高 等 学 校

## 平成 30 年度

## 教育研究員研究報告書

## 情 報

東京都教育委員会
I 研究主題設定の理由 ..... 1
II 研究の視点 ..... 2
III 研究仮説 ..... 4
IV 研究方法 ..... 4
V 研究内容 ..... 8
VI 研究の成果 ..... 23
VII 今後の課題 ..... 24

## 研究主題 <br> これからの時代に求められる情報活用能力を育成するための授業と評価 <br> ～問題解決型学習によるCBTを活用した反転学習とパフォーマンス評価を通して～

## I 研究主題設定の理由

## 1 学校教育を取り巻く現状

「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要 な方策等について（答申）」（平成 28 年 12 月中央教育審議会）（以下，「中教審答申」と表記。） では，共通教科情報科における平成 21 年改訂の学習指導要領による教育の成果と課題を，次 のように示している。
○近年，情報技術は急激な進展を遂げ，社会生活や日常生活に浸透するなど，子供たちを取り巻く環境は劇的に変化している。今後，人々のあらゆる活動において，そうした機器 やサービス，情報を適切に選択•活用してくことがもはや不可欠な社会が到来しつつある。 それとともに，今後の高度情報社会を支えるIT人材の裾野を広げていくことの重要性が，各種政府方針等により指摘されている。そうした中，情報科は高等学校における情報活用能力育成の中核となってきたが，情報の科学的な理解に関する指導が必ずしも十分ではな いのではないか，情報やコンピュータに興味•関心を有する生徒の学習意欲に必ずしも応 えられていないのではないかといった課題が指摘されている。
○こうしたことを踏まえ，小•中•高等学校を通じて，情報を主体的に収集•判断•表現•処理•創造し，受け手の状況などを踏まえて発信•伝達できる力や情報モラル等，情報活用能力を含む学習を一層充実するとともに，高等学校情報科については，生徒の卒業後の進路等を問わず，情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を育むことが一層重要 となってきている。
また，中教審答申では，情報活用能力を構成する資質•能力のイメージとして，情報活用能力を資質•能力の三つの柱に沿って整理している。
（1）知識及び技能
情報と情報技術を活用した問題の発見•解決等の方法や，情報化の進展が社会の中で果 たす役割や影響，情報に関する法律•規則やマナー，個人が果たす役割や責任等について情報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し，情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身に付けていること。
（2）思考力，判断力，表現力等
様々な事象を情報とその結び付きの視点から捉え，複数の情報を結び付けて新たな意味 を見いだす力や，問題の発見•解決に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身 に付けていること。
（3）学びに向かう力，人間性等
情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し，その発展に寄与しようとする態度を身に付けていること。

小学校や中学校において複数の情報を結び付けて新たな意味を見いだす力や，問題の発見•解決に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力が十分に育まれておらず，また，

他の各教科•科目等の学習において情報活用能力を生かし高めることができるよう，他の各教科•科目等との連携を図ることが求められている。

## 2 高等学校の現状

高等学校教育は，大学入学者選抜に向けた対策が学習の動機付けとなりやすく，知識を暗記することや，暗記した知識を再生することに偏りがちで，思考力，判断力，表現力等や主体性をもって多様な人々と協働する態度などが十分に育成•評価されていないことや，高等学校においても情報活用能力が身に付いていないこと1が課題として挙げられる。

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月）では，「情報に関する科学的な見方•考え方」を働かせながら，知識及び技能を習得したり，習得した知識及び技能を活用して探究したりす ることにより，生きて働く知識となり，技能の習熟につながるとともに，より広い範囲や複雑な事象を基に思考•判断•表現できる力や，自らの学びを振り返って次の学びに向かおう とする力などを育成することが求められている。

## 3 先行研究により明らかになった評価手法の実施上の課題

平成 27 年度教育研究員研究報告書情報部会（平成 28 年 3 月 4 日）（以下「先行研究」とい う。）では，「主体的活動に対する評価手法の研究が十分ではない」ことについて注目し，能力そのものの評価よりも，能力の活用を評価するために事前学習，問題解決型学習，ルーブ リック等を組み合わせ，効果の高い授業の在り方について，更なる研究が必要であることを指摘している。

## 4 主題の設定

以上のことから，高校部会のテーマである「これからの時代に求められる『資質•能力』 を育むための授業改善と学習評価の充実」には，生涯にわたって情報技術を活用し現実の問題を発見し解決していくことができる力や情報活用の実践力を身に付けさせるための授業改善と評価について研究し，授業改善に資することが大切であると考えた。そこで，今年度の当部会の研究主題を「これからの時代に求められる情報活用能力を育成するための授業と評価～問題解決型学習によるCBTを活用した反転学習とパフォーマンス評価を通して～」と設定し，研究することとした。

## II 研究の視点

## 1 問題解決型学習

当部会の研究主題とした情報活用能力の育成においては，問題の発見•解決の過程を通し て新たな知識や技能が獲得されるとともに，思考力•判断力•表現力等が育まれ，知識や技能は活用を通してより洗練されたものになる。そこで当部会では，単元の内容に即した日常生活等での場面を設定した問題解決型学習で，情報活用の実践力（収集•判断•表現•処理•創造）を育成することに着目した。
当部会では，受動的な学習活動ではなく，問題解決型学習を行い習得してきた知識を活用 し，他の生徒と関わり合いながら学習を進めていくという能動的な学習活動や授業形態をと

[^0]ることにした。当部会での問題解決型学習では，事前学習で獲得した知識や生徒がこれまで に経験してきたことを基に，具体的な場面設定の中で問題の発見•解決を行う。問題の発見 に重点を置き，個人で思考を働かせる活動やグループ活動等により協働し，主体的•対話的 で深い学びにより知識や技能を身に付け，思考力，判断力，表現力等を育成する。

## $2 C B T や フ ゚ リ ン ト を$ 活用した反転学習

C B T とは一般的にコンピュータを用いたテスト形式のことを指すが，当部会では，状況 に応じて，Computer Based Testing とComputer Based Training（コンピュータを用いた学習支援）とする。また，反転学習とは，思考力•判断力•表現力等に着目し問題解決型学習 を軸にした授業を展開するため，知識及び技能の学習は，家庭学習等の授業外での事前学習 として行うこととともに，問題解決型学習を行う中で必要な知識は収集•判断するような授業形態とする。事前に問題発見•解決などに必要な知識及び技能を学習することで，授業内 における知識の習得に要する時間の短縮を図り問題解決型学習の学習効果を高めるとともに，情報活用能力の向上を目指す。

問題解決型学習の学習効果を高め，短時間で適切な事前学習を行らために，以下のことに留意することが必要である。
ア 事前学習（授業前）及び授業開始時に知識の習得ができること
イ 生徒の学びへの興味を高める学習であること
ウ 個々の学習進度の違いに配慮した学習であること
エ 個々の学習到達度を確認できること
これらを満たす形態として，当部会では，C B Tやプリントを活用した反転学習に着目す る。

## 3 パフォーマンス評価

先行研究にて，能力そのものの評価よりも，能力の活用を評価することの必要性について研究されている。当部会では，能力の活用を評価するために「パフォーマンス評価」につい て次の 2 点について着目した。
（1）授業前後のCBTやプリント学習
事前学習での知識の習得だけでなく，授業後にも基礎知識を含めた応用力を問うCB T やプリント学習を行い，評価をする。

また，授業後のCBTやプリント学習では問題解決型学習の中で，協働学習中の評価（積極性，協調性など）を行う。あわせて，問題が解決できたのか，対応策が最適であったの かなどの自己評価（段階評価）を行う。
（2）ルーブリック
「ルーブリック」による評価を行う。生徒に「ルーブリック」を事前に示すことで，生徒は，目的を見失うことなく，見通しをもって問題解決学習に取り組めると考える。

