { コ } \\ \text { び } & \text { ケ }\end{array}$
 は
な
ち
な
い
の
か
か
そ
れ
を
か
な
な


大 高 か
学
進
学
と
専
門
学
校
篗
学
の
ど
ち

り


 ら
ア
イ
デ
ア
の
泉
創
$り ~$
に
努
め
た






|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  まぶっが <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | な

げ
て
$い$
し
た
め
で
す。
 れ
た
の
か
$?$
？
を
理
解
に
に
学
 a
（2）
I
T
が
活
用
さ
れ
た
こ現あ


人





崎
学
園
情
報
科
学
専
門
学
校
に
9究
学
数
専 程
門 師
学
校
に
1
2
年
岩 $\begin{array}{ll}\text { 数 } & 2 \\ \text { 科 } \\ \text { 教 月 } \\ \text { 師 } \\ \text { を } \\ \text { し } \\ \text { た } \\ \text { た } \\ \text { 後 } \\ \text { 筑 } \\ \text { 波 }\end{array}$私



|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 入傫の人くれto |


組
み
も
作
ら
れ
れ
Y
Y
S
S
E
は
は
他
校

合
わ
せ
て
確
立
さ
れ
て
き
ま
し的
教
育
の
専
門
学
校
と
学
目職
的実
に 践 $\begin{array}{cc}ミ & \text { 支 } \\ \text { 学 } & \text { え } \\ \text { ク } & \text { る } \\ \text { 教学 } \\ \text { 育 } & \text { び } \\ \text { の } & \text { の } \\ \text { 大 } & \text { 場 } \\ \text { 学 } & \text { は } \\ \text { 職 } \\ \text { 業 ア } \\ \text { 実 カ } \\ \text { 践 デ }\end{array}$
 そ $\begin{array}{cc}\text { き } \\ \text { 夢 若 } \\ \text { を } \\ \text { 実 } \\ \text { 現 } & \text { 生 } \\ \text { し } \\ \text { よ } \\ \text { う } \\ \text { そ た } \\ \text { と あ } \\ \text { 頑に } \\ \text { 張 働 }\end{array}$ $\begin{array}{ll}\text { に } & \text { 働 } \\ \text { 変 } & \text { き } \\ \text { わ } & \text { 方 } \\ \text { る } & \text { 生 } \\ \text { こ } & \text { 生 } \\ \text { と } & \text { 方 } \\ \text { も } & \text { は } \\ \text { 多 } & \text { 時 } \\ \text { い } & \text { 代 } \\ \text { で } & \text { と } \\ \text { す } & \text { と }\end{array}$働 $\qquad$ $\begin{array}{ll}\text { 志 } & \text { の } \\ \text { の } & \\ \text { あ 難 } \\ \text { る } \\ \text { る } & \text { さ } \\ \text { 企 を } \\ \text { 業 感 } \\ \text { は } \\ \text { 必 } \\ \text { 必 } \\ \text { す } \\ \text { 復 } & \text { が } \\ \text { 活 }\end{array}$
日
本
人
の
得
意
と
す
る
丁
寧
で
職





先
す
運
用
業
務
な
な
か。
か配
属
せ
せ
る
こ
と
は
あ
$り$
ま
せ
ん
。
何
故
 パ
を
採
用
し
て
い
ま
す
最
新
技
術
の後
希
望
す
る
職
種
亿
配
属
と
い
う
ス
キ
ル
 $\begin{array}{ll}\text { て } \\ \text { い } \\ \text { ま } \\ \text { す } \\ \text { す } \\ \text { 。 } \\ \text { 入 } \\ \text { 社 } \\ \text { 後 } \\ \text { 先 } \\ \text { ず } \\ \text { は } \\ \text { 部 } \\ 3 & \\ \text { 年 } \\ \text { 程 }\end{array}$ $\begin{array}{cc}\text { 卒 } & \text { 現 } \\ \text { 業 } & \text { 在 } \\ \text { 生 } & \text { 当 } \\ \text { 達 } & \text { 社 } \\ \text { は } & \text { で } \\ \text { 活 } \\ \text { 主 } & \text { 躍 } \\ \text { 運 } & \text { れ } \\ \text { 用 } & \text { て } \\ \text { 業 } & \text {（ } \\ \text { 務 } & \text { る } \\ \text { に } & Y \\ \text { 従 } & \mathrm{S} \\ \text { 事 } & \mathrm{E}\end{array}$ ざ 皆 さ

