## ESD国内実施計画並びに文部科学省の施策について

わが国における
「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画について


- 1．「持続可能な開発（SD）」とは
- 2．「持続可能な開発のための教育（ESD）」とは
- 3．わが国における実施計画策定の経緯
- 4．わが国における実施計画について
- 5．文科省における取組み


## 文部科学省大臣官房国際課

平成18年10月13日
澄 川 雄

「持続可能な開発」とは
Sustainable Development：SD
－1987年，「環境と開発に関する世界委員会（通称： ブルントラント委員会）」により，

「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく，現在の世代のニーズを満たすような開発」

として提案された概念。
世代間の公平，地域間の公平，男女間の公平，社会的寛容，貧困削減，環境の保全と回復，天然資源の保全，公正で平和な社会など， その対象は多岐に渡る。


「持続可能な開発のための教育」とは Education for Sustainable Development：ESD
－2002年，第57回国連総会
我が国より，2005年からの10年を
「国連持続可能な開発のための教育の10年」
とする決議案を提出，満場一致で採択。
（決議の主な内容）

- 2005年からの10年を「ESDの10年」とする
- 2002年，持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）において，小泉首相 （当時）は教育の重要性を訴え，国連において「ESDの10年」を宣言することを提案。
－ユネスコをリード・エージェンシーに指名，国際実施計画の策定を要請
－各国政府に対し，それぞれの実施計画の検討を呼びかける


## わが国における実施計画策定の経緯

ESDのリードエージェンシー（主導機関）に指名されたユネ スコは2005年，第172回執行委員会において，国際実施計画を策定。

- 国際実施計画では．．
- 各国が各国における実施計画を策定して実施すること
- ESDの課題は社会の広範囲な分野にわたること
- ESDの取組みは，国（地域）ごとに異なること
- 地域に根ざした取組みが重要であること

わが国における実施計画策定の必要性

## わが国における実施計画策定の経緯

## 「国連持続可能な開発のための教育の10年」関係省連絡会議

（平成17年12月27日関係省广叻合世：平成18年10月3日改正）
目的：「国連持続可能な開発のための教育の10年」に係る施策の実施について，
閏係行政機関相互間の緊密な連推を図り，綌合的かつ効禺的な推進を図る
構成：識 長：内閣官房副長厨補
外務省国居際協力意議垵地球規模課題審議官
文部科学省国際統括官

総務省大臣官房官房旁媄

経済亷業省産業技術噮境局長
オブサーバー：法務省人権雍護局長，厚生労働省政策統括官（労働担当）

わが国における実施計画策定の経緯
－平成17年12月 関係省庁連絡会議を設置，わが国に おける実施計画を策定することを決定

- 平成18年1月 円卓会議（有識者会議）
- 2月 意見募集（パブリックコメント）実施 3 週間で延べ意見数 111 件
－3月 関係省庁連絡会議にて実施計画（案） について審議，決定
－6月公表イベント（於：仙台）

実施計画（目次）

1．序
2．基本的考え方
（1）経緯
（2）持続可能な間発の
（2）持続可能な開発の
3．ESD実施の指針
3．ESD実施の指針
（1）地域つくりへと発展する取組
（2）教育の場，実施主
（3）教育の内容
（5）音みたいか
（6）多様な主体の連携，協働
（7）評価

4．ESDの推進方策
1）初期段階における重点的取組事項
2）国内における具体的な推進方
4）国際体の期待される取組
5．評価と見直し
（1）評価
（2）中間年までの目標と見直し
（3）最終年における評価

2．基本的な考え方
（1）経緯
（1）1987年，「環境と開発に関する世界委員会 （通称：ブルントラント委員会）」以降の経緯
（2）「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハ
 10年を提案し，その後国連総会において決議
（3）主導機関に指名されたユネスコにより国際実施計画が2005年9月に策定

