# $1 \cap$ YSE QUARTERLY MAGAZINE Oye ［ワィエスアイ］ <br> vol． 17 <br> ｜2019年 秋号｜ <br> autumn issue 2019 


本校では，次のような奨学制度を設けています。認定

機関になると当修学支援新制度とあわせてご利用いた だけます。
関心をお持の方は，本校ホ ームページをご覧ください。 http：／／www．yse．ac．jp／

特待生制度
1T女子特別奨学制度

学費延納制度

奨学金活用学費特別納入制度

自宅外通学サポート制度

県外通学サポート制度

遠距離通学サポート制度

以下の制度についても， ご希望の方には，円滑に手続きできるようにサポ ートしています。

国の奨学金

教育ローン


| 【支援対象となる学校種】大学•短期大学•高等専門学校• | 専門学校 |
| :---: | :---: |
| 【支援内容】（1）授業料等減免制度の創設（2）給付型奨学金の | 支給の拡充 |
| 【支援対象となる学生】住民税非課税世帯及びそれに準ずる | 世帯の学生 |
| （（令和 2 年度の在学生（既入学者も含む） | から対象） |
| 源】少子化に対処するための施策として，消費税率引上 | げによる財源を活用 |
| 国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計上， | 文科省で執行 |

## 授業料等減免

○各大学等が，以下の上限額まで授業料等の減兔を実施。減免に要する費用を公費から支出
（授業料等減免の上限頟（年額）（住民税非詸税世帯））

|  | 国公立 |  | 私立 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 |
| 大学 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |
| 短期大学 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |
| 高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 |
| 専門学校 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |

## 給付型奨学金

○日本学生支援機構が各学生に支給
○学生が学業に専念するため，学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置
（給付型奨学金の給付額（年額）（住民税非課税世帯））

| 国公立 大学•短期大学•専門学校 | 自宅生約 35 万円，自宅外生約 80 万円 |
| :--- | :--- | :--- |
| 国公立 高等専門学校 | 自宅生約 21 万円，自宅外生約 41 万円 |
| 私立 大学•短期大学•専門学校 | 自宅生約 46 万円，自宅外生約 91 万円 |
| 私立 高等専門学校 | 自宅生約 32 万円，自宅外生約 52 万円 |

※詳細は，文部科学省ホームページ「高等教育段階の教育費負担軽減」参照

| y |
| :---: |
|  |


従
来
の
よ
う
に
奨
学
金
や
教
啇






理事長 学院長
杉山 勝巳

令和 2 年 4 月 1 日／通常国会で法成立 令和元年5月10日） （平成30年12月28日関係閣僚合意）より1


住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生
住民税非課税世帯の学生の 2 ／3又は 1／3を支援し，支援額の段差を滑らかに


年収目安 約270万円 $\begin{aligned} & \text {［非課税 }\end{aligned}$ 約300万円 約380万円家族構成により異なる）

支援対象者の要件
○進学前は成績だけで否定的な判断をせず，レポート等で本人の学習意欲を確認
○大学等への進学後の学習状況に厳しい要件
大学等の要件：国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象

## ○学問追究と実践的教育のバランスが取れた大学等

○経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外


$\qquad$
てたケたじ




 す
る術
$\cdot$
知
識
の
疑
問
が
次
々
発
生見
え
な
な
い
不
安悩
と
戦
い
ー
技
 $\begin{array}{cc}\text { か } & \text { 学 } \\ \text { な } & \text { 習 } \\ \text { の } & \text { 進 } \\ \text { 困 } & \text { あ } \\ \text { 難 る } \\ \text { が に } \\ \text { あ } & \\ \text { り } & \\ \text { ま } & \text { 実 } \\ \text { す } & \text { 際 }\end{array}$


 I
で
学
修
が
が
で
き
る
る
こ
じ


 C
$a$
a
p
u
u
s
L
に
に
い
て
ご



四负 $6^{\circ}$－ H6tor
 $\begin{array}{cc}\text { 宛 } & \text { ネ } \\ \text { の } & \text { ル } \\ \text { D } & \text { で } \\ \text { M } & \text { 質 } \\ \text { ダ問 } \\ \text { タ } & \text { を } \\ \text { イ } & \text { 共 } \\ \text { ク } & \text { 有 } \\ \text { ト } & \text { し } \\ \text { メ } & \text { 個 }\end{array}$ S
l
a
c
k
は
グ
ル
ル
プ
チ
カ 1
0
0
0
万
人
以
上
の
ユ
।
ザ
が

務 を を
争
う
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
・ツ
•業

を
取
コ
て
し
ま
す
す
 に思 や $\begin{array}{lll}\text { や } & L & \text { 方 } \\ り & I & \text { は }\end{array}$乙家
自
宅
学
習
で
い
っ
た
い
ど
の
よ
う


いやはえC コ ま
り 畝
と
り て
で
き
る
学
科
に
な
っ
て
て
 $c$
l
o
u
d
C
a
m
p
u
s
に

支 ट | 問 |
| :--- |
| で |
| き |
| ま |
| す |
|  |
|  |
|  | う

に
思
い
つ
い
た
時
す
ぐ
に
質 $\begin{array}{ll}\text { え } & \text { 不 } \\ \text { ば } & \text { 明 } \\ \text { ま } & ! \\ \text { る } & \\ \text { で } & \\ \text { 等 } \\ \text { 教 } \\ \text { 室 } \\ \text { に } \\ \text { に } \\ \text { す } \\ \text { ぐ } \\ \text { に } \\ \text { 質 } & \\ \text { よ }\end{array}$




