| 第2学年 $*$ 組 |  |  |  | 指導者 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 単元名 | 小説『鼻』 芥川 龍之介～根拠を明確にして意見を発表し合う～ |  |  |  |  |  |
|  | ○小説中にある表現を根拠として読み味わい，人間に対する考え方を深めたり，自身 に引き寄せて考えようとしている。（関心•意欲•態度） <br> ○登場人物の心理や人間関係を，表現に即して読み味わい，ものの見方，感じ方， え方を広げたり，深めたりすることができる。（読む能力） <br> ○文中の漢字や古語，表現の特徴を理解し，語彙を豊かにできる。（知識•理解） |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 単元の } \\ & \text { 評価 } \\ & \text { 規準 } \end{aligned}$ | 関心•意欲•態度 読む能力 <br> 小説中にある表現を根 （1）登場人物の心理や人間関係 <br> として読み味わい，人 を，表現に即して読みとって <br> に対する考え方を深め  <br> いる。  <br> り，自身に引き寄せて （2）他の生徒の意見•根拠を踏 <br> えようとしている。 まえて，自身の意見•根拠を再 <br> 考し，ものの見方，考え方を <br>  <br> 深めている。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主な学習活動 | 各時間の具体的評価規準及び指導の手立 |  |  |  |
|  | 1 作者につ いて理解す る。 <br> 2 大意を把握する。 <br> 3 表現を根拠とした意見を発表す る。 | 1 便覧などを用いて作者について確認す る。 <br> 2•3範読により大意を把握し，課題に ついて，根拠を明確 にしながら意見を書 く。 | 評小説を，表現を根拠として読み味わい，人間に対する考え方を深めたり，自身に引き寄せて考えようとしている。（関•意•態） <br> 発表内容，ワークシートの確認 <br> 【指導の手だて】 <br> 1 既習の『羅生門』について確認し，歴史小説の中に現代人の心理が描かれていることや，表現の特徴など説明 する。 <br> 3 主人公の内供の悩みに共感できるか意識させ，自身に引き寄せて考えることをアドバイスする。 |  |  |  |
|  | 1全体の段落構成を確認する。 <br> 2 登場人物 の人物像を把握する。 | 1 全体の段落構成を確認し，それぞれの段落に見出しをつけ る。 <br> 2 主人公の人物像と周囲の人物について確認する。 | （群）登場人物の心理や人間関係を <br> （読む能力（1））机間指導，発 <br> 【指導の手だて】 <br> 1 話の展開と主人公の心境の に分かれることを伝える。 <br> 2 「自尊心」というキーワー <br> 心の内容と，性格を考えさせ | 変化をも <br> ードをもと る。 |  | ている <br> 段落自尊 |
| $3{ }^{3}$ | る。 <br> 2 表現を根拠に登場人物の心理の変化を把握 する。 | 1 文章構成を確認 し，内容を整理す る。 <br> 2 鼻の治療をするま での登場人物の心理 の変化を確認する。 3 表現の特徴を確認 する。 | 評登場人物の心理や人間関係を， <br> （読む能力（1） <br> 誁文中の漢字や古語，表現の特街 <br> る。（知識•理解） <br> 机間指導， <br> 【指導の手だて】 <br> 2 登場人物の反応や発言を具 し易くする。 <br> 3 ユーモラスな表現や，キ る。 | を理解し， <br> 発言内容 <br> 体的に例示 <br> ーワードを |  | いる。 てい類推明す |


| 4 | 1 後半の展開を把握す る。 <br> 2 表現を根拠に登場人物の心理の変化を把握 する。 | 1 鼻が短くなってか らの登場人物の心理 の変化を確認する。 2 表現の特徴を確認 する。 | 水登場人物の心理や人間関係を，表現に即して読みとっている。 （読む能力（1） <br> 雨文中の漢字や古語，表現の特徵を理解し，語彙を豊かにしてい る。（知識•理解）机間指導，発言内容 <br> 【指導の手だて】 <br> 1 主人公の期待と周囲の反応の落差から，「傍観者の利己主義」について自身に引き寄せて考えるように助言す る。 <br> 2 作者の文体や表現の特徴について，説明する。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | 1 全体のま とめを通し て，主題を把握する。 2 意見をま とめる。 | 1 鼻が元に戻った後 の主人公の心理を確認し，この小説の主題を考える。 <br> 2 小説全体を通した意見をワークシート にまとめる。 | 群登場人物の心理や人間関係を，表現に即して読みとっている。 <br> （読む能力（1） <br> 机間指導，発言内容，ワークシート <br> 【指導の手だて】 <br> 1 小説の後の状況を，根拠を探しながら想像して，主題 に迫るよう助言する。 <br> 2 初発の意見との変化や相違を意識するように助言す る。 |
| 6 | 1 意見と根拠を発表し合い，交流 する。 <br> 2 最終的な意見•根拠 をまとめる 3 全体を振 り返る。 | 1 意見を発表し合い，質疑応答•意見交換 を行ら。 <br> グループ活動 <br> 2 他者の意見•根拠 を踏まえて，最終的 な意見をワークシー トにまとめる。 <br> 3 意見が根拠に基づ いてが深まっている か自己評価する。 | 評小さ説を，表現を根拠として読み味わい，人間に対する考え方を深めたり，自身に引き寄せて考えようとしている。 <br> （関心•意欲•態度）開登場人物の心理や人間関係を，表現に即して読み味わい，もの の見方，感じ方，考え方を広げたり，深めたりすることができ <br> る。（読む能力（2） <br> 溌表内容，ワークシート，自己評価シート <br> 【指導の手だて】 <br> 1 意見を発言しにくい場合は，グループ活動の内容を書 き留めておき，気になる部分や気が付いたことを発言す るよう助言する。 <br> 2 最終的な意見をまとめられない場合は，グループ活動 のワークシートを振り返らせ，助言する。 <br> 3 加筆や修正を施せたら，意見が深まっていると助言す る。 |



