

## 集まれ！理系女子

第5回女子生徒による科学研究発表交流会


清心女子高等学校
生命科学コース
Life Science Course

今年，8月1日からiPS細胞を使って紸膜を再生する臨床研究が，神戸市にある理化学研究所と先端医療センター病院く高橋政代プロジェクトリーダーのもとで始まりました。この研究は，網膜が傷んで急激に視力か溚ち，失明の忍れかかある難病，「葰出型加験黄斑変性」の患者のみならず，「世界に先駆けて適切な形で実施できる」という意味にお いて，他の多くの人々にとって希望の光を与えるものとなりました。
今，日本の科学技術分野においては，女性研究者による新たな視点での研究活動の促進に大きな期待が奔せられて います。独創的で優れた女性研究者の活踓の場は広がってきているのです。国や社会全体を挙げた理系女子，女性研究者支援の活動により，研究者における女性研究者の占める割合は年々增加しています。今年で第 5 回を迎える「集 まれ！理系女子」も，理系女子のさらなる活躍の場の拡大をめさして取り組んでまいりました。科学の世界は，日々の研究に逥進する人々に機会があれば平等にチャンスを与えてくれます。女性科学者をめさす皆さんの研究成果が，世界の名くの人々をより幸せにするものになりますよう，願っています。

## 留学のススメ

私が大学で教えている授業の一つに，文化心理学という授業があります。
これは，各国の文化を紹介，という授業ではなくて，感情や性格などが，世界のどの文化でも同じなのか違うのかを比較します。
例えば，，怒り」。こっそり先翟にだけ打ち明けた悩み。もし先翬がみんなの前でばらしたら，皆さんは怒りを感じますかったになん，感じますよね。
でも，感じた怒りを態度や行動し表すでしょうか。先輩をなじりますか？ただただ，引きつり笑いをしていそうですか？
おそらく怒りは人類共通でしょうけど，それを表情や行動に表すか，表すとしたらどの程度かは，地球の各地域，文化によって異なるのです。私がこのような文化と心の関係に興味を持ったのは，アメリカのシカゴ大学大学院に留学した経験からです。シカゴ大学は，世界で一番多くノー ベル賞受賞者を翟出した大学です。シカゴ市南部のHyde Parkという美しい街にあり，全米，世界中から学生が集まってきます。そこで私は，日本と全く文化の違う，ほとんど日本人がいない環境で暮らして，物の感じ方，考え方，そしてその表現方法の違いに驚くと同時に，ひとりの人間 として強く生きることを学びました。文化が異なっても，人は共感し合えること，助け合えることも学びました。
そして，文化やものの感じ方•考え方が異なっても，「理学」を共通言語として，先生や他の世界中から来た大学院生と，研究について議論を交 わす楽しさを学びました。
日本から外国への留学が蔵っていることをここ数年，耳にします。OECDの調査では，日本の高等教育機関（大学など）の学生で，海外に留学して いるひとの割合はわすが $\%$ ，比較できる加盟国33力国中ワースト2位なのだそうです。
日本から海外への留学生が少なし理由には，日本は住みやすいうえに，インターネット等の発達により，苦労せすとも海外の文献や情報が入手 できるので海外に出向く必要性を感じないという「内向き｣志向が学げられます。また，日本の経済状況の悪化，留学することによる就職活動へ

の影響なども学げられます。
でも，近年，留学のための奨学金も充実し，また長期留学生の就樴を支援する動きも経済界や大学側から出ています。
その地に実際に行ってみないと分からない考え方の遠い，研究方法や環境の違い。インターネットでは決して手に入らない原著。言葉も感じ方や考 え方も違う他国の人と，専門分野という共通の「文化の中て切等雅磨して，研究者としても人間としても成長していってほしいと思います。
今年度のノーベル物理学賞受賞者のヒッグス氏も，新たな粒子の可能性に関する理論を誰にも理解されなかったときに，日本からシカゴ大学に研究の場を移していた南部陽一郎博士の助言を受け，論文を世に出すことに成功したと伝えられています。それほど大きくはないけど，私にも シカゴで，学術的にターニングポイントとなるような出会いがありました。
「若し時の苦労は買ってでもしろ」とよくいいますが，皆さんにもぜひ，機会があれば，勉学や研究のための留学をしてほしいと思うのです。

中島由佳 Yika Nakaima大手前大学現代社会学部准教授博士（人文科学）

2001年 米国シカゴ大学大学院Humanities修了 2008年 お茶の水女子大学人間文化研究科博士課程修了 2008年 内閣府日本学術会議上席学術調查員 2013年より現職


## SSH指定から7年，その成果と課題

## そ はじめに

昨年4月に出版された本学園理事長シスター渡辺和子の著書「置か れた場所で咲きなさい』が1年で100万部を突破した。本の帯に，「人は どんな境遇でも輝ける」とある。シスターは，人は置かれた状況はそれ ぞれ異なっていても，今の立場で前向きに生きてくださいというメッ セージを贈っている。このような本が爆発的に売れるということは，逆 に言えば，今の社会に生きる多くの人々が「今の置かれた場所でしっ かり生きてください」という痹しのメッセージを求めている状況にあ るということだと思う。しかしながら，これから今まさに人生を切り開こうとしている若い世代にとって，「どんな境遇でも輝ける」とは言っても，より納得できる場所で，自分の才能を生かせることが理想 であり，もし男女という性別のために，才能を伸ばすことが妨げられ たり，職業が制限されることがあるとすれば好ましいことではない。

本校の文科省スーパーサイエンスハイスクール事業（SSH）は，独創的で優れた研究者の養成の一環として，「女性研究者の活躍の促進」を支える高等学校の教育プログラムを開発することを目指した。研究 テーマを「生命科学コースの導入から出発する女性の科学技術分野で の活躍を支援できる女子校での教育モデルの構築」として2006年度か ら出発した。指定間もない頃に，「理系女性はなせ少ないかりをテーマ にした座談会（「大学時報1第310号•平成18年9月号）に出席し，大学の先生方から有益なアドバイスをいただいた。その時は，最後に「高等学校と大学が連携した教育モデルが提供できるようにがんばりたい」と いうお礼を込めた言葉を残すのが精一杯だった。それから7年が経過 し，SSHをどのように展開し，どのような成果をあげ，今の段階で新た な課題としてどんなことを感じているかを紹介させていただきたい。

## 女子校は今の社会でも必要なのか

1990年代半ばから「少子化時代の生き残り戦略」として多くの学校で コース制の導入やパソコン整備，校名変更，共学化などの学校改革が進 められてきた。岡山県内の私立高校は24校あるが，今や女子校は2校のみ になってしまった。全国的にみると公立の伝統校と女子大をもつ学校，中高一貫の進学校が残っているが，今や女子校はマイノリティでしかな いというのも事実である。男女共同参画を目指す共学校を標準とする社会で，女子校が存在する理由となるような役割はあるのだろうか。従来 の期待されていた教育，＂男は仕事，女は家庭＂という性別役割分業を支 える男女別学の教育では，現代社会のニーズには応えられない。女子校 であり続ける新たな存在理由が求められる時代になっているのである。
日本の合計特殊出生率は2005年に過去最低の1．26を記録した。少子化 と高齢化が経済に大きな影響を与える時代に突入している。きっかけの一つは女性が子どもを産まなくなったことだが，女性が子どもを産めば解決するような簡単なものではない。ライフスタイルの変化やそれを支

える社会サービス，医療技術の進歩など，原因は複雑に絡み合っている からである。ただ言えるのは，女性が社会構造に大きな変化を与えてい る時代になってきたということである。そして，それをネガティブにとら えるのではなく，女性パワーを取り込んだ社会システムの構築が必要とさ れる時代になったと考えるべきである。集団主義が強かった日本で，個人の価値を高めることができる好機が到来したのである。これからは社会を「少子化仕様にするという発想が必要で，人口減少のマイナスを生産性の向上で補う構図が必要になる。「女性の才能を伸ばすことを制限 している｣「子どもを産み育てにくくしている構造に風穴を開けるよう な変革が必要で，それを下支えするのが学校教育になると考えられる。

