## 5－2 教育改革のための情報通信技術活用に伴う知識と戦略的活用の普及 5－2－1 私情協 教育イノベーション大会

## ＜事業計画＞

大学におけるデジタル変革（DX）が今後一層進展していくことを踏まえて，教育改革に向 けた DX，学生支援改革に向けた DX，業務改革に向けた DX の観点から，先行して取組 んでいる好事例の紹介及び意見交流を行う。例えば，学修者本位の教育の推進，イノベー ティブな人材育成を目指す PBL 等を含む分野横断型教育の推進，対面と遠隔を効果的に組み合わせたハイブリッド型教育（反転授業など）の推進，仮想空間（メタバース）を活用し た学びの質向上，デジタル人材育成の推進，グローバル人材の育成を目指した外国大学と のオンライン連携授業の国際通用性などについて，情報提供又はシンポジウムなどを行 う。また，ICT 利活用による授業改善の研究や学修成果の可視化など実践事例の発表，大学•賛助会員連携によるICT 導入•活用事例の紹介を通じて理解の促進•共有を図る。

## ＜事業の実施結果＞

「教育イノベーション大会運営委員会」を継続設置し，「私情協 教育イノベーション大会」 を実施した。以下に，委員会及び教育イノベーション大会の活動を報告する。

## 教育イノベーション大会運営委員会

2023 年（令和 5 年） 7 月 28 日，2024年（令和6年）3月11日に平均 13 名が出席し，2回開催して「私情協 教育イノベーション大会」の企画•実施準備と振り返りを行った。

## （1）開催要項の策定

（1）大会のテーマは，「AI 時代の教育と人材育成を考える」とした。開催の趣旨は，デ ジタル革命の真っただ中にあって，持続可能な社会を創り出す担い手としての教育の あり方，個人の幸せと社会の豊かさを実現するための教育のあり方の観点から，大学 としてどのように向き合うことが期待されるのか考察することにした。具体的には，国の教育政策を共有する中で，変革の世紀を生き抜く教育課題の論点，生成系 AI～ の対応，デジタル教材の著作権対応と生成系 AI の対応，教育•学修支援 DX と業務支援 DX，学びの質向上を目指す ICT 活用，データサイエンス・AI 授業のワークショ ップなど喫緊のテーマを取り上げ探求するとともに，ICT 利活用による授業改善の研究発表などを通じて理解の促進を図る機会とした。
（2）第1日は，「全体会」として，「我が国の教育をめぐる現状•課題•展望」，「変革の世紀を生き抜く教育を考える」，「国等が取組むデジタル人材の育成•確保」，「大学教育への変革を迫る生成系 AI の取り扱い」，「メタバース（仮想空間）による教育を考え る」について理解を共有することにした。
③第2日は，「テーマ別意見交流」として，「生成系AIに対する大学対応（研修等含む） の紹介」，「企業における生成系 AI 活用の対応（社員教育含む）紹介」，「生成系 AI 授業活用事例の紹介」，「働き方改革，業務支援 DX」，「学修者本位の教育，学びの質向上を目指す DX の試み」，「デジタル教材の著作権対応と ChatGPTの対応」，「学びの質向上を目指す ICT 活用の取組み」，「文系学生向けデータサイエンス・AI 授業のワーク ショップ」，「メタバースによる大学授業活用事例の紹介」の 9 分科会を設けて意見交換することにした。
（4）第3日は，教育改善に向けた ICT 活用の発表及び意見交流の機会を提供するため，参加者を募集して実施することにした。また，大学と企業連携によるICT 環境導入事例は事前に紹介ビデオを作成したものを休惒時間に配信することにした。なお，開催要項は，次ページを参照されたい。

