# 英語小テストの英語力向上への有効性 

吉野 美智子

中学校•高等学校教諭 I 種免許状（英語）取得 のため，筆者が担当する英語科教育法 III，IV では模擬授業が必須となっている。通常 3 年次生の春学期に英語科教育法 III，秋学期に IV を履修する。英語教育史で始まるIIIでは，参考となる英語授業の DVDを 1 つ視聴した後，模擬授業が始まる。この授業ではいきなり 45 －50分の模擬授業を組み立てるのではなく， warm－up と review；語彙の導入と指導；文法•文型の導入；文法•文型の練習と発展活動；本文の読解指導；教育•教材•ICT 等を活用した授業（コミュニケーションを主眼とし た内容） 1 ，と一つの授業を分割し，それぞれの区分で 10 分間授業を行うこととしている。

これは以前まで英語科教育法 III，IV（以下教育法 III，教育法 IV と表記）の教科書とし て使用していた『新版 英語科教育実習ハン ドブック』に「授業のくふう」として紹介さ れている様々な指導方法を知るだけでなく， できるだけそれら複数の指導方法を実践し，秋学期に行う，50分間の模擬授業で取り入れ られるようにすることを目的としている。使用する教科書は実習予定校が使用している教科書を配布し，それを用いて行う。3年次生の段階では教育実習校でどの学年を担当するの かは不明であるため，自分が苦手とする文法項目の箇所を選ぶよう指導している。教育法 III では基本的に最後のコミュニケーションを主眼とした模擬授業以外は，warm－up から本文の読解指導まで，基本的に一つのレッスン で成立する流れになるように指示をしてい る。まだ指導案作成に慣れていない段階であ るため，部分ごとに作成させていくことがで き，五回目の本文の読解指導で 1 時間の授業 の指導案を作成したことになる。

[^0]秋学期の教育法 IV では前半に参考とする数本の英語授業 DVD を視聴した後，評価に関す る授業を経て，50 分の模擬授業を順番で行な っていく。例年この授業を履修する学生は4， 5 名であるため，50分の授業を二回行い，本学の外国人教師に ALT の役割として入り，15分のペア授業を一回行う。

学生は教育法 III，IV どちらの場合も指導案 を初稿，完成原稿の二回提出する。模擬授業 をする 1 週間前までに初稿を Google classroom に提出し，教員からの添削を受けた ものを訂正し，完成原稿として模擬授業を実施する数日前に同 classroomに提出する。模擬授業を終えた際に評価票を学生に渡し，次 の授業への改善に繋げることを促している。 その評価票には指導案の初稿，そして添削を もとに訂正がなされていたかも評価の一つと して含んでいる。当初は指導案提出は一回の みとしていたが，模擬授業の機会を最大限活用するために初稿，完成原稿という二回の形式に変更した。

学習指導要綱が平成 29 年に告示され，外国語教科の目標について，「外国語を使って何 ができるようになるか」を明確にする観点か らの改善•充実となった 2 。 グローバル化社会 では外国語によるコミュニケーション能力が生涯にわたって多様な場面で必要とされるこ とを想定し，平成 20 年改訂の学習指導要領で小学校から高等学校までの一貫した外国語教育により，言語や文化への理解を深め，外国語でのコミュニケーションへの積極姿勢，情報等を的確に理解，伝達する力を身に付けさ せることを目標として掲げられた。小学校の外国語活動により，英語で積極的にコミュニ ケーションを図ろうとする態度が育成され，

ニケーションを主眼とした内容にするように指導している。
米山朝二，杉山敏，多田茂『［新版］英語科教育実習ハンドブック』，大修館書店，2013年。
2 『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 外国語編』文部科学省，pp．5－7．

授業での教師の英語使用や生徒の英語による言語活動の割合などが改善された一方で，中学校の授業では文法•語彙等の知識習得に重点が置かれ，外国語によるコミュニケーショ ン能力の育成を意識した取組が十分ではない こと，複数の領域を統合した言語活動が十分 に行われていないことなどの課題が指摘され ている。これらを踏まえ，語彙や文法等の個別の知識の定着に焦点を置くのではなく，知識•技能を実際のコミュニケーションで活用 することが求められるになった。

以上のように，英語での授業を前提とし， またコミュニケーション活動を授業で活用す る授業が行われている学校で教育実習を行う ため，教育法の模擬授業でも教師が積極的に英語を用いることを求めるようになった。学生が授業で視聴する DVD では教師が大半を英語で行ら授業を見せ，授業進行の仕方と共
に，どのような指示，説明を英語で行うのか の例として
している。また教育法のテキストに載ってい る
教室英語の例，図書館所蔵の教室英語を紹介 している書籍を参考にするよう指導するとと もに，適切な表現が見つからなかった場合は

