



 $\begin{array}{cc}\text { な } & \text { 応 } \\ \text { ま } \\ \text { ま } \\ \text { す } \\ \text { す } \\ \text { か } \\ \text { が } \\ \text { 日 } & \text { 勝 } \\ \text { 頃 } & \text { 敗 } \\ \text { の } & \text { 努 } \\ \text { 力 } \\ \text { 力 } \\ \text { の } & \text { 分 } \\ \text { 成 } \\ \text { 果 と }\end{array}$

 ロ
ボ
ツ
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
微
調
整
 $\begin{array}{ll}\text { た } & \text { 環 } \\ \text { ち } & \text { 境 } \\ \text { は } & \text { に } \\ \text { プ } & \text { 対 } \\ \text { 応 } \\ \text { い } & \text { で } \\ \text { シ } & \text { る } \\ \text { ャ } & \text { よ } \\ 1 & う \\ \text { の } & \text { に } \\ \text { か } & \\ \text { か } & \text { 学 } \\ \text { る } & \text { 生 }\end{array}$




 $\begin{array}{ll}\text { 合 } & \text { エ } \\ \text { わ } & \text { ア } \\ \text { せ } & \text { 部 } \\ \text { た } & \text { 門 } \\ \text { 総 } & \text { C } \\ \text { 合 } & \text { 八 } \\ \text { 得 } & 1 \\ \text { 点 } & \text { に } \\ \text { C゙ } & \text { M } \\ \text { は } & \text { エ } \\ \text { 毎 } & \text { 部 } \\ \text { の } & \text { 門 } \\ \text { よ } & \text { を }\end{array}$ すし
 $\begin{array}{ll}\text { え } & \text { か } \\ \text { を } \\ \text { 競 } & \text { 次 } \\ \text { い } & \text { 第 } \\ \text { 合 } & \text { に } \\ \text { Ј } & \text { 仲 } \\ \text { た } & \text { 間 } \\ \text { り } & \text { I } \\ \text { さ } & \\ \text { L } \\ \text { に } \\ \text { は }\end{array}$







 ま
で
し
か
か
り
身
に
こ
け
そ
れ
が

 に． L Hoto




 $\begin{array}{ll}\text { か } & \text { み } \\ \text { ら } & \\ \text { 準 } & \text { 必 } \\ \text { 備 } & \text { 要 } \\ \text { に } & \text { な } \\ \text { 入 } & \text { 機 } \\ \text { り } & \text { 材 } \\ \text { ま } & \text { を } \\ \text { す } & \text { 揃 } \\ \text { 全 } & \text { る } \\ \text { 国 } & \text { と } \\ \text { か } & \text { こ } \\ \text { ら } & \text { ろ }\end{array}$




$$
\begin{aligned}
& \text { ま } \\
& \text { し } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$

## ■ロボットコンテストの優勝実績

| 平成22年6月5日 |  | 䂼勝 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | エキスパート部阿 VS 学生部門 | 罡勝 |
| 平成22年6月6日 | 近蔽科学（材）KONDOCUP | 夏勝 |
| 平成22年12月23日 |  | 団体優 |
| 平成23年9月10日 |  | 準優勝 |
| 平成23年10月9日 | ETロボコン2011南関束地区大会ぜロヨンチキンレース | 唇勝 |
| 平成23年12月23日 |  | 团体俪 |
| 平成24年9月30日 | ETロボコン2012南閔束地区大会ゼロヨンチキンレース | 㑑勝 |
| 平成24年12月22日 | 第21回全国耎門学校ロボット竸技会 | 団体㒏堘 |
| 平成25年10月17日 |  | 優勝 |
| 平成25年12月22日 |  | 団体瞖勝 |
| 平成27年9月20日 | ETロボコン 2012 南関束地区大会 デイベロッパー部門 アドバンストクラス 競技部門 | 厦勝 |
| 平成28年12月22日 |  | 团体優淃 |




## い





は
考
え
ら
れ
る
限
$り$
の
安
全
対
策 で
仕
上
げ
－
直
前
の
1
か
月
間 で
あ
れ
ば
大
丈
夫
と
言
え
る
と
こ
ろ返
し
な
が
が
ら
信
本
校
内
の
練
習
環
境




