\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline \[
\begin{aligned}
\& \text { 第 } 2 \text { 学年 *; } \\
\& \text { 平成 } 23 \text { 年 } 11 \text {. }
\end{aligned}
\] \& \[
\text { 組 } * \text { 日 (*) }
\] \& 国 語第 \(*\) 校時 \& \[
\begin{array}{cc}
\text { 科 学 習 指 導 案 } \\
\& * * \text { 教室 }
\end{array}
\] \& \& ＊＊（T 1），＊＊（T 2 \\
\hline 育成する国語
の能力 \& \multicolumn{5}{|l|}{ウ 文章に描かれた人物，情景，心情などを表現に即して読み味わらこと。} \\
\hline 単元目標 \& \multicolumn{5}{|l|}{\begin{tabular}{lll} 
○ \& 古典文学に対する関心を深めようとする。 \& （関心•意欲•態度） \\
○ \& （読む章の内能力） \\
○叙述に即して的確に読み取ることができる。 \& 古典文法，語句，時代背景等の知識を理解し，身に付けることができる。 \\
\& \\
（知識•理解）
\end{tabular}} \\
\hline \& \multicolumn{2}{|l|}{関心•意欲•態度} \& 読む能力 \& \multicolumn{2}{|r|}{知識•理解} \\
\hline 単元の評価規準 \& \multicolumn{2}{|l|}{作品を読んで，表現に込められている登場人物 や時代背景に関心をもと うとしている。} \& 文章の内容を叙述に即して的確に読み取っている。 \& \multicolumn{2}{|l|}{文や文章の組み立て，語句の意味用法及び表記の仕方などを理解し，語彙を豊かにしている。} \\
\hline 取り上げる言語活動 \& \multicolumn{5}{|l|}{作品中の和歌を自分の言葉で表現し，絵手紙を作成する。} \\
\hline 題材（教材） \& \multicolumn{5}{|l|}{伊勢物語第五段「通ひ路の関守」第一学習社 高等学校改訂版標準古典} \\
\hline \multicolumn{6}{|c|}{本 時 案（第5時）} \\
\hline 本時の目標 \& \multicolumn{5}{|l|}{\begin{tabular}{ccc} 
○ \& 作品中の登場人物の心情に関心をもとうとする。（関心•意欲•態度） \\
○ \& 「通ひ路の関守」の内容を叙述に即して的確に読み取ることがきる。（読む能力） \\
\hline
\end{tabular}} \\
\hline \multicolumn{2}{|r|}{学習活動} \& \multicolumn{3}{|r|}{指導上の配慮事項など} \& 評価•方法など \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{前時までの学習内容を振 り返る。} \& \multicolumn{3}{|l|}{\begin{tabular}{l}
和歌の解釈について確認し，本時の活動の手助けとする。 \\
和歌の解釈について，生徒に発表させる。
\end{tabular}} \& \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{和歌の役割について確認 する。} \& \multicolumn{3}{|l|}{教科書を使い確認させる。} \& \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{本時の目標を確認する。} \& \multicolumn{3}{|l|}{本時の目標を板書する。} \& \\
\hline \multicolumn{6}{|c|}{難しい和歌を，素敵な恋文にしてみよう。} \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{意訳について理解する。

本時の活動内容について} \& \multicolumn{3}{|l|}{\begin{tabular}{l}
意訳について説明し，活動が円滑に進むよ ら留意する。 \\
意訳については，『超訳百人一首うた恋い。』杉田圭 メディアファクトリーを参考に説明 する。（T1）

} \& \multirow{4}{*}{

本文の流れに沿った意訳 を作成し，絵手紙を書いて いる。（読む能力） \\
〈評価方法〉机間指導の中 で碓認し，授業終了後提出物を精査する。
\end{tabular}} \\

\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{3}{*}{本時の活動内容について理解する。}} \& \multicolumn{3}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{| 2 種類のプリントを配付する。（T2） |
| :--- |
| - 無地…絵手紙風にしたい場合 |
| - 赫線あり…言葉重視の場合 |
| 好きな方を生徒自身に選ばせる |
| 手順ごとに時間制限も含めて説明すること で，計画的に作業に取り掛かれるよう配慮す る。（T1） |
| T 2 が机間指導をしている間に，作業手順 を板書する。（T1） |}} \& \\

\hline \& \& \& \& \& \\

\hline \& \& \multicolumn{3}{|l|}{| 〈作業手順〉 |
| :--- |
| （1） |
| 下書き用紙に意訳を書く。（10分） |
| （2）本番用紙に意訳と絵を描く。（10分） |
| （3）各グループに分かれる。 |
| （4）グループごとに鑑賞し，発表作品を |
| 選定する。 |} \& \\

\hline
\end{tabular}

和歌の意訳を完成させ，絵手紙の形でまとめる。

〈想定される質問〉
－三十一文字にする必要があるか。
－自分に置き換えてよ
いのか。
－時代は気にしなくて よいのか。

グループごとに鑑賞し合 う。

机間指導を行い，作業が進まない生徒に手助けを行う。（T1•T2）

作業が進まない生徒には，今興味をもつて いるものを引き出し，その内容に合わせてヒ ントを与える。

文字数や時代設定も気にする必要はないこ とを伝える。

絵手紙を右回りに回覧させる。
絵手紙が完成していない生徒については，意訳の内容のみで回覧させる。

簡単な感想を伝え合うようにさせる。
グループの中の代表作品を選ぶ。

グループの中で一番印象
的だった作品をクラス全体 に向け発表する。

他クラスの作品について鑑賞する。

絵手紙を提出する。

登場人物の心情について話合い，関心をもとうとし ている。
（関心•意欲•態度）
〈評価方法〉プリントの内容を確認する。





## 

． 44 に








