



に閉
私
館た いの話こは帰そうこたして棍開話こはりのそうて羽でし
函ちてとで館上い応す支る夕はの過が にがるえか部会陽と夕ぎ虐転っ内勤てに といこたとえたを出意案が会頃ま なて羽 •問よ席識内あ校 りそ覞 わりしてしかる長 しれ坑


な
$つ$
て
頂
は
る
と
を
切
望
に
た
し
ま
す。

賞いご田岳育中感定育ト 責が同まる長受れを十感後めすあもな海式た臨敏陽庁止染で委札例任ズ時しおを賞しし名謝輩，「るのり道こ はだ席樹学渡と拡し員幌年もツにた祝はにさたの申に多まとにま教の一きを様校島な大た会でで感シ，「いじ際が仲受し恵くたととし育度生ま賜及に教りにが教授あじりい同やめし倍間賞上まの，もりた功 にしりびお育まよ，育賞れまとた窓励，まま増が者げれ素七にま。績図一だ度。ミ，大沼て局しり，新長式ばし心だのま同じし四にまた晴飯，し私者ら度。ミ沼て長た 「型様が，たにい絆し窓てて人はすおら町大てののず の札ニ岳 「谷 「札コよ行ホ 「深たをのの，お含 「。陰し教変はよ栄も素幌授陽七垣後幌ロりわテ く言強言皆夕りま以さでい育恐身うに晴で賞学飯朗日でナ表れル 刻葉く葉様陽まれ前らあ先委縮にな浴令 らの式校町様，のウ彰，ラ まの実をか会ずてこにる輩員し余浅す和 し厳を教教よ北授イを北イ い粛催職育り海賞ル賜海フ もなし員長大道式スる道 れー感いら藤 ○お緒へとや会てる学る三 の授ての與沼教はの予教 のつときま会のう事のら・じまでのと北




山
成
16

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

卒聡


いが すだ感ししつらいな職あなを今もはい当味がをし右真り決春
て，さ・とでてたなれたこ場つ当多は多ある時わら思やも新ままい最
も他て
の
昨支夕
年部陽
かと会
ら同札
引様幌
き 燅札部
続札部
通支状
常部況
のにで
会おす
てのま思ばぐくなでの手陽でこるのだすもえいずしもわス。このら
いこた卒き先夕りのそをと心き，くたすした今くら1時一任事
返のが業た輩陽足先う振がで，当いち。さを，ざ，新年校で
て時，してこ方会取輩いりで活当時まで現に未未いた設勤に恐
いら窓同を同懇教出ばるましの思公親え会と機して地の面熟でまたでず域保すなあで
ろたを入し実会まとれた連た様こ多そこち機禍つはいでで自があもとを昨

コしえ前末は口いるかの，再す ナ限仲らニ体び のり間実セ育私収でを施コ研事束す毎をで究と を。‥年計の室な願と囲画集のり うにむしい同ま毎か企ても期す日く画いでのが で一もたき仲 す日流退ず間こ

もれ職 古をとこ
い寂迎年年年

$$
\begin{aligned}
& \text { で会 }
\end{aligned}
$$

$\square$
す を立懇会
交い
深と
あ
てろ
き そ低
限
の
な
な
が
す
た
た

苦て
勤生
生幹 をし ま
て
て
昔
話
を
を
な
な
か
袋
詰
あ
作務
局
会
を
開
潅
L
多
く
の
仲
間
が切超
な
郵
送
物
な
ど
手
配
も
今
ま
な
事

超続議
戻多ナまま諸は会りてろなで発夕労資た昔開物幌まか たの状て輩然顧ゴたすりあで会き館のを催ど部。か い方況い方と問ル様。だりきのな小でじ，のので開 と々がるにし切と一と々こけまて総大なれはすい先が学すな手手同す催 に群日痛寂実務会集ま維が，る方，状の同村こ袋の今をらき こ集早じいの囲苗め研で何況手小元こ绫仲まな○い の同収いいど会祝手とたかす借校長近作がはる部況頃窓束まをも」う研親と最りに先は業集事大をが

な
なと交たれる職ては身学年成支で
か思え集ま方員会実の校度しえにさたの，採わ内事，めるをし檜 なうたいでも以員感教数のてら退てい方食町用ぬ制で全るも望を山 かの集もは多外名し職の現いれ職実でい行すに民教お檜を泭ま採少会 にがし間職ら山細 ○ 用も員。十た度の良に史檜りるあ結でい金き海 せコいにばま内くかがりを年名十本とを力文にうで二れる平し秀黎 な口へおかすに見し減ま見前の七支な味を化おです町てい線を峰明 いナし勤り。在てなつするの現名部りわ持に世すがをい奥に北 ま禍なめでそ住いがてがと平職のはまつち産話。，勤る肩沈に遊地 ま，にけの行こさくらい「百成会先，こして，業に残現務管町む「楽



