｜先頭ベージ 〈前のベージ 次のベージ〉最終ベージ

## 平成17年度 研究の概要

## 香川大学教育学部附属坂出中学校

ごあいさつ

学校長 也 條 正 典

さて，平成18年度には新しい学習指導要領の改訂が行われるとの方向性が文部料学省より示されました が，前回の学習指導要領で示された「生きる力」や「如とり」について，様々な論議が行われ，基本的な考 え方は変わらないとされながあも，学力低下の指摘を受けたことへの対応も含ぬて，その改善の方向が検討 されています。

私どもは，平成15年度より，3年間文部科学省研究開発学校として，附属坂出怰稚園，附属坂出小学校，附属養護学校とともに，「学校教育制度における『5＋4 制』の区切りに関する妥当性の検証」について，共同研究に取り組んでまい门ました。

その研究の過程において，本校では特に，研究の経緯でも述べておりますように，自己育成力の活性化を研究の中心に据え，生涯学習の礎となる自ら学ぶ力の育成に取り組んでまい引ました。そして，知•徳•体 のバランスのとれた子どもを育てるための豊かな学びの成立に向けた力りキュヲムづくりに取り組んでまい りました。
本号では，その研究の課題でもあった，教科•道徳•特別活動をどのようにリンクさせるか，また「生き ること」と「学ぶこと」の統合をどう図るかを中心に，その取り組みについて紹分いたしております。何と ぞ，ご忌憚のないご意見とともに，温かいご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
［研 究 主 題］
豊かな学びを育むトータルカリキュラムの創造
「生きること」と「学ぶこと」の統合をめざして

1 研究主題について
学校教育の目標は生徒一人一人に全人的な力を培えことであり，「生きる力」を育てることにある。この「生きる力」は，豊かな識見や理性的な判断力，合理的な精神だけでなく，美しいものや行為，自然に感動 する心といった柔らかな感性をも含み，健康や体力はそうした資質や能力を支える基盤として位置ら゙けるれ ているものである。昨年 10 月に出された中央教育堙議会の答申でも，こうした義務教育の使命を再確認し，
「学校力」 所「教師力」を高め，子どもたちの「人間力」を豊かに育てていくことを謳っている。
本校の研究主題に掲びる「豊かな学び」とは，生徒が主体的に「生きる力」を獲得していく学びであり，教科，道徳，特別活動の各領域を有機的に関連させることにより成し得るものと考えている。また，学びの目的を「自分の夢を描き，その夢を実現する力を身に付けるため」とすれば，これはすなわち「よりょく生 きるたぬに学ぶ」ということでもある。つまり，「生きること」と「学ぶこと」を統合し，豊かな学びを育 むトータルカリキュ戸ムとは，生涯学習の基礎を培うという視点から，一人一人の生徒に自己実現を図る資質•能力を身に付けさせ，「生きる力」を育むためにも重要であると考える。

| 1先頭ベージ | －前のベージ | 次のベージ＞ | 最終ベージ1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## 2 研究の経緯

これまでに本校では，必修教料（共通学習 I • I ），選択教料，総合学習といった主として教料系の学び を相互に関連づけた力りキュヲん，構造を提案した。さらに，生徒が自分自身の学びを見つめ，今後の学びの方向性を見出すことができるように，自己育成力（対象化•相対化 $\rightarrow$ 今後の方向性）の活性化を研究の中心 に据え，生涯学習の礎となる自ら学ふ力の育成に取り組んできた。
そして，平成17年度よりこれまでの研究をが一スとし，生徒 たちに基礎的な知識•技能や思考力，創造力などを育むとともに，「豊かな心」，「健やかな体」をバランスよく培うために，道徳，特別活動領域におけるカリキュクム構築に着手している。図1の イタージにあるように「豊かな学びを育むトータルカリキュラム」 とは，生徒自身が教料，道徳，特別活動等で学んだ力を総合学習 の場において見つめ，そこでの気付きを日常生活に還元していく ことのできる循瓄型力リキュヲムである。
しかしながふ，このようなカりキュラム構造を具体化する段階 で， 2 つの問題に直面した。一つは教料，道徳，特別活動をどの ようにリンクさせるかという問題。もう一つは，教料力リキュ戸 ムにおいて「性きること』と『学ぶこと』の統合」とはどうあ るべきかという問題である。前者は領域を隔てた全体研究（1）－（1） －（1）－（2），後者は主として教料研究（2）として後に述べたい。