## III 研究仮説

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月）及びこれからの時代を鑑みると，情報活用能力の習得は必須となるが，中教審答申で示されたように，情報活用能力を育成する授業が十分に行わ れていないことが課題である。そこで，当部会では「授業内に問題発見•解決などの一連の活動を取り入れることで，情報活用能力が向上する。」という仮説を立てた。

また，先行研究より，アクティブ・ラーニングにおいては，事前学習で知識を十分に備える ことが重要であることが検証されている。その結果を基に，情報活用能力についても同様に「問題発見•解決に必要な知識を事前に学習することで，問題解決型学習の学習効果が高まる。」と いう仮説を立てた。

さらに，C B T の活用により，生徒の事前学習の結果を集約しその結果を指導に生かすこと が可能となることから，「パフォーマンス評価をすることで，主体的活動に対する学習評価を充実させることができる。」と仮説を立てた。

以上の三つの仮説を，教材や授業形態について検討し，その効果を検証する。

## IV 研究方法

## 1 研究の方法

（1）研究の流れ
本研究では，研究主題及び研究の仮説に即し，生徒の情報活用能力を育成するため，事前学習と問題解決型学習，個別パフォーマンス評価を工夫し，生徒の主体的な学習活動を促進する授業改善に関する実践的研究を行う。

本研究では，どの単元でも活用可能な授業形態での情報活用能力の育成を目指している ため，複数の単元での検証授業を行う。基本となる授業は図 1 で示す。


図1 基本授業モデル

基本1の授業では，授業内でCBTによる事前学習を実施した後に，問題解決型学習を行い，C B Tによる評価を行う。基本2の授業では，家庭学習など授業外でC B T による事前学習を実施した後，授業内で問題解決型学習を行い，C B Tによる評価を行う。
事前学習では，事前準備の簡略化及びより確実な知識の定着を期待しビデオ教材等は用 いずC B T のみを用いることとした。問題解決型学習の前にC B Tによる知識習得を行う こととし，家庭学習としてCBTを行った場合でも，授業開始時に確認用のCBTを行う ことで，事前学習に対するモチベーションの維持と家庭学習状況の評価を行う。
（2）本研究におけるCBT
事前学習として実施するCBTは，問題解決型学習に必要な知識の習得を目的としてい るため，一問一答形式で全 $6 \sim 8$ 問程度で行う。このCBT満点となるまで学習してか ら授業に臨むように生徒を指導することで，問題解決型学習に必要な知識の習得と学習習慣の定着を期待する。
また，授業の最後に実施するCBTについては，問題解決型学習によって身に付いたは ずである情報活用能力を確認するための応用的問題を $1 \sim 3$ 問程度で行う。
（3）本研究における問題解決型学習
本研究では日常生活などを想定し，一連の流れをもった問題解決型学習を行う。一連の流れとは，情報の「収集•判断•表現•処理•創造」を指し，これらの流れを意識させな がら問題解決を行っていく。そのため，扱ら題材については，単純な知識のみから答えを導くものではなく，未知の問題に対処することを意識した題材とする必要がある。
本研究の検証授業では，一連の流れの中から「収集」「「判断」及び「表現」に絞って検証を行うこととした。

## 2 検証方法

（1）問題解決型学習の効果について
本研究では三つの仮説を検証するため，図2に示す検証授業I～IIIを行い，それぞれの仮説の検証を行う。

I～IIIを通して，問題解決型学習による情報活用能力の向上を検証する。また，I，II及びIIIの比較により，事前学習による学習効果の向上を検証する。
（2）パフォーマンス評価及び効果測定
本研究では，主体的活動に対する学習評価を測定する手段として，ルーブリック評価を用いて測定を行う。前述した一連の流れのらち，収集•判断•表現についてのルーブリッ ク評価を作成する。各授業終了時の評価結果より，それぞれの能力が身に付いたか，充実 したかを評価結果の分析により読み取っていく。なお，ルーブリック評価は授業後半に実施するCBTと合わせて実施する。


図2 検証授業モデル

## 研究構想図

## 全体テーマ 「『主体的•対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善」

## 高校部会テーマ

## 「これからの時代に求められる『資質•能力』を育むための授業改善と学習評価の充実」

## 各教科等における「資質•能力」について

知識及び技能（何を知っているか，何ができるか）…情報活用の実践に必要な知識，情報技術を活用する技能
思考力，判断力，表現力等（知っていること・できることをどう使うか）…問題解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力
学びに向から力，人間性等（社会•世界との関わり，よりよい人生を送る）…見通しをもって問題を解決 しようとする意欲

## 高校部会テーマにおける現状と課題 <br> <br> 【現状】

 <br> <br> 【現状】}－小•中学校において，複数の情報を結び付けて新たな意味を見いだす力や，問題の発見•解決に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力が十分に育まれていない。
－他の各教科•科目等の学習において情報活用能力を生かし高めることができるよう，他の各教科•科目等との連携を図ることが求められている。

## 【課題】

- 高等学校において情報活用能力が十分に育まれていない。
- 高等学校の授業において，情報活用能力を育成する授業が十分ではない。
- 主体的活動に対する評価手法の研究が十分ではない。

【テーマ設定のための着眼点】
－情報活用能力において，知識及び技能の習得も必要であるが，思考力•判断力•表現力等に着目した授業改善を行い，生涯にわたって情報技術を活用し現実の問題を発見し解決していくことができる力や情報活用の実践力を身に付けることが必要である。学習の過程や成果を個々に評価する手法について検証 する。

## 高等学校情報部会主題



## 仮 説

- 授業内に問題発見•解決などの一連の活動を取り入れることで，情報活用能力が向上する。
- 問題発見•解決に必要な知識を事前に学習することで，問題解決型学習の学習効果が高まる。
- パフォーマンス評価をすることで，主体的活動に対する学習評価を充実させることができる。


## 具体的方策

○事前学習において，C B Tやプリント学習で，事前に個々の学習状況に応じた知識習得を行う。また，授業開始時に知識習得の確認を行う。
○日常生活などを想定し，単元に応じて一連の流れをもった問題解決型学習を行う。
○パフォーマンス評価として，授業前後のCBTやルーブリック評価を行う。


## 検証方法

○事前の知識習得が，問題解決型学習の学習効果を向上させるかどうか，事後ルーブリックにより検証する。
○事前•事後ルーブリックにより，問題解決型学習を通じた情報活用能力の向上を検証する。
○パフォーマンス評価による，問題解決型学習における学習評価の妥当性を検証する。

## V 研究内容

## 1 検証授業 I

| 教科名 | 情報 | 科目名 | 社会と情報 | 学年 | 1 年次 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

（1）単元（題材）名，使用教材（教科書，副教材）
ア 単元名 「情報通信ネットワークとコミュニケーション」
イ 使用教材 教科書 最新社会と情報（実教出版）
（2）単元（題材）の目標
情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティを確保するための方法を理解する。
（3）単元の評価規準

| ア 知識及び技能 | イ 思考力，判断力，表現力等 | ウ 主体的に学習に取り組む態度 |
| :--- | :--- | :--- |
| 情報セキュリティを妿かす | 情報社会の具体的な問題に | 情報セキュリティを確保す |
| 様々な問題とその対策を理解 | ついて，これらを防ぐための | るための方法に関心をもつて |
| している。 | 方法を考え，判断し，その結 | いる。 |
|  | 果を適切に表現している。 |  |

