
f＇ล
情湖洏」
刃

## 

 NSthta゚



学習指導の基本方針を示す「学習指導要領」の改訂に伴って，指導 と一体である「学習評価」にも， これまでにはなかった変更点が出 てきています。その全体像は，いっ たいどのようなものなのでしょうか。 また，教科ごとに，どのようなこ とが新しくなるのでしょうか。専門 の先生の解説をみていきましょう。

## 現在の学習評価に関する小学校教師の意識








Sv．

回
答
た
教
師
約
59
$\%$
を
占
あ
学
翌
価















制ヶが







## 指導要録についておさえておきたい点

－「関心•意欲•態度」の評価について，評価方法や評価時期などを工夫 する。その場合，都道府県ごとに一定の統一性を持たせることが必要。
－「外国語活動」については，数値による評価がなじまないとされている ことから，「総合的な学習の時間」の評価において行われているような文章記述による評価を行う。
－「特別活動」の評価については，各学校において評価の観点を設定し，指導要録に明示する。さらに，具体的な事実については「総合所見及 び指導上参考となる諸事項」に記すことが適当。
－「行動の記録」については，国や都道府県教育委員会等の示す参考例を踏まえ，指導要録の様式において項目を適切に設定する必要がある。 その上で，各学校の教育目標を踏まえた項目を加えることも可能。




























 Sh ortcht




# 今後の学習評価について教師が気をつけるべき ポイントとは 

安㢁忠应暒
早䅨田大学教育学部教授。中央教育審盖会委員，「児童生徒の学習評価の在り方 に関するワーキンググルーブ｜委員。専攻はカリキュラム詥。「改訂版教育課程編成論」（放送大学教育振興会），『教育」の常識•韭常裁」（学文社）など，著書多数


位
は
考
え
ま
せ
ん。
そ
己
か
絶
対
評
価
と



















 －里年








 に
な
る
で
し
う
経
営
に
活
動
の
改
善
に















 か
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
最
低
水
準
と
と



 やたが






















# 各教科の評価の視点 

新しい学習評価と指導の改善の全体像を確かめたら，次は各教科の評価の視点についてみていきましょう。専門の先生方による解説を参考にしてください。

## 研究部長 小島 宏

## 算数



〈算数科の評価の観点〉

| 現行 | 新 |
| :---: | :---: |
| 算数への関心•意欲•態度 | 算数への関心•意欲•態度 |
| 数学的な考え方 | 数学的な考え方 |
| 数量や図形についての表現•処理 | 数量や図形についての技能 |
| 数量や図形についての知識•理解 | 数量や図形についての知識•理解 |








































 （3）
き
あ
細
か
い
支
援
を
す
る










教授 今村 久ニ
















身
に
付
は
た
吕
を
さ
に
に
次
の具
的
な
言
語

















## 教職センター教授 畑中 喜秋

## 理科〉







心边の肘が










表1 第5学年「物の浴け方」の評価規準の例

| 観点 | 評価規準 |
| :---: | :---: |
| 自然事象への関心•意欲•態度 | －水の量や温度によって食塩やホウ酸などの溶け方が変わることに関心 を持ち，その規則性を調べることが できる。 <br> －溶かした物を取り出せることに関心を持ち，物の性質について進んで調べることができる。 |
| 科学的な <br> 思考•表現 | －物が水に溶ける限度を実験によっ て明らかにし表現できる。 <br> －水の量や温度によって溶ける物の量が変わることを，実験計画を立て て追究し表現することができる。 <br> －物の溶け方を追究する各段階で，図や表，文章等で適切に表現し，問題解決に活用できる。 |
| 観察•実験の技能 | ＞温度などによって物の溶け方が異 なることや溶ける限度，水と物の重 さが変わらないことなどを，器具や機器を正しくエ夫して使用して，明 らかにすることができる。 |
| 自然事象に ついての <br> 知識•理解 | －物が水に溶けるには限度があるこ とを理解している。 <br> －水の量や温度によって溶ける物の量が変わることや溶けている物を取 り出すことができることを理解して いる。 <br> －物が水に溶けても重さは変わらな いことを理解している。 |






