## 平成27年度 <br> 英語教育改善のための <br> 英語力調査事業（高等学校）報告書

## 平成 27 年度「英語教育改善のための英語力調査事業（高等学校）」報告書 目次

1 章 調査の概要 ..... 3
1．調査の目的
2．調查事項及び方法
3．調査期間，調查対象
4．調査結果の解釈などに関する留意事項
5．調査問題の構成
6．出題内容
7．「書くこと」及び「話すこと」の採点基準
8．CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参照した分析方法
2 章 調査結果の概要 ..... 17
3 章 技能ごとの調査結果の分析 ..... 51
（1）読むこと～Reading～ ..... 52
（2）聞くこと～Listening ..... 62
（3）書くこと～Writing～ ..... 73
（4）話すこと～Speaking～ ..... 82
4 章 質問紙調査結果の分析 ..... 93
5 章 学校の取組紹介 ..... 133
6 章 終章（松本主査） ..... 177
＜関連資料＞ ..... 185
（1）「英語教育改善のための英語力調査の分析•活用に関する 検討委員会」の設置 ..... 186
説明（趣旨，取扱事項，実施方法，実施期間，その他），執筆者協力者
（2）本調査の背景に関する参考資料 ..... 188
（第2期教育振興基本計画，グローバル化に対応した英語教育改革実施計画など）
＜参考資料＞
資料1 ：質問紙調査結果の分析（公立学校） ..... 195
（1）生徒質問紙 ..... 196
（2）学校質問紙 ..... 209
（3）教員質問紙 ..... 212
資料2：質問紙調査結果と各技能のクロス集計（公立学校） ..... 225
（1）生徒質問紙とリーディングのクロス集計結果 ..... 226
（2）生徒質問紙とリスニングのクロス集計結果 ..... 262
（3）生徒質問紙とライティングのクロス集計結果 ..... 298
（4）生徒質問紙とスピーキングのクロス集計結果 ..... 334
資料3：質問紙調査結果の分析（国立学校） ..... 371
（1）生徒質問紙 ..... 372
（2）学校質問紙 ..... 385
（3）教員質問紙 ..... 388
資料4：質問紙調査結果と各技能のクロス集計（国立学校） ..... 401
（1）生徒質問紙とリーディングのクロス集計結果 ..... 402
（2）生徒質問紙とリスニングのクロス集計結果 ..... 438
（3）生徒質問紙とライティングのクロス集計結果 ..... 474
（4）生徒質問紙とスピーキングのクロス集計結果 ..... 510

## 1 章 調査の概要

## 1．調査の目的

○教育基本法に基づき策定された「第2期教育振興基本計画」（平成 25 年 6 月閣議決定） において，グローバル人材の育成に向けた取組として，外部検定試験を活用した生徒 の英語力の把握検証などによる戦略的な英語教育改善の取組の支援を行らとともに，高等学校卒業段階における英語力の目標が成果指標として掲げられた1。

○同年 12 月，文部科学省が公表した「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」 （平成 25 年 12 月）において，小•中•高の各学校段階を通じて英語教育を充実し，生徒の英語力を向上2することなどが提言されたことを踏まえ，フィージビリティー調査として本事業を実施した。

○全国の無作為抽出による高等学校第 3 学年約 8.1 万人（約 500 校）を対象に，英語に関する 4 技能（読むこと，聞くこと，書くこと，話すこと）がバランスよく育成され ているかといら観点から本調査を実施し，生徒の英語力や英語の学習状況の把握•分析を通じて，学校における生徒への指導の充実や学習状況の改善に活用する。
○平成 26 年度の旧学習指導要領で学んだ生徒に対する調査と，平成 27 年度の現行学習指導要領で学んだ生徒に対する調査について経年比較を行い，その分析結果を次期学習指導要領改訂の検討において参考にすることを含め，今後の英語教育の充実•改善 に生かすこととしている。
○なお，本調査は，高校生の英語教育の多様性を踏まえ，世界標準に基づいて日本の高校生全体の英語力を測定するため，CEFR（Common European Framework of Reference for Languages：ヨーロッパ言語共通参照枠）を参照して測定することとし た。

[^0]
## 2．調査事項及び方法

## ア．英語力調査

－学習指導要領に基づき， 3 技能（読むこと，聞くこと，書くこと）を対象とした試験を 2 単位時間（約 100 分）の中で実施した。
－「話すこと」については1校あたり1クラス程度を対象とし，1受験者あたり10分程度実施した。
－筆記テストの試験監督及びスピーキングテストの試験官は，調査実施校の英語担当教員等が担当し，スピーキングテストについては英語担当教員等が研修（送付され た研修資材を使った事前研修）を受けた上で実施した。

## イ．質問紙調査（生徒，英語担当教員，学校）

- 受験した生徒に対し，英語学習に関する関心•意欲や学習状況
- 調査実施校の英語担当教員に対し，指導や研修の参加状況
- 調査実施校に対し，指導計画の作成や研修の実施状況

などについて質問紙調査を実施した。

## ウ．学校の取組事例

－調査実施校のらち，調査結果において特徴があった学校の取組について調査した。

## 3．調査期間，調査対象

調査期間：平成 27 年 6 月末～ 7 月末
※上記期間内において調査実施校が希望する日程で実施。なお，筆記テストの実施日とスピーキン グテストの実施日を分けることも可能とした。

調査対象：全国の高等学校及び中等教育学校後期課程の第 3 学年約 8.1 万人を対象に実施。スピーキングテストについては約 1.8 万人（ 1 校あたり 1 クラス程度） を対象に実施。

学校種別の参加生徒数は，以下のとおり。
（1）公立学校：全国で無作為抽出した 475 校（約 7 万 9 千人）
（2）国立学校：すべての国立大学法人附属高等学校及び中等教育学校（後期課程） 18 校（約 3 千人）
（受験した学校数，生徒数及び回答した教員数）

|  | 校数 | 教員数 | 生徒数 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{gathered} \text { リーディング } \\ \text { リスニング } \\ \text { ライティング } \end{gathered}$ | スピーキング |
| 公立学校 | 475 | 2，826 | 78，827 | 16，985 |
| 国立学校 | 18 | 115 | 2，667 | 695 |
| 合計 | 493 | 2，941 | 81，494 | 17，680 |

## 4．調査結果の解釈などに関する留意事項

本調査結果の解釈については，以下の点に留意されたい。
－本調査は，生徒に求められる英語力や学習状況について把握•分析を行うとともに，そ れらの結果を指導の改善に生かすことを目的としている。また，民間事業者により提供さ れた試験を活用するものであり，調査の結果は，生徒に求められる英語力の一部，又は学校における教育活動の一側面に関するものである。したがって，学校が日常的に行う評価 に加え，英語によるコミュニケーション能力の一つの指標として本調査結果をとらえるべ きであることに留意した上で，効果的な指導改善に活用されたい。
－本調査において用いられた試験問題は，今後経年比較を行う際にも用いられることが考 えられるため，原則非公開としている。ただし，指導改善のために活用できるよう，一部の問題については本報告書の中で公開して取り上げることとした。
－本報告書は，「英語教育改善のための英語力調査の分析•活用に関する検討委員会」（P． 186参照）の委員各位の協力を得て作成した。

## 5．調査問題の構成

－「読むこと」：多肢選択式•3 パート構成•43問（45 分）
○「聞くこと」：多肢選択式•2 パート構成•36問（23 分）
○「書くこと」：自由記述式•2 パート構成•2問（27 分）
○「話すこと」：音読，即興での質疑応答，ある程度準備した上での意見陳述について

$$
\text { それぞれ評価基準を設け, 英語教員等が面接を実施• } 6 \text { 問 (約 } 10 \text { 分) }
$$

## 〈問題構成の全体概要〉

|  | Reading読きこと | Listening聞くこと | Writing署くこと | Speaking話すこと |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 剆定する力 | 実䎑の害硬使用䮃面を前提とした更鲌コミユニケーシヨン能力 <br> （「知樃•技能」の罟得たけでなく，それらを活用して思考•㸺断•表現する綛合的な力） |  |  |  |
| 問趗構成 | 語い・栖法間题14間 <br>  とともに，又法的に，また湯 <br>  がサでるか力 <br> A2～B1相刍 | 課題解決問題18問 <br>  <br>  <br>  （タスク）查相大するか） <br> A2～B1相荲 | 慁見展開問题1問 （与えられたテーマに対して！ <br>  と理由を过へる力） <br> ＊A2～B1相贾 | 普楚問題1問 <br>  トスーション，爵度，商D大 きてで話すか <br> ＊A1相宸 |
|  | 婹要把握間题6問 （与夫られた呠文の闌材につ <br>  する力） <br> ＊A2～B1相湘 | 要点理解問题18問 <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 情報要約聞题1問 <br>  <br>  <br> 力） <br> BB1～B2相岶 | 兴疑应各間题4間 <br>  <br> 諷场に述へる力） <br> ＊ $\mathrm{A} 1 \sim \mathrm{~B} 1$ 㮛当 |
|  | 倩解換委問题 8 問 <br> （与えられた黃义の用杖につ <br> 出す力） <br> A $A 2 \sim B 1$ 相炭 |  |  | 苞見䧣述間題1阳 （与夫られた語について， <br>  <br>  3A2～B1相刍 |
|  | 要点理得間题15間 （まとまつた星か英义について， <br>  <br>  <br>  <br> B1～B2相当 |  |  |  |

## 〈受験した生徒•調査実施校の英語担当教員•調査実施校に対する質問紙調査の構成〉

| 1賏 | 内䍂 |
| :---: | :---: |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| 学校骨閣號 |  <br> 振采における英娍の使用状帜 <br>  <br> 自己学習の状徍 など |
|  | 校外研鹪への第加•活用状況など |

## 6．出題内容

■読むこと
出題形式：多肢選択式•3 パート構成•43問
実施時間：45 分

| 読むこと | 分影 | 献定する力 | CEFRLヘル |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Part A | 褔彙•語法問题 | 知文の中て，文質を環㬴するとともに，文法的に，また語军違択上昆も㜊切な震現を正磪 に判断てきる力 | A2～B1Lへル相当 |
| Part B | 概䙲把握問题 | 体の排票を理解する力 | A2～B1Lヘル相当 |
|  | 情职楀索問题 | 与えられた更文の䟎材について，短時間て必要な情報を引き出す力 | A2～B1Lヘル相当 |
| Part C | 嘦点理解問题 | まとまった冨の英文について，更文の主旨に関する内㝘や詳細部分の要点を理解し，必要 な情䀠を䛺み取る力 | B1～B2Lヘル相当 |

聞くこと
出題形式：多肢選択式•2 パート構成•36問
実施時間：23分

| 聞くこと | 分野 | 測定するカ | CEFRレベル |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Part A | 課題解決問題 | 日本語で事前に与えられる状況設定及び視覚情報（イラスト）と音声情報から，その場で求められている課題（タスク）を解決するカ | A2～B1レベル相当 |
| Part B | 要点理解問題 | 英文音声の中から，事前に与えられる英語の質問に答えるために必要な情報を選択し，求 められている解答を導くために適切な判断を する力 | A2～B2Lベル相当 |

## ■書くこと

出題形式：自由記述式•2 パート構成•2問
実施時間：27分

| 書くこと | 分野 | 測定するカ | CEFRレベル |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 意見展開問題 | 与えられたテーマについて，限られた時間の中で自分の意見とその理由を表現する力 | A2～B1レベル相当 |
| 2 | 情報要約問題 | ある事柄についての説明文を音声で聞き，聞 いた情報を指定語数で要約する力 | B1～B2Lベル相当 |

[^1]出題形式：音読•1問
即興を前提とする質疑応答•4問
ある程度準備をした上での意見陳述•1問
※調査実施校の英語担当教員等が試験方法及び採点の事前研修をした上で面接 を実施

実施時間：約 10 分

| 話すこと | 分野 | 測定するカ | CEFRレベル |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Part A | 音読問題 | 問題冊子に印刷された英文（69語）を音読 するカ | A1レベル相当 |
| Part B | 質疑庶答問題 | 試験官からの問いかけに応じて生徒自身の経験や考えを適切に述べるカ | A1～B1レベル相当 |
| Part C | 意見陳述問題 | 事実と自分の意見とを区別して，論理的に説明する力 | A2～B1レベル相当 |


|  | ○英語に関する意識 <br> - 英語学習への関心 <br> - 英語をどの程度身に付けたいか <br> ［国際社会で活䠰，大学で専門的に学ぶ，海外留学，日常会話，大学入試など］ <br> ○英語の摱業における言語活動の状況 <br> －生徒同士での話し合いや意見交換など <br> ○英語の学習方法•内容や学習時間 <br> - 英語の予習や復習以外の英語学習の状況 <br> - PCやタブレットなどの機器を活用した学習の状況 <br> ○高校生になってからの英語使用に関する経験 <br> ［スビーチ・ディベート大会，イングリッシュキャンブ，ホームステイ，留学など］ <br> ○高校生になってからの英語の資格•検定試験の受験経験 など |
| :---: | :---: |
| 贅 $\hat{¢}$ 番 問 | ○授業における言語活動の指導状況 <br> －スビーチ，ブレゼンテーション，ディベート，ディスカッションなど ○授業における英語の使用状況 <br> ○授業において生徒が英語で言語活動を行つている割合 <br> ○校内外の研修会への愛加状況 <br> ○自分の英語力を向上させるための取組 <br> －英字新間，テレビの英語満座，語学学校など <br> ○英語の凃格•検定試験の受験状況 など |
|  | ○校内研修の実施状況 <br> －模擬授業，授業相互育観，事例研究など <br> ○校外研修への参加•活用状況 <br> ○言語活動に重点を置いた指導計画の作成状況 など |

## 7．「書くこと」及び「話すこと」の採点基準

■書くこと

|  | $\begin{aligned} & \text { 覑 } \\ & \text { 意 } \end{aligned}$ |  |  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 㗊 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  <br>  テーマから外れたこ とを書いたゆしてい ठ． |  らな文法上の新りが見られるたが倞ス たいが表男䛲くを ふいところがるくあ ठ． |  うな文迲上のはロが艮られることがある <br> 気わらないところが <br>  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 内 } \\ & \text { 镜 } \\ & \text { 由 } \end{aligned}$ |  <br>  <br>  <br>  ている。 |  | 更文が青がなていな <br>  テーマから外れたぐ と委崽いた口してい s． |  |  |  | 文と文とのつながい がよく，双整体の <br>  <br>  になとることができ ていठ． |
|  | $\begin{aligned} & \text { 䗂肉 } \end{aligned}$ |  もことがとことい万． | $\begin{aligned} & \text { 喜 } \\ & \text { 境 } \end{aligned}$ | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 |
|  |  |  |  |  かったり，出副の テーマからダにたこ とを志いたロしてい万． |  うな文億上の鳰りが用られるたが，溥き手が四机して值スた <br>  いところがかくある。 |  <br> 見られることがある <br> 初わられいところが部方約にある。 |  |  く，文法上の詚りが ない 十年に気屋を ほったことがきて いる． |
|  |  |  もことがてもてい万． |  |  |  |  |  |  |

話すこと

|  | D点 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Part A普良 | 國の湤医 |  |  <br> 笑，リスム，イントネー <br>  ですせている |  |  |
|  |  |  は，Q1～Q40うちの1つ がかがつもちい |  |  |  |
| Part 8 파뭆우웅 |  |  | bыз |  | Q1～Q4のうち2つ以上 <br>  いる。 には率したい |
|  |  |  |  |  |  |
| Part C部見澵述 |  |  |  |  |  <br>  <br>  <br>  い |

## 8．CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参照した分析方法

本調査における CEFR レベルの算出は，昨年度調査と同様，「生徒質問紙」に掲載の「英語 CAN－DO アンケート」への回答結果をもとに分析した。「英語 CAN－DO アンケート」の各アンケート項目は，文部科学省•科学研究費助成事業の CEFR－J 研究開発チーム（代表：投野由紀夫）の研究成果を用いた。CEFR の読むこと，聞くこと，書くこと，話すこと（発表），話すこと（やりとり）の各 A1～B2 レベルに対応した CAN－DO 記述をベースにしつ つ，更に A1 レベルを3段階に，また A $2 \sim \mathrm{~B} 2$ レベルを各 2 段階に細分化した。

○「英語 CAN－DO アンケート」で用いた CEFR レベル段階数 ：
B2 レベル $\rightarrow$ B2．1，B2．2の 2 段階（B2．1よりもB2．2 が高いレベル）
B1 レベル $\rightarrow$ B1．1，B1．2の 2 段階（B1．1よりも B1．2 が高いレベル）
A 2 レベル $\rightarrow$ A2．1，A2．2の 2 段階（A2．1よりも A2．2 が高いレベル）
A 1 レベル $\rightarrow \mathrm{A} 1.1$ ，A1．2，A1．3の 3 段階（A1．1 よりも A 1.2 が，A1．2 よりも A1．3 が高いレベル）
$※$ P． $14 \sim 15$ 参照

また，各アンケート項目への回答は，以下の例のような 4 つの選択肢の中から当てはま るものを1 つ回答する形式とした。

## ○アンケート質問例：

簡単な英語で表現されていれば，旅行ガイドブック，レシピなど実用的•具体的で内容 が予想できるものから必要な情報を探すことができる。
（1）経験したことがあり，できる
（2）経験したことはあるが，できない
③ 経験したことはないが，できると思う
（4）経験したことがなく，できないと思う

集計に当たつては，各アンケート項目で記述している言語活動が「できる（can）」と判定する方法を以下の基準に従って求め，「できる（can）」と判定された回答者（＝受験者） の英語テストのスコアと CEFR レベルとの閾（しきい）値を設定した。

## ○閾値の設定方法 ：

－「英語 CAN－DO アンケート」への各回答のらち，「経験したことがあり，できる」と「経験したことはないが，できると思う」の二つを当該言語活動が「できる（can）」 の回答とみなし，「経験したことはあるが，できない」と「経験したことがなく，で きないと思う」の二つを当該言語活動が「できない（cannot）」の回答とみなした。
－アンケート回答者のスコアが高まるにつれて「できない（cannot）」の回答割合が減少していき，一方で「できる（can）」の回答割合が増加する。そこで，アンケート回答の「できる（can）」の割合が $60 \%^{3}$ を上回っている CEFR レベルを抽出して，英語 テストの技能別スコア帯に対応した CEFR レベルとした。
－英語テストの技能別スコア帯に対応した CEFR Lベルを決定する際，A1 レベルを細分化した3段階のらちの 2 段階目，また A2～B2 レベルを細分化した各2段階のうち より高い 2 段階目のアンケート項目において「できる（can）」の割合が $60 \%$ を上回 っている CEFR レベルを，英語テストの技能別スコア帯に対応した CEFR レベルと した。
－平成 27 年度調査については，上記の計算の結果，平成 26 年度調査時の閾値とほぼ同 じ結果になったため，経年比較がしやすいように平成 26 年と同じ閾値を採用した。


[^2]【参考】CEFR－J ディスクリプター（A1．1～B2．2のみ抜粋）
○読むこと

| A1．1 | A1．2 | A1．3 | A2．1 | 42．2 | B1． 1 | B1．2 | B2． 1 | B2．2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 「駐四罧止」「篗食恙止」 Wの日学生活 て俛われる筷 <br>  <br> 理解すること がてきる。 |  ターや招淂状 キの日采生活 て使われる非票に豕い相単 な文罟を㭠る。理胳すること ができる。 |  いて置かれた。 スボーッ・吾模•禁行など園人的な四林 のあるトビ クに閣する文竟を，イラス卜けら晋も专にしながら甠联すること がてきる。 |  いて青かれた人杨捚晋，埸骊の良明，日票生活や文化 の新かなどの，発明文を理䋨 することがて きる。 | 表現されてい そは，格行力 1イブック， レシビなど春用的－異体的 こ内台が予坦 てをるものか 5め高な清棉家检すことが てきる。 | 書奖を目的と して雷かれた <br> 『ゆの要点を理解すること がてきる。 | インターホッ トや等需回巷 など茞諯へて，文前の珷成を豈供しながら，学楽や仕相に <br>  ま手に入れる ことができる。 も㻃であれば時に䛨置を用 いて，图震と䦎語うけなが ら理解するこ とがてきる。 | 現代の問通な <br>  の亭いトビッ つを投つた文楽を，撞書を <br> 推政の梘点の相道点や其涌間を比极しな がら続さこと がせきる。 | 1連々しポー トなどのなや拫泩な文章查一罢し，文量 の业臹度を判断することが できる，18吴 な続みが事 と所析した場各は，譩じ遇 さや棈えっ方を変先て，正磼 に榬しことが てきる。 |

○聞くこと

| A1．1 | A1．2 | 11.3 | A2．1 | A2．2 | 31.1 | 81.2 | 32.1 | B2．2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 当人に同かっ <br> て，ゆつくり <br> はつきりと帞 <br> されれば， <br> 「言て！「座 <br> わ」 「沚ま <br>  <br> 示を理㜔する <br> ことがてるる |  \％．日iant との䦔近な <br>  ゆつくらは きらと話され そしま，理靶す ることがで 3. | ゆつくりはつ きりと居ざ そいは，自彷 <br> 筑•劵信•地 <br>  <br> 娄現学理明す ることができ | ゆつくりはつ きりと敬远 ทnは，公 の更り物け教 <br>  <br>  ることがで る． | スボーッ・相 <br> 理なとの一連 の㐿勒を， ゆつくゆは きりと指示を それは，指示 ることができ る． | 夕エのは呩で <br>  する姯明の齿唯を，ゆつく りはつきりと話されれは，理鞛すること がてきる。 | 自然な迅さの穓晋所教送 <br> （天気予鎮け <br> 窒のアナウ <br> シスなどを <br> 國いて，自分 <br> に阿しのある <br>  <br> の大撞分を間 <br> てきる。 | 自登な連さの 14 でしためてい そはなっテレヒ <br>  <br>  を理解できる。 |  の起境として <br>  ※かなさそて いなくても， <br>  の多きな会詻 <br>  と）について いくことがて きる。 |

○書くこと

| A1．1 | A1．2 | A1．3 | A2．1 | A2．2 | B1．1 | B1．2 | B2．1 | B2．2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 住所•氏名 <br> 相㗼なとの項 <br> 目がある表を <br> 埋かることが <br> できる。 | 間晤な䃇や至敛的な呂現を <br> 用いて，身近 <br> なこと（哜き <br> 浀い，家虔， <br> 要挍生活な <br> と）について <br>  <br> くことがてき <br> る． | 自分の柽誢に <br> ついて，㸵籴 <br> を用いて，短 <br> い文要を書く <br> ことがてきる | 日常的 －個人的な内答であ <br> れば，招待状 <br> 私的な手柲， <br> メモ．メッ <br> セージなどを <br> 間墅な英榬て <br> 國くことがて <br> きる． | 身の回りの出来事け起炼，噀所，仕事な どについて，個人的経駺や自分に直挷必唯のある觬挀 ての事棉てあ れば，間境な苼笃ができる。 | 自分に直授間 わりの話る長境（等校，唯嵐，地謜な と）ての出来恶を，身近な状况て使われ る読量 • 文法 を用いて，あ る程度まとま りのあるかた ちご用5す る． | 新関郡事け硖国なとについ <br> て，要門的て ない詣帚や䪱䊒でない文法俱活を用いて自分の見見を含めて，あら すしたまとあ たり，要李的 な内容書螒告 したりするこ とがてきる。 | 自分の閑分野であれば， メールや <br> ファッククス， <br> ビジネス・レ <br> ターなどのビ <br> ジネス双書を <br> 覀体の终合い <br> をある程度台 <br> あ，かつ用适 <br> に合った適切 <br> な文体て，書 <br> くことがてき <br> る． | 目分の良門分野 や間しのある車棈であれば，誥推な內宮を含む軹告固や捡文な どを，原因ヶち桔果，媛定的な状況も考慮しつつ明臨かつ詳梱な文普で書くこと ができる。 |