（4）単元（題材）の指導と評価の計画（3時間扱い）

| 時 | 学習活動 | 評価の観点 |  |  | 評価規準 （評価方法など） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 間 |  | ア | イ | ウ |  |
| $\begin{array}{\|c} \text { 第 } \\ 1 \\ 1 \\ \text { 時 } \end{array}$ | －情報セキュリティを脅か す様々な問題とそれらに対処するセキュリティ技術について理解する。 <br> －問題に対応する基本的な手順を学習する。 | $0$ |  |  | ア 様々な問題とその対策を理解し ている。（C B T） <br> ア 問題に対応する基本的な手順を理解している。（C B T） |
| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 2 \\ & 2 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 本 } \\ & \text { 時 } \end{aligned}$ | －コンピュータウイルスに感染した際の適切な対処法を検討する。 |  | － | $\bigcirc$ | イ 情報セキュリティを脅かす原因 を適切に判断し，対処法を考え，表現することができる。（ワークシ ート，C B T） <br> ウ 様々なセキュリティ技術につい て調べ，まとめている。（観察） |
| $\begin{array}{\|c} \text { 第 } \\ 3 \\ 3 \\ \text { 時 } \end{array}$ | －パスワードの必要性を学習する。 <br> －安全なパスワードと危険 なパスワードを比較し，安全なパスワードを設定す る。 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | ア 安全なパスワードを設定するこ とができる。（実習課題） <br> イ 安全なパスワードと危険なパス ワードの違いを考え，判断するこ とができる。（ワークシート） |

（5）本時の授業形態（授業モデル図）


図3 検証授業I の授業モデル
（6）本時（全3時間中の 2 時間目）
ア 本時の目標
（ア）具体的な問題について適切な対処法を検討することができる。
（イ）問題に対応する基本的な手順を理解する。
イ 仮説に基づく本時のねらい
授業内に問題発見•解決などの一連の活動を取り入れることによって，情報活用能力が向上することを確かめる。
ウ 本時の展開

| 時 間 | 学習内容•学習活動 | 指導上の留意点 | 評価規準•方法 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 導 } \\ & \stackrel{\text { S }}{ } \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | －本時の学習内容と評価基準を確認す る。 | －授業の最後に確認テストを行うこ とを伝える。 <br> －ルーブリックを提示し，本時の達成目標を意識させる。 <br> －あらかじめグループを作成してお く。（グループ5名，8グループ） |  |
| $\begin{aligned} & \text { 展 } \\ & \text { 笄 } \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | 【問題解決型学習】 <br> ランサムウェアに感染した事例を題材に，セキュリティ上の未知の問題に対応す る一連の手順を学習する。 |  |  |
|  | 模範的な手順 |  |  |
|  | 活動1 応急処置 <br> 問題に直面したときにどのような対処をすればよいのかを調べる。 <br> 活動2 復旧 <br> 正常な状態に戻す方法や，脅威を取 り除く方法を調べる。 <br> 活動3 原因の調査•分析 <br> 問題の原因を調べ，どうしてその問題が発生したのかを分析する。 | －各グループを巡回し，取組状況を確認していく。必要に応じて，説明をさせ，不十分な場合はヒント を与える。 | イ 情 報セキ ユリティを脅かす原因 を適切に判断し，対処法 を考え，表現 することが できる。（ワ ークシート） |


|  | 活動4 対応策の検討 <br> その問題が発生しないために，どの ような対策をしていけばよいのかを調 べる。 <br> 各活動の前後で，必要に応じて情報収集や情報共有を行う。 |  | ウ 様々なセ キュリティ技術につい て調心゙，まと めている。 （観察） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { ま } \\ & \text { ¢ } \\ & \overparen{15} \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | －本日の学習内容の確認テストを受け る。 | －C B Tで実施させる。操作方法が分からない生徒には個別に指導 を行う。 | イ 情報セキ ユリティを劦かす原因 を適切に判断し，対処法 を考え，表現 することが できる。（C B T） |
|  | 【 C B T による情報活用能力の確認】 <br> －セキュリティを脅かす問題に直面したときの基本的な対処手順 を問う。（思考力，判断力，表現力等） |  |  |
|  |  | －－全員提出していることを確認じ，未提出の生徒には指示を促す。 |  |

（7）授業の様子
グループ学習では，分からない用語などを互いに共有し合い，協力して調べている様子 がうかがえた。しかし，生徒たちは事前に予習を行っていないため，分からない用語の洗 い出しと，用語の検索などに時間を費やしてしまい，本時の中心である問題解決の検討に十分な時間をとれなかったように思われる。実際に，「活動4問題解決の検討」まで到達 できていないグループもあった。
問題解決型学習を円滑に進めるためには，知識の定着が必要であり，前提となる知識が あると，授業内で情報を収集する活動の時間を節約することができると考えられる。
（8）本時のパフォーマンス評価及び効果測定
ア 問題解決型学習を活用した効果
2 検証方法（2）に基づき，生徒からのルーブリックによる情報活用能力自己評価，C B Tによる理解度確認の結果，生徒の活動観察，成果物（ワークシート）の分析により，問題解決型学習による情報活用能力の効果を，各データより分析した。

本検証授業においては，次の表1 のルーブリック表を使用した。なお，ルーブリック評価の事前と事後の数値結果については，各評価項目別に表2，表3，表4で示す。
（1）収集する力について
収集する力については，前時に実施したルーブリックによる情報活用能力自己評価（以下「事前ルーブリック」と言う。）においてS•A評価が $81 \%$ という高い数値であった。 C B Tによる理解度確認（以下「事後 C B T 」と言う。）後のルーブリックによる情報活用能力自己評価（以下「事後ルーブリック」と言う。）においても $90 \%$ という結果が得られ た。特に，S 評価については， $18 \%$ から $50 \%$ と数値が向上した。問題解決型学習を通じて，教科書だけの内容ではなく，複数の情報源より情報を収集することができたと実感した生徒が多いことが確認できた。B•C評価においては， $21 \%$ から $11 \%$ に数値が減少した。問題解決型学習を通じ，個人学習だけでなく，集団での学びによる効果もあると考える。

表1 検証授業 I のルーブリック表

| 評価項目 | S | A | B | C |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）収集する力 | 複数の情報源（インタ ーネット，教科書，友人）を比較しながら問題解決に必要な正し い情報を収集するこ とができた。 | 複数の情報源（インタ ーネット，教科書，友人）を比較しながら問題解決に必要な情報 を収集したが，正しく ない情報も含まれて いた。 | 問題解決に必要な情報は収集したが，信憑性については考慮で きなかった。 | 問題解決に必要な情報を収集することが できなかった。 |
| （2）判断する力 | 情報や平えテテテディを脅かす問題を発見し，対応策の検討まで正確に行うことができ た。 | －情報它丰ぎデディを脅かす問題を発見し，復旧まで正確に行う ことができた。 | 情報セ羊ごデディを脅かす問題を発見す ることができたが，対処法が分からなかつ た。 | 脅かす問題を発見す ることができなかっ た。 |
| ③表現する力 | 情報セキューツラーティを脅かす問題に直面し たときの対処法を具体的に自分の言葉で整理して表現するこ とができた。 | 脅かす問題に直面し たときの対処法を具体的な文章で表現す ることができた。 | 情報セ平ごューディを脅かす問題に直面し たときの対処法を短 い文章で表現するこ とができた。 | 脅かす問題に直面し たときの対処法を表現することができな かった。 |

