

第 85 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 $042-335-4063$

 $\qquad$ の
育
成
継
丞
さ
れ
鮳
力
判

 け
キ
し
て
し
う
と
は
こ
連



 ロill
人
と
の
関
係
の
基
楚
で
あ
る
お



 ぐ
ま
れ
る
が
そ
そ 裉
よ
よ
う
な
機
会 た
言
い
方
等
社
会
性
基
楚
は


るれの学
校
で
の
出
来
事

$$
\begin{aligned}
& \text { 先に要に気 } \\
& \text { 先 } \\
& \text { 生 } \\
& \text { に } \\
& \text { に } \\
& \text { 褒 } \\
& \text { あ }
\end{aligned}
$$

| 个边相 |
| :---: |
| HMNッ |増

文
活
憅
あ
あ
弓
う。
子
供
た
け だ
れ
か
に
伝
た
に
こ
と
が
気
に と
っ
不
足
し
て
い
る
要
素
含
品 と
集
信
宿
泊
と
い
う
今
の
子
供 ン
ド
ス
ク
ル
な
なと
は
は
自
然
験 を
展
し
て
い
る
が
八
な
岳
セ
力 い
ほ
ど
$\vdots$
$い$
い
本
市
は
様
々
な
事
業 た
い
と
思
$う$
経
験
か
多
れ
れ
ば る



 ど
必
要
で
あ
る。
そ
し
て
聞
く
だ ば
を
先
取
$り$
せ
ず
じ
ら
く
り
待
こ
こ
 $\vdots$
ぞ
$\vdots$
し
た
の
$\vdots$
し
な
ど
と
発


子
供
の
話
を
聞
$\vdots$
$\vdots$
と
は
た
易
心





 し
か
か
ら
に
に
し
て
！
と
返
さ
な



 こ
が
た
く
さ
え
あ
$る$
は
ず
で
あ
る





 き
る
府
中
$っ$
子
に
育
し
た
に
と
思
$う$

 ま
ず
自
分
の
考
え
や
意
を
も な
ら
な
い
の
で
あ
る
国
の
意
見
背
景
正
当
性
を
明
確 $そ$
そ
考
を
を
尊
重
な
か
ち
も
自異
な
る
他
国
の
意
に
に
年
を
傾
互
の
利
害
が
致
な
い
し
と
が

待
さ
れ
る
府
中
っ
子
に
と
っ
て
欠
欠 き
自
分
の
考
え
を
き
ち
そ
述 こ
よ
$う$
に
他
者
の
意
も
聞 に
耳
を
傾
は
$ら$
れ
る
$\vdots$
$j$
に
な
る。
 の
あ
る。
ま
た
自
分
の
話
宁

 こ
ば
は
自
己
表
現
や
コ
ミ
ニ
ニ
感
情
を
整
㻎
た
し，
考
に
気
付 あ
弓
う。
そ
し
て
話
す
中
で
自
の次
か
ら
次
と
と
話
題
は
尽
き
な
い
で
相
手
㐾
元
そ
そ
分
か
て
も




を
指
し
し
研
究
主
題
設
設
し
た
た


思
や
$り$
の
あ
る
子
と
関
連 あ
た
た
そ
ぞ
校
和
重
点
標



 を
き
ち
え
と
相
手
に
伝
え
る
と
が本
校
の
児
童
は
自
分
の
気
持
ち

尊
重
合
$j$
子
を
を
を
育
て
る
」 す
聞
く
活
動
を
通し
て
互
い
に伝
合
い
わ
か
り
合
え
る
子
話

 1



 で
き
る
よ
$j$
な
言
語
環
境
つ
く
$\vdots$
や
 い
う
児
童
か
ま
だ
ま
た
多
$\vdots$
と
$\vdots$
$う$話
す
と
が
好
き
は
は
な
い
と

教
科
や
他
領
域
の
学
習
登
展
せ
せ の
学
習
基
楚
を
固
あ
な
が
ら，
他話
导
と
と
聞
$\vdots$
と
と
の
領
域 ま
た
更
に
主
題
に
迫
た
あ
に
は


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


加炒





 $\qquad$
 の
更
な
る
具
現
华
を
見
指
し
学
 111託韭



手
た
乙
を
中
心
し
て
実
践
聕 ご
に
主
題
迫
る
た
あ
の
号
の低
学
年
中
学
年
高
学
年
分
科
会研
究
発
表
会
で
は
仲
よ
L
学
級