以期田」以っ」
 जrて

 （3）
観
察
資
料
活
用 ．44

















桼国から参考様式や記載すべき事項は示されるが，それをもとに自治体や設置者がフォーマットを工夫することになっている。

| 児童氏名 | 尾府 読子 |
| :--- | :--- | :--- |


| ○行動の記録 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 項目 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 項目 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 基本的な生活垍慣 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | 思いやり・協力 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 健康•体力の向上 |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  | 生合尊重•自然愛護 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |  |
| 自主•自律 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |  |  | 勤労•奉仕 |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
| 責任感 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | 公正•公平 |  |  |  | $\bigcirc$ | 0 |  |  |
| 創意工夫 |  |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  | 公共心•公徳心 |  |  | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 合 | び指繒上参考となる諸事項 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 1 \\ & \text { 学 } \end{aligned}$ | ＊物語を興味を持ってよく読み，友逞と話し合うことができる。 <br> ＊身近な自然の裙察や季節に合った䢟びを，友達と仲良く楽し みなからしている。 <br> ＊冬休みには，縄跳びの練習をよくやり，上手になった。 <br> ＊自分の意見をはっきりと言うが，話し方がおだやかなので，友連に反発されず受け入れられる。 | $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 4 \\ & \text { 学 } \end{aligned}$ | ＊社会料の学習で地城の人々の安全を守る仕事を調べるなと <br> 事実に即して勉蚛することが好きである。 <br> ＊実験が好きで，風や水の务きなとの自然現象に興味を持って学習する。 <br> ＊総合的な学習の時間てリサイクルに関心を持ち，家庭で出る生ゴミから堆肥を作る道具を作成した。 <br> ＊5 年生になったら児童会の代表委員となり，地城のリサイク ル活動にもっと参加したいという希望を持っている。 |
| 第 学 年 | ＊文字が正しく書け，配当漢字を绕むことができ，使うことにも慣れている。 <br> ＊2 位数までの加法•減法の計算や，九九が磪実にできるように なった。 <br> ＊運動が好きて，铁棒や鬼ごっこなとを友達と仲良く楽しんで いる。 <br> ＊生き物係として，每日花瓶の水かえや花墥の水やりを行い，役割を正確に果たした。 <br> ＊学習に対して前向きに，積極的に複む娄势が，クラスによい霉囲気を与えた。 | 第 学 年 | ＊絵面が得意て，美術展やスケッチ大会なとで入賞した。 <br> ＊福社の問題に與味があり，総合的な学習の時間や家庭科で，お <br> 年寄りの生活や住環境にかかわりのある深題に取り組み，自分の考えをまとめた。 <br> ＊校内の音集発表会では，特技のピアノでコーラスの伴奏を進 んでつとめ，クラスの団結に貢献した。 <br> ＊登下校の通学路での安全規則をよく守り，また，違反なる友達 にも反発されないように注意ができた。 |
| 第 | ＊場面のようすがよくわかるように，声を出して読むことがて きるようになった。 <br> ＊測定や時間の計算が確実にてきるようになった。 <br> ＊铁棒や䟽び箱なとの器棫運動が大変得意で，身のこなし方が確実である。 <br> ＊夏休みには，水泳の練習をよくやり，泳げる距踓がのびた。 <br> ＊総合的な学製の時間で，自分の䜕題を見つけ，調べることや閉 き取ることが上手にできる。 | 第 6 学 | ＊本を珫むことが好きで，図書館の供出数で学年第一位となった。 ＊ボールや大縄を使った遊びを友違と仲良く楽しみながらしてい る。 <br> ＊地城の厘史に興味を持ち，総合的な学習の時間で，地域の大人や お年寄りに進んで話を開き，䛌べた結果をまとめ，自分の考えと して発表した。 <br> ＊登下校の通学指導では進んで下級生に話しかけ，安全規則を的磪に指脜した。 <br> ＊中学校では進んで友速をつくり，吹奏楽部に入部したいという希望を持っている。 |


| O出欠の記録 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 学年 | 区分

－参考文献
「評価規準の作成のための参考資料（案）小学校】国立教育政策研究所教育課程研究センター

「小学校新指溥要録対応の絶対呯価基準表（1～6年）」安彦忠彦監修 小鳥宏•寺崎千秋編 明治図書

「小学校担任がしなければならない評価の仕事12か月」小島宏著 明治図書

「平成22年改訂 新指道要録の記入例と用語例無藤隆•石田桓好•高岡浩二•桑原利夫編 図書文化

## －参考サイト

文部科学省「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 http：／／www．mext．go．jp／b＿menu／shingi／chukyo／chukyo3／004／gaiyou／ attach／1292216．htm

文部科学省「小学校，中学校，高等学校及び特別支搌学校等における児童生徒の学習評伍及び指道要録の改善等について（通知）」
http：／／www．mext．go．jp／b＿menu／hakusho／nc／1292898．htm
－行動の記録について
各教科，道德，外国語活動総合的な学習の時間，特別活動やその他学校生活全体にわ たつて諁められる児童の行動 について，各項目ことに学年別の越旨に照らし，十分満足 できる状態にあると判断され る場合には○印を記入する。 また，必要があれは，項目を追加して記入する。
（11）総合所見及び指導上参考と なる諸事項について
以下のような事項を文章で記述する。
（1）各教科や外国語活動，総合的な学習の時間の学習に関す る所見
（2）特別活動に関する事実及び所見
（3）行動に関する所見
（4）児童の特徵•特技，学校内外におけるボランティア活動等の社会奉仕体験活動，表彰 を受けた行為や活動，学力に ついて標準化された検査の結果等，指導上参考となる諸事項 （5）児童の成長の状況にかかわ る総合的な所見
（1）出欠の記録について
－授業日数…授業を実施した年間の総日数。
－出席停止－忌引等の日数．出席停止を命じられたり，忌引等の理由で出席を要しない と認められた日数。
－出席しなければならない日数…「授業日数」から「出席停止•忌引等の日数」を差し引いた日数。
－欠席日数…「出席しなけれ ばならない日数」のうち，病気またはその他の事故で「欠席」した日数。
－出席日数…「出席しなけれ ばならない日数」から「欠席日数」を差し引いた日数。
－備考…「出席停止•恚引等 の日数」に関する特記事項，欠席理由の主なもの，㸷刻•早退の状況などを記入する。