図 1

本校ト一タルカリキェヲムのイメージ
3 研究の概要
（1）教科•道徳•特別活動のリンク
（1）本校教育目標から見えるめざす生徒像
まず，学校での様々な活動場面における「めざす生徒像（教師＝こんな生徒であってほしい，生徒＝こう ありたい自分）」を全教師及び全校生徒から理想の姿として意見を収集した。その意見を参考に，本校教育目標との整合性を配虑しながそ多面的なカテゴリー（学習指導要領 「行動の記録 10 項目」）に合わせて， より具体的な「めざす生徒像」を設定した。このことによって，生徒一人一人が各教育活動の諸場面にて「今，何を大切にすればよいのかっ，「どのような力を身に付けることが望ましいのかりといった行動の指針を得る ことができるとともに，活動に対する自己評価や次なる活動への課題意識をもつことができるのである。
そして，ここで設定した「めざす生徒像」は，さほに，領域リンクの接点としての機能をもつこととなる。

（2）めざす生徒像を軸としたユニット
教料，道徳，特別活動をリンクさせたトータルカリキュヲム，搆築の基本搆想としては，教育活動の中で取 り报いの時期が比較的安定し，教育的価値に共通項が見出せる行事（五大行事「修学旅行などの校外学習，
1 先頭ベージ 〈前のベージ 次のベージ $\mid$ 最終ベージ


平和学習，運動会，文化祭，送別芸能祭」）に着目し，その五大行事とのリンクを図った道徳 カリキュラムを編成した。さかにそこへ特別活動（ここでは，主として学紴及び生徒会活動） としての実践的アプローデをからませ，人とし ての生き方，在り方についての自筧を深めさせ たり，集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的，実践的な態度や豊かな心 を涵養したりすることを目的としている。

このようなユニット搆造を，五大行事を中心 として設定することにより，それぞれの時期に それぞれの領域での活動のねるいや目的を明確 にすることができるとをもに，豆いの取り組み の相乗効果が期待できる。
（2）学びの意味化「教科教育における『生きること』と『学ぶこと』の統合」
各教紏における「生きること」につながる「学び」とは，学習に意味他俩値を見出させること（学びの意味化）であると孝える。これまで，私たち教師は，教科の内容を「わかりかすく」教えることに腐心してき た。そのこと自体は，基礎学力の定着戸動機付けのためにも極めて重要であす，多くの先行研究がその成果 を掲げていることかるも理解できる。しかし，昨今の学力低下所学習意欲の欠如の問題は，かってのそれと は異なり，「なぜそれを教えるのか」「その矢識や技能は本当に必要なのか」といった学り゙の根元的な追究を我々に課しているように思えてならない。一人一人の生徒が，目の前の学びに対し「なるほどそうか」「も しかすると，こういうことだったのでは」と心の底から学びの面白さやよろこびを味わい，その意味や価値 に気付くことこそ，生徒も私たちも求めているのではないだろうか。このようなことから，今期は，全教紏 をあげて，学びの意味や価値を実感させる（「学びの意味化」を促す）学習搆造の開発に着手した。

そのために，まず，各教科におけるこれまでの学びが，生徒にとって どのように認知されていたのかを分析し，その状祝を「感覚理解」「関係理解」「概念理解」といった3つの認知段階に分類•整理するとをも に，その結果を単元（内容のまとまり）構造に当てはぬて，一般的な学 びの展開における学びの采䖻性や要当性を検証することとした。こらに は，従来までの単元搆造を必要に応じて組み直し，学びの意味化を促す方略的な単元搆築論としてその在り方を迫究することとした。


## 図 4

学びの意味化を促す学習構造


○意味化の授業開発 ○「感筧理解」，「関係理解」，「概念理解」これら の認知段階における生徒 の認知状況を分析し，そ れぞれの段階しべルに合 わせて援業目摽や内容を設定した引，個々の生徒 $へ$ の指導をしたりする。 また，意味化への方略的 な単元構筑論として設定 する。


| －先須ベージ | 〈前のベージ | 次のベージ〉 | 最終ベーシ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## 道 <br> 徳

本校道徳の重点目標は，「互いに高ぬ合い，心豊かな生き方を創造する生徒の育成」である。その達成の ために，道徳の時間や他の教育活動を通じて心の教育に努めている。特に，道徳の時間の披いを具体的に示 した本校の道徳力りキュラムには3つの特徴がある。

第1は，他領域（教科•特別活動）とのリンクを図るユニットを組み达んでいる点である。このコニット の大きな枠組みと道徳的ねるいは基本的に全学年共通しているが，苦学年采統性をもたせている。

| （例）「送別芸能祭」（全学年共通行事） |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} \text { O全体のねらい } & \begin{array}{l} \text { 自分がいろ } \\ \text { 気持ちを大切 } \end{array} \end{aligned}$ | 自分がいろいろなものに支えられていることに気づかせ，それらの支えに感謝する気持ちを大切にする心情を育てる。 |  |
| 1 年 | 2 年 | 3 年 |
| 1 年間の学びを振り返り，さま ざまな感謝の思いに気－゙く。 | 2年間の学どを振り返り，さま どまな感詂の思いを見っぬる。ま た，その学びが今の自分の支えと なっていることに気がく。 | 3年間の学どを振り返り，その古えの上に今の自分があることに気－゙く。また，「送別芸能祭」をど う迎えるかを考える。 |

