## education

# こう教えればもつとわかる＂㷲の法則＂ 

## 飯田洋治

## 大学生も間違える問題

力学を留う前の高校生は，根強い経験的概念をもっている。力学を習った後 の大学生でも同じような頃向を示す。
次の問題は高校生と大学生に，力と運動の関係を調査 ${ }^{11}$ したものである。

【問題1】は，一定の力で台車を引く とどのような運動をするかという問題 である〈図1〉。調査によれば，「どんど ん速くなる」と正しく答えた高校生（力学末修）は $25 \%$ にすぎなかった。「ず っと一定の速さ」という生徒は $25 \%$ ，半数は「はじめのうち速くなり，すぐ

一定の速さになる」と答えた。やはり自転車などに乗った経験から，こう考 える生徒が多いのであろう。すでに高校で力学を習ったはずの国立大学理科系学部の学生の正答率は $63 \%$ であ った。
【問題2】は自動車が等速度運動をし ているとき，前向きと後向きとではど ちらの力が大きいかという問題である〈図2〉。正解は「力はつり合っている」 であるが，「前向きの力のほうが大き い」と答えた高校生は7割を超える。高校生の大多数は，「つり合っていた ら動けない」，「動いている以上前向き

## （問题1］

摩摖が大梥小さい台車を同じ大きさの力で引き続けたら，その間，車はどのように動くか。 （ア）ずっと一定の速さで動く。
（1）はじゅのうち速くなり，すぐ一定の速さになる。
（ウ）どんどん速くなる。
［調晋結果］

$\square$ 大等生（114名）高校生（171名）＊印正解

## 〈図1〉

```
[問䰠2]
自動車が等速でまっすぐ走っているとき, 次の力はどちらが大きいか。
    A. 单に前向きにかかる力
```



```
    (P) }\textrm{A}<\textrm{B
（1）\(A=B\)
（ウ）\(A>B\)
```


$\square$ 大学生（114名）高校生（171名）＊印正解

〈図2〉

の力のほうが大きいはずだ」と考える。大学生の正答率は $66 \%$ であった。

【問題3】では，高校生の全問正解者 は171名中1名もいなかった〈図3〉。彼らの圧倒的多数は進行方向への力 を描き，そのために間違えたのである。力学を習ったはずの大学生でも，正答率は4割程度であった。やはり彼らの 2割近くが前向きの力を描いている。

以上の3問だけで，力学を習ってい ない高校生はほほ完全に，「運動＝力 あり」と考えていることがわかる。大学生の各問の正答率はそれほど悪くは ないが，3問とも正解であった大学生 はわずか $25 \%$ 程度であった。

【問題4】になると，結果はもっと深刻であるく図4〉。振れている振り子の最下点では「糸の張力 $T$ と重力 $W$ が つり合っている」と答えた大学生は実 に $84 \%$ にものほる。正解は $T>W$ で ある。正解だった大学生は，わずか $13 \%$ にすぎなかった。高校生より出来 が悪い。

【問題5】は「等速円運動している物体に動く力」を聞いた問題であるく図 $5\rangle_{\text {。正答率は大学生でも4割程度，高 }}$校生ではゼロであった。高校生の間違 いの圧倒的多数は，9割以上が進行方向へ力があり，8割以上が中心から外向きの力があると答えたためである。

この調査はかなり古いものである が，現在までにたびたび高校生に同様 な調査を行った結果から見ても，この傾向は昔もいまもほとんど変わってい ない。このことは，高校や大学で力学 を教えるさいに，こうした経験的自然観が根強く存在するという事実を明確 に認識しておくべきことを示してい る。生徒のもつ前概念や誤概念を正確 に把握することなしに，克服すべき概
＊1 この調査は，力学を習っていない工業高校 2年171名（1983．4調査）と，国立大学理科采学部1年114名（1983．6瀜査），国立工業大学 1年106名（1983．7調査）を対象として行った ものである。2つの大学の間には結果に大き な差はなかった。

## ＂前向きの力＂を描く理由

ほとんどの生徒が等速度運動している物体に，前向きの力を描く。それには彼らなりのはっきりした理由がある。 その理由はおよそ次のようになる。
（i）「運動と静止はもともと違うもの」 であり，「その区別は見ただけです ぐわかる」と生徒はいう。生徒はこ の考えを前提として，すべての力学現象を判断しようとする。
（ii）「何もしなければ止まったまま， これが本来の姿だ」（静止の自然観）。
（iii）「運動するものには，何か運動の理由があるはずだ」。そこで彼ら はその理由を，自分の経験の中に求める。「何もせずにはじめから動いているものなど，どこにもな い。自動車だって，たとえ等速度 で走っていてもガソリンを使う」「だから動き続けるためにはたえ ず力が必要だ」と。
つまり，彼らは現在の運動を，過去 の原因にさかのほって判断しようとす る。たしかに静止している状態から動 き出すまでには力が必要である。しか し，この考えが拡大されて，等速度運動をしているときにも使われてしまう のである。だからはじめ加えた力がそ のまま働いていたり，＂こめられた力＂ ＂運動する力＂＂勢い＂になったりするわ けである。このように，彼らの誤りに ははっきりとした法則性が存在する。少なくとも，こうした自然観を放置 したまま，正しい結論を強引に押しつ ければ，彼らはただ知識として詰め込 むしか方法がなく，心の中ではまった く信じることができないのである。こ
［問题3］
空気抵抗や糜㹉か無視できるとして，O点から落とした球がA～Elこおいて受けて いる力をすべて矢印で描き込め。