理事長 学院長杉山 勝巳

シ 社

$$
\begin{aligned}
& \text { と } \\
& \text { で } \\
& \text { す }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{ll}
\text { ど で } \\
\text { で } \\
\text { す。 } \\
\text { 。 }
\end{array}
$$

$$
{ }_{2}^{2}-
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 役 }- \\
& \text { 割 方 } \\
& \text { を }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lll}
\text { で め } & \text { い } \\
\text { ᄀ な } & \text { ま } \\
\text { に } & \text { が } & \text { を }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { いて } \\
& \text { ま } \\
& \text { せ 少 } \\
& \text { ん } \\
& \text { か }
\end{aligned}
$$ッ を

気 件 プ

$$
\begin{aligned}
& \text { に 強 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 強 } \\
& \text { も }-~
\end{aligned}
$$

シ時理 卜く並方


$$
\begin{array}{ll}
\text { ち し }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 何 い ち } \\
& \text { を に }
\end{aligned}
$$

$$
\underset{\ddagger}{\text { し }}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { て } \\
& \neq 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ま て } \\
& \text { せ い }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { て } \\
& \text { い そ } \\
& \text { い の }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lllll}
\text { ま } & \text { の } & \text { 知 し } \\
\text { し て 再 } & \text { 識 }
\end{array}
$$

ヤ 進

$$
\begin{aligned}
& \text { 新 自 } \\
& \text { し 分 }
\end{aligned}
$$

シ 期

$$
\begin{aligned}
& \text { 期 の } \\
& \text { 待 か } \\
& \text { す }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lll}
\text { 待 } & \text { に } \\
\text { す } & \text { に } \\
\text { る } & \text { 新 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 会 } \\
& \text { いた } \\
& \text { に } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { か 前 } \\
& \text { く に }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { し て 再 } \\
& \text { た } \\
& \text { 乱 桠 そ } \\
& \text { 識 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lll}
\text { 行 設 新 } & \text { 分 } & \text { 簿 } \\
\text { で } & \text { 計 } & \text { 自 て } \\
\text { 記 } \\
\text { 進 と } & \text { 身 } & \text { 進 }
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ll}
\text { く に で } \\
\text { 行はして } \\
\text { 動進 た }
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ll}
\text { い } \\
\text { か } \\
\text { ま } \\
\text { ま }
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
\text { 暴築 な な } \\
\text { な } & \text { な } & \text { 当 } \\
\text { 会 任 私 も 時 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 我 進 } \\
& 1 \\
& \text { め, } \\
& \text { な }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 会任私も時 } \\
& \text { 社 せ に あ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lllll}
\text { 社 } & \text { に } & \text { あ } & \text { 私 } \\
\text { な る } & \text { 経 } & \text { に } \\
\text { ん } & \text { 理 } & \text { は }
\end{array}
$$

無な作 の

$$
\begin{aligned}
& \text { い } \\
& \text { シ } \\
& \text { ス } \\
& \text { ス } \\
& \text { テ 困 }
\end{aligned}
$$

無な作業要さと勉

$$
\begin{gathered}
\omega \\
3 \\
\text { い } \\
3 \\
\text { 考 } \\
\vdots
\end{gathered}
$$

思 なムし

| や |  |
| :--- | :--- |
| $つ$ |  |
| て | 悩 |
| み |  |
| て |  |
| $く$ |  |
| だ |  |
| た |  |
| さ |  |
| $\vdots$ |  |
| い |  |
| 先 |  |
| が |  |
| 必 |  |

る がに

$$
\begin{array}{ll}
\supset & \text { に } \\
\text { て } & \text { 悩 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { も自も } \\
& \text { 分 あ }
\end{aligned}
$$

見 も

$$
\begin{array}{lll}
\text { L } & \sigma \\
\text { た } & \text { 知 } \\
\text { 識 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { の が る } \\
& \text { ま で こ }
\end{aligned}
$$

た う い い 議
か議

$$
\begin{aligned}
& \text { 識に } \\
& \text { が か } \\
& \text { た 自 }
\end{aligned}
$$議

な
こ
こ

$$
\begin{array}{lllll}
\text { ま } & \text { ご } & \text { に押 } & \text { 最 } \\
\text { に て } & \text { と 少 し } & \text { 初 }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { で か } \\
& \text { い } \\
& \text { た } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 長 } \begin{array}{c}
\text { シ } \\
\text { 糧 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

がかきにしつ は




中
村
照

生れビ2たいらがIたPな」すすきものrR

保すの年が組方 1 技よ自まで処ト事 $n$ e s は つ。半に減み改 6 術うさす可理ウ務のs R
 つでな働い案実月ももよ近処つ口な字 ととる力くさ現にあちう，理てボな゙を



