# 令和4年度松本市小中学校 

環境教育支援事業 報告書


## 松本市

## 松本市小中学校環境教育支援事業について

## 1 本事業について

学校における環境教育の推進を図るため，環境分野の専門性を持つ地域の企業•団体等が外部講師となる「環境学習プログラム」を小中学校へ紹介しています。
平成 22 年度から，民間（環境教育講師団体，中信地区環境教育ネットワーク），松本市教育委員会，松本市の3者による協働事業として実施しています。

2 経過
（1）令和4年4月12日 松本市小中学校教頭会で周知
小中学校ヘプログラム一覧配布と申込書募集開始
（2）令和4年5月31日

## 申込書提出締切

随時プログラム実施

3 実施状況（令和 5 年 3 月現在）
（1）実施校 18 校（小学校 18 校）
（2）実施人数 2， 294 人
（3）実施事業 43 事業（19種類）
（4）実施団体 15 団体

4 報告書目次
（1）松本市小中学校環境教育支援事業 報告書
（2）令和4年度学習プログラム一覧
1～103頁
（3）信州の環境学習サポートサイト 紹介
104～127頁
128 頁
（4）【附録】松本市環境•地域エネルギー課からのお知らせ 129～130頁

## 【表紙写真】

左：鎌田小学校
$\quad$ 「鎌田お宝探検～川の生き物編～」

中央：梓川小学校
「梓川リバーアドベンチャー」
右：安曇小学校
「上高地探検 陸編」

## 令和 4 年度松本市小中学校環見教育支援事業 報告書一覧

| No． | 学校名 |  | 講座番号，講座名 | 講師 | $\begin{aligned} & \text { 受年 } \\ & \text { (人数) } \end{aligned}$ | 実施日 | 頁数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 源池小 | 3 | 山へ行こう！歩いて。感じて。学ぶ自然環境。 | 認定NPO法人信州まつもと山岳 ガイド協会やまたみ | $\begin{aligned} & 5 \text { 学年 } \\ & (42) \end{aligned}$ | 6／10 | 1 |
| 2 | 明善小 | 11 | 炭用石窯でピザ焼体験 | NPO法人石窯スマイル研究所 | 特別支援学級 (4) | 12／7 | 2 |
| 3 | 明善小 | 14 | 竹筒と蜜ろうを使ったキャンドルブくり | 松本市地球温暖化防止市民ネッ トワーク（エコネットまつもと） | 特別支援学級 （31） | 11／21 | 3 |
| 4 | 明善小 | 28 | 地元の川大好き！リバーアドベンチャー | 合同会社リトルピークス | 特別支援学級 （14） | 9／1 | 4 |
| 5 | 四賀小 | 10 | 木の授業とバウムクーヘン作り | 寿さと山＜らぶ | $\begin{gathered} \text { 3年 } \\ \text { (20) } \end{gathered}$ | 12／1 | 5 |
| 6 | 四賀小 | 7 | 生きものから学ぶ環境学習 | 松本ホタル学（まなぶ）会 | $\begin{aligned} & \text { 4年 } \\ & \text { (20) } \end{aligned}$ | 6／17 | 6 |
| 7 | 源池小 | 19 | ワクワク下水道教室 | 松本市上下水道局下水道課 | $\begin{aligned} & \text { 4年 } \\ & \text { (48) } \end{aligned}$ | 9／22 | 7 |
| 8 | 芝沢小 | 19 | ワクワク下水道教室 | 松本市上下水道局下水道課 | $\begin{gathered} \text { 4年 } \\ (70) \end{gathered}$ | 7／8 | 8 |
| 9 | 安曇小 | 29 | 梓川\＆奈良井川\＆犀川ラフティング | 合同会社リトルピークス | $\begin{gathered} \text { 5.6年 } \\ \text { (9) } \end{gathered}$ | 6／30 | 9～10 |
| 10 | 今井小 | 24 | 身近な自然観察 | 自然観察の会 ひこばえ | $\begin{gathered} \text { 1年 } \\ \text { (33) } \end{gathered}$ | 9／26 | 11 |
| 11 | 安曇小 | 28 | 地元の川大好き！$!$ バーアドベンチャー | 合同会社リトルピークス | $\begin{gathered} \text { 3.4年 } \\ \text { (4) } \end{gathered}$ | 7／8 | 12～13 |
| 12 | 大野川小 | 31 | 地元の山が好きになる登山学 （のりくら散歩） | 合同会社リトルピークス | $\begin{gathered} \text { 1.2年 } \\ (7) \end{gathered}$ | 10／28 | 14 |
| 13 | 大野川小 | 30 | 水殿ダムラフトピクニック | 合同会社リトルピークス | $\begin{gathered} \text { 3.4年 } \\ (10) \end{gathered}$ | 8／25 | 15 |
| 14 | 中山小 | 10 | 木の授業とバウムクーヘン作り | 寿さと山くらぶ | 特別支援学級 （2） | 11／9 | 16～17 |
| 15 | 波田小 | 8 | 梓川大好き！大河の一滴プロジエクトスライドショー | 合同会社リトルピークス | $\begin{aligned} & \text { 3学年 } \\ & \text { (139) } \end{aligned}$ | 8／29 | 18～22 |
| 16 | 波田小 | 15 | 自然素材で簡単工作 | NPO法人わおん | $\begin{aligned} & \text { 4学年 } \\ & (132) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6 / 21 \\ & 6 / 22 \end{aligned}$ | 23～27 |
| 17 | 波田小 | 19 | ワクワク下水道教室 | 松本市上下水道局下水道課 | $\begin{gathered} \text { 4年 } \\ \text { (136) } \end{gathered}$ | 9／8 | 28～31 |
| 18 | 波田小 | 38 | 体験して学ぶ「自然や環境」についてI自然の中で遊んで学ぼう！ | 体験創庫かけはし | 特別支援学級 （16） | 10／21 | 32 |
| 19 | 梓川小 | 37 | 体験！体感！外あそび！！ | 信州やがいたいけん学校ぷらす | $\begin{aligned} & \text { 6の1(34) } \\ & \text { 6の4(34) } \end{aligned}$ | 9／13 | 33～35 |
| 20 | 芝沢小 | 7 | 生きものから学ぶ環境学習 | 松本ホタル学（まなぶ）会 | $\begin{gathered} \text { SDGsクラブ } \\ (10) \end{gathered}$ | 7／7 | 36 |
| 21 | 梓川小 | 28 | 地元の川大好き！リバーアドベンチャー（梓川源流探検） | 合同会社リトルピークス | $\begin{aligned} & \text { 4学年 } \\ & \text { (132) } \end{aligned}$ | 11／1 | 37～41 |
| 22 | 田川小 | 8 | 奈良井川大河の一滴 | 合同会社リトルピークス | 5年1．2組 （52） | 8／26 | 42 |


| No． | 学校名 |  | 講座番号，講座名 | 講師 | $\begin{aligned} & \text { 受年 } \\ & \text { (人数) } \end{aligned}$ | 実施日 | 頁数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 23 | 田川小 | 28 | 地元の川大好き！ | 合同会社リトルピークス | 5年1.2組 (52) | 8／30 | 43～44 |
| 24 | 梓川小 | 10 | 木の授業とバウムクーヘン作り | 寿さと山＜らぶ | $\begin{aligned} & 5 \text { 学年 } \\ & \text { (133) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 11 / 15 \\ & 11 / 16 \end{aligned}$ | 45～48 |
| 25 | 開明小 | 41 | 外遊びの達人講座 | NPO法人わおん | $\begin{aligned} & \text { 3学年 } \\ & (96) \end{aligned}$ | 8／25 | 49～51 |
| 26 | 梓川小 | 14 | 竹筒と蜜ろうを使ったキャンドルづくり | 松本市地球温暖化防止市民ネッ トワーク（エコネットまつもと） | $\begin{gathered} \text { 6年2組 } \\ (34) \end{gathered}$ | 11／29 | 52 |
| 27 | 旭町小 |  | 柳沢林業協力による学習 | 柳沢林業 | $\begin{gathered} \text { 5年1組 } \\ (33) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7 / 15 \\ 9 / 16 \cdot 10 / 14 \\ 11 / 11 \cdot 1 / 20 \end{gathered}$ | 53～59 |
| 28 | 安曇小 | 41 | 上高地探検•陸編 | NPO法人わおん | $\begin{aligned} & \text { 1.2年 } \\ & \text { (13) } \end{aligned}$ | 7／13 | 60 |
| 29 | 波田小 | 28 | 上高地源流見学 | 合同会社リトルピークス | $\begin{aligned} & \text { 3学年 } \\ & \text { (139) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 9 / 2 \\ & 9 / 9 \end{aligned}$ | 61～66 |
| 30 | 芝沢小 | 12 | 木材の活用法【マイペン立てを作ろう】 | 寿さと山＜らぶ | 特別支援学級 (28) | 9／14 | 67 |
| 31 | 芝沢小 | 10 | 木の授業とバウムクーヘン作り『ハバームクーヘン」つて木 の年輪1 | 寿さと山＜らぶ | 特別支援学級 (28) | 12／7 | 68 |
| 32 | 梓川小 | 8 | 梓川大河の一滴スライドショー | 合同会社リトルピークス | $\begin{aligned} & \text { 4学年 } \\ & \text { (147) } \end{aligned}$ | 7／19 | 69 |
| 33 | 梓川小 | 28 | 梓川リバーアドベンチャー | 合同会社リトルピークス | $\begin{aligned} & \text { 4学年 } \\ & \text { (134) } \end{aligned}$ | 9／6 | 70～74 |
| 34 | 筑摩小 | 28 | 地元の川大好き！リバーアドベンチャー【川であそぼう】 | 合同会社リトルピークス | $\begin{aligned} & \text { 2学年 } \\ & (58) \end{aligned}$ | 8／24 | 75～77 |
| 35 | 安曇小 |  | 上高地探検川編 | 川と自然と文化研究所 | $\begin{aligned} & \text { 1.2年 } \\ & \text { (13) } \end{aligned}$ | 8／25 | 78 |
| 36 | 鎌田小 | 26 | 鎌田お宝たんけん 川の生き物編 | 川と自然と文化研究所 | $\begin{aligned} & \text { 3学年 } \\ & \text { (153) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 9 / 13 \\ & 9 / 16 \end{aligned}$ | 79～86 |
| 37 | 明善小 | 12 | 秘密基地をつくろう | 寿さと山＜らぶ | 特別支援学級 <br> （3） | $\begin{aligned} & 9 / 29 \\ & 10 / 4 \end{aligned}$ | 87～90 |
| 38 | 二子小 | 15 | 自然素材で簡単工作 | NPO法人わおん | 特別支援学級 (23) | 11／30 | 91 |
| 39 | 波田小 | 38 | 体験して学ぶ「自然や環境」についてI自然の中で遊んで学ぼう！ | 体験創庫かけはし | 特別支援学級 （6） | 10／12 | 92 |
| 40 | 安曇小 |  | 水の源をさがす | 柳沢林業 | $\begin{aligned} & \text { 5年 } \\ & \text { (3) } \end{aligned}$ | 7／21 | 93～94 |
| 41 | 田川小 | 26 | 川の生き物探し | 川と自然と文化研究所，松本ホタ ル学（まなぶ）会 | $\begin{aligned} & \text { 3年 } \\ & \text { (40) } \end{aligned}$ | 9／8 | 95～97 |
| 42 | 寿小 | 12 | 里山学習体験 | 寿さと山くらぶ | $\begin{gathered} 5 \text { 年 } \\ \text { (106) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 9 / 22 \\ & 9 / 28 \end{aligned}$ | 98～101 |
| 43 | 島立小 | 23 | 火起こしと野外体験 | すえなみブツシュ | $\begin{gathered} \text { 4年 } \\ \text { (53) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 2 / 15 \\ & 2 / 17 \end{aligned}$ | 102～103 |
| 計 | $\begin{gathered} 18 \text { 校 } \\ \text { (小学校18 } \end{gathered}$ <br> 校） |  | 19種類 | 15団体 |  | 294人 |  |


| 授 業 名 | 美ヶ原登山 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 担任 折橋 佑樹 記入者 折橋 佑樹 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年6月10日（金） |
| 講師名 | 信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 松場さん |
| 実施概要 | －美ヶ原登山に向けての事前学習で，登山の魅力や歩き方などを教えていただ いた。 <br> －登山当日のガイド |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 初めて登山をしたけど，全員無事に下山できてよかった。 <br> - 美ヶ原にある植物について知ることができてよかった。 <br> - 頂上で食べたお弁当やソフトクリームは最高においしかった。 <br> - 頂上に向かう途中に動物の骨を見つけた。何の骨か気になったので，調べ てみたら鹿の骨だということが分かった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 登山当日にガイドをしていただいたことで，職員•子どもともに安心して登山を実施することができました。登山未経験の職員が，担当する場合もあ るので今回のようにガイドをしていただけるととてもありがたいです。 <br> 道中に，自生している植物の名前や特徴，自然の楽しみ方を丁寧に教え ていただき，子どもたちも，松場さんの話に熱心に耳を傾け，自然を満喫し ていました。 |

環境教育支援事業実施報告書

| 授 業 名 | 初めてのピザ焼き体験 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立明善小学校 特別支援学級 参加人数 4 人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 12 月 7 日（水） |
| 講師名 | NP0 法人石窯スマイル研究会 |
| 実施概要 | - 火起こし <br> - ピザ作り <br> - ピザ焼き，喫食 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 「ピザ窯の仕組みを知る」 <br> 「一緒に火起こし」 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 空気をポンプで入れたら，温度がどんどん上がっていったよ。 <br> - 生地を伸ばすんだけど，伸ばしても戻ってきちゃう。すごいゴムゴムして いた。焼いたら，かりってなって，すごくおいしかった。 <br> - 忘れないうちに，もう一回ピザ作ろうよ。 <br> - ピザ窯，おれたちも作りたいなあ。お金とかかかるよね，どうしよう。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －移動用のピザ窯のほかに，児童が扱いやすい小さいサイズのものを持って きていただいた。児童が火起こしから体験できるよう準備していただき，活動の始めから興味関心をもって臨むことができた。 <br> －食材の準備を細やかにしていただき，子どもたちが初めてのピザ作成に集中して取り組む様子があった。 <br> －「またやりたい」「じぶんたちでやりたい」と次への願いを持つことがで きた。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：3】

| 授 業 名 | 竹筒と蜜ろうを使ったキャンドルづくり |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立明善小学校 特別支援学級 参加人数 31 人 |
| 担当者 | 馬場 美穂 記入者 馬場 美穂 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 11 月 21 日（月） |
| 講師名 | 松本市地球温暖化防止ネットワーク（エコネットまつもと） |
| 実施概要 | - 蜜ろうキャンドルと環境のお話（講師） <br> - 蜜ろうの研究発表（児童） <br> - 竹筒フードづくり |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 「蜜ろうのお話を聞く」 <br> 「担任の先生とドリル」 <br> 「ドリルで穴をあける」 <br> 「やすりで穴を整える」 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －蜜ろうってミツバチが作るんだ。 <br> はちみつや花粉から作っているんだって。 <br> －竹にもいろんな種類があるんだって。 <br> 今日使った立派な竹は，どこに生えているんだろう。 <br> －ドリルで穴をあけるのが怖かったけど，一回講師の先生とやったら，でき たって思った。自分でも開けてみたよ。 <br> －考えたデザインにできた。はやくキャンドルをつけてみたいな。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> - 事前学習で，蜜ろうについて学習をすることができた。 <br> - 事前学習で，竹筒のデザインを考えた。児童が自分でテーマを考えて，デ ザインを作成していった。 <br> －講師の方々が，丁寧に準備をしていただいてあった。グループごとに講師 の先生がついていただき，安全面でも安心だった。 <br> －竹にドリルで穴をあけるのは，ダイナミックな活動で，児童がとても喜ん でいた。穴をあけるときの振動や，竹の香りに気付き，友だちと感想を語 り合う姿があった。 |

環境教育支援事業実施報告書

| 授 業 名 | 牛伏川大好き水祖神冒険りバートレッキング |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立明善小学校 特別支援学級 参加人数 14 人 |
| 担当者 | 田中 歩美 記入者 田中 歩美 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月1日（木） |
| 講師名 | 合同会社リトルピークス 代表 小峰邦良さん 宇賀神しほさん 奥田さん |
| 実施概要 | －学校から，歩いて牛伏川源流のほうへ行く途中で，川の様子や，水の分岐地点を見学し，自分たちの飲み水や，田んぼなどへ水が分けられているお話を聞き，水についての学習をした。 <br> －牛伏川で，水生生物を見つけたり，川の中を上ったりして遊んだ。 |
| 実施状況 （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 水祖神のことを教えてもらってよかった。 <br> - カニやとびゲラ，カワニナ，ヘビトンボなど 8 種類見つけられてよかっ た。 <br> －農業用水と飲み水の取水地点で水についての話や歴史について話して頂い たがとても真剣に聞いていた。 <br> －川の様子を確認しながら歩いていったが，自分たちの家の近くの川につい ても関心をもった。 <br> －水生生物を 10 種類つかまえようというミッションで石をどかしたり，石 の下にあみを差し込んだり，一生懸命つかまえようとしていた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －天候の急変で，1時間ほどしか活動できなくてとても残念だったが，子ど もたちが，水の歴史や現在の川の状況の話を真剣に聞いていて，環境につ いて考えることができてよかった。 <br> －川遊びで，全員が網をもって，必死に水生昆虫を探していた。友だち同士 で見せ合ったり，協力して探している様子がたくさんあってよかった。 |

環境教育支援事業実施報告書

| 授 業 名 | 木の授業とバウムクーヘン作り |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 中野 博文（3年担任）${ }^{\text {a }}$（ 記入者 ${ }^{\text {a }}$ 中野 博文 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 12 月 1日（木） |
| 講師名 | 寿さと山くらぶ事務局長 鈴木喜一郎さん |
| 実施概要 | ○木の切り株を使って年輪を数えたり，年輪ができる意味を考えたりした。 ○年輪のできるしくみを理解したうえで，野外バウムクーヘン作りをした。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －地域の身近な問題である，松枯れの原因や仕組みについて知る機会にもな り，森林への興味を高めることができていた。 <br> －バウムクーヘン作りを通じて，一つ一つの年輪ができるまでを疑似体験で きた。「本物の木の成長のすごさを知ることができた。」という感想があ った。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －バウムクーヘン作りをきっかけに，地域の身近な森林へ目を向ける機会に なっていた。来年もぜひ継続して実施していきたいです。 |

環境教育支援事業実施報告書

| 授 業 名 | 生き物から学ぶ環境学習 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立四賀小学校 4 学年 1 組 ${ }^{\text {a }}$ 参加人数 ${ }^{\text {a }}$ 20人 |
| 担当者 | 栁沢 準二 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年6月17日（金） |
| 講師名 | 松本ホタル学会 藤山静雄先生 |
| 実施概要 | －生き物の種類の減少や希少生物について，ホタルについての生態，ホタルも他の生き物も住める環境についてプレゼンを用いた学習会 <br> －学校横に流れる保福寺川の生き物の採取と生き物から分かる水質についての分析 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －藤山先生に絶滅危惧種がたくさんいることを知って何とかしていかない といけないと思いました。 <br> －四賀地区は松本一たくさんホタルがいる場所だと分かり，ホタルを守って いきたいと思いました。 <br> －川の生き物探しは，とても楽しかったです。生き物の名前を調べるのが大変だったけど，きれいな川に住む生き物がたくさんいてよかったです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> － 3 年目の環境学習でした。生き物の分類調査をして分析までできました。子どもたちは，ホタルも他の生き物も住んでいる四賀地区を誇りに感じ， その環境を守っていきたいと意識できました。 <br> －この学習をきっかけに，四賀地区のホタルスポットでの観察会を実施でき ました。ゲンジボタルもヘイケボタルも同時に飛ぶ，いわゆる源平合戦が 2 か所で確認できました。数の増減はあるものの，貴重なホタルが，毎年，命をつないでいることが確認できて子どもたちも，保護者も驚いてい ました。 <br> －藤山先生はじめ松本ホタル学会のみなさんにも来ていただき，四賀の自然 の良さや子どもたちの良さを褒めていただきうれしさがわいてきました。継続して今後も環境学習に取り組んでいきたいと感じました。 |
| 授業について |  |

環境教育支援事業実施報告書

| 授 業 名 | ワクワク下水道教室 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 佐原健治 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 2 2日（木） |
| 講師名 | 松本市上下水道局下水道課 |
| 実施概要 | - 松本市の下水道の仕組みの説明 <br> - ロールティッシュとBOXティッシュの水溶性の比較実験 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | コロナ感染拡大防止対策のため，Zoomにて実施 <br> ボックスティッシュとロールティッシュをペットボトル に入れ，強く振って水に溶かす実験 <br> 二種類のティッシュの水溶性の比較 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 家や学校で使われた水がどのようにきれいにされるか，仕組みがわかった <br> - トイレのティッシュと箱のティッシュの違いが，水の溶けやすさだったと は知らなかった。 <br> －トイレに溶けない紙を流すと，詰まったりきれいにするときに大変だった りすることがわかった。 <br> －トイレにロールティッシュ以外の紙を流さないようにしたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －本校はこの後宮渕浄化センターに見学したが，事前にこの授業を受けたこ とで，子どもたちの知識理解や興味関心が高まり，センターの見学がより充実したものとなった。 |


| 授 業 名 | ワクワク下水道教室 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立芝沢小学校 4年1組，2組 参加人数 70 人 |
| 担当者 | 担任 上兼 恵理，山本 仁子 記入者 山本 仁子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 7 月 8 日（金） |
| 講師名 | 松本市上下水道局 下水道課 宮渕及び両島浄化センター 飯島志保さん |
| 実施概要 | - 浄化センターまでの下水の流れ <br> - ペットボトルを使った紙の溶け方実験 <br> - 顕微鏡映像をモニターに映して微生物を観察 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 紙の溶け方実験•微生物観察 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 微生物の種類はたくさんあることが分かった。また動いていて驚いた。 <br> - 使った水がきれいにするのはとても時間がかかるんだなと思った。自分で も水を使うときは，水の量を調節したい。 <br> －下水道管にはいろいろな工夫があることが分かった。マンホールは時代に よって模様が変わっていたことに気づいた。 <br> －トイレットペーパーとティッシュペーパーの違いがよくわかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －社会の学習に関連して社会見学を計画していたが，感染状況から見送って いた。しかし，今回の授業の中で浄水センター内の様子や微生物の画像，様々な実験を見せていただくことができたことで，興味•関心をもって学習に臨むことができ，理解が深まったと思われる。 <br> －実際に浄水センターで働く方から直接お話を聞くことができたことで，微生物の種類や送られてくる水の量など，学習の中で生まれた疑問について質問する機会ができ，大変ありがたかった。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：9】

| 授 業 名 | 梓川\＆奈良井川\＆犀川ラフティング |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立安曇小学校 5－6学年 参加人数 9 人 |
| 担当者 | 横山 享司 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年6月30日（木） |
| 講師名 | 合同会社リトルピークス 小峰邦良様 |
| 実施概要 | （1）上高地から流れ出た梓川が木曽を源流とする奈良井川と合流し，犀川と なっていく様子を見る。 <br> （2）信濃川水系中流域の川の様子を観察し，上流と下流との違いを実感す る。 <br> （3）パックテストをすることを通して，川の水質保全について考える。 <br> （4）実際にラフティングすることを通して川のもつ浸食•運搬•堆積作用の力を実感する。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 奈良井川からラフティングをしながら，川の流れの様子を知る。瀬や渕，逆流 する場所などを体感した。小雨で水量が少なかったため，川底の様子まで観察 することができた。市街地を流れる奈良井川は思ったより臭いが少なかった。 <br> 中洲に上陸し，川の浸食•運搬•堆積作用を観察。上高地の地形の成り立ちを知る 6 年生は，梓川の水のパワーをよく理解していた。また，これから理科「流れる水のはたらき」単元を行う 5 年生とっては，予習になった。梓川の水量が少ないのは，農業用水や工業用水に使われているため。秋に行う梓川頭首工の学習につなげる予定だ。 <br> 犀川と合流した梓川の流れを体感する。水から命を守る学習をすると同時に， この川が「千曲川」「信濃川」と名を変えて新潟港に流れ込むことを改めて実感した。 |




| 授 業 名 | 身近な自然観察（講座 N0．24） |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立今井小学校 1 学年 参加人数 3 3人 |
| 担当者 | 織茂 幸子（1年担任） |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 26 日（月） $9: 30 \sim 11: 30$ |
| 講師名 | 自然観察の会「ひこばえ」 |
| 実施概要 | 【今井小学校の学習公園で，「秋をさがそう」】 <br> －いろいろなたねをさがしてみよう <br> －いきものをさがしてみよう <br> - 自然のものであそぼう <br> - 木の実を拾おう（くるみ，くり，どんぐり拾い） |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - クワガタを見つけて楽しかった。 <br> - 自然のいろんなことを教えてもらってうれしかった。 <br> - 手作りのコクワガタの紙芝居を読んでくれておもしろかった。 <br> - スプーンリレーが楽しかった。 <br> - 木の実がたくさん拾えてよかった。 <br> - つるでつなひきをして楽しかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －講師の先生方には，生き物のことや草木の色々なことを教えていただき，子どもたちも自然に親しみながら色々なことを学び，大変楽しく貴重な機会になりました。 <br> - 一年を通じて自然に親しむ機会を増やしていきたいと思いました。 <br> - 毎年秋に 1 年生がお世話になっていますが，春夏も学習公園で自然観察を継続して行えるとさらに自然の知らない姿を知ることができていいのかな と思います。 |