## あ躍志会こと厚の神た <br> た

をの歌出
だ今の山什な中置一に開年 るすにでのしに書で会今願心にを歓け回しせ事さ止に十行催五支流
 を輩ます困志映今口簿てかいい
い䫍 い輩。全難でき土を い輩こ全なあま時っす以゙地開今で す。すれの代た。上闢てA ・るかにの当に牢母らにあで初威」斥备はてはよ師高民䡛陽 で活る社が，学校重殖学さ

り場

$$
\begin{aligned}
& \text { がエを輩ま } \\
& \text { 早 } \\
& \text { く語少送 }
\end{aligned}
$$

八れ年めの景歴らなな でがな今置北

き
おに ・も時夢覇す王をの封南は
「に
続議

が

支に
部
た
よ
$り$
の
各
原
稿
書
き
巻


 か定
りです
す。る
す。度
今に
年
の
私る
のせ決面
定宿
る先
度筧
に送
やる
る会垈 の
し
延
防
盘
等
重
点
措
二
回中
総止。
会そ
こし
こて
の
百 はま
中娄步第
そ回
し総
て会
二書


やをラのて す学ンイキポ先ながしでな就や修はしルま十の学学歴えク談りに書内ス員，函 の定しの教館添をて先員校削獲相生
指得談が民は導すがお間個 のるでり・別支まき学官相援でる生庁談 を面よさえ毎は
つ練体が担実
て習制リ当し

履整ツ相お特 ${ }^{\circ}$ 生シダヤ1生く直てもど職課指 「た1すこき法函平



## 


でのは方企。つるいま
止スな
つ
か学を

思仕育ば今他ア報活か向な中ル とな

リ゙就


と

いと

め育生が間 め育生が間努教学と年



 なと時ててで業ス世」が得にわ務務日，自目が折係，＂所教は各 りを代いっす務に界北いでもれてもで初分的好衝部文三属育地地航
館かり $け$ て周り補登。る時で。算ド マけ始 囲（正録北仕のす繁折で ラにめ ソ，し ら人の算，北で成い期なた


松とまし，
み状染ま前そはだの
会か出しい道
けにがた思ば走来もも のです影最西らくのうで加 のおど世し今いが，
$\qquad$ ごに夕後す導鞭 も
あ
る
と陽西開
雔開
れ
そ
る見
と送
を
楽し開
潅
梘
送
っ
て
楽い
る
しる感い年た様いい


教大
育学
大を
学卒
と嶪
は
関て
わか
りら，
が
薄久
なし
なく
つ北
て海学よ
卒
業た
し
思
ら
久
久
し
北

運て
憅
る
る
頨
慣
な
な
か
っ
た
ので
す
 て

,
業
左症す。
影最
響近
では
新
開型
催コ
をロ
見ナ
送ウイ
てイ
てルス
る感
毎受
入
て
て
だ
さ
$\vdots$
ま
し
た で
が
西
北
五
部
の
皆
様
 な
い
私
が
参
加
し
も
も
い
い総っ梲柊





[^0]夏茫

のひてまか特援仕なのせつ別学事ぜ理んた支級年 やだ解での援の見しでした。量ろうかた
籍う大た

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 入小ざ |
|  |

$\square$
咸いどか





|  |  |
| :---: | :---: |
| 指をまつタ | つ |
| 導お |  |
|  | 最卒你 |
|  | 会も多最卒年るやか |
| 发 | ，く後業はよ恩分うつ |
| のるといさ | そ 小たスいに論う餪かへて |
| ほこもた | れま心りマま，文卒に |
| どとお | ぞたの支ホす未の業なのまか |
| よと世きお | れい支1なった発式りつせいい切ら |
| ろ思話－か | のつえルどしに表がまな |
| いに感れ | 場かにのをか会会中しががの |
| な謝ま | 所，さや使し完の止たり， |
| お守 | で会せりつ，てあに。を大陰。切年 |
|  | 切主てとて直いとな私よ学でそれ間 |
|  |  |



## 北 海 噵 菻 町 立 さ わ $ら$ 小 学 校 教 諭 <br> $\qquad$ <br> 


固を し教 蝁 に供供と



















在 育

にをおと出験

生
活
先
据
た
た
上
上小り
学ます
校す。
に年
お後
て自わ


 だ
き
な
か
$ら$
学
ひ
を
深
め
る
と
が
で多
の
方
々
こ
ご
助
言
ご
協
另
を
し

 | 程 |
| :--- |
| の |
| 充 |
| 改 |
| 善 |
| 地 |
| 域 |
| 援 |
| と |
| い |

 セ
ス
メ
ン
の
の
方
法
外
部
機
関
と
の
連

時
々
の
役
割
に
応
じ
て
個
に
応
じ
た
学援
学
級
に
勤
務
し
し
ま
ま。
そ
そ務
経
「
現
在
は
小
学
校
特
別
支 た
後
高
等
支
援
学
校
校
で
の
勤 て
中
学
校
特
別
文
援
学
級
で
覲
L
深
め