5年生 ニュース番組の準備

加みこ
 せ
指
導
を
立
夫
し
童
に
に尊
 ま
た
か
か
わ
り
合
$\vdots$
が
と
て
も
 こ
を
を
れ
か
ら
も
継
続
乙
指
導华
す
る
や
や
語
$い$
を
豊
か
に
す
る



 た

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


本
校
の
課
題







 た
め
分
か
る
授
業
の
研
究
を









暧
評
価
ア
ケ
1
•
の
実
施機

 1
分る
る向
け
た
学
校
経
営
針
を
を
立
て

 $\checkmark$ 保



|  |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 。evこru |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## わが校の特色ある教育 №． 51「生徒の現状に基づいた 分かる授業の研究」「生徒の現状に基づいた 分かる授業の研究」 ～確かな学力の向上のために～ <br> 府中市立府中第六中学校主幹教諭 熊谷 淳義

 を校
推教
顀
か
る
所 丸
存と
ど な
あ
る
授
業
改
善 $\begin{array}{cc}\text { カ } & \text { フ } \\ 1 & ラ \\ \text { ド } & \text { ッ } \\ \text { の } \\ \text { 工 } \\ \text { 夫 } & \\ \text { カ } \\ \text { I } \\ \text { ド } \\ \text { や } \\ \text { ビ } \\ \text { ン } \\ \text { ゴ }\end{array}$

【留源

音
楽
の 少
の数
活
用
の
実
進 験
取
り
入
れ


方
々
の
声
を
今
後
も
友
映
さ
せ
本

 な た電
子
黒
板
に
よ
る
指
導
は
よ
か
っ

 な
間
題
を
身
の
回
に
引
き
寒
せ身
近
で
な
い
抽
象
的
な
な
が
か





 い
る
ま
た
今
年
度
よ
学
区
内
小
 け
て
保
誰
や
地
域
の
方
々
に
授本
校
で
は
学
校
公
開
妾
毎
設





くらやみ祭


 ガ占のNこの



 ら
や
み
祭
御
神
輷
宝
物
殿
に 5
月
に
は
大
國
魂
神
社
行
き








 て
と
$\vdots$
$う$
$\vdots$
も
あ
り如
て
そ
の
ま
ま
食
た。
た
も
ぎ
た




 も
の
苗
を
さ
し
た。
そ
し
て
9
月
 ま
り，
ミ
ニ
ト
マ が
や
や
キ 植
ュ
ウ
り
の



 を
行
つ
て
い
る。
4
月
に
今
ま
で


$$
\begin{aligned}
& \text { 栽 } \\
& \text { 培 } \\
& \text { } \\
& 5 \\
& \text { 食 } \\
& \text { 教 } \\
& \underset{\sim}{\text { an }}
\end{aligned}
$$



 る

 S゙
じ
ぶ
池
で
水
遊
び
を
し
た
し
し プ
ラ
ネ
多
り
$ウ$
公
を
た
た
し
じ
ゃ





い

び
を
体
感
る
だ
け
で
な
$\vdots$
く
に
栽
培
活
動
通
し
て
収
椎
の
喜

調
理
を
し
た
$\vdots$
す
る
経
験
慂
し
て
し
も
友
達
と
緒
に
食
た
た

-小や゙くや゚
か
て
11
月
の
誕
生
会
お
お
や
と
と
$レ$
に
使
$い ~$
サ
ツ
マ
イ
モ
は
蒸




 に
立
て
$い$
$る$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
う
自
有
用
感異
龄
交
流
を
通
し
て
自
分
役 で多 $\stackrel{\text { な }}{\text { な }}$ り， た
も
も
て
い
る
核
家
族
化
よ ム
を
し
た
り
歌
や
遊
歔
発
表
し の
祖
父
を
を
萔
し
緒
に
ゲ
l承
遊
び
の
会
を
実
施
た
た
り
園寿
会
の
方
に
来
て
い
だ
た
き
伝 る
そ
し
て
地
域
の
老
会
福 を
設
した
て
緒
$に$
遊
だ
だ
$\zeta$
し
て
い ベ
ト
で
未
未
㠇
袁
児
の
交
流
の
場 た
り
幼
椎
園
訟
開
園
庭
開
放児
を
星
動
物
村
観
劇
に
招
待
し所
子
子
供
ち
や
小
学
生
未

nごの連
携
を
図
る
貴
重
な
機
に
に
も
な
な の
交
流
が
齐
ら
れ，
幼
小
中
中
の
 ま
た
公
立
学
校
の
年
生
が
手
作
り
の
ゲ
1
ム
で
遊
ば
せ
て
も
 て
も
5
Ј
た
$\zeta$
し
て
い
る
3
3
学
期 も
5
」
た
り，
幼
椎
園
に
遊
び
に来緒
に
矢
崎
ま
し
に
参
加
さ
せ
て
 て
の
交
流
を
し
て
$\vdots$
る。
1
学
期
に崎
小
学
校
の
年
生
と
年
間
を
通
し



