지리교육과 삶의 질: 21세기 지리교육의 과제

류재명*

Geography Education and Quality of Life: The Agenda of Geography Education in the 21st Century

Jae-Myong Ryu*

요약: 본 연구는 삶의 질의 문제화가 지리교육 분야에서는 어떻게 제기될 수 있는지를 살펴보고, 지리교육 활동에 참여하고 있는 사람들의 삶의 질을 높이기 위해서 수행되어야 할 과제는 무엇인지를 밝힌 것이다. 지리교육분야에서 제기되는 삶의 질의 문제화 과정은 삶의 질과 밀접히 관련되는데, 지리력을 가르치고 배우는 과정에서 투입되고 활용되는 다양한 소프트웨어와 하드웨어의 자료 개선이 없는 지리교육 분야에서의 삶의 질은 고양되기 힘들다는 것이다. 교과와 학습 프로그램과 수업운영방법에 있어서의 질적 발전을 도모하기 위해서는 지리교육의 목표 명확화, 지리교육과정의 개선적 조직방안 개발, 지리교육의 개념과 내용체계 표준화, 자료에 근거한 사고력 기르기 학습프로그램 개발 등의 연구가 앞으로 체계적으로 이루어져야 할 필요성이 있음을 논의하였다.

주요어: 지리교육, 삶의 질, 지리교육과 지리학의 관계, 지리교육의 과제

Abstract: The purpose of this paper is to discuss what agenda could be raised on the subject of the quality of life in geography education and to clarify what to do to enhance the quality of learning and teaching activities in geography classrooms. Several tasks of geography education are discussed for the quality of life and the better living environments; first, we have to clarify the aims, scopes, and sequences of geography education. Second, we need to standardize the concepts and contents of school geography. Third, we need to develop the learning program to encourage students do the data-based thinking. These require further systematic research in test materials, teaching program, and classroom activities for qualified geography education.

Key Words: geography education, quality of life, agenda of geography education

1. 머리말

우리나라의 지리학은 세계적으로 교육열이 높고, 자기교육을 위해서 엽정난 사교육비를 투자하는 것으로 유명하다. 교육열이 높다는 것은 매우 바람직한 일이라고 볼 수 있다. 그런데 교육열이 교육과정에 보다는 교육의 결과에 집중되고, 그리고 교육과정에 대한 관심도, 보다 장기적 차원에서 교육받은 결과가 미래의 삶의 질에 나타날 영향이 있는 면에서 주의가 보다는, 학교의 대학입시 통과라는 뜻에 집중되어서, 교육열의가 생산적 효율성을 높여든지 기여하지 못하고 있다. 본 연구에서는 문제를지고 있는 것이다.

오늘의 논의 주제는 21세기의 삶의 질이다. 21세기에는 교육이라는 병수가 삶의 질에 미치는 영향이 더 커질 것으로 보인다. 하루하루 다르게 새로운 기술이 개발되고, 이전에는 미처 생각하지 못한 새로운 상품들이 등장하면서 우리의 일상생활 환경은 빠르게 변화시켜 나가기로 보인다. 신기술 연구, 신상품의 생산 - 유통 - 소비가 중요한 비중을 차지하는 사회에서는 이전의 경험과 지식으로는 이해하기 힘든 정보와의 양이 폭증하고, 그 유용성 또한 매우 빠르게 각 개인이 낭독적으로 대처하면서 자신의 직업을 가지며, 삶의 질을 누리기 위해서는 교육에 대한 수요가 증대되지 않을 수 없다.

* 서울대학교 지리교육과 부교수(Associate Professor, Department of Geography Education, Seoul National University)
투구나 지역인 혹은 국가간 장벽들이 무너지면서 우리의 생활영역은 계속 확대되고 있는데, 활동하는 공간적 영역이 확대된다는 것은 그만큼 가능성이 높아지는 동시에 경쟁의 마당이 넓어짐으로써 더욱 치열한 경쟁속에서 생활해야 한다는 것을 의미한다. 새로운 가능성에는 도전과 위협을 가능성도 포함한다. 확대된 생활공간 내에서 자신의 서비스를 소비하는 사람을 놀리지 못하면 생산주차 어렵게 될 가능성이 높다. 오늘날 국제 경쟁사회에서 '소비자 중심'이라는 개념이 중요한 개념으로 부각되는 것도 이러한 차원에서 이해할 수 있다.