| 授 業 名 | 地元の川 大好き リバーアドベンチャー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 近藤 陽子 記入者 近藤 陽子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 7 月 8 日（金） |
| 講師名 | 合同会社リトルピークス 小峰邦良さん |
| 実施概要 | －「大河の一滴」の講演を聞いて，水の循環について学んだり，自然との関わ り方について考えたりした。 <br> －地元の三川である黒川，梓川，島々谷川で泳いだり，水生生物を見つけたり した。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ①講演「大河の一滴」 <br> 川の上流に住んでいることの意味を考えるきっかけにもなりました。 <br> （2）黒川の水生生物採集 カワゲラを見つけることができました。 <br> ③川での泳ぎ方を教わる子どもたち プールでの泳ぎ方との違いを教わりま した。 <br> （4）梓川を泳いで横断全員が泳ぎ切ることができました。梓川の泠たさも体感しました。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －川によって，冷たさや流れ方が違うのがわかった。梓川はすごく冷たかっ た。黒川も冷たかったけど，気持ちよかった。カワゲラもいて黒川はきれ いだということがわかった。島々谷川にも少しだけ流されてみて楽しかっ た。 <br> - プールとは違う川での泳ぎ方を教えてもらえてよかった。 <br> - 「大河の一滴」を聞いて，やったことは自分にかえってくることがわかっ た。ゴミは大人になっても捨てないようにしたい。 <br> －川の上流に住んでいる私たちが川をよごさないようにしたいと思った。 |


|  | 2 先生方の感想，要望等 <br> －初めは川に入ることを怖がっていた子も，スタッフの方のサポートを受 け，リバーアドベンチャーが終わる頃には，笑顔で川遊びを楽しむ姿が見 られました。無理なく，一人ひとりに寄り添って，上手にサポートしてい ただき，本当にありがたかったです。どの子も地元の川に関心をもち，愛着を感じることができたと思います。また，リバーアドベンチャーを通し て，子ども同士の自然な関わり合いが生まれ，以前より仲が深まったよう に感じました。スタッフの皆さんがどの子にも明るくフレンドリーに声を かけ，関わってくださったおかげだと感じています。 <br> －学校の職員では，あのようなダイナミックな川遊びは体験させてあげるこ とはできません。専門の知識と豊富な経験をおもちのスタッフの方につい ていただき，素晴らしい自然体験活動ができて本当に良かったです。子ど もたちの地元の川を大切にしたい，川のことをもっと知りたいという気持 ちがさらに高まりました。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：12】

| 授 業 名 | 地元の山が 100 倍好きになる登山学 「乗鞍散歩」 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 10 月 28 日（金） |
| 講師名 | リトルピークス 小峰 邦良 |
| 実施概要 | - 普段はほとんど歩かない急な山道を歩き抜く。 <br> - 夜泣峠や一の瀬園地にまつわる言い伝えや歴史を聞く。 <br> - 山での命を守る方法や知識を教わる。 <br> - 地元の山の自然や景色を楽しむ。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 松脂がどんな場所にあり，どのよ うに採取するか教えていただきまし た。虫よけの効果や香りがあること も教えてもらい，大人も子どもたち も松脂を鼻の下につけて，散歩が始 まりました。 <br> クイズ形式で，山にはどれくら い雪が積もるか教えていただきま した。笹の葉の高さで判断ができ るそうです。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －「たのしい」「かえりたくない」と楽しそうに生き生きと活動していまし た。 <br> －普段の生活では絶対しないような活動で，新鮮味があったようです。少し怖い活動にも積極的にチャレンジしょうとする様子がありました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 乗鞍に住む子どもたちだからこそ，こういった自然と触れ合う活動は地域 に愛着をもつという観点からも大事にしたい活動です。もっとたくさん経験 させてあげたいです。子どもたちの顔がとても生き生きしていました。1回 しかないのがもったいない。子どもも大人もそう思えるような活動を設定し ていただき，有意義な時間でした。 |


| 授 業 名 | 水殿ダムラフトピクニック |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立大野川小学校 3，4年 参加人数 10 人 |
| 担当者 | 奥原 由里 石山 陽基 記入者 奥原 由里 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月25日（金） |
| 講師名 | リトルピークス 小峰 邦良 |
| 実施概要 | －ダム湖で遊びながら（水殿ダムでゴムボートに乗る，ダム湖に飛び込んで浮 かぶ，サップに乗るなど）その面白さや水の危険さを知る。 <br> －地元の川の素晴らしさを体感する。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ゴムボートに乗って，自分た ちでパドルを使って漕ぎ出し ました。 2 艘のボートで競争 したり，ダム湖の真ん中で， ボートの端から端までジャン プして立つ（滑るとダム湖へ ダイブ）遊びをしたりして大 いに盛り上がりました。 <br> ウェットスーツの上にライフジ ャケットを着てダム湖に入りま した。だんだん足がつかなくな ってくると怖きを感じてきます が，体が浮かぶことがわかる と，とても楽しそうでした。深 いところで水深 70 m あるそう です。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> この行事が行われることを知ってから，「早く行きたい。」と首を長くし て待っていました。ダム湖の深さを知って怖さを感じていましたが，安全に遊ぶための約束や準備をきちんとすることの大切さをより実感できたのでは ないかと感じました。「またやりたい。」という声がたくさん挙がりまし た。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 自然や環境に関わるお話を織り交ぜながら様々な体験をさせていただきま した。児童に問いかけたり，遊びの要素を取り入れてくだきったりと，児童 が興味を持てるよう工夫をしていただいていることが伝わりました。学校の職員だけではできない内容ですので，とてもありがたかったです。天候を鑑 みて，場所や内容の変更にもすぐに対応していただき感謝です。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：14】

| 授 業 名 | 木の授業とバウムクーヘン作り |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立中山小学校 特別支援学級 参加人数 2 人 |
| 担当者 | 担任 祝迫 なおみ 記入者 祝迫 なおみ |
| 実施日（期間） | 令和4年11月9日（水） |
| 講師名 | 寿さと山くらぶ 鈴木喜一郎さん 他 2 名 |
| 実施概要 | - 学校の裏山の木の年輪を見たり触ったりしながら，お話を聞いた。 <br> - 卵を割ったり粉を入れて混ぜたりして生地を作った。それを竹に塗って炭火 の上で焼くことを数回繰り返し，バウムクーヘンを作った。出来上がったバ ウムクーヘンを目の前で切ってもらうと年輪と同じ模様を見ることができ た。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 学校の裏山の木を見せてもらいました。木 をよく見たり触ったりすると円い模様があ りました。それが木の年齢だと教えてもら いました。 <br> 卵を割ったり粉を混ぜたりして生地をつく りました。卵の割り方は回を重ねるごとに上達しました。自分たちでやることができ てうれしそうでした。 <br> 今年は一人で竹を持ち，自分のバウムクー ヘンを焼きました。生地を塗ってもらい炭 の上で回していくと，いい色になっていき ました。生地を塗って「今度は○才だね （○回目）」と話しながら焼きました。 <br> 出来上がったバウムクーヘンを竹から抜い て切ってもらうと，最初に見た木の模様と同じ円い模様が出てきました。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 自分で卵を割ったり生地を作ったりすることができてうれしかった。 <br> - 一人で竹を回すのをがんばった。 <br> - おいしいバウムクーヘンができてうれしかった。 |


|  | 2 先生方の感想，要望等 <br> - 昨年度の経験もあり見通しをもって楽しく活動する姿が見られた。 <br> - 中山の木を持ってきていただき，子どもたちも興味をもって見たり触った りしていた。 <br> －講師の先生方が児童にやさしく話したり接したりしてくださり，とてもあ りがたかった。 <br> －準備など丁寧にやっていただき安心して活動することができた。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：15－1】

| 授 業 名 | 梓川大好き！大河の一滴プロジェクトスライドショー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 上條 暁夫 記入者 $^{\text {上條 暁夫 }}$ |
| 実施日（期間） | 令和4年8月29日（月） |
| 講師名 | 合同会社リトルピークス 小峰邦良 |
| 実施概要 | ○私たちのくらしと川 <br> ○海洋プラスチック問題 <br> ○源流から海のつながり <br> ○上高地ルール |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 川（梓川）の水の始まりは何か，どこからか，など，始まりの一滴に関する話から，ダムで水が休み，地元波田を通り，奈良井川との合流を経て，梓川が終わる，という話を聞いた。 <br> 話を聞く中で <br>  <br> ○長野県では，千曲川，新潟県では，信濃川に名称が変わる。 <br> ○海洋プラスチックが海岸（海）を汚染している。 <br> ○人間の都合で自然を壊している。 <br> （講師の幼いころの思い出と絡めて） <br> 一般的な知識と現在の環境問題について話を聞く。 <br> また，「おしっこ」と「うんち」の話の話も聞く。 <br> 特に子どもたちの食いつきは良かった。 <br> T「おしっこやうんちはどうしているか？」 <br> C「きれいにして川へ流す。」 <br> T「（浄化の仕方の説明の後）きれいにしすぎないで川へ流す。きれいにしす ぎちゃうと生き物が住めなくなる。」 <br> ○講師の先生が住んでいる乗鞍でも，おしっこやうんちを浄化して流してる。梓川を流れてくるが，流れてくる間に自然がもっときれいにしてくれる。 <br> など，自然の力のすごさと同時に，自然の絶妙なバランスについても話して くれた。 <br> 最後に今，大人が面白いゲームをいっぱい作っているが，それに負けないよ う，自然で遊ぶ楽しさを伝える（体験できる）にしている，と活動内容の一端 を写真で紹介していた。 <br> 「やってみたい」とつぶやく児童もいた。 |


|  |  |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 児童，生徒の感想等について記載してください。 <br> ○みねちゃん（ガイドの方）の話がおもしろかったです。おしっこをきれい にして，川へながしているのには，びっくりしました。しぜんを大切にし ているんだなと思いました。 <br> 波田は，しぜんがいっぱいなんだなと思いました。早く上高地へ行きたい です。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 自分が知らないことも聞けて良かった。 <br> おしっこやうんちの話など，興味関心の湧きそうなところからもアプローチ していて，楽しく聞けた。 <br> たくさん，覚えてくれているといいな，と思いながら，上高地へ行った時や海や川へ行った時，今後，環境学習をした時に，思い出してくれればいいな と思う。 <br> また，小さい頃からの環境学習を通して，将来（今）から，実践できるとよ いなと思った。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：15－2】

| 授 業 名 | 梓川大好き！大河の一滴プロジェクトスライドショー |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 3 年 2 組 | 参加人数 | 33 人 |
| 担当者 | 降旗 和葉 | 記入者 | 降旗 和葉 |
| 実施日（期間） | 令和4年8月29日（月） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：15－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 （授業風景） |  |  |  |


| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 自分たちが住む波田を流れる梓川を大切にしていきたいという気持ちをも つことができた。「人間がしたことは人間に返ってくる」ということを聞い ているときに，とても真剣な表情になっていた。だから，きれいに保つ努力 が必要だということを感じ取っていた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 梓川の一滴目，始まりがどこなのかを考えることができた。写真がたくさ んあり，子どもたちにとって身近だけれど，詳しく知らないことについて，視覚的に知ることができたように感じる。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：15－3】

| 授 業 名 | 梓川大好き！大河の一滴プロジェクトスライドショー |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 3 年 3 組 | 参加人数 | 35 人 |
| 担当者 | 嶋田 美智子 | 記入者 | 嶋田 美智子 |
| 実施日（期間） | 令和4年8月29日（月） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：15－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | - 梓川は 65 Km で，上高地の方から始まっている。 <br> - 川の始まりは一滴の水からで，それがいろいろなところから集まり，巡り巡 って今の川になっているということ。つまり，きれいに見えてもいろいろな ものが混じっている。（65年前の水ということ） <br> - 人間がごみを捨て，環境が破壊されている。 <br> - 捨てたごみはいつか自分に返ってくるということ。このことに限らずいいこ とも悪いことも自分に返ってくる。 <br> －人工物が川に増えたため，一見きれいに見えるが，野生生物が減ったり，人 が溺れるようになった。1年前に人工物にあったペットボトルが全く同じ状態で残っていた。 <br> －リトルピークスでの活動を聞き，自然で遊ぶすばらしさを聞いた。上高地は国の持ち物なので，ものを動かしたり採ったりしてはいけないが，これでは人がこなくなってしまう。自然を守りつつ，体験ができる環境になればよ い。 $\downarrow$ マイクロプラスチックの話。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | －クジラの口の中からたくさんのプラスチックが出てきているのを見て，子ど もたちは声をあげていた。また動物に網が絡みついている姿を見て「かわい そう」とつぶやいていた。 <br> - 梓川を自分たちの川だと思い大事にしてほしい。 <br> - 上高地では野生生物が出る。熊・サル・鹿など <br> - 石や草木，昆虫などの持ち帰りはできない。しかし自然を感じて楽しんでほ しい。 |  |  |


| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 人が作った人工物で魚が少なくなっているのが驚いた。 <br> - 川はすごく高いところから流れていて，だんだんおりていっていろいろな川の水と混ざっていくことがわかった。上高地に行くのがものすごく楽し みになった。 <br> －上高地の水はきれいだけど，65年前の人がしていた，うんこやおしっこ もまじっているから飲めないことをはじめて知りました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 梓川のスタートから終わりまでわかりやすく，画像も使って説明してくださり，子 どもたちも興味をもって聞くことができた。物事は，すべてはつながっているという ことをしきりにおっしゃっていて，本当にそうだなと感じた。今回の学習で上高地の ことだけではなく，環境問題にも目を向けられたのではないかと思う。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：15－4】

| 授 業 名 | 梓川大好き！大河の一滴プロジェクトスライドショー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 小松 正 記入者 小松 正 |
| 実施日（期間） | 令和4年8月29日（月） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：15－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ○私たちのくらしと川 <br> －私たちくらしにとって水はなくてはならないもの。私たちを支えているも のは水。人は川から際限ない恩恵を受けている。 <br> －水害からくらしを守るために人はダムをつくってきた。川は血管と同じ。途中で流れを止めるとどうなるか。ダムのある川の水はきれいではない。生態系も崩してしまう。いいバランスが必要。 <br> - 水に着目することは大切なこと。小学生のうちにたくさん遊んでほしい。 <br> - 波田のよさをわかってほしい。外に出ないと分からない。 <br> ありがとう梓川。 <br> ○源流から海のつながり <br> －ここ（山頂）からも一滴。ここ（雪山）からも一滴。雨や雪が浸み込む。途中，涌き出ることもある。ここから 65 km の旅が始まる（奈良井川と合流まで）。 <br> - 梓川 $\rightarrow$ 犀川 $\rightarrow$ 千曲川 $\rightarrow$ 信濃川 $\rightarrow$ 日本海。川は海へとつながっている。 <br> - 川は水を運ぶ単なる水路ではなく，自然，文化，人の心を支える血管の役割を果たしている。 <br> - 美しき山に美しき流れあり。上流の人々の心と下流の人々の心をつなぐ。 <br> - みんなで梓川と共に歩もう。 |


|  | ○海洋プラスチック問題 <br> －海のゴミの重さが海の生物の重さを上回ってしまう。海のゴミを魚や鳥が誤って食べてしまい死んでしまっている。川に流されたプラスチックもや がて海へ運ばれ，マイクロプラスチックとなる。それを小魚が食べ，それ を魚が食べ，それを人間が食べる。海へ行ったものはみんなまた戻ってく る。 <br> ○上高地ルール <br> －生き物をとらない。石も持ち帰らない。サルと目を合わさない。クマに遭ったら騒がない目を合わせない。水は汲んでもよい。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －上高地の写真でもすごく上高地の水がきれいなことが伝わってきました。上高地に行くのがすごく楽しみです。 <br> －梓川は流れていってその後にどんどんいっぱいの川がつながっていって最後は海へ行くんだよと教えてもらいました。 <br> －海の魚や鳥がゴミを食べて死んでしまうと聞いて，ゴミを落とさないよう にしようと思いました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －どんな大きな川も始めは一滴の水から，ということが，3年生の子どもた ちにも映像と説明を通してよく理解できたように思う。その一滴がつなが ってつながって海にたどりつくということもとても分かりやすかった。 <br> －海洋ゴミの話は子どもたちに将来の地球環境を考えていくきっかけになり そうな内容だったのでとてもありがたかった。 |


| 授 業 名 | 自然素材で簡単工作 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4 年 1 組 参加人数 34 人 |
| 担当者 | 担任 清沢 基臣 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 6 月 22 日（水） $1 \cdot 2$ 時間目 |
| 講師名 | NPO 法人わおん 代表 山田勇さん／山田直美さん／堀川明さん／吉澤さん |
| 実施概要 | のこぎりの体験（扱い方や注意点についてのお話含む） <br> （1）のこぎりを使って木を切る <br> （2）輪切りになった木をやすりで磨く <br> （3）絵を描いてキーホルダーにする |
| 実施状況 <br> （授業風景） | のこぎりの使い方や押さえ方，注意点などを教わり，安全に活動することができた。 <br> －初めてのこぎりを扱う子も多く，当初は不安な様子も見られたが，講師の先生方が見守 ってくださったことで，安心して作業をする ことができていた。 <br> －切っていく中で板が動いてしまい，うまく切れないこともあったが，友だちと声を掛け合い，上手に切ることができていた。 <br> －作業を進める中で自信をもってきれるよう になった。 <br> 紙やすりで丁寧に表面を磨いたり，好きな絵 を描いたりして，自分の好きなデザインの作品を仕上げることができた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －初めてののこぎりを使った活動だったこともあり，当初は不安もあったよ うだが，正しい使い方を教わって実際に切ってみることで自信をもって取 り組めるようになった。 <br> －きれいに切ることができ，好きなデザインのキーホルダーを作ることがで きて満足したようだった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －のこぎりの使い方を丁寧に教えていただき，とてもありがたかった。ま た，間違った使い方の子などに対して複数の目で見ていただき，きめ細か い指導ができた。 <br> －自分で作ったキーホルダーをとても大切にしており，環境教育としても成果があったように思う。 |


| 授業名 | 自然素材て簡単工作 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4 年2組 ${ }^{\text {a }}$ 参加人数 ${ }^{\text {a }}$ 32人 |
| 担当者 | 担任 小山 敏彦 記入者 小山 敏彦 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年6月22日（水）3．4時間目 |
| 講師名，実施概要 | 【番号：16－1】 と同様 |
| 実施状況 （授業風景） | －のこきりの扱い方を教えてもらい，注意することなども知ることができ た。 <br> －のこぎりを初めて見て不安に感じた児童もいたが，実際に使ってみたいという気持ちになり，安全に使用することがで きた。 <br> －木によって堅きが違うことを教えても らい，堅い気を選んで時間をか けて切る姿があった。 <br> －実際に切り始めると，力の入れ具合を意識しながら，夢中になって木をきる姿 があった。 <br> －活動中も講師の方にアドバイスをもら いながら，楽しく取り組むことができ た。 <br> －輪切りになった木村にヤスリをかけて いる樣子。 <br> －絵を描き，色を付けて，キーホルダー になったことでよい思い出になった。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - のこぎりの扱い方を学び，安全に気をつけて活動することができた。 <br> - 木を何個も切り，キーホルダーとは別にお家へ持ち帰り大切にしたいとい う児童もいた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －のこぎりを初めて見たり握ったりして，使用するという児童がほとんどで あったが，持ち方や扱い方などを教えてもらい，実際に木を切る活動がで き，良い経験になった。 |


|  | ・キーホルダーをつくるという目標もあり，汗をかきながら頑張って切る姿 <br> が見られた。 <br> ・その後の図工の授業では，教わったことを思い出しながら，安全にのこぎ <br> りを使う姿が見られた。 |
| :--- | :--- |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：16－3】

| 授 業 名 | 自然素材で簡単工作 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4年3組 | 参加人数 | 35 人 |
| 担当者 | 担任 山村 南 | 記入者 | 山村 南 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 6 月 21 日（火） $3 \cdot 4$ 時間目 |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：16－1】 と同様 |  |  |
| 実施状況 （授業風景） | のこぎりの扱い方を教えてもらい，注意す ることなども知ることができ た。 のこぎりを見て「すごい！のこぎりだ！」 と興味を持つ児童や，「少し怖いかもしれな い」と不安に感じた児童もいたが，お話を聞 く内に早く使ってみたい，やってみたいとい う気持ちになっていた。 <br> 木によって堅さや音が違うことを教えても らい，どの木を切ろうか選ぶ姿があった。 －実際に木を切り始めると，力の入れ具合や のこぎりの刃を長く使うことなどにいしきが いかず，夢中になる様子が見られた。 <br> －活動中も講皈の方にアドバイスをもらい， コツを教えてもらったことで，疲れなからも楽しく取り組むことができた。 <br> 輪切りになったものにヤスリをかけている様子。途中で「木の匂いをかいでごらん」と言われて匂いをかいでぬたところ，子どもた ちからは『いいにおいがする！』という感想 が聞かれた。 <br> オリジナルの絵を描いたり，色を付けたり して，一生懸命切った木が世界で 1 つのキー ホルダーになったことを喜ぶ姿があった。 －お家の人へ，誕生日プレゼントにしょうと考えている児童もいた。 |  |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - のこぎりの扱い方を学び，安全に気をつけて木を切る姿があった。 <br> - 級友と協力して取り組み，のこぎりの刃を入れる角度や動かすスピードを考え，楽しみながら活動する様子が見られた。 <br> －時間いっぱい，夢中になって活動する姿があった。 |  |  |


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

2 先生方の感想，要望等
－のこぎりを初めて握るという児童がほとんどであったが，持ち方や扱い方，注意点などを教えてもらい，木の丸太を切る活動の中でもアドバイス をしていただけたため，とても良い経験ができた。
－自分だけのオリジナルのキーホルダーをつくるという目標もあり，意欲的 に取り組むことができた。
－その後の図工の授業では，今回の講座で教わったことを思い出し，刃の向 きに気をつけてのこぎりを持ち運んだり，切り始めをゆっくり動かし段々 とスピードや角度を調節したりする姿が見られた。
－学校の授業の中の「導入」として位置づけ，講座をお願いできたことで， その後の授業でも進んで活動に取り組むことができている。
－講師の方も 4 名来ていただけて，とてもありがたかった。
環境教育支援事業実施報告書
【番号：16－4】


| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> のこぎりという道具を初めて使う中で，初めは戸惑いをみせていた子ども たちだったが，自分のキーホルダーを作りたいという思いを持つことで，楽 しく作業を進めることができた。 <br> 以下，子どもたちの感想より。 <br> 「最初はのこぎりが怖かったけれど，講師の先生が教えてくれたおかげ <br> で，楽しくキーホルダーが作れてよかった」 <br> 「友だちが木をしっかり押さえてくれたおかげで，のこぎりで木を切るこ とができた。またやってみたい」 <br> 「オリジナルのキーホルダーができて嬉しい。今度は別の木も切ってみた い」 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 子どもたちののこぎりの扱いに冷や泠やしながらも，一生懸命作業に取り組む姿みられてよかった。子どもたちにとって，貴重な経験となり，今後の生活に生かしていければよい。 <br> その後の授業で，べニヤ板を切って好きな形にする図工の授業を行った が，今回教えていただいたことを十分に生かし，楽しく制作にと取り組むこ とができた。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：17－1】

| 授 業 名 | ワクワク下水道教室 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4 年 1 組 参加人数 34 人 |
| 担当者 | 清沢 基臣 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 8 日（木） |
| 講師名 | 松本市上下水道局下水道課 飯島志保 |
| 実施概要 | - 浄化センターまでの下水の流れ <br> - ペットボトルを使った紙の溶け方の実験 <br> - 顕微鏡映像をモニターに映して微生物を観察 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 浄化センターまでの下水の流れを聞いている様子 <br> 自分たちが使った水がどのよ うに浄化センターまで届くのか説明を聞き，地下を通ってたど り着くことが理解できました。 また，松本市内だけでも水道管 がとても長く，たくさんの下水 が流れていることに気づくこと ができました。 <br> トイレットペーパーとティッシュペーパーが水に溶ける様子の比較 <br> －ペットボトルにそれぞれを入れて振ってみると，溶け方 が違うことに気がつきまし た。トイレットペーパーが細 かく分解きれている様子を見 て，「色水みたい」とつぶや いている子もおり，よく溶け やすいことがわかったようで す。逆にティッシュペーパー <br> はあまり溶けず，どうしてトイレにティッシュペーパーを流してはいけないの か，体験を通して再認識できたようでした。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －下水道教室の学習を通して，自分たちの使った水がどのようにきれいにな るのかがわかった。 <br> －きれいにするときに微生物を使っているとは思わなかった。微生物を見た ときは少し気持ち悪かったけれど，あの微生物がきれいにしているんだな とわかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －浄化センターまでの流れ等，クイズも交えながらわかりやすく教えていた だき，社会で学習したことの復習になりました。コロナの影響でオンライ ン形式となりましたが，実施できてよかったです。学校の機器が原因かも しれませんが，音が反響して聞こえてきて，聞き取りづらい点が多々あり ました。授業の中で機器を変えてみましたが変わらなかったので，何か対策できればさらに学びが深まると思います。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：17－2】

