## 第1学年 道徳学習指導案

平成 19 年 6 月 3 日（日） 2 校時
1年3組 男子 17 名女子 13 名計 30 名授業者 桑江 和子

1．主題名 「みんなのたからもの」 3－（2）

## 2．題材設定理由

子供たちは，「自分の命は，大切である。」「世界にたつた 1 つしかない命」ということを知っている。しかし，自分自身を振り返って，どれだけ大切なのか，なぜ大切なのかということについて，深く考える機会はあまりな い。

そこで，自分が生まれた時の様子を教えてもらったり，「あなたは，親にとってかけがえのない大切な宝物」と いうメッセージを家族からのお手紙を通して受けとれるようにする。その手紙をきっかけとして子供たちは，自分の命が家族の温かい気持ちに支えられていること，家族をはじめとした周りの人たちが自分の誕生を喜んでく れたことに気づくと思われる。一番身近な人からの温かい手紙にふれた子供たちは，自分の命の大切さを再認識 し，自ら命を輝かせていこうとする気持ちを持っていくことができるようになると考え，本主題を設定した。

3．本時の展開
（1）本時のねらい
親の宝物は，健やかに成長している「自分」であることに気づき，感謝や愛情を感じることができる。
（2）授業仮説
父母からの手紙を読むことによって，親の宝物は，健やかに成長している「自分」であることに気づき，父母への感謝の思いやこれからの自分について考えることができるであろう。
（3）指導過程

| 過程 | 学習内容 | かかわり | 指導の手立て | 評価 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 導 } \\ & \text { 入 } \end{aligned}$ | 1．自分の「たからもの」をワークシートに書いて紹介し合う。 | 自分 <br> 友達 <br> 資料 | －一人ひとりの子供が自分の「たからもの」を主体的に考えることができるように助言する。 | $\begin{aligned} & \text { ワークシ } \\ & \text { ート } \\ & \text { 発表 } \end{aligned}$ |
| 展 <br> 開 | 2．みんなで出した「たからもの」を見て「た からもの」とは何か話し合う。 <br> 3．親にとっての「たからもの」は何か予想 する。 <br> 4．自分が生まれた時の様子を書いた家族か らの手紙を保護者に読んでもらう。 <br> 5．親へ感謝の気持ちを込めて手紙を書く。 | 自分 <br> 友達 <br> 「宝物」 <br> 自分 <br> 友達 <br> 自分 <br> 手紙 <br> 自分 <br> 家族 <br> 手紙 | －「たからもの」とは，自分の思いや願いと染くつなが っていることに目を向けさせる。 <br> －予想なので，いろんな意見が出ても良いことを知らせ る。 <br> －自分が幼い頃の写真を見たり，手紙を読んだりするこ とで，自分の命もみんなの祝福の中で誕生し，愛に育 まれて生きていることを再認識させる <br> －親のたからものは，健やかに育っている自分だという ことに気づかせ，親への感謝の気持ちとこれからの自分について考えさせる。 | 発表 <br> 挙手 <br> 発表 <br> 目の輝き <br> 手紙 <br> 発表 |
| $\begin{aligned} & \text { 終 } \\ & \text { 末 } \end{aligned}$ | 6．親の思いや願いを聞く。 | 自分 <br> 父母 <br> 教師 | －親の思いや願いを聞くことによって，児童の価値を高 めると共に，感謝の気持ちをもって自分の生や生命を ふくらませ，明るく生きようとする意欲につなげた い。 | 表情 |

## 第1学年 道徳学習指導案

平成19年11月22日（木） 1 校時
1 年 3 組 男子 17 名女子 13 名計 30 名授業者 桑江 和子

1．主題名 「おかあさんのたからもの」 3－（2）

## 2．題材設定理由

生活科において「いのちのあさがお」の種を葑き大切に育て，きれいな花に喜び，種取りを楽しんだ体験を持 つ。また同じ 1 年生であるという発達段階から共感できる場面を通していのちについて考えさせたい。

1年生という発達段階を考慮し，こうすけくんの死について，深くとらえさせることはせず「お母さんにとつ て子どもは，笑っている・泣いている・病気の時でも宝物である」ことに気づかせるようにする。

