**＜　「第一回INAZOサミット」in 札幌　開催趣意書　＞**

　　　　　　　　　　　　　 　2017.7.25

テーマ：　　　　　　　**友あり、遠方より来たる**

開催趣旨

「**INAZOサミット**」開催は、新渡戸稲造とメリー夫人、及び新渡戸家の業績を再確認して顕彰し、縁（ゆかり）の地のネットワーク形成を促し、個々の活動の相乗効果を発信する試みです。今回、それらを地域の繋がりで「見える化」し、さらに新たな気づきを得る場を、縁のある土地の持ち回りで今後継続開催したいと思っています。

　そのキックオフとして、新渡戸稲造が札幌農学校の二期生として学び、その後メリー夫人とともに過ごしたこの札幌、教育ボランティア活動の「**札幌遠友夜学校**」の実践の地で、日本全国・世界の新渡戸ご夫妻に縁のある方々・団体・学校にお集まりいただき、「友あり、遠方より来たる」、多彩な人々が集うプラットホームを準備いたしました。

「**INAZOサミット**」の企画が、自由な環境の中で、参加される方々が互いに開かれて創発しあう場になることを期待し、未来の地域・世界を切り拓く活動として、多くの方々と共に歩むきっかけとなることを札幌から期待しています。

多くの皆さまのご参加と交流をこの機会に図って頂ければこれ以上の喜びはありません。2017年11月25日、札幌でお会いしましょう！

一般社団法人 新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会

代表理事　　　秋山　孝二

　　　　　　　新渡戸稲造記念 遠友みらい塾

　　　　　　　　　　塾長　　　　　寺島　実郎

　　　　　　　「第一回INAZOサミット in 札幌」実行委員会

　　　　　　　　　　委員長　　　　宮澤　洋子

Objectives of the First Inazo Summit in Sapporo

Theme：　“Friends coming from afar” 　　　　　　**友あり、遠方より来たる**

The Purpose of the Inazo Summit is first to recognize and honor achievements by Inazo and Mary Nitobe and the rest of the Nitobe Family, and secondly to promote the establishment of a network among institutions located in various historical sites associated with Inazo Nitobe, and third, to disseminate synergistic effects of individual activities. Now we are working hand in hand to organize a gathering that would further help us to expand our horizons and learn something new from one another.　The Inazo Summit is to be held at various locations associated with Inazo.

 It was in Sapporo where young Inazo attended The Sapporo Agriculture College and where he later spent several years with his wife Mary, together with whom he established a unique school called the “Sapporo En-yu Night School” for impoverished children and people who start learning late in life. Thus, Sapporo is remembered as the site where volunteer educational activities originated. For these reasons, we are planning to hold the First Inazo Summit here in Sapporo for our friends in Japan as well as from abroad, who are, personally or as an institution member, involved in one way or another with commemorating Inazo and Mary Nitobe’s achievements.

We hope that the Inazo Summit will offer participants and attendants an inspiring and stimulating stage with a liberal atmosphere for free discussion. We also hope that the Inazo Summit will provide the incentive for us to proceed together to bring this Inazo Nitobe movement to the wider world.

Nothing would be a greater delight than having your active participation in the Summit on this occasion. We are looking forward to seeing you all on the 25th of November, 2017 in Sapporo!

一般社団法人 新渡戸稲造と札幌遠友夜学校を考える会

代表理事　　　秋山　孝二　AKIYAMA,Koji

　　　　　　　新渡戸稲造記念 遠友みらい塾

　　　　　　　　　　塾長　　　　　寺島　実郎　TERASHIMA,Jitsuro

　　　　　　　「第一回INAZOサミット in 札幌」実行委員会

　　　　　　　　　　委員長　　　　宮澤　洋子　MIYAZAWA,Yoko

AKIYAMA,Koji

* Representative Director of the General Incorporated Association,

The Society for Nitobe Inazo and the Sapporo En-yu Night School

 <http://nitobe-enyu.org/>

* Chairperson of Akiyama Life Science Foundation

<http://www.akiyama-foundation.org/about>

TERASHIMA,Jitsuro

* Chairman of Japan Reserch Institute

<https://www.jri.or.jp/chairman/>

MIYAZAWA,Yoko

* Representative organizer of Hokkaido Club

<https://tsunagaro-hokkaido.jimdo.com/>