科 学 で 学 ん で こ と 、 知っ た こ と 米 田 大 晟 ぼ く は 科 学 館 に 行 く の が 大 好 き で す 。 な め な ら 本 で 読 ん だ 事 を 実 さ い に た り 、 ま た 、 新 し い 知 し き を 得 る 事 が で き る か ら で す 。 い ろ い ろ な 科 学 館 の 中 で も 一 番 行 く こ と が 多 い の は 、 い セ 原 こ ど も 科 学 館 で は 、 実 験 教 室 や ク ー デ の 日 （ 天 体 観 そ く 会 ） が あ っ て 、 い つ も わ く わ ク し な が ら 参 加 し て い ま す 。 初 め て ク ー デ の 日 に 参 加 し た 時 に 天 体 望 遠 鏡 で 月 を 見 た 感 動 は し れ ら れ ま せ ん 。 本 当 に 本 で 見 た 写 真 の と お り の ク レ タ ー が あ っ て 、 光 と か よ が と て も き れ い で し た 。 い っ しょ に 参 加 し た お 父 さ ん が 、 「 四 十 年 も 前 に あ の 月 に お り た っ た 人 が い る な よ 」 と 教 え て く れ ま し た 。 そ の こ と は 本 で 読 ん で い た け れ ど も 、 な ん か 不 思 議 な 気 持 で
ちでした。後日、国立科学博物館のんでんじでアポロ十七号が持ち帰ったう月の石を看ました。ぼくが思っていのような黒っぽくても小さな石でした。その中にくちゅうのひみつさんはままっじょうで、見あきるこおりました。
また、別のクーデの日に木星を観そくし、時、ガリレオえい星のイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスートの四つべてを見るところでき、科学生に、「一番外側のカリスートはなかなか見えないんだよ。ラッキーだね。」と言わまりました。ぼくはガリレオえい星について知らなかったのです。
帰ったら調べてみると、四百年前ガリレオがこの四つのえい星の観そくから地動説をみちびきだしました！ここからうちゅうのひみつがとき明かされていいわ！その
星をぼくはこの目で見たんだ！と思えば思えば感動でむねがいやっぱいになりました。
もしも科学館に行こうとすれば、うちゅうにきた地球や月を身に着けきせきの星、地を守り、けがれかけて人間になろうと信じて期待していましゅと思いため。
去年、はやぶさが七年前かけて小わく星イットカワからなのがサンプルを持ち帰るところに成し立ちました。
夏休みにさがみ原のジャクサの研究所へ帰ってきたはやぶさのカプセルを見に行きましたが、きずつきながらも六十億キロものきょりを旅して帰ってきたはやぶさに感動し立ちました。
ぼくはこれからも科学館に行って色々なことを知れきせきの星、地球を愛し、またこの広いゆちゅうの中での人間のかせいについいて考えることがでたわまりません。