# 平成27年度 <br> 全国学力•学習状況調査 <br> 鹿児島県結果分析 

平成27年10月

鹿児島県教育委員会

## 平成27年度全国学力•学習状況調査について

1 調査の目的
全国学力•学習状況調査は，義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点 から，全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握•分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図るとともに，学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立て，さらに，そのような取組を通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することを目的に文部科学省が実施しているも のです。
2 調査結果について
本調査の結果は，小学校の国語•算数•理科，中学校の国語•数学•理科の学 カの一部を示したものであり，本県の児童生徒の学力の全てを測定したものでは ありません。

また，学校の教育活動は，多面的，総合的に行われるものであるので，調査結果は，あくまで学校における教育活動の一側面です。これらの点に御留意くださ い。

## 目 次

## ○ 県全体の調査結果〔公立〕 <br> 1

1 教科に関する調査の結果概要 ..... 2
2 教科別及び観点別の結果 ..... 3
3 地区別の結果概要 ..... 7
4 指導法改善のポイント ..... 9
－小学校国語A•B ..... 9
－中学校国語A ..... 12
－小学校算数A－B ..... 15
－中学校数学A－B ..... 18
－小学校理科 ..... 21
－中学校理科 ..... 24
5 児童生徒質問紙及び学校質問紙の結果概要 ..... 27
6 全体考察 ..... 34
○ 市町村別の調査結果 ..... 40

# 県全体の調査結果（公立） 

本県の調査実施状況
1 調査の期日
平成27年4月21日（火）
2 調査の概要
○ 対象学年：小学校第 6 学年，中学校第 3 学年
○ 対象教科：国語，算数•数学，理科
○ 調査内容：国語と算数•数学については，主として「知識」に関 する問題「A問題」と，主として「活用」に関する問題「B問題」を出題。理科については，「知識」に関する問題と「活用」に関する問題を一体的に出題。

生活習慣や学習環境等に関しては，質問紙により調査。 ※ 理科は，「知識」に関する問題と「活用」に関する問題が一体的に出題され ているが，本報告書においては「知識」に関する問題と「活用」に関する問題を分けて分析している。この分類は文科省の設定によるものである。

3 調査実施校及び調査を実施した児童生徒数

| $\bigcirc$ | 小 学 校 |  | 506 校 | 14，692人 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ | 中 学 校 |  | 216 校 | 14，931人 |
| $\bigcirc$ | 特別支援学校 |  | 5 校 | 17 人 |
|  | 計 |  | 727 校 | 29，640人 |

## 1 教科に関する調査の結果概要

（1）本県の教科に関する調査の結果
ア 小学校の平均正答率

※平成24年度，理科の正答率 $62.7 \sim 64.1$（県），60．8～61．1（全国）（抽出調査のため95\％信用区間として発表）
ィ 中学校の平均正答率

|  | 教科 |  | 平成27年度 |  |  | 平成26年度（前回悉皆） |  |  | 平成25年度（前々回悉皆） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \|鑍平均正 | $\begin{aligned} & \text { 全国平均均荅 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 全国•県 } \\ & \text { 平均との } \\ & \text { \|差 } \end{aligned}$ | 睮平均正 答褱 | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 全国平均 } \\ & \text { 正卒率 } \end{aligned}\right.$ |  | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 県平均正 } \\ & \text { \|答率 } \end{aligned}\right.$ | $\begin{aligned} & \text { 全園平均均 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 全国•県 } \\ & \text { 平均との } \\ & \text { 差 } \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & \text { 中学校 } \\ & \text { (3年 } \end{aligned}$ | 国語 | A | 73.3 | 75.8 | －2．5 | 781 | 79.4 | －1．3 | 75.4 | 76.4 | －1．0 |
|  |  | B | 641 | 65.8 | －1．7 | 49.1 | 51.0 | －1．9 | 64.8 | 67.4 | －2．6 |
|  | 数学 | A | 61.7 | 64.4 | －2．7 | 65.5 | 67.4 | －1．9 | 61.5 | 63.7 | －2．2 |
|  |  | в | 39.4 | 41.6 | －2．2 | 58.4 | 59.8 | －1．4 | 39.2 | 41.5 | －2．3 |
|  | 理科 | ， | 51.9 | 53.0 | －1．1 |  |  |  |  |  |  |

