## 小学部の実践

## II 経験を大切にした指導

## 1 小学部の取り組みについて

小学部では，教育の重点として「遊びや学習に楽しく取り組む」ととを掲げている。それは，小学部が本校の 3 つの学部のうち最初の段階，つまり，基礎作りの段階に当たるととから「楽し い気分」かなければどんな活動も定着せず，ましてや「豊かな心，たくましい行動」など期待で きないからである。楽しく取り組むためには，遊びや学習のしかたがわかって，自分から進んで できるととが大切である。そのためには，児童のもっている経験を十分に生かすことによって遊 びや学習のしかたをわからせ，自分でできる自信や喜びをもたせなければならないと考え「経験 を大切にした指導」という副題を設定した。経験を大切にする方法としては 2 つの観点を特に重視することにした。
第1は経験を繰り返すととである。小学部の段階では1回きりの経験でなく，それか繰り返さ れることで身につくことが多いと考えられる。子供は何回であ昔話を聞く。その受け取り方はそ の都度違うにしてあストーリーを知っている（経験）から何回聞いても楽しいのである。この特性を生かして学習を構成し，遊びや学習の意欲を起とさせたいと考えたのである。そとで，学習 を繰り返し与えることを考えた。ただ，単純な反復練習ではなく，その都度角度を変え，状況を変えて繰り返すととにより喜びと意欲が盛り上がることを目指す。学留か繰り返されると子供達 は学習内容がわかりだし，学習に見通しが立てられるので学習に取り組む姿勢が主体的（興味を もつ等も含めて）になり，「豊かな心，たくましい行動」を育てるととにつながると思う。

第 2 は合同学習である。乙れは，学級を解いて小学部合同の学習を展開する試みであり，年令生活•経験等を異にするさまざまな児童の集合となる。そとで，学級とは違った豊かな経験を積 むてとができる。この経験は，大きい子は大きい子なりに，小さい子は小さい子なりに刺激し合 って心や行動を成長させるものと考える。又，合同学習は，学級より大きなととができたり，個々に適した学習を幅広く取り入れられるとともあって児童の喜びを増大させるととになる。徙っ て「豊かな心，たくましい行動」を育てることにつながると考える。

## 2 実践例 I 〈炊飯学習の取り組み〉

小学部全員か炊鈑を楽しむ学習で，仕事も発達段階に応じて分担できる多くの内容を含み，児童の期待感を満足させ得る食べ物作りの学習である。本単元では，仕事の能率，個人の仕事量を考えて各学級を 2 つに分けた縦割で等質の 2 グループを作り，ライスカレー作りに取り組ませる

ことにした。今回は，合同学習1回目であり学級を重視した取り組みとなった。
（1）指導計画（合同学習の型）

（2）合同学習の実践
（1）合同学習（1）

| 学 習 内 容 | 指荨上の意図•留意点 | 児童の反応 | 時間 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．炊饭遠足の話を聞く。 | －遠足に興味を持つように楽しそ うに話をしたい。 | －もうすでに知っている児童すいて，高学年を中心に興味を持ったようだ。 | 5／5 |
| 2．遠足の詳しい内容を知る。 <br> - 日時 <br> - 場所等 | －春，みんなか楽しく遊んだ「子供の国」で遠足するととを知ら せ，期待感を盛り上げる。 | －C1は，「コドモ，クニ」と口に出し，遠足する ととを楽しみにしている様子がうかがえた。 <br> －高学年の何人かは，かなり評しく知っていて，進んで発言しようとした。 | $10 / 15$ |
| 3．持ち物について話し合う。 | －ぁ升当を持って行かないわけを説明し，自分達で食事作りをし なければならないととに気つか せたい。 | －低•中学年も何度か遠足の経験かなるので，活発に持ち物の名前を発表していた。 <br> －高学年から「作ろう．ノ」という発言が出た。 （ $\mathrm{C}_{7}$ は「カレーを作って食べよう。」と発言） | 10 25 5 |
| 4．献立を決めるっ | －経験があり，何とか自分達で作 れそうなものを考えさせたい。 | －カレーライスに人気が集まり，教師も意図して いたとともあって比較的スムーズに决まった。 | ／30 10 |
| 5．材料や用具について話し合 う。 | －低，中学年に発表させ，自分達 も参加する意欲を持たせたい。 | － $\mathrm{A}_{3}$ ， $\mathrm{A}_{6}$ ， $\mathrm{B}_{1}$ ， $\mathrm{B}_{5}$ など教師に助けられな からも皘極的に発言していた。 | $10 / 40$ 5 |
| 6．学級でする仕事を確認する。 | －今後の活動の意欲を高める。 | －自分達でかんばろうという気分は盛り上かっった。 | 5／45 |

初めての合同導入学習の時間，「どんな話かな？なんだろう？」と，思い思いの顔で集まって来 た児童達，「炊飯遠足」と聞いただけではピンとこない児童もいっぱいだった。それでも高学年 や先生の話を聞いているうちに「小学部のみんなで何かするんだな」とボンヤリ感じ取ったよう だ。前時に炊飯遠足の話を学級で聞いていた高学年の何人かは，はっきりと炊飯遠足のてとを意識したようだった。中学年の児童達は「カレーライス」と聞いた時から目が輝いていた。学級で カレーライス作りが経験されつつあったせいだろう。「カレーライスを作って食べよう」と言う ことか归童達の意欲をかきたて，学習を進めていく力となった。炊飯のてとがよくわからない児童も小学部全員の雰囲気の中にのみてまれた。導入を合同で学習して成果をあげた。又，教師あ

児童と一体となって学習することにより，雰囲気がぐっ と高まることあ感じた。ともあれ，第1回目の学習は学級毎に仕事の準備や分担を進めることを決めて，次回へ つないでいくことにした。
（2）中•高学年合同学習（2）
小学部全体で校内炊飯をする前に，中•高学年各々の学級で，実際の作業を経験させる学習を組んだ。学習時