교육산업은 서비스 산업이란다. '서비스'의 개념이 포함하는지는 힘들다. 소비자의 권리가 강조되는 사회에서, 소비자가 원하는 서비스를 공급하지 못하면, 교육시장에서도 살아남기 힘든다. 그동안 교육시장은 비교적 안정되어 있고, 변화의 속도가 느렸다. 그러나 범세부인 상황이 달라지고 있다. 교육시장에서도 경쟁이 치열해지고 있으며, 교육시장 안에서의 지역간, 국가간, 분야별 장벽이 점차 낮아지고 있으며, '소비자 중심', '학습자는 중심'의 소위 '열린교육'이 강조되고 있다.


특히 지리교육이 사회적인 잇슈들에 대하여 적극적으로 대응해야 오지 못하다는 반성이 많았는데, 이런 자극이 마련됨으로써 우리의 자세를 검토해 볼 수 있게 되고, 그러한 문제에 대하여 관심을 갖게 할 수 있는 좋은 계기가 되는 것으로 생각된다.

그런데 사람의 삶이라시 시각각각 각각의 다양한 활동으로 표출되고, 그 속에서 삶의 질이 평가되고 느껴지는 것이므로, 본 발표자는 어떤 부분에 대하여 논의를 한정할 수밖에 없다고 본다. 다양한 관리 학회의 관점에서 이 주제와 관련된 발표가 있기도 하면, 한국지리·환경교육학회의 입장에서 발표할 하는 필자의로서는 '지리교육'에 한정하여 삶의 질을 논의해 보도록 하겠다.

것제는 어떤 사람들이 지리교육과 관련되어 삶의 질의 문제가 제기될 수 있는지를 검토하고자 한다. 누가 지리교육에 의해서 그 삶의 질이 영향을 받는가, 그리고 구체적으로 어떤 활동과 관련된 삶의 질이 문제될 수 있는가를 살펴보고자 한다. 문제는 지리교육과 관련된 사람과 그들의 활동 과정에서 부각되는 삶의 질의 문제. 그리고 지리교육의 문제를 해결하는 것이 예의바른가 살펴보고, 것제는 21세기 지리교육의 발전을 위하여 해야 할 과제가 무엇인지를 살펴보는 것으로 이 발표를 마무리하고자 한다. 인간의 삶의 질과 밀접히 관련되는 지리교육내용으로 어떤 것이 있는지, 그리고 그와 지리교육내용의 학습효과로 나타날 학생들의 미래 삶의 질, 혹은 지리교육을 통한 학생들의 생활공간에 대한 과학적 이해, 잘못된 공간문화에 대한 비판과 바람직한 공간문화 정립에 적극적인 참여도도 등과 관련되는 논의는 본 발표자의 능력 부족으로 하지 못하여 안타깝다는 것을 미리 밝혀두고자 한다.

2. 누구의 삶의 질이나, 그리고 어떤 삶의 질이나?

본 발표의 본론에 들어가면서 먼저 "누구의 삶의 질이나"라는 질문을 던지는 것은 지리교육과 삶의 질에 대한 논의에서 대상을 분명히 하기 위해서이다. 아무리 뒤집힌 여其它问题를 구사하면서 삶의 질에 대한 이야기를 해도, 목표와 대상이 불명확하여, 도대체 누구를 위한 것이냐에 대한 질문에 협조를 달변할 수 없다면, 추상적인 논의에 그치고 말할 것으로 생각되기 때문이다.
그동안 지리교육의 문제점과 개선방안에 대한 많은 논의가 이루어졌지만, 그 논의가 생산적이지 못하였다고 한다면, 지리교육의 문제점이 누구에게서 나타나는가? 왜 그것이 문제가 되는가? 누구를 위해서 개선해야 하는가 등의 문제를 명확히 하지 않았던지도 그 이유가 있다고 본다.

앞에서 언급한 ‘소비자 중심’이라는 것을 다시 생각해 보자. 누가 소비자인가? 소비자와의 불만은 어디에 있는가? 그동안 우리는 너무 공급자 중심에 있어서 있었던지 반성해 볼 필요가 있다. 학생들이 지리를 선택하지 않는다고 생각할 수 없고, 학생들의 흥미를 유발하려면 지리수업 자체가 두드러지게 운영해 나가지 못한다고 하여 교사를 막은 적은 없는 말이다.