2．基本的な考え方
（2）持続可能な開発のための教育とは
（イ）持続可能な開発，持続可能な開発のための教育


（口）ESDの目標


（ハ）取り組むべき分野
（1）国より取り組むでき内容は異な以，途上国では貧困撲滅が最優先課
（2）先進国では，環境保全が優先的な鿁題であること


2．基本的な考え方
（3）わが国の実施計画
（イ）わが国の実施計画の位置づけ，内容
（1）多様な実施主体に対してESDの指針を示す
（2）政府が自ら主体として実施する措置を示す
（3）各主体に期待する役割と自発的な実施を促すための施策を示す

## （ロ）最終年までの目標

（1）一人ひとりが持続可能な社会づくりに参加するようになること （2）各体が，ぞれぞれの活動に持続可能な社会づくりのための行動を織り込むこと
3各地域において様々な主体が連推して，持続可能な地域づくりを行う （3）
4）これらを通じて，日本社会が持続可能な社会に近づき，また，世界の中の一員として，地域，国，国際しベルで行動すること

2．基本的な考え方
（3）わが国の実施計画
（八）わが国におけるESD

とたた取組みはESDの観点から唗えなおすことができる
（ニ）わが国が優先して取り組むべき分野

（2）途上国における問題への理解の強化，途上国への協力
（3）上記の1．（2）はそれぞれ維割りではなく，重層的なもの



3．ESDの実施の指針
（1）地域づくりへと発展する取組
（1）地域特性に応じた実施方法を開発し，発展させる ことが重要
（2）ESDの取組として捉え直すことで，持続可能な地域づくりの取組みへ発展させる

3．ESDの実施の指針
（2）教育の場，実施主体
－学校等の公的な機関にとどまらず，地域社会，企業等，あらゆる主体が実施主体となることが重要

3．ESDの実施の指針
（4）学び方•教え方
（1）「関心の喚起 $\rightarrow$ 理解の深化 $\rightarrow$ 参加する態度や問題解決能力の育成」を通じて「具体的な行動」を促筫ま゙解までの一連の流れが重要

②知識の伝達にとどまらず，体験，体感を重視する参加型アプローチが大切

3．ESDの実施の指針
（3）教育の内容
（1）ESDの対象となる課題については，学校教育，社会教育や地域活動で扱われてきた
（環境教育，開発教育，人権教育etc．．）
（2）様々な課題の取組をベースにしつつ，個別の分野にとどまらず，社会，経済，環境の側面から総合的に捉え，ESDへと発展させることが重要

3．ESDの実施の指針
（5）育みたい力
（1）多面的かつ総合的なものの見方を重視し，体系的な思考カ（システムズ シンキング）
（2）批判力を重視し，代替案の思考カ（クリティカル シンキング）
（3）データや情報を分析能力，コミュニケーション能カ
（4）人間の尊重，多様性の尊重等，持続可能な開発 に関する価値観


⑤）上記（1）～（4）によって，主体的に持続可能な社会 づくりに参加する態度を育むことが重要

## 3．ESDの実施の指針

（7）評価
－企画，実践，評価，改善という過程を重視

4．ESDの推進方策
（1）初期段階における重点的取組事項
（イ）普及啓発
普及啓発を推進する
（口）地域における実践
地域における取組の推進とその経験の共有を図る
（ハ）高等教育機関における取組
－各分野の専門家を育てる過程にESDを織り込み， ESDを理解する人村を育む
－持続可能な社会を構築するための調査研究を実施する

4．ESDの推進方策
（2）国内における具体的な推進方策
（ハ）パートナーシップとネットワークの構築•運営
（1）各府省間の連携や多様な主体とのパートナーシッ プやネットワークの構築に努める
（2）また，地域におけるパートナーシップの促進のた め，コ一ディネーターやプロデューサーの人材育成 を行う
（二）能力開発，人材育成
－政府で行われている様々な研修にESDを織り込む

## 4．ESDの推進方策

（3）各主体に期待される取組
（イ）個人，家庭
日常生活における，ESDに関する取組
省工ネ型ライフスタイルや食育の実践，家庭における学び，地域づくり への参画など
（口）学校
（1）総合的な学習の時間など，学校における教育活動全体を通じて取り組むこと。
（2）自然体験，農山漁村における体験等の促進に努めること
③）学校の施設を環境に配慮したものとすること
（4）大学において，教育や研究を行うこと

