

## 1 単元設定の理由

## 【単元について】

本単元は小学校学習指導要領国語第3学年及び第 4学年の目標及び内容C（1）オ及びカを受けて設定し たものである。

本単元は，本を通して疑問点を話し合ったり，それ らを共有して一人一人の感じ方に違いがあることに気付いたりすることに適している。

また，本のおすすめ度を物語の内容や登場人物の性格などの観点別で分析した上で「ブックレビュー」と して表すことで，根拠をもとに感想をもつことができ る。これらのことから本校が目指す「21世紀型スキル」 の論理的思考力や批判的思考力を育成するのに適し た単元といえる。

【児童の実態】4年1組16名（男子 5 名，女子 11 名） （1）本単元にかかわる児童の実態

本学級の児童は文章を読んで理解したことは話せ るが，そこから文章に対して自分の体験と結び付けた り，疑問点を見出したりできる児童は少ない。また「読 んだ本についての感想をよく話す・時々話す」と回答 した児童は $31 \%$ であり，本について「共有する場」が少ないことが分かった。そこで感想を交流する場を設定し，同じ文章を読んでも一人一人の感じ方などに違 いがあることに気付かせ，多角的な視点から考えを形成させる力を身に付けさせたい。

## （2）学校図書館活用にかかわる児童の実態

読んだ本を互いに交換し合うなど読書に親しみを感 じている児童は多い。「本を読むのは自分のためにな る」と回答した児童は $100 \%$ であり，学校図書館の活用が定着してきていることが分かる。

## 【指導に当たって】

－単元全体を通して，「同じ本でも読む人によって，感じ方はどのようにちがうのか」という問いを設定す る。単元前半で既習の教材である「ごんぎつね」についての様々な書評（ブックレビュー）を示すことで，自分たちもブックレビューを作成してみたいという意欲をもたせる。
－一人一人の感想を観点別に分類することで，いろいろな観点で作品を分析することのよさに気付かせる。 －本の評価を星の数で表すとともに，物語のどこに着目したのか根拠を明確にすることで，自分の考えを論理的に表現する力の育成を図る。
－感想を伝え合うことで，自分の感想だけにとどまらず，友達が文章のどこに着目し，どのような感情，経験と結び付けて読んでいるのか考えを広げさせる。


## 【単元の目標】

○幅広く読書に親しみ，読書が必要な知識や情報を得ることに役立つことに気付くことができる。

> 【知識及び技能】 (3) 才

○文章を読んで理解したことに基づいて，感想や考えをもつことができる。
【思考力，判断力，表現力等】 $C(1)$ オ
○文章を読んで感じたことや考えたことを共有し，一人一人の感じ方などに違いがあることに気付くこと ができる。

【思考力，判断力，表現力等】C（1）カ
○言葉がもつよさに気付くとともに，幅広く読書をし，国語を大切にして，思いや考えを伝え合おうとす る。【学びに向かう力，人間性等】

## 2 単元構想図（指導と評価の計画）

## 単元を貫く問い

同じ本でも，読む人によって感じ方はどのようにちがうのか。



## 3 本時の学習（本時5／6時）

（1）本時の目標
○読んだ本の感想について，同じ本でも読む人によってきまざまな感じ方や考え方があることのよさに気付くことができる。
（2）準備物
○感想分析シート ○ブックレビューの用紙
○推薦図書 ○電子黒板（前時の板書や活動を映し出す）
（3）学習の展開

| 学 習 活 動 | 指導上の留意事項（O）及び「努力を <br> 要する」状況と判断した児童への指導 <br> の手立て（ 評価規準（評価方法）及び <br> 学校図書館•I C T活用の <br> ポイント |  |
| :---: | :--- | :--- |
| 1 本時の中心課題を確認する。 |  |  |

## 「100 万回生きたねこ」のブックレビューを書こう！

2 前時に作成した感想分析シー トをもとに「100 万回生きたねこ」 の感想と星の数を発表する。

## 【例】

－私は星 2 つです。理由は何回も生 き返っていたねこが，最後には本当に死んでしまって悲しかった からです。
－私は星 3 つです。理由は最初同じ ような話の繰り返しでつまらな かったけれど，最後は本当に死ん でしまって予想外の展開になっ たからです。
－私は星 4 つです。理由はねこは誰 が飼い主になっても大嫌いにな ってしまっていたけれど，最後に は大切な家族ができて幸せそう に思えたからです。

－児童はそれぞれ自分の感想にあった観点を選びワークシート（感想分析 シート）を作成している。ここでは，自分なりのおすすめ度（星の数）を複数の観点から説明きせる。 （感想分析シート）


I CT活用のポイント前時の板書を電子黒板 で振り返ることで考え た過程を想起させ活動 に入りやすくさせる。

○「ごんぎつね」で見付けた観点（物語 の内容，登場人物の性格，話の展開，自分との関わりなど）を想起させな がら発言するよう助言する。
－全体発表の前に少人数のグループで感想を交流きせることで，意見を出 しやすい雾囲気をつくる。
○記述したことだけを羅列して発表す るのではなく，交流の中で思いつい たことなども自由に発言させる。



$\square$

 ， しやすい零囲気をつくる

○友達の意見で参考になった点は感想分析シートに追記させ，新しい見方 を広げさせる。

学校図書館活用のポイント考えの根拠になった場面はどこなのか，手元 の本でいつでも確認で きるようにしておく。

3 感想を交流する中で生まれた「なぞ」について考える。

【なぜ，ねこは最後に生き返らなか ったのか】
－自分よりも大切にしたいと思える人ができたから。
－白猫と天国で一緒にいたくて，本当は生き返りたくなかったから。
－最後にやっと「生きる」というこ との意味が分かったから。

4 最終的な星の数を決めて，ブッ クレビューを作成する。
－私は星2つから星 4 つに変えまし た。理由はAさんの考えを聞いて「死」のイメージが暗いものから明るいものもあると初めて知っ たからです。
－みんなの考えを聞いて，私は星 3 つから星5つに変えました。理由 は飼い主を「大嫌い」とばかり言 っていたねこが白猫の前では「そ ばにいていいかい」と言ってねこ が変わったことが分かったから です。

5 次の学習の見通しをもつ。

○登場人物の行動や気持ちの変化を踏 まえて発言するよう助言する。
－予測するのが難しい児童には「もし かしたらねこは・•・だったのかもし れない」という話形を示し考えやす くする。

○交流して出し合った感想をもとに，物語全体を通してのテーマを改めて考えさせる。
○テーマについてはあまり深入りはせ ず，一人一人の見方•考え方を大切に する。
○同じ本でも様々な観点から読むこと のよさを実感させた上で，最終的な評価を行わせる。交流する中で，自分 の考えが変わることは大いに認め る。
（ブックレビュー例）

学校図書館活用のポイント はじめとはちがう観点 でもう一度読めるよう に一人一冊用意する。

文章を読んで感じたことや考えたことを共有し，一人一人の感じ方などに違いがあ ることに気付いている。 （記述•発言）

| 本の題名『 100 万回生きたねこ 』 |
| :--- | :--- |
| 私のおすすめ度 |
| 私は星4つです。理由は，ねこはだれが飼い主になっても |
| 大きらになってしまっていたけれど，最後には大切な家族が |
| 大できて幸せそうに思えたからです。 |
| 名前（ | ICT活用のポイント

読書記録サイト「読書
ログ」を見直して，今ま
で読んだ本の中から，
ブックレビューを書い
てみたい本を探す。
○本時を踏まえた上で，自分の推薦し たい本のブックレビューを書くこと を告げる。
（4）板書計画