그러나 거미줄처럼 엮혀있는 인간관계 속에서, 그리고 인간의 사회적 관계가 복잡한 면해적 상황 속에서 전체되기 때문에 구체적으로 무엇이 문제인지, 그 문제는 누구에게 있어서 필요하는지, 누가 책임을 지고 해결해야 하는지 등의 문제가 결코 간단하지 않다. 그렇다고 문제를 단순화해서 생각해 볼 것이 전적으로 의미없는 것은 아니다. 직접적인 모서지만, 미래사슬의 개념을 적용하여 지리교육 관련자들의 서비스 연계를 그림 1과 같이 살펴보는 것은 유용하다고 생각된다.

그림 1에서 사회과학대학이나 자연과학대학의 지리학과에 소속되어 있는 지리학자는 최상위에 있는 ‘학회’에 포함되는 것으로 상정하였다. 사실 지리학 관련학회 회원에는 지리교사나 지리교사 양성대학의 교수들로 포함되어 있기 때문에, ‘학회’가 아래 단체에 있는 것과는 완전히 구분되는 파라미드라고 보기 어렵다. 다만 이 그림을 통해서 말해 보고자 하는 것은 초·중·고등학교에서 ‘지리’ 과목을 학습하려는 학생들이 하나도 없다면, 지리교사도 존재할 수 없고, 지리교사라는 직업이 이 사회에서 설자가를 잃어버리면, 사범대학의 지리과 혹은 사회교육과 지리전공에 소속된 교수들도 설자가 매우 위태로워진다는 것이다. 여기서 ‘위태로위진다는 표현을 사용한 이유는 초등중고등학교의 지리가 한편히 사라지고, 교육대학과 사범대학에서 지리학과 교수의 지리가 완전히 사라진다고 하여도, 지리학이라는 순수학문을 하는 학과는 충분히 존재할 수 있고, ‘교육분야’ 이외에도 지리학 전공으로 취업할 수 있는 자격이 많다고 생각하는 사람들도 있으며, 본 발자국도 이들 완전히 부정할 수 없다고 생각하기 때문이다. 그렇다고 하여도, 학회의 밑바탕을 이루는 직업의 종류 중의 개체수가 줄어들면, ‘학회사슬’의 한 절점에 있는 전문지리학자 그룹으로 구성된 관련학회의 파워는 줄어들 수 밖에 없다는 사실은 분명히 인식할 필요가 있다.

이곳에서 초기의 질문인 “누구의 삶의 질이나”라는 것을 다시 생각해 보자. 그림 1을 통하여 알 수 있는 것은 지리교육과 관련한 사람들의 삶의 질은 서로 완전히 맞물려 있다라는 것이다. 지리교육이 하는 사람들이 늘어나면서, 지리 과정을 지속하고 있는지가 기분이 좋아지고, 지리교육자는 직업인기로 그가 높아지면서, 교사양성대학의 지리학 전공교수도 즐거워질 것이며, 마찬가지로 역의 논리도 성립한다는 것이다. 그리고 지리교육의 입장에서 가장 먼저 생각할 수 있는 삶의 질은 학생과 교사에게서 가장 잘 드러나고, 문제가 될 수 있다고 본다. 그들이 슬롯인 면에서 차지하는 비중이 높고, 문제로 인하여 피해를 본다면 그 정도가 가장 크고, 또 문제해결과정에서 주도권을 가져가기 힘든 입장에 있기 때문이다. 지리교육 시간은 모든 과목과 차이를 보이려 그렇게 많은 시간은 아니지만, 전국의 수많은 학교의 학생들이 일주일에 몇 시간의 수업시간에 해당하는 즐거움을 느끼지 못한다면 그것은 문제이고, 전국의 많은 지리교사들에 대표 몇 시간의 지리를 가르치는 수업시간에 직업 불만을 크게 느끼다니, 지리교육자인 나 같은 사람에게는 중요한 과제로 부각될 수밖에 없다.

“누구의 삶의 질이나”와 함께 “어떤 삶의 질이
나"을 함께 검토할 필요가 있다. 사람이 따라서 지리교육과 관련되는 활동의 종류와 성격이 다르기 때문이야. 지리교육과 관련된 사람이 젊은 지리교육의 결과 관련되고, 지리학자 가르치고 배우는 활동의 절이 핵심적인 문제인 것은 분명하지만, 서비스 개별 과정에 위치한 사람들의 입장에 따라, 주로 하게 되는 활동의 종류가 다르므로, '삶의 질'에 영향을 미치는 범위가 서로 다르다.

