

第 84 号

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


初
級
は
家
庭
科
致
で
25
種
の


 た
ら，
テ
ス
ト
を
受
る
る
チ
＋

 ら
で
き
る
だ
け
沢
山
の
植
物
の
種









 で
あ
る
今
今
年
で
6
年
目
と
な
り， い
と
の
願
か
か
始
め
ち
れ
た
行
事 と
植
物
と
か
か
わ
$\vdots$
を
も
っ
て
ほ
し






 た
あ
と
は
芝
か
し
か
か
と
根







紒护以边の丸゚








 3
に
に
な
」
た
ま
ま
た
．
参
加
し
た

如縕好制ごこご を
な
な
か
ら
解
䈁
紙
に
植
物
の ⑤
理
科
室
に
普
ら
れ
た
植
物
の
枝 し

初
級
に
挑
戦
た
た
が
多
か
た
た
の

に
し
い
き
た
に
と
思
う




 と
う
声
も
あ
る。
ま
た
保
健
室 た
り
寝
転
る
の
が
気
持
ち
$い$
$い$ い
し
し
れ
も
少
な
$い$
の
で
座子
も
見
れ
る
転
九
で
も
痛
な
な や
ハ
ド
ド
ス
フ
り
グ
そ
に我
戦
す

る | 寝 |
| :---: |
| 転 |
| っ |
| て |
| 遊 |
| 亿 |
| で |
| い |
| 子 |
| 子 |
| 側 |休

又
時
間
の
校
庭
で
の
遊
び
で
食
込
む
痛
も
な
な
く
技
に
集
中体
操
行
っ
た
の
で
砂
が
び
ざ
に と
が
で
た
六
年
生
は
組 だ
して
行
わ
れ
力
強
$<$
踊
き
き
る

初
め
て
の
運
動
会
か
あ
っ
た
走
る をぐ今
年
の
5
月
に
は
芝
に
な
て え
い
る
る た
し
て
草
に
に
お
い
が
し
た

四
年
生
か
ら
六
年
生
は
I
C
2

感
想
が
あ
た
た。


水
•
吴
の
分
別
を
1
週
間
調三
年
生
は
家
庭
で
電
気



 ど
に
表
を
作
っ
乙
行
$\vdots$
帰
り
の気
水
水
ゴ
ゴ
年
の
分生
別
仲
を
ク
ラ
ス 電
 $\qquad$ に に
し
て
いた
る。と
き
き
に
活
用
ぞ
き
る
よ
う

認
た
し
し
て
い
る
ま
た
た
各
教 え
た
り
分
別
の
㶵
方
を
全
校
確 ゴ
の
分
別
の
赁
官
年
生
に教

## ゴ ミ 分 別



活動。

## 江｜

点動
行
て
て
る
見 は

号






## 




表



 －



















明
ら
か
に
な
つ
て
い
る。
習
得


全
学
力
学
習
状
況
調
真
P
受
け
確
か
な
学
力
の
育
成
を

引
き
継
き
$\vdots$
も
教
公
基
法
の

学
習
導
要
領
全
面
施
に
な
る


## 確 か な 学 力 の 育 成


 は
な
い
と
と
固
く
信 と
し
て
い
ま
ま も
す。重
子 な
い
と
を
示
し
て
い
る。領
か
ね
ら
い
$亡$
$\vdots$
$\vdots$
る
学
は
は
成
立
究 う
たの
に
い
調
供
た
た
い学
ど
とた
い
う
も 追

 を
過
ご
す
は
授
業
で
ある
る
今子
供
か
学
校
最
最
多
く
の
時
間

## 

## 











 よ
う
に
て
見
は
は
た
し
た
知
は
は

 れ
る
と
次
は
そ
の
対
象
と
な
る
も




の
辤
か
ら
で
は
新
学
翌
噵明に
中
心 る
の
知方
識 的
技
能斉
の
習画
得
だ
け説

徒
の
言
語
活
動
を
充
実
る
と
と


 る
学
習
活
動
を
重
視
す
る
と
も
に



 の采ぶふたが



















Il\＆HKA

気
持
ち
を
忘
れ
す
に
人
と
接
し
氧



 が
あ
た
た
5
日
日
間
の
中
で
あ


 し
れ
る
だ
と
思
」
た
そ
う
の
他
に言
は
は
ん
な
に
人
を
気
気
付
て そ
た。
そ
の
時
箽
顔
な
れ
そ た
そ
に
に
飼
い
主
さ
が
が
言
て
て私
が
ド
ア
を
開
け
て
あ
い
さ
さ
を あ
$り$
が
$\vdots$
$う$
が
ん
ば
$\vdots$
て
ね URージ心タt