〈図3〉

## ［問题4】

振り子が振れているとき，图の最下点では糸の張力Tと重力Wはどちらが大きいか。 （ア）$T>W$（イ）$T=W$（ウ）$T<W$

$\square$ 大紫生（114名）高校生（171名）＊印 正解

〈図4〉
［問逆5】
等速円連䎪をしている物体がある。物体に龂く力は次のどれが正しいか。 ただし，物体の外から見ているとする。
［眮查結果］

$\square$ 大学生（114名）高校生（171名）＊印正解

## 〈図5〉

〔問题6】
台单が一定の速さで走っているとき，球を真上に打ち上げたらどこに落ちると思うか。予想
（ア）球は打ち出し口に落方る
（イ）球は打ち出し口の後に落ちる
（ウ）球は打ち出し口の前に落ちる


〈図6〉
［作業］
台晁の動きを0．1秒ことに描くと図のようになる。0．1秒ごとの球の位目を図の中に描き入れ，0．1，0．2，…秒織の打ち出し口と球の位監を赤線で結びなさい。


〈図7〉

しまう。
実は，この問題は列車や船，飛行機 の中の出来事と同じであることがわか る。私たちは，たとえ大地が動いてい ても，その動きをけっして感じること ができない。地球という宇宙船に乗っ ているからだ。相対性原理の発見は，動きを感じない世界の発見であったの である。

## 等速度て動のに力はいらない力は速度を変える

もちろん，いくら事実としての相対性原理を納得できたとしても，＂動く力＂ の考えはそう簡単には消えない。どう しても，力との関係で，正面から生徒 の経験的自然観と対決する必要があ る。認識調査に使った【問題1】，【問題2〕のような問題を，直接授業にか けるのである。経験的概念と科学的概念との対立点が明確なだけに，どち らの問題もまず間違いなく議論が起 きる。

これは，静力学で学んだ力の原理の発展問題として位置づけることができ る。実験は，【問題1】では，ゴムヒモ の長さが一定になるようにして台車を ひっぱるだけである。【問題2】では，台車の後に砂袋をつけてほぼ等速で動 かし，台車の前後のバネののびの大き さを比べるだけでどちらが正しいか，簡単に実験で決着がつく。対立点が明確であるだけに，討論が白熱したとき は感動的な実験になる。

こうして，「一定の力が働くと速く なるしかない」，「等速度のとき力はつ り合っている。これが慣性の法則だ」 という認識ができてくると，＂動く力＂ の考えは大きくゆらいでくる。「運動＝力あり，静止＝力なし」と見る見

方ではなく，
「合力 $\ddagger 0 \rightarrow$ 速度変化あり」：力の原理
「合力 $=0 \rightarrow$ 速度変化なし」：
（等速度，静止）慣性の法則

と見ることが決定的に重要であること がわかってくるのである。

ここで初めて，原理をもとに力を定義する。「＂動く力゙というような相手 がなく，運動物体がもつものは，後で学ぶ運動量とかっ運動エネルギーとよぶ もので，これは力とはいわない。力は ものがもつ量ではない」。だから「これ からは，カというときは，ものを変形 させるとか，運動に変化を生じさせる ものだけを力とよぶことにしょう」と力を定義する。
このように＂力の原理＂と＂相対性原理＂を，たしかに成り立つ根本原理と して導入し，生徒がもっている未分化 な力の概念を分化させていく。そのた めには一連の問題の積み重ねが必要な ことはいうまでもない ${ }^{2}$ 。＂力の原理＂ を満たさない＂力＂は力ではない。＂動 くガは力とはまったく別ものであり，力なしに動くというのが慣性の法則＂ なのだということに確信がもてるよう になると，生徒は急速に変わり始める のである。

## 

運動の第 2 法則 $m a=F$ を導くのに， まず $F \propto a$ を確認してから，その比例定数としてmを導入するやり方では，慣性質量 $m$ の運動において果たす役割はまったく浮かび上がってこない。台車をゴムヒモ2本で引っ張ったと き，ゴムヒモ1本で同じだけのばした ときと同じ加速度運動をするようにす

るには，台車の質量を何倍にすればよ いかと問うのである。 2 倍の力に対し て， 2 倍の質量にしなければ加速度は同じにならない。Fに対応して $m$ を决 めるのである。こうすると，慣性質量 が運動の変化を奶げる（等速度で動こ うとする）役割を果たしていることが， くっきりと浮かび上がってくる。式で書くと，
$a=\frac{F}{m} \cdots \cdots \cdots$ 運動を変化させるる
となる。
落下法則が質量に関係しないのは，「重力が 10 倍となれば， 10 倍の速度変化が生じてもよいはずなのに，慣性質量がちょうど 10 倍となっていて， 10倍速度変化を妨げるために，それらが ちょうど打ち消してしまうから」，つ まり $m$ とFがいつも比例しているとい うことを明らかにする。