楽しい炊飯遠足間帯も同じと言うこともあり，学級単位ではあるが，カ レーを作って食べる所までを実験的にやってみようと言うことになり，ミ二合同学習を展開した。 この学習により，子供達は自分でやる作業，役割が次第にはっきりしてきた。しかも他学級の児童の活動を見ることにより，互いに刺激を受けたようだ。又，これらの学習の合い間には，低学年が宿泊学習の夕食のカレー作りで，先生達に混じって皮むきの作業を手伝ったこと，ランチマ ットの製作にがんばっているととなど刻々と学級の状況が報告された。

ミ二合同学習により児童の反応がつかめ，学習方法等の様子がわかり，これからの合同学習の手かかりをつかんだ。これをもとに，小学部全体の合同学習で校内で炊饭を行うことにした。
（3）校内炊飯（合同授業（3）
「砂丘子供の国」での炊飯遠足に先がけて校内炊飯を行った。これは，カレーライス作りの手順を押えるためである。各学級で作業内容を分けて日々に練習している内容をつなぎ合わせ，カ レー作りの作業の流れを児童に捉えさせたいと考えたからである。この際，前述のように，小学部 の児童と教師が2班（縦割）に分かれて，それぞれ同じ作業を並行して取り組んだ。各学級を等質の2グループに分けて班の結団式を行い意欲づけをした。児童の中から「バナナ」「にんじん」 と班に名前をつけようと言うことになった。以後，班には名前をつけることになった。

ア，日程と役割分担

| 日程年 | 低 学 年 | 中 学年 | 高学年 | 目立った児且の反応 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 結 } \\ & \text { 倎 } \end{aligned}$ |  | かれて話を閶く |  | －2浉に分け結日式を行ったが，そのとをにより，これ からカレーを作るえだというととがはっきりし，意欲加高まっていた。 |
|  | －まきひろい <br> －ランチマットを しく。 | - 野菜の皮むき <br> - —部参加 <br> - 罗菜洗い <br> - 良器の準俌 <br> 菜を煮る。（2つ <br> - 食器を配る。 <br> - 配せんをする。 | - 用具，材料の準備 <br> - 米洗い <br> 饭含の隼碏 <br> －野菜を切る <br> ベで全員集合 <br> - 用具の片つけ <br> - カレー粉を入れる。 <br> - 盛り付け | 圖一指示に従い，からばって作業した。 <br> 一皮む゙きをよくかんばり野菜切りにす貼味を示した。 －中学年を共に，皮むき，野菜洗いに意次を持った。 <br> 滴一野荣の切り与に謴れて，然々と作業に取り組めた。 <br>  <br> 苗一枌をなべに入れようとした。 <br> 眏－援助されて盛りつけをかかんばった。 <br> 囲一配ぜんをはりきってした。海一先生上一緒に |


| $日 月_{\text {日程年年 }}$ | 低 学 年 | 中 学 年 | 高 学 年 | 目立った児重の反応 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 食事 | － 2 所に分かれてカレーライスを食べる。 侗じ場所） |  |  | －同じ場所で楽しく和やかに食事できた。 |
|  | －自分の食器をは とぶ。 | －皿，スプーンを洗 う。 | - なべ，飯䀂を洗う。 <br> - 用具の片付け | 用一意欲的に皿洗いに取り組み，最後までかんんはった。圖一指示や援助されてだが予想外によく作業できた。 |
| 反 | －下校の準備に教室に帰る。 | 結団式の時の | ように集合する。 | －本番までに，6う少しかんんばる点を話し合い，練習し ておくことを約束して解散した。 |

1 校内炊飯の反省と本番（鳥取砂丘子供の国炊飯遠足）への手だて
－一応，児童の役割分担と同時に教師の役割分担もしていたが，全体に目が行き届かず，特 に集団からはみ出す児童の手だてが不十分であった。

- 学級主体の役割分担だったので能力によってその仕事に向かない子ができた。
- 作業が学級単位であり，しかも初めての班別活動だったので班意識がうすかった。

以上のような点を反省し，役割分担を固定したものと考えず，意欲を大切にして作業に参加さ せること，参加の少ない児童に対し，そばに居るだけであ参加とみなし仕事を無理強いしないて とを確認した。又，班意識を盛り上げるため，当日までに「にんじん」「バナナ」のゼッケンを児童と一緒に作成し，本番には胸につけるととにした。
（4）鳥取砂丘子供の国 炊飯遠足（合同授業（4）

| 日 程 | 時 刻 |
| :---: | :---: |
| 準 備 | 8：30 |
| 学校出発 | 9：15 |
| 会場設営 | 9：30 |
|  |  |
| 開始式 | 10：00 |
| 準備 | 10：30 |
| 食事 | 12：00 |
| $\downarrow$ |  |
| 片付け | 1：00 |
| 終 |  |
| 終了式 | 1：30 |
| 現地出発 | 1：45 |

左図のような日程で行うとととし，役割分担，仕事の手順は校内炊飯の際を基本として反省点のみ変更した。
炊飯遠足当日は，事前に校内炊飯 を行っていたととで児童に仕事の見通しができ，教師も児童の活動や反応のしかたに予想がつき，ゆとりを もって取り組めた。他学級の児童と触れ合う内に担任でなくても指示や
言葉がけが適切にでき始めた。又，
当日までの学級での繰り返しの学習により練習効果が上がり，それぞれの児童 が取り組んでいる仕事の技能にも向上がみられた。何回か仕事を経験するうちに自信をつけた。今までやろうとしなかったととまで自分から進んで手をだしたり，指示されて抵抗なく取り組め たりすることもあり，驚かされた。
思いあかけない程様々な活動をしている児童達を見て，あれはできない，これあできないと先入観をもってはならないととを痛感した。ほとんど何もしないと思われた児童も薪を拾ったり運 んだりできた。食事場面は最高に盛り上がり互いの班のカレーを食べ合って「おいしい」」と認好合

