寒暖の差も少しずつ和らぎ，木々の緑がひときわ鮮やかになり，外遊びの楽しい季節とな りました。給食では，季節とともに出てくる旬の野菜や果物等をなるべく取り入れる予定で す。

又，幼児クラスで菜園活動がスタートし，夏野菜をたくさん育てていく予定です。できた野菜はその場で茹でて食べたり，その日の給食に入れたりと，獲れたての味を体験できるよ
 うにしていきます。

## 食べ物から季節を感じよう！

「旬（しゆん）」とは，その食でものがいちばん多く穫れる時期であり，いちばんおいしい時期でもあります。また栄養価が高い上，たくさん出回るので，比較的安くて新鮮なものが入手で きます。旬のものを優先して食べるという食生活を心がけましょう。


## 子ども達もお手仁い。



4月にはつき組のお友だちがスナップエ ンドウのすじとりを手伝ってくれました。今月はすじとりの他にも空豆とグリンピース のさやむきを各クラスにお願いする予定で す。さやむきをすることが出来るのも旬の時期だけです

## おやつ

子どもは胃袋が小さく，消化吸収能力も発達途中のため，3度の食事だけでは必要な栄養が整いません。おやつは 1日 1 回（～2回）時間を決め，食事時までにおなかがすく程度の量を与えます。 「栄養の補給」 「水分の補給」
「食べる楽しみ」と，おやつの持つ役割は大切で，子どもにとってのおやつは小さな食事と言えます。

$* * * * * * *$ おやつの選び方 $* * * * * * *$
食事で不足している物を中心に選びます。ごはんやパンなど炭水化物が多い食事の場合，おやつは野菜スティックや果物，チーズや牛乳などのビタミン・タンパク質を補うものに，肉や魚などタンパク質が多い食事の場合はおにぎりや芋など炭水化物を補えるようなおやつにすると 1 日の栄養バランスが整います。

## 保啇国の䇠単まやつ

芋ようかん
〈材料（幼児10人分）〉
さつまいも…440g（2本）塩…少々粉寒天…4g（一袋）
砂糖‥5 2 g（大さじ 6 ）
カップ）

## 〈作り方〉

① さつまいもの皮をむき，適当な大きさに切って ふかす。柔らかくなったら，つぶす。
（2）砂糖•塩•寒天を水に溶き，沸騰させる。
（3）（2）に（1）を入れよく混ぜ，粗熱を取った後，冷蔵

マカロニきなこ
〈材料（幼児10人分）〉
マカロニ…100g ゆで塩…少々
きな粉…30g（大さじ 6 ）砂糖…20g（大 さじ2）
塩…少々
〈作り方〉
①沸騰したお湯に茹で塩をふり，マカロニを入れ てちょうど良い堅さになるまで茹で，水を切る。
（2）きな粉•砂糖•塩を混ぜ（1）（2）まぶす。

ひよこ組さん 」保育園にも慣れ，食事の時間が楽しみになって きましたふ


ことり組さん 「「これど うやって作ったの？？」 と給食の作り方を聞くの がブームになっていま

ぺんぎん組さん 「「もっ と食べたい！！」と食欲旺盛です！！


うさぎ組さん ゝおしゃべ りがとても上手で，「おい しい！」「これなんてお野菜？」「あつまれして」と たくさん話しかけてくれ