表2 検証授業Iにおける収集に対する結果

| 収集 |  | 事後 |  |  |  | 合計 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C |  |  |
| 事前 | S | 5 | 2 |  |  | 7 | 18\％ |
|  | A | 14 | 7 | 3 | 1 | 25 | 63\％ |
|  | B |  | 5 |  |  | 5 | 13\％ |
|  | C | 1 | 2 |  |  | 3 | 8\％ |
|  | 合計 | 20 | 16 | 3 | 1 |  |  |
|  | 割合 | 50\％ | 40\％ | 8\％ | 3\％ |  |  |  |

表3 検証授業Iにおける判断に対する結果

| 判断 |  | 事後 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C | 合計 | 割合 |
| 事前 | S | 4 | 1 |  |  | 5 | 13\％ |
|  | A | 2 | 4 |  |  | 6 | 15\％ |
|  | B | 6 | 10 | 5 |  | 21 | 53\％ |
|  | C | 3 | 3 | 2 |  | 8 | 20\％ |
|  合計 <br> 割合  |  | 15 | 18 | 7 | 0 |  |  |
|  |  | 38\％ | 45\％ | 18\％ | 0\％ |  |  |

## 表4 検証授業Iにおける表現に対する結果

| 表現 |  | 事後 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C | 合計 | 割合 |
| 事前 | S | 3 | 2 | 2 |  | 7 | 18\％ |
|  | A | 1 | 1 |  |  | 2 | 5\％ |
|  | B |  | 9 | 9 | 1 | 19 | 48\％ |
|  | C | 1 | 4 | 7 |  | 12 | 30\％ |
| $\begin{array}{l\|l\|} \hline \text { 合計 } \\ \hline \text { 割合 } \\ \hline \end{array}$ |  | 5 | 16 | 18 | 1 |  |  |
|  |  | 13\％ | 40\％ | 45\％ | 3\％ |  |  |

（2）判断する力について
判断する力については，事前ルーブリックにおいてはS•A評価が $28 \%$ という数値であ つた。事後ルーブリックにおいて， $83 \%$ に増加した。B•C評価においては，73\％から $18 \%$ に数値が減少し，C 評価を選択した生徒は 0 人であった。問題解決型学習を通じて，実際 に起こりうるトラブルに対して，自ら発見•判断しなければ，対応ができないことを実感 したためであると考える。
（3）表現する力について
表現する力については，事前ルーブリックにおいてはS•A評価が $23 \%$ という収集する力，判断する力より低い数値であった。事後ルーブリックにおいては $53 \%$ という結果が得 られた。S評価については，18\％から $13 \%$ と数値が減少した。S 評価が減少した理由とし ては，問題解決型学習を通して，自分の言葉で表現し，伝えることの難しさを実感したた めであると考える。習得した知識を活用し，判断した結果をまとめ表現する力を育成する

ことは，1 単位時間の授業だけでは，力が付いたことを実感することは難しく，継続して指導していく必要があることが示唆された。A評価については，5 \％から $40 \%$ に大きく増加した。これは，問題の内容を理解して，調査した結果を具体的に示すことや一定の文章 で示すことができたと実感している生徒が多いと考える。

B•C評価においては， $78 \%$ から $48 \%$ に数値が減少した。これは，問題解決型学習の中 で互いに協働学習をすることで，自ら判断したことを表現できるようになったと実感した ようである。しかし，整理したり，具体的に表現するところまでは至っていない。
ィ 問題解決型学習における自己評価について
（ア）事後 C B T の結果とルーブリック評価
問題解決型学習後に行った事後 C B T の結果と成果物（プリント）の分析を行った。
（1）「収集する力」の事後ルーブリックとの関係
インターネットや教科書等から情報を収集することで回答できる問題を事後 C B T で出題した。「収集する力」のS評価は「正しい情報を収集することができた」，A評価は「正 しくない情報も含まれていた」という評価である。検証授業を行ったクラスでは A 評価を付けた生徒の平均点が S 評価を付けた生徒の平均点より高かったが，学年全体では， S 評価を付けた生徒の方が平均点は高い結果となった。
（2）「判断する力」の事後ルーブリックとの関係
事後CBTにおいて「復旧」に関する問題を出題した。この問題に正答するということ は，情報セキュリティ問題に直面した際に，復旧作業が正確に行えることを示す。正答者 のルーブリック評価を見ると，約 8 割の生徒が， S または A 評価であった。誤答者のルー ブリックでも，約 8 割の生徒が S または A 評価としていた。この結果から，「復旧」が正確 にできていないにも関わらず，「自分は復旧ができる」と思い込んでいる生徒が多数存在し ている可能性がある。
（3）「表現する力」の事後ルーブリックとの関係
表現する力のB評価は「短い文章」，C評価は「表現できなかった」である。ワークシー トを分析したところ，短い文章で記述している生徒は 11 名，無記入は 3 名いた。これはそ れぞれ，B評価， C 評価に対応していると考えられる。生徒自身の評価で C 評価としてい た生徒は1名であり，ワークシートの状況より生徒は良い評価を行っている。一方で，B評価は 18 名でありワークシートの状況より低い評価を行っている生徒もいたと考えられ る。

## （1）検証授業I の成果と課題

検証授業 I では，各評価項目について，過半数の生徒がそれぞれの能力について向上し たと感じていた。特に，「判断する力」は他の二つの能力と比較して向上した割合が高かっ た。

事前にルーブリックによる自己評価行うことで，授業の目的を認識し，各評価項目に向 けて取り組むことができた。また，クラス全体における，各自の到達度を測ることが可能 になった。検証授業Iでは，問題解決型学習に必要な知識を収集するために時間を要して しまったが，65 \％の生徒が「判断する力」を向上させており，大きく力を伸ばすことがで

きた。
課題は，事前にルーブリックの意味や，活用方法を生徒に十分に説明することはもちろ ん，C B T と同時ではなく，C B T の結果を確認した後にCBTを用いたルーブリック評価を実施する等，評価を実施するタイミングの妥当性についての検証である。

## 2 検証授業 II

| 教科名 | 情報 | 科目名 | 社会と情報 | 学年 | 1 年次 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

（1）単元（題材）名，使用教材（教科書，副教材）
ア 単元名 「情報化が社会に及ぼす影響と課題」
ィ 使用教材 新•見てわかる社会と情報（日本文教出版）
（2）単元（題材）の目標
ア 情報化が社会に及ぼす影響と課題について理解する。
イ 情報機器を適切に活用し，情報を収集して表現する。
ウ 情報化の課題について自ら考え，判断し，行動する態度を身に付ける。
（3）単元の評価規準

| ア 知識及び技能 | 1 思考力•判断力•表現力等 | ウ 主体的に学習に取り組む態度 |
| :---: | :---: | :---: |
| 情報化が社会に及ぼす影響 と課題について理解してい る。 | 情報化が社会に及ぼす影響について考察し，その結果 を適切に表現している。 | 情報化の課題について明確な問題意識をもつことが できる。 |

（4）単元（題材）の指導と評価の計画（3 時間扱い）

| 時間 | 学習活動 | 評価の観点 |  |  | 評価規準 （評価方法など） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ア | イ | ウ |  |
| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 1 \\ & 1 \\ & \text { 時 } \end{aligned}$ | －不正アクセスの手口やコンピュ ータウイルスの感染例などを知 り，被害にあったときの適切な対策を理解する。 <br> －インターネットを利用した詐欺 やトラブルなどの事例を踏ま え，被害にあわないための適切 な対策を理解する。 | ${ }^{-}$ |  |  | ア 不正アクセスやコンピュ ータウイルスの被害にあっ たときの問題とその対策に ついて理解している。（ワー クシート） <br> ア インターネットを利用し た詐欺やトラブルなどの事例を踏まえ，被害にあわない ための適切な対策を理解し ている。（C B T） |


| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 2 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 㷊 } \\ & \text { 時 } \end{aligned}$ | －S N S の仕組みを理解し，トラ ブル発生時に，情報モラルに配慮しその背景を科学的に捉え考察し，適切に対処できるように なる。 | － | $\bigcirc$ | － | ア S N S の仕組みを理解し ている。（C B T） <br> イ S N S の投稿内容につい て，仕組みやモラル面から考察し，その結果を適切に表現 している。（C B T ，ワーク シート） <br> ウ さまざまな事例について調べ，まとめている。（観察） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 3 \\ & \text { 時 } \end{aligned}$ | －情報格差が生じる様々な原因を理解する。 <br> －情報化が進んで良くなったこと，悪くなったことを考える。 | － | $\bigcirc$ |  | ア 情報格差に対する具体的 な対策を理解している。 <br> イ 情報化について考察し，表現できている。（ワークシー ト） |