| オンライン会場1 | オンライン会場 2 |
| :---: | :---: |
| 【分科会：A】9：00～10： 50 <br> 生成系AIに対する大学対応（研修等含む）の紹介 | 【分科会：B】 $9: 00 \sim 10: 30$企業における生成系 AI 活用の対応（社員教育含む）紹介 |
| ※ 東北大学 <br> 三石 大氏（東北大学デ－多駆動科学•AI教育研究かか－准教授） | ※ 生成AIを踏まえたデジタル人材育成施策の改訂について <br> 島田 雄介氏（経済產業省商務清報政策局情報技術利用促進課调查官） |
| ※ 近畿大学 <br> 井口 信和氏（近畿大学総合情報基盤センター長） | ※社員が様々な業務に活用 <br> 向野孔ट氏（パナソニックコネクト株式会社 IT・デジタリ推進本部 |
|  | 戦略企画総括部戦略企画部シ二アマネージャー） |
| ※ 京都ノートルダム女子大学 <br> 神月 紀輔氏（京都ノートルダム女子大学ND 教育センター長） | イエンスチームリーダー) |
| ※ 順天堂大学 <br> 川村 浩之氏（順天堂大学医学部一般教育准教授） | ```※ やってTRYプロジエクトの紹介 服部怜奈氏(アサヒグルーブジャパン株式会社 Data & Innovation 室)``` |
|  | 休㮩 10：30～10：40 |
| 休㴧 10：50～11：00 | 【分科会：D】10：40～12：00 |
| $\begin{aligned} & \text { 【分科会: C】 } 11: 00 \sim 12: 00 \\ & \text { 生成系 AI 授業活用事例の紹介 } \end{aligned}$ | ※ 職員の働き方改革宣言（ビデオ講演） <br> 干野雅裕氏（上智学院人事局人事グループ主幹） |
| ※ ChatGPT で英語教育の在り方を探究山中 司氏（立命館大学生命科学部教授） | ※ 国際交流業務のDX取組みと展望•課題 <br> 中村 文武氏（桜美林大学国際交流センター課長） |
| ※模擬授業を考えるグループワークに chatGPT 使用高尾俊介氏（甲南女子大学文学部准教授）山下 香氏（甲南女子大学文学部准教授） | ※ デジタル技術活用プロジエクトと業務自動化（RPA）の事例紹介 <br> 石田宙久氏（兹賀医科大学情報課主幹） |
| 休想 12：00～13：00（大学•企業連携による ICT 導入•活用事例の紹介） |  |
| 【分科会：E】 13 ：00～14：20 <br> 学修者本位の教育，学びの質向上を目指す DX の試み <br> ※ 一人ひとりの個性を伸ばす目標•学修支援DXの取組み田代雄三氏（日本経済大学業務推進部長，准教授） <br> ※ 学修課程•成果の可視化を目指した医療系 DX の取組み西村礼子氏（東京医療保健大学学長戦略本部准教授） <br> ※ DXによる時間•場所の制約を超えた学びの場創出の取組み鈴木亮一氏（金沢工業大学学長補佐，工学部教授） <br> ※ DXによるバーチャルクラスデジタルラーニングの取組み西村浩二氏（広島大学情報メディア教育研究センター長） | 【分科会：F】 13 ：00～14：10 <br> デジタル教材の著作権対応と ChatGPT の対応 <br> ※ 補償金制度における権利処理の注意点とChatGPT の対応 <br> 補撹金制度の導入により，教員か授業で他者の著作物を利用する ことが理解され定着しつつある。他方，同一性保持権や目的外利用 など著作権法で許諾されていない他者の著作物の利用方法に対する注意事項について，理解の促進をはかります。なお，著作権者個人 への補偵金の分配については，著作物利用情報の一元化など本協会 が課題としている点を整理し，認識の共有を図ります。 <br> また，ChatGPT の取り扱いとして，著作権侵害にどのように注意 したらよいのか，などについて考察します。 <br> 中村 壽宏氏（神奈川大学学長補佐，法学部教授） <br> 高鶁 英弘氏（京都産業大学法学部教授 |
|  | 休䅐 14：10～14：20 |
| 【分科会：G】14：20～15：20学びの質向上を目指す ICT 活用の取組み | 【分科会：H】 $14: 20 \sim 16: 00$ <br> 文系学生向けデータサイエンス・AI 授業 <br> のワークショップ <br> 多学部横断的なデータサイエンス授業の実践例と生成系AI との向 き合い方 <br> 理系•文系の各学部から参加してくるデータサイエンス授業の工夫 と，テキストや画像に関する生成系AI との向き合い方について紹介 します。 <br> 辻 智氏（大阪公立大学研究推進機構特任教授，本拹会情報教育研究委員会データサイエンス教育分科会アドバイサー） |
| ※ オンライン「インタカレッジ民法討論会」高䲵 英弘氏（京都産業大学法学部教授） |  |
| ※ ICTで「空き家活用」の可能性を探究する地域連携教育高橋 大輔氏（共立女子大学建築・デザイン学部教授） |  |
| ※ ICTを用いた Team－Based Learning の実施方法茂泉（吉名）佐知子氏（東京女子医科大学医学部講師） |  |
| 【分科会：I】 $15: 20 \sim 16: 00$ <br> メタバースによる大学授業活用事例の紹介 |  |
| ※ メタバース・ラボでの課題解決型PBLの試み小田まり子氏（久留米工業大学AI応用研究所副所長） |  |
| ※ メタバースによる国際協㗢学修の実践報告 <br> 林 雅子氏（東北大学高度教養教育•学生支援機構准教授） |  |


