The Truman Show

Outline

Truman is bright and funny. He lives ordinary days on island.

離島の町で暮らす明るくて陽気なトゥルーマンは何気ない日々を繰り返しながら過ごしていた。

One day, he met his father who was supposed to be dead long time ago.

ある日、Trumanが死んだはずの父と何十年越しにすれ違う。

However, he was blocked by people and cars. So, he could not confirm his father.

しかし二人を邪魔するかのように周囲の人や車に阻まれ、父であると確認することができなかった。

Lights come down from the sky, and he start to suspect that something is wrong with his surroundings.

しかし二人を邪魔するかのように周囲の人や車に阻まれ、父であると確認することができなかった。

In fact, Truman’s life has been broadcast live on cameras on the island 24 hours a day in all over the world.

実はトゥルーマンの生活は、生まれてから今まで24時間島の中の監視カメラで生中継され、全世界で放送されていた。

His wife, friends, and the people on the island are all actors for the show. Everything around Truman was a false world.

妻、友人、そして島中の人々はみな番組のための俳優であり、トゥルーマンの周りは全てが作られた、偽りの世界であった。

Truman plans to escape from this island.

Trumanはこの島から脱出することを計画する。

**My favorite dialogue　　①平原　②増田　③田中**

**①**You never had a camera in my head.

**頭の中にカメラはない** (お前は俺の頭の中を見ることは出来ない！)

From these words, I thought that my idea and actions cannot be disturbed to anyone, and that I am always free.

この言葉から考えたことは、自分の考えや行動は誰にも縛ることができず、常に自由であるということ。

These words by Truman, who have been monitored for a long time, show a strong determination to live in the real world, even at the risk of moving from a world where nothing dangerous can happen.

今までずっと監視されてきたtrue manによるこの言葉は、今いる何一つとして危ないことが起きることのない世界から、危険を冒してでも実際の世界で生きていきたいという強い決心がみられる。

Hearing these words reminds us of the importance of taking risks and trying new things．

この言葉を聞くと自分の殻に閉じこもるのではなく、危険を冒してでも新しいことに挑戦することの重要性を再認識することができる。

**②**"That is beer"**「これこそビールだ」**

It's a scene where Truman is talking seriously to him, but he says this dialogue while looking at the camera with a beer.

トゥルーマンが彼に真剣な話をしているシーンなのですが、 彼はカメラ目線でビールをもち、このセリフをいいました。

From this, we can see that he is in charge of advertising for beer.

コレにより彼がビールの広告担当であることが わかります。

Naturally, Truman does not realize that this is an advertisement at all.

当たり前ですが、 トゥルーマンはコレが広告だ なんて全く気がつきません。

I really like this ironic feeling and it left an impression on me.

この皮肉な感じが私はとても好きで印象に残っています。

**③Truman: In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night!**

**「会えない時のために、 こんにちは、こんばんは。 そしておやすみ」**

As the last episode came, anger and anxiety were building up, but thanks to these words, it ended with a smile.

ラストになるにつれ、怒りや不安がこみ上げていたがこの言葉のおかげで、笑顔で終われる映画となったから。

**Why we recommend it　①平原　②増田　③田中**

**①**I seemed this film is comedy when I watched it at first time, but I think it is a film that condenses the scary and unpleasant aspects of human beings.

この映画は一見コメディに見えるが、実際は人間の怖いところ、気持ち悪いところを凝縮した映画であると思う。

I seem that the producers and staff who planned this idea, the actors who play the role of Truman’s family and the viewers who watch into their daily lives without hesitation are uncomfortable and frightening.

この案を企画したプロデューサーやスタッフ、淡々と演技をこなすtrue manの家族役の俳優たち、そしてなにもためらうことなく日々の生活を覗く視聴者、すべてに気持ち悪さと恐怖を覚える。

You can get a glimpse of human fear and discomfort. This is a movie that I would like you to watch it.

人間の怖さと気持ち悪さを垣間見ることができる。ぜひ、今の時代だからこそ見てほしい映画だ。

**②**This movie has a development that reveals the secret about the background setting of the work from the beginning.

この映画は作品の背景設定に関する秘密を序盤から明かすような展開になっていいます。

Since we can see the background of the movie with this, we think that we can see it from perspective as the viewer watching the "Truman Show" in the movie．

コレによって映画の背景がほとんどわかった状 態で見るので、 映画内の「トゥルーマンショー」を見る視聴者と同じ目線で見ることができると思います。

I think that this special feeling can only be experienced in the "Truman Show", so if you

are interested, please see it．

この特殊な感覚を味わえるのは「トゥルーマン・ショー」だけだと思うので、 ぜひ気になる 人は見て欲しいです。

**③Everyone can enjoy movie. So, I really want you to watch it.**

**とにかく面白い。 誰でも楽しめる。 だから本当に見て欲しい。**