

第 82 号

編集•発行 府中市教育委員会教育部指導室
〒183－8703 府中市宮西町2－24
電話 $042-335-4063$

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


| © |
| :---: | て

な
た
い




 や
健
か
か
な
㷛
を
ば
く
岂





































 い第かに


た幸 い


なに昨授子がの学忘 れ

## ＝初任者等研修会＝

# 子供•保護者から信頼される教師を目指して 

教師は，単なる知識•技能の伝達者ではなく，人格の形成者としての責務が大きいことを念頭において，学級 づくりをする必要がある。（学級担任実務必携 より）


小学 の校違 いは が神














腐
第
亦
教
諭
䈂
隆
信





 そ




授









鼡澸

 を
生
L
子
供
ち
に
頼
㠰
る

















 そ
变
れ
は
泣
$\vdots$
$\vdots$
多
多








果

 れ
る
教
師
に
な
り
た
い歩
つ
成
長
し
誰
か
も
も
唁
頼
（
 を
重
る
ほ
ぼ
ど
悩
み
や
課
題
増子
供
た
ち
う
か
か
わ
$り$
や
授 と
多
く
毎
星
が
充
し
て
い
る は
あ
る
が
子
供
た
に
に
教
る
る あ
る
教
師
と
乙
教
え
る
立
場
 と
お
は
よ
う
の
あ
い
さ
」
を
す顔
教
窒
入
万
て
$\vdots$
る
子
供
た
ち う
間
に
4
か
月
が
経
っ
た
毎
朝
笑

府
中
第
小
小
教
諭
小
林
明
香 は
せ
る
教
師
を
栺
し
乙
し

者
等
研
修
で
学
び
若
松
小
の
先

 が
経
」
た
あ
あ
」
と
い
$\vdots$
間
た
」
た
期
待
や
不
安
や
様
々
な
気
持
ち若
松
学
学
校
教
諭
河
野
有 －\＃

 の
興
関
心
を
ひ
き
け
け
れ
望
を
と
ま
た
教
材
研
究
必
中
で
個
々
の
児
童
理
解
ど
え い
う
間
に
過
き
去
っ
た
日
々
そ
そ初
め
て
の
と
ば
か
と
で
あ
と
と
 の
先
に
立
ち，
こ
の
た
ち
を
夫 －K灵胞


 べ
て
は
子
供
た
$ち$
を
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$子
供
ち
ち
愛
情
あ
る
接
方
す
す
 る。
先
輩
の
見
通
の
あ
る
授
業 が
付
$い$
た
そ
れ
は
情
熱
で
あ教
師
と
乙
最
も
大
切
な
と
に
に試
錯
槑
希
繰
返
返
中
で
私
は失
敗
友
省
の
毎
日
だ
こ
た
毎
日住
吉
学
校
教
諭
豊
嶋
勝
也
教
そ
い
る
を
が
が
驚
で
あ
り
不 あ
た
私
が
今
今
子
供
勉
强 －回吅 い
関
係
を
く
く
て
い
き
た
い

 は
少
し
距
離
か
縮
ま
」
た
気
が
し た
と
者
報
告
し
て
に
れ
た
き
に生
懸
俞
教
た
た
検
に
に
合
格
し


躙
て
て
る
私
は
今
な
な
な多
ふ
に
に
助
は
ら
れ
な
が
ら
日
々 $\qquad$小
柳
少
学
校
教
諭
立
川
翔

 で
あ
る
戸
惑
号
各
の
中
助
け営
す
る
の
は
大
違
い
と
$\vdots$
う
う
と学
級
を
サ
ポ
1
$卜$
す
る
の
と
経







$\square$

子
供
と
た
く
さ
え
話
を
し
学
級





装ごごニッ





昨
年
度
の
夏
に
産
代
替
教
貝 －国吅 にこれがこ゚



堂
々
言
交
る
う
な
教
師
な
な

教
師
の
使
命
と
は
子
供
の
た
あ
に

材
研
究
に
力
を
入
れ，
子
供
た
ち
に築
は
る
よ
に
し
た
い
。
辤
も
教供
そ
ち
向
き
合
い
信
頼
㑑
系
吴
て
る。
合
後
も
も
」
子
 あ
と
い
$う$
間
で
緒
に
笑
っ
た る。
子
供
た
ち
と
過
ご
す
毎
日
は