このような今日的な社会背景を考えると，リーダーとして活躍で きる女性を育成する教育内容が必要だということがわかる。そこ に，「女子校」という教育環境を生かした，新たな教育プログラム開発の可能性が見えてくる。

## 35 SSHでどのような教育プログラムを盛り込んだか

女子校の構成者は女子生徒だけである。生徒会活動や実験•実習等すべての教育活動において女子がリーダーシップをとらざる を得ない。そのことを，女子校はリーダーシップを養成し，積極性 を身につけるのに適した環境と考え，その教育環境を理系進学支援に生かせると考えた。

SSH指定と同時に開設した「生命科学コー ス」は，社会的な趨勢と生徒の進路志向を踏ま え，女子の理系進学支援 を掲げて，医療関連分野 から農学，生物学などの ＂生命科学＂の分野へと より幅広い進学に適し

た教育を提供するコースとして誕生した。教育内容に（1）ロールモ デルの提示，（2）直接体験の重視，（3）リーダーシップの育成，（4）国際性の育成を盛り込んだ。

知識 体験 研究


## 授業「生命」の＂生き方教育＂から出発

学校設定科目として，生徒が自分たちの将来を考えるためのロー ルモデルを提示する授業「生命」を設定した。「生命を年・マに，医者，芸術家，研究者などに，講義，ワークショップ，グループ討議など，い ろいろな切りロでメッセージを伝えていただくというものである。授業「生命」の誕生には，SSH指定を受ける前の段階で，女子教育で は性教育が重要と考えてホームルーム活動や総合的な学習の時間を使って実践してきたという経緯がある。私自身の高校時代は，性教育 は純潔教育を中心に据えた時代で，生徒指導では「不純異性交遊の禁止」という言葉が使われていた。時代とともに性教育は，女子対象の月経指導教育からセクシュアリティ教育（パートーナーシップなどの人間関係や人権を盛り込んだもの）へと変遷してきた。今や「性」とい

## 課題研究はどのように進めたか

課題研究は，生命科学（3グループ），物質科学（1グループ），数理科学 （1グループ）を設定している。指導教員（1グループに1名）が研究テーマ について説明し，生徒各自でどのグループに属するかを選択する。そし て，具体的に研究を進めていく過程では，それぞれのグループに大学の先生方から専門的なアドバイスをいただく体制をつくっている。授業 としては週2時間を設定しているが，より興味を持った生徒は，部活動 として放課後毎日のように課題研究に取り組んでいる。テーマをある程度限定することで，研究にストーリーが生まれ，先輩から後輩に研究 が継承されていく形になるので，技術か進歩し，研究内容を深化させる ことができていると感じている。
SSH校は，年一回SSH生徒研究発表会に参加する。各SSH校を代表した生徒が科学研究の成果を発表する場が設定されているのであ る。課題研究の指導教員としては，特に発表前の一ヶ月はポスター作り や発表の練習に集中的に付き合うことになる。放課後，土日，毎日のよ

う限られた枠組みではなく，「生き方を選択するための教育を充実さ せなければならない段階にあると考えられる。このような時代背景 をもとに1998年に教科横断的な科目として，授業「生命」を設定した のである。本校のSSHが目指す「女子の理系支援」は，この授業「生命」 における＂生き方教育＂の延長線上にある。


うに生徒が理科室を訪れる日が続く。生徒はその間にもっとも急激に人間的に成長する。そこで身につけた集中して物事に取り組む姿勢は，将来の進路についても真摰に考え，将来の進路を考える上で生かされ，納得できる進路に進むことにつながっていく。
SSH指定を受ける前は，科学研究の成果を学校外で発表することな ど全く考えられなかったが，SSH指定3年目のSSH生徒研究発表会 （科学技術振興機構理事長賞を受賞）という大きな舞台を経験した あと，全体の研究レベルが急激に上がり，対外的にも評価されるよう になった。今では日本学生科学賞，JSEC，化学グランドコンテスト等 の大きな大会で入賞できるようになった。英語教育中心で，理系進学者も少なく，科学研究で芽が出そうもない女子校でも，教育プログラ ムを刷新することで，たった5年間でここまで科学研究で成果がだせ る学校に変容することができることを証明したのである。

と思う。それと同じように，「課題研究ばかりしないで，勉強しなさい」 と考えている保護者や教員も結構多いと感じている。その方々に課題研究が勉強の邪魔になると考えて，課題研究に手を抜く生徒が理系に進むことに向くと思いますかりと質問したい。日本の科学技術は，コツ コツと実験や資料集めをすることを生きがいと考えるような研究者や技術者によって進歩してきたことを再認識してほしい。決して「ほどほ どでいい」と考える科学技術者によって支えられたのではない。

SSHの最初の「S」は，スーパーマーケットの「スーパー」なのか，卓越したという意味の「スーパー」なのかどちらだろうか。私自身は， SSHは活躍できる科学技術者を育てる教育プログラムであって，「ほ どほどでいい」取り組みではないと考えている。科学技術者として生 きていくためには，好きでないと乗り越えられないような苦境もあ るのが現実なのである。


## 6．女子生徒に自然体験力＂重要

2013年度版『子ども・若者白書」で「近年，子どもの体験活動の場や機会の減少が指摘されている。例えば自然体験活動についてみると，学校以外の公的機関や民間団体が行う自然体験活動への小学生の参加率は，どの学年でもおおむね低下しており，小中学生の中で自然体験をほとんどしたことがない者が1998年と比較して2009年は全般的に増加している」とある。また，『理科離れしているのは誰かり松村泰子編）で「自然体験•生活体験と理科の好き嫌いの関係（中学段階）」を，「トンボやちょうちょなどの虫取りをする」かどうかで見る項目がある。男子の理科好き $59.3 \%$ ，理科嫌い $35.2 \%$ ，それに対して女子の理科好き $35.9 \%$ ，理科嫌い $27.7 \%$ で，男子では有意差があるが，女子では大きな差がなく，しかもその体験そのものが少ないことが わかる。女子では外で遊ぶことが嫌いなのは理科好きだと一割強な のに，理科嫌いだと三割と差が大きいこと，理科実験では，男子が中心的役割をすることが多く，女子に積極性が低下していく傾向が強 いことが報告されている。自然体験の不足と直接実験に参加する機

会の少なさが理科嫌いをつくっているとしたら，女子の理科好きを増やすためには，より多くの自然体験と実験•実習を盛り込んだ教育プログラムが必要になる。
これを踏まえて，自然体験を取り入れた授業「自然探究1」「自然探究II」「自然探究A」を学校設定科目にしている。「自然探究। 」は鳥取大学「蒜山の森」での講義と森林調査の実習，「自然探究I」は沖縄本島•座間味島での講義と自然観察，「自然探究A」はマレーシア・ボ ルネオ島で生物多樣性についての講義（国立サバ大学）と自然観察を学校設定科目として行っている。


## 英語通用能力を育成する手法としてディベートを導入

「ディベート」とは，与えられたテーマについて議論するという「言葉を使ったゲーム」である。日常では経験しない役割を体験すること によって，表現する技術を身につけることができ，ゲームとして楽 しむこともできる。ディベートに求められるものは，人前で議論す る力，論理的思考力，文章作成力，そしてゲームに参加する積極性や意欲などで，さらに，多くの情報を集め，検討し，論点を明確にする ことが求められる。日本の科学者は英語でのコミュニケーション能力が不足しているといわれるが，英語で考え，意見を述べることが できるようになるので，＂ツールとしての英語＂を磨く有効な教育的手法になると考えている。このディベートの授業については，その