##  （2） <br> 




技能実習生と一緒に「よさこい」を踊る た
















 い域














## 







 な

現 ジ
状
と ク
課
題
の
㴍
理館
市
障 障
害 害
福 福
祉
の の



市内書店での
イベント開催


## 

$+8=H 6 x^{\prime \prime}$


かけ算のじゃんけんゲーム

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  <br>  <br>  <br>  |
|  |  <br> ○支囲くI． <br>  ロin $H \cap \perp$ |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 枼得 $3 \mathrm{~N}^{\circ}$ |
|  | N 표 <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  い与城紫 |
|  | の 回純 |
|  |  <br>  <br>  <br> 努妇造 $0^{\circ}$ <br>  <br>  |

4

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| L |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


日本語学習動画（長音の表記）


|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ＋800 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 目的入180 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \＆ta ${ }^{\circ} \times 1010$ |  |


|  | $\theta \tau$ |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 逝 $9>$ |
|  |  |
|  | 24 |
|  |  |
|  | Q婨！ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | － |
|  |  |
|  | －ovel |
|  |  |
|  |  |
|  | FITN |
| 二s |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| noty odrt |  |
|  | （日細適ӨていH＂ロリ） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ／z！u！u／oıu！！epu／／：d774 |
|  | － |


 ミ 練
ゲ
習
a
ム $\begin{array}{cc}\text { パ回ボ } \\ \text { ス，} & \text { l } \\ \text { ド } & \text { に } \\ \text { リ } & \text { な } \\ \text { ブ } & \text { れ } \\ \text { ル，} & \text { る } \\ \text { シ } & \text { 運 } \\ \text { ュ } & \text { 動 } \\ 1 & \text { ボ } \\ \text { ト } & 1 \\ \text { の } & \text { ル }\end{array}$
（1）


4
（1）成
 ス
ケ
チ

ム

課 バ果
ケ
ヶ課 ム T


域を













留」にら业が











明
確
耍
る集
あ
あ
い
さ
さ
な
なと
の
指
示
を




 セ
グ
チ
1
ム






（2）
（2）
（1）

教

ま
－ 41

$$
5
$$

力













教

りの状卒蒝



























 ャみクズリーニ』さ゚ 人きに111



ます教は○教い者 すが員－\％員てと不○と志深思の国多







国
祭
域
学
科
期
生
就
職
率
九 ぞ
い
b
卒
業
喠
い
ま
す。学堂
北
海
導
学
名
筑
婆
学
岂
型 な
ぞ
教
亶
立
て
て
ま
す。
ま
た岡
県
名
宕
県
盛
峉
県



舞田れま以


大
苮
横
市，
花
劵
市
大
船
市




R3卒の進路別の割合

## で











 な
ど
李
学
教
音
活
憅
力
強
支
兄




志
学
生
は
害
割
満
な
な
李
学
な
な










# 令和 3 年度夕陽会研修助成先一覧 

（R4．2．25現在）
1 第30回北海道生活科•総合的な学習教育研究大会 函館大会
2 第59回北海道小学校家庭科教育研究大会 道南大会
3 夕陽会石狩支部 令和 3 年度「ふれあいトーク」
（研修部長 函館市立万年橋小学校 高橋 吉隆）





第
㐭
検
諉
委
会
に
は
教
育
大
学
 ぶ制が













咊
貧
会
令
和
多
陽
云
検
詂
委

 キレホから














好界： $5^{\circ}$


 H6ta


 －ofatrontrorra

 は
部
寶
会
顧
育
参
会
承



## 会和 4年度 北海道教育大学夕陽会 <br> 本部総会•大懇親会•全国支部長会議のお知らせ

## 日 時 令和4年6月25日（土）

会 場 函館国際ホテル（〒040－0064 函館市大手町5番10号 $\mathbf{2 0 1 3 8 - 2 3 - 5 1 5 1 ) ~}$

- 令和 4 年度 全国支部長会議 13 時 30 分～15時30分
- 令和4年度 総 会 16時～17時
- 令和4年度 大 悲 親 会 17時30分～20時
※新型コロナウイルス感染症の流行状況により，延期または中止する場合があります。

三
号
を
お
届
し
ま
ま


多
陽
は
同
窓
絆
を
よ
り
層
あ

善
と
锆
な
ど
の
相
反
す
状
況
が

 リ
ピ
ッ
ク
が
北
京
で
開
雔
さ
れ
さ
む
あ ま
た。
た
平
和
の
祭
典
あ
る
条
变 の
関
係
が
悪
化
L
軍
事
行
に
発
展

 ソ
シ
を
は
じ
め，
様
子
な
物
価
も
値
上



 | 少 |
| :---: |
| 傾 |
| と |
| の |
| 報 |
| 道 |
| か |
| な |
| さ |
| れ |
| そ |
| お |
| $\vdots$ |
| ま |
| す | ウ

ル
ス
感
染
症
の新
替
感
染
者
数
減




[^0]:    広

