**校長　山下　克弘**

**令和５年度　学校経営計画及び学校評価**

１　めざす学校像

|  |
| --- |
| 「自主自律」・「文武両道」を実践、人生を主体的に切り拓き社会に貢献することができる生徒を育成する。１　総合力のある教育指導（授業、特別活動、部活動、生活習慣・規範力の醸成）ができる学校２　生徒一人ひとりへのきめ細かな指導を行い、学力と進路の保障ができる学校３　高い志と夢・グローバルな視野を持つ生徒を地域とともに育むことができる学校 |

２　中期的目標

|  |
| --- |
| １　教員・生徒がともに真摯に学び続け、授業力の向上を図るとともに、生徒一人ひとりに寄り添い、生徒の思考力･判断力･表現力を育成する。（１）ICTを効果的に活用し教科指導力の向上を図り、三島スタンダード（本校における教科の学習基準）をもとに学びが深化する活動を推進する。　（２）生徒の探究心の向上を図り、学力向上に向けた取組みを推進する。　（３）主体的に学ぶ意欲・態度を育成するとともに、家庭等での自学・自習を推進する。※学校教育自己診断における生徒の授業満足度・・・肯定的評価80%以上を維持する（R２:82%、R３：91%、R４：82％）２　自らの進路実現に向け粘り強く努力し続けることにより、社会の変化に柔軟に対応することができる生徒を育成する。（１）広い視野で自らの生き方を考え、学びに向かう意欲が向上するキャリア教育を推進する。　（２）自学・自習を推進するとともに、個別指導・講習の充実を図る。（３）保護者への情報発信を行うとともに生徒との進路情報の共有を図り、生徒の希望・適性に応じた進路実現を支援する。　　　　　※国公立大学合格者数・・・現役合格者数；国公立大学15%以上（R２:52人(15%)、R３：44人(13%)、R４：58人（16％））※大学入学共通テスト受験者数・・・在籍者数の80%以上（R２:79%、R３：75%、R４：80％）３　体験的な活動をはじめ、あらゆる教育活動を通じて互いの違いを認め合い、協力・切磋琢磨する中で豊かな人間力を育成する。　（１）部活動の充実を図るとともに、勉学との両立を推進する。　（２）体育祭・文化祭・芸術祭・修学旅行をはじめ、学校行事の活性化を推進する。　（３）人権教育･国際理解教育･ボランティア活動･読書活動･地域交流活動等を通じて、地球市民としての公民意識や規範意識を醸成する取組を推進する。　（４）自らを律して他者への思いやりの心を醸成するとともに、生徒相談・個別相談など教育相談機能の充実を図る。※部活動加入率・・・90%以上（R２:98%、R３:98%、R４：95％）　　　　　※学校行事における生徒満足度・・・肯定的評価85%以上（R２:87%、R３:91%、R４：91％）４　地域・保護者から信頼される安全で安心な学校づくりを「チーム三島」で推進する。　（１）「学び続ける」教職員を育成・支援するために、組織的・継続的な校内研修を推進する。　（２）教職員における危機管理力の向上及び感染症対策の組織的・継続的な取組を推進する。　（３）PTA･後援会･同窓会･地域等との連携を一層推進するとともに、広報活動を引き続き充実する。※新学習指導要領の趣旨を活かした各科目の教材研究・観点別評価を行い指導と改善に努める。 |