う中でより満足感は強められた。残念だったのは，低学年の活蚛（ランチマットの制作•薪拾い等）を全体の場に出して認める場面が少なかったととである。終了式にがんばり賞を渡したが時間設定が少なく，一人ずつの取り組みを十分認めなかったてとである。次の学習への意欲につな がる場面でああるのであっと大切に扱うべきであったと反省した。
（5）合同炊飯学習を振り返って
合同学習が中•高学年の実践も含めて4回で少ないと思われたが初めての試みとしては，学級学習とのかかわりからみても無理がなかった。反面，グループの意識に欠けるととから，学級の枠 を越えた班活動のしかたとか，教師の役割のあり方など多くの反省点があった。

カレー作りの回数が重なる度に学習に自信をもって参加する児童か増え，教師が予想しない行動を発揮して驚かせ，ゆっくりではあっても成長している姿を目の前に示してくれた。又，学習 の繰り返しが，その度に少しずつ変化していることに対しても，児童は素直に反応し，状況の変化を自分の力で乗り切ろうとしているようすがみられた。
（2）学級単位での実践一皮むきを中心にした中学年の実践事例

## （7）学級での取り組みのねらいと指導計画

合同学習（結団式•校内炊飯•炊飯遠足等）と学級単位の学習との相互作用による意欲の持続盛り上がりを期待する上で，学級での取り組みに次の 3 つのねらい設定し，指導計画を立案した。内容については，今までの単元（生活）での児童の経験をふまえて，それを少しずつ広げたり深 めたりする繰り返しの中の発展を大切にした。
$\left.\begin{array}{|c|ccc|}\hline \text { 学級単位の学習のねらい } & \text { 指 } & \text { 㨍 } & \text { 計 }\end{array}\right]$
（1）児童の実態と指導の重点
本学級は，中度精薄児6名（3年－3，4年－1，5年－2）で情緒的障害，ダウン症，自閉的傾向，ガルゴリズム，言語障害を持つ児童の多い学級である。

全般的に調理には興味があり，意欲的に取り組もうとするが集中力，持続力に欠け，ちょっと のつまづきでやる気や興味を失ってしまう実態である。
指導に当たっては，合同学習で盛り上がった意欲を支 えにしながらも具体的体験による強い印象（触れる・見 る，比べる……），強い必要感や緊迫感（できたら食べ られる……），強い満足感（大げさにほめる・点数化•食べる……），遊びや楽しい雰囲気（ゲーム化・リズム化•競争……）などを重点として粘り強く取り組む姿を めざした。


何が出てくるかな？
（7）学習のようす
a カレー作りのお手伝いをしょう〔気持ちの準備•堀り起てし・実態把握〕
炊飯遠足への合同の話し合いを前に「カレーがおいしい」「炊飯ですカレーが食べたい」「カ レーなら作れそうだ」という気持ちを盛り上げ，炊飯遠足ヘのスタートを意欲的にさせると同時 に実態把握を意図して「連合運動会によくがんばったでほうご会」の名目でカレー作りをした。
－児童のようす（家庭からの報告も含めて）

|  | $\mathrm{B}_{1}$（5年•女） | $\mathrm{B}_{2}$（ 5 年•男） | $\mathrm{B}_{3}$（4年•男） | $\mathrm{B}_{4}$（3年•女） | $\mathrm{B}_{5}$（3年•女） | B6（3年•女） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - 取り組み <br> - 好んで取り組んた事 <br> －意欲の持祮 と自信 <br> －炊飯遠足は | －意欲はあるかか佈くて手を出さ ない。 <br> －にんじん，いも の皮む゚き，洗う <br> －楽しかった。と んどは作れる。 <br> －カレーがいい。 | －無関心，臭いか力 して，関心を示 す。 <br> －玉ねぎの皮むき －野菜を洗う。 <br> －カレーたべたね <br> - また作ろう。 <br> - 反応なし | －意欲的，経験あ技能あある。 －いもを切る。 －お母さんと作る －子供の国で作る －カレーがいい。 | －無関心，食べる <br> 時だけ意欲的参 <br> 加 <br> - 野菜を洗う。 <br> - 玉ねきの皮ぜき <br> - 家で母のざてい <br> かけに意詎的反 <br> 応。 <br> －反応なし | －意欲はあるか，技能が伴わない <br> －にんじん，い の皮むき，加る <br> －家に綅って報告 さってく乍る。 <br> －カレーがいい。 | －適かから関心 <br> を示すが集中 しない。 <br> - 野菜在暒う。 <br> - 玉ねきの皮さ <br> - 宽て材料を見 <br> て音欲的反応 <br> を示す。 <br> －カレーに反応 |



初回でああり，「先生が作る手伝いをして」と言 う設定だったので自主的な取り組みす B 3 B5 児以外は少なかったが，だんだんわる気が出てきて「カ レーのお手伝いならできそうだ」「おいしかった」
「また作ろう」「炊飯はカレーがいい」と言う気持 ちが盛り上がったととでねらいは一応達成できた。又，各家庭での取り組みは 1 対 1 でああり， 2 回目 であありかなり意欲的な取り組みか報告された。この実態は，合同学習のチーフに連絡を取り，合同学習での仕事分担や，意欲の盛り上げの配慮の資料として生かしてもらった。
（6）野菜を洗ったり，皮をむく練習をしよう。（1 人ひとりに合った課題で練習に取り組む）炊飯の話し合い（合同）への参加は，一見消極的で，学級内での話し合い程盛り上からなかっ

