# 県立高等学校教育改革第3次実施計画【後期】 

# （案）について 

～これまでの高校教育改革への取組と
実施計画案の概要について～

平成24年7月31日（火）18：30～県総合社会教育センター

## I 第3次実施計画策定の背景

1 第1次•第2次実施計画の取組
2 高等学校グランドデザイン会議での検討
3 第3次実施計画の策定

## II 第3次実施計画の基本的な考え方と【前期】の実施状況

1 教育内容•方法，連携
2 学校規模•配置
3 多様な進路志望に対応する学科等

## III 具体的な実施計画【後期】（案）

1 【後期】における教育内容•方法，連携
2 【後期】における地区毎の学校配置
3 【後期】における県全体の学校配置•学科等
4 【後期】の見直し等
5 成案に向けたスケジュール

## I 第3次実施計画策定の背景

## 1 第1次•第2次実施計画の取組

（1）高等学校教育改革第 1 次•第 2 次実施計画

「21世紀を展望した本県高等学校教育の在り方について」青森県高等学校教育改革推進検討会議（平成 $9 \sim 10$ 年度）

県立高等学校教育改革第1次実施計画（平成 12 年度～平成 16 年度）


[^0]
## （2）社会の変化や生徒の多様化に対応した学校•学科の整備等

（1）総合学科の拡充
（七戸高校，尾上総合高校，大湊高校，青森中央高校，木造高校，深浦校舎）
（2）普通科の全日制単位制の導入
（青森東高校，弘前南高校，八戸北高校）
（3）特色ある学科・コースの設置
$>$ スポーツ科学科（青森北高校•弘前実業高校•八戸西高校）
$>$ 表現科（八戸東高校）
＞スポーツ科学コース（野辺地高校），生活•情報コース（田子高校）
（4）中高一貫教育の導入
$>$ 連携型（大湊中学校 $\Leftrightarrow$ 大湊高校，田子中学校 $\Leftrightarrow$ 田子高校）
$>$ 併設型（三本木高校附属中学校 $\Leftrightarrow$ 三本木高校）
（5）定時制教育の整備
＞3部制の導入（北斗高校，八戸中央高校）
$>$ 工業高校の学科統合（青森工業高校，弘前工業高校，八戸工業高校）
（3）中学校卒業者数の減少への対応
（1）中学校卒業者数の推移と学校数


## （2）第 1 次実施計画


（3）第2次実施計画

（4）学校規模の推移


## 2 高等学校グランドデザイン会議での検討

## （1）平成21年度以降の県立高等学校の在り方

－高等学校を取り巻く環境の大きな変化
＞中学校卒業者数のさらなる減少
＞産業構造や就業構造の変化
$>$ 生徒の進路意識の多樣化

－今後の県立高等学校の在り方
＞本県高等学校教育の水準の維持•向上
＞活力ある教育活動の展開
＞高校生が夢を育むことができる環境
（2）高等学校グランドデザイン会議への諮問（平成18年5月）

## 高等学校グランドデザイン会議（平成18～19年度）

（委員：県内の有識者•産業界関係者•PTA関係者•教育関係者等19人）


- 望ましい学校規模
- 統廃合の必要性


## 第2専門委員会 <br> （委員：17人） <br> ［5回］

- 学科・コース等の在り方
- 高等学校と中学校等との連携の在り方

地区部会
（委員：10人×3部会）
［各部会4回］

- 東青•下北地区部会
- 西北•中南地区部会
- 上北•三八地区部会


## （3）答申の概要（平成19年10月）

（1）県立高等学校の適正な学校規模•配置
（2）社会の変化と生徒の多様な進路志望に対応する学科・コース等
（3）県立高等学校と中学校や大学等との連携

## 3 第3次実施計画の策定

（1）県立高等学校教育改革第3次実施計画（平成20年8月策定）
$>$ 平成21年度以降の1 O年間を見通した高校教育改革の基本的な考え方
$>$ 平成 25 年度までの具体的な実施計画【前期】

## （2）実施計画策定の考え方（計画案P2）

## 高等学校の役割

＞自立した社会人として生きるための様々な資質を身に付ける場
$>$ 将来の生き方を考え，進路を決定する場


- 学力向上に向けた教育内容の充実
- 生徒が互いに「切磋琢磨」できる環境での多様な教育活動の展開
＞社会性をはぐくみ，自ら考え，行動する力を身に付けさせる
$>$ 主体的な進路選択を行うための勤労観•職業観を身に付けさせる