## 4．ESDの推進方策

（3）各主体に期待される取組
（ホ）事業者•業界団体
－持続可能な開発に合致した事業運営を行うこと
（ヘ）農林漁業者，関係団体
－体験活動の場や機会を提供すること
（ト）マスメディア
（1）ESDに関する情報提供を行うこと
（2）イベントの開催，支援を行うこと

4．ESDの推進方策
（2）国内における具体的な推進方策
（イ）ビジョン構築，意見交換
（1）持続可能な開発に関連する様々な分野の基本方針や計画に，持続可能な開発の観点を盛り込む （2）学識経験者，教育関係者，NPO，企業等の関係者 との意見交換の場として円卓会議を随時開催する
（口）協議による政策決定，関係者の主体性の促進 あらゆる主体から幅広く意見を聴くことは重要。早い段階からの市民参加プロセスを始動する。

4．ESDの推進方策
（2）国内における具体的な推進方策
（ホ）調査研究，プログラム開発
ESDの調査研究を奨励。これらを通じて，既存の教育プログラムを発展させる
（へ）情報通信技術の活用
IT技術を活用した情報発信，ESDに係る情報の発信

4．ESDの推進方策
（3）各主体に期待される取組
（ハ）地域コミュニティ
－まちづくり活動，お祭りなどの様々な活動を有効 に活用し，ESDの視点を取り込むこと
（二） NPO
（1）NPO活動にESDを取り入れること
（2）プロデューサーやコ一ディネーターの役割を担う こと

4．ESDの推進方策
（3）各主体に期待される取組
（チ）教員養成•研修機関
（1）ESDに係る教員の指導力の向上等に関する研修を行うこと
（2）大学の教員養成課程においてESDについて積極的に取り上げること
（リ）公民館，図書館，青少年教育施設等の社会教育施設，ボラシティアセンター，消費者センター，女性センタ一等の公的な拠点施設 （1）ESDの場や機会を提供すること
（2）プロデューサーやコ一ディネーターの役割を担 うこと

4．ESDの推進方策
（3）各主体に期待される取組
（又）地方公共団体
（1）地域の計画に持続可能な開発の考え方を織り込むこと
（2）関連部局が連携して行うこと
（3）プロデューサーやコーディネーターの役割を担 うこと

4．ESDの推進方策
（4）国際協力の推進
（二）各主体との連携，民間団体の取組の支援 －NPO，事業者等の民間団体と連携して国際協力 を進める
－民間団体，地方公共団体の取組を支援する
（木）国民の国際理解の増進
－国際理解教育を推進
（へ）国際社会への情報発信
－国際会議などを通じ，わが国の国際協力の取組 を発信

4．ESDの推進方策
（4）国際協力の推進
（イ）国連機関等との連携•協力
－ユネスコ，国連大学等への拠出金を通じた事業の支援
（ロ）アジア地域を中心とした地域レベルの協力の推進 －ASEAN，ACD等を活用した協力の推進
（ハ）開発途上国における人づくり等への支援
（1）ESD開連プロジェクトの実施，専門家等の派遣，研修等を通じたESDを担う人材育成に貢献する
（2）ODA事業について持続可能な開発の考え方に沿って実施する

5．評価と見直し
（1）評価
－国内の研究状況，ユネスコの評価に関する検討内容を踏まえ，評価方法について検討
（2）中間年までの目標と見直し

- 毎年政府の取組状況について点検
- 中間年である2010年には評価結果を踏まえ見直し
（3）最終年における評価
2014年末に10年全体の評価と以後の検討を行う