成果を毎年6月に「SSH科学英語研究会」として授業を公開している。 また，日常的に英語に慣れる環境も重要と考え，SSH主対象の生命科学コースは高校 1 年では，ネーティブの英会話担当教員がクラス担任をしている。


## 発表者が女子生徒だけの科学研究交流会を開催

発表者を女性に限定した「集まれ！理系女子 女子生徒による科学研究発表交流会」を2009年から開催している。関東から九州まで毎年約300名の生徒や学校関係者に参加していただいて いる。目的は，SSHで科学研究に取り組んでいる生徒の成果を広 く社会に知っていただくことと，女子生徒のリーダーシップを養成することである。生徒に混じって，女性研究者にも同じ形式で並んでポスター発表していただいているというのが大きな特徴 である。生徒相互だけでなく，先輩たちとも身近に交流し，将来 の進路などについて話していただくことを期待している。生徒た ちにとって身近なロールモデルになってくれると信じている。

集まれ！理系女子


## （3）これから取り組まなければならない課題は何か

JST「未来の科学者養成講座開発支援プログラム5年間の開発成果報告」（2013）に，大学が実施している小中高生対象の科学教育では，「男女によるプログラムの違いを設けている実施機関はとくにない」とある。また，「自分の理系の才能に自信が もてたか」の問いに対する受講生の回答に男女差があり，肯定

が男子 $29.2 \%$ ，女子 $13.5 \%$ で，女子は自信をもちにくい傾向に あったとしている。そして，まとめとして「この傾向は，女性の才能育成とキャリア形成に関わる問題として内外に指摘されて いることと符合する」と明示されており，理系トップ人材育成事業においても，女子の自信をどう育むかということが重要

な課題の一つとして取り上げられている。
本校のSSHは，これまで女子の理系進学支援をテーマに，高等学校段階の教育プログラム開発を中心に取り組んできた。次 の段階は併設中学校と連結した教育プログラム開発と現時点 で実現できていない系列大学との高大接続だと考えている。 SSH事業に取り組んで 7 年が経過したが，これまで試みてきた教育内容を充実させるとともに新たな試みに着手して，生徒た ちがそれぞれの将来に向けて夢を描いて巣立っていけるよう な教育プログラムを提供したいと考えている。


「大学時報はは，日本私立大学連盟（2013年5月の加盟大学数は124大学）の雑誌（隔月刊行）で，各大学の先進的な取り組みや高等教育に関する情報を揭載して います。2013年9月に発行された352号の特集は，「求む！理系女子のちから」です。理系女子の育成につ いて，科学技術振興機構，大学，高校，企業等のいろい ろな角度から意見が述べられています。


参考文献

- 松村泰子縕［理科離れしているのは噰か」（日本評論社）（2004）
- 秋山笶治「総合的な学習の授業［生命」での生き方教育1現代性教育研究月報（日本性教育教会）．Vol．23．No．8（2005）
－問田雅美「ツールとしてのディべーNこよる英語力崣成 \｜中国地区教育学会䛺究紀要，No．43（2013）


## 動物に触れることで心を育てる

高校生の時に，湯川秀樹の「旅人」を文庫本で読んで，研究者の道を夢見た が，いつの間にか自活できる職業として教育職を志し，大学卒業後，進学塾の講師を経て約30年間を高等学校で理科の教員として過ごしてきた。サンショウウオ やイモりを求めて，野山を走り回るなかで，その生態に興味を持ち，35歳を過きて再ひ研究を志し，もう一度基檚から勉強したいということで，44歲て修士課程，54歲 で博士課程を修てした。そして，今も生き物を求めて山際の田舎道を半月板を痛め て不自由になった足で歩いている。
本校の生物教室では，多くの両生類を飼育している。調問される人は決まって「女子生徒さんか気持ち悪がりませんかりという質問をされるが，私自身は，生物教室に生き物がいるのは当たり前だと考えている。
生命科学コースの生徒か海日餌やりにやってくる。プロでも日々の管理か難しい両生類の飼育をこれまで経験のない生徒にまかせることには，大きなりスクが伴う。実
 に生き物の命を軽視していることに失意の気持ちを抱いてしまい，自分自身の研究に向かう気持ちさえ失いかけたときもあった。し かし，動物と接する時間が多いほど，いろいろなこと が見えてくると信じて研究を続けてきた。
「捨てられるぺットたち」が社会問題になっているよう にぺットすらも飽きたら使い捨てにしかねない社会に今の生徒たちは斿んているる希少野生動物を責任をもつ
育んでくれることを，教育者として切に碩っている。


秋山 每攵治 Shigeharu Akiyama
清心中学校•清心女子高等学校教諭。生命科学コース主任。SSH主任。慶應義塾大学自然科学研究教育センター共同研究員。倉敷市立短期大学非常勤講師。岡山県教育弘済会野崎賞（1997年），福武教育財団谷口澄夫教育奨励賞（2007年）を受賞。環境省自然環境局希少野生動植物種保存推進員（2003年度から）として，東京都都民の森 のサンショウウオの観察会などで自然の大切さを伝える活動を継続して行っている。フルブライト・ジャパン（日米教育委員会）主催2010年度持続発展教育（ESD）日米教員交流プログラムに参加。2005年度から2010年度まで岡山県性教育協議会事務局長。博士（理学）。
（1）「円の面積を求めよう」
清心中学校 石田采実•内田夏新•金川朋香•國安里衣（撟岡源九郎）
（2）「オイラーについて」
清真学園高等学校 吉涬奈々（大津浩美）
（3）「結び目を応用したゲームについて」
清真学德高等学校 土子明日香（法責素哲）
（4）「多面体の折りたたみ」
清真学園高等学校 岡野春咲（法貴素哲）
（5）「黒板を爪でひっかくときに出る不快な音の研究」岡山県立玉島高等学校 竹崎你侑，渡遥都（佐藤重範）
⑥「媒質の違いによる音の伝わり方」
清心中学校 山岡歩美•吉田遥南（橋岡源九郎，滕田八洲彦）
7 「磁石の速さによる誘導電流の造いについて」
清心中学校 岡阪美心実•岡田佳奈（挱岡源九郎，滕田八洲颜）
（8）「水の温度と対流の関係」

（9）「温度センサーを使った体温計の自作」
玉川学園高等部 矢溧めぐみ（田原用二郎）
（10）「色における光の吸収と反射」文京学院大学女子高等学校 真田ひかる，清水椧奈（樴田真奈莫）
11）「液体の飛散と落下位置
市川学園市川高等学校 長谷川摸美，加山公美，関屋爱㻦香，松本紗織（細谷哲雄）
（12）「温度差による空気の動きについて」
北海道札垷西高等学校 引地葉奈，川島琹（原田雅之）
（13）「染料の色あせについて」安田女子高等学校 橋本彩加，加納百華，森川加菜，原田美莧，山中沙英（岸田宜治）
（14）「Rast法（ショウノウを用いた分子量測定法）の研究」