ったにあかかわらず，この合同学習を経過してから児童達の意識は，「みんなで作る」「中学年 は皮むきをがんばらんといけん」等，協力•分担の方向へ高まってきた。

しかし，高学年に励まされ「皮むき練習がんばろう」と取り組んだだけでは意欲は持続せず指導に当たっては，皮むき練習を〔材料さがしゲーム $\rightarrow$ 先生の皮むきを見て評価（よい・よくない） $\rightarrow$ 目当てを決め，がんばって取り組むつできた材料で，先生と一緒にカレーを作って食べる一後片付けをする〕の流れの中に位置づけ，目的活動としてパターン化し繰り返した。

このことは，「がんばったら食べられる」「みんなで食べるんだからたくさんむかんといけん」「カレーにして食べるんだからきれいにむかんと…」と言った期待感•緊迫感がもてたとと。繰 り返しで見通しがあてたこと等で意欲の持続には有効であった。又，一人ひとりに対しては，生 かし方•援助の仕方•要求度等を考慮しながら意欲を失わせず，しかもがんばって取り組ませ ること，必ず完成の喜びをもたせることを配慮した。
－第1回皮むき練習の児童のようす（——手だて）

| $\mathrm{B}_{1}$ 児 | $\mathrm{B}_{3}$ 児 | $\mathrm{B}_{5}$ 児 | $\mathrm{B}_{6}$ 児 | $\mathrm{B}_{4}$ 児 | $\mathrm{B}_{2}$ 児 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －Kんじん <br> － 5 分で合格，次は <br> じゃがいあに挑戦 <br> －じゃがいすかすべ <br> って数しい。 <br> －$\frac{1}{2}$ むいて「ちうて <br> きん」と投げ出す | －じゃがいも <br> 3 分で合格 <br> （1）「次は 6 個むいて <br> 下さい。 <br> －さっさとむいて知らん顔している。 <br> －「できましたか」 | －にんじん <br> - 7分で合格 <br> - 「次はじゃかれも」 と，自分て挑戦。 <br> －丸型のじゃがい なので，刃かなべ って苦戦している。 | －玉ねぎ <br> －にんじんあ，じゃ かいもも持って来 て洗っている。 <br> －皮むき器を逆に当 てて刃が立たない （1）正しく刃を向けて | - 玉ねき <br> - 「せん」と言って水道の所て水遊ひ （1）しばらく自由にし ておく。 <br> 両端を切って，め くれやすくなった | －しゃかがす <br> －皮むき器，じゃか いも共，ポンポン投げて喜んでいる <br> 1）ひざの中にだっと して，道具と材料 を本児と担任の 2 |
| $\left(\begin{array}{l} \text { (1)「とれでカレー作 } \\ \frac{\text { 弓うか」 }}{\text {-「いけん」と言っ }} \\ \text { て再挑戦 } \end{array}\right.$ | 「できました」 $\begin{aligned} & \text { (2) 「これはO, とれ } \\ & \frac{\text { は×」「とれはど }}{\text { うかな」 }} \end{aligned}$ | あちこちて $\frac{1}{4}$ 程度 むいて「もういわり と，しょんな゚り下 を向く。 | みるから全くカが入 <br> らずすべる。 <br> －あきらめて水遊ひ <br> （1）玉ねざの両端を切 | $\begin{aligned} & \text { 玉ねぎを2つボー } \\ & \begin{array}{l} \text { ルに入れて, 水道 } \\ \text { の所になく。 } \\ \text { ・ボールに水を入れ } \end{array}, ~ \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 人で持ち「なっこう } \\ & \frac{\text { むとう, じゃがい }}{\text { すくん (フニクリ }} \\ & \begin{array}{l} \text { フニクラのメロデ } \end{array} \end{aligned}$ |
| （1）自分であれてれ工 | －「×」 | （1）「先生と一緒にすさ | って手洨す。 | り玉ねぎに水を | い， |
| 夫する中に方法を | 1）「とんなに皮かっ | とう」と, 手をそ | －つめを立てようと | けている内に皮 | ズミカルに軪々 |
| 見つけさせるため | いていたら×です | えて, 角度の感覚 | するか中中立たず | かめくれ出し，め | してむく |
| 手を貸さない。 | ね」 | をつかませる。 | 止めてしまう。 | くれたのを取る。 | －抵抗なく手を䡃か |
| －$\frac{3}{4}$ の所て限界かき | をみん | －少しわかって，が | （1）2cmほど皮をむら | －結果的に，2個の | してくるので執子 |
| て疾が出かから。 | まおう。 | ばろが，またす | て手渡 A | 2ぎはきれいに | くむ |
| （1）「よくかんんばった ね。80点」と，士 | －素直に×の部分を やり直すっ | く「毛うせん」と板げ出す。 |  | $\begin{aligned} & \text { なる。 } \\ & \text { (1) 「とってあいい子」 } \\ & \hline \end{aligned}$ | －「むけた，むけた ほくむけたよ」と |
| かさず声をかりる。 | －「切る，切る」と言う。 |  | $-\frac{2 \mathrm{cmほどさいた玉}}{\text { ねきを喜んで } 2 \text { 個 }}$ | $\begin{aligned} & \text { とほめてだってを } \\ & \text { してゆさふろ。 } \end{aligned}$ | －喜か。 ${ }^{\text {同じ方法て } 3 \text { 個む }}$ |
| －「できました」 | （1）「×虫はとれたか | ですってるよ」と | むく。 | －だってがうれしく | －他の友達もほ |
| （1）「90点」 | 「第れいだね | 心をやわらげ，手 |  | キャーキャー产 | めてくれた |
| －「できした」 | 合格」「切ってど | をそえて，歌を歌 |  | う。 | －飛ひ散った皮を1 |
| （1）「95点」「6う少 | らんっゆっくり」 | と |  |  | $1 つ$ つろって袋 |
| しだよ」 |  | 任の力ですき |  |  |  |