（5）本時の授業形態（授業モデル図）


## 図4 検証授業IIの授業モデル

（6）本時（全3時間中の 2 時間目）
ア 本時の目標
S N S の仕組みを理解し，情報モラルに配慮しその背景を科学的に捉え考察し，適切に対処できるようになる。
イ 仮説に基づく本時のねらい
授業内にC B Tによる事前学習を行い，その後，問題発見•解決などの一連の活動を取 り入れることによって，情報活用能力（情報を収集する力，判断する力，表現する力）を向上させることを確かめる。
ウ 本時の展開

| 時 間 | 学習内容•学習活動 | 指導上の留意点 | 評価規準•方法 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 導 ¢ 15 分 | －本日の学習内容と評価規準を確認す る。 <br> －本日の学習内容のCBTを受ける。 | －ルーブリックを提示し，内容及び評価の観点を説明する。 <br> - C B Tの説明 <br> -  10 分で満点をとるように指示する。 <br> －教科書を見てもよい。 |  |


|  |  | －操作方法が分からない生徒 に個別指導を行う。 <br> －授業の最後に碓認テストを行 らことを伝える。 <br> －あらかじめ作成したグループ を指示（グループ 4 名， 10 グループ） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 展 開 20 分 | 【問題解決型学習】 <br> S N S で「拡散希望」のメッ <br> 発見•解決に向けて情報技術 <br> 活動 1 <br> 問題に遭遇したときにどのように対処するかを個人で考え，根拠を調心゙ る。 <br> 活動2 <br> グループで共有する。 <br> 活動3 <br> グループの代表が発表する。 | セージを受け取った時の対処を を適切かつ効果的に活用する <br> - 問題を画面に提示する。 <br> - グループで共有させ，ワー クシートに記述させる。 | 題材に，問題の とを学習する。 <br> ィ S N S の投稿内容について考察し，その結果を適切に表現して いる。（ワークシ ート） <br> ウ さまざまな事例について調心， まとめている。 （観察） |
|  | －本日の学習内容の確認テストを受け る。 | －C B T で実施させる。 | ア SNSの仕組み を理解している。 （CBT） |
|  | 【 C B Tによる情報活用能力の確認】 <br> S N S のメッセージを受け取った時の対処方法を問う。（思考力•判断力•表現力等） |  |  |
|  | －ルーブリックを基に自己評価をする。 | －全員提出していることを確認 し，未提出の生徒には個別に指導する。 | イ SNSの投稿内容について考察 し，その結果を適切に表現してい る。（ C B T） |

## （7）授業の様子

「拡散希望」のメッセージを受け取った際の対応について考える内容の授業であった。生徒は，授業の最初にC B Tによる理解度確認（以下，「事前 C B T」と表記。）を行っており，問題解決を行ら際に分からない用語を調べる生徒は少なかつた。このため，問題解決型学習 に費やす時間を多くとることができた。しかし，導入においてCBTで満点となるまで行っ ており，グループ活動に時間を十分に取ることができなかった。

このことから，問題解決型学習をスムーズに進めるためには，ある程度の知識の定着が必要であるが，その時間を授業内で確保しようとすると，問題解決に費やす時間が少なくなる ため，時間の確保が課題となる。
（8）本時のパフォーマンス評価及び効果測定
ア 問題解決型学習を活用した効果
検証授業 I と同様に，（ア）2 検証方法（2）に基づき，問題解決型学習による情報活用能力の効果を，各データより分析した。

本検証授業においては，次の表5 のルーブリック表を使用した。なお，ルーブリック評価の事前と事後の数値結果については，各評価項目別に表 6 ，表 7 ，表 8 で示す。

表5 検証授業IIのルーブリック表

| 評価項目 | S | A | B | C |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）収集する力 | 複数の情報源（インタ ーネット，教科書，友人）を比較しながら問題解決に必要な正し い情報を収集するこ とができた。 | 複数の情報源（インタ ーネット，教科書，友人）を比較しながら問題解決に必要な情報 を収集したが，根拠が明確ではなかった。 | 問題解決に必要な情報は収集したが，信憑性については考慮で きなかった。 | 問題解決に必要な情報を収集することが できなかった。 |
| （2）判断する力 |  る問題を発見し，対応策の検討まで考える ことができた。 | －S N「ごの活用に関す る問題を発見し，対応 まで考えることがで きた， |  る問題を発見するこ とができたが，対応が わからなかった。 | －－N～らの活用に関す る問題を発見するこ とができなかった。 |
| （3）表現する力 | S N Sの活用に関す る問題に直面したと きの対処法を具体的 に自分の言葉で表現 することができた。 | －N－ る問題に直面したと きの対処法を具体的 な文章で表現するこ とができた。 |  る問題に直面したと きの対処法を短い文章で表現することが できた。 | SNSの活用に関す る問題に直面したと きの対処法を表現す ることができなかっ た。 |

表6 検証授業IIにおける収集に対する結果 表 7 検証授業Iにおける判断に対する結果

| 収集 |  | 事後 |  |  |  | 合計 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C |  |  |
| 事前 | S | 9 | 4 |  | 1 | 14 | 36\％ |
|  | A | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 38\％ |
|  | B | 5 | 4 |  | 1 | 10 | 26\％ |
|  | C |  |  |  |  | 0 | 0\％ |
|  | 合計 | 22 | 13 | 1 | 3 |  |  |
|  | 割合 | 56\％ | 33\％ | 3\％ | 8\％ |  |  |  |


| 判断 |  | 事後 |  |  |  | 合計 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C |  |  |
| 事前 | S | 5 | 1 | 1 |  | 7 | 18\％ |
|  | A | 5 | 12 | 1 |  | 18 | 46\％ |
|  | B | 4 | 5 | 3 |  | 12 | 31\％ |
|  | C | 1 | 1 |  |  | 2 | 5\％ |
|  合計 <br> 割合  |  | 15 | 19 | 5 | 0 |  |  |
|  |  | 38\％ | 49\％ | 13\％ | 0\％ |  |  |  |

表8 検証授業Iにおける表現に対する結果

| 表現 |  | 事後 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C | 合計 | 割合 |
| 事前 | S | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 | 54\％ |
|  | A | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 26\％ |
|  | B |  | 1 | 1 | 4 | 6 | 15\％ |
|  | C |  | 1 | 1 |  | 2 | 5\％ |
|  | 合計 | 7 | 12 | 13 | 7 |  |  |
|  | 割合 | 18\％ | 31\％ | 33\％ | 18\％ |  |  |

（1）収集する力について
収集する力については，事前ルーブリックにおいてはS•A評価が $74 \%$ という高い数値であった。事後ルーブリックにおいても $89 \%$ という結果が得られた。特に， S 評価に ついては， $36 \%$ から $56 \%$ と数値が増加した。検証授業 I と同様，問題解決型学習を通じ て，教科書だけの内容ではなく，複数の情報源より情報を収集することができたと実感 した生徒が多いことが確認できた。C評価のみに着目すると $0 \%$ から $8 \%$ に増加している。