※平成24年度，理科の正答率48．9～50．2（県）， $50.9 \sim 51.1$（全国）（抽出調査のため $95 \%$ 信用区間として発表）
（2）全国平均正答率との比較（経年変化）

※ このグラフは県の平均と全国の平均との差を表したもの
－平成21年度
$\diamond$ 平成25年度

- 平成26年度
- 平成27年度


## 2 教科別及び観点別の結果

（1）教科別の正答率分布から

## 正答率分布グラフについて

※グラフは，児童生徒の分布を示したものです。
※グラフの横軸は，正答率を5段階に分けて示しています。
$1: 0 \% \sim 20 \%$ 未満， $2: 20 \% \sim 40 \%$ 未満，3：40\％～60\％未満， $4: 60 \% \sim 80 \%$ 未満， $5: 80 \% \sim 100 \%$ ※グラフの縦軸は，各段階の児童生徒数を割合で示しています。
※左が本県，右が全国を表しています。

【小学校】 $\square$ 鹿児島県 $\square$ 全国
［国語A］


〔国語B〕


〈課題〉
－国語Aは5の段階の児童の割合が全国平均を大きく下回っており，中位層を上位層へ引き上げることが必要 である。国語Bは全国とほぼ同様の分布である。
－特に国語Aについては，文の中の主語を捉えること，国語Bについては，目的や意図に応じて見出しを付ける ことなどに課題が見られる。

## 〔算数A〕



〔算数B〕


## 〈課題〉

－算数Aは全体的に全国と同様の傾向となっているが，上位層は全国を上回っている。一方，算数Bは上位層が全国を大きく下回っていることに加え，分布状況が二極化する傾向が見られる。そのため，思考力•判断力•表現力を高めるための授業改善が十分ではない。
－特に算数Aについては，単位となる小数の幾つ分で小数の大きさを表すこと，算数Bについては，作図の際に用いられる図形の約束や性質の理解，基準量•比較量，割合の関係を捉え，基準量を求めることなどに課題が見られる。


[^0]
## 【中学校】 $\square$ 鹿児島県 $\square$ 全国

〔国語A〕


## 〈課題〉

－国語A，Bともに5の段階の生徒の割合が全国平均を下回っており，上位層への引き上げが必要である。思考 カ・判断力•表現力等の質を高めるための授業改善が求められる。
－特に国語Aについては語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うこと，国語Bについては文章の中心的な部分と付加的な部分を読み分け，要旨を捉えることなどに課題がある。

〔数学A〕



〈課題〉
－数学Aは上位層の割合が全国を大きく下回っている。数学Bは全国と同様の傾向を示しているが，上位層が全国を下回っている。今後，思考力•判断力•表現力を高めるための授業改善がさらに求められる。
－特に数学Aにおいては，数量や図形についての知識や理解，等式変形，数学Bについては，図形の証明やグラ フの意味を読み取ることなどに課題がある。



[^1]（2）観点別の平均正答率から


（3）改善策
全体の傾向として，昨年の調査に引き続き，全国と比べると正答率の高い上位層が少なく，下位から中位層 が多い分布となっている。活用の問題に関して，依然として課題が見られる結果となったが，基礎的•基本的な問題に関して全国との差が広がったものもある。
これらの課題を解決し，児童生徒の学力向上につなげるためには，引き続き，授業の質的な向上を図ること が必要であり，児童生徒に達成させようとする目標の質（基礎的•基本的な知識や技能を活用できるところまで高めようとしているか等），授業で取り扱う教材や学習活動の質（知識等の教え込みに偏ることなく，児童生徒 の主体的な追究，気付きを引き出すものか等）を問い直さなければならない。
また，中学校入学段階での基礎的•基本的な学力が定着していない生徒にとつては，学習内容や学習進度 の変化に適応することがなかなか難しく，学力の定着が図られにくい傾向がある。今後，小中連携において，当該学年の全体的な傾向だけでなく，一人一人の学力の状況について情報をつなぎ，支援•指導に生かせる ような連携の一層の推進が不可欠である。
そのため，各学校においては，「学びの羅針盤」や「かごしま学力向上支援Webシステム」を積極的に活用し たり，授業サポートの機会を生かして近隣の学校も授業を参観し合うなどして教員同士の絆を深め，指導法改善のための工夫を進めたりすることが必要である。また，全ての教科，領域を通して，言語活動を充実させ，児童生徒の主体的な学びを推進していくことも必要である。
なお，各教科の指導の改善に当たつては，「4 指導法改善のポイント」で詳述する。
（国語科）・よりよく伝え合うために相手意識や目的意識を明確にし，伝え合う活動を工夫する。 －どのような方法で何を伝えればよいのか練り合う活動を重視する。
（算数•数学科）
－算数•数学的活動を通して，言葉や図，式，表，グラフとの関連付けを図る。 －途中の過程や考えた内容を根拠を含めて，筋道立てて表現することを重視する。
（理科）•観察•実験の結果を元に分析し，考察する活動を重視する。
－予想や仮説を設定し，検証する実験を計画する活動を重視する。