○話すこと（発表）

| A1． 1 | 1.2 | 11.3 | A2．1 | 12.2 | 81.1 | 81.2 | 13.1 | 82.2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

○話すこと（やりとり）

| A1．1 | A1． 2 | A1．3 | A2．1 | A2．2 | B1．1 | B1．2 | B2．1 | B2．2 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| なじみのあ る定型表現 を使って，時間•日に ち．場所に ついて筫問 したり，筫問に管えた りすること がてきる。 |  | ｜䓡味，部活 |  | 開单な |  | 两院や市役 | ある程度な | 一般的な分 |
|  | や毫い回し | 勤などのな | 表現である | て，意見や | ヒック（学 |  | じみのある | 野から |
|  | を使って日 | じみのある | first，then， | 気持ちをや | 校，越味。 | 場所におい | トビックな | 化，学術な |
|  | 常のやりと | トビックに | nextぐの | りとりした | 特来の希 | て，样細に | 5ば，所 | との，鷩門 |
|  | り（何がて | 閣して， |  | り，埧成や | 準につい | また目信を | 諊・イン | 的な分野ま |
|  | きるかてき | はつきりと | や「右に曲 | 反対などの | て，開単な | 持つて，間 | ターネット | て，幅広い |
|  | ないかけ色 | 話されれば， | がって」や | 自分の意見 | 英䃁を幅広 | 題を說明す | て読んたり， | トビックの |
|  | についての |  | 「まっすぐ | を伝えたり， | く使って意 | ることがて | テレビて見 | 会話に棈楆 |
|  | やりとりな | 応容をする | 行つて」な | 物や人を㫫 | 見を表明し， | きる。䦭連 | たニュース | 的に参加し， |
|  | ど），にお | ことができ | どの基本的 | べたりする | 倩報を交䦗 | する样抽な | の哴点につ | 自分の考え |
|  | いて单純に |  | な表現を | ことがてき | することが | 情蛝を提供 | いて誐論す | を正磪かつ |
|  | 広答するこ |  | 使つて，単 |  | できる。 | して．その | ることがて | 流轎に表現 |
|  | とができる． |  | 純な道案内 |  |  | 結果として | きる． | することが |
|  |  |  | をすること |  |  | 正しい処迷 |  | できる。 |
|  |  |  | ができる。 |  |  | を受けるこ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | とができる。 |  |  |

## 【参考】CEFR（Common European Framework of Reference for Languages ：ヨーロッ

## パ言語共通参照枠）

－CEFR は，語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成，学習指導教材の編集，外国語運用能力の評価のために，透明性が高く，包括的な基盤を提供するものとして，2001年に欧州評議会（Council of Europe）が発表した。現在，欧州域内外で使われている。
－欧州域内では，国により，CEFR の「共通参照レベル」が，初等教育，中等教育を通じた目標として適用されたり，欧州域内の言語能力に関する調査を実施する際に用いられたりしている。

|  | C2 | 聞いたり読んだりした，ほほ全てのものを容易に理解することができる。 いろいろな話し狺葉や書き言葉から得た情蚑をまとめ，根摸も論点も一貫 した方法で再構築できる。自然に，流窇かつ正碓に自己表現ができる。 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | C1 | いろいろな種頪の高度な内容のかなり長い文章を理解して，含意を把握で きる。言葉を探しているという印象を与えずに，流㖕に，また自然に自己表現ができる。社会生活を営むため，また学問上や職業上の目的で，言葉 を柔軟かつ効果的に用いることができる。復雑な話題について明確で， しつかりとした構成の，詳細な文章を作ることができる。 |
| 自立した言悪使用者 | B2 | 自分の専門分野の技術的な誐論も含めて，抽象的な話題でも具体的な話題 でも，袘准な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに䇣張 しないで普通にやり取りができるくらい流啺かつ自然である。幅広い話題 について，明確で詳細な文音を作ることができる。 |
|  | B1 | 仕事，学校，㛝楽などで普段出会うような身近な話䟎について，標準的な話し方であれば，主要な点を理解できる。その言単が話されている地域に いるときに起こりそうな，たいていの事態に対処することができる。身近 な話題や個人的に関心のある話題について，筋の通った䦨単な文章を作る ことができる。 |
| 基牫段阹の <br> 를被更用者 | A2 | ごく盍本的な個人情蚑や家族情数，筫い物，地元の地理，仕事など，直接的関係がある領域に関しては，文やよく使われる表現か理解できる。䦨単 で日常的な筸囲なら，身近で日常の事柄について，単純で直接的な情報交換に応じることができる。 |
|  | A1 | 具体的な欲求を满足させるための，よく使われる日常的表現と基本的な言 い回しは理解し，用いることができる。自分や他人を紹介することができ住んでいるところや，維と知り合いであるか，持ち物などの個人的情榇に ついて，覙問をしたり，答えたりすることができる。もし，相手がゆっく り，はつきりと話して，勖けが得られるならば，間単なやり取りをするこ とができる。 |

【参考】各試験団体のデータによる CEFR との対照表

| CEFR | Cambridge English | 莫検 | GTEC CBT | GTEC for STUDENTS | IELTS | TEAP | TOEFL iBT | TOEFL <br> Junior <br> Comprehenstiv | TOEIC／ TOEIC S\＆W |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C2 | $\underset{(200+)}{\text { CPE }}$ |  |  |  | 8．5－9．0 |  |  |  |  |
| C1 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { CAE } \\ (180-199) \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { 1級 } \\ (2810-3400) \end{gathered}$ | 1400 |  | 7．0－8．0 | 400 | 95－120 |  | $1305-1390$ <br> L\＆R $945^{\sim}$ S\＆W 360 |
| B2 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { FCE } \\ (160-179) \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { 準1級 } \\ (2596-3200) \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 1250- \\ 1399 \end{array}$ | $\begin{gathered} 980 \\ \text { L\&R\&W } \\ 810 \end{gathered}$ | 5．5－6．5 | 334－399 | 72－94 | 341－352 | $\begin{gathered} 1095-1300 \\ \text { L\&R } 785^{\sim} \\ \text { S\&W } 310^{*} \end{gathered}$ |
| B1 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { PET } \\ (140-159) \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { 2級 } \\ (1780-2250) \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 1000- \\ 1249 \end{array}$ | 815－979 L\＆R\＆W 675－809 | 4．0－5．0 | 226－333 | 42－71 | 322－340 | 790－1090 L\＆R50＂ s\＆w $240^{\circ}$ |
| A2 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { KET } \\ (120-139) \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { 準2級 } \\ (1635-2100) \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 700- \\ 999 \end{array}$ | 565－814 L\＆R\＆W 485－674 | 3.0 | 186－225 |  | 300－321 | 385－785 L\＆R $225^{\circ}$ ssw 160＂ |
| A1 |  | $\begin{aligned} & 33 \text { 級-5級 } \\ & (790-1875) \end{aligned}$ | －699 | －564 L\＆R\＆W $-484$ | 2.0 |  |  |  | 200－380 LKR 120＂ sew sor |

[^3]2章 調査結果の概要

## 1．国立•公立学校全体の技能別調査結果

○全技能において課題はあるものの，平成 26 年度と比べ，「読むこと」「聞くこと」及 び「書くこと」において，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）1 A1 レベルの割合が減少するとともにA2 レベル以上では増加しており，確実な英語力の向上が見られる。
※平成 26 年度調査と比較した A2 レベル以上の増加

$$
\text { 読むこと: } 6.3 \text { ポイント 聞くこと: 3.9ポイント 書くこと: } 6.0 \text { ポイント }
$$

○「書くこと」の得点者は全体の約 82\％（無回答者及び 0 点：17．6\％）と平成 26 年度に比べ約 12 ポイント以上増加し，改善が見られる。一方，「話すこと」では平均点はわず かに上昇したものの，平成 26 年度調査と同様，依然として課題が大きい。

【国立•公立学校全体のスコア分布】
＜読むこと＞
＜聞くこと＞


[^4]＜書くこと＞
＜話すこと＞


## 2．公立学校の技能別調査結果及び課題と指導改善のポイント

○平成 26 年度と比べ，すべての技能において，公立学校ではCEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）A1 レベルの割合が減少するとともにA2 レベル以上では増加しており，確実 な英語力の向上が見られる。
※平成 26 年度調査と比較した A2 レベル以上の増加

$$
\begin{aligned}
& \text { 読むこと: } 7.3 \text { ポイント } \\
& \text { 書くこと } \\
& \text { 聞くこと: } 6.9 \text { ポイント }
\end{aligned} \text { 話すこと: } 0.5 \text { ポイント }
$$

○「書くこと」の得点者は全体の約 82\％（無回答者及び 0 点：18．1\％）と平成 26 年度に比べ 10 ポイント以上増加し，改善が見られる。一方，「話すこと」では平均点は上昇し たものの，平成 26 年度調查と同様，依然として課題が大きい。

## 【公立学校のスコア分布】

＜読むこと＞

| Reading |  | 平成 26 年度 |  | 平成27年度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CEFR | 得点 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| B2 | 320 | 14 | 0．0\％ | 30 | 0．1\％ |
|  | 310 | 3 |  | 14 |  |
|  | 300 | ， |  | 35 |  |
| B1 | 290 | 11 | 1．2\％ | 41 | 2．0\％ |
|  | 280 | 34 |  | 51 |  |
|  | 270 | 36 |  | 73 |  |
|  | 260 | 47 |  | 122 |  |
|  | 250 | 82 |  | 175 |  |
|  | 240 | 108 |  | 250 |  |
|  | 230 | 188 |  | 347 |  |
|  | 220 | 272 |  | 503 |  |
| A2 | 210 | 404 | 23．5\％ | 730 | 29．9\％ |
|  | 200 | 556 |  | 1007 |  |
|  | 190 | 854 |  | 1365 |  |
|  | 180 | 1204 |  | $\square \quad 1957$ |  |
|  | 170 | 1707 |  | $\square \quad 2580$ |  |
|  | 160 | $\square \quad 2367$ |  | $\square \quad 3648$ |  |
|  | 150 | $\square \quad 3324$ |  | $\square \quad 5063$ |  |
|  | 140 | $\square \quad 5031$ |  | $\square \quad 7144$ |  |
| A1 | 130 | $\square 7989$ | 75．3\％ | 3963 | 68．0\％ |
|  | 120 | 11631 |  | 12791 |  |
|  | 110 | $\underline{12396}$ |  | $\underline{12821}$ |  |
|  | 100 | $\square 740$ |  | $\square \quad 9486$ |  |
|  | 90 | $\square \quad 4663$ |  | $\square \quad 4891$ |  |
|  | 80 | 1813 |  | $\square \quad 2038$ |  |
|  | 70 | 598 |  | 696 |  |
|  | 60 | 206 |  | 240 |  |
|  | 50 40 | 75 50 |  | 105 |  |
|  | 30 | 18 |  | 35 |  |
|  | 20 | 1 |  | 1 |  |
|  | 10 | 0 |  | 0 |  |
|  | 0 | 282 |  | 332 |  |
|  | 平均 | 126.7 |  | 131.9 |  |
|  | 周査対象 | 65,711 |  | 78.569 |  |

〈聞くこと〉

| Listening |  | 平成26年度 |  | 平成27年度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CEFR | 得点 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| B2 | $320 \mid$ | 55 | 0．1\％ | 123 | 0．2\％ |
| B1 | 310 | 18 | 1．2\％ | 56 | 2．1\％ |
|  | 300 | 30 |  | 62 |  |
|  | 290 | 29 |  | 77 |  |
|  | $280 \mid$ | 51 |  | 90 |  |
|  | 270 | 67 |  | 176 |  |
|  | 260 | 82 |  | 172 |  |
|  | 250 | 120 |  | 238 |  |
|  | 240 | 158 |  | 342 |  |
|  | 230 | 219 |  | 414 |  |
| A2 | 220 | 316 | 20．3\％ | 607 | 24．2\％ |
|  | 210 | 444 |  | $\square 751$ |  |
|  | 200 | － 562 |  | $\square \quad 1046$ |  |
|  | 190 | 835 |  | $\square \quad 1377$ |  |
|  | 180 | $\square \quad 1043$ |  | $\square \quad 1770$ |  |
|  | 170 | $\square \quad 1500$ |  | $\square \quad 2241$ |  |
|  | 160 | $\square \quad 1992$ |  | $\square \quad 2835$ |  |
|  | 150 | $\square \quad 2790$ |  | $\square$$\square$ |  |
|  | 140 | $\square \quad 3857$ |  | $\square \quad 4700$ |  |
| A1 | 130 | $\square 5268$ | 78．4\％ | $\square 6111$ | 73．6\％ |
|  | 120 | 7526 |  | $\square 7728$ |  |
|  | 110 | 8713 |  | 9265 |  |
|  | 100 | 8936 |  | 9325 |  |
|  | 90 | $\begin{array}{r}7788 \\ \hline 1598 \\ \hline\end{array}$ |  | 8611 |  |
|  | 80 | $\square 5734$ |  | $\square 6794$ |  |
|  | 70 | $\square \quad 3449$ |  | $\square \quad 4289$ |  |
|  | 60 | $\square \quad 2110$ |  | $\square \quad$2594 <br> $\square$ |  |
|  | 40 | $\square \quad 391$ |  | 1292 <br> 1 |  |
|  | 30 | 186 |  | 331 |  |
|  | 20 | 103 |  | 144 |  |
|  | 10 | 94 |  | 147 |  |
|  | 0 | 332 |  | 529 |  |
|  | 平均 | 117.1 |  | 120.7 |  |
|  | 調査対象 | 65，711 |  | 78，569 |  |



## 課題と指導改善のポイント

## 1．総論（平成 $26 \cdot 27$ 年度の経年比較）

－すべての技能において，依然として課題がある。CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠） A1 レベルの割合が減少（「読むこと」 $75.3 \% \rightarrow 68.0 \%$ ）するとともに A2 レベル以上が増加（「読むこと」 $24.7 \% \rightarrow 32.0 \%$ ）し，英語力の向上がみられる。
－「書くこと」の得点者は全体の約 82\％（無回答者及び 0 点の割合が減少 ：30．4 $\% \rightarrow 18.1 \%$ ） と 10 ポイント以上増加し，改善がみられる。「話すこと」では平均点はわずかに上昇し たが，依然として課題が大きい。

## 2．生徒の英語学習に対する意識

○「英語の学習は好きですか。」
－「英語の学習が好きだ」と回答した生徒は 44．5\％（昨年度比 2.9 ポイント増加）と，昨年度より改善した。一方「英語の学習が好きではない」と回答した生徒は依然として半数 を超えている。
－「話すこと」のテストスコアが高いほど，また，「読むこと」のテストスコアが高いほど，「英語の学習が好きだ」と回答した生徒の割合が高い。

○「どの程度まで英語を身に付けたいと思っていますか。」
－「（1）国際社会で活躍できるようになりたい」，「（2）大学で自分が専攻する学問を英語で学べ るようになりたい」という回答が，昨年度より増加（1）：2．3 ポイント増加，（2）：1．4 ポ イント増加）した。
－昨年度と同様，テストスコアが高いほど，「①国際社会で活躍できるようになりたい」，「（2）大学で自分が専攻する学問を英語で学べるようになりたい」といった将来の英語使用の イメージが明確な生徒の割合が高い。

## 〈2．の改善の方向性〉

$\Rightarrow$ 生徒が「英語を使って何ができるようになるか」という観点から，主体的に学ぶ意欲•態度の育成を含めた具体的な教育目標（指標形式の目標を含む）を設定し，生徒の学ぶ意欲の向上を図るようにする。

併せて，主体的•協働的な学びにつながる学習•指導方法（アクティブ・ラーニング の視点を含む），及び評価方法の在り方を検討•改善する。

## 3．生徒の4技能の言語活動に対する意識

## －話すこと

○「英語でスピーチやプレゼンテーションをしていたと思いますか。」
－「英語でスピーチやプレゼンテーションをしていた」と回答した生徒は 30．7\％と少ないが，改善は見られる（昨年度比 7.8 ポイント増加）。
－「話すこと」，「書くこと」のテストスコアが高いほど，スピーチやプレゼンテーションを経験した生徒の割合が高い。

○「英語でディベートやディスカッションをしていたと思いますか。」
－「英語でディベートやディスカッションをしていた」と回答した生徒は $23.6 \%$ と少ないが，改善はみられる（昨年度比 6.3 ポイント増加）。
－「話すこと」「書くこと」のテストスコアが高いほど，ディベートやディスカッションを経験した生徒の割合が高い。

○「与えられた課題について，（特に準備をすることなく）即興で話す活動をしていたと思 いますか。」（平成 27 年度新設項目）
－「与えられた課題について，（特に準備をすることなく）即興で話す活動をしていた」と回答した生徒は $\mathbf{3 0 . 4 \% と}$ と少ない。
－「話すこと」，「読むこと」のテストスコアが高いほど，即興で話す活動を経験した生徒の割合が高い。

## －聞くこと・読むこと

○「英語を聞いたり読んだりする際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用 したりするなどして理解するようにしていたと思いますか。」
－「英語を聞いたり読んだりする際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用し たりするなどして理解するようにしていた」と回答した生徒は 57．6\％と半数を上回る。

- 「聞くこと」•「読むこと」ともに，A2 レベル以上では，同割合が 60\％を超える。
- 聞くこと

○「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていたと思 いますか。」
－「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていた」と回答した生徒は $59.5 \%$（昨年度比 1.3 ポイント増加）であった。
－「聞くこと」のテストスコアが高いほど，「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていたと思う」と回答した生徒の割合が高い。

## －読むこと

○「英語を読んで，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていたと思 いますか。」
－「英語を読んで，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていた」と回答した生徒は67．6\％（昨年度同様）。
－「読むこと」のテストスコアが高いほど，「英語を読んで，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていたと思う」と回答した生徒の割合が高い。

○「速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をする活動をしていたと思いま すか。」
－「速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をする活動をしていた」と回答し た生徒（選択肢（1）（2）合計）は 54．7\％と半数を上回る。特にB1 レベル以上では，70\％を超 える。

## －技能統合型の活動

○「英語の授業では，聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合った り意見の交換をしたりしていたと思いますか。」
－「聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換をした りしていた」と回答した生徒は 41．8\％（昨年度比6．6ポイント増加）。
－「話すこと」のテストスコアが高いほど，「英語の授業では，聞いたり読んだりしたこと について，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換をしたりしていたと思う」と回答 した生徒の割合が高い。
○「聞いたり読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考え を英語で書いたりしていたと思いますか。」
－「聞いたり読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしていた」と回答した生徒は $42.5 \%$（昨年度比 3.8 ポイント増加）。
－「書くこと」のテストスコアが高いほど，「聞いたり読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしていたと思う」と回答した生徒の割合が高い。

〈3．の改善の方向性〉
$\Rightarrow$ 基礎的な知識•技術を活用し，生徒の興味•関心が高い話題や時事問題，社会的な話題など幅広い話題について「発表，討論•議論，交渉」などの言語活動を豊富に経験させ，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする総合的なコミュニケ ーション能力を高める必要がある。
\＆併せて，「聞いたり読んだりしたことに基づいて話したり書いたりする」など複数 の技能を統合した言語活動を通して，自らが課題を発見し，主体的•協働的に課題を探求し，考えや気持ちを互いに伝え合うことを目的とした学習•指導方法（アクティ ブ・ラーニングの視点を含む）や評価を行うことが必要。

## 4．教員の授業における言語活動の指導に対する意識

○「スピーチやプレゼンテーションを行っていますか。」
○「ディベートやディスカッションを行っていますか。」
－「スピーチやプレゼンテーションを行っている」と回答した教員は 34．8\％（昨年度比6．8 ポイント増加）。
－「ディベートやディスカッションを行っている」と回答した教員は昨年度より3．7ポイン ト増加したものの，依然として $10.6 \%$ と非常に少ない。
○「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする活動を行っていますか。」
○「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，書く活動を行ってい ますか。」
－「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話合いや意見交換の活動を行っている」と回答した教員は 39．7\％，「書く活動を行っている」と回答した教員は $46.7 \%$ 。いずれの活動も昨年度より増加（意見交換： 6.7 ポイント増加，書く活動：7．0 ポイント増加）している。
〈4．の改善の方向性〉
」 教員養成•研修において，2．3．の改善の方向性に沿った実践的な内容の改善が必要。

ペア・ワーク，グループ・ワークなどを含めた学習•指導方法，時事問題や社会的 な話題などについて「発表，討論•議論，交渉」などを行う模揟授業，「話す」「書く」 の能力を適切に測るパフォーマンステストなどの改善を図ることが必要。

## 3．公立学校の質問紙調査結果

## （1）生徒質問紙調査結果の主な特徵

## 【英語学習に対する意識】

－「英語の学習が好きだ」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は $44.5 \%$ 。平成 26 年度より2．9 ポイント増加したものの，「英語の学習が好きではない」と回答した生徒 （選択肢（3）（4）合計）が半数を超えている。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，「英語の学習が好きだ」と回答した生徒 （選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 英語の学習は好きですか。最も当てはまるものを 1 つ選んでください。
（1）そう思う（2）どちらかといえば，そう思う（3）どちらかといえば，そう思わない（4）そう思わない

－「話すこと」のテスト結果とのクロス


## 【将来の英語使用のイメージ】

○「①国際社会で活躍できるようになりたい」，「（2）大学で自分が専攻する学問を英語で学べるようになりたい」という回答が，平成 26 年度より増加（ 1 ）： 2.3 ポイン ト増加，（2）：1．4 ポイント増加）した。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，「1国際社会で活躍できるようになりた い」と回答した生徒の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 どの程度まで英語を身に付けたいと思っていますか。最も当てはまるものを 1 つ選んで下さい。

```
(1)英語を使って, 国際社会で活躍できるようになりたい
(2)大学で自分が専攻する学問を英語で学べるようになりたい
(3)高校卒業後に, 海外の大学などに進学できるようになりたい
(4)高校在学中に留学して, 海外の高校の授業に参加できるようになりたい
(5)海外でのホームステイや語学研修を楽しめるようになりたい
(6)海外旅行などをするときに, 英語で日常的な会話をし, コミュニケーションを楽しめるようになりたい
(7)大学入試に対応できる力をつけたい(8)特に学校の授業以外での利用を考えていない
```



■「話すこと」のテスト結果とのクロス


## 【授業（第 2 学年）における言語活動の経験】

## ＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「話すこと」＞

－「英語でスピーチやプレゼンテーションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は 30．7\％で，平成 26 年度より 7.8 ポイント増加し，改善が見られる。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語でスピーチやプレゼ ンテーションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「書く こと」についても同様の傾向）

問 第 2 学年での英語の授業では，英語でスピーチやプレゼンテーションをしていたと思いますか。
（1）そう思う（2）どちらかといえば，そう思う（3）どちらかといえば，そう思わない（4）そう思わない

－「話すこと」のテスト結果とのクロス


## ＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「話すこと」＞

－「英語でディベートやディスカッションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は $23.6 \%$ で，平成 26 年度より 6.3 ポイント増加し，改善が見られる。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語でディベートやディ スカッションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「書く こと」についても同様の傾向）

問 第 2 学年での英語の授業では，英語でディベートやディスカッションをしていたと思いますか。
(1)そう思う (2)どちらかといえば, そう思う (3)どちらかといえば, そう思わない ④)そう思わない


■「話すこと」のテスト結果とのクロス


## ＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「話すこと」＞

○「与えられた課題について，（特に準備をすることなく）即興で話す活動をしてい た」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合は $30.4 \%$ であった。
○「話すこと」のテストスコアが高いほど，授業において「与えられた課題について， （特に準備をすることなく）即興で話す活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1） （2）合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 第 2 学年での英語の授業では，与えられた課題について，（特に準備をすることなく）即興で話す活動をしていた と思いますか。
（1）そう思う（2）どちらかといえば，そう思う（3）どちらかといえば，そう思わない（4）そう思わない