（15）「アミノ酸と銅（II）イオンの錯体の合成研究」

（16）「卵白•大豆を使用したタンパク質の性質」
岡山県立玉島高等学校 石井千賀子，岡本実子（中藤干代雄）
（17）「石けんの泡立ち」
岡山県立五島高等学校 赤澤真佑，橋本牧，安田真弓（福岡惠里奈）
（18）「銅の微量金属作用を探る」
清心女子高等学校 大倉ふれ，㛢さくら，西村真杋，平田祜美，山口真䧀，吉和あかり（坂諨高平）
（19）「サリチル酸と鉄（III）イオンを利用したpH指示薬の可能性を探る」清心女子高等学校 小林悠藍，竹原佳香，森圭子，山川真由（坂部高平）
（20）「磁性イオン液体の合成と磁性の強さの簡便な比較法の検討」清心女子高等学校 西村真帆，竹原佳香（坂部高平）
（21）「トマトとキュウリによるガン細胞増殖抑制効果と相互作用」清心女子高等学校 市奈棲美，恋河内桃香，向井涼花（山田直史）
（22）「キュウリに含まれる酵素アスコルビン酚オキシダーゼを制御する」清心女子高等学校 安會佳查，茅野遥香，河合杏実，中村遥（山田直史）
（23）「植物性油の酸化を抑制するには」
清心女子高等学校 田中美里，高本有第，秋山花於里，児玉里菜（山田直史）
（24）「マスカットの種子が持つ可能性」清心女子高等学校 平野七海，高巅桃子，中原早紀，丸山莱林（山田直史）
（25）「りんごとメタリン酸が示す酸化作用」
觧岡市立高等学校 古洆京香，奈良部友花（戸塚滋子）
（26）「牛乳はなぜ膜ができるのか」
玉川学園高等部 堀袏里香（原美紀子）
（27）「砂䅯を利用した化䊒水の開発～砂糖の防腐•保水効果の検証とその利用～」玉川学園高等部 須藤番月（原美紀子）
28）「安全な日焼け止めの作成」
市川学園市川高等学校 清水里穗，内田有咲（宮経雄宇基）
（29）「髪質によるシャンプーの選び方」
市川学㯖市川高等学校 町田綾乃，撟本千佮（木内保太郎）
（30）「キトサンの金属イオン吸着に関する研究」
北海道札㭠西高等学校 水鹤美魏，渡部友殓（西村界）
（31）「タマネギの皮からバイオエタノール」
金光学圖高等学校 佐藤沙樹（滝飘有美）
（32）「ネギの構造」
岡山県立玉島高等学校 小林菜々海，富田茜，西山晴菜，三好㻦（進藤明彦）
（33）「オカダンゴムシとワラジムシの行動比較」岡山県立玉島高等学校 赤睪礼唯，竹谷桉，中務要（妹尾健太䬦）
（34）「植物就眠運動自動記録システムの開発」

（35）「実験室内で卿ら育てられたオオイタサンショウウオで配偶行動を誘発する」清心女子高等学校 伊藤頌子，田中美世（秋山驚治）
（36）「有能な花醂母を作り出す環境を求めて」
清心女子高等学校 秋山慧，大内田裕美，橋本佳南（秋山繁治）
（37）「アカハライモリのクローン作成」清心女子高等学校 木村佳奈子（秋山曔治）
（38）「リョクトウ芽生えの荷重による伸長成長の変化」

（39）「トビイロケアリの隔離場所からの脱出行動について」岡山県立岡山一宮高等学校 漛原逼菜，井口比那子（房野和広）
（40）「植物の抗菌作用について」
岡山理科大学附属高等学校 石井綾華（高橋和成）
（41）「セイロンベンケイソウの不定芽の生育におよぼす環境条件」岡山県立玉野高等学校 的場美都楜（奥村博文）
（42）「菌類の分解者としての役割」武庫川女子大学附属高等学校 長井めく，本田䢙子，藤原加奈（河原裕子）
（43）「消化醉素アミラーゼの研究」
兵庫県立三田祥雲馆高等学校 伊舍堂春日，吉見第咉（佐々木淑絵）
（44）「植物•動物は宇宙で生きることができるのか？」

（45）「守れ！ふるさとのかスミサンショウウオV～保罜活動と東海地方の地域個体群間の系統解析～」岐阜県立岐阜高等学校 加藤真帆，杉山加牵，增田楼香，村頼希（高木雅紀，矢追雄一）
（46）「マンニットによる黄色ブドウ球菌の同定」東海大学付属高棆台高等学校 浅見奈那，高柳恵（磯山優子）
（47）「ミラクリンの抽出」文京学院大学女子高等学校 鸭下みゆき，通口ななほ（岩川輡溰）
（48）「切り花をきれいに保つ」市川学囷市川高等学校 阿部英里香，大西荣利佳（日浦要）
（49）「星団の距離と年穓」

（50）「学校周辺の水質検査」

（51）「森林の二酸化炭素吸収能力の推定」清心女子高等学校 大橋慈子，吉岡ゆきの（秋山繁治）
（52）「水田生態系の変容と保全活動の意義に関する研究」岐阜県立岐阜農林高等学校 宮部早菜，信田彩咩（沖本暘散）
（53）「生活排水の殺菌効果」市川学園市川高等学校 今井咲良，六角都乃（長山定正）
（54）「食物による自律神経の効果」島根県立益田高等学校 椋本美緒，村野史䜌，三浦可奈子（毛利裕子）
（55）「㖼下困難者における栄養の経口摂取のためのとろみ剤の比較•分析」

（56）「筋カトレーニングが心肥大に及ぼす影響」金光学園高等学校 幐偅南（長谷川亜矢）
（57）「異なる水温への足浴が心臓自律神経系調節に及ぼす影響」金光学葍高等学校 斉雑由華，滕本安奈，丸本めくみ（長谷川亜矢）
（58）「歯磨き粉の苦みを和らげたい」
清心中学校 森年エマ日向子，勝良莱月（山田直史）
（59）「足に輪ゴムをつけると足は速くなるのか」清心中学校 竹田志㡆，長崎佑衣，野中麻衣（山田直史）
60「アルファベットの使用率とキーボードの配列に意味はあるか？」

（61）「最も効果的な暗記方法を見つける」清心中学校 島田䓶奈，小林由衣，安部瑞希，楠見真奈（山田直史）
（62）「睡眠時間と音楽が記憶力に与える影笪」玉川学图高等部 都原友美子，手島萠，多門麻裕（梠研堂，小林䫅一）
63）「建築～未来の家～」


64）「DNA絾定で何ができるの？一日本の農業，そして，私たちの食生活を守るために一」岡山大学大学院環境生命科学研究科 門田有希（田原䧕）
65）「プラナリアの摂食行動を制御する神経系」

66）「非小細胞肺癌の血管新生におけるVEGF遺伝子多型の影響について」川崎医科大学呼吸器外科学 前田愛（中田昌男）
67）「未来技術に＂光＂を灯そう！～光変形の解明•応用～」大阪府立大学工学研究科電子•数物系尃攻博士前期蜾程2年 梅䛴美亜（石原一）
（68）「ブタ毛ケラチンサユニットの分離精製と 細胞培養基材への利用」大阪府立大学理学系研究科生物科学専攻博士後期課程 3 年 尾崎由季（原正之）
69）「イモリの脳の再生研究」

（70）「高圧力を利用したレモンマーマレードに関する研究」

福山大学薬学部 井手法慧
（72）「ビスホスホネート薬のキトサンへの吸着に関する研究」福山大学桬学部 山田干明
（73）「出芽酵母のアルデヒド脱水素酵素Ald4pによるミトコンドリア機能の制御」山口大学大学院理工学研究科 井内䇢美
（74）「CD52 expression is induced in the mouse uterus at the time of embryo implantation －GPIアンカーフロテインであるCD52は着床時のマウス子宮内䁐で強（誘発される—」兵庫医科大学産科婦人科旗本香名子，長谷川（赤谷）昭子
（75）「一本鎖DNAで毒素を捉える～セレウス菌産生毒素セレウリドの簡便測定」



田島 節子 Sctuko Taime
ブロフィール
1977年3月 東京大学工学部物理工学科卒
1977年4月 日本電気（株）入社，（財）超エル・エス・アイ技術研究組合出向
1979年9月 カールスルーエ大学（独）研究生
1981年10月 東京大学工学部研究生
1982年5月 同上 技術補佐員
1986年5月 同上 助手
1987年6月 同上 講師
1989年4月 財団法人国際超電導産業技術研究センター・超電導工学研究所第3研究室長
1995年1月 同上 第2研究部長
2004年10月 大阪大学理学研究科•教授 現在に至る

