# **New University Center to Treat Stuttering**

<https://learningenglish.voanews.com/a/new-university-center-to-treat-stuttering/5631858.html>

About three million people in the United States, including a presidential candidate, find they sometimes stutter.

アメリカでは、大統領候補を含む約300万人の人々が、時々、自分が吃音であることに気づいています。

It is a condition that causes people to repeat the beginning sound of words, or whole words while speaking. At times, they even have trouble saying a word.

話すときに、言葉の最初の音や、言葉全体を繰り返してしまう病気です。時には、言葉が出てこないこともあります。

People who stutter know exactly what they would like to say but have trouble producing a normal flow of speech, making it difficult to communicate with others.

吃音者は、言いたいことははっきりしているのに、正常な言葉の流れを作ることができず、他人とのコミュニケーションが困難になります。

Arthur Blank is the owner of the Falcons, an American football team in Atlanta, Georgia. He stutters. Other members of his family also stutter.

アーサー・ブランクは、ジョージア州アトランタにあるアメリカンフットボールチーム、ファルコンズのオーナーです。彼は吃音者です。彼の家族の他のメンバーも吃音者です。

Blank said, “Defining communication by how **fluent** you are doesn’t get at the freedom — the freeing of the inner person, the inner **soul**, the inner spirit, the inner mind, the **intellect** of what each person has to say and feel.”

ブランクは、"コミュニケーションをどれだけ流暢にできるかで定義しても、自由を得ることはできません。"内なる人、内なる魂、内なる精神、内なる心、それぞれの人が言いたいことや感じたいことを伝える知性の解放です。

Last week, he gave the University of Texas at Austin $20 million to create a new center for research and education into stuttering. It is called the Arthur M. Blank Center for Stuttering Research and Education.

先週、彼はテキサス大学オースティン校に吃音の研究と教育のための新しいセンターを設立するために2000万ドルを寄付しました。その名も「アーサー・M・ブランク・センター・フォー・スタッタリング・リサーチ＆エデュケーション」。

Courtney Byrd, a professor of speech, language and hearing sciences at the university, will lead the center. She said, “Our focus is on the person, not on the stuttering.

このセンターを率いるのは、同大学の言語聴覚学教授であるコートニー・バード。彼女は、「私たちの焦点は、吃音ではなく、その人にあります。

We’re teaching people as young as 3 years of age to adults over the age of 90, you can communicate effectively, and you can do so even if you continue to stutter.”

私たちは、3歳の子供から90歳以上の大人まで、効果的なコミュニケーションができること、そして、たとえ吃音が続いていてもそうすることができることを教えています」。

**A boy who stutters**

Last February, former Vice President Joe Biden spoke at a campaign event in New Hampshire. Biden spoke about his experience of learning to live with stuttering as a child.

昨年2月、ジョー・バイデン元副大統領は、ニューハンプシャー州で行われた選挙イベントに登壇しました。バイデン氏は、子供の頃に吃音との付き合い方を学んだ経験を語りました。

He talked about the anger he felt at school. He said other students and a teacher laughed at him for his stuttering.

彼は、学校で感じた怒りについて話してくれました。他の生徒や先生に吃音を笑われたそうです。

“It has nothing to do with your intellectual **makeup**,” Biden said.

"知的構成とは何の関係もありません "とバイデンは言った。

Brayden Harrington, a 13-year-old boy from Concord, New Hampshire, was at the event. Harrington is a person who stutters, too.

このイベントには、ニューハンプシャー州コンコードに住む13歳の少年、ブレイデン・ハリントン君も参加していました。ハリントン君も吃音の持ち主です。

Biden asked Harrington to talk more about his experience. Biden shared that he had controlled his own stuttering by looking in the mirror while speaking.

バイデン氏は、ハリントン氏に自分の経験について詳しく話してほしいと頼んだ。バイデン氏は、鏡を見ながら話すことで自分の吃音をコントロールしたことを話した。

The presidential candidate also gave the boy a speech he had prepared. It had markings on its pages showing where Biden would take breaks and **pause**. That way, he said, words would come out more smoothly.