# E S Dバザール「持続可能なつながりを作ろう」 

関東圏持続可能な開発のための教育の10年推進ネットワーク 事務局長持続可能な開発のための教育の 10 年さいたま（ESD さいたま）

長岡素彦 氏



こどもと地球の平和な未来のための数育
＂think globally act locally＂


辰同き



1．20世粑に起きたこと

－戠者さんがストックフォルムで意意した



民に析え各。




 5れるように尞った。

## 

スウェーデンのスト～ク机ムに各四球麻の代良が童まり，公䒠から「かけがスのない地

「人間䭪增室言」を定めた。

からヨルスステルグサをットへ


1L8
Y 145 ．
テスリス本

## 












平留気でき。

## 


事，案宣思。











 （ヨハネスブルク，サミット）



 to






山上が実辑した。

## 「ヨルキスプルケ宣音」

BHょx

 H2


大u゙刀）







－アフリカの女たちは木を棟え始にだ

7TH hn
















## 人々は木を据入地めた。



 AI

 F＊

 h＋tp／／wow sabsburiphals bry／

## 

本民•NPOn活動



















ワン香リアアームイ





フカッコビッシャ開









 3.







## フィリビンと日本を結ぶ

ビデオメッセージ・プロジェクト
木昨像て伝えるプロシェクトとして，元日本年

 かるもの。


## 㼈墳に取り組出若者たち











シいろいろなことが娰きった回




W゙


 $+$


回を趙えて出かける若者たち













2．回連持踀可能な間郞のための数音 （ESD）の10年


| 世界は |
| :---: |
| 72 年「国連人間璝境会鿁」 <br> 水俣アビール |
| 生き物・こども たちが環境破壊 の㗕牲になった |

## こどもたちが














## こビもたちが

92年「国連地球鋠境サミット1
リオの伝説のスピーチ
こどもたちから結まった。
12 才の少女セバン・スズキは
「私はこともだけど知っています
 なくすために使えばこの量は」

