龍ケ崎市立城西中学校
指導者 教諭 村上 恵理

## 1 単元名 いろいろな物質（大単元 物質のすがた）

2 単元目標
○身のまわりの物質の質量や密度，電気の通りやすさや加熱した時の変化等に関する事物•現象に関心をも ち，進んで観察•実験を行うとともに，それらの事象を日常生活と関連付けて考察しようとする。
（自然事象への関心•意欲•態度）
○身のまわりの物質の性質に関する事物•現象に課題を見いだし，調べる方法を考えて観察•実験を行い， これらの事象について科学的に考察し，観察•実験の報告書を作成•発表することができる。
（科学的な思考•表現）
○身のまわりの物質の性質を調心゙るための観察•実験を行い，観察•実験の基本操作や記録の仕方を習得す ることができる。（観察•実験の技能）
○身のまわりの物質の性質には違った性質や共通の性質があり，それらに基づいて物質を分類することがで きることについて理解する。
（自然事象についての知識•理解）

3 単元について
（1）単元観
本単元は，身のまわりの物質の性質をさまざまな方法で調べ，物質には密度や電気の通りやすさ，加熱し たときの変化など，固有の性質と共通の性質があることを見いだすとともに，その性質に基づいて分類した り特定したりする能力を育てることが目標である。また，実験器具の操作や記録の仕方などの技能を身につ け，物質を調べることについての興味•関心を高めること，科学的なものの見方•考え方を養らことをねら いとしている。ここで扱う事象は，実験室の中だけで起こっているものではなく，日常生活の中で見ること ができること気付かせ，物質の性質に対する興味•関心を高めるとともに，身のまわりの物質や事象を新た な見方や考え方で捉えさせていきたいと考える。
（2）生徒の実態
（平成25年9月10日実施 1年＊組 28名）
（1）物質と物体の違いを説明しなさい。
－正答－ 23 人 •誤答－5人
（2）「鉄」と「発砲スチロール」ではどちらが重いと考えますか。 －鉄－ 25 人－発砲スチロールー 0 人 •分からない -3 人（理由一体積が分からないから）
（3）「くぎ」がどんな材料でできているか知りたい。どうやって調べますか。 －磁石につけてみる－10人•加熱する—5人 •電気を通す—5人 •分からない -5 人 －薬品につける -2 人－水につける -1 人
（4）「くぎ」の質量を知りたい。どうやって求めますか。 －天科で量る－15人－分からない－ 13 人
（5）「くぎ」の体積を知りたい。どうやって求めますか。 －溶かして四角にしてから計算する -3 人－分からない -21 人－無回答 -3 人
（考察）
生徒は観察•実験などの活動に，積極的に取り組む生徒が多い。しかし，自分で目的意識をもつて取り組 んだり，考察したりすることは苦手としている生徒が多く，まとめなどで筋道を立てて発表できる生徒も多 くない。本時で扱う密度は生徒にとつて日常生活にあまり関わり合いがないため，理解しにくいものの一つ である。だが，（2）の質問に対する回答でも分かるように，日常生活の中で質量を比べる時には，知らず知ら ずのうちに，密度の考え方を用いている。そういったことを意識させながら，改めて密度をきちんと定義し，物質を知る手がかりとなることを理解させ，それを活用できる力を養わせたい。
（3）指導観
密度は体積と質量によって，簡単に物質を特定できる物性の基本である。また，密度を求める過程では「水 を使用した不定形の物体の体積測定」「天科などによる質量測定」といった，科学の基本技能を学ぶことが できる。また，密度の値を比較することは，実験結果を分析して，解釈，結論付ける活動に明確な目的をも つて取り組むことができる単元でもある。しかし，「割り算」を用いた考えは，生徒が「難しい」と感じる ことの多い事項でもある。本単元では，課題解決の活動を取り入れ，主体性をもつて活動に取り組めるよう にしていきたい。

4 学校改善プランとの関わり
県南版理科教育支援資料集を参考にワークシートを用意し，必要な科学的な言葉をしつかりと押さえなが ら授業を展開していきたい。また，ホワイトボードを利用し，グループごとに考えを出し合う中で，相手の考えを聞く活動，また自分の考えを根拠を示して発表する活動を活発化させ，言語活動の充実を図っていく。

5 単元指導計画（7時間扱い）

| 計画 | 学習活動及び内容 | 評価規準（観点：関•思•技•知） | 評価方法 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 物質と物体の名称を区別し，物質 の意味を理解する。 | －身の回りの物質に興味•関心をもち，どのようにして物質を区別すればよ いか考えようとする。（関） <br> －物体と物質の違いについて例をあげて説明しようとする。（知） | \|観察 |
| 2 | 実験器具の操作方法を覚える。 | －実験器具の操作方法や，加熱の仕方などの技能を身につけようとする。 （技） | 観察 |
| 3 | 有機物と無機物の違いを調べる。 | －熱したときの変化の違いなどから，物質には有機物と無機物があることを説明しようとしている。（技•知） | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 観察 } \\ \text { レポート } \\ \hline \end{array}$ |
| 4 | プラスチックの性質を調べる。 | －代表的なプラスチックの性質を理解し，用途などについてそれぞれのプラ スチックの特性と関連づけて考えようとしている。（思） | 観察 レポート |
| 5 | 金属の性質を調べる。 | －身近な物質が金属か非金属かを見分け，金属が共通してもつ性質を理解し ようとする。（知） | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { 観察 } \\ \text { レポート } \\ \hline \end{array}$ |
| 6 | 物質によって密度が異なることを理解する。 | －同じ体積でも質量が異なるものがあることを知り，密度の求め方を知ると ともに，物質を見分ける手がかりになることを見いだそうとする。（知） | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 観察 } \\ \hline \end{array}$ |
| $\begin{gathered} 7 \\ \text { (本時) } \\ \hline \end{gathered}$ | 測定結果から密度を求め，物質を特定する。 | －天科やメスシリンダーの操作を通して質量と体積を測り，得た結果から密度を求め，物質を特定しようろする。（技•思） | 観察 レポート |

6 本時の指導
（1）目標
－物質を見分ける実験を見通しをもつて行い，実験で求めた質量•体積から密度を求め，物質を特定す ることができる。（科•技）
（2）準備•資料

- 金色に着色した銅 •水 ・メスシリンダー •電子天秤 •発表用ホワイトボード
- マーカーペン・ワークシート・磁石 •電球 •色水 •灯油 ・パラフィン
（3）展開