## 夢を持たない？

皆さんにはがっかりされるかもしれませんが，夢のない話から始めます。小さな子供に「将来の夢は何？」とよく聞きますね。私は一度も「○○にな りたい」と言ったことがありませんでした。（小学生頃までは「ピアノの先生」 だったかもしれませんが。）中学 1 年生のとき「将来の夢についての作文で「賢い母親になりたい」と書いたら，よほど珍しいと思われたのか，選ばれて中曽根大臣と対談するNHKの番組に出演したことがあります。もう一人選 ばれた男子の夢は，「農業をやりたい」というものでした。東京のど真ん中，千代田区の中学生が考える夢としては，いずれも奇抜だったかもしれませ h。しかし，彼も私も結局その夢とは違う人生を歩んでいます。私のは，夢 とは㭔べない非常に現実的な「自分の将来像」でした。父は転勤族で，私は幼稚園を1回，小学校を3回変わっています。日本中転々とした生活ですの で，母はそれについていくだけで精一杯。とても何か職業を持てる状態で はありませんでした。そういう家庭に育ったので，女性が子育てしながら仕事を続けるということは不可能に思われたのです。では，いったい私には何ができるのだろう，と考え，次の世代（子供）をりっぱに育てることではな いか，と思ったのです。

そういう考え方をする子供だったので，医者になりたいとか教師になりた いとか，一度も考えたことはありませんでした。大学に進学はさせてもらえま したが，その先の大学院は試験を受けることさえ許されませんでした。です から，卒業した後の人生につながるような夢や計画は全くなく，純粋に4年間学問をするためだけに大学に入学しました。4年間だけなのだから好きな ことをやらせて，と思いましたが，一番やりたかった「物理学」は，これまた父 から反対されました。父は，私が早く結婚することだけを望んでいたので，そ の障害になりそうなことにはすべて反対しました。
本当なら，そういう父を説得し，あるいは家出でもして自分の志を貫く，と いうのがカッコイイ生き方なのでしょうが，私にはそれができませんでした。言われるままに，理学部物理学科への道をあきらめ，工学部に進学して，卒業後は企業に就職し， 2 年後に結婚しました。そして恐れていた通り，伴侶の転勤ということに遭遇したのです。結妅相手が1年間ドイツへ留学するとい うので，一緒に行きたいと思った私は会社を辞めることになりました。でも夫とは別に，私は恩師に紹介してもらったドイツの先生の研究室に出入り し，実験をさせてもらったので，本当に楽しい1年間を過ごしました。ですか ら，日本の会社を辞める羽目になったことは悲しかったけれど，この選択をし たことは後海していません。

帰国してからは，一時期完全な主婦になりました。おなかに子供もいまし たし，就職活動もできません。近所の子の家庭教師などをしていましたが，出産後，大学時代の恩師から実験補助のアルバイトを紹介してもらったりして

いるうちに，研究室に出入りするようになりました。しばらくして，技術補佐員という身分で週2日間だけ実験するようになり，4年くらいたった頃，博士号の取得を勧められ，言われるままに学位をとりました。大学院に行ってい ない学部卒の人間が博士号をとるというのは，かなり珍しい例で，多分私が初めてではないかと思います。ほぼ同じころ，助手にならないかと言われ，そ の1年後には講師になりました。

2人目の子も生まれていましたので，2歳と4歳の子がいる主婦が大学の常勤教員になったわけで，そんなことが可能だなんて自分では思ってもいま せんでした。でも，現実にそうなった。もちろん，私や夫の母達，ベビーシッ ターのアルバイトさん，保育園など，いろいろな助けを借りて，綱渡りの毎日 でしたが，不可能とあきらめていたことが実現していました。
その後，恩師の設立された財団法人の研究所に移以，15年半そこで研究者生活を送りました。息子が二人とも大学生になった頃，夫が名古屋に単身赴任し，私はもう東京に縛られなくてよくなった。そこで大阪大学の公募に応募し，教授として採用されました。50歳のときです。月曜から金曜までは一人暮らしですが，週末はいつも，東京の自宅に帰っています。
夢を持っていなかったはずの私が夢を実現しました。最後の大阪大学へ の応募以外は，何ひとつ自分で積極的に選択したわけでもないのに。自分で も，とても不思議な気がしています。多くの人は人生を設計できない，と思い ます。ならば，流れに身を任せつつ，その中で自分なりに精いっぱいやるとい う生き方もあるのではないでしょうか。受け身のようですが，案外強い意志 や情熱が必要かもしれません。
夢は持ったほうがいい。深く心の中に秘めているのでもいい。ただ，その実現方法は一通りではないし，うまくいかなかった場合，さっさとあきらめるこ とも時には必要だと思います。別の夢を持てばいいのですから。どうか，しな やかに生きてください。

－技述補佐員時代の研究窒合宿1985年夏（二人の子供を連れて参加）

## 5 <br> 物理を好きになった理由

人を好きになるのに理由はない，というのは研究にも当てはまると思います。私が物理学に恋をしたのは，高校 1 年生のときでした。きっ かけは，相対性理論の一般向け啓蒙書に出会ったことです。その本 は，廃部になったばかりの生物部の部室にありました。

オーケストラ部員だった私が，なぜ生物部に出入りしていたのか。 それにはちょっと事情があります。部員数が減りすぎて前年に廃部と なった生物部を，OBが立て直そうと高校に乗り込んできたのです。 その大学生OBが「1ヶ月後に生物実験のデモをやるイベントを開催 するから，誰か手伝ってほしい。」と募集をかけました。私は，ちょっと おもしろそう，と応募に名乗りでました。準備のために，大学生がや るような実験の訓練を受けたり，大学の研究室に道具を借りにいっ

たりしているうちに，「研究っておもしろそう。高校の勉強とはぜんぜ ん違うんだ。」と，漠然と研究というものに強い憧れをもつようになり ました。
さて，物理の話に戻りますが，生物部の部室になぜか物理の本が あり，なにげなく手にとって読み始めて，衝撃を受けました。時間や空間の概念が崩れるような感覚に陥り，ぞくぞくとしたのを鮮明に覚え ています。小説を読んで感激するのとは全く違う意味での感激でし た。もともと宗教に興味があり，宇宙の起源と神との関係を知りたい と思っていたので，それと直接関係はありませんが近いところをかす めていて，＂はまった＂のです。こういうことを勉強するために大学に行きたい，と強く思うようになりました。

## 3.現在取り組んでいる研究

超伝導とは，電気抵抗がゼロになる現象で，1911年に水銀の抵抗測定で発見され，1957年に理論解明されましたが，長い間絶対温度10K（マイナス $263^{\circ} \mathrm{C}$ ）以下の極低温の現象とされてきました。 それが1986年に銅酸化物超伝導体が発見され，超伝導現象は一気 に1桁以上高温（～100K）の世界のものとなりました。極低温の世界では常温とは異なる物理法則が支配しています。その意味で，極低温の現象であった超伝導が高温で出現したという事実は，従来 の物理学を越える新しい＂何がの存在を示すものとして，世界中の研究者に大きな衝撃を与えました。ところが，「なぜそのような高温 で超伝導状態になるのか？」という基本的な問いへの答えは，未だ見つかっていません。この問題解決は，私たち物理研究者に課せら れた宿題だと思っています。

写真は，液体窒素（77K）に浸った黒い超伝導体の上に円盤型磁石が浮いている様子です。超伝導には，電気抵抗がゼロになるとい う性質のほかに，磁場を完全に排除するという性質もあります。磁石が浮くのは，それと関係した現象です。