3．本時の展開
（1）本時のねらい
親はかけがえのないものとして宝物の自分をとても大事にしているということに気づき，親とのつな がりを見つめ直し，育ててくれたことに感謝することができるようにする。
（2）授業仮説
実話「いのちのあさがお」に触れることによって，あさがおの種に隠された深い意味を知り，「い のち」の大切さに気づくことができるであろう。
（3）指導過程

| 過程 | 学習内容 | 指導の手立て |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 導 } \\ & \text { 入 } \end{aligned}$ | 1．「たねたねそっと」を歌いあさがおの学習を思い出す。 | －身体表現を取り入れた曲に乗って楽しくあさが おの学習と体験を想起させる |
| 展 <br> 開 | 2．「いのちのあさがお」の範読を聞いて話し合う。 <br> －1年生になって，みんなとあさがおの種を蒔いたと き，こうすけくんは，どんな気持ちだったでしょ う。 <br> －夏休みにまた入院したとき，こうすけくんは，ど んな気持ちで，あさがおに水をやっていたのでし ょう。 <br> －毎日毎日泣いていたお母さんが，ふと庭でこうす けくんのあさがおが咲いているのを見たとき，ど んなことを思ったのでしょう。 <br> －次の年の春に，こうすけくんの花がきれいに咲い て種が取れたときお母さんは，どんなことを思っ たのでしょう。 <br> 3．自分の思いをこうすけくんのお母さんへ手紙を書く。 | - 4月の頃を振り返りながら話し合いを進める。 <br> - お母さんの看病の様子を知らせ，自分の病気の時のお母さんについても考えさせるようにす る。 <br> また，自分だけのいのちではないことに気づ かせる。 <br> －こうすけくんが育てていたあさがおであること に気づかせる。 <br> －種取りしたことを思い出させて，いのちは，巡 っていることに気づき，いのちの愛おしさを感 じられるようにする。 <br> －学習したことの感想をこうすけさんのお母さん に伝えられるように助言する。 |
| $\begin{aligned} & \text { 終 } \\ & \text { 末 } \end{aligned}$ | 4．周りの人との目に見えないつながりについてまとめる。 | －親にとって子どもは，笑っているとき，泣いて いるとき，病気のとき，どんなときでも宝物に変わりはないということをまとめる。 |

## 道徳学習指導案

平成 19 年 11 月 28 日（水）第 1 校時
第 1 学年 3 組 男子 17 名女子 13 名計 30 名指導者 桑江 和子

1．主題名 みんなたからもの 内容項目 3—（2）生命尊重
2．資料名 あっちゃんのあさがお
3．ねらい
生きることを喜び，命を大切にする心情や態度を育成する。
4．主題設定の理由
（1）ねらいとする価値について
本主題は，学習指導要領第1学年および第2学年の内容における視点3「主として自然 や崇高なものとのかかわりに関すること」の内容項目（2）「生きることを喜び，生命を大切にする心を持つ」という価値項目に関わる。

目標の（1）によると「人間は，生命のかけがえのなさに気づき，生命あるものを慈しみ，畏れ，敬い，尊ぶことにより，自他の生命の尊さや生きることのすばらしさの自覚を深 めることができる」とある。

児童の命にかかわる悲惨な事件や事故，災害が多発する中で，命の教育を早急に取り上げ，児童に考えさせていくことは重要である。

また，1学年から，生命尊重の価値を深化させることは，「命や存在そのものを大事に し認めていく」という心情の土台作りとして意義深いと考える。
（2）児童観
自分に関わるアンケートの結果によると，「生まれてきて良かった」と感じている児童 は $97 \%$ で，自己の存在を肯定的に捉えている児童がほとんどであった。また，「自分のこ とが好きである」（ $73 \%$ ）「自分には良いところがある」（ $70 \%$ ）「何かをする時にうまくで きる」 $(73 \%)$ となり自己を肯定している児童が 7 割で 3 割の児童が自分に自信がないと思 っていることが推測される。

人との関わりについてのアンケートの結果によると友達に対して「がんばってねと励 ます」とする児童は $87 \%$ いた。「友達のことが好き」は $74 \%$ であり， 1 年生においては決 して高い数値とは言えない。