| 授 業 名 | ワクワク下水道教室 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4 年 2 組 参加人数 3 3人 |
| 担当者 | 小山 敏彦 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月8日（木） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：17－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 浄化センターまでの下水の流れを聞いている様子 <br> 自分たちが使った水がどのように浄化センターまで届くのか説明を聞き，道路の下に 3 万 km の長さに伸びてい ることに驚いていました。また，松本市内も 4 力所の処理場があり水をきれ いにしていることに気づくことができ ました。 <br> トイレットペーパーとティッシュペーパーが水に溶ける様子の比較 とボックスティッシュを入れて振って みると，溶け方が違うことに気がつき ました。トイレットペーパーが細かく分解されている様子を見て，ボックス ティッシュなど不要なものは下水に流 してはいけないということに理解が深 まりました。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －下水道教室の学習を通して，自分たちの使った水がどのようにきれいにな るのかがわかった。 <br> －微生物を使い下水をきれいにしていることに驚いていた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －松本市内の浄化センターの仕組みや等，クイズも交えながらわかりやすく教えていただき，社会で学習したことの復習になりました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：17－3】

| 授 業 名 | ワクワク下水道教室 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4年3組 | 参加人数 | 35 人 |
| 担当者 | 小山 敏彦 | 記入者 | 小山 敏彦 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月8日（木） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：17－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 浄化センターまでの下水の流れを聞いている様子 <br> －自分たちが使った水がどのように浄化センターまで届くのか説明を聞き，地下を通ってたどり着くことが理解できました。また，松本市内だけでも水道管がとても長く，たくさんの下水が流れていることに気づくことができまし た。 |  |  |


|  | トイレットペーパーとテイッシュペーパーが水に溶ける様子の比較 <br> －ペットボトルにそれぞれを入れて振ってみると，溶け方が違うことに気がつ きました。トイレットペーパーが細かく分解されている様子を見て，「色水 みたい」とつぶやいている子もおり，よく溶けやすいことがわかったようで す。逆にティッシュペーパーはあまり溶けず，どうしてトイレにティッシュ ペーパーを流してはいけないのか，体験を通して再認識できたようでした。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －下水道教室の学習を通して，自分たちの使った水がどのようにきれいにな るのかがわかった。 <br> －きれいにするときに微生物を使っているとは思わなかった。微生物を見せ てもらったときは少し気持ち悪かったけれど，あの微生物がきれいにして いるんだな，とわかった。 |
|  | 2 先生方の感想，要望等 <br> －浄化センターまでの流れ等，クイズも交えながらわかりやすく教えていた だき，社会で学習したことの復習になりました。コロナの影響でオンライ ン形式となりましたが，実施できてよかったです。学校の機器が原因かも しれませんが，音が反響して聞こえてきて，聞き取りづらい点が多々あり ました。授業の中で機器を変えてみましたが変わらなかったので，何か対策できればさらに学びが深まると思います。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：17－4】

| 授 業 名 | ワクワク下水道教室 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 4 年 4 組 | 参加人数 | 34 人 |
| 担当者 | 小林 南実 | 記入者 | 小林 南実 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 8 日（木） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：17－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 浄化センターまでの下水の流れを聞い ている様子 <br> －普段私たちが使っている水がどのよ うに処理されていくのか，分かりやす く説明をしていただきました。水が波田地域まで届く仕組みや，川の下を通 す方法などもおききすることができま した。どれぐらいの量の水を毎日使っ ているのかを聞いたことで，「節水」 <br> への意識を持つこともできました。 <br> トイレットペーパーとティッシュペーパーが水に溶ける様子の比較 <br> －トイレットペーパーを溶かす人とティッシュペーパーを溶かす人に分かれ て，実験を行いました。普段これらの紙がどのように溶けているのかなど気に せずに過ごしてきた子どもたちは，実験の結果を見て，「ティッシュペーパー をトイレに流してはいけない」と学ぶことができました。短時間でよく分かる実験をしていただけて良かったです。 |  |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －オンライン形式でしたが，興味を持って取り組むことができました。 |  |  |


|  | 以下，子どもたちの感想 <br> - 「下水道の仕組みがよくわかった」 <br> - 「トイレットペーパーは思ったよりも水に溶けることが分かった。ティッ シュは水に溶けにくいから，水に流さないように気を付けたい」 <br> －「微生物はたくさんの種類がいることがわかった」 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> オンラインという制限がある状況の中，分かりやすく説明していただき，子どもの学びが深まりました。微生物を顕微鏡で見る際には，写真ではなく実際の映像を転送していただけたため，とても分かりやすかったです。最後 には，子どもたちからの質問にもお答えいただき，子どもたちも満足そうで した。ありがとうございました。 |
| :---: | :---: |


| 授 業 名 | 自然の中で遊んで学ぼう！ |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 <br> まつかぜ 1 組 $\cdot 2$ 組 $\cdot 3$ 組 参加人数 16 人 |
| 担当者 | 新村 邦子 佐々木 美幸 武井 直子 記入者 新村 邦子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 10 月 21 日（金） |
| 講師名 | 体験倉庫かけはし 藤村 哲さん |
| 実施概要 | - 自然のものビンゴ <br> - 水生昆虫を探す <br> - 森の中で自然を感じる <br> －ヤギ・チャボ・ウサギとのふれあい <br> －ツリーハウス体験 |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 山に登っていたのが楽しかった。でも，降りるのが怖かった。 <br> - チャボを抱っこしたら，温かかった。毛がふわふわしていた。 <br> - やぎさんに葉っぱや栗をあげたら，たくさん食べてくれてうれしかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －学校では体験できない活動をたくさんできて，普段の教室では見られないよ うな楽しそうな表情をたくさん見られた。 <br> －毎年行かせていただいている。今後も続けたい活動です。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：19－1】

| 授 業 名 | 体験 体感 外あそび |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 6年1組 参加人数 34 人 |
| 担当者 | 守矢 久美 記入者 守矢 久美 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 13 日（火） |
| 講師名 | 信州やがいたいけん楽校ぷらす 降幡 光幸 先生 |
| 実施概要 | （1）アイスブレークゲーム <br> （2）ネイチャーゲームと火おこし体験 <br> （3）自然を大切に 人の一生と火の一生（講義） |
| 実施状況 <br> （授業風景） | （1）アイスブレークゲーム <br> （2）ネイチャーゲーム <br> 説明 <br> ○目隠しをして前の友達につながって歩く遊 びを行った。 <br> －楽しそうと前の友達にしっかりとついていき ながら，「何かある。これに気を付けて。」と，意欲的に取り組めた。 <br> －足元が悪いところへ行くと，口数は減り足元 に集中して歩いていた。 <br> －途中に触った木を見つけるときは，どのグル ープも正解することができた。 またやりたいという児童が多かった。 <br> －自然界のもの（葉，木の匂い，虫など）を見つ ける活動では，今までじっくりと見つけること をしたことがなかったので熱心に探していた。 <br> （3）自然を大切に 人の一生と火の一生（講義） <br> 火おこし体験 <br> ○火おこしの道具を使い，摩擦の力火をおこす体験をした。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －木の葉や木の実を探すゲームは，どの木がどんな名前なのか知らなかった ので，名前がわかってよかった。 <br> －木は全部違う匂いだということも知ることができたり，自分たちがいつも遊んでいた竹馬の森に，何種類もの木や草があることに驚いた。 <br> - 自然と触れ合うことができてとても楽しかった。 <br> - 火起こし体験は簡単そうに見えたけれど，とても難しかった。昔の人は大 |


|  | 変だったということが分かった。今後は，電気や火いろいろなものを大切 に使っていきたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 1 年生の時から遊んでいた＂竹馬の森＂に，何種類もの木などがあり，机 の上だけではわからない匂いや手触りなどを体感することで，自然環境につ いて興味をもつことができよかった。また，火起こし体験は，実際に行って みるとなかなか火がつかずに苦労したが，周りの友達がコツを教えたり，手伝ったり，火が付いた時にはみんなで歓声を上げたりと，自然と団結してい くこともできよい体験の時間になった。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：19－2】

| 授 業 名 | 体験 体感 外あそび |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 6年4組 | 参加人数 | 34 人 |
| 担当者 | 江口 友希 | 記入者 | 江口 友希 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 13 日（火） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：19－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 （授業風景） | （1）アイスブレークゲーム <br> （2）ネイチャーゲーム <br> 説明 <br> ○目隠しをして前の友達につながって歩く遊びを行った。 <br> －転ばないようにと前の友達にしっかり とついていきながら，「何かある。これ に気を付けて。」と，意欲的に取り組め た。 <br> －足元が悪いところへ行くと，一歩一歩足場 を確かめながら歩いていた。 <br> －目隠しをしながら歩いていたので，風や葉っぱの音，石や土の感触などをより感 じながら体験することができた。 <br> （3）自然を大切に人の一生と火の一生（講義） ○自然からの恵み，命の大切さ，自然への謙虚な心，畏敬の心などについて学んだ。 <br> ○火おこしの道具を使い，摩擦の力を利用し て，火をおこす体験をした。 |  |  |

1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等

- 改めて，梓川は自然が多い地区だということが分かった。
- 目隠しをしながら歩くことは怖かったけど，葉っぱを踏んだ音が聞こえた り，土の感触，石の感触などを確かめたりしながら歩くことができたの で，いい体験ができた。
－自然と触れ合うことができてとても楽しかった。低学年の子と一緒にやっ てみたいと思った。
－火起こしは，簡単にできるかと思ったら意外と難しかった。改めて，昔の人は大変だったということが分かった。


## 2 先生方の感想，要望等

普段から慣れ親しんでいる場所だけれども，目隠しをし，自然の音を感じ ることで，新たな発見ができたようだった。高学年になると自然環境に触れ る機会が減ってくるので，改めて興味をもつことができよかった。また，火起こし体験は，初めて体験する子が多くなかなか火がつかずに苦労したが，友達と協力しあいながら，火を付けることができたので良かった。時間の関係上，火が付かなかったペアもあったので，全員に火をつける体験をさせた かった。

しかし，今回やっていただいた体験活動は，担任ではなかなかできない活動なので，このような体験をさせていただけることはありがたい。

| 授 業 名 | 生き物から学ぶ環境学習 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立芝沢小学校 SDGsクラブ ${ }^{\text {a }}$ 参加人数 10 人 |
| 担当者 | 横澤 理恵 ${ }^{\text {a }}$ 記入者 横澤 理恵 $^{\text {a }}$ |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 7 月 7 日（木） |
| 講師名 | 藤山 静雄先生 |
| 実施概要 | 芝沢小には「せせらぎ」というビオトープがあり，ゲンジボタルが生息して いることから，ホタルの学習を通して「ホタルも住みやすい環境」について， クイズを交えて教えていただいた。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 『芝沢小にはホタルが生息する せせらぎがあるけれど，「ホタル が住みやすい環境」と「ホタルも住みやすい環境」の違いはわかる かな？』という先生からの問いに「う～ん，なんとなくはわかるん だけど…」と言いながら考える子 どもたち。『ホタルだけの環境で はなくホタル「も」，ほかの生き物たちもすみやすい環境づくりを知ってほし いと思うし，目指しているのです。』との先生の言葉に深くうなずいていた。 ホタルの生態についてのクイズで は，自分の思ったことをたくさん発表しながら，学ぶことができた。 <br> ホタルがすんでいるこの芝沢のせ せらぎの水はきれいで，ホタルのほ かにもたくさんの生き物がいるか ら，「ホタルもすみやすい環境」だ <br> ということを感じていた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －ホタルについて知らないことがいっぱいあったけれど，たくさん知れてよ かったです。これからも自然を大切にしていきたいです。 <br> －ホタルだけじゃいけない，いろんな生き物がすみやすいことが大切だと気付きました。 <br> －「ホタルもすめる良い自然」になるためには，自分の考えや感覚を見直す ことが大切だと思いました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 今年初めて立ち上がった SDG s クラブですが，子どもたちの関心の多く は，「環境」に関するものでした。ゴミ拾いマラソンをしたい，環境を守る ポスターを描きたいなど願う子どもたちに，身近な環境についてもっと知る ことができたら，これからやりたいと思っている活動にも生きるのではない かと，藤山先生にお願いをしました。学校にいるホタルのことは知っている ようで知らないことばかりでした。クラブのメンバーも私も，藤山先生の話 に夢中になり，あっという間の 45 分でした。『ホタルもすめる環境』を大切にしていきたいと思う大切なきっかけをいただいたように思います。 |


| 授 業 名 | 梓川源流体験 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4 年 1 組 | 参加人数 | 35 人 |
| 担当者 | 野村 仁 | 記入者 | 野村 仁 |
| 実施日（期間） | 令和4年11月1日（火） |  |  |
| 講師名 | 小峰 邦良 先生（合同会社リトルピークス）他4名 |  |  |
| 実施概要 | ○水殿ダムの見学 <br> - ダムの働きについての解説 <br> - 梓川の河川状態について解説 <br> ○乗鞍のトレッキング（一の瀬園地一周） <br> - 動植物の観察 <br> - 自然の中で生き抜くための知恵の指導 <br> - 山や川についての自然環境に関する解説 <br> - 生物の多様性についての話 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ○乗鞍のトレッキング（一の瀬園地一周） <br> 一の瀬園地をトレッキングを した。実際に歩く中で，自然の中で生きていく術や，動植物の生態，多様な生物が共存する自然の在り方についてなどその場面ごとに解説をしていただい た。 <br> 自然界で生き抜くために必要な安全を確保するためのポイント を教えていただき，歩き方や，休憩時に自分が座る場所，食事 をとる場所はどんな場所が良い かを教えていただいた。トレッ キングをしていく中で子どもた ちも技能を高めていた。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －山で紅葉しているところとしていないところがあって，紅葉していない緑 のところは人が植えた場所だということが分かった。 <br> - 水殿ダムで作られた電気が東京で使われていると知って驚きました。 <br> - 雨の中だったが，空気が気持ちよかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －梓川の上流にあたる乗鞍の自然を全身で感じ，自分たちの住む地域に対す る関心がとても高まった。 <br> －実際に目で見て，手で触れたことで，子どもたちが今まで学んできて知識 としてもっていたものが実感としてより確かなものになったと感じた。 <br> －講師の先生方には，活動の中で，楽しさと安全を両立させることができる ように支援していただきとてもありがたかった。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：21－2】

| 授 業 名 | 梓川源流体験 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4 年 2 組 参加人数 3 3 人 |
| 担当者 | 町田 都 |
| 実施日（期間） | 令和4年11月1日（火） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：2 1－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ○水殿ダム見学 <br> ダムを間近で見る経験がない子どもたちだったので，とても興味深く見学す ることができました。 <br> ○乗鞍高原の散策•樹木の様子や川の観察 <br> 雨天でしたが，善五郎の滝への道はとてもきれいで，こけや木々や落ち葉の中で静かに歩き続けていました。滝はとてもきれいで，水もきれいだったので子ども達と写真をとりました。途中のクマよけのたたくものを全員がしっかり たたいて歩いていました。 <br> ○梓川の源流を支える自然に親しむ <br> 散策をしながらきれいな水の流れを見ることができました。とてもきれいな水を見て，自然を大切にすることを再確認できました。 |


|  |  |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －雨で「いやだなあ」とつぶやいていた子ども達でしたが，山に入って美し い自然に触れて歩くうち，「こんなきれいな水なんだね」と気づいていま した。 <br> －クマよけの鉄のパイプを全員がたたいて「これで安心」と体験していまし た。 <br> －寒かったけど，バスの中で食べたお弁当はおいしかったようです。雨のた め外で食べられなかったのは残念でしたが，たくさん歩いておなかがすい たようでした。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －出来れば，雨ではなく晴れた日に散策したかったと感じましたが，子ども達はよく歩き，しっかり周りの自然を感じていました。 <br> －善五郎の滝が美しくきれいな流れで。近くで見られてよい体験なったと思 いました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：2 1－3】

| 授 業 名 | 梓川源流体験 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4年3組 参加人数 32 人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和4年11月1日（火） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：2 1－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ○水殿ダム見学 <br> 水殿ダムの成り立ちや，仕組，ダム があることによる人間や自然界への影響を，目の前に広がるダムの様子 を指さし，実際に歩きながら教えて いただいた。 <br> ○乗鞍高原の散策•樹木の様子や川の観察 <br> 雨が降っていたため，まずは安全に遊歩道を歩くコツを教えていただい た。歩きながら周りに生えている木々の名前や近辺にいるであろう動物についての話もお聞きすることが できた。 |


|  | ○梓川の源流を支える自然に親しむ <br> 遊歩道沿いにある，ぐるっと円をか いて上に伸びる松の木や大きな石，池の成り立ちについて教えていただ いた。冬の池の上では，物音ひとつ しない世界が広がっているお話には子どもたちも興味津々で聞いていま した。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - においがするところや，岩や石のことを教えてくれた。 <br> - 探検のようでたのしかった。 <br> - ダムで自然が壊れてしまうのは残念だけれど，安心して暮らしができるの はうれしい。 <br> - 山を登ったことが良い経験になった。 <br> - 説明がとても上手でわかりやすかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －乗鞍を何回もガイドする人でしかわからない場所や知識，感じ方を織り交 ぜながらお話していただき，興味を持って聞くことができました。また， お昼を食べた後にガイドさんの身の上話をふまえながら，自然や乗鞍，梓川のすばらしさについて話をしてくださったことが子どもたちの心にも響 いたのではないかと思います。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：2 1－4】


|  | －今落葉した葉が川から海へ流れていくと，海藻の肥料となり魚が食べて海 が豊かになるといったつながりを学習した。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －山に登ってみると，雨だから見られる景色があっていつも雨が降ると「あ めか一，やだなぁー。」と思うけれど，リバーアドベンチャーをやった ら，「雨ってとってもすてきだな。」と思った。景色はきりで，奥が見え なくて，そして木が少し見えるのがすてきだし，雨が降って空気がきれい だった。 <br> －山に入ると歩く場所が少ないところを歩いてどきどきした。転びそうなと ころもあって，びっくりした。リトルピークスの皆さんに，どこを気を付 ければいいとか，どこの危ないところがあるとか，すごく親切に教えても らってうれしかった。 <br> －水殿ダムは大きく青っぽい色で，世界地図のような模様があった。大きく てすごいと思った。 <br> －ダムがカーブしている理由はまっすぐにするとすぐこわれると聞いて驚い た。 <br> －ダムにはいろんな種類があって，水殿ダムはコンクリートだったけど土で作られたダムもあると聞いてみてみたいと思った。 <br> －途中にある川の水はとても冷たく，手がこおりそうだった。いったところ は熊がよく出るらしく，熊よけを鳴らしながら行った。寒かったけれど楽 しかった。 <br> －ふっていた雨よりも川の水のほうが冷たかった。この水は冷たすぎて，魚 のヤマメしか住んでいないと聞いて，びっくりした。 <br> －森はと中に川があって，とてもきれいだった。岩がごつごつあって，歩く のが大変だった。 <br> －森の中の川は細くて，曲がっていて，学校の近くの梓川とだいぶ違うと思 った。 <br> －外来種を入れないために，マットでくつをふいてから山に入った。リトル ピークスの皆さんは自然を守るためにいろいろなことをしているんだと思 った。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －雨天にも関わらず子どもたちが楽しそうに山歩きをしていた。安全なコー スを選択してもらっていたので，けが人もなく，地元の山々によい印象を持つことができていた。職員では難しい体験を設定してもらえたのがあり がたい。 |


| 授 業 名 | 大河の一滴スライドショー（犀川川下り事前学習） |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立田川小学校 5 年1•2組 参加人数 52 人 |
| 担当者 | 5学年職員 ${ }^{\text {a }}$ |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月26日（金） |
| 講師名 | リトルピークス代表 小峰 邦良さん |
| 実施概要 | - 自然が生み出す川の価値と必要性を再認識できるスライドショーと講話 <br> - 川下りに必要な安全講習 |
| 実施状況 （授業風景） | 一滴の水が源泉となり，身近な川をつくっている。名前を変えながら海へと流れ ている。その川の恩恵を人々は受け，生活豊かにし てくれる。人々が川を汚す ことは，いずれ自分たちに返ってくる。 <br> 川に落ちたときにするべきこと，パドルの扱いで気 をつけなければいけないことを教わった。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 山の一滴一滴が集まって川になっていくのがすごいと思った。 <br> - 川のはじめは小さく，山々から降りてきていて長い旅をしていると思った <br> - 上流の写真を見て，普段見ている川がここから流れているのかと思うとお もしろいなと思った。 <br> - 危険なこともあるけれど，自然は楽しいものだと感じられた。 <br> - 「楽しく生きる」ということが大人になっても大切だと思った。 <br> - 自然を人が破壊してはいけないと感じた。そして，みんなが自然に関心を もってほしいと感じた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 講師の小峰さんの実体験も交えながら，子どもたちに分かりやすく自然や自然と関わる遊びについてお話していただき，たくさんのことを子どもたち は感じることができた。たくさんの写真を食い入るように見ながら，自然の よさや不思議さを感じながらも，環境汚染や自然の脅威も考えていかなけれ ばならないことも知ることができていた。後日に控えた川下り体験での留意点も，ポイントを絞り的確に教えていただけた。 |


| 授 業 名 | 地元の川大好きリバーアドベンチャー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立田川小学校 5 年 1 組 |
| 担当者 | 柴﨑 武利 ${ }^{\text {a }}$ 記入者 柴﨑 武利 $^{\text {a }}$ |
| 実施日（期間） | 令和4年8月30日（火） |
| 講師名 | リトルピークス代表 小峰 邦良さん 他3名 |
| 実施概要 | 身近な川がどのようにつながっているか，ボートに乗り実体験することを通し て，自然の楽しさ，川の魅力を感じる |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - やる前は怖かったけど，やってみたらおもしろかった。 <br> - パドルを漕いだり振ったりするのが難しかったが楽しかった。 <br> - 大きい石があるところにぶつかると，思ったより摇れてびっくりした。 <br> - ボートから川の水に入ったが，自分の力でボートに上がることができずく やしかった。 <br> －今までただ川をみていただけだったけど，自然にふれてみて「川っておも しろいな」と思った。 <br> －みんなでかけ声を合わせて漕ぐとまっすぐ進んでかけ声は大切だと思っ た。 <br> - 川は意外と浅いのに流れがはやくて，簡単に流されてしまうなと思った。 <br> - 川の分かれるところで，二つの川に入ったが，梓川の方が泠たかった。 <br> - 川のことに興味をもつことができたし，もっと遊びたかった。 <br> - 川にゴミが増えないように願いたい。学校でゴミ拾いをしたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> はじめは水を怖がっていた児童も，安全な乗り方を教えてもらい楽しい雾囲気の中で活動でき，とても良い経験になった。ためらいのあった児童も，実際に川の中に入ったことで，川の流れも感じて，川を身近に感じることが できたように思う。田川小の児童にとって川は身近にあるものではあるが，関わり方で，さまざまな活動につながっていくことを改めて感じたので，来年度以降もこの活動が継続できるとありがたいし，この活動をさらにほかの活動につなげていけたらと思う。 |


| 授 業 名 | 地元の川大好きリバーアドベンチャー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立田川小学校 5 年2組 参加人数 27 人 |
| 担当者 | 武田 光雄 記入者 武田 光雄 |
| 実施日（期間） | 令和4年8月30日（火） |
| 講師名，実施穊要 | 【番号：2 3－1】 と同檥 |
| 実施状況 （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 川は遠くからみると浅そうだったけど，近くで見ると深かった。 <br> 川の流れが速く，岩にぶつかったり回ったりして楽しかった。 <br> - 危ないと思ったけれど，ガイドの方が気をつけてくれて安全に行けた。 <br> - 川の流れはいろいろで，流れはおだやかでもそれなりの力があった。 <br> 思ったよりも漕ぐのが大変で，みんなで力を合わせないとうまく進まなか った。 <br> ボートの紐を持ちながら川に入ったとき，怖かった。大きいからはとてつ もなくすごい。 <br> 浅瀬には，アメンボや小魚がいっぱいいた。 <br> - ボートの上から，いつもとちがう自然が見えたのでよかった。 <br> - 川から見ている景色は，いつもは見えないものも多かったのでよかった。 <br> 川にはいろいろなゴミが落ちていた。どうやったら川をきれいにできる <br> か，学んでみたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 天候が心配された中の実施だつたが，ガイドの方々や ee ネットの皆さん のサポートにより，無事実施できた。子どもたちは当初川下りに対して，興味関心か薄かったが，ライフジャケットを着て川に着く頃には，気持ちも高揚していた。普段見ている川でボートに乗り，非日常の感覚を十分に味うう ことができた。ガイドの方々はボート上で，チームワークが増すサポートや自然のことに目を向けさせてくれる声かけをしてくださり，とても貴重な経験ができた。学校として，この活動を位置付けていけたらよいと思う。 |


| 授 業 名 | 木の授業とバウムクーヘン作り |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 5 年 1 組 ${ }^{\text {a }}$ 参加人数 ${ }^{\text {a }}$（ 36 人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和4年11月17日（木） |
| 講師名 | 寿さと山くらぶ 代表 鈴木さん |
| 実施概要 | - 木の年輪のでき方について，実際の木の年輪を見ながら学習をした。 <br> - バウムクーヘンが木の年輪と同じようにできることを学び，実際にバウムク ーヘンを作った。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | まず卵を割って入れます <br> 竹の棒に巻き付けて焼きます <br> 粉を入れてよく混ぜて <br> 大きいバウムクーヘンができました |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －木の年輪は 1 年ごとにできていき，その年の気候などで年輪が少し違うこ とを聞いて，とても納得しました。 <br> －バウムクーヘンは，材料をまぜたり竹を回したりして，だんだん太くなっ ていくのがとても楽しかったです。 <br> －バウムクーヘンは，速すぎず遅すぎず回すのが大変でしたが，完成したバ ウムクーヘンは，年輪と同じようにできたのでよかったです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> - 機材をすべて用意していただいたので取り掛かりやすい講座でした。 <br> - 木の年輪とバウムクーヘンを比較しながら製作することで，子どもたちが木の生長について興味を持つことができました。 <br> －今回の学習をきっかけに，自分が生まれ育っている地域に目を向け，自然環境について関心を持ちいろいろなことに取り組んでいってほしいと思い ました。 |


| 授 業 名 | 木の授業とバウムクーヘン作り |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 5 年 2 組 参加人数 32 人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和4年11月16日（水） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：24－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | （1）木の話（年輪について） <br> 木の年輪のでき方について，気を輪切りにしたものをもとに具体的に教え ていただく。年輪の幅によって，気が育ったその時の気候や自然環境を知る ことができることなどを学んだ。 <br> （2）実習（バウムクーヘン作り） <br> 年輪に見立てたバウムクーヘンを作っ た。 <br> －自分たちで卯を割ったり，粉類を入れ てかき混ぜたりして生地作りをした。 <br> －一本の竹に生地をつけてもらい，二人一組で 6 回に分け協力して焼いていっ た。焼いていくときに一年目，二年目と木が育つようにして作っていった。 <br> 竹から外したバウムクーヘンを袋に入れて，家に持ち帰ってから試食し た。（コロナ対策のため）卵アレルギ一がある児童には，卵抜きのパンを焼 いて持たせていただいた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －本当の年輪を見ながら年輪の幅の違いがどのようにしてできるのかを知る ことができたので良かった。 <br> －森の中の木を間引きしていくことも大切だということを知ることができた ので，今後自然を大切にしたい。 <br> －バウムクーヘン作りは，二人で協力してできて，だんだん年輪が太くなっ てできていくのが楽しかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －自然豊かな地にありながら森や林に関心が薄い子どもたちが，今回の学習 をきっかけに，身近な自然，そして自然保護について関心を持てたらと思 いました。 <br> －材料や機材などすべて用意していただき，また丁寧に指導していただいた ので子どもたちもとても楽しかったと思います。また，アレルギーがある子への対応まで細かくしていただきありがたかったです。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：24－3】


