

| 3 | 1自分の小論文の内容 に適した裏付け情報を集める。 <br> 2 小論文の内容に合う よう情報を整理する。 | 1 今までのスクラッ プや現代文での天声人語プリント，新聞記事を基に情報を集 める。 <br> 2 集めた情報を整理 する。 <br> グループ活動 | （2ill自分の主張に沿った適切な情報を収集し，分析するこ とができる。 <br> （知識•理解（1） <br> 塀価方法：ワークシートの確認 <br> 【指導の手立て】 <br> 1 小論文の内容に合った適切な裏付けを活用するよう， グループで検討させる。 <br> 2 小論文の中でどのように活用するかを具体的に考え させる。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 － 本 時 の | 1 集めた情報を効果的 に活用し，小論文を書 く。 | 1 集めた情報を基に小論文を書き直す。 グループ活動 | （23客観的な裏付けを用いて小論文を書くことができる。 <br> （書（1） <br> （2）小論文の主張に沿った客観的裏付けを活用することが できる。 <br> （知識•理解（2） <br> 産価方法：作品の確認 <br> 【指導の手立て】 <br> 1 推敲した内容，まとめた情報を参考にして書き直すよ うアドバイスする。 |
|  | 1 推敲し検討した内容 を小論文に活かすこと ができる。 2 どうすれ ば説得力の ある小論文 が書けるか を理解す る。 | 1 初めに書いた文章 と書き直した文章を グループごとに吟味 し批評し合う。 <br> 2 読み比べたそれぞ れの小論文について の意見交換を行う。 <br> グループ活動 | （27／小論文の主張に沿った客観的裏付けを活用することが できる。 <br> （知識•理解（2） <br> （73）課題に沿った，適切な内容の小論文を書こうとしてい る。 <br> （関•意•態（1） <br> 摒価方法：ワークシートの確認 <br> 【指導の手立て】 <br> 1 裏付けを取り入れた小論文は説得力が増すということ を生徒が理解できるよう，ワークシートを中心に批評の仕方を示して活動させる。 <br> 2 今後の励みとなる批評内容になるよう，お互いの良い点についても意見を出すよう促す。 <br> 3 意見交換で出された生徒の意見を発表させる。 |


| 資 | 自分の書いた小論文，ワークシート，国語辞典，資料（お薦めスクラップファイル，新聞記事，天声人語プリント等） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 展 |  | 学習内容 | 学 習 活 動 | 時間 | 指導上の留意点及び評価の実際 |
|  | 導 | 本時の目標の確認 | －本字の目標を確認する。 <br> －前時までの学習状況を確認す る。 | 5 | - 目標を板書する。 <br> - ワークシートで確認する。 <br> - 前時までにまとめたことやアドバイスされたことを確認し，迷っている点や分からない点についてはグル ープメンバーに相談する。 |
|  | 展 | 自分が活用しよう とする記事につい ての整理 <br> －確認 <br> 小論文を書く <br> 書いた小論文の推敲 | －自分の小論文 に適切な内容の記事であること を確認する。 <br> －初めに書いた文章より説得力 のある内容を目指して小論文を書く。 <br> －書いた小論文 を自分で推敲す る。 | 40 | －自分が書く小論文に沿った内容の情報であることを確認し，構成を決めてから書き始めるように指示する。 <br> 小論文の主張に沿った客観的裏付けを活用してい <br> る。（知•理（2） <br> －どの記事を使うか決まっていなかったり，構成が決 まらなかったりする生徒にはグループで助言し合うよ ら指示する。 <br> 客観的な裏付けを用いて小論文を書いている。（書 <br> （1） <br> －活用した裏付けが適切に使われているかに注意しな がら書くように指示する。 <br> - 書けていない生徒については，机間指導で対応する。 <br> - 書いた小論文を自分で読み返して推敲する。 |
| 開 | $\begin{gathered} ま \\ と \\ \text { め } \end{gathered}$ | 本時のま とめ <br> 次時の予告 | －書いた小論文 を読み返す。 <br> －本時に書いた小論文を，グル ープごとに批評 し合うというこ とを説明する。 | 5 | －目標に沿って小論文を書くことができているかを確認させる。 <br> －書き終えていない生徒については，次時までに仕上 げておくように指示する。 |