| 9：50 | 開会挨拶 <br> 公益社団法人 私立大学情報教育協会会長 向殿 政男氏 |
| :---: | :---: |
| 10：00 | 【我が国の教育をめぐる現状•課題•展望】 <br> 新たな教育振興基本計画のコンセプトと高等教育の政策 <br> 将来の予測が困難な時代において教育政策の進むべき方向性を示す「羅針盤となるべき総合計画として，闃莪決定された命和 5 年度から 9 年度における第 4 䐓教育振䢙基本計画について，社会の現状や変化への対応と今後 の展監などから，高等教育機閉として教育政策を着実に推進する目標と基本施策を紹介いただきます。 <br> 廣田 貢氏（文部科学省総合教育政策局政策課企画官） |
| 10：40 | 休 想 |
| 10：50 | 【変革の世紀を生き抜く教育を考える】 <br> 「教育の末来」を築くイノベーションの学びとは ンやッジジタル技術の効果と限界を理解し，効果的に使つていくことが重要です。その上で，広くイノベーション <br>  を担ら人材の音成が不可欠ですが，てのための見本はありません。教音関係者自らが未来を託す学生の幸せに力 <br> 安西 祐一郎氏（東京財団政策研究所長，日本学術振興会顧問，本協会副会長） ど，何をぞのように学べほよいのか，その学びをどのように支援すればよいのかっ，㻅点を整理いただきます。 |
| 11：30 | 【国等が取組むデジタル人材の肓成•確保】 <br> 数理・データサイエンス（DS）• AI 教育の推進•普及と生成AIの取り扱い <br> 令和 5 年度の申請状況を踏末えた数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度の概要，コンソーシ アム活動によるリテラシーレベル・応用基䂛しベルルモデルカリキユラムや教村等の普及による全国展開の推進，政府提耍等の政策動問，大学•高専における生成AIの教学面の时扱いなどについて紹介いただきます。奥井 雅傅氏（文部科学省高等教育局專門教育課課長禣佐） |
| 12：10 | 休 想（大学•企業連携によるICT 導入•活用事例の紹介） |
| 13：00 | 【シンポジウム】 <br> 大学教育への変革を迫る生成系AIの取り扱い <br> 対話型ChatGPTに代表される生成系AIの出現に，大学教員はどのように向き合うことが適切と考えればよいの か，学生に活用させる上で留意すべきこと，使いこなすための訓練の必要性などを通じて，知瀻偏重型教育から考えるプロセス重視教宥への転換を含め多面的に識彾していただきます。 <br> 竹村 彰通氏（滋賀大学学長） <br> 須滕 修氏（中央大学ELSIセンター所長，国際情報学部教授） <br> 安西祐一郎氏（東京財団政策研究所長，日本学術振興会顧問，本協会副会長） <br> 森本 康彦氏（東京学芸大学ICT／情報基盤センター，情報教育教室教授） <br> 金丸 敏幸氏（京都大学国際高等教有院附属国際学術言語教育センタ一准教授） <br> 高鷍 英弘氏（京都産業大学法学部教授） <br> 司会：过智氏（私情拹情報教育研究委員会データサイエンス教育分科会アドバイザー，大阪公立大学研究推進機構特任教授） |
| 15：00 | 休 想 |
| 15：20 | 【メタバース（仮想空間）による教育を考える】 <br> 新しい世界を知る機会に <br> 自分に代わりバーチャルの分身としてのアバターを使うことで，偏見や先入钼を排除して様々な人と広く交流 し，性別•国籍•年龉•立場を超えて新しい人間闌係を作り直す，新しい文化や社会を知る機会になる，実験や自習など体験をともなう学での機会の補完など，学内外の学生，中高生や社会人向けに大学の講義をもとにした オンライン講座などを提供している東京大学「メタバース工学部などの取組みを紹介いただきます。 <br> 雨宮 智浩氏（東京大学バーチャルリアリテイ教育研究センター教授） |
| 16：00 | 終了 |