## そして，

## 02年「ヨハネスブルグサミット」日本のNGOの提案

持続可能な社会のために は「教育」！！ でも学力とかではない。

四建きL二アム開参目根（MDGs）
Milennium Devsinpment Goals






 MDGs）ELN．



Education for Sustaimalle Development

 Education for Sustainable Development










 $2.5=$


















## われ゙葍にお什る

## 

家林析事
## 













## プロケクムとしての数相•ESD


－間山ESDプロッェクト
 of Eapertase on Education for Sustainale


－ESDEえ緛







## ブロケテムヒしての数相 ESDE 





स1才ロッチ6




どら，ら，同じょうに＊＊

話䡃としてのESDを目括して さいたまての非み組み




 $+$


「捨䉼としてのESD」
what 43 ．











## 

## 








話䡃としてのESDを目指して ESDさいたまの肤け組み










界 4 ！


## 




 stinini fint





 ATA
 74




相相






## 

menatiot







－ $2+17-7$
 क フィッチ！


## 人•事•地或いきいきフォーラム 
















人．袁•地境いきいきフォーラム

 コーティ













renitexiss，








什野を趈えた取け組み［れ～トクーク］


「人－音－地場いきいきフォークム




 14 APOKのざM\％tot


## 




## 

mas x


－ェットワーク



E50＊hフォ
2006 年BEEE本猃断 $4-4$ 㬵会

$$
\mathrm{P} 4 \mathrm{P}>\boldsymbol{*}
$$


持緑可钝な未菜





こどもヒ地球の平和な未来のための教章 2006

## －莫化





$10 / 21$ ESDサーク\＆

＂1n＊








3．特緑不可能な地域から持絞可能な地域へ

## 平和と堛脿の学びによって非く鏑凌可能な未来
















ESDクークショップ「持核可能なまち」 －地兟に世界の围ったをみんなて















## ESDさいたま





こビもから大人まで


さかな・ねこ，こどもから大人まで萻しむ


## 



水保で起こったことは，人ヒ人，人と自然のおたて
 たちな情性になった持惨不
 さんのおたかの中で水鋧た伖收したこどもたち。わ机
标って生まれたことも友





＊xtexp－





ESD
（2c）\＆把地

「交涉」から「毛やいなおし」へ

＊ $18+\sim$ v妾理
「力ネはい5 凡，死んだ子返せ！」
 り時しのつかないこと。

持続可能な社会へ



## 中っくらゆットリおら

「もやいなおし」




 ミ，水保痛と向き合い，話し合うことで諰改革を はわらちヒしており，この轨きた「もたいなおし」 と明そでいる。










> tret











4．まち音てとしての
持続可能な間発のための数目
こビもと若者が算く
こどもと地球の平和な未来へ

持続可能な間発，発展

経済に特化して市場原理てすすめ る間㶫
社会•瓄境を考虑した人問的な豙展

持䠂不可能な地城から持紋可能な地域へ

ミ十マタ，ヒロシマ，十がキキ，アウ シュビッツ，ボスニア・ヘルッゴビナ これらの「エコサイド・ジェノサイド」 から持続可能な地城再生を果たした。


## まち育て

## まちを育てる

まちづくリーハード整窚，その補完としてのソフト
まち育て一まちを住民が直てる学びあうつなぎあう

㸚張ってあきらめた「まちづくけ」持続不可能な開発

夕張市 䂓光と農業間夲による破終 ［湏張って］

経济奻果の大きいものへ
大䂓樓頪光開発
［あきらめた〕
自転車攩業，借金，金顐み
时政每建困体の申訸

煩張らないあきらめない「まち育て」持緑不可能な開郞
［須張らない］
妈率とか経济を僄先しない
持続可能な開発
［あきらめない］
環境㱓破㮦から地域再生
つなきなおす・もやいなおし

こどもと差者が笼く未来へ
未来を担うのは噰？

$$
\downarrow
$$

> こビもと若者と

持続可能な社会を埰働で籁こう！

## こどもの劵面





「読み書き」を頨っている段の間のどもに は「参雨」は婎じのては，と間がれるが

「こどもが認み書きができるなら，点面も てきる」と思えている。

こどもの参画をきっかけとする䔬世代での枠㑬，交流






ェ 39 \＆ 7 DAY


な生が地域て
持梕可能な社合を棚啍て策く
布大なの隺生によろ


『エコ文ットゥ撸




些生アタプト』
『ェコロジー索泡気』


地域間で持模可能な社会を垒鲃て変く

京大と山村のコラボ「野㷉童仙風生涯学習プロジェクト」持緑可能な地域づくいと生涯学習


罳世代協働

 まち充て


持紼可能な社合を执信で県ころ！


「異世代協觔」とは子ビもから若者。 お年富りまてさまざまな世代が井に术 ランタリーに地堿づくりに取り組むこ と。

$+$
こビもと地球の平和な未来を


学生が地城て



こどもヒ地球の平和な未来



「もやんなおし」としてのESD








＂think globally act locally＂


－ブログムムヒしてのESD
杆粗としてのES D
think globally act locally＂





5．ESDの地城ての推進のシーリオヒ ESDの社会領城の促萑及び限東围持談可能な間発のための數育の10年推隼ネットワーク （KEN）

こビもヒ地球の平和な未来をつくる
 る。我々が持続可能な方法で誢源を管理すれぼ约象は源る。
マ-タイ

私はこどもだけビ，浅象に使っている お金を睤㳟と筫图をなくすために使え ほこの星はすほらしくなる。

せヴアン

## STAND UP

http：／／／www．hottokenai Jp／






ESDの地堿ての推非のンナリオ










## ESDの社合㑲域の促進持緑可能な福祉











## ESDの地域ての推缱のシャリオ



## 持結可能な福祉











 1日に枯成されました。

代変 陣内造云
5月居異

長同来年
将㖟河能な開新のための臤直の10年さい底る













4Q


持続可能な䄍祉







ttisl ESD 5 is






## 参 考



によろれャトクーもングー

## 而同条




 http：／／esd．weblogs．Jp

## 考 考














＂ひとリヒヒリの小さなだワーが䳡まり ここで何かに出合ら＂

量は消えても中心の中心ばきっている
大切をこと山生き脬ける



「んあかりがさをみんなでつくららよ

```
7-7>3y7゙
```




```
シアクサくでキ!
5 5 4
    * 䫀河底つく3
    ひヒザと4の标を゙ぐー
```




```
        54
```