| $\mathrm{B}_{1}$ 児 | $\mathrm{B}_{3}$ 児 | $\mathrm{B}_{5}$ 児 | $\mathrm{B}_{6}$ 䅐 | $\mathrm{B}_{4}$ 児 | $\mathrm{B}_{2}$ 呢 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －「できました」 <br> （1）「99点」といって ちょっと援助して「100点」とする <br> －「キャ－100点」 と，大喜び， S 先 に見せに行く。 | $\begin{aligned} & \text {-半分の半分に切っ } \\ & \text { ておくと, 危な } \\ & \text { なくじゃがいあを } \\ & \text { 切っていく。 } \end{aligned}$ | －「できた」「すけ たよ」と言って喜 ふ。「よかったね，そ れでカレーが作れ るよ」 |  |  |  |

以上，6名の児童の第1回の取り組みと手だてを述べたが，B1児は4回も不合格になり ながらくじけずにがんばったのは初めてのてとで，これを契機に皮むきへの意欲と技能が急速に高まっていき，B2児は，ひびの中に抱かれるのを待って皮むきと取り組むだけでなく「ぼ く切る切る」と切ろうとしたり，B3児 は，「ペヶはいけません」と自覚をして，雑なむき方をやめ，さっと多量のじゃがいもをむき上げて切りにかかるようになり，B4児は，意識的ではなかったが玉ねぎの皮をむいた初回の取り組みを経て，玉ねぎならあまり抵抗なく $2 \sim 3$個は取り組むようになり，きっかけを作る重要さを教えてくれた。 B $\mathrm{B}_{5}$ 児 は，丸型のじゃが いもはまだ無理なので長型のメークインのみに取り組ませ，意欲を持続させることで明るさがあ どり，B6児は，援助を $1.5 \mathrm{~cm} \sim 1 \mathrm{~cm}$ とだんだ んだん減らしていくことによって最終的には援助を しなくてあむけるようになってきた。


以上，方法や手だて，取り組むものはちがっても，教師の鋭い観察による適切な手だてと，「合格してほめられよう。」「きれいにむいてカレーを作ろう」 真剣に取り組んだ緊張の繰り返しが児童の取り組み姿勢と心を高め，技能の向上へつながっていたと考えられる。又，各家庭です毎日 1 品ずつの皮むきをし，食事の材料として生かしてもらう方法で練習を繰り返した。ての結果炊飯遠足の直前には，はじめの $3 \sim 4$ 倍のかなりの量の皮むきに一生懸命取り組み，こなすとと ができた。

C 誕生会でカレーを作って食べよう〔学習を発展さ せ経験を広げ，つないでいく場面〕
とてもよくがんばって，がんばり賞をもらった炊飯遠足の後の誕生会では，児童達からの要求でシチューを作った。11月1日の宿泊学習の夕食す圧倒的多数でカレ一に決まり，先生に手伝ってもらいながらも自分達で何 とかやり遂げようと取り組めた。その後，11月27日の誕生会でのカレー作りは担任の方がお手伝いで追いかけら
 れるぐらいで，初めての取り組みの時に比べ，何が必要か，次は何をするかわかって取り組めだ

したり，技能も向上して，皮むきだけでなく切ったり，いためたりするとてろまで取り組みだし た。特に，ほとんど不参加だった $B_{2}$ ，$B_{6}$ 児が目か離せないぐらい次々と自分で行動しだし， $\mathrm{B}_{4}$ 児 も自分勝手な遊びではあるがカレー作り遊びをするなどその変化は顕著であった。
（才才 学級での取り組みを振り返って
以上，学級に於ける取り組みを述べてきたが，学級の学習では子供を一番良く知っている担任 のきめ細かい手だてや配慮ができるとと，児童の要求を生かした活動か臨機応変にできること，合同学習ではやりたくてもできなかったととに取り組め，経験の拡大ができるととなど学級学習の重要な役割があることがわかる。
（4）炊飯学習の反省と考察
学習を繰り返すてとにより，1つ1つの技能の向上あみられたが，学習することがよくわかっ たと言うことが学習意欲を高めていったように思う。合同学習で他学級の友達の活動を見て刺激 を受け，作業能力を高めたり，色んな作業に興味を起としたり等の成長のようすがみられた。 このととが又，学級での学習に好ましい影響を及ぼしているととか認められた。

## 3 実践例 II 〈学習発表会の取り組み〉

（1）合同学習の実践〈劇「ねずみのよめいり」の低学年を中心とした実践〉
年々重度化•多様化する養濩学校小学部の劇となるとなかなか難しい。曲がりなりにあ台詞が言え簡単な演技ができる児童から，全く言葉かなくステージに上がるととすら拒む子まで20人全員を参加させる洤である。特に低学年の児童は経験も能力も劇と言うには程遠い状況であった。
（1）取り組みのねらいと指導の重点
まず，小学部 20 人の児童の 1 人ひとりを踏まえた上で，下記のような基本項目を盛り込んだシ ナリオ作りに取り組んだ。

- 児童がよく知っているストーリーであるとと。
- 児童の個性や能力が有効に生かせること。
- 一定のパターンがあり，繰り返しのおもしろさから覚えやすい台詞や踊りであること。
- 既習学習を盛り込み，学級単位のパート練習ができること。
- 小学部の教師全員が役割を分担して児童と一緒に参加すること。

以上を大前提としてでき上がったのが，ミュージカル風＂ねずみのよめいり＂である。既習の歌 や踊りを中心にした学級のパート練習をもとに合同舞台練習をし，又，学級のパート練習に返す と言う学習パターンの繰り返しを毎日積み上げていくことにした。
（2）練習の経過と児童の変容
結団式の日は，台本を片手に全教官が大げさな身ぶり手ぶりで劇をして見せることから出発し た。このととは児童に視覚的経験を与えると共に，自分あやりたいと言う意欲づけにも役立った。