大学の外国人教師に尋ねるよう指導してい る。また模擬授業内でプリント等で使用する英文は教科書，辞書からの抜粋にするよう指導している。間違った，あるいは不自然な英語表現を授業で多用すると，生徒もそれに做 ら恐れがあるため，できる限り適切な英語表現を用いるよう教育法の授業では繰り返して いる。このような指示を与えるのは，ほぼす べての学生が参照をせず，教室内での指示，例文等を自分で作成することが続き，大小の間違いが頻発するからである。
指導案初稿の段階で間違いを指摘し，基本的には自分で直すよう指導している。しか し，例年，変更したものの依然として間違っ ているもの，間違いを訂正もせず，そのまま にしているものなどが程度の差こそあるが続 く。特に間違いとして多いのは前置詞，冠詞 の間違いもしくは脱落である。中には進行形，受動態等でbe 動詞が脱落することなども ある。学内で行われる TOEIC Test のスコア で平均以上を取ってる学生でも見られること がある。

ある年の教育法 III での指導案の初稿に見ら れる間違いを表にしたものが表1である。

表1

|  |  |  |  |  |  |  | 抜け |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 固有名詞大文字／文中大文字 | 不適切な単語 | 前置詞間 <br> 違い | 冠詞間違 <br> い | 不適切な表現（文法不成立） | 接続詞 | 目的語 | 表現 | 冠詞 | 前置詞 |
|  | A | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 二 | B | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 回 | C |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 目 | D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 三 | B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 回 | C |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 目 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 四 | B |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 回 | C |  | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 目 | D |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 4 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |

A－D は実習予定校の中学校の教科書を使用 し，Eは実習予定校は高等学校であるが，この段階では確定していなかったため，中学校の教科書で模擬授業を行っている。各学生が選択した学年，文法内容等に差異がある。Aは2年生，Bは1年生，Cは3年生，Dは1年生， E は 2 年生である。三回目の D に数値が ないのは，教員による添削済みのファイルを学生が誤って削除してしまったため，確認が できなかった。また A の間違いが目立つが，A の指導案での生徒への指示は英語が基本とな つており，アクティヴィティの説明や例か ら，文法説明で必要な箇所以外は英語で行な っている。B も指示，説明で英語使用を心がけ ている。一方で，Close／Open your textbook． といった指示のみをもっぱら使用する学生も いる。また添削箇所が訂正できていなけれ ば，模擬授業評価に含まれる指導案の点数か ら減点される，ということもあり，かなりの箇所で生徒に提示する例文を含め，英語表現 がおかしいと指摘され，訂正した指導案では指導内容が全く変わっていた例もある。

図 1

$$
\begin{aligned}
& \text { New Crown 3. Lessons } 6 \text { and } 7 \text { 名前 } \\
& \text { 私の夢はタイム・マシーンを発明することです。もし私が一つ持っていたら, 時を越えて偉 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { まれぶことができれば」彼と他の責たちはを鳥を研究しましたた。彼らは風の中の羽毛を観察し }
\end{aligned}
$$

表1から顕著なのは「不適切な単語」の項目である。これには handout とすべきところ

を a paper としているもの，＂Introduce your idea to your pair．＂といった単語しベルから， ＂What plan did you narrow down to？＂といっ た，一語以上の間違いも含まれる。そのた め，模擬授業で使用する英文，内容が変わる と，新たな間違いが加わるため，4回目が終わ った段階でも依然として不適切な単語，表現 の数は高いままとなっている。一方，必要な単語，表現が脱落している（表では「抜け」 と表現）事例は数の上では減少していってい るが，これは教育法 III の授業時間は各自 10分であるため，注意を配りやすいと考えられ る。しかし，こちらでも同様の間違いが繰り返されるため，単語，表現の脱落に自分で気 づくことができるようになるのを目的とし て，秋学期からの教育法 IV では基本的に模擬授業開始からの毎授業で小テストを実施し た。小テストは実習予定校で使用されている教科書の英文を書くものである。毎回のテス ト範囲は 1 年生の教科書から始まり， 2 単元ず つ出題され，そこから 2 箇所出題される。高校教科書の場合は英文の量から，毎回 2 ペー ジずつの出題範囲とした。テスト用紙には該当箇所の日本語訳が書かれており，それらを英訳することが問われる。使用する単語，文法が分かりやすいよう，意訳ではなく，逐語訳での出題である。学生には小テストの目的 として，指導案，模擬授業で見られる英語の間違いを極力なくすため，模範例として教科書の英文を暗記して解答するように伝えた。図1は小テストの例である。
暗記をせず，その場で英作文をする学生も いた。D と，教育法 IV からは高校の教科書を使用しているEとに顕著で，当該単元で学習 する文法項目が使用されなかったり，わから ない単語が脱落することを始め，前置詞や冠詞の間違いが頻発した。