これは，問題解決型学習において意図していた収集ができなかったことや，事後CBT で正解を導くことができなかったのではないかと推測できる。
（2）判断する力について
判断する力については，事前ルーブリックにおいてはS•A評価が $64 \%$ という高い数値であった。これは検証授業 I よりも高く，検証授業IIでは知識に関する事前CBTを行っていることが影響していると考えられる。事後CBTを実施後のS•A評価は $87 \%$ に増加し，C評価を選択した生徒は 0 人となった。検証授業 I と同様，問題解決型学習 の判断する力への成果が見られた。事前C B T の実施により，事前ルーブリック評価に影響があることが示唆された。
（3）表現する力について
表現する力については，事前ルーブリックにおいてはS•A評価が $80 \%$ であり，収集 する力，判断する力よりも高い。これは，検証授業 I とは逆の結果であった。事後ルー ブリックにおいては $49 \%$ に減少した。特に， S 評価については， $54 \%$ から $18 \%$ と数値が減少した。B•C評価においては，20 \％から $51 \%$ に数値が増加した。

事前ルーブリックにおいてS•A評価が高かった理由として，生徒が事前CBTの結果に捉われ，ルーブリックの項目を正確に理解できずに回答したことが考えられる。事後ルーブリックにおいてS•A評価が減少した理由として，問題解決型学習を通して，自分の言葉で表現し，伝えることの難しさを実感するとともに，事後CBTの実践的な応用問題への対応により評価の見直しをしたと考えられる。B•C評価においても，同様に事後 C B T の対応が要因であると考えられる。
ィ 問題解決型学習における自己評価について
（ア）事後CBTの結果及び成果物とルーブリック評価
問題解決型学習後に行った事後 C B T の結果と成果物（プリント）の分析を行った。
（1）「収集する力」の事後ルーブリックとの関係
本時の問題解決型学習では，類似の事例を検索することが問題解決につながった。ル ーブリックは，「収集する力」のS評価は「複数の情報源を比較しながら……正しい情報 を収集することができた」，A評価は「複数の情報源を比較しながら……正しくない情報 も含まれていた」としている。生徒のプリントへの記述内容に対する指導者の評価は，複数の情報源から自分の考えを導いていればS評価，一つの情報源からであればA評価 とした。事後ルーブリックの結果とワークシートから指導者が評価した結果を比較する と，事後ルーブリックの結果が低くなる傾向が見られるものの，ほぼ近い数値になった。
（2）「判断する力」の事後ルーブリックとの関係
事後CBTで判断に関する問題が不正解であった生徒は1名であり，正解率は $93 \%$ と なっていた。自己評価においてS•A評価を選択した生徒は $87 \%$ であったことと比較す ると，生徒の自己評価と事後 C B T の結果の差はないと考えられる。
③「表現する力」の事後ルーブリックとの関係
表現する力の S 評価は「具体的に自分の言葉で」，A評価は「具体的な文章で」，B 評価は「短い文章」，C評価は「表現できなかった」である。事後 C B T を確認し，短い文

章で記述している生徒は 22 名，無記入は 13 名いた。これはそれぞれ， B 評価， C 評価 に対応していると考えられる。生徒自身の評価ではC評価は 4 名であった。表現する力 について，生徒は，ワークシートの状況よりも高く評価を行ら傾向があった。
（1）検証授業IIにおける成果と課題
検証授業IIでは，「収集する力」•「判断する力」の 2 項目の能力について，過半数の生徒が向上したと回答している。「表現する力」は他の二つの力と比較して向上した割合が低かった。

検証授業I の課題であった問題解決型学習に必要な知識を収集するために時間を要し た点について，検証授業 II では授業内 C B T にて対応することで，問題解決型学習の時間を確保することができた。C B T の活用により，一定の水準での問題解決型学習をす ることが可能になり，「判断する力」•「表現する力」の部分に取り組む機会が増加したと考えられる。
課題として，検証授業 I と同様に「表現する力」について，事後ルーブリックとワー クシートの状況が一致していないことがあげられる。

## 3 検証授業III

| 教科名 | 情報 | 科目名 | 社会と情報 | 学年 | 1 年次 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

（1）単元（題材）名，使用教材（教科書，副教材）
ア 単元名 「情報社会とディジタル技術」
ィ 使用教材 新•社会と情報（日本文教出版）
（2）単元（題材）の目標
ア ネットワークの構成と必要な機器について理解する。
イ ネットワークの適切な構築について考え，表現する。
ウ ネットワークの課題について自ら考え，判断し，行動する態度を身に付ける。
（3）単元の評価規準

| ア 知識及び技能 | ィ 思考力•判断力•表現力等 | ウ 主体的に学習に取り組む態度 |
| :---: | :---: | :---: |
| クの仕組みと構成する機器 について理解している。 | コンピュータネットワーク を構築し，適切な構成図として表現できる。 | コンピュータやネットワー クを適切かつ効果的に活用し情報社会に主体的に参画しよ らしている。 |

（4）単元（題材）の指導と評価の計画（3時間扱い）

| 時間 | 学習活動 | 評価の観点 |  |  | 評価規準 （評価方法など） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ア | イ | ウ |  |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 第 } \\ 1 \\ 1 \\ \hline \text { 時 } \end{array}$ | －インターネットの仕組みや用い られているプロトコルを知る。 | $\bullet$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { ア } \quad \text { 通信方式やプロトコルについ } \\ & \text { て理解している。 (C B T) } \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 2 \\ & 2 \\ & \hline \text { 時 } \end{aligned}$ | －WWWと電子メールの仕組みを理解する。 | － |  |  | ア WWWの仕組みや電子メール の送受信で用いられるプロトコ ルについて理解している。（CB T） |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 第 } \\ 3 \\ \text { 時 } \\ \text { 条 } \\ \text { 時 } \end{array}$ | －コンピュータネットワークの構成を理解する。 <br> －条件に合った最適な構成を考 え，構成図を作成する。 | $\bigcirc$ | － | $\bigcirc$ | ア コンピュータネットワークの <br> 構成を理解している。（CBT） ィ 最適な構成について考察し， <br> 表現できている。（ワークシー ト） <br> ウ グループで構成図を作成する際にメンバーと協力し主体的に取り組む。（観察） |

（5）本時の授業形態（授業モデル図）


図5 検証授業IIIの授業モデル
（6）本時（全3時間中の 2 時間目）
ア 本時の目標
ネットワークの構成と仕組みを理解し，適切に構成できるようになる。
イ 仮説に基づく本時のねらい
本時の学習で必要となる知識は，事前学習としてあらかじめ家庭で学習する。本時では，
授業内CBTを実施し，事前学習の定着状況を確認する。事前学習を行った上で，問題解
決型学習を行うと，情報活用能力（情報を収集する力，判断する力，表現する力）を向上
させることができることを確かめる。

