## 平成29年度和歌山県学習到達度調査 結果分析と指導のポイント（中学校国語科）

「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」に見られた課題


「話すこと・聞くこと」に見られた課題


## 正答率 46．8\％ <br> 無解答率 $0.2 \%$

## 問2（1）【聞くこと】

解答の選択肢と本文をしっかり照らし合わせられていな い，問題文を適切 に読み取れていな い誤答が見られま した。

聞き方については，相手の話 の目的や意図を捉えながら内容 を十分に聞き取ることができる ように指導していくことが重要 です。話のテーマやそのテーマ を設定した理由，話し手の意見 や話し手がそう考えた理由に対 し，自分の考えを持つように指導しましょう。

「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」に

## 見られた課題

| チャレンジ確認シ一ト |
| :--- |
| H29A（91 H28A（91 |
| H27A（91 H26A（81 |
| H25A（81 |
| H25B（3）3 |
| H24A（71 |
| 正答率 |
| 無解答率 $23.1 \%$ |

問1（3）【熟語】
「検当」など，「けん」と読める漢字と「とう」と読 める漢字を適当に組み合わせた誤答が見られ ました。


## マスター問面集 6年（3）

どちらの問題も語彙に関わるものです。同音•同訓異字に ついては，それぞれの意味と漢字を結び付けながら学習する ことが大切です。語彙を増やすために，辞書の活用を積極的 に取り入れるとともに，表現活動において，出会った語彙を実際に使用する機会をつくり，定着を図りましょう。

正答率 19．1\％無解答率 $14.4 \%$

## 問3（5）

## 【文章の特徴】誤答例

「岳はまたしばらく默り込み，それか らしやべりながら自分の言葉を確か めているという工夫。」
$\rightarrow$ 設問の趣旨が読み取れていない， または表現のエ夫を文中の叙述 から探している誤答が目立ちまし た。

## チャレンジ確認シート <br> H29 B（1）3 <br> H28 B（2）1

| （5） |  |
| :---: | :---: |
|  | 正答率 22．5\％ |
|  | 無解答率 $5.1 \%$ |
|  | 交真と號 |  |
|  |  |  |
| 坴品罤 |  |
| て重変言 | 問1（3） |
|  | 【文章の解釈】 |
|  | 【文章の解积】 |
| いのよ | ＜誤答例＞ |
| 書作产号 | 「とつぜんお…は |
|  | 嫌なんだ」 |

（4）
正答率 28．8\％無解答率 14．2問3（3）【文章の解釈】 －「文章中から抜き出 して書きなさい」と いう指示を読み取 れていない。
－「私はそこで本当 に」に続く形の言葉 を探せていない。

## ポメント

## 岳と私のやり

 とりの描写から，場面の展開に即 して変化する私 の心情の流れを読み取る必要が あります。「読むこと」の指導については，生徒に書 き手の視点を持たせることが大切です。叙述 から登場人物の心情を問うだけではなく，そ の叙述に対して，書き手がどのような効果を狙って，どのように表現を工夫しているかに ついて，普段から正確に把握，理解させるよ うな指導を行いましょう。また，学習した表現の工夫を自分の表現に生かす活動を行うこ とで，より書き手の視点を持たせることがで きます。

「こういうふうに頭を刈ら れる」を具体的に言いかえた部分を探す設問であり，傍線部Aの直後にある「～のは嫌 なんだ」という言葉に続く形 で探す必要があります。抜き出す部分を設問や本文と照ら し合わせて確認するよう指導 する必要があります。

チヤレンジ確認シート H28B（3）1 H26A（31

「読むこと」に見られた課題 マスター問題集2年（8）－（14）－（14）－（13）
チャレンジ確認シート H26A（3）3 H25A（2）2•B（1）2 H24B（2）3

問3（4）
【文章の解釈】
＜誤答例＞
－理想の姿
$\rightarrow$ 理想の姿を実現
した（＝成果）背後 に何があるかとい う問いであることが読み取れていない。 －その技術
$\rightarrow$ 指示語を解答に入れている。

正答率 $37.6 \%$無解答率 $14.9 \%$

問3（3）（1）（2）【文章の解釈】 ＜誤答例＞ （1）
－「ゆがみなくまん丸く大きく開く」または「いっせいに変色し，いつせいに消える」の どちらかのみを解答している。 －「同じくら段落を見ると，」とし う山下さんの言葉が読み取 れず，5段落以外の内容を まとめて説明している。 （2）
－12段落を選択した誤答が多く見られた。
$\rightarrow$ 「現在の花火大会」につい て書かれた段落である。

## 国語科の授業改善に向けて

－「話すこと・聞くこと」「書くこと」の指導では相手視点を，「読むこと」の指導では書き手視点を持たせる学習活動を設定 しましょう。
大学習活動で得た知識は，具体的な場面や状況を想定した上で，考えたり使ったりする学習活動を行い，定着を図りましょう。
大単元終了時の生徒の姿をしっかりと持ち，付けたい力を明確に習得させるための単元構想を行いましょう。何を指導し，その ためにどのような展開で授業を行うのか，単元終了時の生徒の姿から遡って単元構想することが重要です。こうすることで，必然性のある問題解決的な学習を授業の中に取り入れられます。 また，指導者も目的を明確に持って授業を行うことができます