平成 27 年度

－「話すこと」のテスト結果とのクロス


## ＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「聞くこと」「読むこと」＞

○ 「英語を聞いたり読んだりする際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識 を活用したりするなどして理解するようにしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は，57．6\％と半数を上回る。

○「聞くこと」「読むこと」いずれにおいても A2 レベル以上では，選択肢（1）（2）合計 の回答割合が，60\％を超える。

○「読むこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語を聞いたり読んだり する際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用したりするなどして理解 するようにしていた」と回答した（選択肢（1）2 ）合計）生徒の割合が高い。（「聞くこと」 についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，英語を聞いたり読んだりする際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用したりするなどして理解するようにしていたと思いますか。

```
(1)そう思う(2)どちらかといえば, そう思う(3)どちらかといえば, そう思わない (4)そう思わない
```

```
平成27年度 ■「読むこと」のテスト結果とのクロス
```




■「聞くこと」のテスト結果とのクロス


## ＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「聞くこと」＞

○「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をして いた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は 59．5\％で，平成 26 年度より 1.3 ポイン ト増加した。
－「聞くこと」のテストスコアが高いほど，「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていた と思いますか。

```
1)そう思う(2)どちらかといえば, そう思う(3)どちらかといえば, そう思わない (4)そう思わない
```


｢聞くこと」のテスト結果とのクロス


## ＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「読むこと」＞

－「速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をする活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は $54.7 \%$ と半数を上回る。

○「読むこと」のテストスコアが高いほど，授業において「速読したり精読したりす るなど，目的に応じた読み方をする活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。

問 第 2 学年での英語の授業では，速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をする活動をしていたと思いますか。
(1)そう思う ②どちらかといえば, そう思う ③どちらかといえば, そう思わない ④)そう思わない

平成27年度 ■「読むこと」のテスト結果とのクロス

＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識 「技能統合型：聞いたり読んだりして話すこと」＞

○「聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換 をしたりしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）は41．8\％で，平成 26 年度より 6.6 ポイント増加した。

○「聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換 をしたりしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合は，「話すこと」につ いて A1 レベル（43．4\％）より，A2 レベル以上（A2 ：56．2\％，B1：54．6\％）の方が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換を したりしていたと思いますか。
① そう思う（2）どちらかといえば，そう思う（3）どちらかといえば，そう思わない（4）そう思わない


■「話すこと」のテスト結果とのクロス

＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識 「技能統合型：聞いたり読んだりして書くこと」＞

○「聞いたり読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は42．5\％で，平成 26 年度より 3.8 ポイント増加。

○「書くこと」のテストスコアが高いほど，授業において「聞いたり読んだりしたこ とについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしてい た」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。

問 第 2 学年での英語の授業では，聞いたり読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考 えを英語で書いたりしていたと思いますか。


■「書くこと」のテスト結果とのクロス


## ②教員質問紙調査結果の主な特徵

＜教員の授業における言語活動の指導「スピーチ，プレゼンテーション，ディベート， ディスカッション」＞
－「スピーチやプレゼンテーションを行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計） は，平成 26 年度より 6.8 ポイント増加したものの，依然として $34.8 \%$ と少ない。 ○「ディベートやディスカッションを行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計） は，平成 26 年度より 3.7 ポイント増加したものの，依然として $10.6 \%$ と非常に少な い。

問 スピーチやプレゼンテーションを行っていますか。


間 ディベートやディスカッションを行っていますか。

＜教員の授業における言語活動の指導「技能統合型：聞いたり読んだりしたことに基づ く話合いや意見交換•書く活動」＞

○「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする活動を行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計）は 39．7\％，「書く活動を行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計）は46．7\％で，いずれの活動も平成 26 年度より増加（意見交換： 6.7 ポイント増加，書く活動 ： 7.0 ポイント増加）している。

問 聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする活動を行っ ていますか。 ① よくしている（2）どちらかといえば，している（3）あまりしていない（4）ほとんどしていない


問 聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，書く活動を行っていますか。
① よくしている（2）どちらかといえば，している（3）あまりしていない（4）ほとんどしていない


4．国立学校の技能別調査結果及び課題と指導改善のポイント
○平成26年度と比べ，全技能において，国立学校ではCEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）B1 レベル以上の割合が増えている。同時に，「読むこと」，「聞くこと」及び「話すこと」においてはA1 レベルも増加しており，平成 26 年度の調査結果よりも分布が広がっている。
○「読むこと」，「聞くこと」及び「書くこと」については，A2 レベルの割合が最も多い。一方，「話すこと」については，A1 レベルの割合が最も多い。

## 【国立学校のスコア分布】



〈書くこと〉
＜話すこと＞


## 5．国立学校の質問紙調査結果

## （1）生徒質問紙調査結果の主な特徴

## 【英語学習に対する意識】

－「英語の学習が好きだ」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は60．4\％と平成 26 年度より1．2ポイント減少した。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，「英語の学習が好きだ」と回答した生徒 （選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 英語の学習は好きですか。最も当てはまるものを 1 つ選んでください。


■「話すこと」のテスト結果とのクロス


## 【将来の英語使用のイメージ】

○「①国際社会で活躍できるようになりたい」，「（2）大学で自分が専攻する学問を英語で学べるようになりたい」という回答が，平成 26 年度より増加（ 1 ： 0.3 ポイン ト増加，（2）： 0.5 ポイント増加）した。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，「11国際社会で活躍できるようになりた い」と回答した生徒の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 どの程度まで英語を身に付けたいと思っていますか。最も当てはまるものを 1 つ選んで下さい。


```
(1) 27.8%%

```

$0.0 \% \quad 5.0 \% \quad 10.0 \% \quad 15.0 \% \quad 20.0 \% \quad 25.0 \% \quad 30.0 \% \quad 35.0 \% \quad 40.0 \%$

```

■「話すこと」のテスト結果とのクロス


\section*{【授業（第 2 学年）における言語活動の経験】}

\section*{＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「話すこと」＞}
－「英語でスピーチやプレゼンテーションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は 65．9\％で，平成 26 年度より 16.2 ポイント増加し，改善が見られる。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語でスピーチやプレゼ ンテーションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「書く こと」についても同様の傾向）

問 第 2 学年での英語の授業では，英語でスピーチやプレゼンテーションをしていたと思いますか。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline （1）そう思う & （2）どちらかといえば，そう思う & （3）どちらかといえば，そう思わない & （4）そう思わない \\
\hline
\end{tabular}


■「話すこと」のテスト結果とのクロス


\section*{＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「話すこと」＞}

○「英語でディベートやディスカッションをしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は55．0\％で，平成 26 年度より 18.1 ポイント増加し，改善が見られる。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語でディベートやディ スカッションをしていた」と回答した生徒（選択肢①（2）合計）の割合が高い。（「書く こと」についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，英語でディベートやディスカッションをしていたと思いますか。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline （1）そう思う & （2）どちらかといえば，そう思う & ③）どちらかといえば，そう思わない & （4）そう思わない \\
\hline
\end{tabular}


■「話すこと」のテスト結果とのクロス


\section*{＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「話すこと」＞}

○「与えられた課題について，（特に準備をすることなく）即興で話す活動をしてい た」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合は \(55.3 \%\) であった。

○「話すこと」のテストスコアが高いほど，授業において「与えられた課題について， （特に準備をすることなく）即興で話す活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1） （2）合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 第 2 学年での英語の授業では，与えられた課題について，（特に準備をすることなく）即興で話す活動を していたと思いますか。
```

(1)そう思う (2)どちらかといえば, そう思う (3)どちらかといえば, そう思わない (4)そう思わない

```

■「話すこと」のテスト結果とのクロス

無回答


\section*{＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「聞くこと」「読むこと」＞}

○「英語を聞いたり読んだりする際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用したりするなどして理解するようにしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計） は，67．0\％と半数を上回る。

○「聞くこと」「読むこと」いずれについても A2 レベル以上では，選択肢（1）（2）合計 の回答割合が，60\％を超える。

○「読むこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語を聞いたり読んだり する際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用したりするなどして理解 するようにしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「聞くこと」 についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，英語を聞いたり読んだりする際，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用したりするなどして理解するようにしていたと思いますか。
```

(1)そう思う(2)どちらかといえば, そう思う(3)どちらかといえば, そう思わない (4)そう思わない

```

平成 27 年度 ■「読むこと」のテスト結果とのクロス


■「聞くこと」のテスト結果とのクロス


\section*{＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「聞くこと」＞}

○「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしてい た」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は 69．7\％で，平成 26 年度より 4.9 ポイント増加した。

○ 「聞くこと」のテストスコアが高いほど，授業において「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていた」と回答した生徒（選択肢 （1）2 合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていた と思いますか。
```

(1)そう思う(2)どちらかといえば, そう思う(3)どちらかといえば, そう思わない (4)そう思わない

```

－「聞くこと」のテスト結果とのクロス


\section*{＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識「読むこと」＞}
－「速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をする活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は67．5\％であった。

○「読むこと」のテストスコアが高いほど，授業において「速読したり精読したりす るなど，目的に応じた読み方をする活動をしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。

問 第2学年での英語の授業では，速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をする活動をしていたと思い ますか。
```

(1)そう思う (2)どちらかといえば, そう思う (3)どちらかといえば, そう思わない (4)そう思わない

```

＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識 「技能統合型：聞いたり読んだりして話すこと」＞

○「聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換 をしたりしていた」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）は \(64.3 \%\) で，平成 26 年度よ り 12.2 ポイント増加した。
－「話すこと」のスコアが高いほど，授業において「聞いたり読んだりしたことにつ いて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交換をしたりしていた」と回答した生徒 （選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。（「読むこと」についても同様の傾向）

問 第2学年での英語の授業では，聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合ったり意見の交换を したりしていたと思いますか。

－「話すこと」のテスト結果とのクロス

＜生徒の 4 技能を通じた言語活動に対する意識 「技能統合型：聞いたり読んだりして書くこと」＞
－「聞いたり読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしていた」と回答した生徒（選択肢（1）2 合計）は \(75.0 \%\) で，平成 26 年度より 8.1 ポイント増加。
○「書くこと」のテストスコアが高いほど，授業において「聞いたり読んだりしたこ とについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしてい た」と回答した生徒（選択肢（1）（2）合計）の割合が高い。

問 第 2 学年での英語の授業では，聞いたり読んだりしたととについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考 えを英語で書いたりしていたと思いますか。
（1）そう思う（2）どちらかといえば，そう思う（3）どちらかといえば，そう思わない（4）そう思わない


■「書くこと」のテスト結果とのクロス


\section*{（2）教員質問紙調査結果の主な特徵}
＜教員の授業における言語活動の指導「スピーチ，プレゼンテーション，ディベート， ディスカッション」＞
－「スピーチやプレゼンテーションを行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計） は，67．8\％で，平成 26 年度より 7.3 ポイント増加した。
－「ディベートやディスカッションを行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計） は，41．7\％で，平成 26 年度より 7.6 ポイント増加した。

問 スピーチやプレゼンテーションを行っていますか。
\[
\begin{array}{|lllll}
\hline \text { (1)よくしている (2)どちらかといえば, している (3)あまりしていない ほどしていない } \\
\hline
\end{array}
\]


問 ディベートやディスカッションを行っていますか。

＜教員の授業における言語活動の指導「技能統合型：聞いたり読んだりしたことに基づ く話合いや意見交換•書く活動」＞

○「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする活動を行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計）は 67．0\％，「書く活動を行っている」と回答した教員（選択肢（1）（2）合計）は 79．1\％で，いずれ の活動も平成 26 年度より増加（意見交換 ： 5.8 ポイント増加，書く活動 ： 3.8 ポイン ト減少）している。

問 聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする活動を行っ ていますか。
```

① よくしている（2）どちらかといえば，している（3）あまりしていない（4）とんどしていない

```


問 聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，書く活動を行っていますか。


\section*{3 章 技能ごとの調査結果の分析}
（1）読むこと～Reading～～••52
（2）聞くこと～Listening～•••62
（3）書くこと～Writing～～••73
（4）話すこと～Speaking～～••82
※本章で扱らデータは，特に注記がない限り，公立学校の調査対象校のものとする。

\section*{（1）読むこと～Reading～}

\section*{1．学習指導要領における領域•内容}

①説明や物語などを読んで，情報や考えなどの概要をとらえることができる。
②説明や物語などを読んで，情報や考えなどの要点や詳細をとらえることができる。
その際，内容の要点を示す語句や文，つながりを示す語句などに注意しながら読むこと ができる。また，事実と意見などを区別して読むことができる。

\section*{2．本調査において当技能で問うているカ}

Part A．．．短文中の空所に適切な語を補う問題で，文脈を理解するとともに，文法的に最も適切な表現を判断する力を測定している。

Part B 「概要把握問題」．．．与えられた英文の題材について，短時間で全体の概要を理解する力を測定する問題で，上記学習指導要領における（1）の力を見ている。

Part B 「情報検索問題」．．．与えられた英文の題材について，短時間で必要な情報を引 き出す力（情報検索力）を測定する問題で，上記学習指導要領における（2）の力を見て いる。

Part C ．．．まとまった量の英文について，その趣旨や詳細部分の要点を理解し，必要な情報を読み取る力を測定する問題で，上記学習指導要領における①）び（2）の力を見て いる。

\section*{3．経年比較結果}
－本年度調査のA1 レベルは 68．0\％（平成 26 年度調査から 7.3 ポイント減少）で，A2 レベ ルは 29．9\％（同 6.4 ポイント増加）であった。
－平成 26 年度調査と平成 27 年度調查の共通問題を比較すると，Part A，Part B，Part C の全体を通じて正解率が伸びており，「読むこと」の能力において向上が見られた。

\section*{4．課題など（ \(\diamond \cdots\) 相当数の生徒ができている点 \(-\cdots\) 課題のある点）}

以下の内容は，主に，相当数の生徒が該当するA1 レベルの特徴である。

\section*{読むこと}

『短文レベルの語彙•語法問題の中には，正解率が \(50 \%\) を超えるものもある。
－A1 レベルの生徒は，1～2文程度の内容を把握すること，英文から必要な情報を探し出 すこと，複数の文を関連付けて文章全体の概要を理解すること，未知語の意味を推測し ながら読み進めていくことに課題がある。
－まとまった量の英文について，英文の趣旨に関する内容や詳細部分の要点を理解し，必要な情報を読み取ることについては，A1•A2 レベルともに課題がある。
－生徒質問紙及び教員質問紙の結果では，授業において概要や要点を読み取る活動，未知語の意味を推測しながら読み進める活動，速読や精読など目的に応じた読み方をする活動やその指導を行っているとなっている。一方，調査結果ではこのような力が身に付い ていないことが明らかになっており，初見の英文に対しては力が発揮できていない可能性がある。

\section*{5．指導改善のポイント}

\section*{読むこと}

\section*{○学習者のレベルに合った文章をたくさん読む活動}

4 技能の中でも，「読むこと」の指導は時間をかけて行っているといら認識を持ってい る教員は多いであろう。しかし，本調査の結果は，これまでの「読むこと」の指導を見直す必要があることを示唆している。例えば，一文単位での正確な理解を目指す指導を積み重ねるだけでは，段落や文章全体を理解する力が十分には身に付かないことに留意 する必要がある。
「読むこと」の課題を解決するためには，まとまりのある文章（例えば，教科書の1レ ッスン全体など）を用意し，以下のような流れで読む。
（1）段落間での内容理解（概要の把握）
（2）段落内での内容理解（情報の整理•要点の理解）
（3）一文単位での意味理解（詳細情報の理解）
まずは全体の概要把握を目的として読む。それができたら，順を追って指導対象を狭

めていき，必要となる細部の理解を行うことが効果的である。
また，教科書の英文レベルが生徒の英語力と比べて高いために上記のような活動を行う ことができないのであれば，そもそも生徒のレベルに合わせた教材を選定する，あるいは，読み進める上での補助資料などを用意する必要がある。

さらに，「読むこと」の能力を向上させるためには，教科書だけではなく，関連した話題 について書かれている他の教材を豊富に与えるなどして，生徒の読む量を増やしていくこ とが重要になる。

\section*{○真の概要把握•要点理解のためのトレーニング}