ウ 本時の展開

| 時 間 | 学習内容•学習活動 | 指導上の留意点 | 評価規漼•方法 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 噵 } \\ & \text { (5 } \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | －本日の学習内容と評価規準を確認す る。 <br> －本日の学習内容のCBTを受ける。 | －ルーブリックを提示し，内容及び評価の観点を説明する。 －事前学習で知識を得ているか確認のためにCBTを行う。点数が低い場合にはグルー プワーク内で知識を得るよ らに指示する。 <br> －あらかじめ作成したグループ を指示（グループ 4 名， 10 グループ） |  |
| $\begin{aligned} & \text { 展 } \\ & \text { 算 } \\ & 35 \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | 【問題解決型学習】 <br> 仮想の学校にネットワーク <br> いるので，その範囲内で構 <br> 活動 <br> 問題を読み，条件を満たすことができ るネットワーク構成図をグループで考 える。 | を構築する。その際に複数の条笑する。 <br> －問題文は一人一枚，ワー クシートはグループに 1枚配布する。 <br> －問題文をよく読み，正確 に理解することを意識さ せる。 <br> －グループで共有させ，ワ ークシートに記述させ る。 | 件が設定されて $\begin{aligned} & \text { ィネットワーク } \\ & \text { の構成について } \\ & \text { 考察し, その結果 } \\ & \text { を適切に表現し } \\ & \text { ている。(ワーク } \\ & \text { シート) } \\ & \text { ウ グループで協 } \\ & \text { カレながら活動 } \\ & \text { を行っている。 } \\ & \text { (観察) } \end{aligned}$ |
| ま め ¢ 10 分 | －本日の学習内容の確認テストを受け る。 <br> - ルーブリックを基に自己評価をする。 <br> - ワークシートを提出する。 | - C B T で実施させる。 <br> - 全員提出していることを確認 し，未提出の生徒には個別で指導する。 | イネットワーク <br> の構成について考察し，その結果 を適切に表現し ている。（C B T） |

（7）授業の様子
事前課題として事前CBTを実施したが，取り組んでいた生徒は半数程度であった。そ のため，課題文を読んでも，条件が理解できていなかった生徒もいた。しかし，グループ ワーク内でうまく情報を共有したり，調べたりしており，全体として，円滑に実習は進ん でいた。
一方で，問題解決を行ら課題の難易度が高く，思らように進まないと実感していた生徒

が多くいた。適切な課題のレベル設定と，家庭においてCBTを確実に実施することが課題である。
（8）本時のパフォーマンス評価及び効果測定
ア 問題解決型学習を活用した効果
検証授業 I ，IIと同様に，（ア）2 検証方法（2）に基づき，問題解決型学習による情報活用能力の効果を，各データより分析した。

本検証授業においては，次の表 9 のルーブリック表を使用した。なお，ルーブリック評価の事前と事後の数値結果については，各評価項目別に表10，表11，表12 で示す。
表9 検証授業IIIのルーブリック表

| 評価項目 | S | A | B | C |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）収集する力 | 問題解決に必要な情報を複数の媒体から信ぴょう性を考慮し て収集することがで きた。 | 問題解決に必要な情報を複数の媒体から収集することができ た。 | 問題解決に必要な情報を特定の媒体から収集することができ た。 | 問題解決に必要な情報を収集することが できなかった。 |
| （2）判断する力 | 問題点を正確に把握 し，最適解が何か判断 したらえで，信ぴょう性を考慮して必要な情報が何か判断でき た。 | －問題点を正確に把握 し，最適解がなにか判断したうえで，必要な情報が何か判断でき た。 | －問題点を＂正確に把握 し，最適解が何か判断 できた。 | 問題点を把握じ，最適解が何か判断できな かった。 |
| （3）表現する力 | －問題の解決策だぼ「゙ なく，コミュニケーシ ョンにおいても自身 の考えを積極的に言語化することができ た。 | －問題の解決策だぼデ「゙ なく，コミュニケーシ ョンにおいても自身 の考えを言語化する ことができた。 | 問題の解決策を最適 な手段で表現できた。 | －問題の解決策＂を表現 ${ }^{\prime}$ できなかった。 |

表 10 検証授業IIにおける収集に対する結果 表 11 検証授業IIにおける判断に対する結果

| 収集 |  | 事後 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C | 合計 | 割合 |
| 事前 | S |  |  |  |  | 0 | 0\％ |
|  | A | 1 | 13 | 4 | 1 | 19 | 48\％ |
|  | B |  | 6 | 10 | 5 | 21 | 53\％ |
|  | C |  |  |  |  | 0 | 0\％ |
|  合計 <br> 割合  |  | 1 | 19 | 14 | 6 |  |  |
|  |  | 3\％ | 48\％ | 35\％ | 15\％ |  |  |


| 判断 |  | 事後 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C | 合計 | 割合 |
| 事前 | S |  |  |  |  | 0 | 0\％ |
|  | A | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 8\％ |
|  | B | 1 | 10 | 14 | 8 | 33 | 83\％ |
|  | C |  |  | 2 | 2 | 4 | 10\％ |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 合計 } \\ \hline \text { 割合 } \\ \hline \end{array}$ |  | 2 | 11 | 17 | 10 |  |  |
|  |  | 5\％ | 28\％ | 43\％ | 25\％ |  |  |

表12 検証授業IIにおける表現に対する結果

| 表現 |  | 事後 |  |  |  | 合計 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | S | A | B | C |  |  |
| 事前 | S |  |  | 1 |  | 1 | 3\％ |
|  | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15\％ |
|  | B | 1 | 8 | 11 | 9 | 29 | 73\％ |
|  | C |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 10\％ |
|  | 合計 | 3 | 10 | 15 | 12 |  |  |
|  | 割合 | 8\％ | 25\％ | 38\％ | 30\％ |  |  |  |

（1）収集する力について
収集する力については，事前ルーブリックにおいてはS 評価及びC評価が $0 \%$ であった。
A評価を選択した生徒は $48 \%$ ，B評価を選択した生徒は $52 \%$ であった。今回の検証授業で

は，半数程度の実施率となったものの事前CBTを家庭学習として行った。また，授業開始時においては，家庭学習として行ったCBTとは異なる問題を事前CBTとして取り組 み，自分自身の収集した知識を活用できているか確認でき，事前ルーブリック評価に影響 があったと考える。

事後ルーブリックにおいては，C評価が， $0 \%$ から $15 \%$ と数値が増加した。今回の問題解決型学習では教科書の内容を基に，発展的な情報を収集する必要があったため，意図す る情報を収集することができなかったことが大きく影響したと考える。
（2）判断する力について
判断する力については，事前ルーブリックにおいてはS•A評価が $8 \%$ という低い数値 であった。事後ルーブリックでは，S•A評価が $33 \%$ に向上した。特に A評価については， $8 \%$ から $28 \%$ に向上した。 B•C評価は， $93 \%$ から $68 \%$ に数値が減少した。 B 評価は減少 したが，C評価が増加するという結果となった。これは，問題解決型学習の内容に影響を受けていると考える。
（3）表現する力について
表現する力については，S•A評価が $18 \%$ から $33 \%$ と変化した。B•C評価においては， $83 \%$ から $68 \%$ に数値が減少した。検証授業 I ，II と異なり，本検証授業の問題解決型学習 では，図の記入や数値計算等を必要とし，図や数値を使って表現した。検証授業I，II と同様に，問題解決型学習の中で，自らの考えを伝える難しさを実感したことが影響してい ると考える。