【学校教育自己診断の結果と分析・学校運営協議会からの意見】

|  |  |
| --- | --- |
| 学校教育自己診断の結果と分析［令和５年１２月実施分］ | 学校運営協議会からの意見 |
| ・生徒集計の結果について、肯定的評価が特に高い上位３項目は「親しい友人がいる」「授業などでコンピューターやプロジェクターを活用している」「学校行事に積極的に取り組んでいる」であった。一方で、低い下位３項目が「図書室をよく利用している」「ホームページをよく見る」「部活動等と勉強の両立ができている」であった。・保護者集計の結果について、肯定的評価が特に高い上位３項目は「子どもは三島高校に友達がいると言っている」「授業参観や学校行事に参加したことがある」「子どもは三島高校に行くのを楽しみにしている」で、低い下位３項目は「いじめについて子どもが困っていることがあれば真剣に対応してくれる」「ホームページをよく見る」「生命の大切さを学ぶ機会を設けている」であった。・教員集計の結果について、肯定的評価が特に高い上位３項目は「国際理解について学ぶ機会がある」「生徒や保護者の願いに応えている」「教材の精選・工夫を行っている」であった。低い下位３項目は「到達度の低い生徒に対する学習指導に全校的課題として取り組んでいる」「研修の成果を他の教職員に伝える機会が設けられている」「図書室が生徒に活用されている」であった。・昨年度と比較すると、生徒の肯定的評価が上がった項目が１９（昨年度は９）、肯定的評価が下がった項目が３（昨年度は１３）、保護者の肯定的評価が上がった項目は１６（昨年度は５）、肯定的評価が下がった小目は４（昨年度は１４）。　　以上のことから、全体的に生徒・保護者からの評価は上がってはいるが、図書館の利用は継続しての課題であり、同時に生徒・保護者の意識と教員の意識に差がある「子どもが困っている際の対応」「相談しやすさ」については、真摯に受け止め、より一層の教育相談体制を構築していかなければならない。 | 【第１回（６月９日）】・個性が出ている授業で、生徒がとても楽しそう。英語と数学の少人数もすばらしい。・３年生はみんなものすごく真剣に授業を受けている印象。2年生は明るく、1年生は緊張感もっている。・クラブの加入率が、少し下がったのが気になる。それでも非常に高いのだが。・少しでも居心地のよい学校づくりをしていただけたら。・是非とも、生徒たちが行きたいと思える高校であり続けるよう頑張っていただけたらと思う。いい人間関係を結んで、みんなで力合わせて何かやる、そういう楽しみとか喜びとかを、しっかりと経験させてほしい。【第２回（11月17日）】・先生方がインタラクティブな授業を行ったり、生徒が主体的に話したり発表したりする授業を行ったりと様々な工夫をされているなと感じた。・３年生は受験が近いので、ピリッとした雰囲気だった。頑張っているんだろうなとすごく感じたので、年々授業の雰囲気が良くなっているなと思った。・全体的に改善がみられる。・コロナ禍の影響でコミュニケーション力をつけることが必要だなと思う。・以前、公開授業に参加したが、当時、保護者はほとんどいなかったが、今は保護者が行きたがっていて、保護者の方の関心度が日に日に高まっている。【第３回（２月22日）】・コロナ禍を経ても経営計画の指標の殆どが達成できているので、先生方が一丸となって取り組まれていることがわかった。・国公立大学の合格者数も含めて、いろいろな数値が良く、素晴らしい学校だと思う。・授業参観をするたびに毎年面白くなっているなと感じる。・無償化の拡大が公立に影響を与えている中で三島高校はよく頑張っている。・三島の魅力は文武両道（部活動に熱心で進学実績も良い）なので、先生の負担が減ることは大事だが、部活動指導もしっかりやって欲しい。 |