この日より中•高学年は台詞のある児童の時間外練習を開始し，低学年は右の写真にあ示すように既習の＂ドラェモンのおどり＂に゙ たわらはでろ ごろのおどり＂を加えた単純なものであったが，簡単にはできなかった。振り付けを変え，相手を換えてみるかなかなか定着せず日数ばかり過ぎて いった。しかし，練習を繰り返すうちにA2，A は劇全体の流れを体で覚え，自分の出番がわかって


くもの子供達のおどり きたのか幕のそでで待つ態度もよくなり，ほとんど手がかからなくなった。当日まで1週間とな った頃には，$A_{6}$ は自分の台詞を覚え，$A_{2}$ も言葉にならないか精一杯声をはり上げ，ゼスチャーた っぷりのかわいい演技ができだした。全く参加のできなかったAs す自ら担任の手を取って一緒に踊ろうと催足するようになり，両手をつないでジャンプするだけだが $A_{1} も そ れ ら し く$ 動くように なってきた。先生に励まされ，友達に力一杯拍手を送られ，家でわほめてもらうことにより子供達の目は生き生きと輝き，役に不満のあった子も自分の役作りに一生懸命になってきた。そして前日の総仕上げ練習で念願の百点満点をもらった子供達は，大きな喜びと満足感を抱いて当口を迎えたのである。

よくとおる大きな声で台詞を言い，みんなをリードしだ おとうさんねすず＂のC4．C4リー ドされてよくがんばっだ おかあさんねずみ＂の $\mathrm{B}_{1}$ 。壁の役が不満だった $\mathrm{C}_{7}$ す台詞を覚え，堂々 とした演技でみんなにほめてもらうと自分の役に満足し演技ち上達した。精一怀自分の力を発揮 した楽しい劇＂ねずみのよめいり＂であった。
（3）合同学習〈劇，ねずみのよめいり〉を振り返って
20人の児童と教師が一体となって劇と言う一つの目標に向かって努力し，個に適した学習内容 あ多くあり，各児童それなりの成就感を味わわせることができた。低学年ち中•高学年や先生達 と接するととでひとまわり大きく成長したように思う。最初は与えられた経験であっても これを繰り返し行うことによって少しずつ自分のあのとし，喜びや意欲をちって生活（学習）した。合同学習も2回目であり，前回と違って教師の役割分担ちスムーズにいき，児童の参加も活発に なった。特に高学年児童による低学年児童の世話が多く見られるようになったことは児童1人ひ とりの心に合同学習が良い影響を与えているのではないかと考えられる。
（2）制作における高学年での実践例（大きな象を作ろう——共同制作）
小学部では，学習発表会にみんなで 1 つの物を作り，家の人達に見てもらむうと動物園作りに取り組んだ。児童が，友達と 1 つの物を作り上げていく喜びを深めながら意欲的に制作に取り組 んでくれるととをねらった。 し（今は何の仕事か，次は？）をもたせながら作業させる。（C）やった。がんばったという自信，満足感をもたせる。（d）小学部のみんなで力を合わせて作ろう。と言う気持ちを持たせ，協力した り，助け合ったりさせることをねらった。指導に際しては，（a）昨年の学習発表会（主に作品展） のスライドを見せ（昨年も動物を作づた），制作への必要感をもたせる。〔小学部合同学習〕（b）作業手順を明確に示す。（c）完成した作品を使って遊んだり，家の人に感想を話してあらったりす る。（b）他学級の制作のようすを見ながら，他学級とかかわる場をもつ等のことを重点とした。
（1）指導計画

| 1 次 | 合 |
| :--- | :--- |
| 学習発表会（展示 |  |
| 会）ってて何だろう？ |  |
| 何を作って見てもら |  |
| おう？ |  |


| 2 次 | 学 |
| :--- | :--- |
| 級 |  |
| どんな動物を |  |
| 作って，来られ |  |
| る人に見てちら |  |
| おう。 |  |


| 3 次 | 学 |
| :--- | :--- |
| 級 |  |
| 象をどれくら |  |
| い知ってる？絵 |  |
| かき道具の使い |  |
| 方は？ |  |



| 6 次 | 合 |
| :--- | :---: |
| 動物を展示室にあっていとう！ |  |
| お家の人は，何と言われるだろ |  |
| う。 |  |

（ㄱ）学習のようす
制作は，「みんなで力を合わせて」を合い言葉にして取り組んだ。下図のように作業手順を示 し，作品完成までの見通しをもたせるようにした。又，他学級との交流もして制作意欲の向上を