## 3 地区別の結果概要

（1）小学校の平均正答率
（\％）

| 地区名 （教育事務听等） |  |  | $\begin{aligned} & \text { 鹿児島 } \\ & \text { 市 } \end{aligned}$ | 鹿児島地区 | 南薩 地区 | 北薩地区 | 姶良•伊佐地区 | $\begin{aligned} & \text { 大隅 } \\ & \text { 地区 } \end{aligned}$ | 熊毛地区 | 大島地区 | 県平均 | 全国 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { 小 } \\ \text { 学 } \\ \text { 校 } \end{gathered}$ | 国 | A | 71.3 | 68.3 | 65.1 | 67.0 | 67.0 | 66.3 | 68.7 | 66.2 | 68.4 | 70.0 |
|  | 語 | B | 68.3 | 66.0 | 64.5 | 64.2 | 65.1 | 62.6 | 69.0 | 62.6 | 65.8 | 65.4 |
|  | 算 | A | 78.0 | 75.5 | 74.1 | 76.1 | 75.1 | 73.8 | 76.4 | 73.0 | 75.9 | 75.2 |
|  | 数 | B | 44.9 | 41.6 | 39.9 | 42.1 | 41.8 | 40.0 | 44.0 | 39.2 | 42.5 | 45.0 |
|  |  | 科 | 65.6 | 62.1 | 61.2 | 62.4 | 63.3 | 61.4 | 64.9 | 60.9 | 63.4 | 60.8 |

（2）中学校の平均正答率

| 地区名 （教育事預揢等） |  |  | $\left\lvert\, \begin{array}{\|l\|l} \mid \text { 崑島 } \\ \text { 市 } \end{array}\right.$ | 鹿児島地区 | 南薩 地区 | 北薩地区 | 姶良•伊佐地区 | 大隅地区 | 熊毛地区 | $\begin{aligned} & \text { 大島 } \\ & \text { 地区 } \end{aligned}$ | 県平均 | $\begin{aligned} & \text { 全国 } \\ & \text { 平均 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 校 | 国 | A | 75.3 | 72.8 | 72.0 | 72.1 | 74.7 | 71.2 | 72.0 | 69.2 | 73.3 | 75.8 |
|  | 語 | B | 65.9 | 64.3 | 62.1 | 63.7 | 66.0 | 61.5 | 62.4 | 59.8 | 64.1 | 65.8 |
|  | 数 | A | 64.2 | 61.9 | 61.1 | 60.1 | 63.5 | 58.7 | 59.5 | 56.5 | 61.7 | 64.4 |
|  | 学 | B | 42.0 | 39.6 | 37.7 | 37.6 | 41.9 | 35.4 | 37.2 | 35.1 | 39.4 | 41.6 |
|  | 理 | 科 | 53.7 | 53.2 | 50.2 | 51.3 | 54.2 | 49.1 | 51.1 | 46.7 | 51.9 | 53.0 |

（3）標準化得点（全国の平均正答数を100として年度間の相対的な比較をする指標）
平成26年度と平成27年度の科目ごとに平均正答率が最も高い地区と最も低い地区の標準化得点 を算出したものが次のグラフである。


※ 標準化得点の算出に当たっては，平均正答数が必要となるが，地区ごとの平均正答数の算出は困難なため，鹿児島市を含む8地区の平均正答率に各教科の問題数を乗じた数値を基に平均正答数を算出している。

