## 学校体育の課題と努力事項

## 小学校体育

令和 2 年度から全面実施となった学習指導要領 では，各教科等の目標及び内容が，育成を目指す資質•能力の三つの柱に沿って再整理された。小学校体育科においては，運動領域，保健領域を通じ て，それらをバランスよく育むことが求められる。
授業の実践に当たっては，全ての児童が運動の特性や魅力，発達の段階に応じた楽しさや喜びを味わいながら，自己の伸びや成果を積み重ねてい く学習を展開することが重要である。そのために は，指導内容の明確化や指導と評価の一体化を図 り，各単位時間のつながりを意識した学習過程を組み立て，授業の充実を図っていく。そして，「学習規律を確立させ，力いっぱい運動し，思いっき り汗をかく『楽しい』体育授業」を日々実践して いくことで，運動好きな児童を育てていきたい。

## 令和 3 年度の課題

$$
\begin{array}{ll}
1 & \text { 学習指導の改善•充実 } \\
2 & \text { 運動する機会の確保と運動に親しむ取組の工夫 } \\
3 & \text { 体育的活動時の事故防止 }
\end{array}
$$

## 1 学習指導の成果と現状及び課題

## 成 果

（1）「令和 3 年度小学校体育に関する調査」から ○授業実践後，次年度に向けて指導計画の修正 をしている学校 701校（100 \％）
○単元ごとの具体的な指導計画を作成している学校 70．3\％（昨年度66．3\％）
○単元の評価規準を作成している学校
$78.0 \%$（昨年度 $77.0 \%$ ）
※内容のまとまりごとの評価規準作成状況は $100 \%$
（2）「令和3年度全国体力•運動能力，運動習慣等調査」から【学校質問紙】
○授業の冒頭で，その授業の目標（めあて・ねら
い等）を示している。本県 $99.3 \%$（全国 $97.2 \%$ ）
○授業の最後に，その授業で学習したことをふ り返っている。 本県 $98.6 \%$（全国 $94.2 \%$ ）
○児童同士で助け合ったり，役割を果たしたりする活動を取り入れている。 本県98．8\％（全国97．0\％）
【児童質問紙】
○体育の授業では，たくさん運動する。
本県男子 $96.3 \%$（全国 $96.0 \%$ ）本県女子 $95.8 \%$（全国 $95.0 \%$ ）
○体育の授業で，自分の動きの質が向上してい ることを実感する。
本県男子 $79.7 \%$（全国 $79.7 \%$ ）本県女子 $76.8 \% ~($ 全国 $75.2 \%$ ）
（3）「令和 3 年度小学校体育授業研究会」等から
○1単位時間のねらいを明確にした授業，運動す る場面，考える場面，友達や仲間と関わる場面等のバランスを確保した授業が多く見られた。

## 現 状

「令和 3 年度全国体力•運動能力，運動習慣等調査」から【体力合計点及び児童質問紙】



図 1 体力合計点と運動・スポーツ好意度の関係

## 【児童質問紙】

○体育の授業は楽しい。
本県男子 $93.3 \%$（全国 $93.8 \%$ ）本県女子 $89.0 \%$（全国 $89.2 \%$ ）

## 課 題

（1）単元計画作成及びその実践
○全ての児童が運動の特性や魅力に応じた楽し さや喜びを味わえる学習過程を編成する。
○育成を目指す資質•能力の三つの柱に沿った指導内容をバランスよく配置し，児童が学習意欲を持続したまま，自ら課題を見付け，そ の解決に取り組める単元計画を編成する。
（2） 1 単位時間の指導計画及びその実践
○児童にとって必要感のある「本時のねらい」 を示し，ねらいに沿った指導，評価を繰り返す。
○「ねらい」，「活動」，「振り返りとまとめ」に つながりのある体育授業を実践する。

## 2 児童の体力等の成果と現状及び課題

## 成 果

「令和3年度全国体力•運動能力，運動習慣等調査」から
○自分にとって運動やスポーツは大切である。本県男子 $93.1 \%$（全国 $92.7 \%$ ）本県女子 $91.0 \% ~($ 全国 $90.1 \%$ ）
○体力テストの結果や体力•運動能力の向上に ついて，自分なりの目標を立てている。本県男子 $71.4 \%$（全国 $68.6 \%$ ）本県女子 $71.8 \% ~($ 全国 $67.9 \%$ ）

## 現 状

（1）「令和 3 年度新体カテスト」から


図2 新体カテスト総合評価A＋B＋Cの割合


図3 新型コロナウイルス感染症の影響前と現在 の運動やスポーツへの取組時間の変化


図4 1週間の運動時間が 60 分未満の児童の割合

## 課 題

（1）学校，学年，学級，児童個々の課題の的確な把握
○「全国体力•運動能力，運動習慣等調査」の分析結果や体力プロフィールシート等を活用 し，学校，学年，学級，児童個々の課題を的確に把握する。
（2）運動する機会の確保と運動に親しむ取組の工夫
○業前運動等の意図的な運動や，休み時間の日常的な運動の機会を確保し，運動好きな児童 を育てる取組を工夫する。

