古典文法

☆助動詞の意味

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ぬ | ず | む | けり | き | 基本形 |
| な | ず  ざら | 〇 | （けら） | （せ） | 未然形 |
| に | ず  ざり | 〇 | 〇 | 〇 | 連用形 |
| ぬ | ず | む | けり | き | 終止形 |
| ぬる | ぬ  ざる | む | ける | し | 連体形 |
| ぬれ | ね  　ざれ | め | けれ | しか | 已然形 |
| ね | ざれ | 〇 | 〇 | 〇 | 命令形 |
| 完了 | 打消 | 推量  意思 | 過去 | 過去 | 意味 |
| ～た　　　　　　　　　　　　　　　　～てしまった | ～ない | ～だろう　　　　　　　～つもりだ | ～た | ～た | 訳し方 |

※打消「ず」の連体形と完了「ぬ」の終止形の訳し方

　京には見えぬ鳥なれば、

　都近くなりぬ。

☆格助詞「の」の訳し方

　①主語をあらわす（～が）

　②連体修飾語を作る（～の）

　③同格（～で）

☆接続助詞「ば」の訳し方

　①未然形（ア段）＋ば＝

　②已然形（エ段）＋ば＝

☆係り結びによる文末の変化

※頻出※

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| こそ | か | や | なむ | ぞ | 係りの助詞 |
| 已然形 | 連体形 | | | | 結び |
| 強調 | 疑問  反語 | | 強調 | | 意味 |

☆呼応表現…英語で言うと熟語みたいなもの

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| たとえ | 当然 | 仮定 | 推量 | 禁止 | | 打消 | | | 働き |
| あたかも  さながら | まさに | たとひ | さだめて | ゆめゆめ | な | よも | つゆ・さらに | え | 副詞 |
| ごとし | べし | とも | む・べし | な | そ | ず・じ・まじ・なし | | | 呼応する語 |
| まるで～ようだ | 当然～すべきだ | たとえ～としても | きっと～だろう | 決して～するな | ～するな | まさか～ないだろう | まったく～ない | ～ことができない | 意味 |