これまでに搆築してきたコニットは「修学旅行（3年）＋集団宿泊学習（2年）•歩く日（1 年）」，「平和学習」，「学園運動会」，「文化祭」，「送別芸能祭」 の5つである。いずれも本校伝統の行事であり，それぞれ他領域とのリンクを図 り研究•実践を重ねてそたものである。今回の研究では，それをト一タルカ リキュヲムの一環として明確に位置づけ，道徳や荅教料の授業でも报うように している。このような力リキュヲんにより，生徒の活動琯生活と結びついた学
 びを実現することができ，さらにそれぞれの学びが生徒の内面で関連づけられて，個々の学びの価値づけや定着が期待できる。

「「送別芸睹祭」感㴬の思いを込けて （6）授業風景（2年）」
第2は，他教料とのリンクを道徳•教科両面から図りやすくするために，道徳力りキュヲんの中に，関連する他教科の題材も組子刘んでいる点である。この力リキュクムによって，取 り上げた道徳的内容について道徳•教料両面から適当な実施時期や道徳題材を決定しやすくなり，教育的効果も高まることが期待できる。

## 教料をリンクした道徳授業の実践（3年）

国語で学習した「論語」，社会科で学習した「個人と社会生活」，そして，今後社会科 で学習する「地球市民をめざして」とりンクさせた道徳の授業である。秶料「孔子と葉公」を媒体とした。「正直に生きることが，自らの利害損得だけでなく，相手やまわわへ の思いやりの気持ちに根でしていることに気らかなる」というねらいの道徳の授業をす る中で，教科での学り゙が反映されたり認識が新たになったりすることも期待した。


第3は，各学年の道徳の重点目標を達成するための重点プログラム（各学年， 1 学期 $\rightarrow 2$ 学期 $\rightarrow 3$ 学期と段階的に実施する）を組み达んでいる点である。テーマや内容は，各学年ごとの生徒の実情や課題に即して柔軟に設定し，道徳の年間力リキュラムを補完している。

[^0]

〔Rococoかららの歌のフレレセント】
1 先頭ベージ 〈前のベージ 次のベージ $\mid$ 最終ベージ

## 特别 活－動

特別活動の目標は，望ましい集団活動を通して個性の伸長斺生き方についての自覚を深め，自己を生かす力を養うことにある。本校の研究のテーマである「生きること」と「学ぶこと」の統合において，特別活動 は，各教科等において培われた力，道徳において養われた心情を集団活動のなかで実践するものである。ま た，その実踐，具体的体験の中で得 それた知識や技能，心情は，再び教科等の学習乺道徳の実踐において，深めるれていく。このような基本的考えのもと，本校の特別活動，特に五大行事において，その活動がより効果的に生徒の生きる力の伸長につながるものとなるよう活動のねるいを明確にし，各教紏，総合，道徳を のリンクを図る特別活動の実践の具体の研究を進めている。

そこで，まず本校の五大行事を中心に，「こんな生徒でありたい」という本校の生徒の思いと，「こんな生徒であってほしい」という教師の願いをあわせ，その指針となる「目指す生徒像」を『我るのプライド』と してまとめた。これは本校が目指す生徒の具体の洝であり，目標である。特別活動の目標となる姿であり，教科や道徳においてもリンクする視点として活用できるものとなり，トータルカリキュクムを構築する上で も柱となる部分である。


## －実踐事例 「送別芸能祭」

本校の最も伝統ある行事がこの「送別芸能祭」である。学紴の枠を越え，それぞれの学年が 1 つとなって 3 年生を送り出す場を創りあね゙ていく。

この行事のキーワードを「感謝」とし，これまでの学び の集大成として，他者への感謝，また学びへの感謝などを実感できる活動として位置づけ，実践を行っている。ここ での，特別活動としてのねふいを具体像として「ぬざせ我 ふのプシイド」をもとに提示し，それを実現するための実躘的アプローデを示すことで，道徳队教科をのリンクの視点を明確にするため，活動のねるいと手順の共有化を図る ことも企図している。
○ 今後の方向性
これまで実践を重ねててきた五大行事を中心とする活動を まとめていく中で，めざす生徒像への効果的アプローデが実現できたかを検証すると同時に，そこでの反省をふまえ， よりよい集団活動，生きる力の育成の場となるようさらに ユニットとしての完成度を高めていきたいと孝えている。