## （2）実施結果

9 月 5 日から 7 日の 3 日間，オンラインによるテレビ会議（東京市ヶ谷の私学会館か ら配信）により，69 大学 1 短期大学， 3 賛助会員，視聴者数は，初日に 207 名，翌日 に300名，最終日に 232 名の参加があった。以下に，全体会，テーマ別意見交流で確認された主な点とアンケートによる実施結果を報告する。

## 1．初日の全体会

4 件の講演と 1 件のシンポジウムを行った。最初は，我が国の教育をめぐる現状•課題•展望の講演として，文部科学省から「新たな教育振興基本計画のコンセプトと高等教育の政策」を紹介いただき，続いて，変革の世紀と生き抜く教育を考えるとして，安西副会長 から，「教育の未来を築くイノベーションの学びとは」の講演が行われた。

また，文部科学省から，国等が取組むデジタル人材の育成•確保として，「数理・デー タサイエンス・AI 教育の推進•普及と，生成 AI の取り扱い」について説明があった。

昼食後，6名の先生方による「大学教育への変革を迫る生成系AI の取り扱い」をテーマ にシンポジウムを行い，初日の最後に，メタバースによる教育を考えるとして，東京大学 から「新しい世界を知る機会に」と題して講演が行われた。

特に，生成系 AI の取扱いのシンポジウムでは，生成系 AI は知識を並べるのは得意だが，知識を創る，知識を活用する，知識を使って相互理解するという学びは苦手なので，思考•推論の仕方を学ぶことが大事になる。しかし，間違い，著作権侵害などのリスクもあるの で，そういうことを体験する中で，ヒントを与えてくれるところを使って，主体的に学び を進めていく教育がより一層可能になるではないかということが共有された。

## 2． 2 日目のテーマ別の意見交流

分科会 A の「生成系AI に対する大学の対応」では，5 大学から教員に対する研修や学生 への取扱い周知が紹介され，意見交流した。
分科会 B の「企業における生成系 AI 活用の対応（社員教育を含む）紹介」では，経産省で生成系AIを導入した企業での人材育成モデルの改定と企業の導入事例が紹介され，意見交流した。
分科会 C の「生成系 AI 授業活用事例の紹介」では，2 大学から英語教育とグループワー クの活用事例が紹介され，意見交流した。

分科会 D の「働き方改革，業務支援 DX」では，2 大学から職員の働き方改革宣言，国際交流業務の DX，業務自動化（RPA）が紹介され，意見交流した。
分科会 E の「学修者本位の教育，学びの質向上を目指すDX の試み」では 4 大学から，ス マホによる学修支援アプリの開発，医療系DX の取組み，実空間と仮想空間を活用した実験•演習の取組み，バーチャルクラスデジタルラーニングの取組みが紹介され，意見交流 した。
分科会 F では，「デジタル教材の著作権対応と ChatGPT の対応」では，保護の対象とな る著作物と公衆送信での対応，補償金分配の問題，生成系AIに関する著作権上の問題に ついて説明が行われ，意見交流を通じて理解の共有が行われた。
分科会 G の「学びの質向上を目指す ICT 活用の取組」では，3 大学からオンラインイン ターカレッジ討論会，地域連携教育，TBLが紹介され，意見交流した。

分科会 H の文系学生向けデータサイエンス，AI 授業のワークショップでは，「他学部横断的なデータサイエンス授業の実践例と生成系AIとの向き合い方」が紹介された。
分科会 I の「メタバースによる大学授業活用事例の紹介」では，2 大学から課題解決型 PBLの試み，国際協働学修の実践報告が紹介され，意見交流した。