この小テストでは点数は学生には提示せ ず，間違えた箇所を不適切な表現，単語等が抜けている箇所などマーカーで指摘を加え た。小テストは翌週の授業で返却し，自分が特にどのような間違いをする傾向があるの か，についての気付きを促すものとした。学習者が教師からのフィードバックを通して，言語への認識と言語の正確さを身につけてい

くこと3を目的としている。学生には小テスト は授業評価に加えられることは明言し，マー カーをつけられた箇所は減点対象になること を通知している。画像1は実際のマーカーの例を再現したものである。

画像 1

Please think about their tradition before action．Don＇t take the rock to souveri ors．Don＇t take pictures To spiritual place．

減点対象は表1に記載してある箇所のら ち，文として意味をなさなくなる間違いは －1，そのほかの間違いは－0．5，同種の間違い は－1 を最大とした。10回の小テストの結果を 100 として，A，Bは合計で 8 割以上， C は 7割，Dは6割，Eは7割弱であった。

教育法IVでの指導案に見られる英語の間違 いについて表にしたものが表 2 である。A は一回目の模擬授業指導案では不適切な表現と

しては＂Decide the first person．Play Jań ken．Winners go．＂といったもので，他は定冠詞，冠詞の間違い等であった。Bの場合は不適切な表現では＂These papers to the back．＂
＂Let＇s go the scenes 1．＂といったもので，＂But he doesn＇t it．＂＂Can you translate into Japanese？＂といった動詞や目的語の脱落が見 られた。Cでは＂What do you mean in Japanese？＂や＂Please spell up on the blackboard．＂などの不適切な表現が見られた。 D は不適切な表現として，＂I will play the CD sounds 2 times．＂＂Listen carefully and thinking the meanings．＂などが見られ， ＂Please change to English．＂や＂I was 3rd grade in an elementary school＂といったよう な，目的語や冠詞の脱落があった。Eは
＂Before I start this class，I＇ll tell you the interesting English idioms．＂や＂Here is some written words．＂といった不適切な単語，表現 が含まれるものの他に，＂You need add verbs， and make the passive sentences with these words．＂や＂Students are taught by a man．＂と いった，冠詞の間違いが目立った。小テストを 5 回以上終了した時点で 2 回目 の模擬授業が行われた。A の間違いは目覚まし く減少し，＂This is a book which Soseki wrote．＂といった，授業のポイントとなる文法

|  |  |  |  |  |  |  | 抜け |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 固有名詞大文字／文中大文字 | 不適切な単語 | 前置詞間違い | 冠詞間違 <br> い | 不適切な表現（文法不成立） | 接続詞 | 目的語 | 表現 | 冠詞 | 前置詞 |
|  | A |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 |
| 1 | B |  |  |  |  | 5 |  | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 回 | C |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 目 | D |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | E |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | B |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 | 2 |  |
| 回 | C |  |  | 学生が嫁 | 削されたフ | イルを誤 | 削除し | ため，不 |  |  |  |
| 目 | D |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
|  | E |  | 10 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{3}$ Jack C．Richard＇s and Theodore S．Rodgers，
Approaches and Methods in Language Teaching，
the third edition．Cambridge University
Press，2015，pp．121－122．

項目ではあるものの，冠詞の間違いくらいで あった。Bは各国の擬音を紹介する際の表現 で，＂People who ouse English use hahaha．＂ ＂Which country does this use？＂といったもの があり，また＂Switch role a second time．＂ ＂Tell me words you heard．＂といった冠詞の間違いや脱落が見られた。 D は＂The goal is cover three squares in a vertical．＂といった表現のほか，＂Ema is key word．＂や＂Did you enjoy？＂といった冠詞，目的語の脱落が見られ た。Eでは文脈に合わない内容の文や，＂I＇ll check whether you will do your homework or not．＂といった時制が間違っている文の他，
＂Santa Claus will give like this present．＂の ように目的語が脱落している間違いがあっ た。 C は表にあるように，学生が添削済みのフ アイルを誤って削除してしまったため，どの ような間違いがあったのか不明である。

