「指導の要点」と教材関連表　　＜内容項目D　小学校「生命の尊さ」　中学校「生命の尊さ」＞

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 | 学年 | 小１ | 小２ | 小３ | 小４ | 小５ | 小６ | 中１ | 中２ | 中３ |
| 教材名指導の要点 | ハムスターのあかちゃん | どきどきどっきんぐ | いのちがあってよかった | たんじょう日 | ぼく | ゆきひょうのライナ | ヌチヌグスージ（いのちのまつり） | いただいたいのち | おじいちゃん、おばあちゃん、見ていてね | わたしの見つけた小さな幸せ | バルバオの木 | 走れ江ノ電光の中へ | おばあちゃんが残したもの | コースチャぼうやを救え | クマのあたりまえ | 命の重さはみな同じ | お母さんへの手紙 | 東京大空襲の中で | いのちって何だろう | 決断！骨髄バンク移植第一号 | 見沼に降る星 | 奇跡の一週間 | 妹に | 書かれなかった遺書 | 生まれてきてくれて、ありがとう | くちびるに歌をもて | たとえぼくに明日はなくとも |
| 低学年 | 日々の生活経験の中で生きていることのすばらしさを感じ取り，「生きている証」を実感すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自分の誕生を心待ちにしていた家族の思いに気付くこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自分の生命に対して愛情をもって育んできた家族の思いに気付くこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自分の生命そのもののかけがえのなさに気付くこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命の大切さを自覚すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中学年 | 生命は唯一無二であることについて考えること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命は自分一人のものではなく多くの人々の支えによって守り，育まれている尊いものであることについて考えること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与えられた生命を一生懸命生きることのすばらしさについて考えること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自分と同様に生命あるもの全てを尊いものとして大切にしようとすること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高学年 | 家族や仲間とのつながりの中で共に生きることのすばらしさから生命のかけがえのなさを自覚し，生命を尊重すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命の誕生から死に至るまでの過程から生命のかけがえのなさを自覚し，生命を尊重すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人間の誕生の喜びや死の重さから生命のかけがえのなさを自覚し，生命を尊重すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限りある生命を懸命に生きることの尊さから生命のかけがえのなさを自覚し，生命を尊重すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生きることの意義を追い求める高尚さから生命のかけがえのなさを自覚し，生命を尊重すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命を救い守り抜こうとする人間の姿の尊さから生命のかけがえのなさを自覚し，生命を尊重すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中学校 | 人間の生命のみならず身近な動植物をはじめ生きとし生けるものの生命の尊さに気付かせること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命あるものは互いに支え合って生き，生かされていることに感謝の念をもつこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自らの生命の大切さを深く自覚させるとともに，他の生命を尊重する態度を身に付けること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（例）　◎・・・その教材で重点的に扱うことができる指導の要点　　　〇・・・その教材で扱うことができる指導の要点

※児童生徒や学校の実態，授業者の意図により自校化できます。「『指導の要点』と教材関連表」をダウンロードして活用してください。