$$
\begin{array}{ll}
\text { ま } & \text { む } \\
\text { す。 }
\end{array}
$$

取締役 社長室室長 粕谷 佳余

|  <br>  |
| :---: |
|  |  | に報

重要
で
す
。
運
用
業
務
を
経
て
か
ら
開報
シ
ス
テ
ム
に
従
事
す
る
者
$と$
し
て
非
赏
 に
日
々
監
視
し
障
害
発
生
時
に
は
連
携継
続
的
な
安
定
稼
働
を
提
供
す
る
た
め
 $\begin{array}{ll}\text { こ } & \\ \text { の } & \text { 繋 } \\ \text { よ } \\ \text { ふ } & \\ \text { な } \\ \text { な } \\ \text { 環 } & \text { 考 } \\ \text { 境 } & \\ \text { で } \\ \text { 業 } \\ \text { 務 } \\ \text { に } \\ \text { 従 } \\ \text { 事 } \\ \text { し } \\ \text { た } \\ \text { 社 }\end{array}$ て
も
大
事
で
す
。
連
携
$ミ$
ス
は
即
事
故 $\begin{array}{cc}\text { ま } & \text { 口 } \\ \text { す } & \text { を } \\ \text { 運 } & \text { 指 } \\ \text { 用 } & \text { す } \\ \text { 業 } & \text { と } \\ \text { 務 } & \vdots \\ \text { は } & \text { う } \\ \text { チ } & \text { 表 } \\ 1 & \text { 壬 } \\ \text { ム } & \text { 感 } \\ ワ & \text { か } \\ \text { l } & \text { 身 } \\ ク & に \\ \text { が } & \text { 付 } \\ \text { と } & \text { き }\end{array}$
 $\begin{array}{ll}\text { 携 } & \\ \text { わ } & \text { ま } \\ \text { る } & \text { た } \\ \text { こ } & \\ \text { と } & \text { テ } \\ \text { で，ス } \\ \text { 少 } & \text { で } \\ \text { し } & \text { は } \\ \text { の } & \text { な } \\ \text { ミ } & \text { く } \\ \text { ス } & \text { 本 } \\ \text { で } & \text { 番 } \\ \text { も } & \text { 環 } \\ \text { 大 } & \text { 境 } \\ \text { 事 } & \text { に }\end{array}$具
合
が
発
生
し
修
正
を
繰
り
返
す
と
$\vdots$
う ラ
ミ
ン
グ
を
し
な
か
っ
た
場
合
後
に
不 す
が
，当
全
分
体
を
考
慮
し
た
設
計
や
プ
ロ
ロ
グ担
当
が
重
分
割
さ
れ
て
い
る
場
合
が
殆
ど
で
 $\begin{array}{cc}\text { の } & \text { 計 } \\ \text { 流 } & \text { や } \\ \text { れ } & \text { プ } \\ \text { を } & \text { ロ } \\ \text { 意 } & \text { グ } \\ \text { 識 } & ラ \\ \text { し } & ミ \\ \text { た } & \text { こ } \\ \text { 開 } & \text { グ } \\ \text { 発 } & \text { を } \\ \text { の } & \text { す } \\ \text { 基 } & \text { る } \\ \text { 礎 } & \text { 際 } \\ \text { 力 } & \\ \text { が } & \text { 全 } \\ \text { 身 } & \text { 体 }\end{array}$



| $\begin{aligned} & \text { た } \\ & \text { の } \end{aligned}$ | な | 活 動 |  | の | た | $\begin{aligned} & \text { し } \\ & \text { た } \end{aligned}$ | 上 | $\begin{aligned} & \text { で } \\ & \text { す } \end{aligned}$ | で |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 由 | し | 実 |  |  |  | － | が | が |
|  | で | や | 習 | 兼 |  | 新 | 年 |  | － |
| 昨 |  | す | な | 部 |  | 入 | 生 | そ | そ |
| 年 | 部 | い | ど |  |  | 部 | の | の | の 員 |
|  | 員 | こ | か |  |  | 員 | 新 | 内 | 内 |
| 比 | 数 | と | あ | ア |  | が | 入 | 1 | は |
|  | が | が |  | ル |  | 増 | 部 | 0 |  |
|  | 増 | 大 | て | バ |  | え | 員 | 名 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