## 総含学習下まれたがた。

本校がめざすトータルカリキュラムは，「豊かな学び」つまり「生徒が主体的に知識•経験を獲得し統合 すること」ができるようにするため，各教育領域を有機的に関連づけ，学びの段階性を重視した階層構造に よって構築を試みている。特に，総合学習「まんでがん」についでは，ここでの学びが共通学習筸選択教紏， その他の学習にフィードバックできること，また自己の学びの状態を自身で認識できることを大きなねるい として実践している。つます，教料，道徳，特別活動等によって培われた基礎的な知識•技能，もしくはも のの見方，考え方，さらには心情行動といった自己の様態が，社会生活を営む上で自己の能力としてどの ように発揮されるかを，教科枠ではない生きる上での素養という切りロで評価し，自己の存在価値を認識で きる評価フィールドとして位置がねている。

総合学習「まんでがん」には，I，IIの関連した2階層の構造を設定している。まず，1年生を学習対象 にしている「まんでがんI」では，自己追究に要求される基礎的部分の育成を目的として3つの力（調べる力，まとめる力，発表する力）を培っている。そして，2，3年生を学習対象にしている「まんでがんII」
は，個人ごをに学習を自己評価するフィールドとしての搆築を目指してい る。本年度は，次のような学習コースを設定して取引組んでいった。

【まんでがんI】対象学年：中学1年生（119名）

| コース | 学習活動のテーマおより呐容 |
| :---: | :---: |
| 1 | 私は未来のエネルギー社会を拓く提言者！ |
| 2 |  |
| 3 | スポーツを科学する |



【学習発表会で自己の学びを表現】

【まんでがんII】 対象学年：中学2年生（120名），中学3年生（118名）

| コース | 着目する知性 | 学習活動のテーマおより付容 |
| :---: | :---: | :---: |
| A | 言語 人間関係形成 自己観察，管理 | 自己の内面探究 |
| B | 言語 人間関係形成 | 共生社会に生きる |
| C | 空間認知 身体一運動 自己観察，管理 | 心を身体で伝える～自己の感情表現～ |
| D | 空間認知 音感 人間関係形成 | メディアと私 |
| E | 空間認知 身体－運動 自然との共生 | 自然を人間との関わり合い |
| F | 論理一数学 自然との共生 | 私たちの暮らしを自然との調和 |

上述したように，ここでの学びは，基礎的な学習段階である必修教科や選択教科，そして日常生活の様々
 いる。各コースの生徒が自己を評価し，学習後に記述した自己の今後の重点課題を以下に示す。《今後の自己の方向性》
自分の苦手なことか嫌なことにも精楎的に取り組れでいくように努力したい。そして，人と接するときにありのま まの自分を恥ずかしがるずに出していきたい。（Aコース）
1つ1つの判断をできるかぎり自分で決定して自分の考えをしっかりともちたい。また，友だちを進儿で会話した り，援業中も皘㮀的に発表し続けることで，自分わしさを表現していきたい。（Bコース）
人と接するとき，まず相手の様子を話炨行動からよみ取り，自分を分かってもらうために分からかすく表現したい。 また，相手の気持ちをよみ取ることが苦手なので，しっかりと人の話を聞くようにしたい。（Cコース）
自分が相手に伝えたいことを初めは時間がかかって方まくいかなくても，その場で泠静に考えてじっくりと対応す れば何とかなる。また，短時間で相手にうまく伝えられることを生活の中での目標に揭げたい。（Dコース）
教科学習のレボートづくりでは，谊料をできる限り多く集めて，多くの情報の中から1つずつ結論を出すという活動をしていこうと思う。また，1つの情報だけに頼りすぎないなうにしたい。（Eコース）
新だに見つけた欵問を解決していくためた，どのようなことをしていけばよいのかをその場でじっくりを考えて臨 みたたい。また，友だちゃ家族の協力がとても大きいので，感謝しながら協力をもらっていきたい。（Fコース）

| 14 先碩ベーシ | 4前のベージ | 次のページ | 最終ベージ｜ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

《国語科＂
豊かな言語認識の深化•拡充をめざす国語科授業の在り方
—発達段階をふまえた国語科力リキュラムの開発—
佐藤 宏一 佐藤 浩二
言語を生み出す能力は，「元来人間が生まれながらにして持っている生得的な能力である」（Chomsky，1957） という考え方にたつと，国語料が指導する内容は，言語の産出能力ではなくその活用•運用能力ということ になろう。つまり，事物獶心象等に付されたことばの意味を認識し，それを社会的環境の中で価値付ねした後，対人的コミュニケーションの場面において深化•摭充させながら思考•意思伝達の手段をして活用•運用していく能力である。言語を豊かに運用することは，豊かな思考を人間関係を育み，豊かに生きることに つながる。言語のもつ力を認識し，その使い手として深い関心と高い価値付けがなされ，自己の言語能力を皘極的に高めていこうとする意識を醸成できれば，生徒の言語能力は自ずと深化•掋夼すると考えられ，こ こに，授業の意味と価値付けを見出すことができる。既に備わっている自己の言語能力がより広く深いものへと再生されれば，それまでの思考や理解，人間関係はより完実したものに発展する。授業はその瞬間を確実に生徒に実感きせることをねるっており，これを「学びの意味化」を孝えてい る。