また，現実には，友人との関わりの中で，言葉がけが足りなかったり，お互いが譲ら なかったりと些細なことから猙いが起こったりすることが多々見受けられる。

そこで，児童が自己肯定感を基盤に他者に対しても大切な存在なのだということに気 づき，自他を大切にできるように育てていきたいと願う。
（3）資料について
総合単元的な取り組みにおいて「わたしは大切な存在なんだ」ということに気づかせ実感させた上で「自分だけではなく友達も大切な存在なんだ」ということに気づかせる ことにより生命尊重の心を育てることがねらいである。そのため，今回の授業における資料は，次のような条件が必要であると考えた。
（1）「どれもみんなステキだね」ということに気づかせたり考えたりする内容である。
（2）何か欠点があってもステキといえるのか考えさせる揺さぶりのある内容である。
③1年生という発達段階を踏まえ，児童が共感しやすく考えやすい内容である。
上記を踏まえ，資料を作成した。
資料は，あさがおの話で 4 つの場面で構成している。あさがおの話にしたのは，児童 が種から大切に育てきれいな花を咲かせ，関わりが深いことから自らの体験をもとに話 を展開できると考えたからである。 3 場面で「自分が 1 番」と主張する 3 つのあさがお が登場する。誰が 1 番なのかという話し合いの中で「どれもそれぞれの良さがあり，み んないい」ことを考えさせる。 4 場面目に欠点をもちおどおどしているあさがおが「私 もステキって言っていい」と登場する。欠点をもちおどおどしているのがあさがおであ るため， 1 年生にとっては，擬人化し考えやすいと思われる。見かけの善し悪しや欠点，好き嫌いで存在の大事さが決まるのではないということを考えさせていく。

## （4）指導観

## （1）総合単元的な指導について

生命尊重の学習の領域は，学校生活の中のあらゆる場面と関連してくる。そこで，道徳の時間を核として，総合単元的な取り組みを行う。生命尊重の価値を深化させる際に，他律的な発達段階にある 1 年生においては，心情を育てるための体験活動や道徳的行動のスキルを修正•向上しながら実践に向けるための場を設定することがより効果的である。そのため，生活科や国語学習と関連を図り道徳の時間で深めた価値に ついて学級活動で実践に結びつけていけるようにしたい。
（2）資料の展開の工夫
「あっちゃんのあさがお」を読み物資料として扱うのではなく，児童に自らの体験 や考えを語らせながら話しを展開していく。そのことにより，児童がよりあっちゃん やあさがおと同化し，共感しながら考えることができるのではないか。その中で， 1年3組の子どもたち一人一人が大切なんだということを考えさせたい。 （3）モラル・スキル・トレーニング

小学校学習指導要領解説道徳編に明示された「児童の発達段階や特性を考慮した創意工夫ある指導をすること」を受けて本時では，「道徳的実践力」を涵養を目指すため にモラル・スキル・トレーニングを取り入れた。ここでは，友人関係作りのモラル・ スキルを身につけさせたい。ピンクの朝顔にかけてあげる暖かい言葉を考え実際に行 ってみることを通して，実践力に結びつけたい。

5．単元構想図

## 自分もお友達も大切にする児童

## ＜教科•領域＞

## 学級活動

＜魔法のことば＞
相手の気持ちが温かくなるよ うな「魔法の言葉」探しをして暖かい言葉がけを習慣化しよう とする態度を育てる。

## 学級活動

＜輝く宝物〉
保護者にとつて宝物（大事，大切）の子への願いがあること を知り，これからどのような生活や態度を心がければよいかと いうことがわかる。

## 国語

＜ずっとずっと大すきだよ＞命には，限りがあるということ をしり，精一杯いろんなことに取 り組むことの大切さに気づく。
生活
＜ぐんぐんそだて＞
大切に育てた命のあさがおの成
長を振りかえり，まとめる
＜要となる道徳の時間＞


主題 みんな宝物
3－（2）
資料 あっちゃんのあさがお ＜ねらい＞

見かけは違ってもどの子も宝物（大事，大切）なんだと
いうことがわかる。
＜評価〉
みんな宝物なんだというこ とに気づくことができたか。


主題 お母さんの宝物
$3-(2)$
資料 命のあさがお
＜ねらい＞
親はかけがえのないもの として宝物をとても大事に している。
＜評価＞
親は宝物をかけがえのな い物と考えていることがわ かる。