滑回早

のかけまをエましで
でと た と た
に と

でをのたりのは高すた仕 き他時確前でロまる。事 かれす読ッ

$$
\begin{aligned}
& \text { 合複 B 申 } \\
& \text { 計 } \\
& \text { 缕 }
\end{aligned}
$$ の間認でミボったこの作が作すスツための効業な業ががトのに仕率 な

りス人く機 く 械 の処るがまA効あ そ修理の作たの化ち の正しては業 R 期をれ が間業いたる | た |
| :--- |
| が現し |

## 

あた

た理に間終申簡器力 う | 申に |
| :---: |
| 申 |
| 請司正 |

終 申 簡 器 カ単に


よ 仕
う。事
が


つ 制ソC を こ M ス さ


 $\begin{array}{lllllll}\text { タ } & M & \text { イ ク } & C & d \text { 管 院 記 } \\ \text { ブ } & S & \text { バ グ } & a & \text { ま } & C & \text { 理 の } \\ \text { 事 }\end{array}$ レで। ル m し a シ シ 秘で ッソ大
 でソ


亏
乞
し
て
勤
務
し
乙
い
ま
す


て
ま
ま
す
 $\begin{array}{ll}\text { あ } & \text { 幼 } \\ \text { ら } & \text { 児 } \\ \text { ゆ } & \\ \text { る教 } \\ \text { 年 } & \text { 育 } \\ \text { 代 } \\ \text { を資 } \\ \text { 対 格 } \\ \text { 象取 } \\ \text { と得 }\end{array}$学

学が 日
が日
いま は

る
放
9 の

$$
\begin{aligned}
& \text { 万 } \\
& \text { 人 } \\
& \text { の }
\end{aligned} \text { 通 }
$$

 と

然
で
す
す。
名

トた しい専 筆
任者
教
師
吉
野
太 智

> エ や 時 間 ッ
ク 久
を
す
る
る
場
合
に
有
効 $\begin{array}{ll}\text { 久 } & \text { で } \\ \text { し } & 6 \\ \text { ぶ回 } \\ \text { り } & \text { 繰 } \\ \text { に } & \text { 問 } \\ \text { 見 } & \text { 返 } \\ \text { て し } \\ \text { 暗 } & \text { た } \\ \text { 記 } & \text { 場 } \\ \text { の } \\ \text { f 合 }\end{array}$ $\begin{array}{ll}\text { 時 } & \text { 間 } \\ \text { 間 } & \text { で } \\ \text { で } & \text { 視 } \\ 6 & \text { 聴 } \\ \text { 回 } & \text { 可 } \\ \text { 繰 } & \text { 能 } \\ \text { り } & \text { で } \\ \text { 返 } & \text { す } \\ \text { し } & \text { 。 } \\ \text { た } & 3 \\ \text { い } & \text { 回 } \\ \text { 場 見 } \\ \text { 合 る }\end{array}$
 $\qquad$ ま
す。
と
こ
そ
が
ス
ス
パ
ダ
ダ
1
マ
ン



 の
セ
ル
ア
メ
メ
シ
シ
ヨ
ン
が
主
流
で


 ア
$\times$
リ
カ
の
ア
ニ
メ
1
シ
ヨ
ン
と が
斬
新
で
あ
る
る
と
話
題
に
な
し
ま
し
原
作
と
し
た
た
作
品
で
し
た
た
こ
の
映




 $\begin{array}{cc}\text { 描 } & \mathrm{D} \\ \text { き } & \mathrm{C} \\ \text { 加 } & \mathrm{G} \\ \text { え } & \text { で } \\ \text { て } & \text { 作 } \\ \text { 制 } & \text { つ } \\ \text { 作 } & \text { た } \\ \text { を } & \text { 映 } \\ \text { し像 } \\ \text { て } & \text { に } \\ \text { い } & \text { 手 } \\ \text { ま } & \text { 描 } \\ \text { す } & \text { を } \\ \text { 。 } & \end{array}$

## 


更 日





前
回
は
社
内
へ
ル
デ
ス
ク
に $\begin{array}{cc}\text { c゙ } & \text { 第 } \\ \text { す。 } \\ 9 \\ \text { 回 } \\ \text { は } \\ \text { は } \\ \text { 社 } \\ \text { 外 } \\ \text { ヘ } \\ \text { ル } \\ \text { ブ } \\ \text { デ } \\ \text { ス } \\ \text { ク } \\ \text { 編 }\end{array}$