그리고 우리가 "누구의 삶의 질이나" "어떤 삶의 질이냐"를 검토하는 것은 결국, 우리의 핵심적인 관심사인 지리지를 가르치고 배우는 활동의 질을 높일 수 있는 방법을 찾는 일, 다시 말하면, 각각의 서비스 개별 과정에서 지리교육의 질적 제고를 위해서 가장 필요한 일이 무엇인가를 찾기 위한 것이라는 점을 생각해 보아야 한다. 삶의 질은 접촉하는 다른 사람과의 관계에서, 그리고 그러한 접촉과 활동이 이루어지는 환경의 상태에 따라 좌우되는 것이므로, 만족하지 못하는 상태가 누구에 의해서 혹은 어떤 환경에 의해서 유발되는지를 먼저 생각해 보아야 한다. 그리고 삶의 질은 각각의 입장에서 느끼고 있는 불만들이 어떤 것인지, 왜 그러한 불만들이 나타나는지의 문제로 바뀌어 생각할 수 있다.

이러한 사람이 삶의 질이 떨어진다는 문제의식을 느낀다면 그것은 독립적인 한 개인의 문제로서 인식할 수도 있지만, 그러한 문제의식은 다른 사람들의 행동과 관련되어 그러한 인식이 발생하고 느껴지는 것만큼 그런 인식의 연결망을 생각해 볼 필요가 있다. 예를 들어 학생이 지리수업에 만족을 하지 못한다면 그 학생의 개인적인 특성에 기인하는 문제로서 그 학생이 개인적으로 해결해 나가야 할 문제도 있지만, 그러한 문제의식을 공유하는 학생들의 수가 많다면 이들이 교실이라는 공간속에서 또 수업시간이라는 시공간속에서 경험하는 삶의 질이 달라지기 마련이다. 이는 이에 영향을 주고 받으면서 서로 연결되어 있는 사람, 즉, 교사와의 문제와 관련된다. 학생의 입장에서 보면 수업시간에 발생하는 여러 가지 질적 조건이 교사에 의해서 좌우된다고 볼 수 있다. 그리고 교사의 입장에서 보면 임시제도, 학교의 시설, 교과서의 내용과 형식, 학교장이나 교육지원 기관에서의 교육지원활동의 질이 관여하게 된다.

이러한 시점에서 보면, 교과서의 집필자, 교과문제 개발에 참여한 자, 교육정책자, 교육에 대한 예산정책자들이 가지고 있는 자의 태도 등도 관련된다. 따라서 지리교육과 관련된 서비스 개별 과정을 분석해 볼 필요가 있다.

그림 2는 지리학과 지리교육의 관계를 나타낸 것으로 지리교육에 관련된 사람들의 역할관계를 보여준다. 사람마다 주요 역할이 다르고, 그에 따라 지리교육과 관련되어 평가될 수 있는 '삶의 질'이 각기 상이하며, 문제의 인식과 그에 대한 책임과 의무도 다르다. 지리학자는 지리학의 지식을 생산·관리하고, 지리교육에 있어서의 내용지식의 원천을 제공하며, 교과문제가와 함께 지리교육과 정의 개발에 직접 참여하기도 하고, 간접적으로 영향력을 행사하기도 한다. 교과문제가는 지리교육과정의 개발에 직접 참여하거나 영향력을 행사하고, 학생들의 수준과 사회적 요구를 고려하여 지리학 자식층에서 지리교육내용으로 적합한 것을 선정하고, 교육의 효과성을 높일 수 있도록 적절히 조정한다. 지리교사는 교과과정에 따라, 그러고 교과서 등의 교재를 활용하여 학생들로 하여금 지리학의 개념과 이론적 도구를 통하여 공간이라는 텍스트를 관찰하고, 느끼고, 이해하는 수준을 높이려고 노력한다. 학생들은 교사가 조작하여 제공하는 수업활동에 참여하여, 지리학의 지식체계를 맞보게 되고, 배운 지식을 동원하여 주변의

그림 2. 지리학과 지리교육의 관계

- 344 -
일상공간에서의 경험을 설명해보려고 시도한다. 