環境教育支援事業実施報告書
【番号 ：24－4】

| 授 業 名 | 木の授業とバウムクーヘン作り |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 5 年 4 組 参加人数 33 人 |
| 担当者 | 小須田 涼太 記入者 小須田 涼太 |
| 実施日（期間） | 令和4年11月15日（火） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：2 4－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ⑦ 木の話（年輪について） <br> 木にできている年輪のでき方につい て教えていただく。 <br> 年輪の幅によって，その時の気候がわ かり，自然環境を知ることができるこ となどを学んだ。 <br> （2）実習（バウムクーヘン作り） <br> 年輪に見立てたバウムクーヘンを作 った。 <br> －自分たちで卵を割ったり，粉類を入 れてかき混ぜたりした。 <br> －一人一本の竹に，液をつけてもら い，焼いていくときに一年目，二年目 と木が育つようにして作っていった。 <br> 竹から外したバウムクーヘンを袋に入れて，家に持ち帰ってから試食し た。（コロナ対策のため） |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －じっくりと年輪の様子を観察ができ，年輪の幅の違いを知ることができた ので良かった。 <br> －森の中の木を間引きしていくことも大切だということを知ることができた ので，今後自然を大切にしたい。 <br> －バウムクーヘン作りは，年輪に見立てながら作っていったので楽しかっ た。また機会があったらやってみたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －自然に恵まれた子どもたちだが，意外と森や林などについて関心を持って いなかったが，今回の学習をきっかけに，自分が生まれ育っている地域に目を向け，自然環境について関心を持ち，いろいろなことに取り組んでい ってほしいと思いました。 <br> －機材をすべて用意していただいたので取り掛かりやすい講座でした。 |


| 授 業 名 | 外遊びの達人講座 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立開明小学校 3 年 1 組 参加人数 32 人 |
| 担当者 | 教頭 木船 暁美 記入者 木船 晬美 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月25日（木） |
| 講師名 | NP0 法人わおん 山田勇さん，山田直美さん |
| 実施概要 | - 学校敷地内にある，『開明自然の森』にて，ロープの結び方の練習をした。 <br> - 実際にロープを結んでハンモックを作った。 <br> - グループごとに作ったハンモックを使って遊んだ。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ロープの結び方を覚えようと，一生懸命に見ていました。 <br> 実際にやってみると，なかなか難しい・••• <br> ハンモック摇られるのは，本当に気持ちがよく とっても不思議な感覚！ |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - ロープの結び方か難しかったけど，覚えられてよかった。 <br> - ロープでやったときはわかったと思ったけど，ハンモックでやったら難し かった。 <br> - ハンモックは，こわかったけど，乗ってみたら気持ちがよかった。 <br> - みんながすごく摇らしてきて，楽しかった。 <br> - 家でもハンモックをやってみたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －自然の中での体験が少ない子ども達に，新しい楽しみ方を教えていただき有り難かった。 <br> －それぞれに声をかけていただき，子ども達はとても楽しく取り組むことが できた。 <br> －ほどけないロープの結び方を教えていただき，貴重な体験となった。 |


| 授 業 名 | 外遊びの達人講座 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立開明小学校 3 年 2 組 渗加人数 32 人 |
| 担当者 | 担任 塩原 一矢 記入者 塩原 一矢 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月25日（木） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：25－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | わっかを作って，ネジネジするんだ な。 <br> 簡単だしできそうだ！ <br> このあたりの木につけようか。友だちと協力してやってみよう。 <br> ハンモックでゆられるの楽しいなぁ。 <br> 2 人で座ってみたよ！ |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －自分で結んだロープでハンモックが木につけることができてうれしかっ た。 <br> - 友だちと協力しながらロープを結ぶことができた。 <br> - ハンモックに寝転んだり，友だちと一緒に揺られたり気持ちよかった。 <br> - 家族とキャンプに行った時もやってみたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －ICT が普及していくなかで，子どもたちが自然とふれあい，野外活動に興味関心のもつきっかけの一つとあってほしい。 <br> －講師の先生には，道具の用意から，指導，片づけまでお世話になりまし た。ユニークなキャンプネームで子どもたちも親しみやすく，指導も子供 たちがわかりやすい言葉で説明していただいたので本当にありがたかった です。ありがとうございました。 |


| 授 業 名 | 外遊びの達人講座 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立開明小学校 3 年 3 組 ${ }^{\text {a }}$ 渗加人数 32 人 |
| 担当者 | 担任 武田 亜紀 ${ }^{\text {a }}$ 記入者 武田 亜紀 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月25日（木） |
| 講師名，実施概要 | 【番号：25－1】と同様 |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 自分がハンモックに乗っても，ロープがほどけないことにびっくりした。 <br> - またハンモックを作って，のんびりしたい。 <br> - ハンモックに揺られるのが楽しかった。 <br> - もっと遊びたいという子が多く見られた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －力をかけてもほどけない結び方を教わった後，実際にハンモックを作り，自分がハンモックに乗り，ほどけないことを実感していました。 <br> －遊びの中や普段の生活の中だけではなく，災害時などにも，ロープ結びを活用してほしいと感じました。 <br> －講師の先生には，外で遊ぶ楽しさを実感できる活動を用意していただき，子どもたちが楽しみながら活動することができました。 |


| 授 業 名 | 蜜蝋 竹キャンドルづくり |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 6 年 2 組 参加人数 34人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 11 月 29 日（火） |
| 講師名 | 松本市温暖化防止市民ネットワーク 鈴木 喜一郎 先生 |
| 実施概要 | （1）竹資源の活用法について <br> （2）地球温暖化防止についての講義 <br> （3）蜜蛘竹キャンドルづくり |
| 実施状況 <br> （授業風景） | －はじめに竹の種類や資源への活用法に ついて話をしていただいた。また，地球温暖化についての資料をもとに，このま ま何も対策をしないとどうなっていくの かなど話をしていただいた。 <br> －講義が終わると蜜蝋の竹キャンドルづ くりに移った。はじめに，講師の方にサ ポートしていただきながら竹を切ってい った。 <br> －竹を切り終わると，事前に用意してい た穴を空ける場所や形を書いた紙を竹に巻き付け，ドリルで穴を空けていった。講師の方が電動ドリルや竹をしっかりと支えてくださったため，子どもたちも安心して取り組んでいた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －このまま何もしないと，地球温暖化が進み，長野県も $40^{\circ} \mathrm{C}$ くらいになっ てしまうと聞いてびっくりしたし，なんとかしないといけないと思った。 <br> －みつろうでキャンドルが作れることや，環境への負担がないという話を聞 いてびっくりした。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －子どもたちが総合的な学習の時間に進めてきたものづくりと環境保全に係 わる活動が実践できたことが何よりありがたかったし，子どもたちも楽し みながら環境について学ぶことができていたように感じました。 <br> －のこぎりやドリルなどの危険なものについても，グループにつき一人講師 の方がついてくださり，使用時もマンツーマンで対応してくださったた め，安心して取り組むことができありがたかったです。 <br> －松本駅前で行われたキャンドルナイトに展示をするという目的があったこ とも子どもたちの意欲につながり，当日何人も会場に足を運ぶ様子も見ら れました。 |

環境教育支援事業実施報告書

| 授 業 名 | 木のことを知ろう～木と仲良くなろう～ |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立旭町小学校 5 年1組 参加人数 29 人 |
| 担当者 | 中山 豊 記入者 中山 豊 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 7 月 15 日（金） |
| 講師名 | 柳沢林業 |
| 実施概要 | －ヤマト牧場までの森の中を歩きながら，植物や木についての説明をしていた だいた。 <br> - 赤松の松枯れについてお話をしていただいた。 <br> - 制作のヒントになる，工場の様子を見せていただいた。 <br> - ヤマトとのふれあいを行った。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 森の中に生えているウルシやヌルデなど触るとかぶれる植物について説明を受 けている。森の中で植物に関するクイズを出してもらい，自分たちの目で見つ けて答えを探したりしていた。 <br> 木の年輪についての説明を受けたり，木の特徴 について説明を受けたりしている。年輪の数え方 について教えてもらい，実際に木の年を数えてみ た。 <br> キツツキが空け た穴のせいで，木の中が空洞に なっていること も教えていただ いた。 <br> 枯れてしまっている赤松を見ながら，松くい虫やカミキリムシについて教え てもらい，松枯れは森に新しい木が生えるために必要な作用であることや木を利用することの大切さを教えてもらった。 |



制作をヒントになる木工作品を工場で見せてもらったり，馬のヤマトと触れ合ったりした。
1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等
－木の年輪を見せてもらって，木は大きく成長するまでに，何年も何十年も かかることが分かった。木を無駄にしないように大切に使いたい。
－松枯れは悪いことばかりだと思っていたけど，木が枯れて森の栄養になっ てまた新しい木が育つので，悪いことばかりではないということを初めて知った。
－木を適度に利用しながら自然を守っていきたい。

## 2 先生方の感想，要望等

森の中に入り，実際に触ったり，においをかいでみたり，食べてみたりし ながら，森の植物について教えていただいた。子どもたちは体験を通して学 ぶことができ，とても良い顔をしていた。木についても年輪の話や松枯れの話，森にある木の利用の話などしていただいたことで，子どもたちの木に対 する考え方やイメージを膨らませていただいた。また，最後に，工場を見せ ていただいたことで，自分たちの作りたいもののイメージが広がったり，膨 らんだりした様子が見られた。次回は，自分たちの作りたいものに合う木や木の性質など詳しく教えていただきたい。

環境教育支援事業実施報告書
【番号：27－2】


|  | 自分たちのつくりたいものをがどんなもので，どのようにつくるのか。どんな課題があるのか柳沢林業の方にプレゼンテーションしている。 <br> 実際の材料や例をもとに，具体的なアドバイスをもらっている。PCを使っ <br> て，どのように課題を解決するのかも一緒に考えさせてもらった。 <br> プレゼンテーションした実際の写真に直接アドバイスをもらったり，お休みの子とリモートで話し合いをしたりした。少人数なので，意見を出しやすく，自分たちの考えも広がった。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 今まで，製品を見て，「それをつくりたいから，このような材料が欲し い」と考えていた子どもたちが，それではとてもお金がかかるということを教えてもらい，製品から木材を考えるのではなく，木材から製品を考えるこ とに，考え方を変えることができました。そうすることで，今まで調べてい た製品から違ったものを調べるようになり，同じものでもいろいろな角度で考えられるようになりました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 具体的にお金がどんなことにかかるのかを説明してもらったり，他に考え られる形はないかとヒントをもらったりしたことで，子どもたちの考えが一気に広がりました。また，100円で売っているスプーンを例に，自分でつ くったものが 1 0 0 円で売れるか？と聞かれ，それが物の価値だということ も教えてもらいました。子どもたちの考えがより具体的になりました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：27－3】

| 授 業 名 | 実際に木材や製品をみて，自分たちのイメージを広げよう |  |  |  |  |
| :---: | :--- | :---: | :--- | :--- | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立旭町小学校 5 年 1 組 | 参加人数 | 33 人 |  |  |
| 担当者 | 中山 豊 | 記入者 | 中山 豊 |  |  |
| 実施日（期間） | 令和 4 年10月14日（金） |  |  |  |  |
| 講師名 | 柳沢林業 |  |  |  |  |


| 実施概要 | 自分たちでつくりたいもののプレゼンテーションをした子どもたちが，専門の方からアドバイスを頂いたことで，製品から材料を考えるのではなく，材料か ら製品を考えようという考え方に変わった。そこで，実際に木材を見たり，譲 って頂いたりする中で，さらにつくるもののイメージを広げ，実際の制作につ なげていこうとする意欲を持つことができる。 |
| :---: | :---: |
| 実施状況 （授業風景） | 自分たちのつくりたいものに必要そうな材料を，柳沢林業の方に手伝っても らいながら切出している様子。（ベンチ制作グループ） <br> 小屋をつくりたいと考えている子たちは，実際に柳沢林業さんの敷地に建っている小屋の構造を見るこ とで，どのようにしたら，自分たちでも小屋をつく っていけるかのイメージを持った。 <br> （小屋制作グループ） <br> ブランコをつくりたいと考えている子たちは， どのように木を組んだら体重が支えられそうか考え，敷地に合ったドラム缶をつるしてある構造物を見ながら，丈夫な組み方について考えて いた。 <br> （ブランコ制作グループ） |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 材料を分けてもらうことができたので，制作への意欲が高まり，見通しを持つことができた。 <br> 実際に木を切る体験をしたことで，木を切ることの難しさが分かった。 スプーンの作り方を教えてもらったことで，今まで何となく作っていたも のに，変化が生まれ，スプーンらしくなってきた。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 自分たちの制作に使えそうな木材を分けていただいたことで，子どもたち のやる気が一層高まったように感じた。また，実際に木を切らせていただい たり，建物の構造を見せていただいたりしたことで，これからの見通しを持 てた様子だった。写真立てのグループは，山で使えそうな木材を探し，スプ ーングループは，作り方を教えてもらえた。柳沢林業の方には親切に対応し ていただき，ありがたかった。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：27－4】

| 授 業 名 | 間伐の体験や馬搬の様子を見せてもらおう！ |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立旭町小学校 5年1組 参加人数 3 3 人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 11 月 11 日（金） |
| 講師名 | 柳沢林業 |
| 実施概要 | 林業についての話 <br> 山での木の育て方，伐採の仕方のお話伐採見学 馬搬の見学 <br> 間伐体験 |
| 実施状況 （授業風景） | 森の様子を見ながら，どんな風に木が育つのか，どうやって木を残していく のか教えてもらった。 <br> アカシアの木の伐採の様子を見せていただいた。年輪を数えたり，切り口を見 たりして，木の大きさを感じられた。 <br> 伐り倒した木を自分たちの力で引っ張ってみて，どのくらい重いのか体感し た。その後，ヤマトが馬搬する様子を見せてもらい，馬の力強さを目の当たり にした。 <br> 間伐のお手伝いをさせていただき，森を整備することの大変さを体験したり， どの木を残して育てるか考えたりすることができた。 |


| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 自分たちで間伐体験をして，木を切ることの大変さが分かった。どの木を残すとどの木が大きくなるのか考えながら切るのが大変だった。 <br> 30 人で引っ張ってやっと動かせる木をヤマトは普通に歩くように引っ張 っていて，馬の力の強きに驚いた。 <br> 今，残した木が何十年もして本当に必要な木になるのかは，切った人には分からない。イメージしたとおりに木が成長してくれるかも分からないの で，林業の難しさが分かった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 間伐の体験をさせてもらったり，林業についての話を聞かせてもらったり したことで，林業に携わる人の苦労を少し感じられた様子だった。子どもた ちの感想にも，そういったことが多く書いてあり，子どもたちの山を見る目 が変わったように思う。チェーンソー製材で，丸太を切っていただいたこと で，ベンチの材料が手に入り，ベンチづくりの見通しが持てた。1日がかり での活動だったが，柳沢林業の方には親切に説明していただき，今回も子ど もたちの生き生きとした姿が多く見られた。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：27－5】

| 授 業 名 | 植林体験をしよう！ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立旭町小学校 5 年 1 組 | 参加人数 | 30 人 |
| 担当者 | 中山 豊 | 記入者 | 中山 豊 |
| 実施日（期間） | 令和 5 年 1 月 20 日（金） |  |  |
| 講師名 | 柳沢林業 |  |  |
| 実施概要 | - 里山を歩きながら，冬の木々や動物の様子を見る。 <br> - なぜ植樹をするのか，植樹の大切さのお話を聞く。 <br> - 植樹の体験 <br> - 小物づくりに必要な材料集め |  |  |
| 実施状況 （授業風景） | 冬の森は葉がないので，普段見ること のできない鳥の姿を見ることができた。落ち葉の下にも新芽が顔をのぞかせて いて，春を感じる瞬間もあった。 <br> ヤマト牧場の斜面にコナラの木を植えた。斜面なので，穴を掘るのに苦戦し |  |  |


|  | たが，無事に，12本の苗木を植えることができた。誤伐しないように，苗木 の前に竹を打ち込み，目印とした。 <br> 丸太を輪切りにし，植林をした班ごと に名前を書き，植林の記念とした。何年，何十年か後に，自分たちの植えたコ ナラがどの程度成長しているのか，見に来るのが楽しみになる活動を考えていた だいた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 冬の山は，秋や夏と様子ががらっと変わっていました。冬には冬にしか見 られない景色があるんだなぁと思いました。 <br> 今日は，木を植えるお手伝いをしました。急な斜面に植えたので，かなり大変でした。柳沢林業の人たちは，大変な仕事をしているんだなぁと思いま した。 <br> 今回は，植林の仕事をしました。今までは切ることばかりをしてきました が，今回は，自分たちで木を植えました。十何年，二十何年先にどんな風に成長しているか楽しみです。それまで楽しみが増えました。 <br> 今回の学習で 2 つのことを学びました。 1 つ目は，ぼくたちがキャンプな どで使っている薪はだいたい 1 0 年くらい経った木だということ。2つ目 は，その木を植える作業はとても大変だということです。これからは，木を大切にしていきたいです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 前回までの活動では，間伐などの伐る体験が多く，木の寿命をそこで終わ らせていた。しかし，今回の活動では，自分たちが新しく気を植えたこと で，これから育っていく木の楽しみを体験させていただいた。伐ることで整備することも大切だが，植樹をして，育てることも山を守っていくためには大切なことなので，今回も貴重な体験をさせていただいた。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：28】

| 授業名 | 上高地探険 陸編 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立安曇小学校 1．2年 ${ }^{\text {a }}$ 参加人数 13 人 |
| 担当者 |  |
| 実施日（期間） | 令和 4 年7月13日（水） |
| 講師名 | 松本大学准教授 中澤朋代さん 山田勇さん 吉澤さん |
| 実施概要 | 学区である上高地のルールを学び，上高地の散策を行いながら，おもしろい生 き物や自然とふれあう活動をした。 |
| 実施状況 （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 上高地には，「採らない」「与えない」「捨てない」「持ち込まない」「踏み込まない」などのルールがあることが分かった。 <br> たくさんの種類の花や草，生き物などを写真に撮ったり，さわったりし て，自分がおもしろい！と感じるものを見つけることができた。 <br> 自然を大事にしないといけないことが分かった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 低学年のときに上高地の豊かな自然とふれあうことで，高学年になって地元の良さや自然のありがたさに気づくことができると思いました。 <br> 目を閉じて音を聴きながら散策する活動を通して，普段，私たちがいかに目で見えるものばかりを意識して生活しているかを実感することができ，貴重な上高地散策の時間を過ごすことができてよかったです。 <br> いろいろな植物や花，鳥，虫などに触れることで，子どもたちの自然に対 する興味が深まっていることを感じられました。 <br> 講師の方には，低学年が興味を持つことができるような活動を考えていた だき，ありがたかったです。2回目の上高地学習もとても楽しみです。 |



| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> ○水がとてもきれいで，びっくりしました。手でさわってみると，とてもつ めたくて，びっくりしました。 <br> －ダムが高くて，びっくりしたし，怖かったです。 <br> 〇山がとてもきれいですごかったです。お母さんに話をしたら，とてもうら やましがっていました。 <br> －みねちゃん（ガイドの方）の話がとてもおもしろかったです。また，べん きょうにもなって，よかったです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> ○古高地の自然に児童共々感動した。ただ，雄大な上高地の自然をじっくり味わうことができるのは，もう少し大人になってからかな，と思う。それ でも，上高地の素晴らしさを体験でき，また，地元波田からすぐのところ に，このような素晴らしい自然があることを誇りにしていけるといいなと思う。 <br> 水殿ダムでの問いは，担任も答えを見い出せない。環境破壊と治水利水。環境保全と自然災害。明と暗が表裏一体となって，問題を難しくしてい る。特に水殿ダムは他の 2 つのダムと合わせて発電にも使われているの で，悩ましい。担任は，上高地の自然を満喫することよりも，この問いの答えが見いだせないことの方が，心に残っている。さて，本当にどうする のがよりベターか。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：29－2】

| 授 業 名 | 上高地源流見学 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 3 年 2 組 | 参加人数 | 35 人 |
| 担当者 | 降旗 和葉 | 記入者 | 降旗 和葉 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 2 日（金） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：29－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 水殿ダムで，ダムの役割と仕組みを知り，然に住む生物についても考えた。 <br> 波田の梓川と上高地の梓川を比べ，上高地の方が水 がきれいだと知った。雨の後だったため，本来はも っときれいだと伺った。透明度と天気の関係につ学 んだ。 |  |  |


|  | 実際に河原に行って，川にある石の違いにつ いて気づいた。 <br> 清水川の源流近くでペットボトルに水を汲 み，冷たいことやとてもきれいなことに驚い ていた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －身近なところを流れている梓川をたどっていくと，上高地につながってい ることを実感できていた。 <br> - 川の様子を比べ，上流と下流の違いに気づくことができた。 <br> - 上高地の川の美しきに驚き，川をきれいに保ちたいという思いをもってい た。 <br> －源流の水は，そのまま飲めるほどきれいなことや泠たいことに驚いてい た。 |
|  | 2 先生方の感想，要望等 <br> －波田を流れる梓川を観察したときにも「きれい」という感想をもっていた が，比べてみると，上高地で見る梓川の美しきや色の違いに驚き，学ぶこ とができた。 <br> －実際に見るとたくさんの気づきや疑問が生まれていた。疑問については， その場で教えてもらうことができ，子どもたちのよい学びとなった。 <br> －天候等自然が相手なので心配もあったが，いつもガイドをしている方がい ることで，確認しながら安心して子どもたちに指示を出すことができた。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：29－3】

| 授 業 名 | 上高地源流見学 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 3 年 3 組 | 参加人数 | 35 |  |
| 担当者 | 嶋田 美智子 | 記入者 | 嶋田 | 美智子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 2 日（金） |  |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：29－1】と同様 |  |  |  |
| 実施状況 （授業風景） |  | ダムで説明 の梓川は でたくさ ダムで水か くなった。 りがたいこ えば鮭が | 受ける <br> 几川」 <br> 人が <br> せき止 <br> て電 <br> だが， <br> がって | と呼ばれ <br> しくなっ <br> められ大 <br> 気を発電 <br> 失ったも <br> こられ |


|  | ○清水川の水をくむ。 <br> 水の温度や透明度を感じた。とても冷た く，透明であることに子どもたちは気づい た。 <br> 一人一人がペットボトルに水をくみお土産 として家へ持ち帰った。 <br> ○清水川のはじまりを探しにいく。 <br> 耳を澄まして川の流れの音がだんだんと小 さくなってゆくことを体験した。音が聞こ えなくなったところが水が湧き出ていると ころ。つまり，川のはじまりだということ を教えてもらった。 <br> ○梓川の河原 <br> 波田との違いを比べた。 <br> 流れのはやさ，川はば，石の大きさや形， <br> 水の色など <br> また雄大な景色をみてこれからも自然を大切にしていこうという話を聞いた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －水は 2 つともきれいでした。上高地の水は，とても冷たかったです。上高地からみると山がたくさん見えました。 <br> －初めての上高地でゆうめいなかっぱばしを通ったし，上高地のいろいろな ところに見学ができたし，ガイドさんたちが知らないことまで教えてくれ ました。 <br> －初めて上高地にみんなで行けてうれしかったです。水殿ダムに行って特に おどろいたことは，ダムがアーチになっていたところです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> バスの中で上高地に関するクイズや子どもたちの興味関心を引く講義 をしていただいた。子どもたちは興味深く聞いたり，質問をしたりし ていた。天気が心配される中だったが，見学ルートを上手く調整して いただいたおかげで充実した上高地見学になった。自分自身も子ども たちと一緒に楽しく学習をすることができた。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：29－4】

| 授 業 名 | 上高地源流見学 |  |  |  |
| :---: | :--- | :---: | :--- | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 3年4組 | 参加人数 | 33 人 |  |
| 担当者 | 小松 正 | 記入者 | 小松 正 |  |
| 実施日（期間） | 令和4年9月9日（金） |  |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：29－1】と同様 |  |  |  |



|  | ました。 <br> －清水川の水はとても澄んでいてきれいでした。ペットボトルに汲んだ水を飲んでみたら，冷たくてとってもおいしかったです。清水川をずっとたど っていくと，いつの間にか川の流れがなくなってしまいました。ガイドの方が，この辺のがけや地面から水が湧き出ているんだよと教えてくれまし た。川はこうしてできるんだなと思いました。川の始まりを見ることがで きてうれしかったです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －天候が心配されたが，予定どおりの見学ができて大変よかった。晴れた日 の上高地の風景にはとても及ばない気象状況であったが，それでも子ども たちは上高地の自然の美しさ，壮大さを感じ取った様子で，何ものにも代 えがたい貴重な体験ができたように思う。 <br> －清水川を上流に向かって歩き，流れがなくなるところまで辿ったことは，川の始まりを理解するには大変有用な活動であったように思う。時間に余裕があり，河童橋付近の梓川の河原で遊べたことは，波田の梓川との繋が りを意識できてとてもよかった。 |
| :---: | :---: |