作

見
通
力
な
な
総
合
的
な
能
妿
育鮳
力
や
㪉
造
力
発
的
的
先
先
 を
使
乞
乙
新
い
い
物
を
作
出
出
歓 あ
る。
い
3
$\vdots$
$\vdots$
な
材
料
や
道
真
類


子供サイエンススクール もの作りに挑む

人糸



 き
あ
が
」
た
カ
ル
㐅
焼
き
を
筧
多



 と
時
間
の
長
さ
が
あ
る
か
ら
だ
た
温

糖
爇
し
な
か
ら
重
曹
亿
れ
る
る






うの替にをが そ た か


うまくできたぞ！べっこうアメ

$\mathrm{N}+8 \mathrm{~N}$




 な
か
$ら$
だ。
と
も
す
る
と
知
樴
の

富
が
が
知
識
文
利
用
て
応
有
す

現
代
子
供
た
ち
は
知
識
は豊
 ら
あ
が
る。
成
功
し
満
足
感
新

 か
ぶ
そ
れ
を
に
ま
た
新
し
ふ ら，
次
に発
的
に
ア
亿
デ
が
浮 い
だ
だ
思
$う$
こ
こ
こ
と
か










 だ
新
い
い
疑
問
や
ア
デ
ア
を の
場
合
時
間
が
足
$\vdots$
な
い
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$


 これが 

い潤るえるジを っ も 容や備歓はク間
る。沢よるも回使も子なになを声も，りも科間

会府
教
研
䃐
発
表出
系
笽
学
校 $\langle+\rangle$ 펔ー苻
虫
第
少
少
学
校出
府市
中柳
第少
学
小校
学 1
月
22
日

土
学
校
長
渡
辺
穨
氏




 ○
研
究
主
題
自
ら
考
え
表
現府
中
第
+
小
学
校

2
月
8
8杳
咅
学
荎
学
教


 を
は
か
り
考
え
を
深
め
る
指
導
の O
研
究
主
題
基
礎
基
本
充
実府
中
第
学
校
2
2
4課
槑
教
科
調
植
䈉
健
氏文
部
科
学
省
等
中
等
教
肩
教
育


研
究
主
題
自
学
び
考
学
$子$矢
崎
小
学
校

1
28
月研
究
発
会
案
合
学
期



と て供穴 供 う $n^{\circ}$

子
供
た
ち
を
預
か
る
我
々
に
と
」
て い
る
わ
な
は
な
い
が
東
京
都憅
熋
の
蓔
態
す
す
て
を
表
て 46
番
首
あ
る。
順
位
体
力，
運

る。方
策
平
成
22
年
7
月
東
京

教 | 総 |
| :---: |
| 合 |
| 的 |
| な |
| 備 |
| 基 |
| 棊 |
| 体 |
| 吕 |
| 向 |








 の
体
方
を
平
成
24
年
度
に
は
全 る
長
期
に
低
下
し
て
い
子
供賲
会
教
言
の
決
意
か
載
っ
て
い育
賲
会
の
巻
頭
東
京
都
教国供い育

## 体力向上のうねりを




成
21
年
度
の
न
全
信
信

豊
號
を
を
求
て
機
械
や
合







確地成を保緊

緊
急
時
に
は
絡
時
保
護
安
全
確

＂心がった。


 か
ら
体
力
向
委
員
会
設
置
乙本
市
に
お
い
し
信
平
成
18
年
度


関 と
に
連に
絡は
す
る
声
児 か
童 る
$\dot{1}$
生関
徒係
の機



 て

 わ
が
か
夫
き
$\vdots$
と
認
ぬ
ち
れ
る
業
種
 ニ
エ
ス
ス
ト
ア，
酒
た
た
ば
販


成
を
首
的
$\iota$
乙
青
少
健
全
 $\Rightarrow$ 㶾田三 シヘニ

## 