都程
学た
效た
諭し



子
供
ち
に
勇
気
を
出
せ
し
$\vdots$
$う$
の手
活
さ
す
に
に
㒶
の
腕
を
組
て
で

 る








し另

が大府原き成が日況徒れ見で発
 ン政細スい边のNご


 が
私
と
と
て
し
は
生
徒
毎 も
日
星
に
感
る
る
そ
ぞ
は
あ

 rfasMruntonc
旦
で
あ
る
そ
れ
ち
变
変
を
間
近

黄需のれこ゚


 え
い
る。
教
材
研
究
は
変
た
た
 の
子
供
た
ち
が
私
が
最
初
に
受
侍


 1 リ




い理が反係てへに





期
を
乗
$\vdots$
越
え
る
と
が
で
き
た。


学
級
な゙
の
体
験
は
す
ご
で
が
初
あ





感
て
い
る
が
初
者
等
研
修送
た
あ
に
ま
だ
ま
た
力
足
を授
業
を
受
け
良
学
校
活
を で
あ
た
た
そ
の
生
徒
た
ち
が の
支
え
な
な
な
た
は
生
徒
た
ち





 よ
に
な
$ゝ$
て
き
た
こ
れ
か
ち
も


 2x


 5
か
月
が
過
ぎ
た。
教
師
の
装
事





 る。
授
業
は
は表
情
信
讶
え
な
し
て ち
が
見
せ
る
顔
か
異
な
る
そ
ぞ
た
と
が
あ
あ。
あ





 た
あ
も
教
材
研
究
に
全
を
注
学
び
た
い
と
い
意
欲
に
溢
秃
い的
に
行
事
参
妿
す
る
生
徒
が
多
く ま
め
に
授
羙
に
取
り
縕
積
橄
徒
は
か
$り$
だ
っ
た。
し
か
し
教
師罪
を
犯
し
逮
捕
さ
れ
る
よ
う
な
生 し
て私
た警
虫
て察
接
た
た
中 1
学
生
は門私
が
警
祭
官
と
乙
11
年
間
勤

務 | 府 |
| :--- |
| 中 |
| 第 |
| 中 |
| 中 |
| 教 |
| 諭 |
| 櫻 |
| 并 |
| 秀 |


持

 は
な
か
た
た
し
か
今
今
は
修
も前
茌
事
に
必
死
そ
れ
ぞ
そ
ぞ て
い
る
が
余
裕
の
な
い
私
は
䛔心
は
く
$く$
む
教
䏍
を
理
念
と
し



## わが校の特色ある教育 NO． 48 <br> 過去と未来をつなぎ，充実した今を生きる教育活動 ～とびたつの記と同窓会のかかわりを通じて～府中市立府中第五中学校主幹教諭 河村 明彦


 は
創
立
10
周
年
を
記
念
て
五 そ
び
た
ふ
の
記
文
庫
の
六
塔 と
び
た
こ
の
記
の
由
意
義
か
ま
た
明
$ら$
か
に
な
」
た
と
考 ఓ
た
た
と
で
そ
の
取
組
の
の回
は
同
窓
会
総
会
取
り
1
け あ
る
謷
活
動
の
子
で
あ
る。
今 そ
び
た
の
の
記
は
本
校
の
特
色 も
っ
て
闠
覧
さ
れ
た。
況
の
中
言
わ
ば
タ
ィ
ム
力
プ
セ
記
は
総
に
集
ま
っ
た
同
窓
生
に
 に崔



「とびたつの記」が納められた六角塔
些畑中心N二小゚


$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\text { を } \\
\text { 確 } \\
\text { 立 } \\
\text { す } \\
\text { る } \\
\text { と } \\
\text { が } \\
\text { 課 } \\
\text { 題 } \\
と \\
\text { l }
\end{array}
\end{aligned}
$$

ま
まで
あ
あ
た
た
部
の
卒
業
生
か

 ら
れ
た
文
書
に
い
て
は
そ
の
取
$N^{\circ}$

 る
様
否
思
議
な
感
溉
か
あ
る。
在
在

の
場
解
納
め
$ら$
れ
て
い
る
と
ど






#### Abstract

がの覧 何た公回め䑕 かにさ わ わ事る る あ あ

記

\section*{の}

取事  $$
\begin{aligned} & \text { の } \\ & \text { 企 } \\ & \text { 画 } \\ & \text { あ } \\ & \text { っ } \\ & \text { た。 } \\ & \text { こ } \\ & \text { し } \\ & \text { た } \\ & \text { 主 } \end{aligned}
$$会 て も ら お $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $う$ う が 今 百 り な が 吊 中 学 生 当 時 の 自 分 に再 足 を 運 で で も っ た 祭 に 昔 学  り 壊 わ さ れ る 校 舎 の の 惜 の 思学 舎 で あ る 同 窓 生 と と て 取 1 方 を を 超 る 卒 業 生 が 学 ん | 創 |
| :--- |
| 莱 |
| 50 |
| 年 |
| 近 |
| く |
| の |
| 時 |
| 節 |
| 経 | $$
\begin{aligned} & \text { れ } \end{aligned}
$$


## ，



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| xtgre |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |






 ご
に
汁
物
惹
物
酢
物
な




















 に
は
物
多
多
椂
か
あ
る
$\vdots$
$\vdots$



















