が
で
自
実
現
を
図
る
こ
な
が
き
る
生
涯
学
成
に
努
め
る
と
も
に
市
民
人
人
が
生
 が
ら，
子
と
も
た
ち
が
社
会
変
化
に
文
応
L は
こ
れ
ら
の
社
会
動
向
を
的
に
見
極
あ
な


い活かネ業変

～3制ta

 | は |
| :--- |
| じ |
| あ |
| に |
|  |



学
校
教
育
に
は
子
ど
も
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま $\square$


す 期 社 習

す。

| 会 社 |  |
| :---: | :---: |
| 育 | 育の |
| が 構 |  |
|  | 両 築 |
| 輪 |  |
| と 努 |  |
| な め |  |
| つ る |  |
|  |  |
|  |  |
| 市 |  |
| 民 | 民 学 |
| の | 校 |
| 信 | 信教 |
| 頼 | 頼 育 |
| と | と と |


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







 な
変
化
積
極
的
に
向
き
合
い
他
者
的
の
協

す。







## 2

## 

6 性的
reta













$$
\begin{aligned}
& \text { 進 } \\
& \text { し } \\
& \text { い } \\
& \text { き } \\
& \text { ま } \\
& \text { す。 }
\end{aligned}
$$



をの学協子ブ
た
今
今
年
度
も
学
習
塾
連
携
を
圊
り，
習
䧋
律
や
1
ト
指
導
徹
底
家
庭
学
習




 た
教
育
課
程
を
確
莑
に
実
施
主
体
的
対



働
な
か
ら
教
育
課
程
の
不
断
の
見
直
を
を

 3学
習
指
導
の
充
客
3
3
確
か
な
学
力
を
学育
習む
指
導
の
充
実


 H6to ${ }^{\circ}$


 ネ
l
タ
l
を
中
心
し
し
た
校
体
制
を
整
備
す

























意
識
や
倫
理
観
命
を
大
切
に
す
る
心
や
思
心




 て
食
洗
浄
機
の
更
新
プ
L
公
伶
涷
泠
 が，ふ加肘ta゚





世 $\cap$ 世号










体
的
な
取
有
組
を
を
組
織
に
推
進
す
る
と
























 すかを －れ重近











## 1 <br> 















## 2 <br> 



加肘なの いい如区


心
向
上
の
動
機
け
と
な
る
学
森
機
会
集
い と
も
に
青
年
層
に
対
し
ま
ち
の
の
愛
着報
を
広
く
発
信
c゙
き
る
手
段
の
検
討
を
進
る が
さ
ま
さ
ま
な
世
代
で
高
ま
る
よ
う
学
習
情

 た
な
事
業
を
学
校
施
設
に
お
い
て
実
施
す
る
な










性
主
体
的
な
判
断
力
を
持
青
少
年
を
育
む
 を
社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組
を
を
韛
し，
—












夕
ネ夕

ネ た 拠







## 読 書 活 動 の 推 進



放課後学校




文
华
事
業
に
対
し
引
き
続
き
補
助
を
行
つ
て
加敷ta ${ }^{\circ}$


化
し
た
ボ
个
う
を
更
新
す
る
な
ど
施
設
の利
便
性
向
上
を
図
$\vdots$
て
$\vdots$
$\vdots$
と
も
に
老
朽理
運
営
を
市
直
棠
と
し
引
き
続
き
利
用
者
の
 で






5図の得ど張す業か


## 6 <br>  <br> ス ス゚ － ツ 施 設 機 能

 きる
生
涯
ス
ホ
い
社
会
の
実
現
た
あ
に
は






 と
も
に
年
齢
や
性
別
障
が
い
の
有
無
を
問
周
年
記
念
誌
発
行
な
と
の
支
援
行
い
郷 あ
る
砂
川
も
ち
き
き
保
存
会
に
対
120
辿
る
特
別
展
を
開
侮
す
る
と
も
に
無
形
民料
な
ど
を
デ
ジ
タ
化
化
砂
市
の
軌
跡
を郷
士
資
料
室
な
ど
収
集
保
存
し
て
る
る
資







## S 

豊














保
て
て
い
く
な
ど
施
設
の
機
態
実
を
図
つ
 に
し
て
し
管
理
機
材
の
購
な
な
に
む
う




[^0]
[^0]:    