教員質問紙 No．1－（2）の「英語を読んで，情報や考えなどを理解したり，概要や要点をとら えたりする活動を行っていますか」という問いに対して，公立学校全体で 90．6\％（選択肢 ① 「よくしている」と（2）「どちらかといえば，している」の合計）がそうした活動を行っ ていると回答しており，平成 26 年度より \(1.4 \%\) 増加している。このような回答にもかかわ らず，概要把握や要点理解には課題があるという調査結果となっている。

この原因としては，授業においては教科書を用いて概要や要点をとらえるための活動を行っているものの，初見の英文に対しては生徒がその力を発揮できていないことが考えら れる。

こうしたことから，教科書だけでなく様々な教材を活用して，英文全体としてどのよう なことが書かれているかを図解して整理したり，書き手が一番伝えたい内容は何かをペア やグループで議論をしたりすることによって，教師•生徒間で理解度を確認し合う活動が求められるであろう。こうした活動は，課題の発見や解決に向けた生徒の主体的な学びに もつながると考えられる。

また，教員質問紙 No．1－（9）の「速読したり精読したりするなど，目的に応じた読み方をす る活動をしていますか」との問いに対しては，「している」と回答しているのは 63．7\％（選択肢（1）「よくしている」と選択肢（2）「どちらかといえば，している」の合計）にとどまっ ている。こうしたことから，詳細理解ばかりではなく，英文の概要を把握する，要点を把握するといった目的を明確に設定し，それに応じて速読や精読をするような指導が必要で ある。

実際の指導としては，次のような方法が考えられよう。
（1）教員：まとまった長さの英文について，概要を把握するために必要なポイントをでき るだけ視覚的にわかりやすく示す。
（2）生徒：英文を速読し，上記①で示されたポイントについてメモをとる。
（3）生徒：上記（2）をペアやグループで碓認し，情報を補完し合う。
（4）教員：生徒とインタラクションを図りながら，クラス全体で概要を確認する。
（5）教員：特定の段落について，要点を理解するために必要なポイントを示す。
（6）生徒：当該段落を精読し，上記（2）～（4）と同様のプロセスで確認する。

\section*{6．問題詳細分析}

\section*{Part A Question 10}

10．Michael had been taught to be honest in every situation．So，when he broke a window at school by accident，he told his teacher \(\qquad\) －．
［A］a joke
［B］a story
［C］the time
［D］the truth
※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」

■出題の趣旨•形式

短文の中で，文脈に沿った最も適切な表現を判断する。

■ 解答類型と反応率
Q． 10
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 選択肢 & A1 レベル反応率 & A2 レベル反応率 \\
\hline A & \(20.4 \%\) & \(6.8 \%\) \\
\hline B & \(24.7 \%\) & \(7.5 \%\) \\
\hline C & \(19.0 \%\) & \(5.5 \%\) \\
\hline D（正解） & \(22.6 \%\) & \(77.6 \%\) \\
\hline 無解答 & \(13.2 \%\) & \(2.7 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

正解率はA1 レベルが 22．6\％，A2 レベルが 77．6\％で，A1 レベルと A2 レベルで差がつい た問題である。

この設問では，1 文目の＂Michael had been taught to be honest in every situation．＂の文意と，接続詞＂So＂による前後の因果関係を理解した上で，選択肢［D］の＂the truth＂ を選ぶ必要がある。

A1 レベルで最も多い 24．7\％が選択した誤答選択肢［B］の＂a story＂は，＂he told his teacher＂の toldに引きずられて選択した可能性があり，文全体ではなく空所の直近の情報 に気を取られて誤答を選んでいると考えられる。

A 1 レベルでは， \(1 ~ 2\) 文程度の英文であっても，文のつながりを意識して内容を把握す る力に乏しいということが言える。

\section*{■学習指導に当たって}
\(1 ~ 2\) 文程度の英文の内容把握を行う際は，語彙の知識と文脈の理解の両方が求められ る。

語彙やイディオムの指導を行ら際は，意味だけでなく，それらが使われている文を豊富 に示すとともに，当該表現のコロケーションについても指導を行うと効果的である。

文脈を理解する力を身に付けるためには，各文の前後関係に注目し，文と文との意味的 なつながりや関連性に気付く指導が必要である。

\section*{Part B Question 18}

Some people associate bats with frightening things，such as Halloween and scary movies．However，they are actually helpful creatures．Bats，in a similar way to bees，help flowers breed，so some people are happy to have them live near their homes． Also，the sounds of hunting bats can be heard by many insects that are harmful to gardens， which then avoid the area．Another reason people welcome bats into their gardens is that bats eat insects that carry diseases deadly to humans，like mosquitoes．In fact，research reveals a single bat can eat more than 600 mosquitoes in an hour！

18．What is this passage mainly about？
［A］How bats help flowers to breed．
［B］How insect populations are reduced by bats．
［C］Why bats are so successful at hunting．
［D］Why some people like having bats live near their homes．
※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」

説明や物語などを読んで，短時間で全体の概要を理解する。

■ 解答類型と反応率
Q． 18
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 選択肢 & A1 レベル反応率 & A2 レベル反応率 \\
\hline A & \(23.2 \%\) & \(18.5 \%\) \\
\hline B & \(26.3 \%\) & \(16.4 \%\) \\
\hline C & \(24.6 \%\) & \(17.7 \%\) \\
\hline D＿（正解） & \(23.9 \%\) & \(47.1 \%\) \\
\hline 無解答 & \(1.9 \%\) & \(0.3 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

A2 レベルの正解率は 47．1\％であったが，A1 レベルの正解率は 23．9\％で，A2 レベルと A1 レベルで差がついた問題である。

誤答の選択肢［A］＂How bats help flowers to breed．＂と［C］＂Why bats are so successful at hunting．＂は本文中に書かれている情報ではあるが，英文の主旨ではない。

また，選択肢［B］＂How insect populations are reduced by bats．＂は本文中で直接的に は書かれていない情報であるにもかかわらず，A1 レベルでは最も多い 26．3 \％が選択してい た。

本文中の＂a single bat can eat more than 600 mosquitoes in an hour＂に気を取られて，選択肢［B］を選んだ可能性が考えられる。正解の選択肢［D］＂Why some people like having bats live near their homes．＂は，本文そのままの表現ではなく言い換えられているため，本文中の＂some people are happy to have them live near their homes＂や＂people wel come bats＂などから，英文全体の趣旨を的確に理解する必要がある。

A1 レベルでは情報の部分的な拾い読みになっており，表現の言い換えや主張とその補足説明との関連に気付く力に乏しいと思われる。

■学習指導に当たって
一文一文を理解しようとするのでなく，文章全体や段落全体として何を言っているのか を考えながら読み進める練習が必要である。

実際の指導としては，次のような方法が考えられる。
（1）書き手の主張をイメージしながら初見の文章全体を通して読む。
（2）書き手の主張として重要だと思われる英文に下線を引く。
③）上記（2）で下線を引いた英文を再度読み，英文の主旨を端的に表すタイトルをつける。
（4）どのタイトルが英文の主旨を最も適切に表しているかをグループで話し合い，必要に応じて英文の内容を確認する。

同時に，初見の英文を読み，特定の文の理解に困難が生じたとしても，英文の構成や当該文の前後関係から意味を推測するといら指導も効果的である。知らない単語があればす ぐに辞書を引いて調べてしまうような習慣をつけることは避けたい。
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{4}{|c|}{Enjoy American Rail＇s ＂See America＂Fares！} \\
\hline \multicolumn{4}{|c|}{Four journeys from your home to one，two，or three other cities in one month．} \\
\hline \multicolumn{4}{|c|}{Travel all around and keep your cost down！} \\
\hline \multicolumn{4}{|l|}{The United States has three zones：East，Central，and West． You can choose one，two，or all three zones for your travel．} \\
\hline \multicolumn{4}{|l|}{Cost per person} \\
\hline \begin{tabular}{l}
Spring \\
（March 24－June 19）
\end{tabular} & \＄168 & \＄198 & \＄278 \\
\hline \begin{tabular}{l}
Summer \\
（June 20－August 17）
\end{tabular} & \＄218 & \＄248 & \＄328 \\
\hline
\end{tabular}

22．How long can a person use one ticket？
［A］For four days．
［B］For three weeks．
［C］For one month．
［D］Until July 19.
※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」

\footnotetext{
与えられた英文の題材から，短時間で必要な情報を引き出す。
}

■ 解答類型と反応率
Q． 22
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 選択肢 & A1 レベル反応率 & A2 レベル反応率 \\
\hline A & \(12.2 \%\) & \(4.1 \%\) \\
\hline B & \(25.6 \%\) & \(17.7 \%\) \\
\hline C（正解） & \(42.0 \%\) & \(68.7 \%\) \\
\hline D & \(15.4 \%\) & \(6.3 \%\) \\
\hline 無解答 & \(4.8 \%\) & \(3.2 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

A1 レベルの正解率は42．0\％で過半数に満たないが，A2 レベルの正解率は 68．7\％で，A2 レベルと A1 レベルで差がついた問題である。

A1 レベルの正解率が低かった理由としては，設問文の＂How long can a person use one ticket？＂の疑問詞と助動詞を組み合わせた表現に馴染みがなく，意味を理解できなかった ため，該当箇所以外の数字表現に惑わされたことが考えられる。

正解の選択肢は［C］＂For one month．＂であるが，その他の誤答を選んだ理由として，選択肢［A］＂F or four days．＂は本文中の＂Four journeys＂，選択肢［B］＂F or three weeks．＂ は本文中の＂to one，two，or three other cities＂，選択肢［D］＂Until J uly 19．＂は本文中の ＂J une 19＂に引きずられたことが考えられる。

\section*{－学習指導に当たって}

特に掲示などにおいては，比較的平易な表現が用いられていても，生徒にとつては実際 にそれがどのようなことを意味しているのかわからない場合が多い。題材中の表現を教師 がパラフレーズしたり，生徒にパラフレーズを求めるような質問をしたりして，示された情報を理解できるようにしたい。
（Question 22 の掲示を使って行う Q－A の例）
Q ：What is this notice about？
A ：It＇s about railway tickets in America．

\section*{（2）聞くこと～Listening～}

\section*{1．学習指導要領における領域•内容}

標準的な発音，リズム，イントネーション，速度，声の大きさで話された場合，以下のこ とができる。

① 事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考えなどの概要をとらえることができる。
（2）事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考えなどの要点や詳細をとらえることで きる。

③ 事物と意見などを区別して聞くことができる。

\section*{2．本調査において当技能で問うているカ}

Part A…日本語で事前に与えられる状況設定及び視覚情報（イラスト）と音声情報か ら，その場面で求められている課題（タスク）を解決する力を測定する問題で，上記学習指導要領における（1）及び（2）の力を見ている。
Part B‥一定以上の長さの英文を聞いて，事前に英語で与えられる質問に答えるため に必要な情報を選択し，求められている解答を導く力を測定する問題で，上記学習指導要領における（1），（2）及び（3）の力を見ている。

\section*{3．経年比較結果}
－本年度調査のA1 レベルは 73．6\％（平成 26 年度調査から 4.8 ポイント減少）で，A2 レベ ルは \(24.2 \% ~(\) 同 3.9 ポイント増加）であった。
－平成 26 年度調查と平成 27 年度調查の共通問題を比較すると，Part A，Part B の全体を通して正解率が伸びており，「聞くこと」の能力において向上が見られた。

\section*{4．課題など（ \(\diamond \cdots\) 相当数の生徒ができている点 \(-\ldots\) 課題のある点）}

以下の内容は，相当数の生徒が該当する A1 レベルの特徴である。

\section*{聞くこと}

ゝ設問や選択肢の表現が聞き取る英文中でも同じ形で使われている場合は，それを認識し て正しく理解することができる。
－ある程度の長さの英文や複数の文における文脈から必要な情報を聞き取ることに課題が ある。
－談話の要点や全体の流れ（誰が，どの立場で，どのような意図で，何を話したか）をと らえる力が不足しているため，断片的な理解にとどまっている。
－設問や選択肢の表現が聞き取る英文中の表現を言い換えたものになっている場合は，両者の関連付けに課題がある。
－複雑な文構造を含む英文を聞き，情報処理する力に課題がある。

\section*{5．指導改善のポイント}

\section*{聞くこと}

\section*{○聞く量とレベルにおける段階的な指導}

最初は1段落程度の聞き取りから始め，徐々に聞く分量を増やしていくようにする。同時に，用いる題材のレベルにも十分な注意が必要である。例えば，読んでも理解に苦 しむような英文を何度聞いても，リスニング力の向上には結び付きづらい。リスニング では，1年以上前に学習したレベルの英文から始め，徐々にレベルを上げていくことが大切である。

\section*{○内容理解が済んでいる英文と初めて聞く英文の使い分け}

内容を理解している英文 \(\rightarrow\) 英語の音韻的特徴を理解する，初めて聞く英文 \(\rightarrow\) 話されて いる内容を理解する，というように，目的に応じて使用する英文を使い分ける必要があ る。

\section*{○概要把握から詳細理解へ}

どのような題材を扱うにしても，基本的には（話題 \(\rightarrow\) 概要 \(\rightarrow\) 詳細）の順番で理解する ような指導が求められる。また，概要や詳細の理解については，最初は聞き取るべきポ

イントを示し，例えば与えられた質問とその解答をつなぎ合わせていくと概要を説明で きるような工夫をすることが考えられる。

\section*{○会話のやりとりに慣れさせる活動}

特に会話では，話の展開を理解し，やりとりされている情報を整理しながら聞く必要 がある。その際，一つの質問に対して同じ内容を答える場合でも，複数の伝え方や表現 があることに気付かせることが大切である。また，生徒自身が応答のバリエーションを考えて発表し合うなどの活動も効果的であろう。

\section*{○聞いた情報を保持する力と整理する力を向上させる活動}

リーディングと異なり，リスニングにおいてはすべての情報を一時的に記憶にとどめ なくてはならない。このため，効率的な言語処理が行われなければ，直前に聞いたもの だけが記憶に残る状態を起こしやすい。これを防ぐためには，英文中のキーワードや要点を把握し，それらをつないで話の骨子を作るような練習を行うと効果的である。

\section*{6．問題詳細分析}

\section*{Part A Question 9}

あなたの学校に，カナダから留学生のジェーンが来ています。今日，あなたは彼女のホストファミリーに手料理を振る舞うジェーンを手伝っています。まず，彼女からあなたに話しかけます。
（A）


（B）
＜スクリプト＞［F：Female，M：Male］
F：Please finish getting the table ready while I make some drinks．
M：OK．Do we need extra chairs？
F：I＇ve already prepared them．J ust put knives and forks
on the table．
M：Sure．What about flowers？

9．What should you do to help？
［A］（A）
［B］（B）
［C］（C）
［D］（D）
※Copyright © 2016 Benesse Corporation 「GTEC for STUDENTS」

■出題の趣旨•形式
日本語で事物に与えられる状況設定及び視覚情報（イラスト）と音声情報（事物に関 する紹介や対話など）から，その場で求められている課題（タスク）を解決する。

\section*{■ 解答類型と反応率}

Q． 9
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 選択肢 & A1 レベル反応率 & A2 レベル反応率 \\
\hline A & \(33.0 \%\) & \(25.0 \%\) \\
\hline B & \(12.2 \%\) & \(7.5 \%\) \\
\hline C（正解） & \(26.2 \%\) & \(55.8 \%\) \\
\hline D & \(27.1 \%\) & \(11.7 \%\) \\
\hline 無解答 & \(1.5 \%\) & \(0.0 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

本問は難易度が高く，正解の選択肢［C］を選ぶ割合が \(50 \%\) を超えるのは A2 レベル以上 に限られる。A1 レベルは 33．0\％が誤答の選択肢［A］（飲み物を用意しているイラスト）を選択しており，＂Please finish getting the table ready whilel make some drinks．＂の文意 が理解できなかったか，あるいは＂I make somedrinks＂から単純に判断した可能性がある。 また，A1 レベルは27．1\％が誤答の選択肢［D］（花を用意しているイラスト）を選択してい るが，＂What about flowers？＂に対する＂They＇re already on the table．＂という暗示的に否定する言い方に慣れていないと考えられる。

このように，A1 レベルでは，比較的長めの英文を聞いて理解することや，質問に対して Yes／No 以外の暗示的な応答表現を理解することに課題があると言える。

\section*{－学習指導に当たって}

長めの英文を聞き取ることに困難を感じる生徒が多い場合は，次のような指導から入る こともできる。
（1）10語程度の短い英文を聞き，理解できた情報をペアで共有する。
（2）同じ英文をもら一度聞き，再度生徒同士で確認する。
（3）クラス全体で聞き取れた情報を共有するとともに，聞き取れていない部分については教師がヒントとなる質問を与え，再度聞く。
④）必要に応じてスクリプトを読み，内容を理解した後で再度聞く。
ある程度慣れてきたら，15語から 20 語程度の長さでやや複雑な文構造を含んだ英文の聞き取りを上記と同じプロセスで行う。

生徒質問紙 No．10－（2）の「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとら える活動をしていたと思いますか」との問いに対して，「そう思う」（選択肢①）と回答し た生徒は A1 レベルが 16．3\％なのに対し，A2 レベルは 23．4\％，B1 レベルは 35．3\％，B2 レ ベルは47．5\％である。この結果から，活動経験と CEFR レベルが比例していることがわか る。

\section*{Part B Question 25}
＜スクリプト＞［F：Female，M：Male］
F：Students，Saturday morning＇s soccer game has been moved to Sunday evening．
M ：Why is that？
F：A big storm is expected to hit sometime Saturday evening．Practice has also been moved．It will be on
Sunday morning．
M：Can the other team still travel here？
F：Yes，and their parents can come，too．
M：Great！I like it when we have a big audience．

25．When has the soccer game been moved to？
［A］Saturday morning．
［B］Saturday evening．
［C］Sunday morning．
［D］Sunday evening．
※Copyright ©2016 Benesse Corporation 「GTEC for STUDENTS」

出題の趣旨•形式
一定以上の長さの英文（事物に関する紹介や対話など）を聞いて，事前に与えられる英語の質問に答えるために必要な情報を選択し，求められている解答を導くために適切な判断をする。

Q． 25
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 選択肢 & A1 レベル反応率 & A2 レベル反応率 \\
\hline A & \(18.0 \%\) & \(8.0 \%\) \\
\hline B & \(24.3 \%\) & \(11.3 \%\) \\
\hline C & \(30.4 \%\) & \(26.7 \%\) \\
\hline D（正解） & \(25.3 \%\) & \(53.8 \%\) \\
\hline 無解答 & \(2.0 \%\) & \(0.2 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{■分析結果と課題}

A1 レベルでは，30．4\％の生徒が誤答の選択肢［C］＂Sunday morning．＂を選択している。 これは，＂It will be on Sunday morning．＂という表現が一時記憶に残り，その直前の ＂Practice has also been moved．＂との関連付けができなかったためと思われる。正解の選択肢［D］＂Sunday evening．＂を選ぶためには，最初の＂Saturday morning＇s soccer game has been moved to Sunday evening．＂を正碓に聞き取る必要がある。この文はやや長い上 に，主語も＂Saturday morning＇s soccer game＂と比較的長いために音声処理ができず，情報を記憶に残すことができなかったと考えられる。
一方，A2 レベルの生徒は過半数の \(53.8 \%\) が正解の選択肢を選択していることから，A2 レベルになると意味のかたまり（チャンク）単位で記憶に残すことができる生徒が増えて いると言える。

\section*{－学習指導に当たって}

対話文ではモノローグに比べて話の流れが急に変わることもあるため，やりとりの中で使われている語彙や表現を，話の流れに沿って，整理する力が求められる。そのため次の ような活動を行うことも大切である。
（1）Q\＆A 活動において，同じ質問に対する複数の解答表現を提示し，同じ内容を伝える場合でも，様々な表現があることを理解する。
（2）グループで，与えられた質問に対し，他の生徒とは異なる表現で解答する練習をする。
（3）生徒が質問自体も考え，上記（2）と同じ活動をする。

\section*{Part B Question 27}
```