지리교육과 관련된 삶의 질은 바로 이러한 각 개인의 활동과정에서 평가되면서, 만족하거나 불만을 느끼게 되고, 문제시되는 것이다.

3. 누가 무엇을 해야 하나?

문제점을 말하기는 쉽다. 그러나 누가 무엇을 어떻게 해야 하는지를 말하기는 쉬운 일이 아니다. 그것이 쉽지 않은 이유에는 여러 가지가 있었지만 학문사회의 조직 특성상에서도 그 이유를 찾을 수가 있다.

일반 상품의 생산, 유통, 소비에 관련된 기업의 조직에 비하여, 학문적 기초적서의 생산, 유통, 소비에 관련된 기관의 조직은 매우 영향을 미치지 않는다. 일반 기업에서는 지본의 투자와 이용의 관리, 신상품의 생산 연구, 생산라인에서의 노동자의 작업관리, 상품의 질 심사, 포장, 유통, 선전, 광고 등에 대한 의사결정이 매우 조직적이고, 제도적으로 이루어진다. 책임과 권한이 상대적으로 분명하다. 계열기업이 여러 개 있는 경우에도, 이를 통합하는 시스템이 가동된다. 그러나 지리학과 같은 지식의 생산과 유통, 소비에는 계기적인 조직이 없는거나 다름없다. 여러 개의 학회가 있고, 지리학과 지리교육과가 전국의 몇 개 대학에 흩어져 있고, 전국의 여러 중고등학교에 지리교사가 있지만, 이를 통합하는 시스템이 없으며, 책임이 분명하지도 않다.

지리학 관련 지식상품에 대한 소비자 만족이 떨어지고, 지리학 계열 인터스토리(?)에 근무하는 사람의 근무조건이 나빠지는 것을 체크하고, 전체적인 문제점이 발생했을 때, 이러한 문제를 파악하고, 이를 해결할 수 있는 대책을 강구하며, 새로운 투자를 하고, 기업조직을 새로 구성하는 책임을 질 수 있는 사람은 누구이건가 메부 별명확한 것이 특징이다. 이런 한 학교의 지리교사가 ‘지리’를 가르치는 업무의 젊이 떨어진다고 하여, 지리학계에서 이를 통제할 수 없다. 어떤 대학의 지리학 교수의 업무 젊이 떨어진다고 하여, 학계에서 이를 통제할 수가 없다. 그런 것이 바람직하다고 말하려고 하는 것이 아니라. 그러한 조직상의 특성을 우리가 이해할 필요가 있다는 것이다.

그러므로 “학회에서 무엇이 문제인가, 어떻게 개선되어야 한다. 학생의 지리교육에 대한 불만이 증대되고 있다. 지리교육의 쇠퇴가 위협받고 있다. 교과서가 개선되어야 한다. 교시양성대학의 거리끌림이 바뀌어야 한다.” 동등의 소리는 분명한 책임을 지고 들어줄 사람이 없다. 문제의식에 동감하는 사람이 많다고 하여도, 해결책을 진 사람이나 누구인지 분명하지 않고, 사회 통념상으로 책임이 있는 사람이 그 일을 체계로 수행하지 않는 다고 하여 그 사람의 극복안에 대하여 제로를 하거나될 수 있는 권한이 어디에 누구에게 있는지도 모호하다.

본 발표자는 소위 ‘지리교육’ 전공자로서 ‘서울 대학’에 근무하므로, 본인에게는 많은 책임이 있다는 것을 알고 있다. 그러나 본인과 문제의 의를 공유하는 사람이 있다고 하더라도, 누군가에게 ‘이런 일을 해주시오’라고 명령할 수 있는 권한이 없기 때문에, 본인을 비롯하여 지리교육에 관련된 전문가 각자는 자신의 판단에 따라 일을 해나갈 수밖에 없게 저자라고 할 수 있다. 지리학 지식 산업에서 일하고 있는 우리 각자는 같은 회사(?)에서 타분야와 경쟁하는 공동의 입장에 처해 있는 동시에, 우리 그룹내에서는 서로 경쟁하는 개별업체 경쟁자라고 할 수 있다. 문제는 얼마나 투명하게 공개경쟁하느냐, 누가 새로운 아이디어를 내놓고 얼마나 많은 사람으로부터 지원을 받아 신상품을 개발하여 시장개척에 성공하느냐면 할 수 있다.