号
 が
借
し
て
い
く
の
で
き
れ
れ
な
な
な
 は
$\qquad$
 さ
は
夫
切
だ
な
と
そ
の
時
改
め ま
た
た
私
は
ど
ん
な
時
で
も
あ
い
 を
な
な
き
き
か
か
け
た
か
ら
忘
れ
な り
あ
さ
さ
$\vdots$
す
る
と
は
人
と
人 た。
そ
の
時
司
書
の
方
に
し
っ
か す
る
の
も
忘
れ
て
し
ま
つ
て
い
ま
し あ
ま
り
声
も
出
す
あ
い
さ
己
を者
の
方
々
を
前
に
す
る
と
緊
張
し
て か
て
い
ま
し
が
が
実
際
利
用返
却
を
や
ま
し
た
手
順
は
わ


 の
と
を
経
験
す
る
と
が
で
き
ま き
な
い
書
庫
の
見
学
な
ど
た
$\vdots$
さ
え


初
対
面
の
私
に
も
気
軽
に
話
し
か は
も
も
組
も
も
組
の
み
ん
な
は

 1
$才$
か
5
3
3
$\vdots$
子
た
た
が
い
て



## 

 NNこれがごたが学
た
職
場
験
現
在
そ
し く
普
段
の
生
活
に
生
か
せ
術
を仕
事
大
大
変
さ
や
楽
さ
だ
など
な ん
の
と
に
な
な
か
る
と
思
し
ま
す勉
強
習
い
事
な
ど
他
に
も
た
」
さ
 で
ま
し
た
た
あ
い
さ
や
や
日
ご と
も
も
大
切
な
と
を
を
学
ぶ
と
が は
普
段
の
生
活
に
も
＋
分
生
か
せ
 た。
 さ
や
蒡
が
大
き
い
ほ
ど
梨
者
の い
か
と
考
ま
ま
し
た
ま
た
大
大
変 ふ
に
あ
る
と
が
多
い
で
は
な

 る
か
ら
そ
そ
見
え
る
場
面
輝
久
ん た
そ
の
作
業
中
に
今
度
は
違
司
 し


 う
と
す
る
子
も
い
た
の
で
先
生 ＊


 こ
も
た
$\vdots$
さ
$ん$
あ
$り$
ま
し
た
た
た く
え
あ
し
た
け
ど
大
大
変
た
こ
た職
場
験
中，
楽
し
い
と
は
た な
は
と
て
も
哥
愛
か
っ
だ
で
す。 た。
ダ
そ
ス
を
お
ど
っ
て
た
た
そ で
私
も
自
然
笑
顔
な
ま
ま
し と
も
も
顧
楽
し
そ
だ
」
た
の ど
乙
て
い
る
時
も
も
縕
さ
む
は後
み
ん
な
で
お
ど
$り$
ま
し
た。
お が
ダ
ス
そ
も
も
も
組
さ
え
に
教
た
た ら
考
そ
い
た
も
の
で
し
た。
先
生 に
ぞ
ど
多
そ
スで
先
先
方
が
前
か お
ど
さ
た
ダ
ス
は
は
運
憅
会
時 ダ
ス
を
む
ど
さ
た
こ
と。
こ
ご て
い
$る$
の
は
も
も
組
の
み
ん
な
と た
体
験
中
中て
私
が
に
に残
っ
 ん
覚
る
を
が
で
き
た
し
子
供
 に
は
分
か
$ら$
な
か
$\vdots$
た
こ
も
も
二 も
や
や
す
か
$\vdots$
た
で
す。
旦
目

思
し
ま
す

思
浮
が
よ
努
力
勉
强

 －，










砍食
 し
い
説
よ
よ
も
生
体
験
氺
求 そ
な
な
顔
印
象
的
じ
た
な
小 難



 せ・カニ 1 出镱信 М立
ち
た
い
と
$\vdots$
$う$
思
が
が
伝
わ
り









## 

## 中学生科学教室 <br> 科学教育の充実を目指して

中学生科学教室事務局担当 浅沼 昭夫


め
よ
た
に
見
$ら$
れ
な
い
動
物
の
皮


 で
実
験
行
い
先
の
優
れ
た あ
そ
計
測
機
器
を
使
わ
な
い
方



 い
科
学
技
術
現
実
や
も
の





## 

維 業





座
経
験
さ
さ
に
に特
別
修
を
 か
が
え
る。
そ
の
背
京
に
は
講
師

 ト
か
は
は
生
徒
の
満
足
度
の
高
さ
 （絴しの『のZく回『囬ヨヨ） A
に
い
い
て
知
し
た
い
と
思
っ
た 3
い
と
思
た
た。
も
」
と
D
D き
と
も
お
ど
そ
き
お
も
胞