環境教育支援事業実施報告書
【番号：31】


| 授 業 名 | 梓川リバーアドベンチャー 「大河の一滴」 講演会 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 野村 仁 記入者 野村 仁 |
| 実施日（期間） | 令和4年7月19日（火） |
| 講師名 | 小峰 邦良 先生（合同会社リトルピークス） |
| 実施概要 | 「大河の一滴」講演会 <br> - 水がめぐっていること <br> - 梓川の流れについて <br> - 梓川の環境について（人工物やごみについて） <br> - リバーアドベンチャーエピソード 1 の注意点 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 普段私たちが使っている水が，自然の中 <br> で，循環していることを教えていただい <br> た。また，使った水は自然の力できれい になっていることの説明もあった。 <br> 梓川の流れについて，川の始まりやダム があることなどを教えていただいた。 <br> 梓川が 65 km あることや奈川と合流して犀川なることを知った。 <br> 川の中にある人工物が危険なことやゴミ のポイ捨てがあって川の環境が汚れてい ることなどの環境問題についても教えて いただいた。 <br> リバーアドベンチャーの注意点を教えて いただいた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 早く川遊びがしたくなった。 <br> - 梓川のことが好きになった。 <br> - 水が循環していたなんて初めて知って驚いた。 <br> - 梓川は人がきれいにしていると思っていたけど，自然がきれいにしている と知ってとてもびっくりした。 <br> －ダムに名前があると知って驚いた。梓川には3つもあるなんて知らなかっ た。 <br> －もっともっと梓川のことを知りたいと思った。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －ダムのことや環境についてなど子どもたちが初めて触れる話題が多くあ り，今度の活動に意欲をもてた子がいた。 <br> －社会科で水について学習をしている中で，子どもたちにとって身近な梓川 を題材に話していただけたことで，子どもたちが水に対する理解を深める ことができた。 <br> －川にゴミが増えているという話から，子どもたちが環境とゴミの関係にも興味をもてた姿が多くあった。 |


| 授 業 名 | 梓川リバーアドベンチャー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4 年 1 組 $\quad$ 参加人数 34 人 |
| 担当者 | 野村 仁 記入者 野村 仁 $^{\text {a }}$ |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月6日（火） |
| 講師名 | 小峰 邦良 先生（合同会社リトルピークス）他4名 |
| 実施概要 | - 梓川の概略の説明 <br> - 川の渡り方の講習 <br> - 水生生物の観察，採集 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 梓川の流れる方向の確認，右岸 と左岸の使い分け，河川に据えら れた波緩衝材の役割など，川遊び をする上での留意点を話していた だいた。 <br> ○川の渡り方の講習 <br> 川に飛び込み，対岸まで泳いで渡っ た。プールとは違い，足もつかず底ま で見通せない川を泳いで渡る経験がで きた。また，浮かんで流れる体験も行 った。川の複雑な流れに身を任せる心地よさを味わうことができた。 <br> ○水生生物の観察，採集 <br> 実際に水生生物の採集をし，生き物 の名前を教えていただいた。梓川でと れる生き物の種類が多いことに驚きな がら，楽しんで生き物の採集をした。目の前の魚をすくいとったり，岩の下 から出る水生昆虫をとらえたりする楽 しさを味わうことができた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - この上なく楽しそうだった。 <br> - 始めは不安そうな表情だったが，水に入れば一人として嫌がる児童はいなかった。 <br> －「梓川は近くの川なのに水遊びをしたのは初めてで，またお父さんと来た い。」 <br> －「梓川のことを知れたし，もっと好きになった。」 |


| 2 先生方の感想，要望等 |  |
| :--- | :--- |
|  | 子ども達が喜ぶ姿から，学校を出て体験することの素晴らしさを実感し |
| た。 |  |
|  | •安全ではあるけれど少し危険な感じが，子ども達を夢中にさせるのだと思 |
| い，指導員さんたちに感謝している。 |  |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：3 3－2】

| 授 業 名 | 梓川リバーアドベンチャー |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4 年 2 組 | 参加人数 | 30 人 |
| 担当者 | 町田 都 | 記入者 | 町田 都 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 6 日（火） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：3 3－1】 と同様 |  |  |
| 実施状況 （授業風景） | ○梓川の概略の説明 <br> 梓川の流れる方向の確認，右岸と左岸の使い分け，河川に据えられた波緩衝材の役割など，川遊びをする上での留意点を話していただいた。 <br> ○川の渡り方の講習 <br> 川に飛び込み，対岸まで泳いで渡った。プールとは違い，足もつかず底まで見通せない川を泳いで渡る経験ができた。また，浮かんで流れる体験も行っ た。川の複雑な流れに身を任せる心地よさを味わうことができた。 <br> ○水生生物の観察，採集 <br> 実際に水生生物の採集をし，生き物の名前を教えていただいた。梓川でとれ る生き物の種類が多いことに驚きながら，楽しんで生き物の採集をした。目の前の魚をすくいとったり，岩の下から出る水生昆虫をとらえたりする楽しさを味わうことができた。 |  |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －最初は足もつかず，怖いと感じていたようでしたが，網をもって生き物探 |  |  |


|  | しをしていくと，どんどん自分から浮いたり深いところへ探検したりして いました。 <br> －川は怖いと思っていたけど，とても楽しかったという感想がとても多かっ たです。 <br> - カジカなどがとれたことで，生き物への興味を深めていました。 <br> - 速い流れに足を取られそうになりながらも，一生懸命に歩いて渡り切った子ども達は，とても満足そうな顔をしていました。 <br> －怖がっていた児童に寄り添って支えていただいたり，浅い所を歩かせても らったりして安心して体験できた児童がいました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －普段見慣れている川でも，実際に入ってみると流れは速く，泠たかったの で，安全に体験させていただいたことに感謝です。 <br> －網を一人一人持たせていただいたことで生き物を取ろうという意欲があ り，積極的に川に入っていけたので，良かったと感じました。 <br> －実は，担任が一番怖いと感じていたかもしれません。でも，子ども達の逞 しさを改めて見せていただきました。安全なコースを設定していただいた おかげで，安全に体験できました。ありがとうございました。川と関わる ことで川や身近な環境を大切にできるという話に共感しました。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：3 3－3】

| 授 業 名 | 梓川リバーアドベンチャー |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4年3組 | 参加人数 | 36 人 |
| 担当者 | 中山 真樹 | 記入者 | 中山 真樹 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月6日（火） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：3 3－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  | 梓川の岸の使し衝材の役留意点を <br> 川に我 た。プー で見通せ きた。 った。川地よさを <br> ○水生生実際に の名前を れる生き | てる方向の確認，右岸と左 け，河川に据えられた波緩 ど，川遊びをする上での ていただいた。 <br> みみ，対岸まで泳いで渡っ とは違い，足もつかず底ま い川を泳いで渡る経験がで浮かんで流れる体験も行複雑な流れに身を任せる心 うことができた。 <br> 観察，採集 <br> 生物の採集をし，生き物 えていただいた。梓川でと種類が多いことに驚きな |


|  | がら，魚をすくいとったり，水生昆虫をとらえたりする楽しさを味わうことが できた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －普段はなかなかできない体験ということもあり，前日から子どもたちはと ても楽しみにしているようでした。当日は，どの子も生き生きとした表情 で活動に参加することができていました。学校で活動の振り返りをする と，多くの子が「川の楽しき，怖さを感じることができた」と書いていま した。体全体を使い，梓川のことがより身近に感じることができたととも に，大自然への畏怖も感じることができた貴重な機会となったようでし た。 |
|  | 2 先生方の感想，要望等 <br> －川の中に飛び込んだり，流れに身を任せたり，ダイナミックな活動であっ たにもかかわらず，「安全第一」に考えて子どもたちに指導してくれた り，職員の方が危険な場所に立っていてくださったおかげで，普段なかな かできない体験であっても，安心して参加することができました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：3 3－4】

| 授 業 名 | 梓川リバーアドベンチャー |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立梓川小学校 4年4組 参加人数 34人 |
| 担当者 | 小原 妙子 記入者 小原 妙子 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月6日（火） |
| 講師名 | 小峰 邦良 先生（合同会社リトルピークス）他4名 |
| 実施概要 | 【番号：3 3－1】と同様 |
| 実施状況 （授業風景） | ○梓川の概略の説明 <br> 梓川の流れる方向の確認，右岸 と左岸の使い分け，河川に据えら れた波緩衝材の役割など，川遊び をする上での留意点を話していた だいた。 <br> ○川の渡り方の講習 <br> 川に飛び込み，対岸まで泳い で渡った。プールとは違い，足もつか ず底まで見通せない川を泳いで渡る経験ができた。また，浮かんで流れる体験も行った。川の複雑な流れに身を任 せる心地よさを味わうことができた。 |


|  | ○水生生物の観察，採集 <br> 実際に水生生物の採集をし，生き物の名前を教えていただいた。梓川でとれ る生き物の種類が多いことに驚きながら，楽しんで生き物の採集をした。目の前の魚をすくいとったり，岩の下から出る水生昆虫をとらえたりする楽しさを味わうことができた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 川の流れが気持ちよかった。 <br> - 水の中が見えなくて，足もつかなくて怖かったけど，浮くことができてよ かった。 <br> －思ったよりもたくさん魚を見ることができた。小さな魚をすくうことがで きて，うれしかった。 <br> －足を上げたら思ったよりも長く流れることができて気持ち良かった。家族 で川遊びができるといいと思った。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －子どもたちが伸び伸びと活動することができて，ご指導ありがたいと思い ました。 <br> －学校職員では指導が難しい部分を企画していただいて，児童の体験が豊か になったと思います。 |


| 授 業 名 | 川であそぼう |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立筑摩小学校 2 年 1 組 参加人数 30 人 |
| 担当者 | 竹村 和哉 記入者 竹村 和哉 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 8 月 24 日（水） |
| 講師名 | リトルピークス |
| 実施概要 | 薄川へ行き，水辺の安全講習及び川遊び・川の生き物探し。 <br> －身近にある川と関わることで，今まで気づかなかった自然の様子や植物や生 き物を自分の目で見たり発見したりする。 <br> －川との安全なかかわり方について知る。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ＜安全講習＞ <br> ヘルメットとライフジャケットを着用 し，自然の川と比べて人間が手を入れた川の方が危険であることをペットボトル を使った実験で教えていただきました。 <br> ＜川の生き物とり＞ <br> 子どもたち 1 人 1 人が網をもって生き物 を捕ったり，観察したりしました。捕っ た生き物の中から，カジカとカゲロウを持って帰らせてもらいました。 <br> ＜ライフジャケットを着て流れてみる＞ ライフジャケットを着た状態で川の流れ に身を任せて流れてみました。実際川に流されてしまったときは泳ごうとはせず に流されることが命を守る最善の方法だ と教えていただきました。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 石をどかすと生き物が捕れることが分かった。 <br> - 水は気持ちよかったけど気をつけて遊びたい。 <br> - おぼれそうになったときは立とうとするのではなく，ラッコのように浮か ぶようにしたい。 <br> - いろんな虫や魚が薄川にはいることが分かってよかった。 <br> - 深いところは流れが速かったけど楽しく浮かぶことができた。 |


| 2先生方の感想，要望等 <br> 人間が川を良くしょうとして手を入れたことによって危険な場所になって <br> しまっているということを教えていただき，子どもたちと一緒に貴重な学習 <br> をすることができました。筑摩小学校の近くにこんなに楽しくて勉強になる |  |
| :--- | :--- |
|  | 環境があることを学び，子どもたちもより地元が好きになったのではないか <br> と感じました。普段の授業では教えることのできないことを体験を交えなが <br> ら学習できたのは良かったです。ありがとうございました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：34－2】

| 授 業 名 | 川であそぼう |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立筑摩小学校 2 年 2 組 | 参加人数 | 28人 |
| 担当者 | 横内 明美 | 記入者 | 横内 明美 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月24日（水） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：3 4－1】と同様 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ＜水辺の安全講習＞ <br> 川でおぼれないために大切なこと を教えてもらいました。 <br> ラッコのように浮きました。一人 3 回ずつ体験しました。 <br> 慣れて楽しそうです。もっとやり たいと終わるのが残念そうでし た。 <br> ＜生き物きがし＞ <br> 一人一人網を持ち，石をひっくり返したり草むらをガサガサ動かし て出てきた虫を捕まえました。た くさんの種類の虫を捕まえること ができました。 <br> 捕まえた生き物の名前や特徴を教 えてもらい，クラスで飼えそうな生き物だけ，持ち帰ってきまし た。 |  |  |


| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －川の危険や深さのことが分かった。どうやったら命は守れるかや泡に行っ てはいけないという大切なことを教わってよかった。 <br> - ラッコのように浮くのが，1回目は怖かったけど，2回目は楽しかった。 <br> - 生き物探しで，かじか・カゲロウ・ヘビトンボ・ヤゴ・トビケラを捕まえ られてうれしかった。教室で，飼うのが楽しみ。 <br> －とても楽しかった。もう一回やりたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 最初は怖がっていた子どもたちも楽しさを実感して「もっとやりたい。」「もう一回！」と，大喜びでした。「川の生き物きがし」では，短い時間 に，何種類もの生き物をみつけることができ，こちらも大喜びの子どもたち でした。はじけるような子どもたちの笑顔は，やはり自然の中が一番という ことを教えてくれます。 <br> 今回のような体験は，学校職員だけではとても経験させてあげられません でした。川のことをよく知って，前日から天気と川の様子を見て，場所を整 え，ライフジャケットやヘルメットなど安全に気を配って準備をしてくださ ったリトルピークスの方々のおかげです。感謝したいです。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：35】

| 授 業 名 | 上高地探険 川編 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立安曇小学校 $1 \cdot 2$ 年 ${ }^{\text {a }}$ 参加人数 ${ }^{\text {a }}$ 13人 |
| 担当者 | 1年担任 佐藤真頼 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年8月25日（水） |
| 講師名 | 川の自然と文化研究所 山本雅道先生•美馬純一先生 |
| 実施概要 | 転入生も多く，上高地が初めての子が多かったので，コミュニケーションをと りながら川に親しむ。面白いもの，好きなものを探しながら楽しく自然を学 び，高学年の学習につなげる。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） |  |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －陸編の学習の際にも学習した上高地のルールについてお話してもらったこ とと併せて，川編でも上高地の川には「入ってはいけない。」「魚も採っ てはいけない。」というルールを最初にお話してもらった。繰り返し学習 していることで上高地のルールを身につけることができている。 <br> －石をひっくり返して見つけた虫を見て「あ，これカワゲラだね。去年の川 でもみつけたよ。」と話す 2 年生の様子が見られた。学習を継続していく ことの大切きがわかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －川に入るという経験をさせていただいたことで，川の水の冷たさを実感 し，生息している虫を自分達で探したことで＊川を楽しむミことができ た。 <br> －周辺の川の様子も散策してブラウントラウトなどの魚の名前を覚えた。養殖の話とも関わってくる魚のことなので，ここでの経験が高学年での学習 に活きることを期待したい。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：36－1】

| 授 業 名 | 鎌田お宝探検～川の生き物編～ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立鎌田小学校 3年1組 | 参加人数 | 31 人 |
| 担当者 | 竹下 啓介 | 記入者 | 竹下 啓介 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月13日（火） |  |  |
| 講師名 | 川の自然と文化研究所 山本先生 美馬さん松本ほたる学会 横山さん 藤山先生 小山さん eeネット 中林さん |  |  |
| 実施概要 | - 田川と薄川の合流地点での生き物採集 <br> - 学校で，採集した生き物の観察 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 个始めに講師の方から道具の使い方と生き物を捕まえるコツを教えていただ きました。 <br> 个講師の方から，生き物がたくさん見 つかるという草むらを中心に探してい ます。 <br> 个捕まえた生き物が何という名前なの か講師の方が教えてくださいました。 |  | わると，子ども達は早速生吰めました。 <br> 甫まえた子はどの子も嬉し いました。 <br> は子ども達の活動の様子を <br> くださいました。 |


|  | 个学校に帰った後，捕まえた生き物を観察しました。 <br> $\uparrow$ この日はカニやエビ，ドジョウなど の生き物が捕れました。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> クラスの中には川に入った経験がほとんどない子がいましたが，実際に川 に入ってみると，川の泠たさや流れの速さ，どこにどんな生き物がいるのか を初めて知って嬉しそうにしていました。講師の方が大変優しく，どの子も進んで講師の方の所へ行き，道具の使い方を教えていただいたり，生き物の名前を聞いたりしていました。自分たちの住む地区に流れている川の素晴ら しきに触れ，川の生き物に関心を深めていました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 子ども達は今年度の総合的な学習の時間で，鎌田地区にどんな宝があるの かを実際に訪れて，体験的に学びを深めています。これまで川の生き物のこ とをあまり知らなかった子や，生き物を苦手にしている子が今回の学習を通 して生き物に関心を持ったり，手づかみしたりする姿が見られました。鎌田地区に流れる川に対する知識を深めるだけでなく，身近な環境を大切にして いきたいという意識が芽生えたように感じ，今まで以上に「ふるさと鎌田」 を愛する貴重な学習になりました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：36－2】

| 授 業 名 | 鎌田お宝探検～川の生き物編～ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立鎌田小学校 3 年 2 組 | 参加人数 3 1 人 |
| 担当者 | 平林 真実 | 記入者 平林 真実 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月13日（火） |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：36－1】と同様 |  |
| 実施状況 （授業風景） | 講師の方から，安全な川の遊び方の説明を受けてから，道具の使い方や生き物の捕まえ方のコツを教えてもらいま した。 | 活動を始めると，早速，石の下や草む らの中をガサガサするというコツを実践していました。 |


|  | 講師の方も捕まえた生き物を子どもた ちに見せてくださいました。少し深い ところでは，子どもたちの代わりに探索してくださいました。 <br> 学校に戻ってから，班ごとに捕まえた生き物の観察を行いました。観察しや すいよう，シャーレや白いトレイに移 して観察をしました。 <br> 虫眼鏡を使って，細かいところまで観察をしていました。 <br> 生き物を捕まえると，近くの友達や講師の方に，「こんな生き物捕まえた よ」と嬉しそうに教えていました。 <br> 生き物の名前をカードで調べたり，分 からない生き物については，講師の先生にすぐに聞いて知ることができまし た。 <br> 生き物について，気付いたことを学習 カードにまとめました。この日は，ヌ マエビ，カワヨシノボリ，ミズスマシ などを見つけられました。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> 授業の前に子どもたちに聞いてみたところ，半分の子どもたちは川遊びを したことがないと言っていました。今回の授業で川遊びの楽しさや川の生き物について知ることができ，とても良い経験となりました。事前学習として近くの用水路にも行ったのですが，大きい川の流れの速さや泠たさ，生き物 の種類の多さを学ぶことができたと思います。自分たちの住んでいる鎌田に は，すてきな川が流れていることを実感することができた時間となりまし た。 |


| 2 先生方の感想，要望等 |  |
| :--- | :--- |
| 本学級では，鎌田地区すてきなところを見つけて伝えたいという思いをも |  |
|  | とに，実際に鎌田地区内を探検しながら活動をしてきました。その中で，鎌 |
|  | 田の地区内には田川や薄川，奈良井川や両島川などの多くの川があることに |
|  | 気づき，そこにはどんな生きものが住んでいるのか調べたいと願いを持って |
|  | いました。今回，「鎌田お宝探検～川の生き物編～」では，生き物の種類の |
|  | 豊富さ，川のきれいさ等を学ぶことができ，より鎌田を大切にしたいという |
|  | 思いを持つことができた，貴重な学習をさせていただきました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：36－3】


|  |  |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 田川には，色んな生き物がいることがわかった。 <br> - めずらしい生き物を採ることができて嬉しかった。 <br> - 川の生き物は，石の下に隠れているということがわかった。 <br> - エビがすごくたくさんいて驚いた。 <br> - 先生にすぐに名前を教えてもらえて，特徴も分かった。 <br> - もっといろんな川で生き物をつかまえて，違いを比べてみたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 鎌田お宝探検を通して，鎌田には川がたくさんあることに気づいており，近くの小さい川にもエビやカニなどがいることがわかっていましたが，昨年度高学年が田川で大きなナマズをつかまえてきていたので，自分たちも田川 に行きたいと，今回の学習をとても楽しみにしていました。講師の先生方の おかげで魚やエビ以外の今まであまり興味をもっていなかった，幼虫などに も目を向け，色々な生き物が川にいることを知ることができました。ありが とうございました。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：36－4】

| 授 業 名 | 鎌田お宝探検～川の生き物編～ |  |  |  |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立鎌田小学校 3 年 4 組 | 参加人数 | 31 人 |  |
| 担当者 | 勝野 礼子 | 記入者 | 勝野 礼子 |  |
| 実施日（期間） | 令和4年9月16日（金） |  |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：36－1】と同様 |  |  |  |



| 2先生方の感想，要望等 <br> 実際に川に入る経験がなかった子がいましたが，今回の学習を通して川の <br> ことを知る大変貴重な学びとなりました。講師の方から生き物に関するご指 <br> 導だけでなく，安全面への配慮もしていただきありがたかったです。生き物 <br> の特徴に関しては，我々教職員もあまり知識がなかったので，多くの事を学 <br> ばせていただきました。身近な自然に目を向ける学びとなりました。今後も <br>  <br>  <br>  <br> このような機会があれば大変ありがたく感じます。 |
| :--- | :--- |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：36－5】


|  | 学校に帰ってから，どんな種類がとれたのか観察しま した。自分で調べたり，分からない名前を教えてもら ったりして，気づいたことを観察カードにメモしまし た。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | －大きな川に入ることが初めての子どもたちでしたが，歩き方に慣れてくる と，夢中になって生き物を探し始めていました。生き物がいそうなところがわ かってくると，積極的にどんどん探し始めました。友だちとも情報交換をしな がら，楽しそうに生き生きと活動する子どもたちの姿が見られました。採れた時は，本当にうれしそうでした。また，その場で講師の先生方に名前を教えて もらえたこともうれしかったようです。学校の近くの川がこんなに生き物が住 んでいる美しく豊かな川であることを初めての認識したようです。 <br> －観察会では，教えていただいたり自分で調べたり，発見がたくさんあり，記録カードに熱心に書き留める姿が見られました。 <br> －普段の生活の中ではなかなか体験できないことを体験することができた貴重 な機会でした。自然に親しみふるさとの生き物を含めた自然を大切にしていこ うとする気持ちの育つきっかけとなると期待します。 <br> －川での安全や学校へ帰ってからの観察会の準備を整え，スムーズに授業を進 めるにあたって惜しみない協力をしてくださった講師の皆さんに感謝申し上げ ます。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：37－1】

| 授 業 名 | 秘密基地をつくろう（1）骨組みづくり |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立明善小学校 特別支援学級 参加人数 3 人 |
| 担当者 | 小口 裕康 ${ }^{\text {a }}$ 記入者 小口 裕康 $^{\text {a }}$ |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 29 日（木） |
| 講師名 | 寿さと山くらぶ 鈴木喜一郎さん 佐々木さん |
| 実施概要 | 学校の中庭に立っている樹木も利用しながら，木材と竹材を組み合わせてロー プで縛り，秘密基地の骨組みをつくる。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 始めに講師の鈴木さんから，角材と竹を使って秘密基地の骨組みをつくるこ と，骨組みにビニールシートをかぶせ，その上をネズコの枝で覆って屋根と壁 にすること，中に置くべンチなどを作ることなど，秘密基地づくりの全工程 と，本日は骨組みを組み立てる予定であることをお話しいただいた。 <br> 骨組みづくりに入り，まず入口をどの方向に設けるかを決めていった。鈴木さん が角材を三角に組み合わせて仮の入り口 を作ってくださった。鈴木さんから，「入り口をどの向きにしょうか？」と聞 かれたが，子どもたちはイメージできな いでいた。「日当たりがよく，雨や雪が降っても乾きやすいから入り口は南向き がいいよ」と教えていただき，微調整しながら入り口の向きを決めた。 <br> 次に，屋根の棟になる角材を支える木に手を添えながら「秘密基地に使わせ ていただきます」と，木にお願いの挨拶 をした。そして木が傷つかないように木 の俣と棟木の間に手袋を挟み込んでから棟木を木に縛り付けた。 <br> 鈴木さんから「両腕を左右横いっぱいに拡げた長さのことを『尋』というんだ よ。」と教わった子どもたちは，2尋の長さのロープ 6 本， 3 尋の長さのロープ を 4 本など，縛り付けるのに必要な長さのロープを協力しながら切って用意し た。 <br> 棟木を縛り付けたあと，入り口になる角材を固定するための竹杭を縛り付け た。そして角材と竹杭を固定する穴を掘った。この作業は，地面が固く草が生 えていて掘りにくかったこともあり，鈴木さんと佐々木さんが主にやってくだ さった。 <br> 入り口を固定して，仮に縛ってあった角材と竹杭を改めてガッチリと縛り上げ た。鈴木さんから，「普通に縛ったので は緩みが出てくるから，『二回結び』と いう縛り方で縛るんだよ」という縛り方 を教えていただいた。子どもたちは，鈴木さんと佐々木さんに手伝っていただき ながら縛ることができた。 |