なぜ高温で超伝導になるのかという基本的な謎の追求を中心と

皆さんへのメッセージ

私が皆さんの年頃だったときは，将来がとても不安でした。自分に何ができるかわからず，また何がやりたいのかもわかりませ んでした。いろいろな偶然が重なって，「これだ！」というものに出会い，また夢にも思わなかった夢がかないました。人生は何が起 きるかわからない，ある意味＂冒険＂です。夢を目指してまっしぐら， という人生も素晴らしいですが，皆がそういう人生を歩めるわけ ではありません。うまくいかないことのほうが多いと思います。で もどんな状況でも，できることを精一杯やっていく中で，自分らし い道が見えてくるのではないでしょうか。もし一生懸命やっても希望がかなわなかったら，それは運命だと思ってあきらめて，別の道を探すことも必要かもしれません。世の中には，おもしろいこと がたくさんあります。一つのことにこだわらない自由な心の持ち方で，皆さん一人一人の「幸せ」をつかんでください。

して，そのほかにもいろいろな課題に取り組んでいます。例えば，高温超伝導体で見つかった様々な特異な現象（電子が自己配列した り，不均一に分布する現象など）の解明も目指しています。さらに新 しいメカニズムに基づく＂より高温の＂新超伝導体の探索にも取り組んでいます。


A発泡スチロール中の液体窒素に浸かった超伝導体（黒い四角の塊）の上に，永久磁石が浮いている様子。

－現在の大阪大学の研究室メンパー


冨澤 康子
Yasuko Tomizawa

## プロフィール

東京女子医科大学を卒業後，東京女子医科大学眇環器外科に入局。アメリカスタンフォード大学胸部外科へ留学。東京女子医科大学循環器外科（現心臓血管外科）帰局，現在に至る。

好きなメッセージ
舞台が小さく観客が少なくともがんがんアピールせよ。今，楽しく無ければ，明日は楽しく無い。
メッセージを贈る前に
私は医学部を卒業し，臨床に従事し，そして現在，研究に重点をおいている研究者です。私の周囲には純粋 に研究だけをしている研究者は少なく，医師•技士•看護師を含む医療人や，他施設の研究者等，多種多様な人々がいます。そのため，研究内容は広範囲になっていると思っています。私のような研究者がいることをお示ししたいと思います。

## 多様性の時代をボジティブに活きる

どうにかしたいときは，＂一歩を踏み出す＂，＂周りの人をまきこむ＂こ とが大切であると思っています。日本女性外科医会（JAWS）の事務局を引き受けたとき，自分が前向きになれないと縁は生まれない，自ら行動 し雑用をこなさなければ，会が活動することは難しいと思いました。会 が設立して現在，満4年になり，会員は200名を超えました。私は，研究の他に，大学においてできる社会活動として女性医師支援を考えています。

一生に会える人の数は限られています。JAWSは朝食会•勉強会を開催しています（図1）が，集まる機会には，「名刺を箱でお持ちください。」 と，言います。若い参加者には「全員と名刺を交換して，ネットワーク作 りは自分からしてください。」と，声をかけます。年長者には，「挨拶がな いなんて言わずに，自分から名刺を交換してください。」と，お願いしま す。アメリカの女性外科部長に，名刺を3回もらわないと貴女の顔と名前が一致しないと言われてから，初対面でなくても，名前で呼んでもら えるまで名刺を渡すべきであると思っています。

夜空の月が美しいのは太陽の光が当たっているからです。女性は光 を当ててもらわないと美しく輝けません。それと同じように，チャンス をもらえないと力を発揮できません。若い女性医師•研究者には，でき るだけ共同研究に誘い，原稿執筆を依頼し，国際学会で発表できる チャンスを得られるようにしたいと思っています（図2）。
自分が医師になったばかりの頃は，国際学会に新しい知見を得に， また研究成果を報告しに参加することは希でした。ここ数年，国際学会およびWomen in Surgery Career Symposium（WIS）に若手女性外科医•研修医を数名つれて参加しています。アメリカでは学生時代から大きな会場で発表する場が与えられていて，「自信に満ち溢れ た発表の様子が印象的ですね。」と，日本から一緒に参加した女性外科

医達は口々にいいました。
自分の人生を設計することは大切だと思います。「未来年表」につい ての学会発表を聞いて，「○○になりたい」のなら，なるための必要条件を明らかにしなくてはならないと思いました。成功した人は必ず努 カしていますが，努力したら必ず成功するわけではありません。女性医師や研究者は子供を産むのはいつにするかを計画しておくと，より継続就労につながって良いと，思うはずです。

－図1日本臨床外科学会総会の時の朝食会にはドイツ胸部外科学会会長をなさった Gunda Leschber先生に来ていただきました。将来，世界に羽ばたく若い女性外科医が，世界で活䠰する方々と交流する機会を持たせていただけて幸いでした。


4図2 Women in Surgery Career Symposium 2013年は日本から計4名が参加しました。消化器夕科の大㪇香江先生（左）と皮北科の漣召直子先生（右）がボス ター発表しました。

## ちょっとした知恵と工夫で乗り切る

時間を節約するのにPCソフトや学術データベースを使うことは欠かせません。タイプライターのブラインドタッチは高校生の時に覚えましたが，今もとても役に立っています。

留学生をたくさん受け入れているアメリカの総合大学の医学部 に，医師になってからポスドクの身分で留学しました。初めて出勤し たその日から仕事が始まりました。ボスにこのPCを使いたまえと言 われ，電源をいれたところ，使ったことがない，もちろん見たことが無 い画面がでて，凍りつきました。同じ部屋の留学生はプロジェクトが

違うのでだれもそのソフトを使っておらず，使い方を習うことができ ませんでした。そこで，そのソフトを使ったことのある他のラボの研究者から，夜中に学びました。
実験は自分のペースでこなせば良かったので，午前中は週4日大学院の英語のクラスに出席し，午後に実験し，夜は日本では絶対に学 べないと思ったcontinuing educationのクラスをとれるだけとりま した。もちろん授業の宿題は想像以上に多いものでした。サンフラ ンシスコ湾が美しく輝いていたので，週末には日本では考えてもみな

かったセーリングのレッスンをとりました。結局，4年間も留学するこ とになってしまいました。「自分に投資せよっあとで必ず回収でき る。」と言われました。投資するものにはお金も時間も含みますが，充分回収できたと思っています。もちろん，他人に言えない数々の失敗を経験しています。

私の生活スタイルと時間の使い方を変えたデバイスにiPadが あります。科学論文を読み，原稿を書き，他の研究者の原稿を校正し，会議の配布資料を読み直すのに便利です。また，液晶プロ

ジェクタにつないで講演します。必要になると思われる資料をす べて入れて行けます。そこで，学外会議では，「あの資料を持って くれば良かった。」なんてことがなくなりました。そして紙にプリント アウトして読むことが減りました。ただ，iPadは閲覧には役立つの ですが，これだけでは大量の入力にはむかないので，たくさん打ち込みがあるときは，机のPCを使うか，Bluetoothでキーボードを使 います。時間を節約し，効率化することが研究する時間を増やすの に大切であると思っています。

## （3）女性は外科を選択することに前向き

昔，日本では女性が医師になることは難しく，「開業試験」を受ける ことを拒まれた理由は「女性は妊娠•出産•子育てがあるから主治医になれない。」というものでした。女性が男性と異なるのは妊娠•出産だけであると言われますが，まだ，日本では継続就労するには厳しい現実があります。

アメリカで最初の外科医の資格を持つ女性外科医は男装してい て，死亡したときに初めて女性であることが明らかになったDr． James Barry（1792－1865）です。アメリカの男女の外科医へのアン ケートで゙もう一度生まれてきても外科を選択する。」と女性外科医の 82．5\％が答えたと，2006年のTroppmannが書いた論文にありまし た。また，「他の女性に外科をすすめるか」の問いに女性外科医