<スクリプト>

```

We hope you enjoyed the final showing of this week＇s movie，＂Letter to the Forest Bears．＂Before leaving the Majestic Theater，buy something to remember it by！We regret that posters sold out on Monday．The book of the movie is very popular．We have T－shirts in four sizes．Today only，pens are available！And hold on to your ticket！Show it at Creamy＇s Restaurant next door，and get \(\$ 10\) off today＇s main dish，down from \(\$ 30\) to \(\$ 20\) ！You can also get \(\$ 5\) off any drinks you order．

27．What item can only be purchased today？
［A］Posters．
［B］Books．
［C］T－shirts．
［D］Pens．
※Copyright © 2016 Benesse Corporation 「GTEC for STUDENTS」

\section*{出題の趣旨•形式}

一定以上の長さの英文（事物に関する紹介や対話など）を聞いて，事前に与えられる英語の質問に答えるために必要な情報を選択し，求められている解答を導くために適切な判断をする。

Q． 27
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 選択肢 & A1 レベル反応率 & A2 レベル反応率 \\
\hline A & \(24.5 \%\) & \(16.1 \%\) \\
\hline B & \(19.2 \%\) & \(6.3 \%\) \\
\hline C & \(30.4 \%\) & \(16.4 \%\) \\
\hline D（正解） & \(23.9 \%\) & \(61.1 \%\) \\
\hline 無解答 & \(2.0 \%\) & \(0.1 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{■分析結果と課題}

本設問は，A2 レベルの生徒と A1 レベルの生徒を識別する傾向が強い問題である。A1 レ ベルの生徒が最も多く選択したのは，選択肢［C］＂T－shirts．＂である。設問文にも含まれ る＂only＂や＂today＂が聞く際のポイントとなるが，音声は＂We haveT－shirts in four sizes． Today only，pens are available！＂となっており，＂Today only＂が＂T－shirts＂のことを言 っているのか＂pens＂のことを言っているのか理解できなかったことが考えられる。
また，正解の選択肢［D］＂Pens．＂を選択するには，設問文中の＂can（only）be purchased＂ と音声内の＂（are）available＂がほぼ同じ意味であることを理解する必要がある。A2 Lベ ルでは，この 2 つの関連付けができている生徒が多いと考えられるが，A1 レベルでは，聞 き取る英文中の表現と設問中の表現が異なる場合に両者を関連付けることに課題があると言える。

\section*{－学習指導に当たって}

リスニングでは聞いた情報を一時的に記憶にとどめなくてはならない。このため，効率的な言語処理が行われなければ，直前に聞いたものだけが記憶に残る状態を起こしやすい。 これを防ぐためには，例えば，次のように情報を整理しながら聞くことができるワークシ ートを使うと効果的である。

\section*{〈Q． 27 の場合の例〉}
\(\diamond\) 1st listening：Catch the items that are sold at the theater．
\(\diamond 2\) nd listening：Can you buy each item today？If you can buy it，draw＂○＂．If not， draw＂\(\times\)＂．
\(\diamond\) 3rd listening：Try to catch some more information about each item．

上記のように，目的を分けて聞くことでリスニングの際の負荷を減らすとともに，聞き取った語句を整理しながら英文の論理展開を把握することが重要である。

【ワークシート及び記入例】
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 1 \(^{\text {st }}\) listening & 2nd listening & 3rd listening \\
\hline Items & Can buy or cannot buy？ & Additional information \\
\hline posters & \(x\) & sold out \\
\hline books & \(O\) & popular \\
\hline T－shirts & \(O\) & four sizes \\
\hline pens & \(O\) & today on／y \\
\hline
\end{tabular}

\section*{（3）書くこと～Writing～}

\section*{1．学習指導要領における領域•内容}
（1）聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情報や考えなどにつ いて，簡潔に書くことができる。
（2）つながりを示す語句（文と文，段落と段落の意味的•文法的なつながりを示す語や表現） などを用いて，内容の要点を示す語句や文を含む文章を書くことができる。
（3）事実と意見などを区別して書くことができる。

\section*{2．本調査において当技能で問うているカ}

設問 \(1 \cdots\) 与えられたテーマについて，限られた時間の中で自分の意見とその理由を表現 する力を測定する問題で，上記学習指導要領における（1），（2）及び（3）の力を見ている。設問 \(2 \cdots\) ある事柄についての説明文を音声で聞き，その要点を書いて文章にまとめる力 を測定する問題で，上記学習指導要領における（1）及び（2）の力を見ている。

\section*{3．経年比較結果}
－A1 レベルは \(82.1 \%\) で平成 26 年度調査から 7.0 ポイント減少し，A2 レベルは \(17.2 \%\) で 6.5 ポイント増加した。
－平成 26 年度調査では得点者が \(69.6 \% ~(0\) 点が \(30.4 \%\) ）だったが，本年度調査では得点者 が 81．9\％（ 0 点が \(18.1 \%\) ）と \(10 \%\) 以上増加し，改善が見られる。

\section*{4．課題など（ \(\diamond \cdots\) 相当数の生徒ができている点 \(-\cdots\) 課題のある点）}

以下の内容は，相当数の生徒が該当するA1 レベルの特徴である。

\section*{書くこと}
\(\diamond A 2\) レベル以上では，95\％以上の生徒が自分の意見を書くことができている。
\(\diamond B 1\) レベルでは，まとまりのある英文を聞き，その内容を要約して書くという技能統合型 の活動に対応することができ，大事な情報を漏らすことなく網羅して書くことができて いる。
－A1 レベルでは，「意見」を書ける割合が約 25\％で，与えられたテーマについて自分の意見や理由を適切に書くことに課題がある。
－A1及びA2 レベルでは，聞いた情報を処理して重要なポイントを書いてまとめることに課題がある。
－A2 レベルでは，まとまりのある英文を聞いて全体の内容をとらえることが難しく，部分的な情報を表現できる程度にとどまっている。また，A1 レベルでは，聞いた内容の理解 そのものに課題があると考えられ，部分的な情報さえも表現できていない。

\section*{5．指導改善のポイント}

\section*{書くこと}

\section*{○求められている内容を的確に把握し，論理的な構成で英文を書く指導の工夫}

与えられたテーマについて自分の意見や理由を書く力をつけるためには，問われてい ることを的確に理解し，そのことに対する自分自身の意見を論理的に説明できるように なることが重要になる。例えば，
（1）賛成•反対の立場を明確に表明する
（2）賛成（反対）する理由を柱立てする
③それぞれの理由について，具体例を示すなどしてわかりやすく説明する
といった構成で書く経験を豊富に積んでおくことが重要になる。

\section*{○聞いた情報を整理し，既習の表現を駆使して要約文を書く指導の工夫}

聞いた内容の要点を書いてまとめることができるようになるためには，まずリスニン グにおいて，
- 話題は何か
- 当該の話題について，最も重要な情報は何か

の 2 点に注意する必要がある。特に，最も重要な情報と，それに付随する情報（補足説明など）を聞き分けることが重要になる。これは，リスニングだけではなく，リーディ ングと併せて指導すると効果的である。

また，聞いた英文中の表現をすべて覚えておくことは不可能であるので，自分が知っ ている表現や文法知識を総動員して，適宜パラフレーズしながら要点を書くことに慣れ ている必要がある。

\section*{6．問題詳細分析}

\section*{設問 1}
1.
- 時間は20分です。残り時間が2分になると放送で知らせます。
- 自分自身の考えや具体的な経験に基ついて，自由に書きなさい。
- 制限時間内でできるだけたくさん書きなさい。
- イラストは，具体例を書くための参考です。イラストの内容を参考にして書いても， あなた自身の経験を書いてもかまいません。

あなたは授業中に，下記のテーマで英語のエッセーを提出することになりました。

エッセーのテーマ：
最近は，偏った食生活を送ったり，1日に3食をきちんと食心なかったりする若者から増 えていると言われています。このような若者の食生活について，あなたはどう思います か。あなたの考えとそう考える理由を書きなさい。

※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」

\section*{－出題の趣旨•形式}

与えられたテーマについて，限られた時間の中で自分の意見とその理由を書いて表現す る。

■得点と割合
設問 1
項目：「内容」
（1）意見
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(63.4 \%\) \\
\hline 1 点 & \(36.6 \%\) \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{3}{|c|}{ 各レベルにおける 1 点の割合 } \\
\hline B1 レベル & \(99.8 \%\) \\
\hline A2 レベル & \(95.2 \%\) \\
\hline A1 レベル & \(23.9 \%\) \\
\hline
\end{tabular}
（2）理由
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(49.2 \%\) \\
\hline 1 点 & \(50.8 \%\) \\
\hline
\end{tabular}
\(\longrightarrow\)\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|c|}{ 各レベルにおける 1 点の割合 } \\
\hline B1 レベル & \(100.0 \%\) \\
\hline A2 Lベル & \(99.7 \%\) \\
\hline A1 レベル & \(40.1 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

項目：「表現」
（1）語彙
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(42.2 \%\) \\
\hline 1 点 & \(40.3 \%\) \\
\hline 2 点 & \(17.5 \%\) \\
\hline 3 点 & \(0.0 \%\) \\
\hline 4 点 & \(0.0 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

項目：「構成」
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(54.7 \%\) \\
\hline 1 点 & \(30.8 \%\) \\
\hline 2 点 & \(14.4 \%\) \\
\hline 3 点 & \(0.1 \%\) \\
\hline 4 点 & \(0.0 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

与えられたテーマに関する自分の意見を適切に書いていない生徒が 63．4\％，自分の意見 をサポートする理由を適切に書いていない生徒が 49．2\％であった。

レベルごとに見てみると，A2 レベルの 95．2\％，B1 レベルの 99．8\％が意見を書くことが できている一方，A1 レベルでは 23．9\％と大幅に減少する。この傾向は，理由を書くことに ついても同様である。

今回の設問について，A1及び A 2 レベルでは，次のような点が課題となっている。
〈A1 レベルの生徒の課題〉
－英文を書こうとする姿勢は読み取れるものの，読み手の理解を著しく阻害するようない わゆる＂global error＂によって英文の意味が伝わらない。
- 日本語の影響を受けた不適切な語順が目立つ。
- 与えられたテーマについて自分の意見を書くための表現が定着していない。
- どのように書き始めたらよいのかがわからず，自分の経験や具体例にとどまって意見を書けていない。
－単に文を羅列して書いているため，全体としてまとまりに欠ける。
〈A2 レベルの生徒の課題〉
－段落を意識した文章が書けるようになるものの，段落同士のつながりが不明瞭であった り，文章全体の一貫性に欠けたりする。
－意見をサポートする理由付けが，自分の経験や考えだけにとどまつていて客観性が低く，説得力に欠けた展開になっている。
－読み手の理解を阻害する文法の誤りなどが見られ，意図を正しく伝えられていない。
生徒質問紙 No．16－（2）「次の学年（第 2 学年）の英語の授業では，聞いたり読んだりした ことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしていた と思いますか」に対し，「そう思う」（選択肢（1））又は「どちらかといえば，そう思う」（選択肢（2））と回答した生徒は 42．5\％（平成 26 年度調査は 38．7\％）であった。「書くこと」の スコアとのクロス集計によると，A1 レベルの生徒は 38．6\％，A2 レベルの生徒は 59．9\％， B1 レベルの生徒は 66．8\％であり，ライティング力が低い生徒ほど授業においてこのような活動を経験していないことがわかる。

\section*{■学習指導に当たって}

\section*{○普段から様々なテーマについて自分の考えなどを書く指導の工夫}

書くことの力は，基本的には書くことを通してのみ培われる。そのため，教科書など の教材で学習した話題について，自分の意見とそう考える理由を書いて表現する機会を できるだけ多く与える必要がある。例えば，環境問題に関する内容を読んだ場合は，「日常生活において自分ができることは何か」や「問題解決のために最も有効な政策は何か」 のように教科書で学習した内容にリンクした課題を与え，様々な話題に生徒が自分で考 えた意見を生み出すことができるよう指導する工夫が必要である。その際，「書くこと」 を大きなプロジェクトとせず，短い英文でもかまわないので日常的に書く習慣をつける ことが大切になる。

\section*{○英語の文章構成を身に付けるための工夫}

意見を書く際，英文の「意見 \(\rightarrow\) 理由 \(\rightarrow\) 結論」という基本的な文章構成に沿って書くこ とが重要である。その指導として，次のような方法が考えられる。

\section*{〈モデルの提示 \(\Rightarrow\) モデルに沿って書く〉}

最初にモデルとなる文章を見せて，その構成を意識して文章を書く方法である。この活動は「読むこと」の指導とあわせて行うことができる。例えば，教科書の説明文など を題材とし，各段落の役割を生徒に問いかけながら，文章全体がどのような構成（流れ） で書かれているかを理解させ，それを書く活動に生かす指導である。

〈書く活動 \(\Rightarrow\) モデルの提示 \(\Rightarrow\) 再度書く活動〉
最初に文章を書いてからモデルとなる文章を見て，そのモデルを参考にして再度文章 を書き直す方法である。ここでのポイントは，自分の書いた文章とモデルとを比較する ことにある。両者を比較することにより，生徒はその差がどこにあるのかを認識し，次 に書くときにどう改善すればよいのかについて，具体的な方策を持つことができるよう になる。

\section*{○内容につながりや一貫性がある文章を書くための工夫}

文章の構成に注意し，書きだしから結論（終わり）まで一貫性のある文章を書けるよ うになることが大切である。そのためには，自分が生み出す各文の機能（意味，役割） を意識して書くことが求められる。例えば「意見 \(\rightarrow\) 理由 \(\rightarrow\) 結論」という構成に沿ってい ても，各段落の内容が自分の主張と矛盾していないか，段落間でアイディアの飛躍がな いかなどの点に留意する必要がある。その際，文脈が明確な文章を書くために，つなぎ言葉を活用できるようにしたい。

\section*{設問 2}
2.

これから読まれる英文を聞き，その内容を 30 語程度の英語で要約しなさい。英文は 2 回読まれます。問題の途中でメモを取ってもかまいません。時間は 4 分です。

\section*{＜スクリプト＞}

Many farms just sell one thing．But have you ever heard of a pizza farm？A pizza farm is a farm that grows everything that is needed to make pizzas，such as tomatoes and onions．Pizza farms also make cheese．It is easy and useful to be able to quickly buy everything that you need to make a pizza in one place．

But do you know an interesting thing about pizza farms？Pizza farms are in the shape of a pizza！If you look down on a pizza farm from a plane，you will see that the farm does not have four straight sides like a box，but is round like a pizza．And each field on the farm has only three sides，almost like a triangle．Each field is like a piece of the pizza．Something different grows in each field．Yes，it＇s amazing！ Pizza farms are in the form of a pizza！
※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」
－出題の趣旨•形式
ある事柄についての説明文を音声で聞き，その要点を書いてまとめる。

\section*{－得点と割合}

設問 2
項目：「内容」
要点1（英文第1段落の要点）
要点2（英文第2段落の要点）
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(92.5 \%\) \\
\hline 1 点 & \(3.0 \%\) \\
\hline 2 点 & \(4.5 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{項目：「表現」}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(68.3 \%\) \\
\hline 1 点 & \(16.6 \%\) \\
\hline 2 点 & \(12.9 \%\) \\
\hline 3 点 & \(2.1 \%\) \\
\hline 4 点 & \(0.1 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

「内容」の要点 1 は聞いた英文の 1 段落目，要点 2 は聞いた英文の 2 段落目の要点に関 する得点である。要点を押さえられなかった生徒（ 0 点）はそれぞれ全体の \(74.5 \%\) と \(92.5 \%\) に上り，聞いた内容の要点を把握して書くことに課題がある。また，「表現」は，聞いた英文の要点が適切な表現で書かれているかに関する得点であるが，全体の 68．3\％の生徒が適切な表現で英文を書くことができておらず，この点にも課題があると言える。
A1 レベル，A2 レベルごとでは，次のような課題がある。
〈A1 レベルの課題〉
1 つ目の要点を押さえられた割合（ \(1 \sim 2\) 点）が約 \(5 \%\) ， 2 つ目の要点を押さえられた割合が 1 \％以下といら結果であった。＂pizza＂に関する内容であることは理解できているよう だが，＂pizza＂，＂tomato＂，＂onion＂，＂cheese＂などの限定的な単語単位の理解にとどまっ ており，英文全体の趣旨や各段落のポイントを押さえるまでには大きなハードルがある。

\section*{〈A2 レベルの課題〉}

1 つ目の要点を押さえられた割合が約 \(50 \%\) ， 2 つ目の要点を押さえられた割合が約 \(30 \%\) であった。重要な情報のいくつかを聞き取ることができている状態で，要約としては不十

分な点が見受けられる。また，重要な情報を聞き取ることができていたとしても，それら を書いて表現する段階になると要点のまとめ方が不十分であることが多い。なお，2つ目 の要点を押さえられているかどうかは，A2 レベルの生徒と B1 レベルの生徒でかなり差が ついている。

生徒質問紙 No．10－（2）「以下の学年（第2学年）の英語の授業では，英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていたと思いますか」に対し，「そ う思う」（選択肢（1）又 又はどちらかといえば，そう思う」（選択肢（2））と回答した生徒は 59．5\％（平成 26 年度調査は 58．2\％）であった。ライティング・スコアとのクロス集計によ ると，A1 レベルの生徒が 57．7\％，A2 レベルの生徒が 67．9\％，B1 レベルの生徒が 70．5\％で あった。聞いた内容の概要や要点をとらえる活動をしていないと，本設問のような「聞く こと」と「書くこと」を統合した設問に対応することは難しいと言える。

\section*{■学習指導に当たって}

\section*{○技能統合型の言語活動の工夫}

統合的なコミュニケーション能力を育成するためには，4 つの技能を別々に指導する ことにとどまらず，聞いたり読んだりして得た内容をもとに書いたり話したりするなど，複数の技能を組み合わせた言語活動を授業の中で積極的に取り入れることが重要である。 その際，例えば次のような指導をすることが考えられる。
－＂What did you do last night？＂などの話題で比較的簡単な会話をペアで行い，聞いた内容に基づいて相手の行動をモノローグで書いてまとめる。 ※行動が時系列で説明されない場合でも，時系列に沿って書くことを意識させる。
－英文を読み，重要な情報を残す形で原文を 5 割 \(\rightarrow 3\) 割というように段階的に短くして いき，最終的には要点だけを残した簡潔な要約を書く。

\section*{（4）話すこと～Speaking～}

\section*{1．学習指導要領における領域•内容}
（1）適切な発音，リズム，イントネーション，速度，声の大きさで英語を話すことができる。
（2）聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりすることができる。

③ 事実と意見などを区別して話すことができる。

\section*{2．本調査において当技能で問うているカ}

Part A \(\cdots\) 与えられた英文を 30 秒間黙読した後に音読し，単語を正しく発音できているか，意味のまとまりを理解して音読できているかを測定する問題で，上記学習指導要領におけ る①の力を見ている。

Part B …試験官からの質問に対して，個人の経験や考えをもとに，即座にかつ適切に応答 する力を測定する問題で，上記学習指導要領における（2）の力を見ている。

Part C…与えられた社会的な話題に対して，個人の考えや経験に基づいて意見を述べる力 を測定する問題で，上記学習指導要領における③の力を見ている。

\section*{3．経年比較分析}

89．0\％の生徒が CEFRのA1 レベル（平成 26 年度調査から 0.5 ポイント減少）， \(11.0 \%\) の生徒が A2 レベル以上（同 0.5 ポイント増加）である。平成 26 年度調査と比較して平均点は上 がっているものの， 0 点の生徒の割合は \(18.5 \%\) で昨年度より \(4.5 \%\) 増加しており，話せる生徒 と話せない生徒の差が広がる結果となっている。

\section*{4．課題など（ \(\diamond \cdots\) 相当数の生徒ができている点 \({ }^{(\cdots)}\) 課題のある点）}

以下の内容は，相当数の生徒が該当する A1 レベルの特徴である。

\section*{話すこと}
\(\diamond\) 与えられた話題に対し， 1 分間の準備をした上で，ごく簡単にではあるが自分の意見と理由 を述べることができている。
－単語を正確に発音することや，文構造や意味のまとまりを意識しながら読むことに課題が ある。
－単語やフレーズ単位であれば，準備時間がなくてもアウトプットすることができるが，文 を構成しながら話すことは，即興では難しい。
－「話す内容を組み立てること」と「適切な文法や表現を使うこと」を同時に意識する力に課題がある。

\section*{5．指導改善のポイント}

\section*{話すこと}

○ペア・ワークやグループ・ワークなどを効果的に導入し，個々の生徒が発話する機会を増やす ことが重要である。

○生徒にとってできるだけ興味•関心のある話題•内容を扱ったり，またロールプレイなど英語 を発話しやすい場面設定を与えたりすることが大切である。

○話す活動をした後に，教師がフィードバックを与えたり，生徒自身が振り返ったりする機会を設け，それらのことを踏まえてもら一度話す活動をするというサイクルが必要である。

\section*{6．問題詳細分析}

\section*{PartA}

Some air pollution has natural causes，like windstorms and volcanoes，but most is the result of human activity．A blanket of dirty air covers most cities of the world．It mainly comes from cars and trucks and from factories that burn coal．The polluted air makes people sick，and it＇s especially bad for young children and aged people．Is this why countries are making rules to reduce air pollution？
※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」

\section*{出題の趣旨•形式}

問題冊子に印刷された英文（69語）を30秒間で黙読した後，音読する。

得点と割合
観点1：適切な発音，リズム，イントネーション，速度，声の大きさで話すことができて いる。
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(25.5 \%\) \\
\hline 1 点 & \(52.5 \%\) \\
\hline 2 点 & \(22.0 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

約 70 語の英文を正確に，ある程度流ちょうに音読することを求めた設問である。A1 レベル では「話すこと」において最も得点率が高い観点ではあるが，それでも \(29 \%\) が 0 点（全体では \(25.5 \%\) が 0 点）であった。これは，正しく発音できない単語や，発音できずに読み飛ばしてしま ら単語が多くあり，聞き手が内容を理解することが難しいことを意味している。また，全体の

52．5\％，A1 レベルの 57．6\％が 1 点であった。これは，最後まで読めてはいるが，正しく発音で きない単語がいくつかあったり，イントネーションやリズムが適切ではなく棒読みになっていた りすることを意味している。具体的には，＂natural＂，＂windstorms＂，＂vol canoes＂，＂children＂， ＂aged＂などの発音が不適切であったり，最後の一般疑問文を下降調で読んだりしていると考え られる。

一方，A2 レベルの 87．3\％が 2 点，すなわち「明瞭で自然な発音，リズム，イントネーション，速度，声の大きさで」音読ができている。A2 レベルの生徒は，単語の文字と音が一致している ことに加え， 30 秒の黙読時間で英文の最後まで目を通し，事前にある程度内容を理解すること ができたため，意味のまとまりを意識して音読することができたと考えられる。

\section*{－学習指導に当たって}

相手に伝わる発音やリズム，イントネーションで発話することは話す力の土台となり，情報や考えなどを適切に伝える上で重要である。ネイティブ・スピーカーのように話す必要はないが，聞き手が内容を誤解しない程度の発音，リズム，イントネーションなどを身に付ける必要がある。 その際，次のような方法を適宜組み合わせて指導することが考えられる。
（1）英語の音韻的特徴に関する＂気付き＂を与える
聞き手が理解に困難を生じるような発音，リズム，イントネーションなどについては，それら について教師が生徒に気付きを与える必要がある。例えば，生徒の発話を教師が拾い上げ，修正 すべき点をやや強調した形で recast するといった方法が考えられる。 （2）明示的に説明した上で練習する

例えば，ターゲットとする音の出し方（口の中の動きなど）を教師が説明し，モデルをした上 で，生徒が練習する方法である。ただし，この場合であっても，単語レベルでの発音にとどまら ず，少なくとも文レベルで応用できるようにする必要がある。
（3）相手に伝えるための音読を行う
音読活動は授業において盛んに取り入れられているが，その目的が明確ではない場合が多い。音読であっても，相手に伝えることが最も重要であり，必ずしもすらすら読むことが最優先され るべきではない。その点において，次のような活動は効果的であろう。

1 ）教科書以外の教材を 2 種類用意し，ペアで異なる英文を指定時間で黙読する。
2 ）内容上のキーワード，発音上注意すべき語をチェックする。
3 ）自分が持っている英文をパートナーに対して音読する。
\(4) ~\) 音読の後，あらかじめ教師が用意しておいた英文内容に関する質問（英文カードに記載 しておく）をパートナーにし，どれくらい内容が伝わつているかを確認するとともに，相手が理解できていない事項については，当該文を再度音読する。
※上記（3）の留意点
〔英文の内容〕教科書で学習した内容と関連しているものが好ましい。
〔英文のレベル〕当該学年よりも1学年下で学習した英文レベルで，読んだ場合には容易 に理解できる程度のものとする。

\section*{Part B}

Now，I＇m going to ask you some questions．Are you ready？OK，let＇s begin．
Question No．1：According to the passage in Part A，what causes most air pollution？
Question No．2：What do you like to do in places with clean air，（pause）in the countryside，for example？

Question No．3：What is the most interesting city you have ever visited or heard of？ Tell me about the city．

Question No．4：Which city do you want to visit in the future，and why？

\section*{Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDE NTS」}

\section*{出題の趣旨•形式}

\section*{試験官からの質問（音読した英文に関する質問及び英文とは直接関係のない質問）に対し て，生徒自身の経験や考えを述べる。}

観点 2 ：相手の発話に対応した適切な内容のやりとりとなっている。
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(46.8 \%\) \\