## （4）結果分析及び対応策

○ いずれの教科においても，正答率の高い地区と低い地区の標準化得点の差は5ポイント以内となっ ており，地区間のばらつきは小さいと言える。また，昨年度と今年度の各教科を比較すると，小•中学校ともに地区間の差に広がりは見られなかった。特に，小学校国語Bについては，正答率が低い地区の成績が全国平均に近づくなど，学力の底上げが見られた。しかしながら，小学校より中学校の方 が差が開く傾向は継続しており，改善が急務である。

○ 小学校においては，全国平均を上回る地区が複数あり，特に理科については全地区で全国平均を上回るなど全体的に改善傾向が見られるが，算数Bは全地区で全国平均を下回っていることから全体的 な学力の引き上げが必要である。また，国語Aについては，課題解決的な学習を推進する中で，基礎的な定着が図られるよう，活動の中での見届けを重視する必要がある。

○ 中学校においては，国語A，数学Aの基礎的な知識に関する問題において，全地区で全国平均を下回るなど厳しい状況が継続している。また，昨年度と比較しても，国語Aは全体的に学力の低下が見 られ，指導法改善の効果が表れているとは言い難い。また，本県の上位に当たる地区の学力が全国平均の水準にとどまっており，中学生の学力を伸ばし切れていない状況もうかがえる。各教科で，主体的に課題を追究する場面を設定し，生徒一人一人が思考し，表現する学習を推進することによって，全体的な学力の底上げを図る必要がある。
$\square$ 各地区において，今年度から教科ごとに小－中学校の教員から成るコアティーチャーネットワーク プロジェクトを立ち上げ，思考力，判断力，表現力等に関する評価問題や授業づくりを行っている。 このプロジェクトを通じ，教員同士の教科ごとの横のネットワークと小•中学校の縦のネットワーク の構築を進め，地域の実態を踏まえた指導法改善の推進をしていきたい。また，同じく今年度新たに立ち上げた授業サポートプロジェクトでは，義務教育課，教育事務所，市町村教育委員会がチームと して教員のニーズに応じた支援を行い，学校内外の教員の協働体制を進めている。

今後，本調査結果を 2 つのプロジェクトにも生かしつつ，各教育事務所の学力向上の取組の充実に つなげていきたい。

4 指導法改善のポイント

## 国 語【小学校第 6 学年】

## 正答の状況

各学年，各教科の正答率は次のとおりです。

| $\begin{array}{ll} \hline \text { 年 } & \text { 度 } \\ \hline \text { 種 } & \text { 別 } \end{array}$ |  | 平成27年度 |  | 平成26年度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国語 A | 国語 B | 国語 A | 国語 B |
| 平均 | 県 | 9．6問／14問 | 5．9問／9問 | 10．9問／15問 | 5．5問／10問 |
| 正答数 | 全国 | 9．8問／14問 | 5．9問／9問 | 10．9問／15問 | 5．5問／10問 |
| 平均 | 県 | $68.4 \%$ | $65.8 \%$ | $72.5 \%$ | $55.2 \%$ |
| 正答率 | 全国 | $70.0 \%$ | $65.4 \%$ | $72.9 \%$ | 5 5． 5 \％ |

## 今回の調査結果から明らかになった成果と課題

○成果1〈A問遌〉 作品募集の案内の中から，必要な情報を読み取ること
○成果2〈B間䟄〉 目的や意図に応じ，取材した内容を整理しながら記事を書くこと
○成果3〈B問湎〉 登場人物の気持ちの変化を想像しながら音読すること


## 成果が見られた問題の概要例

O成果1〈A問題〉
設問番号 7
【設問の概要】
応募のきまりを守っていな
いものを選択する。

| 平均正答率 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 有県 | 全国 | 差 |
| 7 | 76.3 | 73.9 | +2.4 |



設問番号
3 二
【設問の概要】
声に出して読むときのエ夫
とその理由を書く。

| 平均正答率 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 左県 | 全国 | 差 |
| 3 | 二 | 71.6 | 66.6 |