## 3． 3 日目の ICT 利活用の発表

39 件（当日発表中止 1 件）の教育改善を目的とした ICT 利活用の発表が行われた。

## 4．参加者アンケート

（1）全体会について

- 国の方針と，生成系 AI の大学における取扱いの全体像が聴けたので参考になった。
- 生成 AI の導入による教育現場での取り組みと，これからの時代が求める人材育成 のノウハウの実例を学べる機会となりました。
－授業での生成系 AI の扱いについて，方針をきちんと示す必要があると感じた。「考 える」へつなげる方法が大切だと実感する。
－デジタル人材の育成•確保について，十分な情報が得られたため，非常に勉強にな った。また，生成系AIに関する教育も，早急に取り組む必要性を感じたため，来年度に向けて検討中である。
－DSとAIの今後について強烈なパワーと進化を強く予感しました。特に，VUCA の時代と言われる現在と今後本学が進むイバラの道を灯す希望が持てました。
（2）分科会について
分科会 A の生成 AI に対する大学対応の5大学の実践内容が，大変興味深く拝聴し ました。
－分科会 B の企業における AI～の対応事例を知ることができ，これらの事例を教育活動に展開したい。
- 分科会CのChatGPTを用いた様々な授業を知れて良かった。
- ChatGPTに関する具体的な手法をいくつか聞かせていただき参考になりました。
- 分科会 D でこれからの大学職員の業務がどのように変化していくのか，参考とさ せていただける情報提供であった。
－分科会Fのデジタル教材の著作権対応とChatGPT の対応について，大変勉強にな りました。特に，卒業後に社会人として生成系AI の取り扱いについて，十分な知識 を持たせておく必要性について痛感した。
- 分科会 G の ICT で「空き家活用」の可能性を探究する地域連携教育が参考になった。
- 分科会 H の文系学生向けデータサイエンスについて興味深いお話しを伺うことが できました。
－分科会Iの仮想空間で個別対応することで質問者が増えた点は興味深かった。
（3）発表会について
- 様々な事例に触れることができ，参考にできる事例もあり有意義であった。
- 各大学の取り組みが分かり，今後の方針を立てる上で役にたつた。
- A－1 では生成 AIを用いて自己分析をするという活用法を知ることができました。
- 各教科，特に英語教育における教育改善\＆ICT 利活用は参考になりました。
- 各大学のAI•CHATGPT と共存していくためのアプローチ方法を知ることができ た。
－A グループを中心に参加させて頂いたが，実践的な取り組みが多く，参考となるも のが多かった。来年度も参加する予定なので，経年結果を楽しみにしている。
－質問が少ないようで，もら少し意見交換を活発にするよう誘導していただいてもよ かつた。
（4）大学•企業による ICT 導入•活用事例紹介ビデオについて
- もつといろいろな企業の情報提供があった方が良かった。
- 時間の関係で視聴できなかったため，オンデマンドで視聴できるよう動画を置いて ほしい。
- 休憩時間は休憩で過ごしたい。午前の最後の時間帯15分を活用してどうか。
- 休憩時間に流すものとして節度もあり，良かったと思います。
- 音声のボリュームが小さかったものがあり，よく聞き取れなかった。事前にテスト をしておいて欲しい。
（5）今後希望するテーマ，開催案内方法へのアドバイス，お気づきの点について
優秀な学生の能力を引き延ばす取り組みについて聞いてみたい。
－ 1 年後時点での「AI とウェルビーイング」についての実績や今後。どのくらい景色 （展望）が変わって（進化）いるかに興味があります。
－個別の授業の取組等参考になる点もあったのですが，大学全体が AI に対してどの ように向き合っていくかなどの観点から，聞ける話がもら少し充実しているとよいな と思いました。
－今回のテーマが私にとってとても関心があるテーマであったため，経過報告のよう な話をきければよいと思う。
－次年度もオンライン開催を希望します。

なお，開催結果の詳細は，巻末の 2023 年度事業報告書の附属明細書【2－6】を参照さ れたい。