上
そ
の
歴
史
は
3
0
年
以

| お | 性 | 言 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 互 | 的 | 葉 | 漫 | 自 |
| い | な | で | 画 | 由 |
| の | 人 | 表 | 文 | な |
| 技 | た | 現 | 芸 | 雰 |
| 術 | ち | す | 部 | 囲 |
| を | が | る | の | 気 |
| 競 | 集 | と | 雰 | で |
| い | ま |  | 囲 | 活 |
| 合 | り | $\neg$ | 気 | 動 |
| い |  | 個 | を |  |



$$
\begin{aligned}
& \text { 活 } \\
& \text { 気 } \\
& \text { の } \\
& \text { あ } \\
& \text { る } \\
& \text { 部 } \\
& \text { 活 } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \nu \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$







$\begin{array}{ll}\text { 志 } & ム \\ \text { 望 } & フ \\ \text { す } & \text { ロ } \\ \text { る } & \text { デ } \\ \text { 部 } & \text { ユ } \\ \text { 員 } & \text { I } \\ \text { も } & \text { サ } \\ \text { 多 } & \text { I } \\ \text { く } & \text { な } \\ \text { い } & \text { ど }\end{array}$
 $\begin{array}{cc}\text { の } & \\ 1 & \text { 年 } \\ 0 & \text { 生 } \\ \text { 名 } \\ \text { で } \\ \text { 活 } \\ \text { 動 } \\ \text { し } \\ \text { て } \\ \text { い } \\ \text { ま }\end{array}$ $\begin{array}{cc}\text { 二 } & \text { 全 } \\ \text { 年 } & \text { 員 } \\ \text { 生 } & \text { 女 } \\ 1 & 子 \\ \text { 名 } & \text { て } \\ \text { 三 } & \\ \text { 年 } & \text { 生 } \\ \text { 生 } & \\ 5 & \\ \text { 名 }\end{array}$
 $\begin{array}{ll}\text { 以 } & \\ \text { 上 } & \text { 漫 } \\ \text { の画 } \\ \text { 歴 } & \text { 研 } \\ \text { 史 } & \text { 究 } \\ \text { と } & \text { 部 } \\ \text { 伝 } & \text { は } \\ \text { 統 } & \\ \text { が } & 2 \\ \text { あ } & 0 \\ \text { る } & \text { 年 }\end{array}$

 －hnoruvicherg



 と
い
$う$
う
べ
ン
ト
を
を
行
い エ
ス
で
イ
ラ
ス
ト
を
を描
く
 $\begin{array}{ccc}\text { に } & \\ \text { ラ } & \\ \text { 文 } \\ \text { ミ } & \\ \text { ネ } & \text { 祭 } \\ \text { で } & \\ \text { ト } & \text { は } \\ \text { 力 } & \text { 部 } \\ \text { 1 } & \text { 誌 } \\ \text { ト } & \text { の } \\ \text { や } & \text { 他 }\end{array}$

 $\begin{array}{lll}\text { 感 } & \text { る } & \text { に } \\ \text { を } & \text { 底 } \\ \text { 抱 } & \text { 募 } \\ \text { か } & \text { 和 } & \text { し } \\ \text { せ } & \text { た } & \\ \text { る } & \text { か } & \text { い } \\ \text { 楽 な } & \text { と } \\ \text { し 中 } & \text { 思 } \\ \text { い } & \text { に } & \text { 期 } \\ \text { 間 } & \text { 待 } & \end{array}$ $\begin{array}{ll}\text { に } & \text { と } \\ \text { 応 } & し \\ \text { 募 } \\ \text { て } \\ \text { た } & \text { 様 } \\ \text { た } \\ \text { 々 } \\ \text { に } & \text { な } \\ \text { と } & \sqsupset \\ \text { 思 } & \text { ン } \\ \text { う } & \text { テ } \\ \text { て } & \text { ス } \\ \text { い } & \text { ト }\end{array}$
 $\begin{array}{cc}\text { ケ } & \text { は } \\ \text { ッ } & \exists \\ \text { ト } & ミ \\ \text { に } \\ \text { 参 } & \exists \\ \text { 加 } & ミ \\ \text { す } & \\ \text { る } & \\ \text { 部 } & \\ \text { 員 } & \end{array}$接
す
る
こ
と
が
で
き
中
中
に輩
後
䧳
も
分
け
隔
て
な
な
 $\begin{array}{cc}\text { の } & \text { 生 } \\ \text { で，徒 } \\ \text { い } \\ \text { か } \\ \text { も } \\ \text { も } \\ \text { 楽 } \\ \text { し } \\ \text { く } \\ \text { 活 } \\ \text { 動 }\end{array}$ ム
好
き
や
漫
画
好
き
き