## 国語

＜動物の赤ちゃん＞
自然に息づく生命の神秘に気づく。

## 国語

＜すきなものおしえて＞発表したり，質問したりでき る。

## 国語

＜みんなに知らせたいこと＞自分の宝物について，発表す ることができる。


主題 みんなの宝物
3 －（2）
資料 親からの手紙
＜ねらい＞
親の宝物（大事，大切）な ものは，自分だということが わかる

## ＜評価＞

親の宝物は，自分であると いうことがわかる。


○自分を大切にし たいな。自分にで きることは，なに かな。
○言葉がけからが んばってみよう かな。


○お友達に優しく したいな。
○お友達もみんな大切なんだな。


○お友達も同じか な。

○お母さんは，病気 の時も私を大事 に育ててくれた んだ。私は家族に とって大切なん だ。

－お利口なとき だけ宝物なのか な？
○私は，大切なん だ。
○お父さんとお母 さんの宝物は，わ たしだったんだ。 ○生まれたとき，周 りは，喜んでくれ たんだ。
○お父さんやお母 さんの宝物は何 かな。

6．単元計画

| 総合 <br> 単元名 | みんなたからもの $3-(2)$ <br> 生命尊重 | b ら $\cdots$ | 自分も自分の周りのお友達も大事な存在で あり，大切にしていこうとする態度を育て る。 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |


| 流九 | 総合単元的な ねらい | 教科 <br> 領域 | 単元名 <br> 題材•主題名 | 内容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 気 づ | 生きることを喜び，命を大切 にする心情を育てる。 | 生活科 | ぐんぐん育て | あさがおの世話や観察を通して，植物の成長 を喜ぶ。 |
| く |  | 国語 | 動物の赤ちゃん | 誕生の不思議さと神秘について気づく。親と の関わり，絆を知る。 |
| $\begin{aligned} & \text { 見 } \\ & \text { つ } \\ & \text { め } \\ & \text { る } \end{aligned}$ |  | 国語 | 好きな物教えて | 自分の好きな物を発表し，質問に答える。お友達の好きな物について質問する。 |
|  |  | 国語 | みんなに知らせ たいこと | 自分の宝物を発表し，質問に答える。お友達 の宝物について質問する。 |
|  |  | 道徳 | みんなの宝物 | 自分の宝物から親の宝物を予想し，実際の手紙を親に読んでもらい，親の宝物は自分であ り大事な存在であることに気づく。 |
|  |  | 道徳 | お母さんの宝物 | 「命のあさがお」を資料をもとに，幼くして命を失ったわが子への母さんの思いを知り，親はどんな時でも宝物を大事に育てること に気づかせる。 |
|  |  | 道徳 | みんな宝物 | 「あっちゃんのあさがお」の資料をもとに自分もお友達も大切な存在であるということ に気づく。 |
| $\begin{aligned} & \text { 生 } \\ & \text { か } \\ & \text { す } \end{aligned}$ | いきいきと楽 しく生活しよ うとする態度 をそだてる。 | $\begin{aligned} & \text { 学 級 } \\ & \text { 活動 } \end{aligned}$ | 輝く宝物 | 手紙から親の願いを知り，実際に願いがかな うようにどのように生活していけば良いの か考え，トレーニングしていく。 |
|  |  | 学 級 <br> 活動 | 魔法の言葉 | 「水からの伝言」を資料にふわふわ言葉とち くちく言葉集めをしてこれから気持ちよく過ごせるように魔法の言葉の使い方をトレ ーニングしていく。 |

