## 垂線•垂直二等分線•角の二等分線の作図のやり方「基本の作図」

## 円の基本的な用語を確認しよう！「弧」と「弦」とは？

コンパスを使って円を書いて，小学校で勉強した円の用語を確認しよう。

円の真ん中のことを「円の中心」，円の周りの長さのことを「円周」，円の中心と円周の 1点を結んだ線を「半径」つていうんだったよね。


中学校では新しく2つの用語を覚えよう。次の図を見てみてね。


円周の上に，点Aと点Bをとって，2つの点を線分で結んだよ。

このとき，下の図で青い部分のことを「弧（こ）AB」，黒い部分のことを「弦（げん） $A B 」$ 」呼ぶよ。弧 $A B$ のことを $\widehat{A B}$ と表すよ。
※ちょっとややこしいけれど，赤い部分も「弧AB」だよ。


## 垂線の作図

垂線とは，ある直線に直角（900）に交わる線のことだよ。垂線を作図する方法は2つ あるから順番に紹介していくね。自分がやりやすい方法で作図しよう。

## 垂線の作図（1）

点Pを通る，$\ell$ の垂線を作図しなさい。
$\qquad$
（1）点Pにコンパスの針をさして，適当に広げて，円を書き，$\ell$ と交わる点ををA，Bとする よ。適当な半径の円でいいんだけど，$\ell$ に 2 点で交わるようにコンパスを開いてね。

（2）点Aにコンパスの針をさして，（1）と同じ半径の円を書こう。

（3）点Bにコンパスの針をさして，（1）と同じ半径の円を書いて，（2）とその交わっているとこ ろをQとしよう。

（4）点P，点Qを通る直線を引こう。下図の赤線が「点Pを通る $\ell$ の垂線」になるよ。当たり前だけど $P Q$ と $\ell$ は垂直になるから「 $P Q \perp \ell 」$ と表せるね。

（4）

垂線の作図（2）
点Pを通る，$\ell$ の垂線を作図しなさい。

$\ell$ $\qquad$
（1）$\ell$ 上に適当な 2 点A，Bをとって，点Aにコンパスの針をさして，点Pまで広げよう。下図のように円の一部を書こう。円は全部書かなくても大丈夫だよ。

（2）点Bにコンパスの針をさして，点Pまで広げよう。下の図のように円の一部を書いて， （1）の円と交わっているところをQにしょう。

（3）点P，点Qを通る直線を引こう。下図の赤線が「点Pを通る $\ell$ の垂線」になるよ。

（3）

垂線の作図は2つのやり方があるけど，自分がやりやすい方を見つけてマスターしよう。

## 垂直二等分線の作図

垂直二等分線とは，ある線分を垂直に二等分する直線のことだよ。「垂線」と「二等分線」が合体した感じだね。

垂線の書き方の 2 つ目ができた人は余裕だと思うよ。

線分ABの垂直二等分線を作図しなさい。

（1）点Aにコンパスの針をさして，適当な半径の円を書こう。コンパスを広げる幅は適当で いいんだけど，線分ABの半分より長くしよう。


②点Bにコンパスの針をさして，（1）と同じ半径の円を書いて，（1）の円と交わる点をP，Qと しよう。コンパスの幅を変えちゃだめだよ。

（3） 2 つの点 $P$ ，点 Qを通る直線を引こう。下の図で赤線が線分 $A B$ の垂直二等分線になって いるよ。当たり前だけど，「AB $\perp P Q 」$ だね。

（3）
 のことを線分ABの「中点（ちゅうてん）」というよ。「真ん中の点」だから「中点」だ ね。

垂直二等分線の性質
垂直二等分線にはすごく大切な性質があるんだよ。下図のように，垂直二等分線の上にあ る点と，点A，点Bとの距離は等しくなるよ。

もう少し簡単に言うと，垂直二等分線（赤線）の上であったら，必ずAP＝BPになってい るよ。


## 角の二等分線の作図

角の二等分線とは，ある角を二等分した線のことだよ。角の二等分線がかけるといろいろ な角度を半分にすることができるんだ。
$\angle A O B の 二$ 等分線を作図しなさい。

（1）点Oにコンパスの針をさして，適当な半径の円を書いて，OA，OBと交わる点をP，Qと しよう。

（2）点Pにコンパスの針をさして，（1）と同じ半径の円を書こう。

（3）点Qにコンパスの針をさして，（1）と同じ半径の円を書いて，（2）と交わる点をRとしょ う。

（4）半直線ORを引こう。下の図で赤線が $\angle A O B$ の二等分線だよ。角の二等分線だから，赤丸の角度の大きさは等しくなっているよ。
$\angle A O R=\angle B O R と$ 表されるね。