|  | 続いて竹の梁をわたし，ロープで縛りあ げていった。梁の出っ張った部分は，鋸で切り落とした。初めて鋸を使う子どももい たが，上手に切ることができた。 <br> 最後に棟木と梁に垂木を立てかけて，二回結びでしっかりと縛っていった。子ども たちはこの頃にはすっかり手慣れた様子で作業を進めていけた。基地の骨格が出来上 がり，完成するのが楽しみな様子だった。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －自分の腕を横に広げて長さを測る「尋」という測り方を教えてもらってよ かった。 <br> - きつく縛る「二回結び」という縛り方を教えてもらってよかった。 <br> - 初めて鋸で切ったけど，うまく切れてよかった。 <br> - 基地の骨組みができあがってよかった。次の基地づくりが楽しみ。完成き せたい。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －「尋」や「二回結び」など，普段教室では学べないことを教えていただけ た。その学びを，その場ですぐに活用して基地づくりを進められたこと が，貴重な体験になっていたと思います。 <br> －棟木を渡す際，利用する立木を傷めないよう手袋を挟み込んで縛り上げ た。子どもたちは，普段何気なく接したり，使ったりしている木を大切に することを教えていただいたように思います。 <br> －角材や竹，ネズコの枝を材として，どのように基地を組み立てていくの か，始めは子どもたちも自分もイメージができていませんでした。自分の反省として，事前の打ち合わせを詳細に行って，完成形のイメージを子ど もたちに伝えておければよかったと思います。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：37－2】

| 授 業 名 | 秘密基地をつくろう（2）完成まで |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立明善小学校 特別支援学級 | 参加人数 | 3人 |
| 担当者 | 小口 裕康 | 記入者 | 小口 裕康 |
| 実施日（期間） | 令和4年10月4日（木） |  |  |
| 講師名 | 寿さと山くらぶ 鈴木喜一郎さん 佐々木さん |  |  |
| 実施概要 | 秘密基地の骨組みに，ビニールシートを張ってネズコの枝で覆い，屋根と壁を つける。中に置くベンチを作る。 |  |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 始めに鈴木さんから前回組み立てた棟木と地面近くの梁の間に，もう一組梁を渡し，その上からビニールシートをかぶ せてネズコの枝で覆って，屋根兼壁とす ること，最後に中に置くベンチを作るこ と，という作業手順を説明していただい た。子どもたちは鈴木さんが作ってきて くださったテーブルに触ってみたり座っ てみたりして，興味津々の様子だった。 |  |  |




|  | 2 先生方の感想，要望等 <br> －前回と今回を通して，きつく縛り上げるロープワークや差し金の使い方を教えていただいこと，鋸で竹や杉板を切ること，釘打ちをしたり電動ドリ ルでネジを留めたりすることが，子どもたちにとって貴重な体験になりま した。 <br> －道具の使い方や作業手順の基本を丁寧に教えていただき，子どもたちが覚 えたら安全に作業できるように支援してくださってありがたかったです。子どもたちは，自分たちで作る楽しさや作り上げた喜びを味わえたと思い ます。 <br> －地域の方に教えていただきながら活動を展開するよさを改めて感じまし た。地域の方とコミュニケーションを深めるという点でも意義のある活動 になりました。 |
| :---: | :---: |


| 授 業 名 | 自然素材で簡単工作 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立二子小学校 <br> 特別支援学級 4 学級 参加人数 23 人 |
| 担当者 | 担任：百瀬 清美，飛田 榮子，   <br> 波多腰 智恵，中原 留美 記入者 飛田 榮子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 11 月 30 日（木） |
| 講師名 | NPO 法人わおん 代表 山田 勇さん |
| 実施概要 | －木の輪切りや木の実を材料にして，ノコギリや小刀などの道具を使って簡単 な木工工作を行った。 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | ホットボンドで付けよう。 <br> 木の輪切りに挑戦！ <br> いろいろな道具を使って。 <br> 1 年生は，先生と一緒に！ |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －木をノコギリで切ることは大変だったけど，最後まで切ることができてう れしかった。 <br> - 友達に手伝ってもらって，大きな木を切ることができてうれしかった。 <br> - 木の枝や木の実をホットボンドで付けて，イメージに合った作品ができて よかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －昨年も同じような経験があったせいか，児童一人一人が自分のイメージを持ってどんどん作業を進めていた。 <br> －普段の生活では，なかなか集中できない特性を持っている児童達ではある が，学習中途切れることなく集中して取り組めたことが素晴らしかった。 <br> －自然の素材を使って，自然に親しむ経験を積むことができてよかった。 |


| 授 業 名 | 自然の中で遊んで学ぼう |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立波田小学校 つつじ2組 参加人数 6 人 |
| 担当者 | 福与 泰安 遠藤 優子 記入者 遠藤 優子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 10 月 12 日（水） |
| 講師名 | 体験創庫かけはし 藤村哲さん |
| 実施概要 | －自然のものビンゴ・やぎ，チャボとのふれあい・ツリーハウス体験•栗拾 い・森の中で自然を感じる・水生昆虫を探す |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 自然を体験し，動物達とふれあい，昆虫探しをしました。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 森の中はきもちがいい。 <br> - 沢蟹がいなくて残念だった <br> - 栗がたくさんとれてうれしかった。 <br> - きのこもたくさんはえていた。 <br> - うさぎがかわいかった。 <br> - またすぐに行きたい <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －学校では体験できない栗拾い，餌やり，水生昆虫探しなど活動をたくさん させてもらい，子ども達が生き生きしていた。来年度もぜひ参加したい。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：40】

| 授 業 名 | 「水の源をさがす」 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  | 3人 |
| 担当者 | 矢﨑 薫子 記入者 | 矢嵉 薫子 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 7 月 21 日（木） |  |
| 講師名 | 柳沢林業 齋藤さん 大瀧さん 他3名 |  |
| 実施概要 | （1）柳沢林業の仕事内容，現場見学時の安全についての講義 <br> （2）学校近くの伐採現場の見学，説明 |  |
| 実施状況 <br> （授業風景） | 最初に，柳沢林業さんが行っている仕事内容について，講義形式で資料を用 いながら説明していただいた。 <br> 間伐された学校裏山の現場へ実際に入り，どのように間伐作業を行うのか，木の種類は何かなど，講師の方の解説を聞きながら歩いた。間伐前後の様子の違いを見たり，林の中で水が涌き出ている場所を探したりした。 |  |


|  | 間伐作業の際に使っている機材も間近で見せていただいた。木を切り倒す作業の実演もしていただき，児童は，木が倒れる時の音の大きさ，見かけによら ず立派な木の大きさに圧倒されていた。 <br> 切り倒した直後の木はとても水分が多く，児童は木に触れたり，皮を剥いで水分量の多さを実感したりして，興味深そうに見ていた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －木を切って間伐したところは明るかったが，これからやるところは暗かっ た。 <br> －伐採するところを見て，重機を動かしているときに木が落ちないように上 げたり下げたりしていてすごいと思った。パキパキと少しずつ切れていく のがおもしろかった。倒れるときの音がすごかった。 <br> －木に含まれている水がすごくたくさんあった。木は水を，皮の外側から吸 い上げている。 <br> －切る前の木と，切った後の木は，思ったよりも大きさが違ってびっくりし た。 <br> －水が涌き出ているところで，初めてわきびを見た。涌き水は，山のどこか から染み込んだ水で，大雨の後はたくさん流れている。 <br> －木が水を蓄えているのが，「水の源」だと思った。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 学校のすぐ近くでこのような作業が行われていて，林業の現場を見学させ ていただけたことはとても貴重な体験で，今ある自然環境を守り，未来へ受 け継いでいくことの重要性を認識できた時間となった。また，昨年度，上高地～学校周辺の水について学習してきた児童にとっては，今まで知らなかっ た身近な自然について再発見し，これまでとは異なった視点から水について捉えて考えを深める，新たな学びの場となった。 |



|  | ⑤ 子どもたちが田川で見つけた主な生き物 $\begin{aligned} & \text { ガガンボ, カワゲラ, カワトンボ, ゲンゴロウ, コオイムシ } \\ & \text { サワガニ, チアカカアゲロウ, ドジョウ, トビケラ, ヌマエビ } \\ & \text { トノサマガエル, ヒゲナガトビケラ, ヒラタカゲロウ, } \\ & \text { ヨシノボリ, マダラカゲロウ, サナエトンボ } \end{aligned}$ <br> （6）観察会は50分ほど行っ <br> た。トレイの中で泳いでい るお気に入りの生き物につ いて，学習カードに熱心に記録する児童の姿が見られ た。学習カードに何枚もス ケッチをする児童，トノサ マガエルを手の上にのせて楽しむ児童など，ひとりひ <br> とりが自分の関心のある活動をしていた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - いろいろな生き物をさがせてたのしかった。 <br> - 田川の水がきれいなので，きれいな田川のままにしたい。 <br> - 生き物がずっと生きられるように田川をよごさないようにしたい。ごみを すてたり汚れた水を流さないようにしたい。 <br> - ちょっとおしりを水につけたらものすごくつめたかった。 <br> - 最後に水の中にすわってくつろいだことが楽しかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －講師の先生方が経験豊富で川についても詳しく，安全面配慮やタモやトレ一などの準備をしてくだきっていたので，安心して実施ができたことが大変有り難かった。 <br> －生き物を採取した場所が昨年と異なったため採取できた生き物が異なった ことに気づいた児童がいた。環境によって見つけられる生き物の違いに気 づくことができた。 <br> －講師の方が用意してくださった「水生生物による水質判定」をもとに，後 の総合的な学習の時間で採取した生き物の分類したところ，田川の水質 は，比較的よいことに気づいた子どもたちは，田川の良い環境をこれから も維持していこうという意欲をもつことができた。そのために必要なこと や自分たちでもできることを考えることを今後の学習展開の主眼に据えて いきたい。また，ここで考えたことが今年度の海洋教育へ発展していくよ うに展開できればと考えている。 <br> 3 その他 <br> －児童はとても楽しかったようで，後日，お家の人と一緒にもう一度訪れて遊んだ子もいた。 <br> －「川の生き物さがし」について，学級全体で報告書をさくせいしたので，掲載する。 |



環境教育支援事業実施報告書
【番号：42－1】

| 授 業 名 | 里山体験学習 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立寿小学校   <br> 5 学年 4学級 参加人数 $106 人$ |
| 担当者 | 加藤 雅美 記入者 加藤 雅美 |
| 実施日（期間） | 令和 4 年 9 月 2 2日（木） |
| 講師名 | 寿さとやまクラブ 鈴木喜一郎 <br> 寿財産区 平林議長 <br> 寿公民館 百瀬公民館長 |
| 実施概要 | 【事前学習会】 <br> - 昨年度の里山体験学習の様子，注意事項についての説明 <br> - 里山の歴史，里山の動植物についての講義 |
| 実施状況 <br> （授業風景） | （1）昨年度の里山体験学習の様子について <br> 百瀬館長に，パワーポイントで分かり やすくまとめていただき，里山体験学習 の内容を教えていただいた。子どもたち は写真を見ながら，トレッキングのイメ ージを持つことができた。「トレッキン グの中で，動物やきのこが見つかるかも しれない」と聞くと，期待で表情が明る くなる児童がとても多かった。 <br> （2）里山の歷史や役割について <br> 「里山の役割」として，空気をきれいにすること，水をきれいにすること， たくさんの動物や植物や生き物を育てていることなどを教えていただいた。日 ごろ，里山と自分たちの生活についてあまり考えたことがない子どもたちにと って，里山が身近なものだと認識するきっかけになった。 <br> そして，里山体験学習で行く「寿財産区有林」には，長い歴史があることを学んだ。明治時代は「はげ山」と呼ばれる木がない状況だったこと，子どもた ちが植林をしたこと，人々の手で大切に守られてきたことなど，子どもたちは初めて知ることに興味津々の様子だった。 <br> （3）山で気を付けることや動植物，林業について <br> 注意しなければいけないハチやクマに ついて，鈴木さんから丁寧にお話をして いただいた。実際に鈴木さんが山で体験 されたことを交えながら，自分だったら どのように行動するか，考えながら話を聞く様子が見られた。 <br> 林業では，伐採を中心に，伐採をする目的や実際の手順について教えていただ いた。何人かの子どもたちが木となり，伐採について説明いただく場面では，様子を分かりやすく伝えていただいた。 |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> ○去年の里山体験学習の様子を写真で見ました。とても楽しそうだったの <br> で，行くのがとても楽しみになりました。早く行きたいです。 <br> ○里山の歴史や動物や植物について，知ることができてよかったで |


|  | す。食べられるキノコを採りたいです。水たまりや泥の場所を見つけた ら，どんな動物が通ったか，見てみたいです。 <br> ○林業について，今まで知りませんでしたが，伐採のお話を聞くことができ ました。間伐や伐採をするのは理由があることを知りました。当日，伐採 の様子を見学するのが楽しみです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 里山の歴史や動物や植物について，教師から子どもに教えようとすると，知識が足りず不十分な説明になってしまいます。里山を知り尽くした講師の先生方をお招きして事前学習会ができたことは，大変ありがたかったです。教師も子どもと一緒に学習をすることができ，貴重な時間となりました。事前学習前は，里山についてあまり興味を持っていなかった子どもたちが，様々なお話を聞く中で関心を高めることができました。実際の写真や，道具 を見せていただき，子どもたちも里山体験学習に対してよりイメージが持て たように思います。当日もよろしくお願いします。 |
| :---: | :---: |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：42－2】

| 授 業 名 | 里山体験学習 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立寿小学校 <br> 5 学年 2学級 参加人数 59 人 |
| 担当者 | 宮澤 研 記入者 宫澤 研 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月28日（水） |
| 講師名 | $\begin{array}{ll} \text { 寿さとやまクラブ } & \text { 鈴木喜一郎 } \\ \text { 寿財産区 } & \text { 平林議長 } \end{array}$ |
| 実施概要 | 【里山体験学習】 <br> - 里山トレッキング <br> - 木の伐採見学 <br> - 木村を使った名札作り |
| 実施状況 （授業風景） | 【里山体験学習】9月28日 <br> ○トレッキング <br> 各グループに講師の先生方へ入っていただき，里山のトレッキングを行っ た。自然の空気をたつぷりと感じながら，山の中へと進んでいった。 <br> 歩いていると，シカが角を研いだ跡が残 る木や珍しいきのこを見つける姿が見られ た。里山の事前学習で聞いたように，動物 や植物の広がっている様子を実際に見るこ とができ，子どもたちから驚きの声が聞こえてきた。見つけたものは講師の先生に詳しく話を聞いて，さらに深めることができた。 <br> きずなの森へ到着すると，林業に関 わる仕事や里山の役割について，講師 の先生方からお話を聞いたり，自然の中で活動をしたりした。あるグループ では，さらに奥深い山に入り，きのこ を探していた。各グループで，きずな |


|  | の森の良さを満喫することができた。自然を思い切り体感しながら，有意義な時間を過ごすことができたようだった。 <br> ○伐採見学 <br> たった 1 本の木を伐採するのに，さまざまな安全対策がされていることを教 えていただいた。笛を吹くことで木を伐採する合図になること，ロープを木に かけて倒れる方向を決めること，滑車を用いて力を分散させることなど，初め て知ることがたくさんあり，熱心に話を聞く子どもたちが多かった。 <br> 木が倒れたときには「すごい！」「すごい振動だったよ。」と，驚きの声が あがった。伐採の様子を見るのは初めての子どもが多く，大変貴重な経験とな った。 <br> ○名札作り <br> ご用意いただいた木材に，一人ひとり考えたデザインで名札を作った。山や丸太やきのこなど，里山で見つけたものを描く子どもが多かった。 <br> できあがった名札を早速着け，友だち と見せ合う姿が見られた。満足できる名札を完成させることができた。 |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> ○トレッキングでは，たくさんきのこを見つけることができました。家に持 ち帰って家族で食べたら，とてもおいしかったです。今度は家族を連れ て，みんなでまた行きたいです。 <br> ○伐採見学では，木が倒れるときに「ドーン！」と地震のようにゆれまし た。それだけ重い木を安全に伐採する工夫を見学できてよかったです。 ○木材で作った名札がとても気に入りました。これからたくさん使いたいで す。 <br> ○きのこを見つけたり，思いっきり遊んだり，ふだんできないことをたくき んやりました。とても楽しかったです。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 里山くらぶ，寿財産区，寿公民館をはじめ，多くの方に支えていただき，里山体験学習を実施することができました。安全面やコロナ対策として，さ まざまな工夫を考えていただき，大変ありがたかったです。のびのびと活動 する子どもたちの姿がとても印象的でした。今後も，自然と関わる学習を大切にしていき，子どもたちに自然を大切にする心を育んでほしいと思いま す。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：4 2－3】

| 授 業 名 | 里山体験学習 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立寿小学校 <br> 5学年 2学級 | 参加人数 | 57 人 |
| 担当者 | 熊谷 博 | 記入者 | 熊谷 博 |
| 実施日（期間） | 令和4年9月28日（水） |  |  |
| 講師名，実施概要 | 【番号：4 2－2】と同様 |  |  |


| 実施状況 <br> （授業風景） | 【里山体験学習】9月28日 ○伐採見学 <br> 里山クラブの方に準備していただき，木の伐採作業を見学した。チェーンソー の扱いや特別な装備，木を倒す方向を調節するワイヤーなど，安全に特に配慮 して作業していることが伝わってきた。木が倒れる際の，幹が割れる音，枝が折れる大きな音，倒木直前の木が折れる大きな音，切れた後の木の香り，年輪 など，児童は教科書では分からない情報を五感を通して感じ取っていた。 <br> ○木の名札づくり <br> 里山から切り出した木の枝を，輪切りにしたもの里山クラブの方々が用意して くださり，子ども達は木の形に合わせて，前もって考えてきたデザインを元 に，自分の名前や飾りを書き，裏にクリップをつけ名札を作成した。名札は学校の授業で活用している |
| :---: | :---: |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> ○木の伐採では，切り口と追い口があり，切込みはたおしたい方向に入れる ことを知り，そんな工夫があるんだ，と思いました。 <br> ○森の新鮮な空気を吸いながら，学習できてとても楽しかったです。 <br> ○里山クラブの人たちに，森の中の動物の話，植物の話をしていただきなが らトレッキングができてとても勉強になりました。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> 里山クラブ，寿公民館，寿財産区をはじめとする，地域の方々のお陰で，子ども達が自然と触れ合うとともに，自分たちの地域をより深く知り大切に していこうとする気持ちを育む素晴らしい機会を与えていただきました。 <br> このような貴重な体験の機会をいただいたことに，関係者の皆様に大変感謝しております。 |


| 授 業 名 | 火起こしと野外体験 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 | 松本市立島立小学校 4 年 1 組 参加人数 25 人 |
| 担当者 | 馬場美穂 記入者 |
| 実施日（期間） | 令和5年2月15日（水）1日 |
| 講師名 | すえなみブッシュクラフト 代表 末次克洋さん |
| 実施概要 | 次年度キャンプのために，火の起こし方を体験すると共に，野外での身の守り方を学ぶ。 |
| 実施状況 （授業風景） | 生き延びるための条件 <br> 火おこしのための準備 <br> グループごとに火起こし <br> 起こした火で焼きマシュマロ |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> - 食べ物を 1 か月食べなくても生きていられることにびっくりした。 <br> - マシュマロを焦がさずにおいしく焼けて嬉しかった。 <br> - 笛の音だけでどこにいるか分かった。 <br> - 自然体験で，火のつけ方にさらに自信がついた。 <br> - 自然にある草や木で簡単に火を着けることができると分かった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> やり方を教わるのではなく，今ここにあるものを工夫して創り出していく という言葉に感動しました。世の中が便利になることで，無いものを自身が工夫して作り出す必要がなかったり，その根気が生まれなかったりします。 でも，自然の中では通用しません。自分がやらなければならない状態になっ た時を予見し，どんな知識も経験も，全て自分の糧になるように身に着けて いけたらいいなと思います。 |

環境教育支援事業実施報告書
【番号：43－2】

| 授 業 名 | 火起こしと野外体験 |
| :---: | :---: |
| 学校名，学年，学級 |  |
| 担当者 | 担任 演田 佳希 |
| 実施日（期間） | 令和 5 年2月10日（水）1日 |
| 講師名 | すえなみブツシュクラフト 代表 末次克洋さん |
| 実施概要 | 【番号：43－1】 と同様 |
| 実施状況 （授業風景） | 生き延びるための条件 <br> 火おこしのための準備 <br> （1in） <br> グループごとに火起こし <br> 起こした火で焼きマシュマロ |
| 授業について | 1 授業を通しての子どもたちの反応，感想等 <br> －遭難時には，音•光•文字などで助けを求められることが分かった。 －食べなくても30日間生き延びることができることを知って，衝撃的だつ た。 <br> - 生き延びるための条件の順番が，自分の予想と違っていた。意外だった。 <br> - 自分たちで火をおこすことができて楽しかった。 <br> - マシュマロがうまく焼けたのがうれしかったし，マシュマロは嫌いだけ ど，みんなで焼いて食べたらおいしかった。 <br> 2 先生方の感想，要望等 <br> －丁寧に教えていただきありがとうございました。家庭でも火を見ることが減ってきた子どもたち。火のありがたさと怖きに ついて，実感することができたと思います。 |

# 令和4年度松本市小中学校環境教育支援事業学習プログラム一覧 



令和4年度 小中学校環境教育支援事業 環境学習プログラム一覧

| 分類 | No | 講座名称 | 講師 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| きく・みる | 1 | 気候変動とSDGS | 自然エネルギーネットまつもと |
|  | 2 | ツキノワグマの生態を知ろう | N P O 法人信州ツキノワグマ研究会 |
|  | 3 | 山へ行こう！歩いて。感じて。学ぶ自然環境。 | 認定NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ |
|  | 4 | 使わないものはゴミではなく資源 | フリマネット信州 |
|  | 5 | まつもとの環境について学ぼう <br> 「松本市環境基本計画関連講座」 | 松本市環境•地域エネルギー課 |
|  | 6 | 地球環境問題•地球温暖化問題と自然エネルギーを学ぶ | 松本市地球温暖化防止市民ネットワーク（エコネット まつもと） |
|  | 7 | 生きものから学が環境学習 | 松本ホタル学（まなぶ）会 |
|  | 8 | 梓川大好き！大河の一滴プロジェクトスライドショー | 合同会社リトルピークス |
| たべる | 9 | ぬかくどご飯炊き体験 | NPO法人安曇野ふるさとづくり応援団 |
|  | 10 | 木の授業とバウムクーヘン作り | 寿さと山くらぶ |
|  | 11 | 炭用石窐でピザ焼体験 | NPO法人石窰スマイル研究会 |
| つくる | 12 | 木材の活用法（小物づくり） | 寿さと山くらぶ |
|  | 13 | 裁縫作業指導（マイ筹収納用袋作成） | 松本市社会福祉協議会ボランティアセンター |
|  | 14 | 竹筒と蜜ろうを使ったキャンドルづくり | 松本市地球温暖化防止市民ネットワーク（エコネット まつもと） |
|  | 15 | 自然素材で簡単工作 | NPO法人わおん |
| 実験する | 16 | 木質バイオマスエネルギー利用方法 | 自然エネルギーネットまつもと |
|  | 17 | あかりのエコ教室 | パナソニック株式会社エレクトリックワークス社松本電材営業所 |
|  | 18 | エコと太陽光発電教室 | パナソニック株式会社エレクトリックワークス社松本電材営業所 |
|  | 19 | ワクワク下水道教室 | 松本市上下水道局下水道課 |
|  | 20 | 小水力発電機等による自然工ネルギー体験 | 松本市地球温暖化防止市民ネットワーク（エコネット まつもと） |
|  | 21 | アウトドアから学ぶ防災•災害対策 | すえなみブッシュクラフトスクール長野 |
|  | 22 | 手作りろ過器で飲み水作り（水の循環と森の役割を学ぶ） | すえなみブッシュクラフトスクール長野 |
|  | 23 | 着火，焚火体験から学ぶ燃焼の科学 | すえなみブッシュクラフトスクール長野 |
| 公園等 | 24 | 身近な自然観察 | 自然観察の会 ひこばえ |
| 川 | 25 | 水辺の観察会 | NPO法人えんどっこ |
|  | 26 | 水辺の生物の観察会 | NP O法人川の自然と文化研究所 |
|  | 27 | 生き物観察から不思議や疑問を見つけよう！ | 松本ホタル学（まなぶ）会 |
|  | 28 | 地元の川大好き！リバーアドベンチャー | 合同会社リトルピークス |
|  | 29 | 梓川\＆奈良井川\＆犀川ラフティング | 合同会社リトルピークス |
|  | 30 | 水殿ダムラフトピクニック（ダム見学付き） | 合同会社リトルピークス |
| 山 | 31 | 地元の山が100倍好きになる登山学 | 合同会社リトルピークス |
| 特定の場 <br> 所・その他 | 32 | 謎解きウオーク体験 | NPO法人安曇野ふるさとづくり応援団 |
|  | 33 | 手植えでの田植え・手刈りでの稲刈り・はぜかけ精米工場の見学と，流通，循環について | いきものみつけファームin松本推進協議会 |
|  | 34 | 石窯でピザづくりたいけん | NPO法人石窯スマイル研究会 |
| 校内外両方で可 | 35 | いきもの探しと観察及び環境教育講座 | いきものみつけファームin松本推進協議会 |
|  | 36 | プランター菜園講座 | いきものみつけファームin松本推進協議会 |
|  | 37 | 体験！体感！外あそび！！ | 信州やがいたいけん楽校ぷらす |
|  | 38 | 体験して学ぶ「自然や環境」について | 体験創庫かけはし |
|  | 39 | 火おこしと簡単な野外料理，農業体験 | 体験創庫かけはし |
|  | 40 | 自然体感プログラム | NPO法人わおん |
|  | 41 | 外あそびの達人講座 | NP0法人わおん |
|  | 42 | キャンプ・野外生活 基礎 | すえなみブッシュクラフトスクール長野 |
| 年度途中追加 | － | 里山ってどんなところ？林業ってどんな仕事？ | 株式会社柳沢林業 |