| $\begin{aligned} & \text { と } \\ & \text { 思 } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { ま } \\ & \text { す } \end{aligned}$ | た 付 き 合 を を て ほ し い |  | 部 に に は 部 活 動 以 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |



|  | よ | 室 | は | ま | 意 | 操 | で | の |  | Г | は | よ | 製 | め | を | る | る | に | 製 | 出 |  | す | 会 | 国 |  |  | 連 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| か | う | に |  | す | 分 | 作 |  | 部 | 情 | 大 | い | う | 作 |  | 始 | 県 | と | そ | 作 | 場 | 主 |  | に | 高 | メ |  | 交 |
| の | に | 再 | 本 | が | 野 | な | プ | 員 | 報 | 会 | よ | で | に | 夏 | め | の |  | の | す | す | な |  | 出 | 等 | 力 |  |  |
| ア | ， | 現 | 番 |  | を | ど | 口 | が | 通 | 出 | い | す | 没 | 季 | る | 予 | ま | 年 | る | る | 活 |  | 場 | 学 | ト |  |  |
| 1 | て | す | と | － | 活 | は | グ | 在 | 信 | 場 | よ |  | 頭 | 休 | こ | 選 | ず | の | こ | た | 動 |  | し | 校 | ロ |  |  |
| デ | 課 | る | 同 | 番 | か |  | ラ | 籍 | 系 | 準 | 本 | そ | す | 業 | と | 会 | は | 課 | c | め | 内 |  | て | ロ | 二 |  |  |
| ア | 題 | こ | じ |  | す | そ | ミ | 籍 | や | 備 | 戦 | し | る | 中 | で | に | 9 | 題 | で | の | 容 |  | い | ボ | ク |  |  |
| を | を | と | $コ$ | 大 | こ | れ | ン | て | 生 | の | で | て | こ | も | す | 向 | 月 | が |  | 口 | は |  | る |  | ス |  |  |
| 出 | ク | と | ， | 変 | と | ぞ | グ | て | 産 | 苦 | す |  | と | 口 |  | け | に | 発 | 毎 | ボ |  |  | 常 | 卜 | 部 |  |  |
| す | リ |  | ス | な | が | れ | や | い | 技 | 労 |  | 1 | も | ボ | そ | て | 行 | 表 | 年 | ッ |  |  | 連 | 競 | は |  |  |
|  | ア | ど | を | こ | で | の | 機 | る | 術 |  |  | 0 | あ | ッ | の | 準 | わ | さ |  | 卜 |  |  | 校 | 技 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |








## 2018 FIFA World Cup Russia

FIFAワールドカップが，2018年6月14日～7月15日にかけて，ロシアで開催されます。東ヨ一ロッパでは初の開催となります。日本もアジア地区予選を突破して本大会に出場します。

## 分かりにくいオフサイド

分かりにくいルール！それが「オフサイド」です。オフサイドは元々ラグビーのルールで「まちぶせ禁止」を意味します。ラグビーでは「ボールよりも前でプレイしてはいけない」サッカーでは「ゴールラインから2人目の守備選手よりゴール側でパスを受けてはいけない」というルールになります。なぜ，このようなルール があるのでしょうか。それは，相手ゴール前でボールをまちぶせて味方からパスをもらえば簡単にゴールを狙えるからです。これではお互いにボールを踣りあうだけのつまらない試合になってしまいます。そうなら ないために「オフサイド」のルールがあるのです。
「オフサイドポジション」とは，「相手陣内，ボールより前，2人目の守備選手よりもゴール側」の場所になり ます。


攻撃選手はオフサイドポジションギリギリの場所からパスが出たと同時にすばやく前に移動してボールを受けます。見た目にオフサイドに見えますがオフサイドではありません。これが視聴者に「今のオフサイドじゃ ないの？」と思わせる要因となっています。審判はしつかり見ています。鼻判を信用してサッカーを楽しみまし よう。

サッカーには，他にも分かりにくいルールや用語が沢山ありますが，それはまた次の機会にしたいと思い ます。

# YSēye 

## ｜2018年制年号｜

## 回家为要回 Finfll 

## yse


横浜システムエ学院専門学校

YOKDHANA SYSTEM ENEINEERING－COLLEGEリ・ダームソフト科
－グローバルITピジ齐ス科 －ロボットト・10Tソフト科