図ろうと考えた。以下，そのような意図のもとに行った学習のようすについて話す。

| 学習の流れ |  | 児童の反応 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ダ箱を <br> ンには <br> ボ障る <br> 1 子場 <br> 儿紙面 | －あれれ，$C_{8}$ さんはのりがついていないのに紙をはろうとしているよ。 <br> - 誰かのりをつけてあげる人はいないかな？ <br> - $C_{7}$ さんありかとう。作る前に「みんなで力を合わせて作ろう」と話し合ったんだね。 | $\begin{aligned} & C \\ & C_{7} \\ & C_{4} \end{aligned}$ | - （黙ってC $\mathrm{C}_{8}$ の方を見ている。） <br> - （ $C_{8}$ がはろうとしている所にのり をつける） <br> － $\mathrm{C}_{7}$ さんはののりをはる係， $\mathrm{C}_{8}$ さんは C41紙をおたす係・わっしょにしくよう。 |
| ダ箱る <br> ンに場 <br> ボ色面 <br> 1を <br> ルぬ | －（掲示板を見せなから）象に障子紙をはる仕事ができたね。次は，ど んな性事だろう？ <br> - そうです。（揭示板に用をつける） <br> - では色をぬりましょう。あっ，象の体は何色だったか覚えてる？ <br> - 何色と何色をませるとねずみ色ができたかな？ | $\begin{aligned} & \mathrm{C}_{4 \oplus \theta} \\ & \mathrm{C}_{1} \cdot 2 \\ & \mathrm{C} \\ & \mathrm{C}_{4} \\ & \mathrm{C}_{7} \end{aligned}$ | - 色ぬりだ！ <br> - （少し運れて）色ぬり。 <br> －ワー，やったー・•• <br> - ねずみ色！ <br> - 白と黒で，黒はちょっとでいいです |
| 他やを <br> 学友見 <br> 級違る <br> のの場 <br> 作様面 <br> 品子 | - 中学年の作っているゴリラはどれくらいできているか見に行しうか？ <br> - （中学年の教室に入らせる） -ゴリラから「ガオー, ガオー。」と声を上げ, 話し始める <br> －（中学年の友達に沄ましの言葉を言わせ，教室へ帰らせる。 | $\begin{aligned} & \mathrm{C} \\ & \mathrm{C}_{4} \\ & \mathrm{C}_{1} \cdot 2 \\ & \mathrm{C}_{46} \cdot 7 \\ & \mathrm{C}_{1} \cdot 2 \\ & \mathrm{C}_{4} \cdot 7 \end{aligned}$ | - 行しう，行とう！ <br> - ワー（と咅って先生の顔を見る） <br> - ワッ（走ってゴリラに近よる） <br> - あーあ。私ざちの象すいいすんね。 <br> - ガオー，カオー（走つて数室へ） <br> - 象も声がでるようにしたいな。 |

（土）制作の取り組みを振り返って
制作では，ダンボール箱に紙をはる。色をぬると言う簡単な仕事が中心であったが，児童達は力を合わせ，根気よく取り組 んだ。それには，他学級の作品，仕事のようすを見学したてと が刺激となって，制作意欲をかき立てたこと，象についての学習経験や仕事の手順の図説により，作品完成までの見通しがあ てたととが大きく影響したと考える。しかし，中学年の作品を完成した時，動物園をみんなで作ろうと言いなからも，自分達 のが一番優れていたいと言う言動を生じた。制作意欲の高まり


象を作っているところ か起こさせる言動であるが，心の成長を促す上で 1 つの大きな問題を投げかけた。

4 実践例III〈クリスマス発表会の飾り作りの取り組み〉
（1）指導計画

（2）合同学習の実践 〈クリスマスッリーを作ろう〉
（8）取り組みに当たって
事前学習として二週間の期間をもち，そのうち 7 回の合同・グループ学習を組み立て，飾り作 り・飾りつけに取り組んだ。取り組みに当たり，まず児童を 2 つのグルーブに分けるととにした。 ての取り組みは飾り作りと言う作業を中心としており，作業能力や雰囲気を考慮しながら，全児童をクラスを解いて作業能力順に並ベ，2つのグループにできるだけ均等にふり分けた。それぞ れ「サンタ班」「トナカイ班」と名づけた。1単位時間の学習内容は，まず全員で「がんばろう！」 と意気をあげ，それからグループに分かれ飾り作りをした後，又，全員でプレールーム化設置し てあるッリーに飾りつけると言う 合同 $\rightarrow$ グループ $\rightarrow$ 合同 と言うパターンを繰り返し行っていった。

しかし，クリスマス発表会を目指しての学習は，このような合同学習だけではなく，各学級で屯ッリーの飾りつけ，出し物の練習等をして取り組んでいった。つまり，各学級の発表会への取 り組みを基礎としながら，並行して合同学習を組み立てていったわけである。

①楽しい雰囲気の中で
飾り作りでは，ぬり絵•切り絵・はり絵•紙粘土•輪つなぎ等をした。教師は一人ひとりの感覚•知覚の訓練的な面のねらいをもちながら，あくまでも楽しい雰囲気の中で友達とかかわり合いなからら，みんなで仕事 をする楽しさ・喜びを味わわせるよう配慮した。又，仕事の場所•雰囲気を考慮して 2 つのグループを別々 の部屋で仕事をさせたが，グループ間の交流を常に行
 いライバル意識より励まし合い，ほめ合う集団関係と なるよう心がけて指導した。

仕事のしかたがだんだんわかり，楽しく取り組めたり，大きなッリーに日毎に飾りつけられて にぎやかになる喜び，楽しさで児童の意欲を盛り上げていくと同時に，サンタクロースへの電話 －プレゼントやケーキ等一層楽しみを盛り上げていくよう努めた。
※学習の1例（6回目の合同学習）

| 学 習 内 容 | 指 通 上 の 留 意 点 |
| :---: | :---: |
| 1．低学年の教室に集合し，がんばろう会をする。 のり，はさみ，クレパスを持ってくる。 <br> 2．グループに分かれて斾り作りをする。 （サンタクロース住（低学年教室） <br> －後片付けをする。 <br> 3．でき上がった飾りを持ちより，見せ合う。 （プレイルーム） <br> 4．飾りつけをする。 | 1．クリスマス発农会も近つき，耐りつくりや飾りつけも後，2回しかで きないてとを知らせ，かんばって领り作りをしよう！と男井気を盛り上 げる。 <br> ○エイエイオー！とかけ囬をあげさせ変気を路り上げたい。 <br> 2．お互いの班を放励さぜ合い，サンタクロース班はトナカイ㪀を拍手で送り出させたい。 <br> －作業かしやすいよう教室内の爽境を整備しておく。 <br> ○クリスマスの票囲気作りに音梁を流す。（小さい音で） <br> －䝨賛や污ましの予葉かけをし，楽しく意欲をもって取り組めるよう配腮する。 <br> －友達同士のかかわりをあたせるため分担を决めたり流れ作業を取り入れみんなで作る志唪をあたせる。 <br> －全員て協力して後片付けをさせる。 <br> 3． 2 つの班がそれぞれよくかんんばったととをほめ，飾りつけへの意䚿へ つなぐ。 <br> ○飾りつけした後でサンタクロースに暼話をしてみょうと伝え，飾りつ けの意欲を盛り上げたい。 <br> 4．音楽を流していろいろな会話をしなからら楽しい雰囲気の中で飾りつけ をさせたい。 <br> - 全員が1つであ飾るととがてきるようにしたい。 <br> - 班にとだわらず自由に飾りつけさせたい。 <br> - みんなで助け合って作業させたい。 |