83．5\％，男性外科医は61．3\％がYesと答えました。女性の方が外科を好む結果がでています。
私が心臓外科の医局に入ったころ，学会に行って周りを見回して も，私の他に女性の参加者は一人もいませんでした。当時の日本心臓血管外科学会の記録は残っていないのですが，5年後に学会の女性会員は自分を含め4人でした。1994年には男性会員は3000人以上い ましたが，女性会員は16人に増えました。2011年には女性会員は177人でした。アメリカの学会の女性医師のセッションでは外科で生き ぬくには，プレーをし続ける（＂Stay low，Keep Moving＂），階層構造を変える，働く施設を変える，ゲームのルールを変えるといいますが， ゲームのルールを作ることも重要であると考えています。

## 3．私の研究生活

大学を卒業してから長いこと人工臓器•生体材料の生体親和性の研究をしていました。特に，小口径人工血管の動物実験（動物におけ る冠動脈位の代用血管でのバイパスグラフト開存1年間）での，「世界記録」はまだ破られていません。幸いなことに「書く」事が好きなので，学術論文をどう書くかを考えることは好きですし，頼まれた原稿を断ったことはほとんどありません。学会雑誌に論文が掲載されるよう になると，公的研究費が採択されることが多くなりました。

2001年に起こった東京女子医科大学での自分の所属する教室で の医療事故をきっかけに，人工心肺の安全対策について研究（図3） するようになりました。医師と技士で参加するトラブルシューティング のウエットラボを学会・セミナーで開催，安全対策DVD作成，人工心肺 ガイドライン作成，高校生のための教育セミナーを開催しました。

現在は，女性医師支援を目的に大学で調査研究をしています。

－図3人工心肺の教育用安全対策DVDを作成しました。臨床で使用するのと同じ形式の体外循䁲装嫏（左）に人工肺（中央下）を使い，患者を想定したハッグ（右）と回路には赤く着色し た水をいれ，トラブルを再現しました。

人の評価は学校での成績，社会にでてからの身分や資格ではなく，経験と能力によることが多いと思います。現在は大量の情報があり ます。自分に必要な情報を筛いにかけることも重要です。体（頭•手•足）を使う情報の収集は基本であり，現地•現場•現物をみることは欠 かせません。研究生活をすごすためにはマネージメント能力は大切 で，学会の演題締め切りまでに抄録を書きあげるためには，いつま でに結果をまとめるか，それには実験結果を出しておけば良いかな ど，考えておかねばなりません。


人生は選択によりかな りの部分がきまりますが，自分の進路として第一希望の学部•大学•企業を選 べないことがでてきます。 こんなはずではなかったと いうこともおこりますが，そ の成果は「選択肢の正し さ」では決まらず，選んだ あとの行動によって決ま ると思っています。

4図4私の机です。集めた文献 はたくさんありますが，持って はたくさんあり，探している誥文 （紙版）に10秒以内で到達でき （紙版に10秒以内で到達でき論文にしました。 （医学図書館 2009；56：53－56）

## 教育へのアクセス

（1）男女別，学校に行っていない子どもの推定数（1990年，2000年）


DETA（1）
世界ではなお，学校に行っていない子どもたちの過半数は女子であ り，発展途上国での改善が進まない。また学校に行っていない子ども の全体数が蔵っていない。

②教育のレベル別女性教員の割合（2000年）



DETAß
すべての地域と国において教育しベルが初等•中等•高等とあがるにしたがつ て女性教員の割合が下がっている。女性教員をロールモデルとすることが教育しべルがあがるにつれて難しくなる。
（3）中等教育：総就学率のジェンダーパリティ指数の変化（1990～2000年）


DETA（3）
中等教育学校への全入学者に対する女子生徒の割合（GPI）は改善がみられる。日本は中等
教骨学校（中学•高校）へ入学する男女比は同じである。モンココル・マレーシアは女性が高い。
（4）高等教育：地域別，総就学率に応じた国の数（2000年）


DETA（4）
高等教育機関への進学率は地域によって大きな偏りがある。日本は東アジア／太平洋，45－65\％の位置にある。
（5）高等教育：高等教育機関への入学者に対するジェンダーバリティ指数（2000年）
（GPI）


## 教育のプロセス

\％ISCED：International Standard Classification of Education


（8）高等教育の専攻分野割合（i）と分野における女性の割合（ii）


DETA（8）
高等教育機関における専攻分野のシェアは国により大きく異なるが日本は科学の割合 が低く（i）男女比においても科学およびエンジニアリング・製造•建設分野に占める女性の割合が際立って低い（ii）


## 教育の結果

（9）高等教育機関における女性教員の割合（2000年）

（1）東アジアの国々における，合計特殊出生率と女性の労動参加率の変化（1950～2000年）




## 化石の分子生物学 一生命進化の謎を解く

更科功 講険杜現代新書2012年

私の好きなミステリー小説が，つまらなくなった。その原因は，NシステムやDNA鑑定などのハイテク捜査の発達 で，現実の犯罪捜査を助ける技術が，ミステリーを少し味気ないものにした。ところが，DNA鑑定が人類学や生物分類学の世界に持ち込まれたことは，難解なこの学問を面白 くした。本書のネアンデルタール人やクアッガの話題は，そ

の好例である。同時に，本書は科学の道程が単純でない事も示している。著者の言葉「科学の営みは，数学のよう な意味での厳密なものではない。 $100 \%$ 正しい結果は得 られないのだ。むしろ，大きな川の流れのように，右や左 に曲がりくねりながら，ゆったりと真理に接近していくイ メージに近いだろう」は，研究者の実感だ。（菊田安至）

## 動的平衡，動的平衡2

何故生命はそこに宿るのか？生命は自由になれるのか？「生きて いるって何ですか」の問いに，著者の福岡伸一氏は，それは「動的平衡」と答えてきた。動的平衡とは，栄養学•生化学事典の解説を読むと，動的平衡状態ともいう。生体の中で合成と分解を繰り返し ている反応で，合成とか分解が同じ速度で進んでいるため，一見変化が起きていないように見える状態の事だそうである。農学部で

食品工学を専攻した著者は，この本の中で食べ物，ダイエット，健康，あるいは時間など，身近なトピックスに引き寄せて，動的平衡が いかに働いているか考え直している。著者は，またオランダの画家 フェルメールの愛好家としても知られている。同時代を生きた顕微鏡の開発者であるレーベンフックとの関わりについても面白い考察 を紹介している。ダイエットに興味をもつヒト必見の書。（飯塚光司）

## 新図説 動物の起源と進化—書きかえられた系統樹

長谷川政美 八坂書房 2011年

ダーウィンが「種の起源」を発表したことにより，生物学者には新たな課題が与えられた。それは，全生物の系統を再現することである。本書では，膨大なゲノムデータ を利用した分子系統学により，それまでは解明できな かった動物同士の関係が暴かれ，驚くべき新事実が明ら かにされる。もはや，クジラはウシの一種であり，ゾウと

ジュゴンは親戚になった。アジアとアフリカのモグラは1 つのグループではなく，他人の空似であったことが判明す る。それらはすべて，太古の地質変動の歴史を反映して いるのだ。1枚ページをめくるごとに，今までの常識が崩 される衝撃と，新たな視界が開ける爽快さに出会うこと ができる。高校生の皆さん，おすすめです！（十文字秀行）

## 知の逆転

利根川進博士夫人で元NHKディレクターの吉成真由美女史に よる，知の巨人6名のインタビューから構成されている。DNA二重ら せん構造を解明したジェームズ・ワトンンを始め，言語学の革命者 チョムスキー，人工知能のミンスキー，インターネットのインフラを行っ たレイトン，人間の心理と脳機能に関して画期的な研究を示した サックスが，独自の世界観や科学の未来の行く末の予想や期待を