 smankr fiacal《

 と
な
か
っ
た
ね
れ
ど
今
今 D
N
A
と
聞
W
て
も
今
ま
で
は の
生
態
筧
祭 か
た
た
で
す。
第
3
回
准
動
物


## 

本
事
業
通
し
乙
府
中
市
科
学
教





 て
$い$
$る$
を
そ
も
言
て
む
き
た
い
極
あ
て
困
難
俭
あ
る。
献
身
的
先師
と
$\vdots$
う
原
則
を
維
持
$\vdots$
る
と
が
 が
進
た
た
市 学
校
の
理 先
科 生
の方
先 の
生 多
講 化
生
は
学
校
優
先
$と$
$\vdots$
う
原
則
か
や
や


| $\begin{aligned} & 12 \\ & \text { 月 } \\ & \text { 研 } \\ & \text { 修 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 委 } \\ & \text { 貣 } \\ & \text { 等 } \\ & \text { 予 } \\ & \text { 定 } \end{aligned}$ | 日 | 曜 | 研修会•委員会等 | 会 場 | 研 修 内 容 等 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2 | 木 | 第4回就学指導協議会 | 教育センター | 協議 |
|  | 3 | 金 | 体力向上委員会 | 教育センター | 全体会 |
|  | 6 | 月 | 生活指導主任会 | 教育センター | 全体会，分科会 |
|  | 7 | 火 | 初任者等研修 | 学校 | 授業参観•協議等 |
|  | 9 | 木 | 小学校英語活動推進委員会 | 学校 | 授業研究•協議等 |
|  | 9 | 木 | 教務主任会 | 教育センター | 全体会，分科会 |
|  | 9 | 木 | I C T活用推進委員会 | 府中第五小学校 | 授業研究•協議 |
|  | 10 | 金 | 食育推進委員会 | 教育センター | 全体会，分科会 |
|  | 13 | 月 | 特別支援学級代表者会 | 教育センター | 全体会，分科会 |
|  | 14 | 火 | 学校図書館推進委員会 | 教育センター | 全体会，分科会 |
|  | 20 | 月 | 幼肾教育推進委員会 | 教育センター | 全体会 |

てけをとが た心自な続くか生らい ぶ $\chi^{\circ}$


他者とのかかわり


大
が
果
た
さ
ぎ
き
責
任
は
き
子
供
た
$ち$
の
心
の
成
に
に
と
」
て

し
し
根
的
な
な
は








籑
䯩
の
中
の
夏
物
を
押
入



日
本
に
四
季
が
あ
る
と
の
有
り




民
さ
さ
も
新
た
な
発
見
に感
䜮説
に
市
外
の
観
常
は
論
市 い
る
巧
み
な
ボ
$ラ$
こ
テ
1
ア
の
解
広
報
ふ
ち
ゅ
う
で
参
加
者
幕
集
す
 ン
テ
ィ
は
は
毎
週
開
雔
す
る
跡 8
年
前
に
結
成
さ
れ
た
こ
の
ボ ン
テ
ィ
で
で
あ
る

在
を
存
知
だ
$ろ$
$\vdots$
か
府
中
市
は







望
で
い
た
家
族
そ
そ
活
憅
に
献









 に
閉
じ
あ
あ
れ
た
33
人
の
作
業

 に
(下費
 に
か
け
が
え
の
な
い
命
と
生
き
る中
中
33
の
ト
ラ
マ
は
私
た
ち も
」
た
で
あ
ら
$う$
暗
い
話
題
が
多 た
多
く
の
子
供
た
ち
も
同
じ
思
を
を




他
者
と
の
か
か
わ
$う$
の
豊
さ
さ
は恵
を
否
定
す
る
も
て
で
な
な
が利
さ
や
効
率
化
に
$\vdots$
る
様
及
な
恩 こ
が
で
き
る
社
云
が
あ
る。
便

 に
な
る
現
状
が
あ
る。
買
物
に
行 す
ま
す
他
者
$と$
の
か
か
わ
$り$
が
希
溥物
質
な
な豊
か
さ
の
裏
側
で
ま