各学生が模擬授業で取り上げた教科書単元 は，Aは中学3年生の4つ目の単元で，Bは教科書は A と異なるが，同じく中学 3 年生の 7 つ目の単元であった。 C と D が使用した教科書は同一のものであったが，Cは中学2年生 の 6 つ目の単元を取り上げたのに対し，D は中学 1 年の 3 つ目の単元であった。 E は高校一年生を対象に文法をターゲットにしたテキ ストの 12 番目の単元を取り上げた。

前述したように，小テストの合計点では A と B が同一点数で 8 割以上，Cは 7 割， E は 7 割弱，
Dは6割であった。平均で見ると，Aと B は 10 点中 9 で， C は 7．8， E は 7.2 ， D は 6.6 で あった。ここに表1，2 で示した指導案におけ る英語の間違いから，文脈や表現としては不適切だが，文法的に大きく間違っているとは言えない，「不適切な単語」を除いて，どの ような変化があったのかを見ると，教育法 III での指導案 1 回目 -2 回目一 3 回目での間違い は，Aは $6-2-1$ ， B は $2-2-4, ~ \mathrm{C}$ は $1-4-2$ ， D は $1-0-0, ~ E$ は $1-1-5$ であった。小テスト が開始した教育法 IV では，指導案1回目ー2回目での間違いは A で 9－3，B は 17－10，C は表示不可，D は 3－6，E は 6－3となった。A は小テスト前の教育法 III でも回を重ねるごと に英語の間違いは減少している。D に間違い が極度に少ないのは中学一年生の 2 もしくは 3

つ目の単元を行っており，活動自体が少ない教案となっていることも大きな要因である。B と Eについては，むしろ3回目で間違いの数 が一番多くなっている。

小テスト導入後の模擬授業の順番は，1回目 は B，D，E，C，Aと行い，2回目はC，B， D，E，A で行った。A は模擬授業を毎回最後 に行なっており，学生の性格に加えて，小テ ストの影響が最も大きく見られると考えて良 いだろう。Aの場合は間違いは大きく減少して いる。B の場合は模擬授業の1回目は一番目 に行っているため，小テストの影響は比較的小さいと言えるだろう。その後，6回の小テス トを経て，間違いが半分弱になっている。E は どちらの場合も半ばくらいに模擬授業を行っ ており，指導案，小テストと共通して目的語 が脱落している間違いが見られたものの，こ ちらもやはり間違いは半分に減少している。 ファイル紛失のため，数値を出すことができ ない C を除けば，D が唯一，指導案での英語 の間違いが倍増している。D は B に次いで，最初の方に模擬授業を行っており，小テスト による意識が及ばないこともあるが，Dが模擬授業に選んだのが中学 1 年生の 3 つ目の単元であり，小テストの内容との乘離が進んで しまったことが考えられるだろう。実施した小テストは毎回返却し，コピー等をとってい なかったため，どのような間違いがあったの かが不明であるため，指導案での間違いとの比較ができない。

また，この授業では小テストを行い，間違 いを指摘したものを返却するにとどめている が，Approaches and Methods in Language Teaching で教師からのフィードバックとして挙げられているように，教師からの指摘を受 けて，訂正して完成させる（122），という段階 を踏むことで，間違いを繰り返さないという意識を作り出すことができるだろう。しか し，模擬授業後に小テストを実施し，返却さ れた小テストを訂正する作業は 90 分の授業時間では困難であり，学生は教科書を持ってい るため，宿題にするのも意味がなくなってし まう。

今回の研究から，小テストの導入により，程度の差はあるものの，大半の学生が指導案作成時での英語の間違いが減っていることが

わかり，一定程度の英語表現，文法について の注意喚起が可能であると言えるだろう。

しかし，対象となる学生は教員免許を取得 するために教育法の授業をとっており，また教育実習を目前に控えていることから，通常 の英語授業を履修している場合の学生とは意欲が異なると考えられるだろう。

今後は，教育法の授業で現在行なっている小テストの記録を取り，指導案での英語の変化にどのように反映されるのかを調べていき たい。また通常の英語授業での小テストでは どのような変化が生じるのかについても見て いきたい。


[^0]:    1 この区切りは『［新版］英語科教育実習ハンド ブック』の区分けから行なっているためこの名称にしているが，学生らはスマートフォン や PCでのプレゼンテーションツール，また教科書が提供するインターネットを介した音声，視聴資料の使用を模擬授業での様々な箇所ですでに行なっているため，実際はコミュ