## （3）実施計画策定の視点（計画案P2）

（1）県立高等学校における教育内容•方法
（2）県立高等学校の適正な学校規模•配置
（3）社会の変化と多様な進路志望に対応する学科・コース等
（4）県立高等学校と中学校や大学等との連携
（4）計画策定時の実施期間（計画案P3）

|  | H17 $\mathrm{H18}$ H19 H20 | H21 H22 H23 H24 | H26 H27 H28 H29 H30 | H31 | н32 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第1次実㧤計画 | 第2次実花計画 | 第3次実施計画 |  | 次斯就画 |  |  |
|  |  | 【前期】 | （後期） |  |  |  |

（5）中学校卒業予定者数の推移（計画案P3）


## （6）第3次実施計画【後期】の期間の変更（計画案P3）

## 【変更前】



【変更後】



## II 第3次実施計画の基本的な考え方と【前期】の実施状況

## 1 教育内容•方法，連携

## （1）県立高等学校における教育内容•方法（計画案P4～P5）

## 基本的な考え方

各学校の実情に応じた学習指導や生徒指導によって，生きる力を はぐくむとともに，教育活動全体を通じた進路指導を展開する。

## 前期の実施状況

（1）確かな学力を身に付ける教育の推進
習熟度別指導や個別指導など個に応じたきめ細かな指導を実施
$>$ 様々な交流活動により生徒の学習意欲が高まり，家庭学習時間が増加
（2）逞しい心と体をはぐくむ教育の推進
＞学校•家庭•地域社会との連携による道徳教育の推進
＞地域•生徒などの実態に即した特色ある学校づくり
（3）社会の変化に対応する教育の推進
国際理解教育，環境教育，情報教育の推進
（4）教育活動全体を通じた進路指導の推進
＞各学校におけるキャリア教育の指導体制，全体計画等の整備を推進
$>$ 各学校における進路指導プログラムの実施支援

## （2）県立高等学校と中学校や大学等との連携（計画案P25～P26）

## 基本的な考え方

地域の様々な関係機関と連携した教育の推進，学校種間の連携に よる教育の充実とともに，大学や研究機関など地域の様々な教育資源を活用した教育活動を展開する。

## 前期の実施状況

（1）中学校と高等学校の連携
＞中学校と高等学校の円滑な接続
$>$ 連携型中高一貫教育（大湊地区 $\rightarrow$ 解消，田子地区 $\rightarrow$ 継続）
$>$ 併設型中高一貫教育（三本木高校附属中学校）
（2）高等学校と大学等との連携
＞スーパーサイエンスハイスクール指定校における大学との連携
＞高大連携キャリアサポート推進事業 など
（3）その他の連携•協力の推進
＞学習習慣形成のための校種間連携教育推進事業
$>$ 特別支援教育総合推進事業 など

## 2 学校規模－配置

## （1）第3次実施計画の基本的な考え方（計画案P8）

## （1）望ましい学校規模

## 高等学校の役割

＞自立した社会人として生きるための様々な資質を身に付ける場
＞将来の生き方を考え，進路を決定する場


- 生徒の進路実現に必要な教科•科目の設定
- 集団の中の生徒同士による切磋琢磨
- 社会に出て行くための逞しい心の涵養
- 多様な学校行事や部活動の選択肢の確保

等が重要

## 活力ある教育活動の維持には，一定規模以上の学校であることが望ましい

－青森市•弘前市•八戸市（三市）の普通高校と，その他の市町村にある普通高校は，それぞれの視点で考える。
＞三市の人口規模が他と比べて大きい
＞近隣の市町村から三市の普通高校へ進学を希望する中学生が多い
－普通高校以外は，これまでの志願•入学状況などに対応し，学校規模が多様となっている。