国語料で身につけた言語能力は，直接他教科の理解を支える基本となる。 また他教科で学んだ事象は，さらに言語意の意味認識に多面的な解釈 を与える。このような他教科との連関性も十分視野に大れながる，学


「隐しみ」という言枼の意味認境を交流する生徒。（「僕の防空㙩」より）】習の内容や時期についても考虑して，授業搆造及び段階的な力リキュ戸ん，構成について追究している。

## 社会科

社会的自己確立する生徒の育成をめざした社会科授業の在り方
—「生きること」と「学ぶこと」の統合を目指した社会科力リキュラムの構築——
安藤孝泰 北岡 隆
急速な発展，変貌を続ける現代社会において，これらの変化に主体的に対応し，一人一人が個性や㓣造性 をのばし，社会性や協調性を身につけていくことが問われている。換言すれば，自ら意欲を持って社会の問題を発見し，学び，考え，主体的な判断のもとよりよく解決していく力（「生きる力」）が大切な時代である と言える。そのために社会科では教料の「学び」と「生きること」を統合し，生徒たちによりよい社会を築くた めにはどのような力を育てなりればいけないのか考えた。そこで生徒たちが身につけておくべき力を，自ら社会事象を多面的•多角的に分析し，事実認識をし，価値判断ができる力（社会的自己確立する力）とした。 そのたぬの具体的な教材の開発やその際に最も有効な視点と方法の研究を中心に「生きること」と「学ぶこ と」を統合するトータルカリキュヲムの柱となる社会料力リキュヲムの再構築を目標として研究を進めてい くこととした。そこで次の方法で研究を進めている。

1 討論学習を組み达入だ社会科力リキュラムの見直し
（1）将来の社会の形成者として必要な基礎的知識を培い，社会認識を形成することを主眼とした授業の見直し
（2）生徒の授業における様態を分析し，思考の流れを授業（基礎•発展）のあり方の見直し
2 社会料の討論学習教材開発を行う
（1）社会科独自の討論学習の課題（問題）の開発（一般の問題を社会料独自の問題の違いを明確にする）
（2）討論学習の学習過程を開発する（生徒の思考の流れに沿って）
3 社会認識を通して公民的資質を形成する社会科学習の授業実践を行う

| 4先頃ベーシ | －前のベージ | 次のベージ | 最終ベージ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

擞学科4
数学的な見方や考え方のよさを知り，
よりよく生きるための数学教育の在り方
—数学を学ぶことのよさが実感でぎる数学科力リキュラムの構築——
木谷直充 半山章人
PISA2003の調査の中に「数学における道具的動機付け」に関する項目がある。その中の「将来の仕事の可能性を広げてくれるから，数学は学びがいがある。」という質問に対して，肯定的に答えた生徒の割合は，日本は $42.9 \%$ ，平均は $77.9 \%$ である。この結果は，平均を大きく下回り，調査した 41 か国の中で最低である。日本では，数学をあまり必要だと思っていない生徒が多いことを示している。
授業をしていても，生徒から「なぜ数学を勉強するの？」「普通の社会生活を営むのであれば算数で十分。」 という声を聞く。このような疑問をもったまま学習を続けても，学ぶ意欲が，きしく，効果的な学習にはなり にくい。また「数学の必要性」「数学を学ぶ意味」を単に言炗で説明しても，なかなか実感として伝わるな い。そこで，これるを実感できる授業を組み达んたカリキュヲんを開発する必要があると考えた。

数学科では，この「学びの意味化」に焦点を絞り，次の方法で研究を進めている。関数領域を例にすると
1 生徒の認知状祝（関数に関してどのような理解状況にあるか）を調査
2 単なる関数の利用ではなく，自然に関数学習の意味が感じとれる「意味化の授業」の開発
3 関数の有用性㧍関数的な見方•考え方のよさを実感できる授業を位置 づけた「単元力り寺ュヲム」の開発
「関数の授業には，こんな意味があったんだ。」とか「関数は，今後こん な場面で使えそうだ。」と学習の意味を実感できる生徒を育成することで，「生
 きること」と「学ぶこと」の統合が図れると考えている。