\hline 1 点 & \(31.4 \%\) \\
\hline 2 点 & \(17.0 \%\) \\
\hline 3 点 & \(4.8 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

観点 3 ：適切な文法や表現を用いて話せて いる。
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(50.7 \%\) \\
\hline 1 点 & \(28.2 \%\) \\
\hline 2 点 & \(16.3 \%\) \\
\hline 3 点 & \(4.8 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

質問に対して準備をする時間は与えられず，即興で応答する能力が求められるが，音読した英文の内容に関する Question No．1 を除き，各質問は自分が訪ねたことのある都市など生徒にと って身近な内容になっている。

A2 レベルの生徒はほぼ全員が，観点2（適切な内容），観点3（適切な文法や表現）の両方 において 2 点以上を取っており，Question No．1～No． 4 のほぼすべてについて適切に応答できて

いる。一方，A1 レベルの生徒の半数以上が，観点 2 ，観点 3 において 0 点であり，特に観点 3 では平均得点率が \(18 \%\) で，全 5 観点の中で最も低い結果となっている。A1 レベルの生徒につい て，具体的には次のような課題が見られる。

〈Question No． 1 について〉
Part A で音読した英文の内容に関する質問だが，一度黙読や音読しただけでは内容を把握し きれず，解答できなかったと考えられる。

〈Question No．3，Question No．4について〉
Question No．3 の＂What is the most interesting city you have ever visited or heard of？Tell me about the city．＂や，Question No．4の＂Which city do you want to visit in the future，and why？＂では，訪れた場所や訪れたい場所は言えても，それについて詳しく説明したり，訪れた い理由を即興で述べたりすることができなかったと考えられる。

〈文法•表現について〉
「内容の評価」よりも「文法•表現の評価」の得点率が低いことから，伝えたい内容が思い浮 かんでいても，それを適切な文法や表現を用いて説明することができていない可能性がある。 A1 レベルでは，適切な語彙の選択， \(\mathrm{S}+\mathrm{V}\) などの基本的な語順，be 動詞と一般動詞の使い分け などに課題が見られる。

さらに質問紙調査の結果を見ると，生徒質問紙 No．15「与えられた話題について，（特に準備 をすることなく）即興で話す活動をしていたと思いますか」について，A1 レベルの生徒は学年 が上がるにつれて「活動していた」と回答する生徒の割合が微増はしているが，それでも第 3 学年で \(35 \%\) 程度であり， 3 分の 2 程度の生徒は高校 3 年間を通して，学校の授業ではこのような活動を経験していないといら結果となっている。

\section*{－学習指導に当たって}

実際のコミュニケーション場面では，準備をしないでやりとりをする力が求められる。しかし，「話すこと」の指導では，準備して書いたものを発表させる活動が比較的多く，即興でやりとり をする活動はあまり行われていない。授業で行われていないことは生徒もできるようにはならな いことを，今一度認識する必要があろう。

即興で話す力を育成する指導の一つとして，例えば，次のようなメモ式スピーチが考えられ る。

①聞いたり読んだりしたアイディアや表現などを活用して，自分が伝えようとする内容を整理す る。
（2）上記（1）に関するキーワードをメモ書きする。この際，書くことができる語数を指定することで， メモが＂原稿化＂することを防ぐこともできる。いずれにしても，メモにはフルセンテンスを

書かないようにする。
（3）メモを参考に，頭の中で英文を構成しながら話す。
（4）上記（3）でうまく伝えられなかったことを中心に，文法や表現に注意して書いて表す。
⑤ 上記（4）について，ポイント（例えば，主語，時制，語彙選択など）を絞って生徒同士でチェッ クし合う。

⑥上記（4）において，ある程度共通に見られる誤りについて教師がフィードバックを与える。 ※即興で話す活動は，どこでつまずいたかを振り返らないと表現力などが向上しない。そのため，上記（4）～⑥において，実際にどう表現すべきであったかを学び，それを次の活動に生かすように することが大切である。

\section*{（参考）即興でやりとりする活動例（ロールプレイ）}

1．ペアを組み，生徒役と教師役に分かれる。
2．それぞれに異なるカードが与えられ，自分が置かれている状況やタスクを理解する。 ※生徒役，教師役ともに相手のカードの内容は知らない状態である。

\section*{生徒}

自分が入っているテニス部の練習日です。今ま で遅刻したことはありませんでしたが，今日は 5 分遅れてしまいました。顧問の先生（ペアの相手）はいつも穏やかで，前回遅れてきた先輩 は特に注意されませんでした。どうしようか迷 いますが，B 先生に遅れたことを謝ります。

\section*{教師}

今日は新しい練習内容を取り入れるため，時間通りに部活動を始めたいと思っています。 5 分程度の遅刻は普段は大目にみていますが，今日 は時間に余裕がありません。遅刻した生徒（ペ アの相手）が謝ってきますが，注意を与え，遅 れた理由を聞きます。理由を聞いたら，それに ついて応答します。

3．生徒役の発話で始め，与えられた状況に応じて会話をする。
4．ペアや役割を変えて，何度か同じ活動を行う。
5．発話における表現などについて，教師がフィードバックを与える。

\section*{〔留意点〕}

この活動では生徒役と教師役の情報にギャップがあり，実際のコミュニケーションに近い即興 でのやりとりを経験することができる。上記の例では，生徒役は「遅刻したことを謝る」「遅れ た理由を即興で考えて伝える」というタスク，教師役は「遅れた生徒を注意し，理由を聞く」「理由を聞いて，即興で応答する」というタスクだが，生徒の状況に応じ，状況設定をより簡単にし たり，タスクのレベルや数を変えたりすることができる。

\section*{Part C}

Here is a statement：Teachers should speak only English in English class．
Do you agree or disagree with this statement？
Give one or more reasons why you think so．
You will have one minute to prepare．Then，you will have two minutes to speak．
※ Copyright © 2016 Benesse Corporation「GTEC for STUDENTS」

観点 4 ：与えられた質問に対応した適切な内容となっており，論理展開がわ かりやすい構成になっている。
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(39.0 \%\) \\
\hline 1 点 & \(35.5 \%\) \\
\hline 2 点 & \(19.5 \%\) \\
\hline 3 点 & \(6.0 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

観点5：適切な文法や表現を用いて話せて いる。
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 得点 & 割合 \\
\hline 0 点 & \(46.6 \%\) \\
\hline 1 点 & \(32.4 \%\) \\
\hline 2 点 & \(16.7 \%\) \\
\hline 3 点 & \(4.4 \%\) \\
\hline
\end{tabular}

\section*{－分析結果と課題}

社会的な話題について，事実と個人の考えや意見とを区別しながら論理的に述べることがで きるかどうかを測定する設問である。テーマは＂Teachers should speak only English in English class．＂で，生徒にとって比較的身近な内容である。

Part C はA2上位レベルからB1 レベルを測るタスクであり，多くの生徒にとっては難易度の高い設問であったにもかかわらず，意見と理由を簡単に述べることができていた。実際，A1 レ ベルの生徒は観点 4 の得点率が \(24 \%\) で，音読の観点 1 を除く他の観点と比較して，最も高い結果となっている。

一方，レベルごとで見ると，次のような課題がある。
〈A1 レベルの生徒の課題〉
ごく簡単に自分の意見と理由を述べることはできているが，＂I agree becausel likespeaking English．＂のように意見と理由の関連付けが弱く，論理的な説得力に欠けているケースが目立つ。 また，観点 5 「適切な文法や表現を用いて話せている」に関しては，発話量が 10 数語にとどま ったり，使える文法や表現が限定的であったりすることを示す 0 点が半数以上となっている。

〈A2 レベルの生徒の課題〉
ほぼ全員が，観点 4 ， 5 ともに 2 点以上であり，与えられた話題について，文法上の誤りはあ るものの，自分の意見と理由を伝えることができている。ただし，論理展開がわかりやすい構成 になっていない，又は一貫性に欠けている生徒が半数以上おり，ここが B1 レベルの生徒との差 となっている。 1 分間の準備時間では，思いついたアイディアを英語にすることに精一杯で，全体の構成を整理することまではできなかったと考えられる。

\section*{－学習指導に当たって}

本設問に対応できる力を育成するための指導において，次のような点に注意したい。
- 趣味や休日の過ごし方など，身近で自分が話したいと思うテーマから始める。
- 完璧な英語を話そうとするあまり生徒が委縮してしまわないように注意し，間違いを恐れず話 すことができる雰囲気を作るようにする。同時に，発話内容や表現方法について，教師や他の生徒からフィードバック（教師による生徒の発話のリキャストなど）を受けることで改善のた めの機会を与えることが大切である。
－話した後に同じ内容を書く活動を入れるなどして，産出する英語を質的に向上させるためのス テップを踏む。
－話の要点や自分の意見を先に伝え，その後に理由や補足情報を加えるという構成で話すことに慣れる。
－事実と意見を区別して話す。

\section*{（参考）意見展開の活動例}

1．テーマ設定
生徒が容易に意見を展開できる身近で馴染みのあるトピックを使う。
2．リーディングによる情報等の取得
テーマに関連した英文を読み，単語や表現，背景知識をインプットする。
3．グループでのブレインストーミング
各自のアイディアを自由に出し合う。考えが何も思い浮かばない生徒や英語に対して苦手意識が強い生徒には，グループで出されたアイディアを利用させてもよい。

4．表現の scaffolding（足場作り）
意見を述べる際に活用できる表現を指導する。
例）意見を述べるとき：
I believe that．．．／I think that．．．／In my opinion，\(\sim\) is a good idea．
理由を述べるとき
There are two reasons to support my opinion．／I have two reasons for it．／Here are my reasons．

5．発表メモの作成と発表
自分の意見とその展開方法を考えた上で，キーワードのみによるメモを作成し，それに基 づいて発表する。

6 ．生徒及び教員からのフィードバック
生徒にはあらかじめ，主に内容と表現においてどのような観点でフィードバックするかを伝えておく。

7．フィードバック内容を反映させたライティング
口頭で発表した内容とそれに対して受けたフィードバックをもとに，同じテーマで自分の意見などを書く。

\section*{4章 質問紙調査結果の分析}
※本章で扱うデータは，特に注記がない限り，公立学校の調査対象校のものとする。

\section*{1．はじめに}

本章では，生徒•学校•教員に対して実施された質問紙調查のらち，公立学校の調査デ ータをもとに，特徴のある項目について分析を行った。また，昨年度（平成 26 年度）も調查していた質問紙項目については今年度と昨年度の結果を比較し，経年比較の観点で分析 を行った。

なお，生徒データの「クロス集計結果に関しては，各技能で 68\％～89\％の対象者が CEFR のA1 レベルに集中しているため，レベル別の分析はあくまでも参考程度という前提で行わ れている。

\section*{2．主な特徴}

\section*{2.1 生徒質問紙調査から}
（1）「英語の学習が好きだ」と回答した生徒は昨年度よりやや増加したものの，依然とし て「英語の学習が好きではない」との回答が半数を上回る。
（2）生徒の自主的な英語学習時間は昨年度より伸びているが，依然として少ない。以下の項目については，昨年度と同様の傾向がみられる。
（3）資格•検定試験を受験した経験がない生徒は，半数を超えている。
（4）将来の英語使用のイメージが，現在の英語力のレベルによって異なる。
（5）授業以外で英語を使った各種活動を経験している生徒が非常に少ない。
（6）概要や要点をとらえる活動はある程度経験しているが，それをもとにして英語で議論したり書いたりする活動はあまり経験していない。また，昨年度同様，スピーチや ディベートなどの「話す活動」については経験している割合が少ない。

\section*{2.2 学校•教員質問紙調査から}
（1）CAN－DO リスト形式での学習到達目標の設定は，昨年度より進んでいる。
（2）言語活動に重点を置いた指導計画を作成している割合は，昨年度より増加している。以下の項目については，昨年度と同様の傾向がみられる。
（3）技能の統合を意識した言語活動への取組に関して，改善の余地がある。
（4）話す活動の取組に関して，改善の余地がある。
（5）教員研修の成果を日々の教育活動へ生かす工夫がより一層必要である。
（6）教員自身が英語力を向上させるための支援をしていく必要がある。

3．質問項目ごとの分析

\section*{3.1 生徒質問紙調査から}
（1）昨年度同様，英語の学習が好きではないとの回答が半数を上回る。

\section*{－No． 1 「英語学習への意識」}


\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  &  & （1） & （2） & （1） & （3） & 制第管 & tt \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2015年定} & 國容施 & 12.551 & 22．561 & 21， 442 & 18，718 & 504 & 78，984 \\
\hline & 通成平 & 15， 18 & 28，618 & 29，51 & 25.08 & 0.6 x & 1004 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年源} & 回吾成 & 6．778 & 10.678 & 21，000 & 16，741 & 63 & 68.067 \\
\hline & 買哏平 & 13．23 & 26.81 & 33.81 & 25．33 & 0.13 & T00t \\
\hline
\end{tabular}

\(-N o .1\) 「英語学習への意識」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）


※クロス集計については，4技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向が見られる。

生徒質問紙 No．1「英語の学習は好きですか」との問いに対し，「どちらかといえば，そ う思わない」（選択肢③）と「ほとんどそう思わない」（選択肢（4））の合計が 54．9 \％となっ ており，昨年度の 58．3\％からは減少したものの，依然半数を超えている。一方，「そう思う」 （選択肢（1））と「どちらかといえば，そう思う」（選択肢②）の合計は44．5\％で，昨年度の 41．6\％から 2.9 ポイント増加した。

各技能とのクロス集計結果を見ると，上記に掲載した「読むこと」のみならず全技能に おいて，A1 レベル（最も多くの生徒が含まれるレベル）では「英語の学習が好きではない」 が顕著である。この傾向は昨年度も同様で，生徒の英語学習に対する意識は英語力自体と大きく関連しているとがわかる。
（2）高校入学後に資格•検定試験を受験した経験を持つ生徒は少ない。
－No．5「英語に関する資格•検定試験の受験経験」




\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 实限年榣 & 通阶新可 & （ & （6） & （3） & （b） & （5） & （5） & （5） & （6） & （3） &  & t \\
\hline \multirow{2}{*}{2015年界} & 回交素 & 19．731 & 778 & 10．038 & 600 & 770 & 1.451 & 779 & 4，907 & 43，968 & 1.221 & 84，247 \\
\hline & 倳択事 & 23.45 & 0.98 & 11.95 & 0.78 & 0.95 & 1．78 & 0.78 & 5， 21 & 52.28 & 1.48 & 1005 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年䨘} & 回咅其 & 17，845 & 218 & B， 153 & 232 & 180 & 1，263 & 753 & 4，131 & 38，219 & 470 & 71，463 \\
\hline & 通巽严 & 25，0\％ & 0，73 & 11，48 & 0，25 & 0.28 & 1．en & 1． 11 & 5，8x & 53，58 & 0.78 & 10 ax \\
\hline
\end{tabular}

－No． 5 「英語に関する資格 1 検定試験の受験経験」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）




\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR &  &  & （1） & © & © & （ 1 & 6 & （c） & （2） & © & （3） & 界司䆜 & t \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{37} & \multirow[t]{2}{*}{281548} & 固》者或 & 38 & 0 & 31 & 1 & 3 & 18 & 5 & 3 & 12 & 1 & 122 \\
\hline & & 迷根年 & 11．12 & 10.01 & 30.38 & 5， 71 & 2.51 & 13．12 & 4.12 & 2.55 & 1－8x & 0.12 & 1008 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{81} & \multirow[b]{2}{*}{2215 517} &  & 541 & 13 & 702 & 37 & 44 & 118 & 63 & 37 & 44 & 7 & 2.004 \\
\hline & &  & 27．03 & 0.68 & 35.03 & 1．82 & 2．32 & 5．3x & 3.13 & 1．63 & 22．3x & 0.38 & 1001 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{42} & \multirow[t]{2}{*}{201548} & 圆语教 & 7.504 & 222 & 5.784 & 2 cz & 326 & 163 & 432 & 671 & 10.085 & 251 & 26.323 \\
\hline & & 迷析年 & 28．81 & 0．83 & 22．01 & 0.61 & 1．28 & 2.81 & 1．63 & 2.55 & 38.38 & 1.01 & 1008 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{41} & \multirow[t]{2}{*}{2015年源} & 圆咅放 & 11，322 & 507 & 3.409 & 345 & 383 & 552 & 265 & 4．172 & 32.715 & 434 & 54．554 \\
\hline & & 通枳事 & 20.88 & 0．9x & 6．23 & 1.61 & （1．78 & 1.05 & 0.58 & 1．18 & 60．0x & 1．181 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}

※クロス集計については，4 技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向が見られる。
－No．6「英語に関する資格 \({ }^{(1)}\) 検定試験を受験したことがない理由」



\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  &  & （1） & \(Q\) & 9 & 4） & 是回荅 & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年度} & 回荅部 & 3．731 & 13，114 & 19.608 & 2.229 & 1，934 & 48.080 \\
\hline &  & 8.08 & 60．53 & 47.28 & 4.58 & 4.18 & 100 x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年里} & 回言等 & 2.559 & 17．651 & 13.224 & 2.078 & 3.673 & 45.565 \\
\hline &  & 6．51 & 38.75 & 47．21 & 4．68 & 8.13 & 1002 \\
\hline
\end{tabular}

－No．6「英語に関する資格－検定試験を受験したことがない理由」

\section*{クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
 \\

\end{tabular} &  \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 实根里住 &  & （ & © & 9 & （b） & 田䦽言 & 11 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{\＃2} & \multirow[b]{2}{*}{2015年梅} & 回咅等 & 1 & 7 & 0 & 4 & 0 & 12 \\
\hline & & 是拀車 & 8.38 & 51.31 & 8.05 & 33.31 & 0.01 & 1003 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{41} & \multirow[t]{2}{*}{2015年原} & 回咅共 & 111 & 278 & 36 & 33 & 12 & 462 \\
\hline & & 遃樓車 & 24．05 & 51．415 & 7．15 & 1．13 & 2.61 & 1008 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{42} & \multirow[t]{2}{*}{2015年樓} & 目풓 & 1.502 & 4，931 & 1，218 & 598 & 370 & 10．671 \\
\hline & & 迷択车 & 14．15 & 65．8x & 20．18 & 5，6x & 3，5x & 1005 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{41} & \multirow[t]{2}{*}{2015年困} & 回咅放 & 2.078 & 13.514 & 16.155 & 1.531 & 1.508 & 34.784 \\
\hline & & 迷根車 & 6．0x & 38.75 & 45．45］ & 4．43 & 4.31 & 100 x \\
\hline
\end{tabular}

※クロス集計については，4技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向が見られる。

生徒質問紙 No．5「高校生になってから，今回の試験以外に，英語に関する資格•検定試験を受験したことがありますか」との問いに対し，「英語に関する資格•検定試験を受験し たことはない」（選択肢⑨）と回答した生徒は 52．2\％で，昨年度の 53．5\％と同様に半数以上 である。「読むこと」とのクロス集計の結果を見ると，テストスコアが高いほど英語に関す る試験の受験経験が多いことがわかる。また，大多数の生徒が該当するA1 レベルでは，「英語に関する資格•検定試験を受験したことはない」（選択肢（9））と回答した生徒が 60．0\％と なっている。

生徒質問紙 No． 6 で「受験したことがない理由」を尋ねているが，「受験したいとは思わ なかった（受験する必要性を感じなかった）」（選択肢②）が 40．9\％，「自分の英語力に自信 がない」（選択肢③）が 42．2\％で，昨年度（選択肢②）が 38．7\％，選択肢③）が 42．2\％）と同様 の傾向である。
（3）将来の英語使用のイメージが，現在の英語カのレベルによって異なる。
－No． 2 「将来の英語使用のイメージ」





\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  &  & （1） & © & © & ¢ & Q & \(\theta\) & © & 6 &  & 17 \\
\hline \multirow{2}{*}{2015年采} & 第容者 & 8.58 & 3.721 & 1．14！ & 785 & 4．389 & 28.138 & 14，85， & 16.263 & 824 & 7e．980 \\
\hline & 逼报平 & 11.21 & 4.78 & 1.48 & 1.05 & 3．64 & 95，65 & 18．53 & 20，61 & 1.03 & 1005 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年㡽} & 國学考 & 5.848 & 2.188 & 575 & 415 & 3.289 & 24．231 & 12，024 & 16．480 & 107 & 60.067 \\
\hline & 钿捱平 & B，54 & 3， 81 & 0.12 & 0.6 x & 3.05 & 36.75 & 15， 515 & 25，01 & 0.22 & 1004 \\
\hline
\end{tabular}

－No． 2 「将来の英語使用のイメージ」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）

\begin{tabular}{|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{\begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 \\

\end{tabular}} \\
\hline \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 実柂年展 & 邉积事号 & （1） & （9） & （1） & （4） & （9） & （2） & （c） & （8） & 無回答 & t + \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{B2} & \multirow[b]{2}{*}{2015年辰} & 回答数 & 50 & 12 & 4 & 0 & 2 & 7 & 0 & 1 & 2 & 78 \\
\hline & & 浼抧军 & 64．1x & 15.45 & 5．18 & 0.08 & 2．6x & \(9.0 \times\) & 0.08 & 1．3x & 2．6x & 100x \\
\hline \multirow{2}{*}{81} & \multirow[t]{2}{*}{2015年度} & 回翏教 & 654 & 258 & 28 & 20 & 99 & 354 & 128 & 6 & 8 & 1，553 \\
\hline & & 進报事 & 42.18 & 16．6\％ & 1．8x & 1．3x & 6，4x & 22．8x & 8.18 & 0，4x & 0．5x & 1008 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{A2} & \multirow[b]{2}{*}{2015年原} & ［0］⿳亠二口⿱幺小⿱⿰㇒一乂殳灬教 & 4.011 & 1，818 & 413 & 284 & 1，988 & 8.182 & 5，509 & 988 & 128 & 23，323 \\
\hline & &  & 17．2x & 7．8x & 1．8x & 1．2x & 8.54 & 35．15 & 23．64 & 4．2x & 0．6x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{41} & \multirow[t]{2}{*}{2015年共} & 回䍂教 & 4，005 & 1，571 & 665 & 457 & 2，245 & 19.203 & 9，034 & 14，997 & 606 & 52，843 \\
\hline & & 格択事 & 7－6x & 3．0x & 1．3x & 0．9x & 4．2x & 35－3x & 17．2x & 20．4x & 1.15 & 105x \\
\hline
\end{tabular}

※クロス集計については，4技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向がみられる。

生徒質問紙No． 2 「どの程度まで英語を身に付けたいと思っていますか」との問いに対し，「英語を使って国際社会で活躍できるようになりたい」（選択肢（1）が \(11.2 \%\)（昨年度 8．9\％），「大学での自分が専攻する学問を英語で学ぶことができるようになりたい」（選択肢（2））が 4．7\％（昨年度 3．3\％）で，昨年度に比べて選択肢（1）は2．3ポイント，選択肢（2）は1．4ポイン ト増加している。また，「特に学校の授業以外での利用を考えていない」（選択肢（8））が \(20.6 \%\) （昨年度 \(25.0 \%\) ）で，昨年度に比べて 4.4 ポイント減少している。 クロス集計結果を見ると，昨年度と同様，英語力が高い生徒ほど「英語を使って国際社会で活躍できるようになりたい」（選択肢（1））や，「大学での自分が専攻する学問を英語で学ぶことができるようになりたい」（選択肢（2））といった回答の割合が高い。これは，英語力が高い生徒ほど，自分が英語を使ってしたいことの理想像がより明確であることを示し ているものと考えられる。また，英語力が比較的高い生徒は，英語を職業や学問と直結し て認識していることが推測される。

一方，大多数の生徒が属するA1 レベルでは，「海外旅行などをするときに，英語で日常的な会話をし，コミュニケーションを楽しめるようになりたい」（選択肢⑥）と回答した生徒が最も多く \(36.3 \%\) ，次いで「特に学校の授業以外での利用を考えていない」（選択肢（8） が \(28.4 \%\) ，「大学入試に対応できる力をつけたい」（選択肢 7 ））が \(17.2 \%\) であった。この結果から，A1 レベルでは英語の使用場面として「日常的かつ長期間使用するイメージ」を描 けていないことがわかり，英語使用の必然性を感じられない状況に置かれていることがわ かる。

\section*{（4）授業以外で英語を使った各種活動を経験している生徒が非常に少ない。}
－No． 3 「授業以外で英語を使った各種活動の経験」





6步てはまるものはない
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 下限年㡽 & 畺析変牙 & （1） & （2） & （5） & 4） & （5） & 9 & （1） & （c） & （9） & 型目年 & 新 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2015年果} & 目客助 & 1．569 & 1.222 & 204 & 竝 & 1.472 & 56. & 182 & 1．808 & 71.697 & 820 & 80.725 \\
\hline & 迷拱敉 & 1， 34 & 1.54 & 1，12 & 0，71 & 1．15 & 0.72 & 0.73 & 2.72 & 88， 13 & 1．0x & 1004 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年里} & 回菑颙 & 061 & 764 & 468 & 309 & 921 & 238 & 38 & 1．105 & 52，283 & 0.25 & 67，848 \\
\hline & 異讯車 & 1．45 & 1．13 & 0.71 & 0.43 & 1．44 & 0.48 & 0.18 & 1.73 & 91．21 & 0.95 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}

－No．3「授業以外で英語を使った各種活動の経験」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）