## －望ましい学校規模 <br> ＞三市の普通高校は，1学年当たり6学級以上 <br> ＞そのほかの全ての高等学校は，1学年当たり4学級以上

（参考1）学校規模による生徒数等の状況

|  | 全校生徒数 （募集定員） | 地理•歴史 －公民の開設科目数 | 理科の開設科目数 | 部活動数 （運動部＋文化部） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 学級規模 <br> （40人学級） | 120 人 | 3． 8 科目 | 3． 6 科目 | 7． 2 部 |
| 2 学級規模 <br> ～3学級規模 （35人学級） | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline 210 \text { 人 } & \\ & \sim 315 \text { 人 } \end{array}$ | 5． 1 科目 | 6． 0 科目 | 12.8 部 |
| 4学級規模 <br> ～ 5 学級規模 （40人学級） | $\begin{array}{\|c\|} \hline 480 \text { 人 } \\ \\ \\ \sim 600 \text { 人 } \end{array}$ | 7． 3 科目 | 6．O 科目 | 2 2． 1 部 |
| 6 学級規模 <br> ～7学級規模 （40人学級） | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline 720 \text { 人 } \\ & \\ \sim 840 \text { 人 } \end{array}$ | 7． 5 科目 | 7． 1 科目 | 27．0部 |

※普通高校の場合

## （参考2）学校規模別の科目開設の状況（理科）

（平成24年度入学者の教育課程における計画）

| 普通科 | 物 <br> 理 <br> 基 <br> 礎 | $\begin{aligned} & \text { 物 } \\ & \text { 理 } \end{aligned}$ | 化 学 基 礎 | $\begin{aligned} & \text { 化 } \\ & \text { 学 } \end{aligned}$ | 生 物 基 礎 | $\begin{aligned} & \text { 生 } \\ & \text { 物 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 地 } \\ & \text { 学 } \\ & \text { 基 } \\ & \text { 礎 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 地 } \\ & \text { 学 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 科 } \\ & \text { 人学 } \\ & \text { 間と } \\ & \text { 生 } \\ & \text { 活 } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 学級規模 |  |  | （ | $\triangle$ | （ |  |  |  | $\bigcirc$ |
| 2～3学級規模 | （ | $\diamond$ | （ | $\bigcirc$ | （ | $\bigcirc$ |  |  | $\triangle$ |
| 4～5学級規模 | © | $\bigcirc$ | © | $\bigcirc$ | © | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
| 6～7学級規模 | © | © | （ | （ ） | © | $\bigcirc$ | $\diamond$ | $\diamond$ |  |

「〇」 $\cdots$ 全校で開設，「○」 $\cdots 3 / 4$ 以上の学校で開設，「ゝ」 $\cdots 1 / 2$ 以上の学校で開設，「 $\triangle 」 \cdots 1 / 3$ 以上の学校で開設
【物理•地学の開設状況】

|  | $\begin{aligned} & \text { 学 } \\ & \text { 校 } \\ & \text { 数 } \end{aligned}$ | 物理 |  | 地学 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 開設学校数 | 開設割合 | 開設学校数 | 開設割合 |
| 1 学級規模 | 5 校 | O 校 | O \％ | O 校 | O \％ |
| 2～3学級規模 | 14 校 | 8 校 | $57 \%$ | O 校 | O \％ |
| 4～5学級規模 | 4 校 | 3 校 | $75 \%$ | O 校 | O \％ |
| 6～7学級規模 | 15 校 | 15 校 | $100 \%$ | 8 校 | $53 \%$ |

※普通高校の場合

## （参考3）学校規模別の部活動数




「○」… 全校で設置，「O」 $\cdots 3 / 4$ 以上の学校で設置，「 $\rangle$ 」 $\cdots 1 / 2$ 以上の学校で設置，「 $\Delta 」 \cdots 1 / 3$ 以上の学校で設置

## （2）学校配置の方向性

－望ましい学校規模になるよう地区ごとに計画的に統合等を進める。

## 【観点】

- 中学校卒業予定者数の推移
- 社会や生徒のニーズに対応した普通科等•職業学科•総合学科の割合
$>$ 各地区の普通科等•職業学科•総合学科の割合は，地域の産業構造の特性 や学科設置の経緯などにより異なっていることに十分配慮する。
＞他の学校への通学が困難である場合などは，柔軟な学校配置等にも配慮す る。
＞統合については，同じ分野の高校を優先して進める。
－第2次実施計画による校舎制導入校は計画的に募集停止する。
＞生徒の入学状況等を勘案し，地域において高校教育を受ける機会の確保に配慮しながら，計画的に募集停止する。
$>$ 生徒の入学状況等により，実施年度を変更することもある。