3 体育的活動時の事故の現状と課題

## 現 状

「独立行政法人日本スポーツ振興センター資料」から OR2の体育的活動の事故件数 5，109件（955件減） OR2の体育授業中の事故件数 4，827件（578件減） ○学校管理下の事故における体育的活動の事故 の割合 $37.4 \%$（ 3.9 p 増）
○体育的活動の事故における体育授業中の事故 の割合

94．6\％（5．5p 増）


図5 R2小学校体育授業中の事故件数の推移


図6 R2小学校学校管理下の事故件数（災害申請件数）

| 課 題 |
| :---: |
| （1）危機管理体制の確立 |
| ○事故の未然防止策と発生時の適切な初期対応 |
| 及び全教職員の役割分担等を明確にし，マ |
| ニュアルに示すとともに共通理解を図る。 |
| （2）学習規律の確立及び安全に留意する態度の育成 |
| ○適度な緊張感のある，よい雰囲気の中で，効率 |
| よく集中して学習に取り組めるように，学習 |
| 指導要領の「学びに向かう力，人間性等」の安 |
| 全の内容について継続的に指導•評価を行う。 |

以上のことから，本年度の課題を次のとおりとする。

## 令和 4 年度の課題

1 学習指導の改善•充実
2 運動する機会の確保と運動に親しむ取組の工夫
3 体育的活動時の事故防止及び学習規律の確立

## 令和4年度の課題と努力事項

令和 2 年度から全面実施となった学習指導要領 では，資質•能力の三つの柱の育成がバランスよ く実現できる授業の実践が求められている。その ためには，「主体的•対話的で深い学び」に向け た授業改善や，指導と評価の一体化を図りながら， より質の高い学びを実現することが重要である。

また，体育授業を核としながらも，学校教育活動全体を通じて運動する機会を確保し，運動好き な児童を育成することも重要である。

以下に，令和 4 年度の三つの課題について，そ の改善のための方策を記す。

## 課 題 1 <br> 学習指導の改善•充実

## ＊1『『

埼玉県の小学校体育科の課題は，児童の体力や運動技能は全国平均と比較しても高い状況でありな がら，「運動が好き」「体育の授業が楽しい」と感じている児童の割合が全国平均以下ということである。 （P18図1参照）
この課題を解決するためには，日々の学習指導を見直し，授業の改善•充実を図っていくことが不可欠である。その視点として，授業を計画していく上での基本的な考え方を示す。
（1）カリキュラム・マネジメントの視点に立った PDCAサイクルの確立

体育科の目標を実現し，運動好きな児童を育成 するためには，学習指導要領等に基づき，どのよ うな指導と評価を計画し，それをどのように実

施•評価し，次に向けて改善していくのかという「カリキュラム・マネジメント」の視点に立った PDCA サイクル確立が求められる。

【PDCA サイクルのイメージ図】


## （2）単元全体を見通した計画の立案

「主体的•対話的で深い学び」に向けた授業改善は，必ずしも 1 単位時間の授業の中で全てが実現されるものではなく，単元全体を見通して改善 を進めていくことが重要である。つまり，「主体的•対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 を考えることは，単元における学びのプロセスを

どのように捉え，指導場面や評価機会をどのよう に構成するかということである。

特に，単元のゴール像を明確にした上で，「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図りながら，体育科で育成を目指す資質•能力を児童に育んでいくことが大切である。

【単元における学びのプロセス例】 ※中央教育審議会答申別添資料12－3「運動領域における学習過程のイメージ」より抜粋


【単元計画（指導と評価の計画）作成のポイント】 ※単元の流れやポイントは例であり，これに限定されるものではない。


[^0]
## （3）本時の学習計画の立案

単元計画において配置した指導内容を児童が確実に身に付けるには，1単位時間の授業の充実を図ることが不可欠である。
各時間においては，その時間で指導する内容を明確にし，指導内容に即した評価を実施するとと
【本時の学習計画作成のポイント】

もに，学習活動の一つ一つが点ではなく線となっ てつながり，学びが積み上げられ，深められてい くことが重要である。

| 段皆 | 学習内容•活動 |
| :---: | :---: |
| 導 入 | 1 集合，整列，挨拶，健康観察 <br> 2 準備運動 <br> 3 学習の場づくり，用具の準備 <br> 4 感覚つくりの運動 |
|  | 5 本時のねらいや学習内容等の確認 |

6 ねらいに即した活動

- 運動の行い方を知る
- 課題を把握する
- 課題を解決する
- 考えたことを伝える
- 友達や仲間と協力する
- 成果を確認する など

開


児童生徒にとってのよい授業
－カいつばい活動できる授業－友達と楽しく活動できる授業 －新しい 発見がある授業－技能が押びる授業
※平成 30 年度 学校体㐬比復第 59 号より