```

(1)゙なでるあものはない

```
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 实桹年度 & 匋砍咅号 & （1） & （1） & （1） & （1） & （1） & © & （1） & （1） & （1） & 觡可荅 & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{82} & \multirow[b]{2}{*}{2015年書} & 回管帾 & 6 & 12 & 3 & 9 & 11 & 6 & 4 & 21 & 33 & 1 & 106 \\
\hline & & 逊吹事 & 5.78 & 11．3x & 2．8x & 8．5x & 10，48 & 5.78 & 3，8x & 19．88 & 31.18 & 0．98 & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{81} & \multirow[t]{2}{*}{2015年㶳} & 回管教 & 69 & 62 & 27 & 54 & 172 & 58 & 51 & 174 & 1，107 & 14 & 1，780 \\
\hline & & 部抧事 & 3.9 x & 3．5x & \(1.5 \times\) & 3．0x & 9．6x & 3.28 & 2.88 & 9.74 & 81.9 x & 0.8 x & 100 x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{12} & \multirow[t]{2}{*}{2015年度} & 固管故 & 644 & 390 & 254 & 185 & 1065 & 265 & 58 & 354 & 20，566 & 173 & 24，315 \\
\hline & & 部院平 & 2．6x & 1.6 x & \(1.0 \times\) & 0．8x & 3．3x & 1.28 & 0.23 & 3．9\％ & 84．6x & \(0.7 \times\) & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015年度} & 回等教 & 811 & 731 & 546 & 230 & \(45 \%\) & 201 & 63 & 633 & 43，028 & 565 & 53，865 \\
\hline & & 魯吅至 & 1.55 & \(1.4 \times\) & \(1.1 \times\) & 0．5x & 0.98 & 0.45 & 0.18 & 1.28 & 91.95 & 1．13 & 100 x \\
\hline
\end{tabular}

※クロス集計については，4 技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向が見られる。

生徒質問紙No．3「高校生になってから経験したことがあることは何ですか」との問いに対し，イングリッシュキャンプ，スピーチ大会，プレゼンテーション大会，ディベート大会，留学などの体験型の学習を経験したことがない（選択肢（9））と回答した生徒は 88．7\％ だった。昨年度の 91．8\％より3．1 ポイント減少したものの，大部分の生徒が選択肢に挙げら れている活動を経験したことがないと回答している。このことから，授業以外の場面で実際に英語を使って学ぶ機会は，依然として非常に少ないことがわかる。

クロス集計結果を見ると，英語力が低い生徒ほど「当てはまるものはない」（選択肢（9） と回答した割合が高く，授業以外の場面で英語を使用する機会が少ないことがわかる。
（5）平日•休日とも生徒の自主的な英語学習時間が少ない
－No． 7 「平日の予習•復習以外の英語学習時間」



\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 7184迷 & 䢙根事事星 & （1） & Q & （5） & （b） & 0 & ¢ &  & it \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年成} & 国客新 & 1．925 & 3，687 & 12，578 & 14．364 & 15.694 & 28，220 & 2，316 & 78.984 \\
\hline & 通很車 & 2.45 & 4.72 & 15.01 & 10．22 & 20.11 & 35.71 & 2.51 & 1001 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年㡽} & 回学第 & 1，171 & 2．582 & 8.904 & 11，266 & 14，587 & 27，884 & 138 & 68.007 \\
\hline & 逗识辛 & 1．82 & 3．0x & 13.68 & 17，12 & 21.11 & 41， 38 & 0．23 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}

－No． 7 「平日の予習•復習以外の英語学習時間」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）



\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFA &  &  & （1） & © & © & （5） & © & （5） & 朿目管 & \({ }^{\text {B }}\) \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{} & \multirow[t]{2}{*}{2015年侸} &  & 1 & H & 12 & 28 & 15 & 9 & 1 & 18 \\
\hline & & 䢙桭年 & 9，0x & 10．38 & \(15.4 x\) & 33．3x & 19．2x & 11．5x & 1.12 & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\pm 1\)} & \multirow[t]{2}{*}{2015年㡽} & 或弪部 & 50 & 125 & 503 & 455 & 287 & 188 & 15 & 1，558 \\
\hline & & 迷析本 & 3．2x & 8．08 & \(32.4 x\) & 28．3x & 18．5x & 7．0x & 1．0x & 1005 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{42} & \multirow[t]{2}{*}{2015年庴} & 或営新 & 821 & 1．8131 & 6.782 & 3．191 & 4.268 & 3.118 & 245 & 23.323 \\
\hline & & 道根車 & 3．6x & 8.18 & 29．12 & 26．5x & 18.35 & 12．4x & 1．18 & 1001 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015 年原} & 回立盔 & 988 & t． 515 & 5.131 & 1.555 & 11.131 & 24．439 & 1，928 & 52.843 \\
\hline & &  & 1．921 & 3.13 & 9．7x & 14．3x & 21.13 & 45．3x & 3.81 & 1005 \\
\hline
\end{tabular}

※クロス集計については，4技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向が見られる。
－No． 8 「休日の予習 \(\cdot\) 復習以外の英語学習時間」



\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  & 通碽䅑舟 & （1） & © & （5） & （4） & Q & （6） &  & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年理} & 国容鉇 & 3.339 & 5.712 & 12．847 & 10.983 & 13．900 & 29.054 & 2.133 & T6，984 \\
\hline & 通新耳 & 4．23 & 8． 51 & 16.35 & 13．84 & 17．01 & 36.81 & 2.73 & 1001 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{201478} & 国音者 & 2．309 & 4，607 & 9，106 & 8.845 & 12．381 & 28．534 & 285 & 66，007 \\
\hline & 建設姓 & 3．54 & 2.02 & 13.61 & 13．4x & 10，71 & 43.23 & 0.41 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}

－No． 8 「休日の予習 \(\cdot\) 復習以外の英語学習時間」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）


\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 实砵年医 &  & （1） & © & © & （a） & © & © & 是可亲 & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{日2} & \multirow[b]{2}{*}{2015年唐} & 陼至教 & 10 & 1 & 27 & 14 & 11 & 5 & 2 & 14 \\
\hline & & 運作平 & 12．6x & 11．5x & 34.61 & 17．31 & 14．13 & 6．4x & 2．61 & 100 x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{31} & \multirow[t]{2}{*}{2015年㢄} & 回咅撞 & 135 & 331 & 483 & 277 & 217 & 181 & 13 & 1.553 \\
\hline & & 邁作平 & \(8.6 x\) & \(21.3 x\) & 31．19 & 12．3x & 13．7x & \＄．54 & 8．32 & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{42} & \multirow[t]{2}{*}{2015年建} & 回喜軄 & 1．700 & 1．9001 & 6．700 & 4.272 & 3.435 & 3.140 & 205 & 13，211 \\
\hline & & 俄根車 & 7．3x & 16．7x & 28．78 & 18．3x & 14．8x & 13.51 & 0．72 & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015还医} &  & 1.441 & 2．3911 & 5.502 & 5.316 & 16.099 & 25.238 & 1.788 & 52.148 \\
\hline & & 迷扻車 & 2．7x & 4．5x & 10．41 & 12．01 & 19．13 & 47．831 & 3．41 & \(100 x\) \\
\hline
\end{tabular}

※クロス集計については，4技能のうち「読むこと」を取り上げているが，他の技能につ いても同様の傾向が見られる。

生徒質問紙 No．7「学校の授業や予習•復習以外に，普段（月～金曜日），1日当たりど れくらいの時間，英語に接していますか」との問いに対し，「全くしない」（選択肢⑥）が \(35.7 \%\)（昨年度の 41．9\％より 6.2 ポイント減少），「30 分未満」（選択肢⑤）と合わせると 55．8\％（昨年度の 63．6\％より 7.8 ポイント減少）と昨年度より改善が見られるものの，依然 として半数以上の生徒が予習•復習以外では 30 分未満しか英語に接していない状況である。 この傾向は，昨年度と同様，A1 レベルにおいてより顕著（特に選択肢⑥）になる。

また，No．8「土曜日•日曜日，祝日など学校が休みの日に，学校の授業の予習•復習以外に，1日当たりどれくらいの時間，英語に接していますか」との問いに対し，「全くしな い」（選択肢⑥）は 36．8\％で，昨年度の 43．2\％より6．4ポイント減少し，全体としては改善傾向にある。しかし，「読むこと」が A1 レベルの生徒では，同回答が 47．9\％である（昨年度 52．6\％）。A2，B1 レベルの同回答がそれぞれ 13．5\％（昨年度 13．8\％），6．5\％（昨年度 9．5\％） であることから考えると，「全くしない」という回答はA1 レベルに顕著な傾向であると言 える。

以上のことから，大多数の生徒が属する A1 レベルでは，平日•休日を問わず，授業の予習•復習以外では十分な学習時間を取っていないことがわかる。これは同時に，A1 レベル の生徒は，授業やその予習•復習が唯一英語に触れる時間になつているということである。 そのため，授業でどのような言語活動を経験するか，予習•復習として何をどれだけ行う のかが，A1 レベルの生徒の英語力を上げる 1 つのポイントになると考えられる。
（6）英語を聞いたり読んだりして概要や要点をとらえる活動はある程度経験している。
－No．10－（2）「リスニングでの概要把握や要点理解」第2学年



\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 老槙年度 & 逗伿平号 & （1） & （2） & （1） & （ \({ }^{\text {P }}\) & 風回告 & t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年書} & 回各助 & 14，577 & 17．446 & 17．220 & 10．429． & 4，317 & 73，884 \\
\hline & 通碞平 & 18．4x & 41， 11 & 21.81 & 13.21 & 5，62 & 1004 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年不} & 回面方 & 10，506 & 27， 95 & 15， 644 & 9，002 & 2.661 & 66，077 \\
\hline & 违阵平 & 15．9x & 42．31 & 23.78 & 14.12 & 4．05 & 1004 \\
\hline
\end{tabular}

－No．10－（2）「リスニングでの概要把握や要点理解」

\section*{クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「聞くこと」）第2学年}

（2）音 27 年


－No．11－（2）「リーディングでの概要把握や要点理解」第2学年


（2） 1 界 27 年

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 表根年成 &  & （1） & © & \(\pm\) & （c） &  & 者 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年成} & 回苓考 & 19.910 & 33．4n0 & 13， 314 & 8．，005 & 4，2呵 & 7\％．004 \\
\hline & 违限年 & 25.2 x & 42，42 & 16，9x & 10.11 & 5.38 & 1004 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年限} & 回玺教 & 15．599 & 28．783 & 12．085 & 6.965 & 2.658 & 66.067 \\
\hline & 䦽挍平 & 23.65 & 43．63 & 15.33 & 10．53 & 4．015 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}

－No．11－（2）「リ一ディングでの概要把握や要点理解」

\section*{クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）第2学年}

（2） \(\boldsymbol{1}^{2} 274\)
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline  & くどちらがといくば，＋3思3 &  \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 实淢艮㡽 &  & （1） & Q & © & （4） & 田阿亲 & 4 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{82} & \multirow[b]{2}{*}{2015年庴} & 园至新 & 62 & 38 & 12 & 7 & 5 & 122 \\
\hline & & 建欣車 & 50.85 & 28．58 & 3.01 & 5.71 & 4.18 & 100 x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{91} & \multirow[t]{2}{*}{2915年榞} & 回営教 & 17 It & 685 & 131 & 62 & 41 & 1.615 \\
\hline & & 建保禹 & 48．0x & 31.58 & 8.12 & 3.88 & 2.58 & \(100 x\) \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(\mathrm{Al}^{2}\)} & \multirow[t]{2}{*}{2015年原} & 国客数 & 6.585 & 1，079 & 2.418 & 967 & 193 & 18.862 \\
\hline & & 浐报年 & 34．9x & 42.35 & 12．81 & 5.12 & 4．2x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{41} & \multirow[t]{2}{*}{2015年原} & 部咅教 & 12，231 & 24，231 & 10.624 & 5.770 & 3，229 & 57.191 \\
\hline & & 浐択車 & 21．4x & 42．58 & 18．8x & 12．81 & 5．6x & 100 x \\
\hline
\end{tabular}


生徒質問紙 No．10「英語を聞いて，（一文一文ではなく全体の）概要や要点をとらえる活動をしていたと思いますか」及び No．11「英語を読んで，（一文一文ではなく全体の）概要 や要点をとらえる活動をしていたと思いますか」との問いに対し，「そう思う」（選択肢（1）） と「どちらかといえば，そう思う」（選択肢（2））の合計が「聞くこと」で \(59.5 \%\)（昨年度の 58．2\％より 1.3 ポイント増加），「読むこと」で 67．6\％（昨年度の 67．2\％より 0.4 ポイント増加）で，昨年度とほぼ同じ回答状況であった。クロス集計の結果を見ると，昨年度同様， A1 からB1 レベルでは，英語力が上がるにつれて概要や要点をとらえる活動をしていた割合が高くなる傾向が認められる。
（7）英語を聞いたり読んだりする際，未知語の意味を推測したり背景となる知識を活用したり して理解することは，一定程度行われている。
－No．13－（2）「リスニング及びリーディングでの未知語の推測•背景知識の活用」第2学年



（2）建27米

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  & 浐嘍兰年 & © & （2） & （t） & （4） & 異國等 & 1t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年建} & 围音青 & 13，247 & 32.237 & ［9，37］ & 3.660 & 4，4？\({ }^{\text {a }}\) & 73，914 \\
\hline &  & 16．61 & 40，88 & 24．5x & 12．2x & 5．6x & 1008 \\
\hline
\end{tabular}

－No．13－（2）「リスニング及びリーディングでの未知語の推測•背景知識の活用」 クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「聞くこと」）第 2 学年


ザ枯なさうにしていたと思いさすが。
（2）罚2学年

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 实施年展 & 遙银首号 & （1） & （3） & （3） & （4） & 鷡葍落 & 計 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{82} & \multirow{2}{*}{2015年屋} & 回誓教 & 55 & 39 & 17 & 7 & 4 & 122 \\
\hline & & 䢞択年 & 45．1x & 32．0x & 13．9x & 5．7x & 3．3x & 100x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{81} & \multirow[b]{2}{*}{2015年院} & 回皆数 & 594 & 659 & 244 & 17 & 41 & 1.615 \\
\hline & & 遃吩事 & \(36.8 \times\) & 40.8 x & 15．1x & 4．8x & 2．5x & 100x \\
\hline \multirow{2}{*}{A2} & \multirow{2}{*}{2015年葍} & 回登故 & 4．332 & 8，409 & 3.853 & 1，367 & 801 & 18.862 \\
\hline & & 通抧年 & 23．0x & 44．6x & \(21.0 x\) & 7．2x & 4．2x & 100x \\
\hline \multirow{2}{*}{41} & \multirow{2}{*}{2015年展} & 回翌数 & 8.127 & 22.747 & 14．888 & 7.998 & 3.438 & 57.198 \\
\hline & &  & 14．2x & 39.8 x & 26．0x & 14．0x & \(6.0 x\) & 100x \\
\hline
\end{tabular}

－No．13－（2）「リスニング及びリ一ディングでの未知語の推測 \(\cdot\) 背景知識の活用」 クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「読むこと」）第2学年



（2） 1027 7

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEF &  &  & （1） & Q & 9 & （3） &  & \(t\) \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{82} & \multirow[b]{2}{*}{21515485} & 圖慾教 & 39 & 24 & 8 & 6 & 1 & 78 \\
\hline & & 過梘要 & \(50.0 x\) & 30.81 & 10．38 & 7．78 & 1．8x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{81} & \multirow[t]{2}{*}{2015年建} & 国学㰴 & 540 & 130 & 255 & 14. & 44 & 1.553 \\
\hline & & 通抧年 & 34．8x & 40.8 x & 16．4x & 5．4x & 2．8x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A2} & \multirow[t]{2}{*}{2015年茞} &  & 5.181 & 11.244 & 5.120 & 1．765 & 1，021 & 23.323 \\
\hline & & 進枳乐 & 22．18 & 43．98 & 32．08 & 7．68 & 4．4x & 100： \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{At} & \multirow[t]{2}{*}{2015年原} & 国咅教 & 7．363 & 20.955 & 13.719 & 7.594 & 3.211 & 52.843 \\
\hline & & 通环㶳 & 12．9x & 38.78 & 28.0 x & 14．4x & 0.1 x & 1008 \\
\hline
\end{tabular}


今年度新たに調查した質問項目であるNo．13「英語を聞いたり読んだりする際，未知の語 の意味を推測したり背景となる知識を活用したりするなどして理解するようにしていたと思いますか」との問いに対し，「そう思う」（選択肢（1））と「どちらかといえば，そう思う」 （選択肢（2））と合計が 57．6\％で，リスニングやリーディングにおいて未知語の推測や背景知識の活用が一定程度行われていることがわかる。クロス集計の結果を見てみると，「聞く こと」と「読むこと」いずれにおいても，前述のNo． 10 及び No． 11 と同様，英語力が上が るにつれてその割合が高くなっている。
（8）聞いたり読んだりしたことをもとにして英語で話し合ったり書いたりする活動はあまり経験 していない。特にA1 レベルにおいて，この傾向が顕著である。
－No．14－（2）「英語での話合いや意見交換」第2学年

（2）穼2尔告

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 实限年陪 & 至拱产妡 & （1） & （2） & Q & （5） &  & \(1+\) \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2015年庶} & 固菑教 & 11.911 & 21，090 & 21．724 & 18，831 & 4，428 & 78，984 \\
\hline &  & 15.18 & 25.78 & 27，58 & 25．13 & 5．65 & 100 x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年源} & 回言考 & 7，283 & 15，993 & 10，634 & 20，482 & 2，650 & 86， 067 \\
\hline & 這に年 & 11．08 & 24．75 & 29．73 & 31.01 & 4．05 & 1008 \\
\hline
\end{tabular}

－No．14－（2）「英語での話合いや意見交換」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「話すこと」）第 2 学年


（2）潼 27 年

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CE\％R & 家限年度 &  & （1） & 0 & 0 & （3） & 圜國管 & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{82} & \multirow[b]{2}{*}{2015年相} & 國言势 & 8 & 8 & 8 & 3 & 4 & 4 \\
\hline & & 適很事 & 0.015 & 0.01 & 0.05 & \(0.0 x\) & 0.01 & 01 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{81} & \multirow[t]{2}{*}{} & 险菩新 & 61 & 50 & 42 & 47 & 5 & 207 \\
\hline & & 速杓事 & 30.48 & 24．2x & 20，31 & 22．7x & 2．4x & 1005 \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{42} & \multirow[b]{2}{*}{2015\％} & 圆算矿 & 44） & 469 & 338 & 308 & 15 & 1.635 \\
\hline & & 浐根事 & 27，5x & 28.78 & 20．61 & 16．73 & 4.61 & 1005 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015年殹} & 目管教 & 2.855 & 4，137 & 4，015 & 3，532 & 823 & 14．733 \\
\hline & & 逃很为 & 15.48 & 28.05 & 27.18 & 23．9x & 5.85 & 1003 \\
\hline
\end{tabular}

－No．16－（2）「英語で書いてまとめる，自分の考えを英語で書く」 第2学年


（2） 727 7

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 或年年半 & 迷拫娄号 & （1） & \(\Phi\) & 9 & （4） &  & \＃t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年任} & 回言算 & 10.708 & 22．818 & 22．0．61 & 16．032 & 4，485 & 76.984 \\
\hline & 䦽机平 & 13．6x & 28，94 & 29.18 & 22.81 & 5，61 & 100x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年隹} & 日言算 & 7，175 & 18．362 & 20.311 & 17，584 & 2，665 & 66，067 \\
\hline & 遈折事 & 10．8x & 27，81 & 30.78 & 26．64 & 4，04 & 100x \\
\hline
\end{tabular}

－No．16－（2）「英語で書いてまとめる，自分の考えを英語で書く」

\section*{クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「書くこと」）第2学年}


（2）思こ干章

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 軍法年㢆 &  & ¢ & © & （1） & （4） & 䀦或咅 & tt \\
\hline \multirow{2}{*}{8} & \multirow[b]{2}{*}{2015年相} & 回管抬 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
\hline & & 迹根聿 & 0．0x & 0.01 & 0.01 & 0.01 & 108.04 & 100x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{时} & \multirow[t]{2}{*}{2015年庴} & 回管域 & 176 & 177 & 93 & 51 & 15 & 528 \\
\hline & &  & 33．3x & 33.58 & 17.61 & 12.75 & 7．8x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{At} & \multirow[t]{2}{*}{2015年析} & 管言域 & 3.412 & 4.56 ？ & 3.128 & 1，160 & 518 & 13，485 \\
\hline & & 通根聿 & 25.28 & 34.0 x & 23.27 & 13.11 & 3，8x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015年區} &  & 6.988 & 12.705 & 13，498 & 15．000 & 3，815 & 34．022 \\
\hline & & 運欩平 & 10，8x & 27．7x & 30．41 & 25.01 & 6．ex & 100 x \\
\hline
\end{tabular}


生徒質問紙 No．14「聞いたり読んだりしたことについて，生徒同士で英語で話し合つたり意見の交換をしたりしていたと思いますか」及び No．16「聞いたり読んだりしたことにつ いて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりしていたと思いま すか」との問いに対し，「そう思う」（選択肢（1）と「どちらかといえば，そう思う」（選択肢（2））の合計が No． 14 （話すこと）は 41．8 \％（昨年度の 35．2 \％より 6.6 ポイント増加），No． 16 （書くこと）は 42．5\％（昨年度の 38．7\％より3．8ポイント増加）で，昨年度と比べて改善傾向にある。しかし，依然として半数には届いておらず，聞いたり読んだりしたことを活用 して英語で意見交換をしたり自分の考えを書いたりする活動が十分ではない状況である。昨年度同様，特に A1 レベルでは「どちらかといえば，そう思わない」（選択肢③）や「そ う思わない」（選択肢（4））と回答した割合が高い（No．14 の選択肢③）と（4）の合計51．0\％，No．16 の同合計 55．4\％）。
（9）スピーチ，プレゼンテーション，ディベート，ディスカッションなどの活動や，即興で話す活動を経験している割合がかなり少ない。一方，これらの活動を経験しているほどスピーキング カが高い。
－No．17－（2）「スピーチやプレゼンテーション」第2学年

（2）第27年

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  & 異笕事舟 & （1） & Q & （9） & （5） & 國葍告 & It \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2015年限} & 包交部 & 1，1935 & 15.517 & 22，171 & 23.051 & 4，447 & 710．384 \\
\hline &  & 11．15 & 13，62 & 28，13 & 35．58 & 5.65 & 1005 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年樈} & 家会考 & 5.028 & 10，121 & 17，e52 & 30，570 & 2．637 & 66，067 \\
\hline &  & 7，55 & 15，21 & 26．72 & 46，31 & 4．18 & 1005 \\
\hline
\end{tabular}

－No．17－（2）「スピーチやプレゼンテーション」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「話すこと」）第 2 学年

（2） 142 子年

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFE & 夷校年原 &  & （1） & Q & （4） & （3） &  & At \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{B2} & \multirow[b]{2}{*}{2015年庴} & 回立殡 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
\hline & & 厡梘衰 & 0.05 & 0.01 & 0.08 & 0.08 & \(0.0 x\) & 08 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\({ }^{6} 1\)} & \multirow[t]{2}{*}{} & 国学新 & 71 & 49 & 14 & 49 & 4 & 207 \\
\hline & & 遉抧車 & 34．3x & 23．7x & 16．4x & 23．7x & 1．8x & 100： \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A2} & \multirow[t]{2}{*}{1215＊} & 固妾戱 & 417 & 388 & 360 & 381 & 73 & 1．535 \\
\hline & & 倳枳禹 & 25.58 & 24.73 & \(22.0 x\) & 23．3x & 4．8x & 100： \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015年屋} & 国学旗 & 1．754 & 3.024 & 4，216 & 4，971 & 8 82 & 14，793 \\
\hline & & 通挸事 & 11．231 & 20．4x & 28.58 & 33．6x & 5．8x & 1008 \\
\hline
\end{tabular}

－No．18－（2）「ディベートやディスカツション」 第2学年

（2） 127 平

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  &  & （1） & （2） & （\＄） & （4） & 易國営 & \(1+\) \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015\％} & 国等裁 & 5，50t & 13，040 & 24，12） & 31.697 & 4．534 & 78，584 \\
\hline &  & 7.11 & 16.58 & 30，5x & 40．13 & 5.73 & 1001 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年倍} & 周耍较 & 3.125 & 8．398 & 13，173 & 33.730 & 2.731 & 56，097 \\
\hline &  & 4．78 & 12．55 & 27，51 & 51.13 & 4．12 & 1005 \\
\hline
\end{tabular}

－No．18－（2）「ディベートやディスカツション」クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「話すこと」）第2学年

（2） 3 莫 2 7\％

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFR & 軍模立医 &  & （1） & © & ¢ & （9） & 䀦的咅 & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{82} & \multirow[b]{2}{*}{2015年茞} & 回管站 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\