이 정도에서 다시 오늘의 핵심주제인 `살의 질을`을 다시 생각해 보자. 매우 모호하게 설명할 수가 없다. 이론적으로 간단히 생각해 보면, 살의 질이라는 문제도 ‘최소의 노력을 최대의 효과를 얻는다는’ 원칙과 상충하는 것은 아니다. 지리교육의 문제를 인식하고 문제를 제기하는 것은 누군가 다른 사람이 해결해주어서 자 신은 혜택을 보고자 하는 마음이 전혀 없는 것이 아니고, 상대적으로 해결책이 더 많은 사람도 ‘최소의 노력을 하는 사이에’ 제기한 주요 문제가 적당히 해결되어 그 혜택을 보고 싶은 마음을 포기하기는 어려운 것이다.

논의의 초점을 약간 벗어난 것 같기는, 다시 제
4. 21세기 지리교육의 과제

지리교육과 관련된 삶의 질은 지리교육의 결과로서 학생들이 누릴 수 있는 삶의 질이나, 교육과정 중에서 경험하게 되는 '지리교육의 내용적 질'의 차원에서 논의될 수 있는 것 등으로 나누어 볼 수 있다. 이는 지리교육의 목표를 어떻게 설정할 것인가 하는 문제와 연관된다.

지리교육이 '잡잡한 사실의 나열'이라는 비판을 받는 것은 목표가 명료화되어 있지 않은데 그 이유가 있다. 목표가 분명하지 않기 때문에, 학습의 우선 순위를 명확히 하여, 주어진 교육 여건 하에서 학습 가치가 높은 것을 적절히 선정하여 조직할 수 있는 다양한 단일한 방안이 논의되기 어렵고, 이것 저것 가르쳐야 할 것은 많고, 무엇을 빠지고 줄여야 하는지 판단하기 어려운 것이다.

지리교육의 목표설정에 대한 문제는 그렇듯고 몇몇이 보이는 진술문을 개발하는데 그치는 것이 아니다. 실질적 전략, 혹은 목표를 달성하기 위한 수단과 방법과 이어지지 않는 목표설정에 대한 논의는 긴밀히 되도록 한다. 몇 가지 예를 들어 생각해 보자. 우리는 흔히 지리교육을 통하여 '지리적 인식', '지리적 사고방식'을 길러야 한다고 주장한다. 그런데 지리적 인식이 어떤 내용과 방법, 어떤 학습자료로 길러지는 것인지에 대하여 전제한 논의를 하지 못하였다. 그리고 지리교육의 목표를 논의할 때 '인간과 환경의 관계에 대한 이해'를 말하되, 우리의 교과서 내용을 인간과 환경과의 관계를 이해하기에 적합하게 구성하려고 얼마나 체계적으로 노력해 왔는지라는 점을 생각하면 반성할 점이 많다. 또한 '사전적 사실 위주의 지리교육'을 비판하면서, 개념과 이론 학습을 해야 한다고 하면서도, 교과내용의 구성을 관찰과 사고의 대상인 지리단위로 하는 방식을 계속 유지해왔다.

우리의 목표가 학생들로 하여금 이 지구상의 모든 지역의 지리적 특성에 대하여 하나도 배짐 없이 살펴보도록 하는 것인가? 지역을 보는 '안목'은 이 지구상에 있는 모든 지역의 지리적 사실들 모두 판찰해야만 길러질 수 있는 것인가? 지리교육의 내용은 한국지리, 세계지리로 구분하고, 한국지리의 질과 주요지역의 구분하고, 세계지리의 각 대륙별로 구분하고, 구분한 각 지역에 대하여 다시 지형, 기후, 산업, 인구, 도시, 교통 등으로 주제별로 각각 구분하여, 베리 (Berry, 1964)의 지리학적 메트릭스상의 각 설 하나하나를 살펴는 방식으로 하면, 자연스럽게 인간과 환경과의 관계에 대한 이해가 증진되고, 지역을 보는 안목이 길러지는가? '하나님을 가르치며 열을 안타라는 학습의 전이효과는 지리교육에서는 불가능한 것인가? 열을 가르쳐서 거꾸로 하늘을 알 수 있는 내용적 방식을 고안하기는 하는 이유는 어디에 있는가?(류재명, 1998)