また、バイデン氏は自分で用意したスピーチを少年に渡した。ページには、バイデン氏が休憩や一時停止をする場所が記されていた。そうすることで、よりスムーズに言葉が出てくるという。

**Help for people who stutter**

吃音者への支援

Amber Doctrow works with students on speech problems at Montgomery County Public Schools in Silver Spring, Maryland. She told VOA that stuttering often begins in early childhood. Some children outgrow it but others will not.

メリーランド州シルバー・スプリングにあるモンゴメリー郡公立学校で、言葉の問題を抱える生徒たちと接しているアンバー・ドクトロウさん。彼女がVOAに語ったところによると、吃音は幼少期に始まることが多いそうです。吃音は幼児期に始まることが多く、成長とともに自然に治る子供もいれば、そうならない子供もいます。

She said a person who stutters may have thoughts that stop them from speaking, like:

吃音のある人は、以下のように、話すのを止めるような考えを持っていることがあるそうです。

“Oh well, I am going to stutter and then this is going to happen, I'm going to stutter, and then they'll think that I'm stupid, or I'm going to stutter and then I won't be able to say what I want to say.”

"そうか、私が吃音になるとこうなるのか、私が吃音になるとバカだと思われるのか、私が吃音になると言いたいことが言えなくなるのか"

Or they may move their body or take a deep breath to try to stop the stutter. These things may only work for a little while and then they stop working.

あるいは、体を動かしたり、深呼吸をしたりして、吃音を止めようとします。これらのことは、少しの間だけ効果があるかもしれませんが、その後は効果がなくなります。

Instead, she said, speech **pathologists** teach the person who stutters to overcome the problem by **addressing** the thoughts, feelings, and behaviors of stuttering, such as by reducing tension while speaking.

その代わりに、言語聴覚士は、話すときの緊張を和らげるなど、吃音の思考、感情、行動に対処することで、吃音の問題を克服するよう指導するという。

“So, for instance, a cancellation is when you reduce the tension in your speech after you stutter. So, if I were to say, p-p-p-p-p–peach, and I have this tension in my speech when I stutter on that word, I could then go back and try it again with less tension: p-p-p-p- peach.

"キャンセル "とは、例えば、吃音を起こした後に、言葉のテンションを下げることです。例えば、"p-p-p-p-peach "と言ったときに、その言葉を発するときに緊張してしまった場合、もう一度、"p-p-p-p-peach "と緊張を弱めて発声することができます。

And so, I may still stutter on the word but I'm doing it with less tension.”

そうすると、まだ言葉に詰まるかもしれませんが、緊張せずにできるようになります」。

The U.S. National Institutes of Health says although there is no cure for stuttering, there are several treatments available. The health agency advises the following methods:

米国国立衛生研究所によると、吃音の治療法はないが、いくつかの治療法があるという。同保健機関は、以下の方法をアドバイスしています。

* Provide many chances for the child to speak, especially when the child is **excited** and has a lot to say.
* - 特に子供が興奮していて、多くのことを話したいときには、子供が話す機会を多く設ける。
* Listen carefully when the child speaks. Do not try to complete the child’s sentences. And speak slowly.
* - 子供が話しているときは、注意深く聞いてください。子どもの文章を完成させようとしないこと。そして、ゆっくりと話しましょう。
* Talk openly and honestly to the child about stuttering if he or she brings up the subject. Let the child know that it is fine. Adults and older children with stuttering should learn to speak slowly and regulate their breathing.
* - 子供が吃音のことを言い出したら、率直に、正直に話してください。子どもには、それが問題ないことを伝えてください。吃音のある大人や年配の子供は、ゆっくり話すことや、呼吸を整えることを学ぶべきです。

In the end, Doctrow said being a person who stutters does not mean you cannot be an effective communicator. Joe Biden is one of many politicians, actors and teachers who stutter.

吃音者だからといって、効果的なコミュニケーションができないわけではないと、Doctrow氏は語っています。ジョー・バイデンは、吃音を持つ多くの政治家、俳優、教師の一人です。

I’m Jill Robbins.

Jill Robbins wrote this story for Learning English. Hai Do was the editor.