## 環境学習プログラム 教科•領域との関連について

ご要望に応じ対応可能ですので，あくまで参考としてください。

| 分類 |  | No | 講座名称 | 関連する主な教科•領域 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 社会 |  | 理科 | $\begin{aligned} & \text { 図工 } \\ & \text { 美術 } \end{aligned}$ | 技術家庭 | 生活 | 総合 |
| $\begin{aligned} & \text { 校 } \\ & \text { 内 } \end{aligned}$ | きく・みる |  | 1 | 気候変動とSDGS | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 2 | ツキノワグマの生態を知ろう |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 3 | 山へ行こう！歩いて。感じて。学ぶ自然環境。 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 4 | 使わないものはゴミではなく資源 | $\bigcirc$ |  |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 5 | $\begin{aligned} & \text { まつもとの環境について学ぼう } \\ & \text { 「松本市環境基本計画関連講座」 } \end{aligned}$ | $\bigcirc$ |  |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 6 | 地球環境問題•地球温暖化問題と自然エネルギーを学ぶ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 7 | 生きものから学ぶ環境学習 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 8 | 梓川大好き！大河の一滴プロジェクトスライドショー | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  | たべる | 9 | ぬかくどご飯炊き体験 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 10 | 木の授業とバウムクーヘン作り | $\bigcirc$ |  |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 11 | 炭用石窨でピザ焼体験 |  |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |
|  | つくる | 12 | 木材の活用法（小物づくり） | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 13 | 裁縫作業指導（マイ箸収納用袋作成） |  |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 14 | 竹筒と蜜ろうを使ったキャンドルづくり |  |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 15 | 自然素材で簡単工作 |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  | 実験する | 16 | 木質バイオマスエネルギー利用方法 |  | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 17 | あかりのエコ教室 |  | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 18 | エコと太陽光発電教室 |  | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 19 | ワクワク下水道教室 |  | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 20 | 小水力発電機等による自然エネルギー体験 |  | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 21 | アウトドアから学ぶ防災•災害対策 |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 22 | 手作りろ過器で飲み水作り（水の循環と森の役割を学ぶ） | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 23 | 着火，焚火体験から学が燃焼の科学 |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| $\begin{aligned} & \text { 校 } \\ & \text { 外 } \end{aligned}$ | 公園等 | 24 | 身近な自然観察 |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  | 川 | 25 | 水辺の観察会 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 26 | 水辺の生物の観察会 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 27 | 生き物観察から不思議や疑問を見つけよう！ |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 28 | 地元の川大好き！リバーアドベンチャー |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 29 | 梓川\＆奈良井川\＆犀川ラフティング |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 30 | 水殿ダムラフトピクニック（ダム見学付き） |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  | 山 | 31 | 地元の山が100倍好きになる登山学 |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  | 特定の場所・その他 | 32 | 謎解きウオーク体験 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |
|  |  | 33 | 手植えでの田植え・手刈りでの稲刈り・はぜかけ精米工場の見学と，流通，循環について | $\bigcirc$ |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 34 | 石窯でピザづくりたいけん |  |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |
| 校内外両方で可 |  | 35 | いきもの探しと観察及び環境教育講座 |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 36 | プランター菜園講座 |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 37 | 体験！体感！外あそび！！ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 38 | 体験して学ぶ「自然や環境」について | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 39 | 火おこしと簡単な野外料理，農業体験 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 40 | 自然体感プログラム |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 41 | 外あそびの達人講座 |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  | 42 | キャンプ・野外生活 基礎 |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  | 度途中追加 | － | 里山ってどんなところ？林業ってどんな仕事？ |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |

－講師の選定，講座内容の作成に関して，環境教育講師団体，中信地区環境教育ネットワーク等の協力をいただいています。

|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 7咠踩車缐䜿※ |
|  | 此62 |
| 羔毞二 <br>  <br>  <br> 以絍㣫6T1 <br>  <br>  <br>  <br> 萨点中田穵 <br> 䧺点入小川田 <br> 䉺㔛小川莩 <br> 鳼全 \＆咪咅 <br>  <br> 天岸 0 犾木槀志 8 炣杰 |  |
|  <br>  <br>  <br>  | $211 \subset 21 \text { 䗰翼 }$ <br> ※ |
| 人吹っ。 |  6G144瀷 |
|  |  <br> ．2泊化伞点 |
|  | 田筫 |
|  | 椂ソ蛽翼 |
| 爻趶近06～9も | 类缗程 |
|  | 姿积 |
|  <br>  <br>  |  |
|  | 蚌害朿翼 |


|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  <br>  | 까62 |
|  <br>  |  |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
| 籹㹲田睹呮景 | 手井蒠飞蛙 CG，4蛣翼 |
|  |  |
|  | 由逗 |
|  |  |
| 文咭生缗執［ |  |
| 才行毛もワ点い | 姿的 |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |


| 講座名称 | 使わないものはゴミではなく資源（講座 No．4） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 授業の内容として，この先の世代に有益なものを考えています。 <br> - 環境，再利用と関連づけたイベントやしくみの作り方 <br> - 「リユース」の現場から，自分たちの暮らす地域で，どんな取り組みをしていけるのか？を考えるワークショップなど。学年にあわせた内容で考えます。 |
| 対象 | 小学校中学年～中学生まで |
| 時間数 | 2 時間くらいが望ましい。（連続可） |
| 講師人数 | 子ども 30 人に講師 $2 \sim 3$ 人 |
| 費用 | ①講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> - 講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 回分毎） <br> - 交通費（自家用車） <br> $\rightarrow @ 37$ 円 $/ \mathrm{km} \times$（岡田周辺から学校までの距離）$\times 2$ 往復 <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －なし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> - 材料費等，必要物品 <br> - 資料作成の印刷代 |
| 学校側で必要な準備 | DVD 視聴用の視聴覚設備，裁縫道具，鋏，糊など |
| 講師からの持込資材等 | 視聴用映像ソフト，参考図書，写真，材料など |
| 講師について | 再利用推進活動を文化活動としてとらえ，実践して 30 年。団体は平成14年発足。生活者自身がリユース，市民交流，福祉支援，まちの賑わいづくりを 4 つの趣意として，消費者のリユースフリーマーケ ット活動を年間 40 開催，リユースで回収した物品で海外の児童教育支援をする活動，福祉活動やボランティア活動，市民活動などの企画や広報の支援も行っています。 |
| 開催実績 | －カンボジアの小学校へのリユース楽器の回収，メンテナンス，座学から発送までを源池小学校三年生，寿台児童館，学童クラブ等で開催。 <br> －市内の児童館を運営するNPO法人と協働で，各児童館の児童 が，ペットボトルなどリメイクして作った作品を持ち寄り，先生た ちと「リユースバザー」を行って震災で被災した門脇小学校の支援 イベントを寿台児童館にて実施他。 |
| その他 |  |
| 講師連絡先 |  |
| 申込み方法 | ①电込書の内容を上記電話番号に伝える。 ター担当（FAX：32－7604）にも送付する。事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br> （2）同じものを教育文化セン <br> （3）学校から講師へ連絡し， |

【分類：校内－きく・みる】

|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 7装㪰車蛣㽫 |
|  <br>  | 까6z |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
|  <br>  <br> 素もった <br>  <br>  <br>  |  |
| く以に呂 | 全井夏》蛙 6G14䗰翼 |
|  |  |
|  <br> 7 It． <br>  ）if． <br>  <br>  <br>  | 田逗 |
|  |  |
| 刻舑迷06 |  |
|  | 姿稆 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  Ck関 6 スT 「与4 <br>  |  |
|  | 蚌害朿唄 |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| （㵋眫盖）우…弱回 <br>  <br>  | 訨62 |
|  |  |
|  <br> 国出本 | 211Cご蛣算 |
| 籹嫊 「大ᄃくっく |  6乌14蛽哄 |
|  |  |
|  | 田捳 |
|  |  |
|  | 喿或喽 |
|  | 姿积 |
|  <br>  <br>  |  |
| （ $9^{\circ} \mathrm{ON}$ 需凖） <br>  |  |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 帆62 |
|  |  |
|  |  |
|  |  6G14蚂䔬 |
|  |  |
|  | 由逗 |
| 䂞て～1蜆翼 | 淥Y蚂翼 |
|  | Y采缗数 |
| すゾキ王も㔛い | 姿积 |
|  <br>  <br> タำいプ評い！G <br>  <br>  <br> $\not \subset .>Q Q_{\text {举目 } \quad ~}^{~}$ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  $<T \leqslant 4 \square .<$ 粎COCS $>$ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 氨区羔事新全 |
|  <br>  <br>  | 蚺号朿嘩 |



| 講座名称 | 生きものから学ぶ環境学習（講座 No．7） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 身近な生き物を含む，いろいろな生き物に見られる不思議，驚き，賢き，美しさ，面白さ等を，スライドを用いて楽しく説明し，生徒 にそれらについて質問をし理解を深める中で，人にとっての環境の大切さを学べる講座です。 |
| 対象 | 小学校4年から中学校まで，特別支援学級 |
| 時間 | 45 分，または 90 分程度（生き物観察を含めること可：講座 27 参照） |
| 講師人数 | 子ども人数に関係なく講師1人 |
| 費用 | ①講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師1人につき5，000円（授業1時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －なし <br> ③児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －なし |
| 学校側で必要な準備 | プロジェクター，スクリーン，マイク。講義レジメの印刷配布 |
| 講師からの持込資材等 | パソコン |
| 講師について | 講師は信州大学で 30 年以上教鞭をとるとともに，現在も非常勤講師 を務めています。各種の講演会での講師経験を持ち，毎年，小学生 から大人までを対象に県内外で講演させて頂いています。 |
| 開催実績 | 令和元年度 田川小学校，鎌田中学校，信明中学校，内田公民館 <br>  <br>  <br>  <br> 沢村公民館，本郷公民館，竹渕公民館， <br> 令和 2 年度 <br>  <br> 四賀小童センター学校，田川小学校，鎌田中学校，信明中学校， <br> 年度 <br> 波田小学校 等 <br> 四賀小学校，田川小学校，開明小学校 等 有 |
| その他 | 講師は市外の県内，県外で年間 10 件以上の講演を行っています。• No． 27 の講座も提供しています。 |
| $\begin{gathered} \text { 講師 } \\ \text { 連絡先 } \end{gathered}$ |  |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記 Eメールに送付する。（2）同じものを教育文化 センター担当（FAX：32－7604）にも送付する。絡し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br> （3）学校から講師へ連 |


|  | 我车炮或中 |
| :---: | :---: |
|  | 字齢軍蛣缼 |
|  | 7463 |
|  |  |
|  <br>  | 211Cご蛣算 |
|  | 金井息》蛙 6G14蛣翼 |
|  |  |
| （8009 䒜米珄．8009 <br>  <br>  <br>  <br>  <br> （8y 0I）剠• <br>  <br>  <br>  | 由蒈 |
|  |  |
| 爻䟛近021 |  |
|  |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |


|  <br>  <br>  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 7旱路車蛞箕 |
|  | 那62 |
|  |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  | 211 Cご蛣筫 |
|  |  CG，4䖵翼 |
|  |  |
|  <br>  <br> า\％． <br>  <br>  <br>  | 由臭 |
|  | 娽ソ出品唄 |
| 爻䟛近晽執て | 娽陥数 |
|  | 姿保 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  | 蚌年本缶 |


|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  <br>  <br>  | 耻 62 |
|  |  |
|  <br>  | 211Cご蚂潩 |
|  | 苹井息入䋨 6G14䗰哄 |
|  |  <br>  |
|  <br>  רㄴ． <br>  <br>  <br>  | 田逗 |
|  | 娽\蛣嘩 |
| 文趶』021 |  |
|  | 姿积 |
|  <br>  <br>  <br>  | 氝区羔事㛵尒 |
|  |  |


| 講座名称 | 炭用石窨でピザ焼体験（講座No．11） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 炭を使って小型移動式石窯を加熱しながら再生エネルギーや蓄熱エ ネルギーについて学び加熱した石窯で生地を伸ばしトッピングしな らピザを焼き試食する講座です。 |
| 対象 | 小学1年生から中学 3 年生 「特別支援学級」 |
| 時間 | 90分程度 |
| 講師人数 | 講師最低3人（教諭含めた参加者は25人程度） |
| 費用 | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師1人につき5，000円（授業1時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －炭 約 500 円／ 1 回 <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －ピザ材料 100 円／ $1 人$（ピザ焼き枚数は参加人員に応じ5枚から8枚） |
| 学校側で必要な準備 | - 講座実施場所 火を扱えるところ <br> - 参加者の食物アレルギーの有無事前確認 <br> - 必要に応じた飲み物 |
| 講師からの持込資材等 | 石窯 炭 設置台 ピザ材料 その他備品 |
| 講師について | 地元間伐材や炭を利用して再生エネルギーを活用し環境問題への寄与を図り，また石窯体験会を通じ青少年の健全育成へ寄与する団体 です。会員数は11名です。 |
| 開催実績 | 令和2年度 岡田小学校あさひ分校 女鳥羽中学校あさひ分校 <br> 松本工業高校機械科 <br> 令和3年度 明善小学校 特別支援学級 |
| その他 | プログラム実施の1ヵ月前には申込の連絡をしてください。通年プログラム実施は可能ですが12月中旬から2月中旬は未実施雨天，強風は実施が不可能な場合がるので直前での実施日変更の可能性あり <br> －No．34の講座も提供しています。 |
| 講師連絡先 | 【団体名】NPO法人石窯スマイル研究会 <br> 【担当者名】桐原 眞幸 <br> 【TEL】 0263－36－8835 <br> 【○FAX】 0263－36－8835 <br> 【代表者名】桐原 眞幸 <br> 【○メール】 ishigama．s．kenkyu＠road．ocn．ne．jp <br> 【HP】 http：／／smilestone－labo．com <br> 【住所】 〒390－0804 松本市横田 4－1－1 |
| 申込み方法 | ①込書の内容を上記EメールまたはFAXに送付する。育文化センター担当（FAX：32－7604）にも送付する。 へ連絡し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br> （2）同じものを教 <br> （3）学校から講師 |


| 講座名称 | 竹筒と蜜ろうを使ったキャンドルづくり（講座 No． 14 ） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 竹材を加工•装飾したキャンドルフード，蜜ろう製のろうそくを作 ります。作品は，地球温暖化防止の啓発イベント「キャンドル・ナ イト in MATSUMOTO」（6月：松本市美術館，12月：松本駅前） にて展示•点灯します。竹資源の利活用や地球温暖化防止につい て，作品づくりを通して楽しく学べます。 |
| 対象 | 小学校高学年から中学生まで，特別支援学級 |
| 時間数 | 2～3時間程度 |
| 講師人数 | 子ども $5 \sim 6$ 人に講師 1 人 |
| 費用 | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 －なし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －なし |
| 学校側で必要な準備 | 工作室の確保（※蜜ろうそくを製作する場合は，火気使用可能な教室の確保） |
| 講師からの持込資材等 | 竹材，のこぎり，電動ドリル，軍手，蜜ロウ，ガスコンロ等 |
| 講師について | 平成 17 年に設立された，市内で地球温暖化防止活動を行うネットワ ークです。構成 13 団体それぞれの環境保全活動の持ち味を活かし， <br> 「キャンドル・ナイト（6月，12月）」，「打ち水大作戦（8月）」等を行っています。 |
| 開催実績 | 平成 29 年度 鎌田小，市民向けワークショップ <br> 平成 30 年度 明善小，四賀小（特支），市民向けワークショップ <br> 令和元年度 <br> 令和 2 年度 <br> 令和 3 年度 <br> 梓川小，市民向けワークショップ 2 回 <br> 菅野小 <br> 梓川小 |
| その他 | －「地球環境問題•地球温暖化問題と自然エネルギーを学ぶ（講座 No．6）」と同日実施が可能です。（要相談） <br> - 竹筒キャンドルのみの製作も可能です。 <br> - No．6，20の講座も提供しています。 |
| 講師 連絡先 | 【団体名】松本市地球温暖化防止市民ネットワーク（エコネットまつもと） <br> 【担当者名】鈴木 喜一郎【代表者名】宮澤 信 <br> 【 T E L 】 0263－57－5460／080－5109－9715 <br> 【（ FAX】 0263－57－5460 <br> 【メール】ー <br> 【 H P 】https：／／www．city．matsumoto．nagano．jp／smph／shisei／kan kyojoho／kankyo＿kyoiku／ecoclub／econet．html <br> 【住 所】— |
| 申込み方法 | （1）申込書を上記 FAX 番号に送付する。（2）同じものを教育文化センター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡し，事前 に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


| 講座名称 | 裁縫作業指導（マイ箸収納用袋作成）（講座 No．13） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | マイ箸づくりで作った箸を収納するための袋を自作する際の指導講習を行います。 |
| 対象 | 小学校中学年以上（家庭科の授業開始後が望ましい） |
| 時間数 | 2 時間程度 |
| 講師人数 | 子ども 10 人に講師 1 人 |
| 費用 | ①講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 -なし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 -なし |
| 学校側で必要な準備 | - 材料（1） 40 cm 四方の布，（2）約 40 cm のひも） <br> - 裁縫道具，アイロン |
| 講師からの持込資材等 | －マイ箸袋のサンプル |
| 講師について | 市内在住のボランティアが作成を指導します。 |
| 開催実績 | 平成 27 年度 島立小学校•信州大学教育学部附属松本小学校平成 28 年度 鎌田小学校 <br> 平成 29 年度 信州大学教育学部附属松本小学校 |
| その他 |  |
| 講師 連絡先 |  |
| 申込み方法 | （1）申込書を上記 FAX 番号に送付する。（2）同じものを教育文化センター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡し，事前 に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


| 講座名称 | 木質バイオマスエネルギ一利用方法（講座 No．16） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 木質バイオマス活用の重要性と活用方法を学びます。 <br> ロケットストーブを使って，松ぼっくりや木の枝，竹などの木質バ イオマスからエネルギーを取りだす体験をします。 |
| 対象 | 小学 5 年生以上 |
| 時間数 | 1.5 時間～3時間程度 |
| 講師人数 | 子ども 30 人に対して講師 1 人必要（体験型の場合は 10 人に 1 人） |
| 費用 | ①講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> （炊飯を伴う場合）ポリ袋 <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> （炊飯を伴う場合）米代 |
| 学校側で必要な準備 | 火を使っても大丈夫な場所の確保 |
| 講師からの持込資材等 | 体験用の機材一式 |
| 講師について | 2012年2月設立の任意団体です。「地域にあるものをいかした暮ら し」の追求をポリシーとして活動しています。 <br> 講師は，東京工業大学で 3 年間，信州大学で 4 年間の非常勤講師を務めた経験があります。 |
| 開催実績 | 2014～2017年度 会田中学校 木質バイオマス活用 2017 年度 清水小学校 防災とバイオマス |
| その他 | - プログラム実施の 2 カ月前には，申込の連絡をしてください。 <br> - No． 1 の講座も提供しています。 |
| 講師連絡先 |  |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記Eメールに送付する。 ンター担当（FAX：32－7604）にも送付する。 し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br> （2）同じものを教育文化セ <br> （3）学校から講師へ連絡 |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 7163 |
|  <br>  <br> 「ワ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 辇点入小田 戒志 82 姀杰 |  |
|  <br>  <br>  |  |
|  |  6乌14蛽鋥 |
|  |  |
|  <br>  과． <br>  <br>  <br> （車田然目）鼻鯀杀． <br>  <br>  | 由䖝 |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  | 姿的 |
|  <br>  |  |
|  | 趾害朿翼 |


| 講座名称 | エコと太陽光発電教室（講座 No．18） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 環境にやさしい太陽光発電のしくみを学び，実験を通じて太陽光発電の特徴（長所•短所）に気づき，考え，発表します。 <br> 太陽光発電の特徴を理解し，日常生活に置換えて学べる講座です。 |
| 対象 | 小学校 4 年生から6年生まで |
| 時間数 | 1 時限（45 分） |
| 講師人数 | 子ども 40 人に講師 3 名 |
| 費用 | （1）講師謝礼 <br> －無料 <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －なし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －なし |
| 学校側で必要な準備 | スクリーンもしくはモニターTV・プロジェクター |
| 講師からの持这資材等 | 太陽電池•温度計•電力計他 |
| 講師について | 第9回「キャリア教育アワード」優秀賞 受賞 |
| 開催実績 | （あかりのエコ教室） <br> 平成 27 年 波田小学校 6 年 <br> 平成 28 年 安曇小 5 － 6 年 <br> 平成 29 年 清水小 4 年，鎌田小 5 年 |
| その他 | - プログラム実施の 3 力月前には申込の連絡をお願いします。 <br> - No． 17 の講座も提供しています。 |
|  | 【団体名】パナソニック（株）エレクトリックワークス社 <br> 松本電材営業所【代表者名】増田 眞一 <br> 【担当者名】丸山 貴世 <br> 【 T E L 】0263－27－4501 <br> 【 F A X 】 0263－27－4509 <br> 【○メール】 maruyama．kiyo＠jp．panasonic．com <br> H P 】https：／／panasonic．co．jp／ew／company／education／ <br> 【住 所】〒390－0841松本市渚2－9－45長野パナソニックビル 2 階 |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記 Eメールに送付する。（2）同じものを教育文化セ ンター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡 し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


| 講座名称 | あかりのエコ教室（講座 No．17） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 3 種類のランプ（白熱灯•蛍光灯•LED）を使った実験で特徴や違いを発見し発表します。ランプのしくみや省エネについて学べる講座です。 |
| 対象 | 小学校4年生から6年生まで |
| 時間数 | 1 時限（45 分） |
| 講師人数 | 子ども 40 人に講師 3 名 |
| 費用 | （1）講師謝礼 <br> －無料 <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －なし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －なし |
| 学校側で必要な準備 | スクリーンもしくはモニターT V ・プロジェクター |
| 講師からの持込資材等 | 手回し発電機•電力測定器（4～5 人で 1 台） |
| 講師について | 第9回「キャリア教育アワード」優秀賞 受賞 |
| 開催実績 | 平成 27 年 波田小学校 6 年 <br> 平成 28 年 安曇小学校 $5 \cdot 6$ 年 <br> 平成 29 年 鎌田小学校 5 年•清水小学校 4 年 |
| その他 | - プログラム実施の 3 カ月前には申込の連絡をお願いします。 <br> - No． 18 の講座も提供しています。 |
| $\begin{gathered} \text { 講師 } \\ \text { 連絡先 } \end{gathered}$ | 【団体名】パナソニック（株）エレクトリックワークス社 <br> 松本電材営業所【代表者名】増田 眞一 ```【担当者名】丸山 貴世 【 T E L 】 0263-27-4501 【 F A X 】 0263-27-4509 【○メール】 maruyama.kiyo@jp. panasonic.com H P 】https://panasonic.co.jp/ew/company/education/ 住 所】 〒390-0841 松本市渚2-9-45長野パナソニックビル 2 階``` |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記 モメールに送付する。 ンター担当（FAX：32－7604）にも送付する。 し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br> （2）同じものを教育文化セ <br> （3）学校から講師へ連絡 |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 吱题䉐蛙唯 |
|  | $\text { 析 } 6 \frac{※}{2}$ |
|  |  |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  6G14䗵翼 |
|  |  |
|  | 田逗 |
|  | 桼\蚂䍉 |
| 婹舑近09 | 娽陥䅛 |
|  | 姿的 |
|  <br>  <br>  |  |
|  |  |