## 課題が見られた問題の概要，問題点とその改善点，授業づくりのポイント（A問題）

## 課題が見られた問題の概要（A問題）

$\triangle$ 課題1〈A問梗〉
設問番号 2
【設問の概要】
文の主語として適切なものを選択する。

| 平均正答率 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 左県 | 全国 | 差 |
| 2 | - | 40.2 | 53.1 |

## 問題点とその改善点（A問題）

本問題は，〔第1学年及び第2学年〕「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（1） イ 言葉の特徴やきまりに関する事項（力）文の中における主語と述語との関係に注意する こと」（学習指導要領）を問う問題である。A問題の中で，唯一全国平均と $10 \%$ 以上差があっ た問題である。

本県の誤答傾向を見ると，小問1の主語につ いては，8割を超える児童が正解できているも のの，小問 2 の主語が捉えられていない児童が 4 割を超えており，全国平均のおよそ 1.7 倍に
 ある。誤答者の多くは「アぼくの」または「イ
妹の」を選んでおり，人物を表す語が主語であると誤って捉えていると考えられる。今後の指導の中で，文の意味を明確に伝えるためには，主語と述語とが照応することが大切であるということについて，読んだり，表現したりするときに強く意識できるように低学年から繰り返し指導することが必要である。

問題点及び改善点は以下のとおりと考える。

## 【問題点】

○語句の性質や役割の上で類別があることが理解できていない。
○人を表す語句が主語であると誤った捉え方をしている。

## 【改善点】

（文の中における主語と述語，修飾と被修飾との関係などに注意させ，文を読んだり書 いたりさせる。

## 授業づくりのポイント（A問題）

## ○ 螺旋的•反復的な学習が系統的に行われるように指導計画の見直しを行う。

## 《ポイント》

－「第1学年及び第2学年〕
「（力）文の中における主語と述語との関係に注意すること」（学習指導要領 以下同じ）述語のみの文を児童に提示し，主語を補つて多くの文を作る中で，人物を表す語以外に事物や動物なども含まれることを指導する。 さらに，主語と述語が照応していない文を提示し，述語との関係を考えながら，文の誤 りに気付かせ，主語と述語の照応について理解させる。

〔第3学年及び第4学年〕
「（キ）修飾と被修飾との関係など，文の構成について初歩的な理解をもつこと」文章の内容を理解するために，それぞれの文の中での主語と述語の関係や修飾と被修飾 の関係を明らかにしながら，文の組み立てを理解させる。また，主語と述語の関係の中で，述語には物の名前を表す語句（「何だ」），動きを表す語句（「どうした」），様子を表す語句（「どんなだ」）の 3 つに類別することができることを理解させる。
©〔第5学年及び第 6 学年〕
「（キ）文や文章にはいろいろな構成があることについて理解すること」
文の構造から単文，複文，重文に分ける活動の中で，主語と述語の照応についての理解 を定着させたり，性質や機能から文の種類を理解させたりする。また，実際に複文や重文 を用いた文を書かせる中で主語と述語の照応を確認する。

## 課題が見られた問題の概要，問題点とその改善点，授業づくりのポイント（B問題）

## 課題が見られた問題の概要（B問題）

$\Delta$ 課題 3 〈 8 間题〉

```
設問番号 1 二
```

【設問の概要】
見出しの表現のエ夫についての説明として適切なものを選択する。

| 平均正答率 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 本県 | 全国 | 差 |
| 1 | 二 | 68.8 | 70.8 | -2.0 |

## 問題点とその改善点（B問題）

本問題は，B問題の中で，全国平均との差 が一番大きかつた問題である。大見出しの候補に選択肢のア～ウは対応しており，選択肢自体の内容は正しいものである。その中で，「交流で広がる 心の輪」に適した選択肢を選ばなければならない。およそ2割の児童が
誤答として「2」を選択した。

本問題では，〔第5学年及び第6学年〕「B書くこと ウ 事実と感想，意見などとを区別するとともに，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりすること」が問われ ている。

問題点及び改善点は以下のとおりである。

## 【問題点】

大梘出しの 3 つの候補は選択肢のいずれ かに対応しており，見出しの付け方として は正しい。実際の見出しの説明を選ぶとい う書き手のねらう効果と表現の仕方を正し く選択することができない。
○大見出しの働きから選択しており，書き手の意図が理解できていない。