## （2）第3次実施計画【前期】における中学校卒業予定者数減少への対応



## （3）定時制課程•通信制課程の状況（計画案P9－P18）

（1）定時制課程

## 基本的な考え方

＞6地区に普通科の定時制課程を置く学校を各 1 校配置することを基本とする。
$>3$ 部制の定時制独立校の中南地区への設置を推進する。

## 前期の実施状況

＞尾上総合高校を定時制3部制総合学科に転換
※定時制 3 部制…午前•午後•夜間の 3 つの時間帯で授業を行う定時制
（2）通信制課程

## 基本的な考え方

＞生徒の多様な二ーズに応えるため，望ましい指導体制の在り方について検討す る。

## 前期の実施状況

1 本校 2 分室体制を見直し，尾上総合高校，八戸中央高校に通信制課程を設置

## 3 多様な進路志望に対応する学科等

## 基本的な考え方

基礎•基本を重視した学科のもと，多様で弾力的な教育を展開 するとともに，生徒に望ましい瞕業観•勤労観と主体的な進路選択を行うことのできる能力や態度を身に付けさせるための教育を推進する。

## 前期の実施状況

## －農業科

環境保全や加工，流通等の資源活用等について広く学習する学科の設置
$>$ 五所川原農林高校 森林科学科，環境土木科，食品科学科
$>$ 三本木農業高校 環境土木科
＞名久井農業高校 環境システム科

## 工業科

太陽光などの新エネルギーの活用等について学習する学科の設置
$>十$ 和田工業高校 機械・エネルギー科
＞むつ工業高校 設備・エネルギー科

## 商業科

くくり募集を導入
＞青森商業高校•黒石商業高校•三沢商業高校

# III 具体的な実施計画［後期］（案） （平成26年度～平成29年度） 

## 1 【後期】における教育内容•方法，連携

（1）県立高等学校における教育内容•方法（計画案P6～P7）
－後期計画においても，次の4つの方向に沿って教育施策を展開 （1）確かな学力を身に付ける教育の推進
$>$ 教員の工夫改善による個に応じた指導の一層の充実，知識•技能 を活用する学習活動や課題を見いだし解決する学習活動の推進
（2）逞しい心と体をはぐくむ教育の推進
$>$ 個に応じた教育相談を充実させるなど教員の実践的指導力の向上 ボランティア活動など各学校における体験活動の充実
（3）社会の変化に対応する教育の推進
$>$ 国際理解教育，環境教育，情報教育の一層の充実
（4）教育活動全体を通じたキャリア教育の推進
$>$ 各学校が，中学校や地域の企業•NPO等と連携し，特色あるキャ リア教育を展開するよう，その取り組みを推進

## （2）県立高等学校と中学校や大学等との連携（計画案P27～P28）

－後期計画においても，次の 3 つの方向に沿って教育施策を展開 （1）中学校と高等学校の連携
$>$ 連携型中高一貫教育（田子地区での連携を引き続き検証）
＞併設型中高一貫教育（新たな設置について検討）
（2）高等学校と大学等との連携
＞自らの生き方や在り方について考える機会となるよう高大連携の一層の充実
③ その他の連携•協力の推進
$>$ 小•中学校との連携を深め，より効果的な指導方法を確立

## 2 【後期】における地区毎の学校配置

## （1）第3次実施計画【後期】の方向性（計画案P10）

後期計画においても，第3次実施計画の基本的な考え方に基づき，地区における普通科等•職業学科•総合学科の割合 などに配慮し，望ましい学校規模になるよう学校配置を進め るが，
＞これまでの学校規模•配置の状況や地域における中学校卒業予定者数の推移などにより，望ましい学校規模にならない場合がある こと
＞他の県立高等学校に通学することが困難な地域があること なども考慮し，柔軟な学校配置を行う。