우리는 몇 차례 교과과정을 개편하고 그에 따라 새로운 교과서를 만들고 사용해 왔다. 그러나 지금까지도 교과과정과 교과서에 대한 불만은 조금도 줄어들지 않았다. 왜 그런가? 그것은 연구하지 않고, 아무런 방향도 없이 이러한 바탕이 없기 때문이다. 어떤가 끝낼 것인지 분명하게 연구해야 한다. 좋은 점에 대한 설계도를 완성하지 않고, 자꾸 절반 무 Gujar 초로만 한다고 하여 이전의 집보다 좋은 집을 지을 수 있다는 보장은 없다. 우리는 출출로 나머지를 건설한다고 비판 하지만, 지리교육과정과 교과서도 축소로 개발하기는 마찬가지이다. 교육부담을 덜한다. 교육과정 개편 작업에 투자되는 연구비가 적고, 연구기간이 짧은 것도 문제지만, 평상시 학계에서 연구가 꾸준히 지속되지 않는 것도 문제이다. 교육부 입장에서 보면 한시적인 프로젝트이
지리교육의 삶의 질: 21세기 지리교육의 과제

지난 21세기 지리교육이 성장된 인간의 삶의 질을 높이는데 기여하기 위해서는 다음과 같은 연구가 체계적으로 이루어져야 할 것으로 생각된다.

- 지리교육과정의 깊이적 조직방안 - 초등학교에서 중학교를 거쳐 고등학교로 나아가는 과정을 전체적으로 통합하여 교육과정을 조직하는 논리가 개발되어야 한다. 동일한 내용조직방식을 초·중·고등학교 과정에서 수준만 달리하여 계속 반복하기 하는 것이 적절하지 아니면 다른 조직방식으로 계열화할 것이 적절한지에 대하여 연구할 필요가 있다.

- 지리교육의 개념과 내용제계 표준화 - 시시각각으로 변화하는 세계의 여러 지역의 다양한 지리적 사실, 홍수처럼 밀려오는 수많은 지역정보들 속에서 '사실'이란 주요한 교육이 되지 않기 위해서는 초·중·고등학교 과정별로 각 과정에서 기본적으로 배워야 할 개념과 원리, 혹은 지리적 사실이 무엇인지 등에 대한 표준화 작업이 이루어져야 한다. 이는 바로 각 과정별 목표와 평가기준과 작성이라는 작업과 적절되는 중요한 일이다. 사람마다 지리교육이라고 생각하는 것이 너무 헷갈릴 필이다. 교사에 따라, 혹은 저자에 따라, 지리교육의 내용구성이나 접근방식이 너무 다르다. 도체제 지리교육이란 무슨 주제를 어떤 개념으로 무엇에 대하여 논의를 하는 것인지, 지리교육과 하면 무엇을 핵심문제로 다루는 교과인지, 그 정체가 매우 모호한 설정이므로, 정체성을 분명히 할 수 있는 표준화 작업에 대하여 연구가 필요한 것이다.

- 자료에 근거한 사고(data-based thinking)훈련을 돕기 위한 내용전개의 디스플레이 방식과 사고의 과정에 따른 학습전략의 단계화 방안 - 교육이 '종교적 믿음을 기르는 방식으로서 푄표하여, 과학적 방법론에 따라 이루어져서가치 위해서는 데이터에 근거하여 생각하고 말하는 연습을 체계적으로 할 수 있도록 학습자료를 디스플레이하는 방식을 연구해야 한다. 그리고 각 학습내용에 대하여 사고의 과정을 작은 단계로 구분하여 논리적 비약없이 단계별(step by step)로 교수학습이 이루어질 수 있는 방안을 연구해야 지리교육의 질적 발전이 이루어질 수 있을 것이다.

- 지리교육정보의 세계적인 네트워크 구성 방안 - 세계 각 나라와 지역마다 지리학을 연구하는 기관이 있고, 지리학 가르치는 학교가 있다. 이를 기관과 학자, 교육자가 각기 수집, 관리하는 지리교육 자료를 네트워크하는 방안은 세계지리학회와 더불어 연구할 필요가 있다. 정보화 사회에서의 지리학 혹은 지리교육의 경쟁력을 지리에 관한 가치있는 정보를 얼마나 서로 많이 공유하는지의 여부에 달려있다고 볼 수 있다.