【図解】新しい指導要録の様式～指導に関する記録～
－钼点別学習状況について小学校学習指導要領に示さ れている各教科の目標に照ら して，実現状況を観点ことに評価し，A•B•Cの記号によ り記入する。

## ＠教科の観点について

各教科では，観点別学習状況の評価の観点として，4項目（生活は3項目，国語は5項目）を設定している。余白 の欄には，必要があれば䋩点 を追加して記入することにな っているが，妥当な観点であ るかどうか十分検討する必要 がある。
（3）評価（A•B•C）とその記入の仕方について
「＋分満足できる」状況と判断されるものをA，「おお むね満足できる」と判断され るものをB，「努力を要する」 と判断されるものをCと 3 段階で評価する。
©評価を効果的に行うための エ夫について
（1）各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定する。
（2）その際，改訂通知の別添 1－1の「各教科•各学年の評価の観点及びその趣旨」を参考にする。
（3）捕助簿に児童の学習状況や学習成果，テストの結果等を記録しておく。

## －評定について

第3学年以上の各教科の学習状況について，小学校学習指道要領に示された各教科の目標に照らし，実現状況を総合的に評価して，3（＋分满足できる）$\cdot 2$（おおむね満足できる）•1（努力を要する） の3段階で評価する。評定を行う際には，児童の平素の学習状況を考慮し，年間を通し ての学習の成果を絡合的に判断して決定する。

| 児童氏名 | 学校名 | 区分 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 尾府 読子 | ○○県○○市立○○小学校 | 学級 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 整理番号 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |




| ○䍃合的な学習の時問の記録 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学年 | 学習活動 | 観点 | 評価 |
| 3 | ＊自分の町をた んけんしよう （聞き取り調査） ＊○○公園で思 いきり遊ぼう （自然蛝察） | ＊学習活動への <br> 関心•意欲•㙰度 <br> ＊問顥解決能力 <br> ＊問題追究力 <br> ＊情報活用能力 | ＊駅前になせ铜像がある か，人づてを探し，閉き出しに成功した。 <br> ＊発見したことを図絡や时の広㫰䜑なとで調べて追究し，疑問が解ける面白さを知っ た。 |
| 4 | ＊ゴミ探検隊 （理境•閏察） <br> ＊緑のカーテン <br> にチャレンジし <br> よう（栽培・もの <br> づくり） | ＊学習活動への <br> 関心•意欲•篤度 <br> ＊淉題設定能力 <br> ＊問題追究力 | ＊給食残敛を使った肥料づく りを体倹したことから，町の虖真物のリサイクルに関心を持ち，調べ学習に発展した。 ＊学習を提案して実行し，ク ラスに自然と理境との関係を追究する䄰囲気を作った。 |
| 5 | ＊○○池探楥隊 （環境粮察） <br> ＊みんなにやさ <br> しい町一很環が <br> スって何だろう <br> 一（福社） | ＊学習活動への関心•意欲•热度 ＊譟䟎設定能力 <br> ＊情竍活用能力 <br> ＊生き方 | ＊池の活れと生活排水の関係 に気付き，自然への関心を深 めた。 <br> ＊病院や質い物に行く際のお年寄りの不自由さを体験して お年答りの気持ちがわかり，少年団の活動の仕方を工夫し た。 |
| 6 |  | ＊課題設定能力 <br> ＊問題追究力 <br> ＊情報活用能力 <br> ＊生き方 | ＊水を節約する慕らし方を実体験することに取り組み，実践力を身に付けた。 <br> ＊第二次世界大㸚で㻋開をし <br> たり，家族を失ったりした町 <br> の子どもたちのその後の暮ら <br> しを真创に調べ，考えた。 |

○特別活動の記録

| 内容 | 钼点学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学級活動 | ＊集団活動や生活への関心• | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 児童会活動 | 意欲•態度 <br> ＊集団の一員 |  | $\bigcirc$ |  |  | 0 |  |
| クラブ活動 | 判断•実践 ＊集団活動や |  |  |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 学校行事 | 生活について の知鸔•理解 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |  |  |

－外国語活動の記録について観点に照らして，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入する等，児童にどのような力が身に付 いたかを文章で記述する。ま た，各学校において，観点を記入できるようにする。

## （総合的な学習の時間の記録について

総合的な学習の時間に行った学習活動を記載 する。指導の目標や内容に基づいて定めた評価 の観点を記入したうえで，それに基づき，児童 の学習状況における変容や成長の様子などを文章で記述する。また，総合的な学習の時間のね らいに基づき，学習したことによって，どのよ うな資質や能力が身に付いたかを記入する。

## （3特別活動の記録について

特別活動における児童の活動 について，内容ごとに，その趣旨に照らして十分満足できる状態にある場合には，欄内に○印 を記入する。クラブ活動につい ては，実施しなかった学年の欄 に斜線を引く。