## （2）東青地区における平成25年度の学校配置の状況

| 平成20年度 |  |  | 4クラス |  |  |  | 6 クラス | 8クラス | 平成25年度 |  |  | 4クラス |  |  | 6行 | クラス |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学校名 | 学級数 | 定員 |  |  |  |  | 学級数 |  | 定員 |  |  |  |  |  |  |
| 青森 | 7 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40） 40 |  | 7 | 280 | 40 | 40 | 40 | ${ }^{40}{ }^{40} 4$ | 40 |  |
| 青森西 | 6 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40.40 | 40 |  | 6 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40.40 |  |  |
| 青森東 | 7 | 280 | 10 | 40 | 10 | 40.40 | 40.40 |  | 7 | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 ： 40 | 10 |  |
| 青森北 | 6 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 \％ 40 | 40 | $\square$ | 6 | 240 | 40 | 40 | 40 | $40=40$ |  |  |
| 青森南 | 6 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40.40 | 40 |  | 6 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 $=40$ | 40 |  |
| 青森中央 | 5 | 200 | ${ }^{2}$ | dis | 4 | ${ }^{210}$ |  | ） | 5 | 200 | 4 | \％ | 8 | $2{ }^{2} \mathrm{~F}$ |  |  |
| 青森戸山 | 6 | 230 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |  |  |  |  |  | 素停止 | 殔 |  | $\Delta 6$ |
| 浪岡 | 3 | 105 | ${ }_{5} 5$ | 35 | ${ }^{5}$ | 殔 |  |  | 2 | 70 | ${ }_{35}$ | ${ }_{35}$ | $\square$ | 㙖 |  | $\Delta 1$ |
| 青森東•平内校舎 | 1 | 40 | 40 |  |  | 者 |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  | 哏 |  |  |
| 青森北－今別校舎 | 1 | 40 | ${ }^{40}$ |  |  | 啧 |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  | 雄 |  |  |
| 青森工業 | 8 | 280 | \％ | 3 | 3 | \％${ }^{5}$ | （3） $3^{5}$ | 3 | 7 | 245 | 35 | 3 | 35 | ${ }_{5}{ }^{3} 5$ | 35 | $\Delta 1$ |
| 青森商業 | 6 | 240 | 4 | 4 | 4 | 414 | 4 |  | 6 | 240 | 10 | is | 41 | $4{ }^{40}{ }^{\text {\％}}$ | 48 |  |
| 地区計 62 学数 |  |  | 2，415人 |  |  |  |  |  | 54 学数 |  |  | 2，115人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 募集学級数増減 |  |  |  |  |  | A 8 学級（対20年） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 募集定員増減 |  |  |  |  |  | A 300 人（対20年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 高等学校の1学級当たりの定員は，40人を標準としているが，1学年あたり2～3学級規模の小規模校や農業•水産•工業高校 では35人の定員としている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （3）平成23年度の地区説明会における意見等

－今別校舎についても，他校への通学が困難であり，配慮して欲しい。
－平内校舎は，存続が明らかになれば，志願者は増加すると考 えている。

## （4）学級定員の引き下げによる学級数の維持について

## －現状

＞2～3学級の小規模校又は農業，水産，工業高校において，1学級 あたり，40人の定員を35人に引き下げている。
－学級定員の引き下げを拡大した場合の課題
＞生徒数の減少により，学校行事や部活動などに制約が生じる。
$>$ 生徒の多様な進路志望に対応する教科•科目の開設が制限される。
＞専門性を有する教員の配置が難しくなる。

## （参考）

－教員数積算の考え方
高校の教員数 $\rightarrow$ 募集定員数に応じて定められる。
（公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律による。）
$\Rightarrow$ 定員の引き下げ $=$ 教員配置数の減少
（5）中学校卒業予定者数及び募集学級数の推移（計画案P12）


## （6）東青地区における学校規模•配置の考え方（計画案P12）

－中学校卒業予定者数は平成 29 年度までに 12 人減少
募集学級数 増減なし
＞中学校卒業予定者数の増減に応じた計画的な学級の増減
（7）東青地区の各高等学校の学校規模（計画案P12）