7．本時の指導
（1）目標
「あっちゃんのあさがお」を通して，自分もお友達も大切だということに気づき

自分もお友達も大切にしていこうという心情を育てる。
（2）授業仮説
（1）あさがおを育てた体験を想起させることにより，児童はあっちゃんに共感でき，学習への意欲をもつことができるであろう。
（2）発問を工夫することは「それぞれに大切」という価値の習得へ導く際の児童への手 だてとして有効であろう。
（3）モラル・スキル・トレーニングを導入することで，児童の実践意欲へとつなげるこ とができるであろ。
（3）展開

|  | 学習活動•内容 | 予想される児童の反応 | 教師の支援と指導上の留意点 | －資料 <br> 〉評価 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | －「たねたねそつと」を歌い，朝顔 を育てたことを思い出す。 | －紫の花が咲いたよ。 | －朝顔の写真を用意する。 | $\begin{aligned} & \cdot \text { CD } \\ & \text { • 歌詞 } \end{aligned}$ |
| 展 | －「あっちゃんの朝顔」の話を聞 く。 <br> どんなふうにそだてたかな。 <br> －あっちゃんもみんなと同じよう に大切に育てたことを知る。 <br> －青，赤，紫の朝顔が登場する。 どの色が好きですか。 <br> －青，赤，紫の朝顔が自分が 1 番 だと主張しあっていることを知る。 <br> 青も赤も紫もみんなス <br> －ピンクの朝顔が登場する。 | - 水をかけてあげたよ。 <br> - 肥料をあげたよ。 <br> - 台風の時中に入れた よ。 <br> －かたつむりもたいじ したよ。 <br> －あっちゃんの宝物だ ね。 <br> －自分の朝顔の色だか ら○が好き。 <br> - 喧嘩は，よくないよ。 <br> - みんないいんだから。 <br> - いばっているよ。 <br> キだね。 <br> －花がきれいじゃなく てかわいそう。 <br> －ピンクさんはステキ じゃない。 | －生活科であさが おを育てた体験 を思い出させ る。 <br> －児童の発言を活 かして話を展開 するようにす る。 <br> －色に対する思い を話し合わせ る。 <br> －自分だけが 1 番と主張するとどう なるのか考えさ せる。 <br> －それぞれの良いと ころを見つける ように助言する。 －一人だけ寂しい思 いをしているあ さがおの気持ち を考えさせる。 | $\begin{gathered} \text { ・ワー } \\ \text { ク } \\ -ト \end{gathered}$ |


（4）評価
自分もお友達も大切だということに気づくことができたか。
（5）板書計画


## 第1学年 道徳学習指導案

平成19年6月3日（日） 2 校時
1年3組 男子 17 名女子 13 名計 30 名授業者 桑江 和子

1．主題名 「みんなのたからもの」 3－（2）

## 2．題材設定理由

子供たちは，「自分の命は，大切である。」「世界にたつた 1 つしかない命」ということを知っている。しかし，自分自身を振り返って，どれだけ大切なのか，なぜ大切なのかとい うことについて，深く考える機会はあまりない。

そこで，自分が生まれた時の様子を教えてもらったり，「あなたは，親にとってかけがえ のない大切な宝物」というメッセージを家族からのお手紙を通して受けとれるようにする。 その手紙をきっかけとして子供たちは，自分の命が家族の温かい気持ちに支えられている こと，家族をはじめとした周りの人たちが自分の誕生を喜んでくれたことに気づくと思わ れる。一番身近な人からの温かい手紙にふれた子供たちは，自分の命の大切さを再認識し，自ら命を輝かせていこうとする気持ちを持っていくことができるようになると考え，本主題を設定した。

3．本時の展開
（1）本時のねらい
親の宝物は，健やかに成長している「自分」であることに気づき，感謝の思いやこ れからの自分について

考えることができる。
（2）授業仮説
父母からの手紙を読むことによって，親の宝物は，健やかに成長している「自分」 であることに気づき，父母への感謝の思いやこれからの自分について考えることがで きるであろう。
（3）指導過程

| 過 <br> 程 | 学習内容 | かかわ | 指導の手立て | 評価 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| り導 | 1．自分の「たからもの」をワーク <br> 入ートに書いて紹介し合う。 | 自分 <br> シー達 | 一一人ひとりの子供が自分の「たからもの」 <br> を主体的に考えることができるように助 | ワーク <br> シート |