Slackのサンプル画面

ぐ
だ
さ
い
申
申
し
込
み
が
が
方
ま
ま
す
S
S
E載
出
願
ネ
ネ
ッ
か
ら
お

う
載
e 活
ラ
I
ミ
ジ
グ
コ
シ
テ
シ
ツ
を

 で
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
•
ロ
ロ 科
ボ き
る
よ
う
に
し
ま
し設
置
し
様
々
な
技
術
に
挑
戦
で ひ
と
つ
の
体
験
授
業
と
し
て た

ト り 科
以 $\begin{aligned} & \text { 科 } \\ & \text { 以 }\end{aligned}$


| 外 S |
| :--- |
| に |
| E |

 と $\begin{array}{lll}\text { と } & \text { I } \\ \text { し } & \text { I }\end{array}$ $\begin{array}{lll}\text { を } & \text { ラ } & \text { I } \\ \text { ス } & \text { し } & \text { I }\end{array}$
$\qquad$ しネを $\begin{gathered}\text { し } \\ \text { ま } \\ \text { 取 }\end{gathered}$

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| ソすU心ヒサ！ |  |
|  |  |
|  | 异泿UI |
|  | 山ों |
|  | $\square$（）市壁Ө |
|  |  |
|  |  |
|  | いこの「しゃいい |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ぶくよ」けたソ心」戸のロへ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


画
像
を
表
現
で
き
る
よ
よ
に
な
よ
ま

 $\qquad$
 デタ $\begin{array}{ll}\text { ク } & \text { を } \\ \text { 夕 } \\ \text { 1 } \\ \text { し } \\ \text { は } \\ \text { 出 } \\ \text { し } \\ \text { し } \\ \text { て } \\ \text { リ } \\ \text { ア } \\ \text { ル } \\ \text { で } \\ \text { は } \\ \text { な }\end{array}$













ム
で
高
精
細
に
表
現
で
き
る
よ
よ $\begin{array}{ll}\text { と } \\ \text { 呼貼 } \\ \text { は } & \text { り } \\ \text { れ } & \text { 付 } \\ \text { る } & \text { け } \\ \text { 画 て } \\ \text { 像 い } \\ \text { 表 る } \\ \text { 現 テ } \\ \text { も ク } \\ \text { ア ス } \\ \text { ル } \\ \text { タ }\end{array}$
 の
I
夫
に
よ
つ
て
可
能
に
な
っ
て
き $C$
$G$
$ク$
ク
I
イ
タ
1
の
様
々
な
技
術

 で
質
感
や
カ
$ラ$
ラ
に
を
さ
し
に
に調
整




빼트뎉GT

|  |
| :--- |
|  |
|  |

#  

 しや
す
$く$
$し$
た
コ
こ
ビ
ユ
1
タ
シ
ス $\begin{array}{ll}\text { の } & \text { 場 } \\ \text { デ } \\ \text { l } & \text { て } \\ \text { タ } & \text { す } \\ \text { を } & \\ \text { 焦 } & \text { I } \\ \text { め } \\ \text { て } \\ \text { て } \\ \text { 管 } \\ \text { 理 } \\ \text { し } \\ \text { 利 } \\ \text { 用 }\end{array}$


 の
を
集
め
て
管
理
し
や
す
く
し
た
も タ
の
基
地
で
す
基
地
と
は
同
じ
も








人
I
知
能
A
I
の
利
用
が
急




 が
使
わ
れ
ま
す
デ
1
タ
ベ
1
ス
の
出
し
た
し
い
う
ユ
ユ
1
ス
が
流
れ
た



今後は鉄道ジオラマ以外にも挑戦したい
神奈川県立金沢総合高等学校 鉄道研究部


くちびるに歌を持て
神奈川県立大楠高等学校 合唱部•吹奏楽部


文化祭に向けて日々練習中
清心女子高等学校 軽音楽部
仲
間



好きな音楽を楽しく演奏
神奈川県立相模向陽館高等学校 吹奏楽部


## 個人技「トラップ」を知ろう！

サッカーの個人技は，ゴールチャンスを生むだけではなく，観るものをエキサイト させるシーンの 1 つです。個人技にはいろいろありますが，今回はその中でボール を受けるときの「トラップ」について解説していきたいと思います。


【トラップ】
飛んできたボールを身体で受けて，すぐに次の動きにつながるところにボールをコントロールする プレイのことです。ファーストタッチ，ファーストコントロールとも言います。 ボールを受ける際に競っている相手に罠を仕掛けるという意味でトラップと言う人もいますが，ボ一ルに罠を仕掛けて捕まえるような動作であることから「トラップ」と名付けられたようです。


ノートラップシュートとは，その名の通り，トラップしないでそのままシュートを放つことです。他にも，トラップと同時に相手を抜き去る「ベルカンプターン」や「バックフックシャペウ」など高度なトラップ技もあります。トラップは地味な個人技ではありますが，大きくパスを受けた時に得点チャンスを作る見せ場のシーンでもあります。うまくトラップして次のプレイにつなげられる か注目してみてください。


IT • ゲームソフ卜科
横浜システムエ学院専門学校 －ロボット・10T ソフト科
 TOSOHAMA STSTEN ENGINEERINU－COLLEOE日かサービス活用科