|  |  |  |  |  |  |  | （単位：学級） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年度•学級数等学校•学科 |  | $\begin{array}{\|c} \hline \begin{array}{l} \text { 第 2 次 } \\ \text { 実施計画 } \end{array} \\ \hline \mathrm{H} 20 \\ \hline \hline \end{array}$ | 第3次実施計画 |  |  |  | 備考 |
|  |  | 【前期】 | 【後期】 |  |  |
|  |  | H25 | 期間内増減 | H29 | 期間内増減 |  |
| 青森 | 普通 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |
| 青森西 | 普通 |  | 5 | 6 | 1 | 6 |  |  |
|  | 人文 | 1 | 0 | $\triangle 1$ | － |  |  |
| 青森東 | 普通 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |
| 平内校舎 | 普通 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 青森北 | 普通 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | スポーツ科学 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 今別校舎 | 普通 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 青森南 | 普通 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 外国語 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 青森中央 | 総合 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| 青森戸山 | 普通 | 5 | 0 | $\triangle 5$ | － |  |  |
|  | 美術 | 1 | 0 | $\triangle 1$ | － |  |  |
| 浪岡 | 普通 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 商業 | 1 | 0 | $\triangle 1$ | － |  |  |
| 青森工業 | 工業 | 8 | 7 | $\triangle 1$ | 7 |  |  |
| 青森商業 | 商業 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |
| 計 |  | 62 | 54 | $\triangle 8$ | 54 | 0 |  |

## （8）東青地区における平成29年度の学校配置の状況

$\square$ 普通科等 $\square$ 職業学科 総合学科




| 募集学級数増減 | $\pm 0$ 学級（対25年） |
| :--- | :--- |
| 募集定員増減 | $\pm 0$ 人（対25年） |

## 3 【後期】における県全体の学校配置•学科等

（1）県全体の中学校卒業予定者数の推移（計画案P11）


## （2）募集停止及び校舎制への移行（計画案P19）

○募集停止の実施年度（全日制課程）

| 学校名 |  | 年度 | H26 | H27 | H28 | H29 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中南地区 | $\begin{array}{c}\text { 岩木高校 }\end{array}$ |  | 備 募集停止 |  |  |  | \(\left.\begin{array}{c}28年度末 <br>

閉校\end{array}\right)\)

○校舎制移行の実施年度（全日制課程）

| 学校名 年度 |  | H26 | H27 | H28 | H29 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 西北地区 | 中里高校 | 1 学級募集 |  | 金木高校中里校舎 |  |  |
| 三八地区 | 田子高校 |  | 1 学級募集 |  | 三戸高校田子校舎 |  |

## （3）学科等（計画案P24）

## －普通科系の専門学科

理数科 … 高校入学後に柔軟な学科選択が可能となるよう，＜＜り募集を導入する。

## ※くくり募集…複数の学科をまとめて募集し，入学後のガイダンス等を経て希望学科を選択する募集方法

## －職業学科

＞生徒数の減少や社会の変化，多様な進路志望等に対応した改編を行う。
＞弘前実業高校藤崎校舎のりんご科については，同校の募集停止に伴い，教育内容を柏木農業高校において引き継ぐ。

## －総合学科

生徒数の減少や進路志望に対応し，引き続き，系列の見直しを進める。
※系列…生徒の科目選択の参考となるように関連科目をまとめたもの

## －定時制課程•通信制課程

$>$ これまでの取組を検証するとともに，生徒の多様な学習二ーズに応える ため，引き続き指導体制の充実を図る。

## 4 【後期】の見直し等

## （1）第3次実施計画【後期】の見直し（計画案P29）

－期間中でも，生徒の志願•入学状況や高等学校教育を取り巻 く環境の変化によっては，地区ごとの学校規模•配置等につ いて計画内容の見直しを行う。

## （2）第3次実施計画【後期】後の方向性（計画案P29）

－生徒急減期に対応するためには，未来を見据えた本県高等学校教育の姿を改めて検討する必要があることから，有識者な どを委員とする検討組織を設置するなど，県民の皆様方から御意見を伺いながら，第3次実施計画までの教育改革の検証 を行い，引き続き検討を進める。

## 5 成案に向けたスケジュール

- 平成23年8月 第1回地区説明会（中学校卒業予定者数の推移等）
- 平成24年1月～2月 第2回地区説明会（学校規模•配置の方向性等）
- 平成24年7月12日 第3次実施計画【後期】（案）公表
- 平成24年7月13日 $\binom{$ 各地区の県立高等学校学校規模や }{ 募集停止する学校を公表 }
パブリックコメント実施（郵便等，FAX，電子メール）
地区説明会等開催
- 平成24年8月31日
- 平成24年11月 第3次実施計画【後期】の策定•公表（予定）


[^0]:    県立高等学校教育改革第2次実施計画（平成 17 年度～平成 20 年度）