|  |  | 資料 | 言する。 | 発表 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 展 <br> 開 | 2．みんなで出した「たからもの」 を見て「たからもの」とは何か話し合う。 <br> 3．親にとっての「たからもの」は何か予想する。 <br> 4．自分が生まれた時の様子を書い た家族からの手紙を保護者に読 んでもらう。 <br> 5．親へ感謝の気持ちを込めて手紙を書く。 | 自分 <br> 友達 <br> 「宝 <br> 物」 <br> 自分 <br> 友達 <br> 自分 <br> 手紙 <br> 自分 <br> 家族 <br> 手紙 | －「たからもの」とは，自分の思いや願いと深くつながっていることに目を向けさせ る。 <br> －予想なので，いろんな意見が出ても良い ことを知らせる。 <br> －自分が幼い頃の写真を見たり，手紙を読 んだりすることで，自分の命もみんなの祝福の中で誕生し，愛に育まれて生きて いることを再認識させる <br> －親のたからものは，健やかに育っている自分だということに気づかせ，親への感謝の気持ちとこれからの自分について考 えさせる。 | 発表 <br> 挙手 <br> 発表 <br> 目の輝 <br> き <br> 手紙 <br> 発表 |
| 終 <br> 末 | 6．親の思いや願いを聞く。 | 自分 <br> 父母 <br> 教師 | －親の思いや願いを聞くことによって，児童の価値を高めると共に，感謝の気持ち をもって自分の生や生命をふくらませ，明るく生きようとする意欲につなげた い。 | 表情 |

## 第1学年 道徳学習指導案

平成 19 年 11 月 22 日（木） 1 校時
1 年 3 組 男子 17 名女子 13 名計 30 名授業者 桑江 和子

主題名 「おかあさんのたからもの」 $3-$（2）

## 2．題材設定理由

子どもたちは，実際に「こうすけくんの命のあさがお」の種を蒔き大切に育て，きれい な花に喜び，種取りを楽しんだ体験を持つ。また同じ 1 年生であるという発達段階から共感できる場面を通していのちについて考えさせたい。

1 年生という発達段階を考慮し，こうすけくんの死について，深くとらえさせることは せず「お母さんにとって子どもは，笑っている・泣いている・病気の時でも宝物である」 ことに気づかせるようにする。

3．本時の展開
本時のねらい
（1）親はかけがえのないものとして宝物の自分をとても大事にしているということ に気づき，親とのつながりを見つめ直し，育ててくれたことに感謝することがで きるようにする。
（2）授業仮説
実話「いのちのあさがお」に触れることによって，あさがおの種に隠された深 い意味を知り，「いのち」の大切さに気づくことができるであろう。
（3）指導過程

| 過程 | 学習内容 | 指導の手立て |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 導 } \\ & \text { 入 } \end{aligned}$ | 1．「たねたねそっと」を歌いあさがおの学習を思い出 す。 | －身体表現を取り入れた曲に乗って楽しく あさがおの学習と体験を想起させる |
| 展 <br> 開 | 4．「いのちのあさがお」の範読を聞いて話し合う。 <br> （ア） 1 年生になって，みんなとあさがおの種を蒔 いたとき，こうすけくんは，どんな気持ちだ ったでしょう。 <br> （イ）夏休みにまた入院したとき，こうすけくん は，どんな気持ちで，あさがおに水をやって いたのでしょう。 <br> （ウ）毎日毎日泣いていたお母さんが，ふと庭でこ うすけくんのあさがおが咲いているのを見 たとき，どんなことを思ったのでしょう。 <br> （エ）次の年の春に，こうすけくんの花がきれいに咲いて種が取れたときお母さんは，どんなこ とを思ったのでしょう。 <br> 5．こうすけくんのお母さんへ手紙を書く。 | －4月の頃を振り返りながら話し合いを進 める。 <br> －お母さんの看病の様子を知らせ，自分の病気の時のお母さんについても考えさせ るようにする。 <br> また，自分だけのいのちではないこと に気づかせる。 <br> －こうすけくんが育てていたあさがおであ ることに気づかせる。 <br> －種取りしたことを思い出させて，いのち は，巡っていることに気づき，いのちの愛おしさを感じられるようにする。 <br> －学習したことの感想をこうすけさんのお母さんに伝えられるように助言する。 |
| 終 <br> 末 | 4．周りの人との目に見えないつながりについてまと める。 | －親にとって子どもは，笑っているとき，泣いているとき，病気のとき，どんなと きでも宝物に変わりはないということを まとめる。 |