## （1）本時の学習の明確化

口本時において，児童が何を学び，何を身に付ければよいのかを明確にす る。（本時の学習内容とゴール像が描けている。）
$\square$ 単元全体における本時の位置付け（前時からのつながりや，次時へのつ ながり）を明確にする。

## ②主運動を意識した感覚つくりの運動の実施

口主運動っつながる基硢的•基本的な運動を厳選し，運動量を確保しながら も，丁寧に取り組むことで，質の向上を図る。
口児童が主運動とのつながりを意識できるようにし，目的意識をもち，楽 しみながら取り組めるようにする。
－回数や時間など自己やチームの伸びを実感できる活動を提示する。

③必要感のある「本時のねらい」や見通しがもてる「学習内容」の提示
口前時までの学習内容や児童の姿（授業での言動や学習カードへの記述等）から，本時のねらいに迫る発問をし，児童にとって必要感のあるね らいを提示する。
口児童が本時で何を学べばよいのかがわかるように，学習内容を具体的に提示する。

## （4）豊富な運動学習場面（運動量）の確保

$$
\left(\begin{array}{l}
\text { ■単元及び本時の計画段階で全体を見通して, 坚童が主体的に運動に取り組め } \\
\text { る時間を多く確保する。 } \\
\square \text { 単元のはどめに学習の約束や役割等を明確に示し, それを徹底することで } \\
\text { 学習規律の確立を図る。 } \\
\square \text { 教師の全体指導の回数を精選し, 端的に分かりやすく指導する。 }
\end{array}\right)
$$

## （5）個別最適な学びの充実

口児童の特性や学習状況を把握した上で，一人一人に応じた方法•教材等で指導する。
■児童一人一人に応じた学習課題や活動を設定し，主体的に学習に取り組め るようにする。

## ⑥協働的な学びの充実

口目指すゴール像を友達や仲間と共有した上で，繰り返し関われる機会を設定する。
－具体的な学びの姿を示し，インプットやアウトプットの方法を指導する。 ■協働的な学びによる価値を全体で共有する。

## （7）I C T 機器の活用

■資質•能力の青成を図るための手立てとし，「いつ」「誰が」「何を」「どの ように」活用するのかを明確にする。
－活動そのものの低下を招かないよう留意する。

| 学習指導要領解説体育編の各領域の内容 に示されている <br> 「運動が苦手な児童への配慮の例」 （知識及び技能）「運動が意欲的でない児童への配慮の例」 （学びに向かう力，人間性等） を参考にする。 |  | －本時のねらいに沿った指導と評価を繰り返す。 <br> 指導したことを評価する。 <br> 「努力を要すると判断される状況の児童への指導の手立て」を具体的に <br> し，指導する。 <br> 規準を満たしている児童には，「十分満足できると判断される状況の児童 の具体的な姿」を目指し，指導する。 |
| :---: | :---: | :---: |
| 理 | 7 片付け <br> 8 整理運動 <br> 9 学習の振り返りとまとめ <br> 10 整列，健康観察，挨拶 | 口児童が本時のねらいに沿って自己の学習活動を振り返る時間を確保する。口本時のねらいに沿って学習活動を振り返り，評価し，まとめをして，本時 の学習活動の価値を実感したり，次時の学習へとつなげたりする。 |

## 課 題 2

運動する機会の確保と運動に親しむ取組の工夫

## ボアリロ

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と現在を比較し，約4割の児童が「運動やスポーツを する時間が減った」と回答している。また，1週間の運動時間が60分未満の児童の割合も，全国平均 との比較では依然として多い状況にある。（P19図 3，4参照）
このような状況を改善するには，体育授業に加え，学校教育活動全体を通じて，様々な工夫により運動の機会を確保し，運動好きな児童を育てることが重要である。
【運動する機会の確保と運動に親しむ取組の例】 ※令和 $3 \cdot 4$ 年度埼玉県体力課題解決研究指定校の取組より


## 課 題 3

体育的活動時の事故防止及び学習規律の確立

平成30年度以降，体育的活動中の事故件数は減少しているものの，体育授業中の事故の割合は増加している。体育施設や用具等の定期的な点検，体育授業時の約束事の徹底など，未然の事故防止対策を講じるとともに，事故が起こってしまった際の適切な対応について，全教職員で共通理解を図ることが重要である。

併せて，児童自身が安全に対する意識をもって活動できるように，「学びに向かう力，人間性等」の安全 の内容にについて，䋊続的に指導•評価していくことも重要である。

※体㕕授業時における約束事の共通理解を図るた
めの示範授業（秩父市立吉田小学校の実践より）


[^0]:    単元の前半に評価の機会を設定した項目においてBまたはCであったものを，単元の終盤までにAまたはBとなるような指導の充実を図ることが本来の評価の在り方です。