《理 科》
科学リテラシーを身につけ，「生きること」につながる理科教育
—科学的な見方•考え方の価値を見い出す理科力リキュラムの構䊾——

真鍋正史 石川恭広


【仮説を険証実験により
確認しているようす】 なってくる。今回の研究では，各単元ごをに，以下に示すような料学リテヲシーに関する認知の状況を精選し，それるの構造化を図っている。

|  | 認知の状況 |
| :---: | :---: |
| 感覚理解 | －日常生活の中には，不思議なことや分からないことがいろいろあることを認識する。 |
| 関係理解 | - どういう仮説を反証して，目的の仮説の妥当性を高ぬたいかを明らかにできる。 <br> - 課題の解決に向けてどんな実験をするべきか，どんな実験が可能かを理解している。 <br> - 仮説を検証できる十分な根拠が存在しているかどうかを判断できる。 |
| 概念理解 | - これまでの自然認識は，普遍のものとは限らないことを理解する。 <br> - 自然の坅みさ，精妙さ，雄大さ，神秘性などに気ぶく。 |
| 意味化 | －日常生活の中で，料学的に゙物事を見ることのすばるしさや楽しさを実感し，学びの価値 を見出している。 |


| 14 先須ベーシ | 4前のベージ | 次のページ | 最終ページ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

《音楽科4
音楽が表現する美しさとかかわることができる音楽学習をめざして ——音楽科力リキュラムーつくりに関する一提案—

十川裕史
現代はありとあら幻る情報が氾濫し，音も音楽も溢れんばかりである。そのため，一つ一つの音や音楽が目の前をただ通過し，しっかり聴いたり深く味わったりする機会が少なくなってきている。そのような中で こそ，音楽の美しさにかかわらせ，美しいものを美しいと感じる心を育むことによって，現代を豊かに生き る力を培うことができると考えている。これまでの研究で，音楽の「かたち」から「こころ」を味わらこと ができる援業づくりを模索し，生徒に「かたち」の知覚を促すことの重要性を確認した。そこで，「かたち」 の知覚をより促すことができるよう，生徒と音楽の「かたち」の接点に注目してみた。音楽价時空間に鳴引響く音の動きという現象であり，その現象には様々な要素が含まれている。例えば歌嘟教材では，音楽の「か たち」と歌詞の「かたち」が同時に鳴り響いている。また，鳴り響く音楽の中にも，音楽そのものが表現し ている表現性（メロディー，拍子，リズム，ハーモコー，速度，形式，様式）と，それを演奏している表現者の表現性（音色，アゴーギグ，強弱，装飾）の二つが同時に存在している。本研究は，次の二つのことを重点にして進め，音楽の美しさにかかわることができる音楽学習に迫った。 1 現在の「表現」と「鑑賞」の領域を，「歌唱領域」（歌詞を表現する音楽）

「器楽領域」（音そのもので表現する音楽），「民族音楽領域」（日本音楽を中心をする民族音楽）に捉え直してカリキュラムづくりを行う。
1 学びの認知段階の分析に，音楽そのものがもっている「音楽の表現性」 と，表現者によって表現された「表現者の表現性」のそれぞれの側面から分けて捉え授業を構成をし，それを「意味化」の授業で締めくくる単元開


【音楽の「かたち」を知覚する授業】発を行う。

## 《美術科》

見る力•感じる力を高め，学びの意味を実感させる美術科教育 —鑑㖹の発達段階に基－づいたカリキュラム構築——

河内直人
造形美術に関する発達段階についてはリード（1943）やローウェンフェルド （1947）など数多くの先行研究があるが，それらの多くは子どもに絵を描がせ ることから認知や概念の発達を見，創造性やパーソナリティに応じた指導を推しはかろうとするものである。しかし，実際の造形活動は描くことからは じまるのではなく，造形作品や対象との出会い「見る・感じる」ことからは じまる。したがって，「描く」ことによる分析とは別に，「見る・感じる」こ とに関する発達段階を分析する必要性があると考える。
本研究では，個々の生徒が，造形作品や対象をどのように認知 しているか，また，その状況はどのような段階で，全体として どのような傾向にあるのか等をアンケートやワークシートの反応から分析するとともに，その結果を基に「鑑賞の発達段階」 を設定し，「見る力•感じる力」を高める授業展開や力りキュ

本校美術科で捉える「見る力•感じる力」
○見る力…視覚情報を拱得する能力。対秉は，
造形物，自然，社会。（目に映るもの） ○感じる力…豊かに想像し，解絼する能力。対央は，人。（心に映るもの）戸ん䅪築に生かそうとしている。また，美術料における「学びの意味化」とは，そこでの学びが，自らの生活を明るく豊かにしていく造形的な基礎として，また，造形活動や作品を通じた他者理解•異文化理解をし て，そして，自己を含めた人間の生き方•在り方を見つめ，よりよく生きる力として働いていることを実感 させることであると孝え，その授業開発に取り組んでいる。

| 4先須ベーシ | －前のベージ | 次のベージ | 最終ページ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## 《保健体育料》

## 運動を通して，身体•仲間とのかかわりを創造する保健体育学習

—「豊かな心と体づくり」を目指した保健体育科力リキュラムの構築——
池下一顕 千木良佳亜
保健体育料では，「生きる力」の中での教料の役割を「豊かな心と体づくり」とし，「生きること」 とは「豊かな心と体を育んでいくこと」，「学ぶこと」とは「適切な運動実䟠を通して，健康•身体能力の保持増進，及び共に運動を行ら仲間をの人間関係づくりの習慣化を図ること」と捉えている。