## 形の原理から形成の原理へ

【問題4，5】のような問題に対して，生徒が誤った判断を下すのは，次のよう な理由が考えられる。
（i）「カーブするときは必す遠心力か㗢く」
この言葉は身近かな乗り物の経験 から常識となっている。たしかに車 の中にいる人は遠心力（慣性力）を感ずるが，彼らはこの遠心力を観測系に関保なく，曲線運動に必ず付随する力だと判断してしまう。これ が加速度系からみたときにのみ生ず る力だとは考えないのである。
（ii）「つり合ったままカーブする」，
「等速円運動には加速度はない」
彼らがこう考えるのは円運動など の曲線運動の形をあらかじめ与えら れたものとして判断するからであ


〈図8〉

る。「運動の形が力によって形成さ れる」とは考えない。
（iii）「等速度でも前向きに力が働く」
この点についてはすでに検討した。高校生•大学生のこのような誤りは， ＂向きを変える力＂と＂慣性運動の直線性＂が，意識的に教えられなければ当然のことである。

歴史的に見ても，慣性の法則を発見したガリレオ自身，その直線性を明確に把握していなかった。地上での水平運動が直線であっても，天体規模に拡大すればそれは円の一部となる。だ から，ガリンオの慣性の法則は天体で は等速円運動であった。古代ギリシャ以来，天体の運動を，円という＂形を原理＂にして考える見方はまったく疑 われることがなかった。コペルニクス も例外ではなかった。慣性運動の直線性を明確に指摘したのはデカルトであ る。円という＂形の原理＂を投げ捨て，惑星運動が直線運動からずれるのを，太陽からの力の作用によって説明しょ うとしたのはケプラーであった。デカ ルト，ケプラーの貢献があったから， ニュートンは万有引力の法則の発見が できたのである。このように，ケブラ ーからニュートンに至る過程には， ＂形をそのまま原理にする見方＂から ＂形を生み出す原理＂，つまり＂形成の原理＂の追求という重要な飛躍がある ことに注目したい。

$$
\text { ニュートンの運動方程式 } m \boldsymbol{a}=F \text { は }
$$

＂形成の原理＂を表している。これを2

つに分けて考えると，「速さを変える のも力だが，運動の向きを変えるのも力である」ということになる。つまり，力は運動を形成するとともに，その形 も形成するのである。

私は，＂向きを変える力＂に視点を絞 った教え方を通して，＂形を生み出す原理＂の把握をめざしたい。

## 円運動は中心への＂落ち込み＂

力学を習う前の高校生に，「等速円運動をしている物体は加速度運動してい るか？」と聞くと，ほとんどすべてが加速度はないと答える。等速のただし書きに戸惑うだけでなく，いつも半径一定で動いているので中心向きに加速 しているようには思えないのである。 いくらべクトルを使って中心向きの加速度を導きだしても，インチキくさく て仕方がない。

実際私自身，高校時代にわかった気がしなかった。円運動と放物運動の本質的つながりもわからず，まったく別の運動として公式をおぼえこんだ。

この問題が一気に氷解したのは，私 が教師になってから，「月は地球に落下している」というニュートンの着想 を知ってからである。

等速円運動というのは，「たえず中心に向かって＂落ち込んでいる＂」と考 えればよい。図で示すとく図8〉のよう になる。こう考えると，円運動に中心向きの加速度があるのは当たり前であ るし，天体と地上の物体の運動を区

別する必要もない。ようするに，＂向 きを変える力＂と＂慣性運動の直線性＂ という視点から，どのように運動が形成されるかを理解することが重要なの である。こうすれば，放物運動と円運動の本質的つながりだけでなく，天体 の運動が楕円になることも自然に理解 できるようになるであろう。

すでに述べたように，生徒は根強い経験的概念をもっている。これまで力学の理解がたいへん困難であると思わ れてきたのは，この経験的概念を放置 したまま教え込もうとしてきたからで はないか。それに対して，この経験的概念と科学的概念の対立点を意識的 に明確にして生徒の前に提示すると，彼らは見違えるように議論を始める。 そして，実験で決着をつけるのである。

少なくとも，このような授業展開が できるためには，生徒のもつ前概念や誤概念をきちんと掌握すると同時に，彼らの前概念や誤概念に照らして物理 の基本的概念や法則の有効性を，学 ぶ側から分析し直す試みがどうしても必要とされる。学の体系として確立さ れた概念を，単に解說し伝えるだけで はだめなのである。

## 参考文献

1）㪄田洋治：力と運動をむすぶもの——物の慣性——「理科教室】新生出啟（1971．8～12）。
2）川勝博，三井伸雄，飯田洋治：「学忿側から みた力学の再構成」新生出版（1992）。
3）板倉聖宣：「力と運動】の授業妻，「科学教育研究1No． 6 1971年10月号．

