# ヒアリングシート

* 観光について

駅や道案内で困った事はあまりありませんでした。携帯アプリ(Google Mapなど) のアプリを使えば行き先がすぐに出てきます。電車を乗り換えることはすごく難しいことだと思います。乗り換えの時、違う電車を乗ってしまう事があります。 ホテルで国際クレジットカードが使えなくて困った事がありました。フロントの方が英語を喋ることができず、コミュニケーションを取れなかったこともありました。

駅や道案内で困った事はあまりありませんでした。携帯アプリ(Google Mapなど) のアプリを使えば行き先がすぐに出てきます。電車を乗り換えることはすごく難しいことだと思います。乗り換えの時、違う電車を乗ってしまう事があります。 ホテルで国際クレジットカードが使えなくて困った事がありました。フロントの方が英語を喋ることができず、コミュニケーションを取れなかったこともありました。

* 食べ物や飲み物について

私は日本に来て最初に豚肉/牛肉の漢字を覚えました。豚肉/牛肉の漢字が入ってるもの全く買わない事にしました。食事終わってから支払いの時現金のみということ店長から聞かれて困ったことがありました。メニューで写真に入って無いものを何もわからずに頼んで、たべれなかったこともありました。写真があっても漢字で料理名が書いてるので頼む時“これください、それください” いうしかなかった時もありました。バイキングで鶏肉の唐揚げだと思って豚肉食べたこともありました。バイキングのメニューで料理名だけ書いてあります、料理内容はあまり書いてありません。

* 買い物について

薬を調べることがすごく難しいことだと思ってます。薬の名前は全く英語無いし、書いてある漢字もほとんど読めません。ただの痛み止めも買えなかった時もありました。 日本で買い物するときポイントが止まるカードが多過ぎだと思ってます。ガソリンスタンドで千円札以下のお金でガソリンが入ることができない、ガソリンスタンドが多過ぎです。 野菜が売ってるスーパーやお店があまりありませんでした。フードデリバリーサービスが日本にあまりないです。例えば、外雨や雪が降ってる時ハンバーグを食べたくても自分が家から出ないといけません。家まで持ってきてくれるサービスがあまりないです。

* スマートフォンについて

yahoo 乗換、バイトル、LINEなどアプリをよく使い始めました。ただのSNSのサイトを使うばっかりでした。知らない場所でレストランや遊ぶ所を調べるならインターネットです。

* その他

日本のバンキングシステムがすごく古いだと思ってます。ATMの営業は24\*7にしたり、オンラインバンキングを始める必要があるとおもってます。



[Document title]



　私たちが日本に来て驚いたことのひとつに、「合コン」がある。合コンとは男女合同コンパの略語で、男女が出会いを求めて参加する飲み会のことである。バングラデシュをはじめとしたアジアや欧米各国では見られない、日本が作り上げた日本独特の飲み会である。このレポートの目的は日本人の合コンについての意識を理解するためである。はじめに調査対象やその方法について説明し、次に私たちが調査前に考えた結果の予測を述べたい。そして調査結果をまとめ、その結果を考察する。

**調査について**

　まず調査対象と調査方法についてだが、性別を問わず10代から40代の日本人60人を対象として、実際に街頭で日本人にアンケートを配り調査を行った。しかし、この方法では15人からしか回答を集めることができず、途中からインターネットを利用してアンケートを行った。その結果インターネットから46人の回答を得ることができた。街頭調査とインターネット調査を合わせて61人から回答を集めることができた。アンケートの質問内容は以下の10項目である。

＜アンケート質問内容＞

1. 合コンを知っているか

2. 参加したことがあるか

3. 参加した目的は何であったか

4. 合コンで築いた関係は継続しているか

5. 日常生活において新しい出会いがあるか

6. 合コンは必要だと思うか

7. なぜ必要があると思うか、またないと思うか

8. 合コンについて日本ではどんなイメージがあるか

9. 合コンの目的はなんであると思うか

10. なぜ日本で合コンが誕生したと思うか

**調査結果に対する予測**

　私たちは以上の質問内容を考えた上で、その結果のいくつかを推測した。まず合コンを知っているかという質問に対しては日本人であれば誰もが聞いたことのある言葉であると考え、20代から40代であれば尚更ほぼ全員が知っているだろうと予測した。次に合コンに参加したことがあるかという質問に対しては、約半数の人は参加したことがあるのではいかと予測した。その理由は合コンは簡単に人を集めることができるため、参加したことのある確率も高くなるのではないかと考えたためである。参加の目的は人によって異なり、恋人や友人を作りに行く人もいればただ食事を目的に参加する人もいると予測した。また日常生活での出会いの機会も少ないため、合コンを必要と考えている日本人も多いと考えた。最後に合コンについて日本人がどのようなイメージを抱いているのかについては、日常生活にはない新しい出会いを体験できる楽しいものと捉えているのではないかと予測した。

**調査結果**

　次にアンケート結果について述べる。私たちが予測した通り、合コンの認知度は100％であったが、実際に参加したことのある人は全体の約30％だった。日常生活において新しい出会いが少ないと回答した人数と、合コンは必要であると回答した人数はほぼ同数で、どちらも約30％だった。合コンに対するイメージについては、「不純である」などといった回答が多く合コンに対してマイナスのイメージを持っている人が多いことがわかった。これは私たちが予測していた回答と大きく異なるものであった。

**考察**

　日常生活で出会いが少ないと回答した人数と合コンが必要だと回答した人数がほぼ同数であったことから、なぜ日本で合コンが誕生したのか理解できる。忙しく生活する日本人にとって新しい出会いを探すことは簡単なことではないため、出会いの場を提供する合コンが誕生したのだ。合コンに対してマイナスのイメージを抱いている人が多いことから、やはり知らない人と一緒に食事をする合コンは日本人にとって少なからず不安要素が存在している証拠だろう。以上のことから、初対面の日本人とはあまり積極的にならずに自然に振る舞うことが重要であることがわかった。

**おわりに**

　この調査を通して合コンを行う意義や目的には様々なものがあることがわかった。また、その目的を推測したことで日本人の新たな特徴について学ぶことができた。日本の合コンという文化への知識を深め、日本人とこれまで以上に上手く付き合えることを私たちは期待する。しかし、この結果はあくまで限られたデータ結果、推測であり、これを活用すれば日本人と親密な関係を築けるわけではない。そのため、今後の調査でさらに詳しく外国人と日本人の付き合いの障害について調べたい。(1741文字)