## 学級活動学習指導案

平成19年11月29日（木）第1校時
第 1 学年 3 組 男子 17 名女子 13 名計 30 名指導者 桑江 和子

8．題材名 かがやくたからもの
9．題材について
これまで，道徳の時間を通して「自分と同じようにお友達も大切な存在である」という ことを学習してきた。

それを受けて今回は，保護者からの手紙により，具体的な子ども像を知り，そこから自分の行動指標を見つけさせていく。

1 年生という発達段階から，具体的な行動指標を見つけさせる手だてとして友人関係に おける「優しい言葉がけ」のモラル・スキル・トレーニングを取り入れる。
10．本時の学習
（1）目標
友人関係における優しい言葉がけのモラル・スキル・トレーニングを通して， これからの行動指標を考え，取り組もうとする態度を育てる。
（2）授業仮説
保護者からの手紙とモラル・スキル・トレーニングを手だてとすることによっ て，児童は具体的な行動指標を持つことができるであろう。
（3）展開

| 過程 | 学習活動 | 留意点 |
| :---: | :---: | :---: |
| 導 | －手紙を読みこれからの行動について話し合う。 | 具体的な子ども像（○○な子）と明記された手紙を準備する。 |
| 展 開 | －気分のすぐれない子への言葉がけに ついて話し合いロールプレイする。 <br> －良かった表現を取り上げ，交代でモ ラル・スキル・トレーニングを行う。 | －担任対発表者でのロールプレイを行い，かけ てあげる言葉や声のかけ方や態度について話し合い，より優しく心地の良い表現にして いくようにする。 <br> －実際に役割を交代しながらトレーニングさせ る。 |
| ま | －ワークノートにこれからの行動指標 を考えて記述する。 <br> 自分のできそうな行動指標を発表 し，保護者へ返信の手紙を書く。 | －ワークノートには，各自保護者からの具体的 なメッセージを記述しておく。 <br> －お友達の発表を参考にしていけるように助言 する。 |

（4）評価 行動指標を立てることができたか。

## 学級活動学習指導案

平成19年11月29日（木）第1校時
第1学年3組 男子 17 名女子 13 名計 30 名指導者 桑江 和子

1．題材名 かがやくたからもの
2．題材について
これまで，道徳の時間を通して「自分と同じようにお友達も大切な存在である」ということを学習してきた。

それを受けて今回は，保護者からの手紙により，具体的な子ども像を知り，そこから自分の行動指標を見つけさせていく。

1 年生という発達段階から，具体的な行動指標を見つけさせる手だてとして友人関係における「優しい言葉がけ」のモラル・スキル・トレーニングを取り入れる。
そのことにより，学級集団における友だちとの関わり方をより良い集団作づくりをめざす。
3．本時の学習
（1）目標
友人関係における優しい言葉がけのモラル・スキル・トレーニングを通して，これ からの行動指標を考え，取り組もうとする態度を育てる。
（2）授業仮説
保護者からの手紙とモラル・スキル・トレーニングを手だてとすることによって，児童は具体的な行動指標を持つことができるであろう。
（3）展開

| 過 <br> 程 | 学習活動 | 留意点 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 導 } \\ \text { 人 } \end{array}$ | －手紙を読みこれからの行動について話 し合う。 | －具体的な子ども像（○○な子）と明記された手紙を準備する。 |
| 展 | －気分のすぐれない子への言葉がけにつ いて話し合いロールプレイする。 <br> －良かった表現を取り上げ，交代でモラ ル・スキル・トレーニングを行う。 | －担任対発表者でのロールプレイを行い，かけて あげる言葉や声のかけ方や態度について話し合い，より優しく心地の良い表現にしていくよ らにする。 <br> －実際に役割を交代しながらトレーニングさせ る。 |
| ま と め | －ワークノートにこれからの行動指標を考えて記述する。 <br> －自分のできそうな行動指標を発表し，保護者へ返信の手紙を書く。 | －ワークノートには，各自保護者からの具体的な メッセージを記述しておく。 <br> －お友達の発表を参考にしていけるように助言す る。 |

（4）評価 行動指標を立てることができたか。