## 【改善点】

〇 見出しの付け方については，読者にどの
ような内容に興味•関心をもってほしいの か，何を伝えたいのかなど編集の目的や意図を明確にした活動を推進する。
－表現の仕方とその効果について理解する。

## 授業づくりのポイント（B問題）

## 〈「学びの羅針盤」より〉 <br> \section*{【授業づくりのポイント】}

－子どもが自ら学び，課題を解決していくための学習過程を明確化し，単元を貫く言語活動 を位置付ける。

## 《ポイント》

目的や意図に応じ，取材した複数の内容を的確に関係づけて記事を書く ために

新聞で一番伝えたいことは何か編集の目的や意図を明確にし，見出 しを工夫する。
© 体言止め，反復，倒置，呼びかけなどの表現の工夫について，その効果を考えて，見出しや記事を書く。


## 国 語【中学校第3学年】

## 正答の状況

各学年，各教科の正答率は次のとおりです。

| $\begin{array}{ll} \hline \text { 年 } & \text { 度 } \\ \hline \text { 種 } & \text { 別 } \end{array}$ |  | 平成27年度 |  | H2 6 年度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国語 A | 国語 B | 国語 A | 国語 B |
| 平均 | 県 | 24．2問／33問 | 5．8問／9 問 | 25．0問／32 問 | 4．4問／9 問 |
| 正答数 | 全国 | 25．0問／33問 | 5．9問／9 問 | 25．4問／32 問 | 4．6問／9問 |
| 平均 | 県 | $73.3 \%$ | $64.1 \%$ | $78.1 \%$ | $49.1 \%$ |
| 正答率 | 全国 | $75.8 \%$ | $65.8 \%$ | $79.4 \%$ | $51.0 \%$ |

## 今回の調査結果から明らかになった成果と課題

O成果1 $\langle A$ 問題 $\rangle$
○成果2〈A間廹〉
○成果3〈B問題〉

- 課題1〈A問韍〉
- 課題2〈A問䕱〉
- 課題 3 〈B問䫅〉

文脈に即して漢字を正しく書いたり読んだりすること
代表的な古典の作品に関心をもつこと
状況に応じて，資料を活用して話すこと

語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うこと
伝えたい事柄が明確になるように文章の構成を考えること
文章の中心的な部分と付加的な部分などを読み分け，要旨を捉えること

## 成果が見られた問題の概要例

O成果2〈A問邀〉
設問番号 9 七 2
【設問の概要】
古典の作品名を漢字で書
く。

| 【平均正答率】 |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 9 | 七 | 70.2 | 66.7 | +3.5 |

O成果3（B問嗅）
設問番号 1
【設問の概要】
ノートのその他の情報を役立てられる場合として適切な ものを選択する。

| 【平均正答率】 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | - | 73.9 | 73.2 |$+0.7$



## 課題が見られた問題の概要，問題点とその改善点，授業づくりのポイント（ A 問題）

## 課題が見られた問題の概要（A問題）

## －課題1（A問薪）

設問番号 9 三 イ，エ，オ

## 【設問の概要】

適切な語句を選択する。（口火を切る，縁の下の力持ち， たなびく）

| 【平均正答率】 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 本県 | 全国 | 差 |
| 9 | 三 | 48.5 | 55.5 | -7.0 |
| 9 | 三 エ | 60.3 | 70.8 | -10.5 |
| 9 | 三 オ | 41.6 | 49.0 | -7.4 |

問題点とその改善点（A問題）
本問題は，「伝統的な言語文化と国語 の特質に関する事項」に関する問題であ る。

9 一，二の漢字に関する事項につい ては，本県の正答率は，全国平均と同程

| 力才工＂ | \＃ |
| :---: | :---: |
|  | 等詈 |
|  | 感番 |
|  | 考离 |
| $习_{2}{ }^{\text {a }}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 需 |  |
|  |  |
|  | \％ |
|  |  |
|  | 0 |

度かそれを上回る正答率であるのに対して，本問題については，正答率が全国を大きく下回る現状にある。

漢字の学習については，多くの学校で家庭学習に取り入れられており，定着が図られて いるが，慣用句やことわざ，語句の意味については，定着が不十分なことが明らかになっ た。今後，より丁寧な指導が求められる。