5. 마무리

지리교육과 관련된 삶의 질 문제는 가르치고 배우는 활동의 질적 가치의 문제에 직결되는 것이라고 할 수 있다. 배우고 가르치는 일이 가치있고, 즐겁게 느끼질 수 있도록 하기 위해서는 교육 내용과 교육방법에 대한 연구가 체계적으로 이루어져야 한다. 어느 일에서도 마찬가지지만 연구 없이 삶의 질이 높아지기를 기대하기는 어렵다. 그리고 고생해서 연구하여 서비스하려는 사람은 없고, 누군가가 연구해야 아주야 하고 버리기만 하면 발전은 이루어지지 어렵다.

그리고 한두 사람의 몇 편의 연구논문으로 지리교육의 문제를 완전히 해결될 수 없는 것도 분명하다. 많은 아이디어들이 나와 서로 경쟁하는 것이 중요하다. 다양한 서로 다른 아이디어들이 서로 경쟁하고 논의될 수 있기 위해서는 그 아이디어 자체만으로 비판되고, 토론될 수 있는 분위기를 마련해야 한다. 발표자의 나이, 경력, 직위 등으로 아이디어가 평가되지 않도록 노력해야 할 것이다. 그리고 연구발표된 아이디어가 모두 완벽하고, 성공적이기를 기대할 수는 없는 일이다. 발표된 것이 10%만 지리교육의 발전에 기여할 수 있어도 성공적이라고 할 것이다. 그러므로 우리는 지리교육에 대한 많은 아이디어 상품을 개발하여 발표할 수 있도록 노력하는 일이 무엇보다도 중요하다고 하겠다.
주
1) 한국 지리학의 위기를 이야기할 때, 한국지리학의 뿌리가 초중등교육을 위한 지리교육의 주축이 되어 발전되어 온 것과 관련있음을 지적하는 이도 있다. 그러나 이러한 문제인식은 체계화에 불과하다. 한국에서 전문 지리교육 학자가 양성된 것은 매우 최근의 일이며, 이들은 지리교육과정이나 지리교과서 개발에 거의 참여하지도 못하였다. 초중등학교 지리교사 양성이 있어서지에 지리교육과 교과서 개발에 참여한 사람들의 대부분은 지리학자였고, 그리 고 지리학의 시장개척이나 지리교육에 문제가 있다면, 이것은 지리학자가 지리교육에 많은 관심을 가지고 지리교육과 관련된 일에 참여함으로써 생긴 것이라고 보는 그 일을 제대로 수행하지 못한데 있다고 볼 수 있다. 그럼 1에서 보는 바와 같이 지리교육의 기반이 제대로 이루어지지 않는 지리학의 시장도 확보되기 어려운 것이다. 또한 지리학자들중에는 지리교육을 초중등학교에서 가르치는 지리로 한정해서 지리교육의 문제를 남의 일로 생각하는 이도 있겠지만, 넓은 의미에서 보면 대학에서의 지리교육이 어떤 목적을 가지고, 어떤 지식과 기능을 수행할 수 있는 전문가를 양성하는데 효과적으로 대응하고 있느냐 하는 문제를 생각해 보면, 지리교육의 문제가 결코 몇몇의 지리교육학자나 지리교사의 문제에 그치지 않는다는 것을 알 수 있다. 흔히 지리학계에서 지리교사 양성은 수목적으로 하는 학과와 순수 지리학을 연구하는 학과와의 갈등과 마찬가지 문제로 지적하기도 한다는 데 맞벌이 삶을 짓으려 했는데, 그들이 문제로 생각하는 그 문제는 바로 이들이다. 
2) 그린테 그동안 지리교육을 어떻게 발전시켜 나가야 할 것인지에 대한 연구는 매우 적었다. 지리교육 내용의 계절적 채소방향을 강구할 때 아 직도 1900년 초에 맥머리(McMurr, 1922)가 제 안한 지평확장 모형도를 따르고 있다. 1903년에 초
나타난 것이라기 보다는 제도적인 한계와 예산상의 한계에서 비롯된 것이라고 볼 수 있다. 앞으로 한국의 지리학과 지리교육학계가 공동으로 이러한 문제점을 해결하기 위하여 노력해야 할 것으로 생각한다.

文獻


Bednarz, S. W. et al., 1994, Geography for Life: What Every Young American should Know and be Able to do in Geography, National Geographic Research & Exploration.