対
対な ま
ま

 $\begin{array}{cc}\text { か } & \\ \text { を } & \text { の } \\ \text { し } \\ \text { つ } \\ \text { か } \\ \text { り } \\ \text { と } \\ \text { 聞 } \\ \text { き } \\ \text { 原 } \\ \text { 原 } \\ \text { 因 } \\ \text { を } \\ \text { 探 }\end{array}$



番
の
違
い
は
お
お
客
様
を
相
手
に ら
れ
$る$
能
力
も
も
似
て
い
ま
す
が $\begin{array}{ll}\text { ル } & \text { 社 } \\ \text { ブ } & \text { 内 } \\ \text { デ } & \text { で } \\ \text { ス } \\ \text { ク } & \text { も } \\ \text { で } & \text { 社 } \\ \text { す } & \text { 外 } \\ \text { か } & \text { で } \\ \text { ら } & \text { も } \\ \text { 求 } & \text { 同 } \\ \text { め } & \text { じ }\end{array}$ $\square$ ま





 が
必
要
と
な
り
ま
す
す。
時
に
は
ク
レ

 ア
な
ど
に
$\neq$
ャ
リ
ア
チ
エ
シ
ジ
す
る




$$
\text { INInIJUW+\& } \Omega \text { Hto to }
$$


 て
い
る
問
題
を
社
内
に
展
開
し
製









| い | 日 | の | 2 | す | が | 現 | 研 | 理 | し | 歴 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ま | の | 16 | 年 |  | 多 | 在 | 究 |  | て | 部 | 地 |  |
| す | 放 | 名 | 生 | 部 | く | は | を | 歴 | 出 | と | 歴 |  |
|  | 課 | で | 4 | 員 | な | 鉄 | 行 | 史 | 来 | 交 |  |  |
|  | 後 |  | 名 | は | $\bigcirc$ | 道 | $\bigcirc$ | の | た | 通 | 交 |  |
|  | に | 週 |  | 1 | て | に | て | 研 |  | 経 | 通 |  |
|  | 活 | に | 3 | 年 | い | 関 | い | 究 | 部 | 済 | 斉研 |  |
|  | 動 | 1 | 年 | 生 | る | す | ま | と | 活 | 部 | 究 |  |
|  | を | 回 | 生 | 8 | そ | る | す | 鉄 | で | が | が部 |  |
|  | ， | 木 | 名 | 名 | う | 活 | が | 道 |  | 合 | は |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |











 ソい心し」か，耕盖国舞す




基
本
的
な
活
動
内
容


最
初
は
難
し
く
感
じ
て
い
た
部
 $\begin{array}{ll}\text { 員最 } \\ \text { を } & \\ \text { 中 } & \text { 初 } \\ \text { 心 } \\ \text { に } & \text { ハ } \\ \text { 作 } & \sqsupset \\ \text { り } & \text { シ } \\ \text { ま } \\ \text { す } & \text { 詳 } \\ \text { が } & \text { し } \\ \text { 初 } & \text { 部 }\end{array}$



| $\begin{aligned} & \text { し } \\ & \text { し } \\ & \text { と } \\ & \text { 心 } \\ & \text { ま } \\ & \text { す } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { し } \\ & \text { て } \\ & \text { 達 } \\ & \text { 感 } \\ & \text { を } \\ & \text { 味 } \\ & \text { わ } \\ & \text { て } \\ & \text { ほ } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 動 } \\ & \text { は } \\ & \text { な } \\ & \text { h } \\ & \text { な } \\ & \text { で } \\ & \text { 協 } \\ & \text { を } \end{aligned}$ | す ゲ • I な な ど の 制 作 活 | 閔 | $\begin{aligned} & \text { 共 } \\ & \text { 通 } \\ & \text { 趣 } \\ & \text { 味 } \\ & \text { を } \\ & \text { 持 } \\ & \text { た } \\ & \text { た } \\ & \text { 俗 } \end{aligned}$ | か ら の |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |



役 輩

## サッカー解説で使われるパス用語を覚えよう！

サッカーの試合観戦中に解説を聞いていると，ときどき専門的な用語を使っていま す。「裏が空いてます」「スペースをうまく使った方がいいですね」「スルーパスが通りま した」など，分かりそうで分からない言葉がでてきます。これは味方にパスを出す時に使われる表現ですが，今回は，そのパス用語について解説していきたいと思います。