３　本年度の取組内容及び自己評価

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期的目標 | 今年度の重点目標 | 具体的な取組計画・内容 | 評価指標 | 自己評価 |
| １　生徒の思考力・判断力・表現力の育成 | (１)教科指導力の向上(２)探究心の向上(３)家庭学習習慣の定着 | （１）ア　外部授業公開・校内授業公開を２回実施する。イ　教科ごとの教育活動報告会を実施し、科目内容の充実・精選を図る。ウ　普通教室のプロジェクターや１人１台端末などのICT機器を授業等で効果的に活用する。（２）ア　探究委員会を基に地域活動･図書館活動を通じて探究的な学習を深める。（３）ア　生徒の学習基準となる「三島スタンダード」に基づき、手帳を活用するなど家庭学習の習慣を定着させる。 | （１）アイ・授業見学を相互の教科指導に反映するとともに、観点別評価の報告会を実施するイ・生徒の授業満足度における肯定的評価80%以上を維持　　：学校教育自己診断;生徒[R４:82%]ウ・教員のICT活用における肯定的評価75%以上を維持　　：学校教育自己診断;教員[R４:78%]（２）ア・プレゼン関係の生徒満足度における肯定的評価80%以上を維　：学校教育自己診断;生徒[R４:86%]（３）ア・生徒の家庭学習内容・時間満足度における肯定的評価50%以上を維持：学校教育自己診断;生徒[R４:51%] | （１）ｱｲ・観点別評価に関する研修を５月と12月に実施。その後、各教科で協議。（○）ｲ・肯定的評価87％（○）ｳ・肯定的評価96％（○）（２）ｱ・肯定的評価91％（○）（３）ｱ・肯定的評価48％（△）家庭学習の内容や時間満足度を高める取組みが必要である。 |
| ２　グローバル社会をリードできる生徒の育成 | (１)キャリア教育の充実(２)個別指導･講習の充実(３)進路情報の提供と進路実現の支援 | （１）ア　キャリア指導計画に基づき、広い視野で学問・職業を選択できるよう生徒の進路実現を支援する。イ　関大・大教大・企業等との連携活動を進める。（２）ア　各教科の講習を実施するとともに、自学自習の取組を全学年で進める。イ　英語４技能を高める授業を進めるとともに、英語検定等の資格取得を進める。（３）ア　進路分析の情報を指導に反映させるとともに、生徒の進路希望に応じた指導を行う。イ　大学入試の情報を的確に把握するとともに、生徒・保護者にわかりやすく情報を提供する。 | （１）ア・生徒の進路関連項目における肯定的評価85%以上を維持：学校教育自己診断[R４:92%]イ・関大・大教大・大阪成蹊大・地元企業との連携を実施する（２）ア・長期休業中に講習を実施し、自習室等を充実するイ・英語検定資格取得者の増加　　：学校把握分[R４:14人]（３）ア・国公立大学現役合格率15%以上、関関同立のべ現役合格率90%以上を維持：進路入試結果報告[R４:58人16%、550人152%]イ・保護者の進路関連項目における肯定的評価70%以上を維持：学校教育自己診断;保護者[R４:71%] | （１）ｱ・肯定的評価92％（○）ｲ・関大：情報の授業、大教大・地元企業：キャリア教育、大阪成蹊大：探究の時間で連携。（○）（２）ｱ・講習は実施。（○）ｲ・資格取得者は８名。（△）（３）ｱ・59人19％、422人138％（○）ｲ・肯定的評価76％（○）英検が時代のニーズに合っているか検討する必要有り。 |
| ３　豊かな人間力の育成 | (１)部活動の充実(２)学校行事の活性化(３)国際理解教育・地域連携の充実(４)公民意識の醸成 | （１）ア　部活動と勉強を文武両道で両立させ、達成感や自尊感情を育む。（２）ア　体育祭･文化祭･芸術祭等を通じて、自主自律の精神を涵養する。イ　芸術祭や修学旅行などの学校行事や図書館活動を通じて、文化や伝統を創造する自覚を持たせる。（３）ア　Ofix・夏期春期イングリッシュキャンプ・オンライン学校交流などの国際交流活動を実施する。イ　地元小中学校･支援学校との地域交流活動や高槻市内の関係機関との連携を推進する。（４）ア　生徒会を中心にあいさつ･時間遵守･交通マナー・奉仕活動の大切さについて、登校指導を行い生徒への浸透を図る。 | （１）ア・生徒の部活動等と勉強の両立における肯定的評価60%以上を維持：学校教育自己診断;生徒[R４:62%]ア・部活動加入率90%以上を維持：部活動調査[R４:１年生95%]（２）アイ・生徒の学校行事への取組における肯定的評価85%以上を維持：学校教育自己診断;生徒[R４:91%]（３）ア・生徒の国際理解における肯定的評価70%以上を維持　　：学校教育自己診断;生徒[R４:73%]イ・地元との部活動交流を複数回実施する（４）ア・生徒のルール遵守における肯定的評価75%以上を維持　　：学校教育自己診断;生徒[R４:81%]イ・遅刻者数の減少の為に新たな取組みを担当部署を中心に考案し、取り組む：遅刻者統計[R４:1547人] | （１）ｱ・肯定的評価63％（○）ｱ・部活動加入率90％（○）（２）ｱｲ・肯定的評価94％（○）（３）ｱ・肯定的評価89％（○）ｲ・郡家小とのクラブ交流、各クラブ毎の地域の企画参加、冬まつり参加。（○）（４）ｱ・肯定的評価87％（○）ｲ・遅刻者数1487人（○）コロナ以前の取組みに戻った事が多くの項目の肯定的評価を上げたものと考えられる。 |
| ４　安全で安心な学校づくり | (１) 人材育成の推進(２)人権教育・教育相談機能の充実(３)PTA等との連携と広報活動の充実 | （１）ア　教員の専門的知識を研鑽する今日的課題の校内研修を実施するとともに、組織的に経験の少ない教員への支援に努める。イ　教職員の働き方改革を推進するため、指導等の改善や会議等の精選、校時･内規の見直し等、職場環境改善を進める。（２）ア　探究活動によりスマホ利用等人権教育を推進するとともに、カウンセリングマインドによる教育相談を行う。（３）ア　生徒の活動や地域連携活動等の教育活動をHPで定期的に公開するとともに、効率的な中学校訪問・学校説明会を実施する。イ　PTA･後援会･同窓会･生徒･教職員オール三島で連携した取組を進め、生徒１人１台端末を連絡ツールとして活用する。 | （１）ア・教員の校内研修関連項目の肯定的評価の向上　　：学校教育自己診断;教員[R４:70%]ア・経験の少ない教員に対する育成の方法を企画会議（首席参加）で企画立案して取り組む。イ・会議の効率化・業務分担の平準化・日々の教職員間の交流を通じてストレスチェックの数値を昨年度より改善する（R４:99）（２）ア・生徒の教育相談関連項目の肯定的評価の向上　　：学校教育自己診断;生徒[R４:58%]（３）ア・本校及び地域開催の学校説明会参加者数1500人以上　　：リーフレット配布数[R４:2262枚]イ・生徒１人１台端末の利活用が進み生徒の肯定的評価60%以上　　：学校教育自己診断；[R４：70％] | （１）ｱ・肯定的評価71％（○）・授業改善WGに初任者を参加させ育成。関係する学校教育自己診断の肯定的評価42％が59％に。（○）ｲ・ストレスチェックの今年度数値96（○）（２）ｱ・肯定的評価63％（○）（３）ｱ･リーフレット配布枚数2166枚。（○）ｲ・肯定的評価85％（○）　全て前年度より評価が上がっているが、教育相談関連項目の絶対的数値はまだまだ低いのが課題である。 |