全国的に体力の低下が大きな問題とされている。保健体育科としては，体力を，矣力などの基礎体力だけでなく日常やスポーツ活動に生きて働く「身体能力」として捉え，その「身体能力の向上」のため，授業外，学校外の活動，そして生涯体育・スポーツにつながっていくような，運動に親しむ資䀸•能力を育てることが大切であると考えた。そのためには，子どもたちが「運動や健康を学が大切さを心から感じること」が必要であり，それが保健体育料における「学びの意味化」である と捉えている。子どもの心身の認知段階の分析を取り入れながる，学びの意味化を促す単元の構築に取り組みたい。

そこで，研究の方向性として「健康•身体能力の向上」「ライフスキ ル教育」に着目しようと孝えた。スポーツを規䡉意識や人間関係形成 を始めとする，人間として必要なことをバランスよく学べる場として の価値を改めて見直すと共に，健康•身体能力の向上への取り組みと ライフスキルを育てるための取り組みを取り大れた適切なスポーツ実躘を通して，子どもたちが「豊かな心と体ら゙くり」の大切さを再確認し

更には「生きる力」を学び伸ばしていけるものと期待する。

## 《技術•家庭科》

よりよい生活をめざした技術•家庭科学習の在り方
—生活の見方や考え方を習得し生活化できる技術•家庭科师キュラムの構築——
氏家徹也 齏藤恵子
本教料における「よりよい生活をめざす」とは，単に生活の自立を図ることだけではなく，よりょく生き ていこうとすることである。そして，このテーマをより具体的に以下の3点に絞って考えることとした。
I 自分の生活の中での気ら゙きを探求する（生活の現状を見つめ，知識狍技術を基に判断し行動すること）
II ものや資源を大切にする（今あるものや資源を工夫し有効に使用していくこと）
III 新しいものを創っていこうとする（先人が創ったものやシステム皮び考え方を発見し，それを継承し
発展させたり新たなものを生み出していこうとしたりすること）
このような教科の目標をめざして，今年度は，生徒の認知の状況を分析したうえで，「学ぶこと」が「より よく生きること」であると実感できる単元構築を考えている。
生徒の認知の状祝は，その単元において，これまでの生活経験から思い出したり判断したりしている状祝，問題解決のために新しい情報を收集し基礎•基本の知識や技能が定着している状祝，生活を多面的に捉え，相互 に関係づけたり問題を分析したりできる状祝が繰り返されると考えた。こ のような認知状況を加味した学習の流れを，意図的に作ることによって，生徒は，その単元での学びの意味を実感し，自分の生活から課題を見つけ， よりよい生活を求めたり觎造したりする（生活化する）ことができると孝 えている。このように本教科の「学びの意味」を実感できる授業づくり皮


【和食を分折している段階の授業】 びカリキュヲム搆成を研究しているところである。

| 4先頃ベーシ | 4前のベージ | 次のページ | 最終ページ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## 《外国語料》

「つなげる」「広げる」コミュニケーションを求めて
—コミュニケーションスキルを高めるカリキュラムの構築—
小川 正晃 西村 小夜子
本校外国語科の研究のねほい疝，＂Listening•Speaking•Reading•Writing＂という基本的な 4 つの力を生か し，相手と「内容ある，よりよいコミュニケーション」を図るために，「積極的に英語を使って意思疎通を図 ろうとする意欲を芽生えさせる」こととした。今回は特に，「話すこと」によるコミュニケーションに重点を置いた。「内容ある，よりよいコミュニケーション」を求めるには，相手の気持ちを優先して考えるがきでは ないかと考える。そのためには自分から皘極的に関わっていき，相手からもいろいろと語ってもらう。「相手 を楽しませる」という視点をもってコミュニケーションを図ろうとすれば，「内容ある，よりよいコミュニケ ーション」につながるのではないだろうか。このようなコミュニケーションを実際に成就させるために，その過程のコミュニケーションスキルに目をつけた。例を挙げると，

○相手とどのような話題で語り合おうかと考えるトピックの選定。
○困難な局面を乗り越えていこうとするストラテジー（方略）の力。
○どのように話を展開していこうかと考えるディスコース（発話）の力。 これるに目をつけて，中学校段階で理想とされるコミュニケーションを目指して，そのレベル分析を実際の生徒のコミュニケーション活動から行い， どのようにコミュニケーションスキルを高めていけばよいかを提案する。 また，コミュニケーションを通して「英語」を学ぶ意味や価値を生徒一人一人が感じられるような授業搆築を図りたい。