> フォワード(攻撃) ミッドフィルダー(中盤) ディフェンダー(守備) ゴールキーパー

## 【裏：ディフェンダーの後ろのこと】

－裏を狙う／裏を突く
GK（ゴールキーパー）とDF（デイフェンダー）の間にボールを蹴り，そ の瞬間，味方選手をそこに走りこませることです。オフサイドギリギリ を狙った攻撃です。成功すればキーパーと一対一になり，ゴールチャ ンスが生まれます。走りこんだ選手に対しては「裏に抜け出した」とい う表現をします。

## 【スペース：選手が誰もいない地帯】

-スペースをうまく使う

空いているスペースに味方が移動して，フリーでパスを受けたり，味方が相手DFを引き付けて作ったスペースに走りこんでパスを受ける など，スペースを有効に使うことを言います。味方選手がフリーでパ スを受けられれば，選手に余裕が生まれ，次の動作を優位に進める ことができます。スペースをうまく使うチームが試合を支配すると言 っても過言ではありません。

## 【スルーパス：相手の選手と選手の間を通すパス】

> -スルーパスを通す

味方FWにパスするとき，FWに向けて直接パスを出すと，相手に読ま れカットされたり，パスを受けてもすぐに相手DFに付かれてしまうな ど，なかなか前に進めません。そこで，パスを味方FWの進行方向に向けて出すことで，FWは前を向いてスピードを落とさずにパスを受 けることができます。スルーパスが通ると大きなゴールチャンスが生 まれますが，FWとタイミングが合わなかったり，パスが長すぎると味方につながりません。

パスは正確であれば良いというものではなく，味方が受けとりやすく，受けとつた後の展開が有利になる ところまで考える必要があります。司令塔には欠かせない技術です。


| す | う に 時 間 を 作 つ て い ま | る だ け 部 活 動 が で き る よ | や れ る 環 境 を 整 え で を を | $\begin{aligned} & \text { 生 } \\ & \text { 徒 } \\ & \text { が } \\ & \text { や } \\ & \text { り } \\ & \text { た } \\ & \text { い } \\ & \text { と } \\ & \text { を } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |




| 徒 | な |  | い |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| が | く | メ | ま |
| 集 | モ | ン | す |
| ま | ノ | バ |  |
| $\bigcirc$ | づ | ＋ |  |
| て | く | は |  |
| い | り |  |  |
| ま | が | 学 |  |
| す | 好 | 科 |  |
|  | き | に |  |
|  | な | 関 |  |
|  | 生 | 係 |  |

 で
そ
$j$
$\vdots$
い
た
た
環
境
を
活
か －
作
機
械
が
多
数
あ
る で

機
械
研
究
部
は
現
在
5
名

 や
ア
$ク$
セ
サ
リ
$\vdots$
$\vdots$
し
し
て $\begin{array}{lll}\text { り } & & \text { そ } \\ \text { 出 } & \text { 秋 } & \text { の } \\ \text { し } & \text { の } & \text { 他 } \\ \text { て } & \text { 文 } & \text { の } \\ \text { 作 } & \text { 化 } & \text { 活 } \\ \text { つ } & \text { 祭 } \\ \text { た } & \\ \text { 精 } & \text { は } \\ \text { 密 } & \text { 鉄 } \\ \text { コ を } \\ \text { マ } & \text { 削 }\end{array}$

す。
 ま未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
学
h
で
い

参
加
し
し
し
d ।
ク
溶
接
$\beth$
ン
$ク$
ノ
ル
し
に
も ま も
す。県
秋
に
は
会
位
高
校
生
ア
 $\begin{array}{ccc} & \text { ま } & \text { し } \\ \text { 夏 } & \text { す } \\ \text { に } \\ \text { 行 } & & \text { 日 } \\ \text { わ } & \text { 々 } \\ \text { れ } & \text { 活 } \\ \text { る } & \text { 憅 } \\ \text { を } & \text { 続 } \\ \text { の } & \text { け } \\ \text { づ } & \text { て } \\ \text { く } & \text { い }\end{array}$ に
向
は
て
技
術
の
向
上
を
を
目

## 

## yse

検索IT • ゲームソフ卜科
－クロローノルルハビジネス科横浜システムエ学院專門学校 ロボット・10T ソフト科 リライセンス科（通性制）

