実践タイトル：電子黒板を用いてこん虫のつくりを考える

主に活用したICT機器・教材・コンテンツ等とそのねらい

電子黒板
・こん虫の写真や、児童が描かれたチョウの鉤を電子黒板で提示して、こん虫の体のつくりについて考えさせる。

指導者用デジタル教科書PC教材・静止画
・写真を拡大表示したり、提示した写真にペンで印をつけたりすることで、細部までしっかりと観察をさせる。

参考にしてほしいポイント
・本時の導入で、プレゼンテーションソフトウェアを使ったフラッシュ型クイズを作成し、既習事項をテンポよく確認することで、学習への興味を高める。
・画像を拡大して、ペンで書き込むときは、背景色と重なったり、遠くの席の児童からは見えにくい場合があるので、色や太さに気をつけたいが、必要がある。

本時の展開（主な学習活動）

<table>
<thead>
<tr>
<th>学習の流れ（分）</th>
<th>主な学習活動</th>
<th>ICT機器・教材・コンテンツ等</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>導入 0−5</td>
<td>電子黒板にモンスシロチョウの写真（幹から成虫まで）を成長順に提示し、前時までに学習したモンスシロチョウの育ち方について振り返る。</td>
<td>自作PC教材フラッシュカード型教材「モンスシロチョウクイズ」（プレゼンテーションソフトウェア）（写真１）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 展開 5−30      | 児童がイメージしたモンスシロチョウの絵を電子黒板に提示しながら見比べて、違いを考えることで、チョウを観察する際の観点を持つ。
・モンスシロチョウの絵と自己が描いた絵の違いに気付けて観察をすること。 | 児童がチョウをイメージしてかいたイラスト（写真２）
・モンスシロチョウの静止画 |
| まとめ 30−45    | アゲハチョウの写真を提示してモンスシロチョウと見比べ、共通点を探すことで、チョウの体のつくりの特徴について考え、まとめ。
・チョウの体は、「頭・胸・腹部」からできていることや、胸に6本の足があることなどを振り返る。 | モンスシロチョウとアゲハチョウの静止画（写真３） |

ICT活用への児童生徒の反応等
・児童がチョウをイメージしてかいた絵を提示し、チョウの特徴についての観点を持つことで、観察をの見方に、足の数や体のかたちに気をつけて観察をすればいいことを理解することができた。
・静止画を提示しながら、拡大をしたり、ペンで書き込んだりすることで、より細かい部分にまで注意して観察をすることができた。

活用効果
評価の観点
・自然事象についての知識・理解
具体的能力
・電子黒板に提示された絵や写真を観察することで、観点をしっかり持ち、観察をすることができた。

実践の手応え
・自分たちでかいたイラストをもとにチョウの体のつくりの特徴について考え、観点を持って観察することができた。また、写真を拡大したり、ペンで書き込んだりすることで、ポイントを押さえながら観察することができた。