【Guest Teacher を招いての会話】

《学校保建》
生涯にわたる健康で健全なライフスタイルの確立をめざして —思春期における自分らしさの形成をめぞした性に関する指導 —

学校保健において，近年，より一層の健康教育の无実が期待されている。それは，健康教育で学ひ得た知識や実践力が，「生涯にわたって健康で健全に生きる」ことへっながるからである。
そこで，本校では，現代的健康課題の一つでもある性に関することについて取り上げてきた。特に，中学生時代は思春期という多感な時期を迎えるため，性に関する指導の必要性は大きいと考える。また，生徒の中には，性に関することで脳んだり，関心を持ったりする者も少なくない。そこで，性に関する指導は，「性」 ＝「生」つまり，これからの「生き方」について学ぶという考えを根底に置き，思春期の生徒の実態に即し た指導を開•提供していくことで，生徒の健康で健全なワイフスタイルの確立の支援ができると考える。 また，保健室での相談活動においても，生徒自身が自分らしさを受容し形成していけるような支援や環境作 りを行うことで，自尊感情を高め心身ともに健康で健全に過ごしていくことができると考える。性に関する指導にあたり養護教諭の専門性を以下の5点と考えている。（1）日常の職務 の中で生徒の実態を把握し，実態が出発できる。（2）心と体の両面から性 を捉え，アプローチしていくことができる。（3）プラスとマイナスの両面が ら性のイヌージを捉え，内容を焦点化できる。（4）学年の䇣統性や他教料，行事などとの関連性を考虑できる。（5）配虑の必要な生徒を核とし，全体指導と個別指導のバランスを考慮できる。

このように，墤護教諭の専門性や特性を生かしながら，心身ともに健康 で自他を大切にする生徒を育てたいと思い研究を進めている。


〔3年団 将来の性を考える撹業】

| 1先須ベージ | －前のベージ | 次のベージ＞ | 最終ベージ1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## 文部科学省研究開発学校指定研究（3年次）附属坂出学園（幼－小－中－養）共同研究について

園児•児童•生徒の生活や学びの状況に適応した教育課程を創造するため，「5．4制」を実施した場合 の幼稚園と小学校及び小学校と中学校の接続の在り方並びに，幼•小•中一貫した教育課程，指導方法及び評価方法について検証する。

小学校 6 年生の 2 学紴を前期（数週間）＋後期（数週間）， 1 学紴ずつ交互に中学校の教育環境で学習（ 50分間授業，教科担任制授業など）＋生活体験（学紴＋生徒会活動，当番活動，部活動など）させ，その適応状況を比較検証した。生活及び学習に関する検証結果の概略については次の通りである。

1 生活全般について
実施期間中に目立った問題は見られなかった。しかし，環境やシステムがまったく異なる中学校での生活 は，児童に多少なりとも心理的負担をかりることさなった。特に，教室移動の多さや 50 分授業等の時間に関わる制約は，予想通りの数値として表れた。また，より自主性が求められる中学校の委員会活動住係活動，清掃•日直等の当番活動においても，多くの览童が青任をもって取り組もうと知めているものの，精神的に は多忙感を抱いていることもデータから読み取れた。ただし，それるは中学校生活に対し，短期間での順応 が求められた結果であって，5•4制を導大するにいたっての直接的な問題点で はない。むしろ，第1•2年次をも実施期間中の後半には，それぞれの览童が，自か行動する姿が増え，精神的成長が認めるれた。さらに，中 1 の生徒が小 $6 \infty$児童に詳細なアドバイスをする場面が頻繁にうかがそるなど，中1 の自覚を促し，総合学習や部活動などへの主体的な取り組みにつながっていたと感じる。


2 学習全般について
各教科を通じて基礎•基本の定着や思考力•判断力の育成を妨げるような結果は見出されていない。むし ろ，各教料から報告されているのは，論理的思考力の発達が著しい小学校高学年期に，中学校レべルの学習内容や学習方法を教科担任制のもとで適用することで多面的な見方や考え方を促し，さらなる思考力の高ま りが期待できることである。そのことは，学校教育全体における今日的な課題である，学習意欲の問題か一人一人の学習特性に応じた学びを提供するといった視点からも有効であると考えるれる。こうした結果から，小6に中学校の内容や方法の一部を取引大れることの効果が証明できたと言えよう。また，小学校高学年に おける教科担任制の導大や選択教科の実施，英語を中心とした外国語の采統的な学習の必要性など，児童の アンケート仙記述，見取り等から確認することができた。


[^0]:    学年重点プログラムの実践（1年）
    学年重点目標である「個性の伸長」の一䡒として，人生の先輩を校内に招き，講演会 を催した。高松市出身の双子歌手「ROCOCO」を招き，『夢』をテーマとして， 2 人が歌手を目指したきっかけ，オーディションになかなか合格しなかった苦労話，そして今 までの様々な人々との出会いから学れだことなどの其重な話を聴いた。生徒侍，日々の生活の中での出来事かそのつど感じてきたことを結どつけて感想を述べた。