| 講座名称 | ワクワク下水道教室（講座 No．19） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 下水道の仕組みについて学べる講座です。 <br> （内容） 1 浄化センターまでの下水の流れ <br> 2 ペットボトルを使った紙の溶け方の実験 <br> 3 顕微鏡映像をモニターに映して微生物を観察 <br> 社会科見学で下水の浄化センターに行く前に，予習として利用し ていただくと効果的です。 |
| 対象 | 小学4年生 |
| 時間 | 1 時限（1 クラス毎） |
| 講師人数 | 講師 2～3名 |
| 費用 | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －無料 <br> （2）クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 -なし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 -なし |
| 学校側で必要な準備 | 教室の確保（テーブルごとに水道のある理科室または家庭科室等）電子黒板またはモニターの確保電源の確保 |
| 講師からの持込資材等 | 顕微鏡カメラセット，パソコン等 |
| 講師について | 松本市上下水道局 下水道課 宮渕及び両島浄化センター職員 |
| 開催実績 | 令和元年度 松本市内小学校 14 校 （すべて小学 4 年生） <br> 令和 2 年度 松本市内小学校 6 校  <br> 令和 3 年度 松本市内小学校 2 校  |
| その他 | 開催前に機材等の確認を兼ねて打合せをお願いします。（20 分程度） 5～7月に社会科見学の学校が多いため，ご希望の日程に添えない場合があります。また，ワクワク下水道教室，社会科見学ともに新型 コロナウイルスの感染状況によっては中止する場合がありますの で，ご了承願います。 |
| 講師連絡先 |  |
| 申込み方法 | ①申込書の内容を上記 Eメールに送付する。（2）同じものを教育文化 センター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


|  <br>  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 7早跈車蚂筭 $※$ |
|  | 析62 |
|  |  |
| －白果い2つ朔 <br>  <br> －白来い2才 <br>  <br>  |  |
|  |  6乌，4蛣䧆 |
| －イルット 「器景 $C$ Q <br>  <br>  |  <br>  |
|  | 田鼻 |
|  | 娽ソ蛞嘩 |
|  | 間㺕 |
|  | 姿的 |
|  <br>  <br>  |  |
|  <br>  |  |


|  <br>  <br>  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 翌號車蛣筭 |
|  <br>  | 加63 |
|  <br>  <br>  |  |
| －白半いてつ朔 <br>  <br> －白半いて <br>  <br>  |  |
|  |  6G14蛣哄 |
|  <br>  | 㓯承9＋盖不 <br> ．2馗秤点 |
|  | 田臭 |
|  |  |
|  | 県蝫 |
|  | 姿的 |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |



|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  | 7势蹊車蚂㑭 |
|  <br>  | 訨63 |
|  <br>  <br>  |  |
|  <br>  <br> －${ }^{6}$ 果12 <br>  <br>  |  |
|  |  CG【4蛙翼 |
|  |  <br> ．2阍科点 |
|  | 田峩 |
|  |  |
|  | 県蝫 |
|  | 姿的 |
|  <br>  <br>  |  |
|  |  |


| 校：校外－J |  |
| :---: | :---: |
| 講座名称 | 水辺の生物の観察会（講座 No． 26 ） |
| 支援事業内容 | 市内の河川などにいる水生生物の採取 と観察を行います。実際に川に行き，水生生物の採集を行い，水生生物の種類ごとに分類する等，観察方法を学 び，川の面白さについて実感する講座 です。 <br> 【これまでに実施した学習会のテーマ】 <br> - 日本人の川と水への意識 <br> - アルプスの水がもたらす恵みと課題 <br> - 里地•里山の森と暮らしと水 <br> - 千曲川水系における水生昆虫類の個体群構造と遺伝的構造 <br> －松本，伊那盆地におけるトノサマガエル・ダルマガエルの分布と交雑 について <br> - 河川繁殖する鳥類への増水の影響と役割 <br> - トンボ類からみた日本と台湾の繋がり <br> - 父親が子育てをするコオイムシ科昆虫の繁殖生態と系統進化•種分化 について <br> －安曇野の魚と人とのかかわり |
| 対象 | 全学年（学年に合わせた授業を行います） |
| 時間数 | 3 時間程度 |
| 講師人数 | 子ども 10 人に講師 1 人 |
| ※ <br> 費用 ※ | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －材料費 開催内容による（事前の相談で決定） <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －材料費 開催内容による（事前の相談で決定） |
| 学校側で必要な準備 | 事前講義（安全等），網，内面が白色のプラスティック皿，ピンセ ット，虫めがね（ $10 \sim 20$ 倍），バケツ，ノート（スケッチ用紙），画用紙，色鉛筆 |
| 講師からの持込資材等 | 網類，バット，ピンセット |
| 講師について | 身近な川を調べ，地域文化との関係や生き物のすみかとして成立ち を考え，今後の川の姿に関して提言するNPO 法人です。 |
| ※ 開催実績 ※ | －平成 27，28，29，30，令和元年度 田川小学校 <br> （1）奈良井川脇の湧水に行って水中生物を探す。 <br> （2）学校に戻り，捕まえた水中生物をルーペ等で観察する。 <br> （3）水中生物の記録の書き方を講師から習い，絵と文で記録する。 <br> －平成 28 年度 信州大学教育学部附属松本小学校 <br> 年間を通して定期的に女鳥羽川を散策してきた子どもたちが，講師の先生から川の生物の解説を聞いたり，川の生物の見つけ方を教わったりす る事を通して，女鳥羽川への関心を更に高めた。 <br> - 令和元年度 安曇小学校，島内小学校 <br> - 令和 3 年度 安曇小学校，中山小学校，田川小学校 |
| その他 |  |
| 講師 <br> 連絡先 |  |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記 Eメールに送付する。（2）同じものを教育文化セ ンター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡 し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


| 講座名称 | 水辺の観察会（講座No． 25 ） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | ○水辺の生物観察の指導を行います。 <br> －生物採取の方法を指導し，採取した生物の名称やどんな生き物か を解説します。 <br> －水生生物の生息状況と，透視度や COD などの化学的測定をあわせ て行い，河川の汚染を解説します。 |
| 対象 | 小学校 1 年生 $\sim 6$ 年生（学年に合わせた授業を行います。） |
| 時間数 | $1 \sim 1.5$ 時間 |
| 講師人数 | 子ども 20 人に講師 1 名 |
| 費用 | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 回分毎） <br> （2）クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 |
| 学校側で必要な準備 | 水辺観察会の手引書（カラーコピーでも可） |
| 講師からの持込資材等 | バケツ，バット，手網，透視度計，他 |
| 講師について | 水辺の自然環境の調査，環境学習，国際協力を実施する団体で主に梓川や松本地域で活動しています。 |
| 開催実績 | 梓川での水辺学習会 田んぼでの生きもの観察会 |
| その他 |  |
| 講師 連絡先 | 【団体名】NPO法人 えんどっこ <br> 【担当者名】大月健二 <br> 【（ T TEL】 090－4463－5887 <br> 【 H P 】http：／／endotuko．com／ |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記電話番号に伝える。（2）同じものを教育文化セン ター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  <br>  <br>  | 까62 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 【न中のギごチロロ】 <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 「ーEくット <br>  |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |
|  ふんよ <br>  <br>  <br> フ̊t． <br>  <br>  <br>  <br>  | 由䖝 |
|  |  |
|  |  |
|  | 姿䅋 |
|  <br>  | 量区羔事隠尒 |
|  |  |
|  |  |



\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{【分類：校外－川】} \\
\hline 講座名称 \& 水殿ダムラフトピクニック（ダム見学付き）（講座 No．3 0） \\
\hline 支援事業内容 \& 川\＆水の楽しさ，大切さ，危険性，成り立ち，現状が学べます（ダムの機能も学べます）！！ \\
\hline 対象 \& 小 1 から中 3 まで，特別支援学級（応相談） \\
\hline 時間数 \& 3 時間程度（内容によって変動有） \\
\hline 講師人数 \& 子ども 7 人に講師 1 名（内容•河川によって変動有） \\
\hline 費用 \& \begin{tabular}{l}
（1）講師謝礼 \(\rightarrow\) 【報償費】 \\
－講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） \\
②クラス・学年全体で必要なもの \(\rightarrow\) 【消耗品費】 －なし \\
③児童個人で必要なもの \(\rightarrow\) 【学年費等】 \\
- 保険料¥ 350／参加者（学校保険にて対応可能） \\
- レンタル料金¥ 500（ヘルメット・ウェットスーツ・ライフジ ヤケットを含む）
\end{tabular} \\
\hline 学校側で必要な漼備 \& プロジェクター・水着•運動靴•飲み物など \\
\hline 講師からの持込資材等 \& ヘルメット・ウェットスーツ・ライフジャケット・PC・レスキュー用品・ファーストエイドなど \\
\hline 講師について \& 2014年12月に松本市安澐に産声を上げたアウトドアガイド\＆ ツアー会社。登山ガイド，沢登り，ラフティング，スノーシューな どのアクティビティーを中心に，各種安全講習会，子ども冒険キャ ンプ，クリーンアップ梓川などの地域貢献活動などと，松本の大自然を春夏秋冬365日全身で感じられるプログラムを展開中。ガイ ド\＆ツアーコンセプトは「風流であれ！アナログであれ！！」。松本を愛する個性豊かなメンバーでお待ちしております。 \\
\hline 開催実績

その他 \& | 【令和 3 年度実施】 |
| :--- |
| 梓川小学校 4，6学年「梓川大好き！大河の一滴スライドショー」 |
| ＂$\quad 6$ 学年「地元の川大好き！リバーアドベンチャー」 |
| 波田小学校 3 学年「梓川大好き！大河の一滴スライドショー」 |
| ＂ 3 学年「上高地源流見学」 |
| 大野川小学校 3，4学年「梓川，奈良井川，犀川ラフティング」 |
| 大野川小学校 1，2学年「秋の乗鞍さんぽ」 |
| 大野川中学校 1，2学年「乗鞍高原大縦断（スノーシュー）」 |
| 安曇小学校 3，4学年「地元の川大好き！リバーアドベンチャー」 |
| ＂ |
| 5，6学年「水殿ダムラフトピクニック」 |
| 【コロナにより中止】 |
| 源池小学校 2 学年， 5 学年，特別支援学級 |
| 「地元の川大好き！リバーアドベンチャー」コロナにより中止 |
| 田川小学校 4 学年「梓川大好き！大河の一滴スライドショー \＆犀川下り」 |
| 鎌田小学校 2 学年「川で手作り船に乗ろう」 |
| 梓川小学校 4 学年「リバーアドベンチャーエピソード 2 （冬バージョン）」 |
| ご紹介したブログラム（N0．8，28，29，31）を繋ぐことで山•开•水を源流から河口までアクティビティーで繋ぐことが実現！！是非ともご体験く ださい。まずはお気軽にお電話でもメールでもご要望をお聞かせくださ い！！ | <br>

\hline 講師
連絡先 \&  <br>
\hline 申込み方法 \& （1）申込書の内容を上記 Eメールに送付する。（2）同じものを教育文化センタ一担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br>
\hline
\end{tabular}



| 講座名称 | 地元の山が 100 倍好きになる登山学（講座 No．3 1） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 山の楽しさ，大切さ，危険性，成り立ち，現状が学べます！！ |
| 対象 | 小 1 から中 3 まで，特別支援学級（応相談） |
| 時間数 | 半日～一日程度（内容•山域によって変動有） |
| 講師人数 | 子ども 10 人に講師 1 名（内容•河川によって変動有） |
| 費用 | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －特になし <br> （3）児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －保険料¥ $200 /$ 参加者（学校保険にて対応可能） |
| 学校側で必要な準備 | 登山に必要な資機材•昼食•飲み物など |
| 講師からの持込資材等 | レスキュー用品・ファーストエイドなど |
| 講師について | 2014年12月に松本市安澐に産声を上げたアウトドアガイド\＆ツア一会社。登山ガイド，沢登り，ラフティング，スノーシューなどのアク ティビティーを中心に，各種安全講習会，子ども冒険キャンプ，クリー ンアップ梓川などの地域貢献活動などと，松本の大自然を春夏秋冬36 5日全身で感じられるプログラムを展開中。ガイド\＆ツアーコンセプト は「風流であれ！アナログであれ！！」。松本を愛する個性豊かなメン バーでお待ちしております。 |
| 開催実績 | 【令和 3 年度実施】 <br> 梓川小学校 4，6学年「梓川大好き！大河の一滴スライドショー」 <br> ＂ 6 学年「地元の川大好き！リバーアドベンチャー」 <br> 波田小学校 3 学年「梓川大好き！大河の一滴スライドショー」 <br> ／ 3 学年「上高地源流見学」 <br> 大野川小学校 3，4学年「梓川，奈良井川，犀川ラフティング」 <br> 大野川小学校 1，2学年「秋の乗鞍さんぽ」 <br> 大野川中学校 1，2学年「乗鞍高原大縦断（スノーシュー）」 <br> 安曇小学校 3，4学年「地元の川大好き！リバーアドベンチャー」 <br> ＂ <br> 5， 6 学年「水殿ダムラフトピクニック」 <br> 【コロナにより中止】 <br> 源池小学校 2 学年， 5 学年，特別支援学級 <br> 「地元の川大好き！リバーアドベンチャー」コロナにより中止 <br> 田川小学校 4 学年「梓川大好き！大河の一滴スライドショー \＆犀川下り」 <br> 鎌田小学校 2 学年「川で手作り船に乗ろう」 <br> 梓川小学校 4 学年「リバーアドベンチャーエピソード 2 （冬バージョン）」 |
| その他 | 乗鞍岳に留まらず，皆様のお近くに第える身近な山での体験も喜んでコ ーディネートいたします。昨今学校登山での事故やトラブルが増えており ます。是非ともご不安な場合はプロの山ガイドにお任せ頂けると幸いで す。まずはお気軽にお電話でもメールでもご要望をお聞かせください！！ <br> －No．8，28，29，30の講座も提供しています。 |
| 講師 <br> 連絡先 |  |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記 E メールに送付する。（2）同じものを教育文化セ ンター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡 し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 |

【分類：校外－特定の場所・その他】

| 講座名称 | 石窯でピザづくりたいけん（講座No．34） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 間伐材を燃やして石窯を加熱しながら環境問題を考え，蓄熱きれた石窯 でピザ生地にトッピング調理しながら再生エネルギーの力，蓄熱エネル ギーの原理等を学べる講座です。 |
| 対象 | 小学1年生から中学 3 年生 •「特別支援学級」 |
| 時間数 | 最長 90 分程度（参加人員による） |
| 講師人数 | 講師最低 3 人必要（教諭も含めた参加者定員は 25 人程度） |
| 費用 | ①講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円（授業 1 時限毎） <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －薪（広葉樹のもの）約 500 円／ 1 回 <br> ③児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> ピザ材料 100 円／ 1 人（ピザ焼き枚数は参加人員に応じて 5 枚から 8 枚） |
| 学校側で必要な準備 | - 講座実施場所（松本市横田）への往復付き添い <br> - 参加者の食物アレルギーの有無の事前確認 <br> - 必要に応じた飲物 |
| 講師からの持込資材等 | 特になし |
| 講師について | 平成 28 年にNPOを設立し，地元の間伐材を利用して再生エネルギーの活用と環境問題への寄与を図り，石窯体験活動を通じて子供の健全育成 へ寄与する団体です。会員数 11 名です。 |
| 開催実績 | 令和 2 年度 岡田小学校あさひ分校 女鳥羽中学校あさひ分校令和 3 年度 明善小学校（出張体験会） |
| その他 | - プログラム実施の 1 カ月前には申し込みの連絡をしてください。 <br> - 通年実施可能ですが 12 月下旬から 2 月中旬は寒さで未実施。 <br> - 実施場所は松本市横田ですので参加者の移動が必要。 <br> - 雨天•強風では実施不可能なので直前での実施日変更の可能性有 <br> - No． 11 の講座も提供しています。 |
| 講師連絡先 | 【団体名】NP0 法人石窯スマイル研究会 <br> 【担当者名】桐原 眞幸 <br> 【TEL】 0263－36－8835 <br> 【○FAX】 0263－36－8835 <br> 【代表者名】桐原 眞幸 <br> 【○メール】 ishigama．s．kenkyu＠road．ocn．ne．jp <br> ［HP】 http：／／smilestone－labo．com <br> 【住所】 〒390－0804 松本市横田 4－1－1（講座実施場所） |
| 申込み方法 | ①申込書を上記メールまたは FAX 番号に送付する。（2）同じものを教育文化 センター担当（FAX：32－7604）にも送付する。事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 <br> （3）学校から講師へ連絡し， |


|  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  | 7蛞翼 |
|  <br>  <br>  | 깨63 |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  6G14蛽翼 |
|  |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 田逗 |
|  | 娽ソ蛞嘩 |
|  | 娽阳楀 |
|  | 姿的食 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |


|  <br>  <br>  | 7 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 까62 |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  6G14蜺翼 |
|  |  <br> ．2消楼点 |
|  | 田逗 |
|  | 椂Y蛣嘩 |
|  | 娽晿程 |
|  | 姿积 |
| ${ }^{\circ}+1.2$ <br>  <br>  <br>  <br> 系半い2つ田 <br>  <br>  <br>  | 曷区羔事鷭尒 |
|  | 蚌害本翼 |


|  <br>  <br>  | 7 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  <br>  <br>  | 까62 |
|  <br>  |  |
|  <br>  | 211Cご蛣翼 |
|  |  6G14䖵翼 |
|  |  <br> ．2馗伴点 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 田逗 |
|  | 娽\蛞唄 |
|  |  |
|  | 姿的 |
|  <br>  <br>  |  |
|  |  |



| 講座名称 | 体験！体感！外あそび！！（講座 No．37） |
| :---: | :---: |
| 支援事業内容 | 1 古代の火起こし体験…人と火の繋がり…地球とエネルギー <br> 2 燻製食べ比べ試食体験 <br> 3 ネイチャーゲーム <br> 4 木育体験 <br> 5 ツリーハウス／秘密基地造り <br> 6 その他松枯れ，涌水等地域探検，自然観察，ロープワーク <br> 火おこし <br> 燻製 <br> ツリーハウス |
| 対象 | 小学生全学年：プログラムにより個別にご相談 |
| 時間数 | 2 時限分（ $80 \sim 90$ 分）～3時限分（120 分） <br> ※移動時間含まず遠隔地や校外学習可，別途ご相談 |
| 講師人数 | 子ども 30 人に対して $3 \sim 4$ 人の講師 |
| 費用 | （1）講師謝礼 $\rightarrow$ 【報償費】 <br> －講師 1 人につき 5,000 円 <br> ②クラス・学年全体で必要なもの $\rightarrow$ 【消耗品費】 <br> －材料費等は別途（事前相談のうえ決定します。） <br> ③児童個人で必要なもの $\rightarrow$ 【学年費等】 <br> －材料費等は別途（事前相談のうえ決定します。） |
| 学校側で必要な準備 | お打ち合わせの際ご相談させて頂きます。 |
| 講師からの持込資材等 | 火起こし用具のセット，煄製用具のセット，ツリーハウス機材， ネイチャーゲームなど体験に必要な機材一式 |
| 講師について | 四賀地区中川の，廃校小学校（旧中川小学校）活用について，平成 25 年松本市が募集したプロポーザル事業へ応募を行い採択されまし た。平成 26 年 4 月より活動試行，（1）野外体験（2）ツリーハウス公民館，児童会の主催する自然体験学習プログラムの実施，小学校の総合学習支援参加，民間運営の日帰りキャプ支援等に参加しています。県内の野外体験活動団体等のネットワーク，信州外あそびネットワークに加盟し ています。 |
| 開催実績 | 平成 28 年度 会田中：火おこし体験，ネイチャーゲーム <br> 平成29年度 島内小：人と火の繋がり～燻製試食体験，ネ价ャーゲーム松塩筑小学校教育課程研究協議会生活科 <br> 平成 30 年度 芝沢小：人と火の繋がり～燻製試食体験，ネ价ャーゲーム令和元年度 中山小：秘密基地／ツリーハウス作り <br> 令和 2 年度 梓川小：人と火の繋がり，ネチチャーゲーム |
| その他 | ツリーハウスキャンプ，体験活動団体支援，地域体験活動企画運営 |
| 講師 連絡先 |  |
| 申込み方法 | （1）申込書の内容を上記 ヒメールに送付する。（2）向じものを教育文化セ ンター担当（FAX：32－7604）にも送付する。（3）学校から講師へ連絡 し，事前に打合せをする。（4）当日を迎える。 |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { 竍䟞軍 } \\ & \text { 蚂簤 } \end{aligned}$ |
|  | 7162 |
|  <br>  <br> 「ワ <br>  <br> 「非工 ‘T <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  <br>  <br>  | 211CこI出算 |
|  | 幸井息》蛙 <br>  |
|  |  <br>  |
|  | 田臭 |
|  | 㥪ソ蛞鋁 |
|  <br>  |  |
|  | 姿积 |
|  <br>  <br>  |  |
|  | 趾年朿翼 |


|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 7早蹊車蛣算 |
|  | 䉼 62 |
|  <br>  <br>  <br> 䧺点小川田 希业 62 㹢杰 |  |
|  <br>  <br>  <br>  | 211CフI蛣䇤 |
| Ј回 | 手井井息下䋃 6G14䖵翼 |
|  |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 田逗 |
|  | 娽ソ蛞嘩 |
| 或䟚』00I～06 |  |
|  | 姿和 |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |


|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 娶类車 蚂嚾 |
|  | 和 62 |
|  |  |
| －白半いてつ欮 <br>  <br> －白来い2才 <br>  <br>  |  |
|  |  6G14蛣隿 |
|  <br>  |  2［阍䧺点 |
|  | 田逗 |
|  |  |
|  | 県蝫 |
|  | 姿积 |
|  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |


|  | 7 |
| :---: | :---: |
|  | 7势踡車蛞翼 |
|  <br>  <br>  <br>  | 까62 |
|  <br>  <br>  <br>  <br> 「非工＇ワ <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  <br>  <br>  | 211 CフI蛣䇤 |
|  |  6G14生暲 |
|  |  |
|  <br>  <br> 노． <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 田臭 |
|  | 娽ソ蛣翼 |
|  |  |
|  | 姿的食 |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |

環境学習の活動内容や支援する団体等が検索できるWEBサイト中信地区環境教育ネットワークによる

## 信州の環境学習サポートサイト



信州の䍗境学習サポートサイト ホーム サイトについて 申远方法 球誢学習 実施状況 異へる学習 サイトリンク



信州の環境学習サポートの目的

- 環境学習の実践例を示し，環境学習の面白さや効果を伝えます。
- 中信地域の学校や地域で環境学習が実施できるよう支援団体や窓口を紹介します。
- 良質な環境学習の体験プログラムを紹介します。

環境学習が未来の希望となるよう，関係者が協力して環境体験学習の内容の向上 と学習提供システムの整備に努めます。

作成／運営中信地区環境教育ネットワーク

## 【附録】松本市環境•地域エネルギー課からのお知らせ

## 1 食品ロスをテーマとした環境教育（小学生向け）

本市では，小さいころから「もったいない」という意識を持ってもらうため，市内全小学校3年生対象に食品ロスをテーマとした出前講座を行っています。

## 食品ロスをテーマとした環境教育にご興味があれば ぜひご相談ください。

パワーポイント等を用いた学習のほか，歌・すごろく・DVD教材など，さまざまコンテンツをご用意しています。


## －食品口スすごろくのご紹介 $\vee$

食べものが収穫されるまで・購入されるまで・料理するまで・食べるまでに，それぞれどんな食品ロスがあるのか，減らしていくためにはどうす ればいいかを楽しく学べるすごろくです。必要部数を印刷してお渡しすることもできます。 ※対象：小学校3年生以上


## 2 温暖化対策ワークシート（5•6年生向け）の実施について

子どもたちがワークシートを通して地球温暖化問題について知り，家庭や学校で節電•節水等を実践することにより，温暖化対策•省エネルギーに対する意識の醸成を図るものです。
＜ワークシート（A 3 両面印刷•二つ折り）の構成＞


そ実施希望の場合は，環境•地域エネルギー課までご連絡ください。必要部数をカラー印刷してお届けします。

## 3 全国ネットワーク「こどもエコクラブ」への参加について

## Oこどもエコクラブとは？

環境省事業として平成7年度に発足した「こどもエコクラブ」は，公益財団法人 日本環境協会が引き継ぎ，実施しているもので，地域における子どもたちの自主的な環境学習や実践活動を支援するものです。

## ○こどもエコクラブって何をするの？（登録から活動までの流れ）

一緒に活動する仲間（3 歳～18 歳）と，活動を支える大人（20 歳以上）を集 めてクラブをつくり，登録します（家族でも可）。
－
子どもたちの興味や関心に基づき，自然観察•調査やリサイクル活動，地球温暖化を防ぐ活動など，家庭•学校•地域の中で身近にできる「地球にやさし い活動」に自由に取組みましょう。

活動を報告すると，アーススタンプと専門の先生からのアドバイスがもらえ ます。アーススタンプを5個集めるとアースレンジャー認定証を授与！また継続 して活動すると 3 年で銀バッジ， 6 年で金バッジがもらえます。

## ○登録すると，活動に役立つツールがもらえます！

希望に応じてメンバーズバッジやエコカード（幼児対象） がもらえます。ウェブサイトからメンバー手帳等をダウン ロードして使用することもできます。

また，わかりやすい環境情報や取り組みやすい環境活動•学習プログラム，他のクラブの活動の様子などを掲載した
 メールマガジンが無料で提供されるなどの特典があります。

## ○活動をはじめるには・•

こどもエコクラブウェブサイトから直接登録ができますので，興味がありました ら以下のURL からホームページにアクセスしてみてください。【こどもエコクラブURL】 http：／／www．j－ecoclub．jp

## 令和4年度 <br> 松本市小中学校環境教育支援事業報告書

発 行 松本市
〒390－8620
松本市丸の内 3 番 7 号
電 話 0263－34－3268
E－mail kankyo＿kyoiku＠city．matsumoto．lg．jp
編 集 松本市環境エネルギー部
環境•地域エネルギー課
協 力 中信地区環境教育ネットワーク
印 刷 庁内印刷