5．サンタクロースに電話をする。

- 飾りのできぱえは？
- あうひと息，がんばろう！

6．ッリーの周りに集まり歌を歌う。
（ジングルートル，赤覒のトナカイ他）
ッリーとお別れする。

5．サンタクロースの電話は，意欲の盛り上げだけでなく，児童からどん なととがサンタクロースに伝えてほしいか引き出し，児童の心の中を知 るととも意図している。
－ッリーがだいぶ飾られたととを感じとらせ，もうあと少しかんばろ うと意欲つける。

6．元気よく歌を歌い，楽しさを味わわせる。
7．次の時間までツリーにさよならを言い，またがんばって飾りを作ろう と励まし終わる。
－飾りに触れさせたりしながら㷌る。
（ㄱ）繰り返していくうちに
初めの 2 回当たりまでは見通しもあてず，全く雑然とした盛り上がりにくい雰囲気だった。し かし，3回，4回と繰り返していくうちに，罪囲気的に学習内容がわかり次第にクリスマス発表会に対する期待感が生まれてきた。仕事を一緒にしていく間に次第にグループ意識も育った。〈変化のようす〉
a 小さい子は大きい子を見習って，自分も「○○作る」と言ったり，大きい子あ小さい子に模範を示したり，助けたりする場面がみられるようになった。
b 一つのグループの中にも小グループがいくつかでき，仕事内容や雰囲気でその時その時の メンバーが替わった。自然とやりたい所へ集まったり，教師が意図的に大きい子小さい子を混ぜ合わせたりしながら仕事をしていくうちに，初めは参加しなかった児童も学習の後，飾る度に意味がわかりだし次第に自分の好みのグループで仕事をするようになった。
c クリスマスをあまり意識しなかった児童もクリスマスに対して楽しいあのという期待感が できてくると飾りつけにも意欲的になり「先生，今日は何を作るの。」と尋ねたり，家から家族と一緒に飾りを作って持って来るなどのことがあった。
d 「今日は○○を作りました。見に来てください。」と言うサンタさんへの電話あ回を重ねる毎に盛り上がり，サンタさんを待ち望んだ。
（ㄷ）クリスマス発表会を迎えて
クリスマス発表会への意欲が最高に盛り上がっ たところで，いよいよ当日を迎えた。各学級の歌 や踊りの出し物・キャンドルサービス・お楽しみ会（ケーキを食べる）など，楽しい雰囲気の中会


低学年のだし もの は進められた。みんなで一生愻命作り上げた大き

な2本のクリスマスツリーにキラキラと光がともされた瞬間，「ワー！」といっせいに目を見は った。又，サンタクロースが登場すると，「サンタクロースだ！」と歓声をあげた。サンタクロ ースルプレゼントをあらったり，頭をなでてもらったりしながら，心待ちにしていたサンタクロ ースが本当に来てくれた喜びを表す子，驚きの表情を示す子等，それぞれ表情は異っても児童1人びとりがサンタクロースと触れ合うことができた。そして，みんなで作ったクリスマスツリー をほめてあらい大満足したようであった。
（才）クリスマス発表会の取り組みを振り返って
クリスマス発表会は楽しい雰囲気の中で無事終えることができた。例年は，当日だけのお楽し み会として終わっていたクリスマス会も，今回，ッリーの飾り作りを合同学習に取り入れ，児童 が 2 週間一生懸命ツリーを作り上げ，サンタクロースを心持ちにし，待って待って待ち望えだク リスマス発表会であった。待つ間の期待感も，当日の楽しさあ，そして終わった後の充実感も今 までになく満ち足りたものではなかっただろうか。発表後もッリーはしばらく飾ってから児童全員で飾りを取りはずした。来年はもっとがんばっ てきれいなッリーを作ろうと約束してツリーとお別れした。飾りは児童に分けて持ち帰らせ今度は家のッリーに飾ろうということになり，家庭と連絡を取って，家庭でのクリスマスに飾ってもらう よう協力を求めた。こうして学校だけにとどまら ず，家庭と協力し合って児童達の経験を広げてい くことも大切だと考える。


家でもかざりました

## 5 まとめとこれからの問題

「豊かな心をもち，たくましく行動する子」を育てるため，小学部では，合间简習と経験を大切にした指導という観点から取り組んだ。このことは，児哩の生活のしかた（学習のしかた）の方向づけをしたものである。
経験の積み上げをしていく過程で，児童達は，学習がわかり，積極的に取り組む姿がみられる ようになった。ただ，学習か楽しいという段階から，意欲的に学習に参加している段階まで発達段階によってかなりの差はあるが，いずれにしてもてのように生活（学習）していくことにより心と行動が望ましい方向へと成長しているように思う。
経験を大切にするといってもまだまだ不十分で，個々の児童に対する経険の堀り下げ，与え方 など問題は残っている。又，合同学習で集団が大きくなればなる程，個を大切にしなければなら ないととがわかってくる。

次年度は，もっと個して焦点を当てる方向で，「経験を大切にした合同学習」を進めていきたいと考える。