問題点及び改善点は以下のとおりと考える。
【問題点】
○「口火を切る」という慣用句の意味が理解できていない。（平成20年度全国学カ・学習状況調査 全国正答率55．4\％）
○「縁の下の力持ち」ということわざになじみがない。
「雲がたなびく」という語句の意味が理解できていない。（平成 24 年度全国学力•学習状況調査 全国正答率47．9\％）

## 【改善点】

語句の辞書的な意味を基にして，文脈に即した意味を捉えられるように指導する。

## 授業づくりのポイント（ A 問題）

○ 語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うことができるようにエ夫する。
《ポイント》
実際に使われている場面を取り上げてその意味を確認し，短文を作ったり，別の表現で言い換えたりする活動を「読むこと」の学習と合わせて指導する。
（○）語句の意味や用法を具体的な場面と合わせながら学習させる。
日記指導や作文指導の中で，表現の仕方を工夫して情景が伝えられるような表現になる ように指導する。
多様な種類の書物に触れ，語彙を広げる指導を継続する。

## 課題が見られた問題の概要（B問題）

A 課題2〈B問建〉
設問番号 2
【設問の概要】
雑誌の記事に書かれている
こととして適切なものを選択

| 平均正答率】 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 本県 | 全国 | 差 |
| $2 \boldsymbol{2}$ | 二 | 63.7 | 67.8 | -4.1 |

## 問題点とその改善点（B問題）

B問題においては，1—が全国正答率を $0.7 \%$ 上回ったことを除き，全 9 問中 8 問が，全国正答率を下回った。本問題は，その中で最も全国との差が大きか つた問題である。

本問題では，文章の中心的な部分と付加的な部分などを読み分け，要旨を捉え ることができるかが問われている。

3 つの資料の中の 1 つ「雑誌の記事の一部」を読んで，要旨を捉える問題であ る。

誤答については，具体例として書かれ ている「搭乗型ロボット」と「装着型ロ ボット」に関する説明の部分や，日本の
 ロボット開発の一つの事実を要旨として捉えてしまったためである。書かれていることに間違いはないが，目的の応じて要約した り，要旨を捉えたりする学習の徹底が必要である。

問題点及び改善点は以下のとおりと考える。

## 【問題点】

文章の中心的な部分（段落）と付加的な部分（段落）とを読み分け，要旨を的確に捉 えることができていない。
○説明的な文章の要旨を捉えるためにキーワードを見付けたり，接続語などに注意した りして，事実と意見の読み分けができていない。
段落の構成に注意しながら，中心となる段落を見付けることができていない。

## 【改善点】

〇 「はじめ・なか・おわり」に注意するなど，論の展開の中心になる部分と，それを支 える例示や引用などの付加的な部分を読み分けて，要旨を捉えることができるようこにす る。教科書教材の説明的文章の中で，論を裏付ける付加的な部分を一覧表にまとめたり，段落相互の関係を図でまとめたりするなどの学習を行う。

## 授業づくりのポイント（B問題）

## 〈「学びの羅針盤」より〉

## 【授業づくりのポイント】

－多様な本や資料を読むことに結びつける指導を工夫する。

[^2]


[^0]:    〈課題〉

    - 理科A，Bともに上位層が全国を上回っている。
    - 設問ごとの平均正答率も全国の状況と比べて特に劣るところは見られないが，結果を基に考察するなどB問題 の科学的な思考•表現の問題に課題が見られる。

[^1]:    〈課題〉
    －理科Aについては，上位層の割合も高い。一方，理科Bは上位層が全国を下回っていることに加え，分布状況 が二極化する傾向が見られる。
    －理科Aについては，大きな課題は見当たらなかったが，理科Bについては，自然の事物•現象から問題を見いだ し，適切に課題を設定することや予想や仮説を設定し，検証する実験を計画するなど，実験などを計画すること に課題が見られた。

[^2]:    《ポイント》
    複数の本や資料から得た情報の中から必要な情報を取捨選択し たり，まとめたりしながら自分の考えと結びつけて考える活動を取り入れる。
    自分の考えを主張する際に，それを支える資料を学校図書館や インターネットなどの情報から探し，文章で表現する学習を取り入れる。（単元を貫く言語活動）