思い思いに展開している。また最後に推薦図書も記されているが， これも個性的で大変興味深い。圧巻は海外でベストセラーになった「銃•病原菌•鉄・の著者であるジャレット・ダイアモンドの項である。欧州が過去に霸権をなし得たのは偶然であった事を説いたこの著者 が，今度は将来の世界平和には富の公平分配が必須であると説い ており，富める国である日本の痛い将来を予見している。（加藤茂明）

## 日高敏隆選集I チョウはなぜ飛ぶか

日高敏隆は，日本動物行動学会の創設に携わった，この分野の第一人者であり，リチャード・ドーキンスやコンラート・ロー レンツの著作の訳者としても有名な研究者である。この本は，「チョウはなせ飛ぶかりについての研究成果を紹介しているもの ではなく，日高少年が興味をもっていたアゲハチョウの行動の意味を探っていく物語である。この本では，成功と同じくらい失

敗した実験が語られ，日高少年の強い好奇心と探究心，試行錯誤しながら取り組んだ日高博士の研究の過程がよくわかる。 その過程から，研究とは成功と失敗を繰り返しなから，仮説と検証を積み重ねていくことだとよく伝わる。この本を読んでい ると，日高博士と，捕虫網を持ってチョウの通り道で待ち伏せ している日髙少年とが重なって見えてくるだろう。（山田裕史）

## 虚数の情緒 一中学生からの全方位独学法

書店の自然科学の書棚に並んでいた異常に分厚い本 である。「分厚い」という物理的存在感もさることながら，書名にも惹かれた。「虚数の情緒」である。「虚数？情緒？」日頃，数字を道具として扱う私は不思議な気持ちに駆られ，本書を手にした。巻頭で「さあ諸君，勉強を始め よう…と始まる。実は，本書は中学生向けに「虚数を理解

させようという一見無謀とも思われる本である。第1部が「一人で考えるために」，第2部が「叩け電卓！掴め数学！」，第3部が「振子の科学」と多種多様な側面から虚数をイ メージさせ，まるで生き物のように感じさせてくれる。結果的にそれが科学を理解することにつながり，虚数という数学的世界から自然を鳥瞰できる一冊である。（島村一司）

## エピゲノムと生命—DNAだけではない「遺伝」のしくみ

太田邦史 ブルーバックス 2013年


ヒトゲノム配列のうち，タンパク質などの機能を持つ RNAに翻訳される部分は全体の $1.5 \%$ に過ぎない。で は，遺伝子として働いていない残りの部分には機能は無 く，失われても構わないのだろうか。生物の授業で，こ のような疑問を感じた高校生も多いだろう。

本書では，組織の複雑化や環境変化への適応の過

## 心理学者が亀に恋した理由

心理学者である著者が，家族として生活を共にしたカメたち との30年に亘る交流の記録である。著者はカメの雌雄や年齡 を明確にすることにはあまり頓着しない一方で，その行動に対 する観察は鋭く細かい。室内とベランダを自由に行き来する飼育下のカメたちのユニークな行動は，野外で長年調査した結果見えてくるものと相通ずる面もある。野外では見出し難い，

程でDNA情報が多元的に利用されるという「エピゲノ ム」について，疾病の事例や研究のエピソードなどを織 り交ぜながら，解りやすく解説されている。遺伝情報の発現過程は複雑であるが，エピゲノムの知識が加わるこ とで理解が深まり，興味深く読むことができるだろう。 お薦めしたい一冊である。（児玉伊智郎）

中村陽吉 毎日新聞社 1999年

カメそれぞれの個性や意外な能力にも驚かされる。またカメを擬人化し，その心の動きを追おうとする逞しい想像力も理系 では新鮮だろう。それを是とするかどうかはともかく，生き物を心ある存在として捉えることは「生き物とどう向き合うか」を考 える端緒となるだろう。著者の前作「呼べば来る亀』（誠信書房 1991年）と共に楽しく読み，考え込める本である。（西堀智子）

## 写真ルポ イマドキの野生動物 —人間なんて怖くない <br> 宮崎学 一般社団法人農山漁村文化協会 2012年

採餌中のホンドジカの愛くるしい幼獣が表紙を，お墓のお供え物の ナシを頂戴するニホンザルが裏表紙を飾っている。過去には幻の動物 と言われ国の特別天然記念物に指定されたニホンカモシカが人里に現れ，人がふつうに利用している遊歩道に，連日連夜，おびただしい数 のツキノワグマが現れている。外来動物のミシシツピアカミミガメが名古屋城のお堀で列をなして甲羅干しをし，アライグマが深夜3時，東

京，新宿の繁華街で飲食店から出たゴミをあさっている。ニホンザル， ツキノワグマやハクビシンが田舎の墓地にお供え物を狙って出没して いる。「イマドキの動物たち」をつくり出しているのは，「イマドキの人間 たち」なのである，動物写真家である著者からの，いまの時代に対す る写真という視覚言語でのメッセージであり，イマドキの「身近な？野生動物の生態を理解するうえでバイブルとなる一冊である。（安原達郎）

## 統計学が最強の学問である

西內啓 タイヤヤモンド社 2013年

「最強」の学問であるかどうかはこの本を読んでも分か らない。ただ，統計に対して無知であることはこれから の社会では致命的であると思ってしまう。専門家になる必要はないが，教養として知っておく必要はあると強く感じた。昨年度から必修になった数学1の「統計」は計算演習を中心に扱われ，高校数学の統計がこの分野の導

入として実用的かと言われると疑問を感じる。あみだく じの選び方から始まって，勘や経験に頼らないビジネス でのデータ利用成功例を交えながら，統計学を段階的 に教えてくれる。いろいろな本が出回ってどれを読んでみ ようかと迷っているなら，ぜひこの一冊を手にとって読ん でいただきたい。（橋岡源九郎）

「自分にはどんな道が向いているかわからない」と将来 に不安を感じる人だけでなく，「夢は効率的に叶えたい」，「進路はこれしかない！」と決め込んでしまった人にも手に してほしい一冊。本書は希望を持つためにこうすればよい，希望を持てばこんな良いことがあると説くものではありませ ん。わかりにくさや無駄に思えるものの中にこそ創造性を

育むための手がかりや，希望をつくり出すきっかけが転がっ ていることがある，そのようなものとの出会いを大切にする積極性をもってほしい，というメッセージが多くのエピソー ドとともにちりばめられています。誰にでも読みやすい文章 を通して，著者の学問に対する姿勢—視野の広さ故の思慮深さ一も読み取ることが出来ると思います。（榁田智子）

マメから生まれた生物時計 エルヴィン・ビュニングの物語
田澤仁 学会出版センター 2009年
＂生物時計（一般的には体内時計と呼ばれる）＂という言葉 がある。生物の体内に時計が存在し，睡眠や開花をはじめと する重要な生命現象と深く関わっていることは現在では広く知 られるようになったが，この＂生物時計＂という考えを世界で初 めて唱えたのがドイツの植物学者エルヴィン・ビュニングであ る。本書では，ビュニングの生物時計説の誕生を歴史的な背

景も踏まえて詳細に記述しており，後半では，現在急速に解明されつつある時計遺伝子や時計の分子機構といった話題 にも触れられている。植物の葉の運動をはじめとして，代表的 な生物時計の研究についてもまとめられており，専門的知識 のない方でも十分に読むことができる本なので，生物時計に少しでも興味のある方は是非読んで頂きたい。（田中福人）


## 生命科学コース

Life Science Course

ノートルダム清心学園 清心女子高等学校
〒701－0195 岡山県倉敷市二子1200 Tel．086－462－1661／Fax．086－463－0223