## イ 問題解決型学習における自己評価について

（ア）事前•事後C B T の結果及び成果物とルーブリック評価
事前C B T 及び事後 C B T の結果と成果物（プリント）の分析を行った。
（1）「収集する力」の事後ルーブリックとの関係
収集する力については，家庭学習で事前C B Tに取り組んだ生徒について，事前ルーブ リックの結果を分析した。事前CBTに取り組んだ生徒 23 名のうち，事前ルーブリックで A評価を選択した生徒は $48 \%$ いた。事前CBTに取り組んだ生徒は，事後CBTの正解率 が $68 \%$ で，事後ルーブリックでS•A評価を選択した生徒は $51 \%$ であった。
（2）「判断する力」の事後ルーブリックとの関係
判断する力については，事後ルーブリックの結果は向上していた。問題解決型学習の中 で，「最適解」を探そうとしていた生徒が多くいたため，向上につながったと考えられる。 また，自らが判断することができたかどうかを適切に評価の判断材料にしている生徒が多 かつた。
（1）「表現する力」の事後ルーブリックとの関係
前述した「判断する力」の自己評価についてと同様に，問題解決型学習におけるコミュ ニケーションにおける言語化について，着目している生徒が多いため，厳しい自己評価を しているように見受けられた。様々な意見を共有する中で，伝えるだけでなく，伝わるこ との重要性や一つの意見にまとめる難しさを実感したため，評価に表れたと考える。
（1）検証授業IIIにおける成果と課題
検証授業IIIでは，「判断する力」及び「表現する力」の 2 項目の能力ついて， $35 \%$ の生徒が向上したと感じていた。検証授業 I ，II と異なり，「収集する力」は他の二つの能力 と比較して向上した割合が低かったが，家庭で学習を行ったことで，問題解決型学習を用語や意味の確認から始めるのではなく，問題を見付けることから取り組むことができ るのは大きな成果であると考える。検証授業IIIの問題解決型学習で設定したテーマの難易度が高かったため，ルーブリック評価におけるS評価者はあまり増加していないが，授業において生徒間で情報を共有しながら問題解決に当たる姿があり，充実した問題解決型学習が実践できたと考える。

このことから，問題解決型学習のテーマ難易度の設定やテーマに応じたルーブリック評価項目の内容を十分に検討することが重要である。

## VI 研究の成果

1 授業内に問題発見•解決などの一連の活動を取り入れることで，情報活用能力が向上した。検証授業 I～IIIを通して，事後ルーブリックにおいて収集•判断•表現の評価がS•A評価だと感じた生徒の割合は向上している。よって，授業内に問題発見•解決などの一連の活動を取り入れることで，情報活用能力の向上につながったと考えられる。

## 2 問題発見•解決などに必要な知識を事前に学習することで，問題解決型学習の学習効果が期待できることが分かった。

「収集する力」，「判断する力」，「表現する力」について，事前と事後ルーブリックを比較 し，検証授業後に評価が上がった生徒の割合を表 13 に示す。授業内容により学習効果が表れ た資質•能力は異なるものの，事前と事後のルーブリックを比較すると評価の割合は上がっ ており，問題解決型学習の学習効果を期待できることが分かった

検証方法の設定に当たり，知識の定着を家庭学習として事前CBTで行う検証授業IIIが最 も効果があると考えていたが，事前と事後のルーブリックを比較すると，評価の上がった生徒の割合は，検証授業 I ，II，IIIの順に低くなった。この結果は，問題解決型学習の課題設定の違いによるものと考察している。検証授業IIは，事前学習を授業内でC B T を活用して行い，授業検証授業IIIは，知識の定着を家庭学習として事前CBTで行い，検証授業Iより も授業内に問題解決型学習に割く時間を確保できた。検証授業II，IIIにおける問題解決型学習の課題設定は，検証授業 I よりも高度な問題としているため，検証授業 II，IIIは検証授業 Iよりも評価の上がった生徒の割合が低いと考えられる。
表13事前ルーブリックと事後ルーブリックを比較し，評価が上がった生徒の割合

|  | 検証授業 I | 検証授業 II | 検証授業III |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 収集 | $55.0 \%$ | $43.6 \%$ | $17.5 \%$ |
| 判断 | $65.0 \%$ | $41.0 \%$ | $35.0 \%$ |
| 表現 | $55.0 \%$ | $10.3 \%$ | $35.0 \%$ |

## 3 パフォーマンス評価をすることで，主体的活動に対する学習評価を充実させることができ た。

検証授業 I ，II，IIIにおいて，パフォーマンス評価として，授業前後のCBTやルーブリ ック評価を行った。事前 C B T及び事後 C B T の結果と成果物（プリント）の分析により，問題解決型学習における生徒の主体的な活動についての評価を充実させることができた。

## VII 今後の課題

## 1 課題の最適なレベル設定の重要性

今回の検証授業により，問題解決型学習が，情報活用能力の向上につながることが分かっ た。しかし，その効果は，課題のレベル設定により差があった。問題解決型学習において， その課題のレベルを大別すると，①事前知識がなくても取り組めるレベル，（2）既習の知識で取り組めるレベル，（3）情報の収集等を行いながら取り組めるレベル，に分けられる。このう ち，（2）と（3）を適切に組み合わせることが，効果を高めるために必要だと考えられる。

## 2 情報活用能力の評価に関する更なる研究

検証授業IIIでは，課題のレベルが前述の（3）であり，生徒の反応や感想は良好であったが， ルーブリックによる評価では評価が下がる傾向にあった。これは，与えられた課題に対して意欲的に取り組むことができたが，解決まで至らなかったことが影響している。しかし，生徒の感想には「実際の状況を想定していたのでとても身になった」といった感想があった。 このことは，情報活用能力について，生徒に身に付けさせたい力として想定していた力と，生徒が身に付けたと感じている力が一致していなかったと推測される。情報活用能力や問題解決型学習の学習効果を適切に測定するための方法の更なる研究が必要である。

また，検証授業 I～IIIにおいて，事後ルーブリックにおいて収集•判断•表現の評価がS• A評価だと感じた生徒の割合は向上しているものの，表現に関しては収集•判断に比べて割合が低くかった。問題に取り組む中で表現することの難しさを感じている生徒が多いことや，自身の表現力を過大評価する傾向もあったため，表現力の評価については今後の課題となる。

## 3 パフォーマンス評価は教科だけでなく，学校全体で行うことが必要

検証授業IIIでは，授業前 C B T により事前学習を行った。C B T の活用は，学ぶ意欲を高 め学習習慣の定着にも繋がるツールになり得るため，事前学習として動画を活用することや個々の生徒に応じた学習が可能なアダプティブラーニングの活用等，更なる研究が必要であ る。学習習慣の定着は，情報科の授業のみで行うよりも，学校全体として行った方が効果的 であるため，学校全体の取組とすることも必要である。

## 4 問題解決型学習における環境の整備が必要

問題解決型学習を円滑に進めるための環境の整備が重要である。例えば，パソコン教室で話し合いを行う場合，机上にパソコンがあると協議が行いにくい。普通教室でタブレットパ ソコンを使用する場合，机上のスペースが狭くなる。話し合らために必要なツールと作業ス ペースの確保が課題となる。また，50 分の間の中で知識の習得と問題解決を伴ら活動を行う と時間が足りないため，効果の高い授業の在り方について更なる研究が必要である。

## 平成 30 年度 教育研究員名簿

## 高等学校•情報

| 学 校 名 | 職 名 | 氏 名 |
| :---: | :---: | :---: |
| 東京都立葛飾総合高等学校 | 教 諭 | 山田 純 弥 |
| 東京都立町田総合高等学校 | 教 諭 | 遠 藤 健 一 |
| 東京都立成瀬高等 学 校 | 教 諭 | 池 尻 啓 輔 |
| 東 京 都 立 府 中 高 等 学 校 | 教 諭 | ○金 子 信－ |

© 世話人

〔担当〕東京都教育庁指導部高等学校教育指導課
指導主事 加藤 雅英

## 平成 30 年度

## 教育研究員研究報告書高等学校•情報

東京都教育委員会印刷物登録平成 30 年 度 第 135 号

## 平成 31 年 3 月発行

編集•発行 東京都教育庁指導部指導企画課
所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
電話番号（03）5320—6849
印刷会社 康印刷株式会社


[^0]:    1 情報ワーキンググループにおける審議の取りまとめ（平成 28 年 8 月 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）