\hline & & 迷欣車 & 0.05 & 0.08 & 0.01 & 0.01 & 0.05 & 01 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{\(B 1\)} & \multirow[t]{2}{*}{2015年庴} & 圆䓂战 & 54 & 38 & 39 & 72 & 4 & 297 \\
\hline & & 逆碩車 & 26.15 & 18．4x & 18．83 & 34.81 & 1．9x & 1001 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{12} & \multirow[t]{2}{*}{20154818} & 回翌新 & 289 & 347 & 431 & 486 & 18 & 1，835 \\
\hline & & 䢒根聿 & 17．65 & 21．2x & 26．7x & 29.78 & 4.83 & 1005 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{A1} & \multirow[t]{2}{*}{2015迷迷} & 回畐战 & 1，055 & 2，4711 & 4.6117 & 5.229 & 144 & 14．731 \\
\hline & & 通択年 & 7．14 & 18．8x & 31.75 & 38．71 & 5．7x & 1003 \\
\hline
\end{tabular}

－No．15－（2）「与えられた話題について，即興で話す活動」 第2学年


（2）気2年年

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 实枟里建 & 䢙吥事易 & （1） & （9） & （3） & （6） & 相国荅 & It \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年庴} & 國客教 & 6．917 & 17.073 & 26.739 & 23.926 & 4，329 & 28.984 \\
\hline & 界吹年 & 8.82 & 21．6x & 33，54 & 30，38 & 5， 51 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}

－No．15－（2）「与えられた話題について，即興で話す活動」

\section*{クロス集計（生徒質問紙 \(\times\) 「話すこと」）第2学年}


（2） 2727

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline CEFt & 麦里年整 &  & （1） & \(\bigcirc\) & 0 & （1） & 最通管 & \＃t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{9\％} & \multirow[b]{2}{*}{2015年㢆} & 國音部 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
\hline & & 通抧平 & 0．0x & 0．0x & 0．0x & 0.01 & 0．0x & 81 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{81} & \multirow[t]{2}{*}{2015年唐} & 圄言放 & 50 & 41 & 41 & 55 & 4 & 201 \\
\hline & & 迷积或 & 24．2x & 22，2x & 23．2x & 28.58 & 1．35 & 1001 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{At} & \multirow[t]{2}{*}{2015年庫} & 國答放 & 315 & 429 & 461 & 357 & 73 & 1．635 \\
\hline & & 通抧事 & 19．31 & 26．25 & 28．28 & 21．05 & 4．55 & 1501 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{At} & \multirow[t]{2}{*}{2015年原} & 風言故 & 1．306 & 3.318 & 5.103 & 4．268 & 781 & 14，783 \\
\hline & & 省枳事 & 8.83 & 22．4x & 74．5x & 28.95 & 5.41 & 1001 \\
\hline
\end{tabular}


生徒質問紙 No．17「英語でスピーチやプレゼンテーションをしていたと思いますか」及 び No．18「英語でディベートやディスカッションをしていたと思いますか」との問いに対 し，「そう思う」（選択肢（1））と「どちらかといえば，そう思う」（選択肢（2））の合計が，ス ピーチやプレゼンテーションは 30．7\％（昨年度の \(22.9 \%\) より 7.8 ポイント増加），ディベー トやディスカッションは \(23.6 \%\)（昨年度の \(17.3 \%\) より 6.3 ポイント増加）と，いずれも昨年度より増加している。しかし，スピーチやプレゼンテーションとは異なり，相手と即興で やり取りすることが求められるディベートやディスカッションを経験した割合は依然とし て低い。

今年度新たに調査した質問項目であるNo． 15 「与えられた話題について，（特に準備をす ることなく）即興で話す活動をしていたと思いますか」についても，「そう思う」（選択肢 （1）と「どちらかといえば，そう思う」（選択肢（2））と回答した生徒の割合は \(30.4 \%\) にとど まり，活動が十分ではないことがわかる。

「話すこと」のスコアとのクロス集計の結果を見ると，No．17•No． 18 は昨年度同様，ス コアが上がるにつれて活動をしている割合が高くなる傾向が認められる。今年度新たに調査した No． 15 についても「話すこと」のスコアが高いほど，即興で話す活動している割合 が高くなっている。

\section*{3.2 学校•教員質問紙調査から}
（1）学習到達目標に関する記述文（CAN－DO statements）の設定は進んでいる。

\section*{－No．8「CAN－DO リスト形式での学習到達目標の整備」}

CaN－D0リストの昰で核能別に該定しているすか。

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 電拖年度 & 適抧参号 & （1） & （2） & ¢ & 爭回答 & 8 t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年度} & 回敦教 & 291 & 142 & 30 & 2 & 473 \\
\hline & 造択军 & 61.58 & 30.08 & 8.08 & 0.48 & 1008 \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年庶} & 回翌教 & 227 & 159 & 69 & 1 & 458 \\
\hline & 違杓率 & 49．8＊ & 34．9x & 15．1\％ & 0.24 & 100\％ \\
\hline
\end{tabular}


学校質問紙 No． 8 「生徒の英語力に関する学習到達目標について，CAN－DO リストの形 で技能別に設定していますか」との問いに対し，「設定している」（選択肢（1））と回答した学校は 61．5\％であり，昨年度の同回答 49．8\％より 11.7 ポイント増加している。また，30．0\％ の学校では今後設定する計画を持っている（選択肢（2））と回答しており，CAN－DO リスト形式で技能別に学習到達目標を設定することについては整備が進んでいると言える。

\section*{（2）言語活動に重点を置いた指導計画の作成はより一層浸透してきている。}
－No．3「言語活動に重点を置いた指導計画」

\section*{No． 3 夷語数育に関して，音浯活動に重点を置いた指滐計画を作咸していますか。}

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 実能年底 & 選报番号 & （1） & （\％） & （3） & （4） & 整圆答 & It \\
\hline \multirow{2}{*}{2015年度} & 圂容效 & 129 & 265 & 75 & 4 & 0 & 473 \\
\hline & 適㻍衰 & 27．3x & 56．0x & 15．8x & 0．88 & 0．0x & 100x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年度} & 回慾数 & 115 & 238 & 98 & 5 & 0 & 456 \\
\hline & 還抧事 & 25．2x & 52.2 x & 21．5x & 1．18 & 0．0x & 100x \\
\hline
\end{tabular}


学校質問紙No． 3 「言語活動に重点を置いた指導計画を作成していますか」との質問に対 し，「当てはまる」（選択肢（1））と「どちらかといえば当てはまる」（選択肢②）の合計は 83．3\％ で，昨年度の 77．4\％より5．9ポイント増加している。言語活動を中心に据えて指導計画を作成することについては，相当数の学校で行われていることがわかる。

\section*{（3）複数の技能を統合した言語活動への取組に関して改善の余地がある。}
－No．1－（4）「聞いたり読んだりしたことに基づき，英語で話合いや意見交換をする」


\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 実施年直 & 通択番号 & （1） & \＄ & （1） & （1） & 畕回管 & 8t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年庴} & 回譫教 & 361 & 781 & 1.158 & 528 & 18 & 2.828 \\
\hline & 䢰䛊衰 & 12．8x & 26.9 x & 41．08 & 18．74 & 0.64 & 100\％ \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年度} & 圂容故 & 216 & 606 & 1，080 & 587 & 4. & 2．493 \\
\hline & 適㻍产 & 8．7x & 24．3x & 43．3x & 23．5x & 0．2x & 100x \\
\hline
\end{tabular}

－No．1－（5）「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて書く」


\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline （1） & どちらかといえぼ，していふ & はんんとしていない \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 電施年度 & 圌段番号 & （1） & （2） & ¢ & （4） & 婁回答 & \(8 t\) \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年庶} & 回答数 & 387 & 933 & 1.038 & 450 & 18 & 2.826 \\
\hline & 爵択草 & 13．78 & 33.04 & 36.78 & 15．9x & 0．6x & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年度} & 回湎教 & 258 & 732 & 985 & 514 & 4 & 2.493 \\
\hline & 造択事 & \(10.3 x\) & \(29.4 \times\) & 39．5x & 20．8x & 0.2 x & 100x \\
\hline
\end{tabular}


教員質問紙 No．1－（4）「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする活動を行っていますか」との問いに対し，「よくして いる」（選択肢（1））と「どちらかといえば，している」（選択肢（2））の合計は 39．7\％で，昨年度の 33．0\％より 6.7 ポイント増加している。

また，No．1－（5）「聞いたり読んだりしたことに基づき，情報や考えなどについて，書く活動を行っていますか」との問いに対し，「よくしている」（選択肢（1））と「どちらかとい えば，している」（選択肢（2））の合計は 46．7\％で，昨年度の39．7\％より 7.0 ポイント増加し ている。

いずれの質問についても昨年度と比べて改善が見られるが，聞いたり読んだりしたこと を活用して話したり書いたりする技能統合型の活動に取り組んでいる教員は依然として 50\％以下であり，更なる改善が必要である。
（4）スピーチ，プレゼンテーション，ディベート，ディスカッションなどの取組に関しては依然とし て改善の余地がある。
－No．1－（14）「スピーチやプレゼンテーション」

（14）スビーチやフレセンテーションを行っていますか。

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 実施年／度 & 産択番号 & （1） & （2） & （1） & （4） & 重回答 & 8t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年庶} & 回瓷故 & 301 & 680 & 827 & 988 & 20 & 2．826 \\
\hline & 邆䛊禹 & \(10.7 x\) & 24．1x & 29．3x & 35．3x & 0.78 & 100x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年度} & 圂答教 & 215 & 483 & 700 & 1．091 & 4 & 2，493 \\
\hline & 䢰炽衰 & 8．6\％ & 19．4\％ & 28．17 & 43．8\％ & 0．23 & 100\％ \\
\hline
\end{tabular}

－No．1－（15）「ディベートやディスカッション」

（15）ディベートやディスカッションを行っていますか。

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 実施年度 & 遌䛊番号 & （1） & （2） & （4） & （4） & 邫回铬 & St \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年度} & 回答傲 & 84 & 215 & 642 & 1，862 & 23 & 2，826 \\
\hline & 暹択率 & 3.04 & 7．8x & 22.78 & 85．9x & 0.83 & 100x \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2014年度} & 回管知 & 51 & 122 & 448 & 1，867 & 5 & 2，493 \\
\hline & 避报車 & 2．0x & 4．9x & 18．0x & 74．88 & 0.28 & 100x \\
\hline
\end{tabular}


教員質問紙 No．1－（14）「スピーチやプレゼンテーションを行っていますか」との問いに対 し，「よくしている」（選択肢（1）と「どちらかといえば，している」（選択肢（2））の合計は 34．8\％で，昨年度の \(28.0 \%\) より 6.8 ポイント増加している。

また，No．1－（15）「ディベートやディスカッションを行っていますか」との問いに対し，「よくしている」（選択肢①）と「どちらかといえば，している」（選択肢（2））の合計は 10．6\％ で，昨年度の \(6.9 \%\) より 3.7 ポイント増加している。

いずれの質問についても昨年度より改善の傾向が見られるが，次の点で，依然として課題が大きい。
－他の言語活動と比べると，スピーチ，プレゼンテーション，ディベート，ディスカッシ ョンなどの言語活動に取り組む教員は圧倒的に少ない。
－特に，実際のコミュニケーション場面で必要なやり取りをする力を効果的に育成するこ とができるディベートやディスカッションに取り組んでいる教員はわずか 1 割で，極端 に少ない。

\section*{（5）教員研修の成果を日々の教育活動へ生かすエ夫がより一層必要である。}

\section*{－No．5「教員の校内外の研修や研究会への参加」}

\section*{}

ゆょくしていあ（2）ららかといえば，している ゆあまりしていない めほとんどいていない
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 実抱年栱 & 㟟杓番号 & （1） & ＊ & （4） & （4） & 岪圆营 & 8t \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2015年度} & 回容教 & 281 & 884 & 1.002 & 542 & 7 & 2.826 \\
\hline & 適枳事 & 9．8x & 35.2 x & 35．5x & 18．2x & 0.28 & 100x \\
\hline \multirow{2}{*}{2014年庶} & 回管教 & 287 & 895 & 880 & 442 & 9 & 2.493 \\
\hline & 䢰䛊㕩 & 10．7x & 35．9x & 35.3 x & 17．7x & 0.4 x & 100\％ \\
\hline
\end{tabular}


教員質問紙 No．5「校内外の研修や研究会に参加し，その成果を教育活動に積極的に反映 させていますか」との問いに対し，「あまりしていない」（選択肢③）と「ほとんどしてい ない」（選択肢（4））の合計が 54．7\％となつており，昨年度の \(53.0 \%\) から 1.7 ポイント増加し ている。昨年度に続いて今年度も半数以上の教員が研修などへ参加した成果を日々の教育活動に生かせていないと回答しているが，これには，次の 2 つの可能性が考えられる。
- 研修などへの参加自体が十分にできていない。
- 研修の成果を実際の教育活動に生かせていない。

上記のどちらの要因が強いのか解釈が難しいが，引き続き，教員の研修制度に何らかの改善やサポートが必要であると言えるだろう。
（6）教員自身が英語力を向上させるための努力を支援していく必要がある。

\section*{－No． 6 「資格•検定試験の受験経験」}


\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 実揓年庶 & 塐扻番马 & （1） & © & ＊ & （6） & © & ¢ & （8） & 無回答 & 姑 \\
\hline \multirow{2}{*}{2015年度} & 回容教 & 734 & 22 & 14 & 395 & 1.122 & 108 & 1，168 & 9 & 3，632 \\
\hline & 適抧軍 & \(20.2 x\) & 0．6x & 2．0x & 10．9x & 30．3x & 3．0x & \(32.2 x\) & 0．2x & 100x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年底} & 回容教 & 606 & 32 & 47 & 386 & 983 & 68 & 1，083 & 12 & 3.188 \\
\hline & 違䛊事 & 18．9x & 1．0x & 1.5 x & 12．1x & 30．1x & 2．2x & 33．9x & \(0.4 \times\) & 100x \\
\hline
\end{tabular}

－No．7「教員の英検準1級，TOEFL iBT 80 点，TOEIC 730 点以上の取得状況」

－取淂していあ あ限淂していない
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline 軍施年原 & 違报番号 & （1） & （2） & 紴回答 & \(8+\) \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{2015年展} & 回咢教 & 1，876 & 1，104 & 48 & 2，828 \\
\hline & 通抧事 & 59．3x & \(39.1 \times\) & \(1.6 \times\) & 100 x \\
\hline \multirow[b]{2}{*}{2014年娦} & 回容教 & 1，417 & 1.033 & 43 & 2，493 \\
\hline & 匋铞事 & 56．8x & 41．4x & 1．7x & 100 x \\
\hline
\end{tabular}


教員質問紙No．6「教員になってから，英語に関する外部検定試験を受験しましたか」と の問いに対し，「受験していない」（選択肢（7））が 32．2\％となっている。昨年度の \(33.9 \%\) か ら1．7ポイント減少してはいるが，依然として3割程度の教員は外部検定試験を受けていな いことがわかる。
また，No．7「外部検定試験を受験し，英検準 1 級，TOEFL iBT 80 点，TOEIC 730 点以上のいずれかを取得していますか」との問いに対し，「取得していない」（選択肢（2））が 39．1\％（昨年度の 41．4\％より 2.3 ポイント減少）となっており，こちらも依然として約 4 割 の教員が取得していないことがわかる。

\section*{4．改善のポイント}

\section*{4.1 生徒質問紙調査から}

\section*{○「英語の学習が好きではない」との回答が半数を上回る。}

英語力が低いA1 レベルほど「英語学習が嫌い」と回答していることから，英語 への苦手意識を軽減することと同時に，英語が使えると実感できる体験を増やすこ とで前向きに英語学習に取り組むようにすることが必要である。そのためには，授業において，生徒の状況に応じて段階的にタスクレベルを上げていくなど，生徒が「できる」と体感する場面を増やす工夫が求められる。同時に，知識の蓄積や技能 の習得にとどめず，生徒が思考•判断•表現をして主体的に課題解決するような活動中心の授業形態にしていくことも必要である。

\section*{○将来の英語使用のイメージが，現在の英語カのレベルによって異なる。} ○英語を使った各種活動を経験している生徒が非常に少ない。

英語力が高い生徒ほど将来の自分が英語を使ってしたいことが明確であることが わかったが，A1 レベルの生徒であっても，授業内外で実際に英語を使う体験を積ん だり，実際に英語を使って活躍している人々について見聞きしたりすることで，将来の英語使用のイメージを作り上げていくことが可能になると考えられる。その際， できないことにフォーカスするのではなく，英語を用いてできるようになったこと を評価し，更なる学習意欲を引き出すようにしたい。

また，グローバル化が進展する社会における英語の必要性に気づかせたり，実際 に英語が使われている日常的な場面を紹介したりして，より具体的に英語使用のイ メージを持たせることも必要である。

\section*{○資格•検定試験を受験した経験がない生徒が半数を超えている。}

資格•検定試験については 4 技能の測定ができるテストも多い上，実際に多くの大学における入学者選抜での活用が始まっており，この傾向は今後ますます強まっ ていくことが予想される。

資格•検定試験を受験していない理由として，「受験する必要性を感じていない」，「自分の英語力に自信がない」という回答が多い。逆に考えれば，授業などを通じ て自信をつけ，英語使用の将来イメージを膨らませることができれば，資格•検定

試験に挑戦しようとする意欲も出てくる可能性があると考えられる。また，試験結果から有益な情報を得て学習方法を改善していくなど，資格•検定試験の診断的側面を伝えて生徒の受験を促すことも一案として考えられる。

\section*{○聞いたり読んだりしたことを活用して英語で議論したり書いたりする活動をあまり経験してい} ない。

\section*{○スピーチ，プレゼンテーション，ディベート，ディスカッションなどの活動を経験している割合が少ない。}

受容技能である「聞くこと」や「読むこと」と比べ，産出技能である「話すこと」「書くこと」の活動が少ないことが質問紙調査結果から明らかになっている。各技能をバランスよく指導することが大切であるが，各技能を個別に扱うのではなく，次のような複数の技能を統合した活動を通して総合的なコミュニケーション能力を育成することが求められる。
＜「聞くこと」「読むこと」（インプット）と「話すこと」「書くこと」（アウトプット）の連携＞
（活動例）聞いた内容を第三者に口頭で伝える。
読んだ情報をもとに自分の意見を書く。 ＜「話すこと」と「書くこと」（アウトプット同士）の連携〉
（活動例）ペアで出し合った意見を書いてまとめる。
自分が話したことを文法や表現に注意しながら書く。

上記のような活動を行う際，実際の英語使用場面を想定し，
- 初めて聞いたり読んだりする素材を扱ら
- 自分の意見など相手が知らない情報を話したり書いたりする

ということに留意する必要がある。
なお，生徒の英語力に関わらず技能統合型の活動は重要であるが，例えばA1 レ ベルの生徒に対しては，タスクレベルを段階的に上げていったり，理解を促進する ための視覚的な補助資料を用いたりするといった手立ても有効である。

\section*{4.2 学校•教員質問紙調査から}

OCAN－DO リスト形式での学習到達目標の設定は多くの学校に浸透している。
○言語活動に重点を置いた指導計画を作成している割合が増加している。
○技能の統合を意識した言語活動への取組に関して改善の余地がある。
○話す活動の取組に関しては依然として改善の余地がある。
CAN－DO リスト形式での学習到達目標の設定や言語活動に重点を置いた指導計画の作成など，指導の全体設計・デザインについては促進されている。しかしなが ら，実際の授業内での活動には改善の余地があるという結果が出ている。そこで，次の点について再度チェックする必要があろう。
- 学習到達目標が 4 技能をバランスよく育成するものになっているか。
- 設定した学習到達目標と年間•単元計画などの関係が明確になっているか。
- 学習到達目標における各能力記述文について，その達成に向けて行うべき言語活動（技能統合型の言語活動を含む），実施時期，使用教材，評価方法が明確になっ ているか。

○教員研修の成果を日々の教育活動へ生かすエ夫がより一層必要である。 ○教員自身が英語力を向上させるための努力を支援していく必要がある。

校内外の研修や研究会の成果を日頃の教育活動に積極的に反映させている教員が半数に満たない。教員が研修や研究会に参加自体できていない場合は，教育委員会，学校の管理職，教員の各レベルにおいて，研修に積極的に参加できる体制整備と， その成果を共有する仕組み作りが大切である。研修などに参加はできているがその成果を反映できていないという場合は，日々の教育活動に生かせる実践的なテーマ に基づく研修•研究会の企画•実施が必要である。

各教育委員会では，英語教員の英語力や指導力を向上させるための研修を企画•運営することに加え，教員がその専門性を維持•向上させるためにも，英語に関する資格•検定試験の定期的な受験を推奨するなどの施策も検討する必要があろう。

\section*{5章 学校の取組紹介}
A 高等学校 「「考えて，伝える』活動を増やし，コミユニケーションカを育成する」 ..... 134
B 高等学校「学校の特性に合わせた細やかな工夫と，豊富なアウトプット活動で英語力を鍛える」 ..... 142
C 高等学校 「豊富なスピーキング活動と話したことについて書くことで，生徒のアウトプットカを高める」 ..... 148
D 高等学校 「スピーキングを軸としたアウトプット活動の充実で 4 技能と学ぶ意欲を育む」 ..... 156
E 高等学校 「英語を学ぶ主体性を育てるとともに，即興活動や要約で 4 技能をバランスよく育む」 ..... 164
F 高等学校 「目標設定とそれを見直す生徒把握の仕組み化により，生徒の実態に即した指導を実現」 ..... 170

\section*{「考えて，伝える」活動を増やし，コミュニケーション力を育成する}

学校プロフィール（※学級数及び生徒数は平成 27 年 10 月調査日時点）
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline 設立•形態 & 明治 28 （1895）年設立，全日制／共学 \\
\hline 学級数•生徒数 & 第 1 学年‥6学級（ 240 人），第 2 学年 \(\cdots 6\) 学級（ 227 人），第 3 学年 \(\cdots 6\) 学級（ 236 人） \\
\hline ALT活用状況 & 常勤のALTが 2 人。第 1 学年と第 2 学年の授業を中心に，それぞれ各クラスに週 1 時間入る。 \\
\hline 取組の特徴 & \begin{tabular}{l}
－「初見」を重視した英文理解のステップ \\
•英語でのコミュニケーション活動を活性化させる 3 つの工夫 \\
•「考えて，伝える」活動を繰り返すことによる思考力と表現力の充成
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}

〇試験結果，質問紙における学校の特徴
－第3学年の平均スコア（点）
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline & 読むこと & 聞くこと & 書くこと & 話すこと \\
\hline A 高等学校 & 166.0 & 172.9 & 78.4 & 9.9 \\
\hline 全国平均（公立学校） & \(131.9 / 320\) & \(120.7 / 320\) & \(37.5 / 144\) & \(4.3 / 14\) \\
\hline
\end{tabular}
－生徒質問紙結果


\begin{tabular}{|r|r|r|r|r|}
\hline （1）そう思う & （2）どちらかといえば，そう思う & 3）どちらかといえば，そう思わない & （4）そう思わない & 無回答 \\
\hline \(60.2 \%\) & \(31.2 \%\) & \(4.5 \%\) & \(1.4 \%\) & \(2.7 \%\) \\
\hline
\end{tabular}



アウトプット活動の充実により，4技能を順調に伸ばす

4 技能すべてにおいて，全国平均点を上回 っている。

生徒質問紙 No． 14 の「聞いたり読んだりし たことについて，生徒同士で英語で話し合っ たり意見の交換をしたりしていたと思います か」に対し，「そう思う」と「どちらかといえ ば，そう思う」の合計が \(91.4 \%\) で，全国平均 の \(41.8 \%\) を大きく上回っている。また，同 No． 16 の「聞いたり読んだりしたことについ て，その内容を英語で書いてまとめたり自分 の考えを英語で書いたりしていたと思います か」に対し，肯定する回答が \(87.8 \%\) で，全国平均の \(42.5 \%\) より高い水準である。

〇調査結果に寄与したと考えられる授業内の取組

\section*{1．「初見」を重視した英文理解のステップ}

同校では， \(4 \sim 5\) 年ほど前から，授業で初見の英文を読むことを重視している。予習と して教科書を読んでくることを禁じているので，生徒は教科書の英文を授業で初めて読む ことになる。また，各単元（レッスン）の学習においてセクションごとに細かく切ること をせずに，単元全体を通読する。その際，熟語や構文についてはいくつかピックアップし てわかりやすくまとめたプリントを配付しているが，単語は未知語を類推しながら読むこ とになる。これは，通常のコミュニケーション場面を想定した指導であると同時に，結果的に，大学入試の長文読解にもつながる学力を育成することにつながっている。

授業はすべて英語で展開することを方針としているため，英文和訳をすることはない。 また，「読むこと」については，生徒が類推しながら概要や要点を把握することが重要だと考えている。そのため，未知語の意味を生徒が文脈から推測して説明したりジェスチャー で表現したりするとともに，教員は必要に応じてヒントを与えている。

また，多量の英文に触れることを重視しているため，教科書に加えて副教材や教員が準備した英文などを初見で読ませる指導も併せて行っている。 1 年次は生徒にとって身近な題材が多いが，2，3年次は社会的な問題を扱う英文も増え，リーディングを通して社会 への考察を深めることにも寄与している。

\section*{2．英語でのコミュニケーション活動を活性化させる3つの工夫}

授業での生徒同士によるコミュニケーションを大切にしている同校では，活動を活性化 させるために，次の3つの工夫をしている。

\section*{（1）第1学年の初期指導の充実}

中学校における学習の確実な定着と高等学校における学習への橋渡しとするため，「コミ ユニケーション英語基礎」を履修させている。 1 年次の半年間をかけ，アウトプット型の英語指導や日本語を使用しない英語の授業に生徒が慣れていくように配慮している。当初 はクラスメートの目を気にしていたり，中学校とは指導方法が大きく変わって戸惑ってい たりする生徒でも，基礎的なコミュニケーションを通じて徐々に慣れていき，「間違えても大丈夫」，「堂々と英語を楽しもう」という姿勢を持つようになる。このように高等学校で の学びにソフトランディングしていく期間を設けることで，コミュニカティブな英語指導 が抵抗感なく浸透していくと考えられる。

\section*{（2）アウトプットするテーマ設定のエ夫}

単元の内容と生徒自身との距離を縮めるようなテーマを設定し，グループでのやりとり を経て，自分の意見作成につなげていく。例えば，著名なバイオリニストの生涯を扱った単元では，「偉大なことを成し遂げるには才能と努力のどちらがより大切か」について話し合った。

アウトプット活動におけるテーマを設定する際，基本的に次のような点に留意している。
- 単元との関連性に配慮しつつ生徒が意見を持ちやすいようなテーマとする。
- 当該テーマを自分のこととしてとらえられるような発問をする。
- 様々な考え方が可能な（意見が分かれる）ものとする。
（3）コミュニケーション活動を通じた教科書理解
授業では日本語で解説することはない。そのため，英語でのコミュニケーションを通し て十分理解させていく必要がある。そのため，英文の難易度が低い教科書を使用すること にしている。以前は，難易度が最も高いと思われる教科書を採択していたが，目的に合っ た教材選択をすることが教員の重要な役割だと考え，教材観の転換を図った。

上記（1）～③）の指導に共通しているのは，生徒のどのような発話も教員がいったん受け止 めることだ。その上で，修正すべき点があれば訂正を加えたり，言い直しを促したりする。「間違えていても内容が乏しくても，否定はしない」ということを，全教員が意識して授業を行っている。```


[^0]:    1 第 2 期教育振興基本計画（平成 25 年～29 年度）においては，グローバル人材育成に関する成果指標 として，次の目標が掲げられた。国際共通語としての英語力の向上
    －学習指導要領に基づき達成される英語力の目標（中学校卒業段階：英検 3 級程度以上，高等学校卒業段階：英検準 2 級程度～ 2 級程度以上）を達成した中高校生の割合 $50 \%$

    2 同実施計画においては，将来目指す生徒の英語力として，高等学校卒業時に英検 2 級～準 1 級，
    TOEFLiBT 57 点程度以上が示された。その後，「英語教育の在り方に関する有識者会議」報告（平成 26 年 9 月）において，生徒の英語力を把握し，きめ細かな指導の改善•充実や生徒の学習意欲の向上に つなげるため，従来設定されている英語力の目標（学習指導要領に沿って設定される目標（中学校卒業段階：英検 3 級程度以上，高等学校卒業段階：英検準 2 級程度から 2 級程度以上）を達成した中高校生 の割合 $50 \%$ ）だけでなく，高等学校段階の生徒の特性•進路などに応じた英語力，例えば，高等学校卒業段階で，英検 2 級～準 1 級，TOEFL iBT 60 点前後以上などを設定し，生徒の英語力の把握•分析•改善を行うことが必要であるとの指摘がなされた。

[^1]:    ■話すこと

[^2]:    3 本調査における $60 \%$ という cut point の設定については，これまでの様々な調査結果から「日本人学習者は自分の能力を過小評価する傾向にあること」，「より碓実な CAN－DO 項目とするためには，50\％よ りも高い位置に cut point を設定した方がよいこと」がわかっており（ベネッセコーポレーション，「『GTEC for STUDENTS 推奨スコアガイドライン』作成調査報告」，2011年），60\％を選択した。な お，これよりももつと高いところに cut point を設定すれば更に碓実性は高まるが，一方で学習者が「で きる」と言えることが減少していくことを想定した。

[^3]:    ※各試験団体の公表資料より文部科学省において作成
    V出典
    ■ Cambridge English：ケンブリッジ大学英語検定機構http：／／www．cambridgeenglish．org／jp／images／183107
    page2＿4＿scale－scores．pdf
    英検：日本英語検定協会
    http：／／www．eiken．or．jp／eiken／group／result／
    ■GTEC：ベネッセコーポレーションによる資料より
    「L\＆R\＆W」の記載が無い数値が 4 技能の合計点
    ■IELTS：ブリティッシュ・カウンシル（および日本英語検定協会）資料より
    ■TEAP：第1回 英語力の評価及び入試における外部試験活用に関する検討会吉田研作教授資料より
    －TOEFL：米国ETSPDF
    http：／／www．eiken．or．jp／eiken／group／result／
    TOEIC：IIBC「L\＆R」または「S\＆W」の記載が無い数値が 4 技能の合計点
    http：／／www．toeic．or．jp／toeic／about／result．html

[^4]:    1 CEFRは，語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成，学習指導教材の編集，外国語運用能力の評価のために，透明性が高く，包括的な基盤を提供するものとして，2001年に欧州評議会（Council of Europe）が発表した。現在，欧州域内外で使われている。欧州域内では，国により，CEFR の「共通参照レベル」が，初等教育，中等教育を通じた目標として適用されたり，欧州域内の言語能力に関する調査を実施する際に用いられたりしている。本調査ではテスト設計上，CEFRのA1～B2 までのレベルを「読むこと」及び「聞くこと」は 10 点刻み，「書くこと」は 5 点刻み，「話すこと」は 1 点刻みで設定 し，スコア分布の状況を見ることとした。
    ※第 2 期教育振興基本計画においては，生徒の英語力の目標を，中学校卒業段階：英検 3 級程度（CEFR のA1 レベル）以上，高等学校卒業段階：英検準 2 級程度～2級程度（同A2～B1 レベル）以上を達成した中高校生の割合が $50 \%$ としている。

