淡江時報 第 1052 期

**【產學合作圈】陳麗華 學術協作實務共好提升**

**趨勢巨流河**

文／張洋、攝影／陸瑩

研究緣起

一個完善的教育，若能自基礎穩固札根，對於整體教學效果提升自是事半功倍。重要的一環，便是優化學習環境。透過研究與在地學校協作的經驗，課程所教授陳麗華希望能夠在學術與實務結合下，慢慢改善在地學習環境，提升教學品質。「我們應該將所學的東西協助現場，真正的去實踐出來。因為我們知道太多理念、理論，但是需要有實踐的場域，所以這種合作其實是非常符合學術發展的一種趨勢。」

陳麗華長於課程設計與教學研究，長期關注社會議題，認為學校教育應該與社會連結，學生在學校所學的知識與技能是實踐社會的基礎，社會參與和實踐是學校教育不可或缺的一部分，她強調研究得發揮實質的效用，所以幾乎每一個計畫案都會與學校合作，將研究的內容與想法，透過課程的設計加以實施。然後將成果製作成教學影片並予以推廣，讓更多的學校可以採用、吸收，因為要做出一些成果通常需要一些時間來驗證，所以計畫案通常都是三年期，因為如此才能真正的做出一些成果，並逐步了解成長的地方在哪裡。在計畫案的內容方面，陳麗華覺得教育是環環相扣，國中小的學習會直接影響到高中，甚至大學，所以她設計的教科書大多針對國中小的學生為主。

除了增進學校教學成果，陳麗華也十分關注協作學校的教學資源。因為地域關係，她的研究案通常選擇與淡水地區學校進行協作，然而相較其他地區來說，淡水資源相對有限，所以在她擔任課程所所長時，都會儘可能的將自己掌握的資源轉介給這些伙伴學校，例如有外國學者來訪，她會將這些學者引薦至這些學校，透過淡江的國際化資源分享，讓這些學校的學生們透過交流拓展國際拓展視野，當然也有機會反饋回來，對淡江招生有所幫助，一起共好提升。她覺得如果能透過分享，讓學生變乖了，學習能力變強了，自我認知和自我檢討的能力提升了，等到他們上了高中、大學，就能有更好的表現。

研究領域

陳麗華的研究領域涉及廣泛，從一開始的「精熟學習」、「批判思考」、「反省性教學」、「社會科教學推理」、「族群關係課程」，到近年的「公民行動課程」、「全球觀課程」、「社會設計」、「企業的社會責任」等，其實是來自於性格使然。她覺得做研究是很快樂的一件事情，因為好奇，遇到問題時會動腦思考、聯想，進而一頭栽進研究的天地。「好奇、學習、吸收對我來說是生命中很重要的一塊，好像只有在做研究時才會發現自己好像擺對位置，整個人都活起來了的感覺。」這是她對研究的註解。只是在該研究告一段落之後，陳麗華就會被另一個主題所吸引，「我不喜歡因循常規，對於問題我把它視為挑戰，視為探險活動，並且樂在其中。我認為自己是開創者，能廣納多元的思維，但是不擅長守成。」儘管研究的主題不同，但其實每個研究對陳麗華來說都是一種螺旋累進的概念，因為累積了許多的研究經驗，才有辦法在發現新的主題時投入進行研究。

參與活動並從其中發現研究問題也是陳麗華的研究風格之一，她曾經因為大學時期參加山地服務隊而開始探討「族群教育關係」，國際志工及移地學習的經驗也可以發展成「本土與全球課程」的系列研究，甚至因為學生無法完整地向外國人介紹臺灣，讓她做了一個「臺灣意象」研究，希望協助國高中生進行國際交流時能清楚地介紹臺灣。近年來跟著本校未來學所參加未來學年會及工作坊，讓她思考想要以未來學觀點，規劃一個從小學到高中的一貫課程，讓學生從小就開始培養未來的視野，強化他們對未來規劃的想像與能力。陳麗華覺得淡江的未來化是三化之一，也有很好的底蘊，透過專長來規劃似乎是她應該盡到的責任，也是件非常有意義的事。除此之外，她也可以藉由一個反思的視角，透過檢視自己的工作來轉化成研究主題，她稱之為「雙頭鳥」的角度。在進行學術研究的同時，也要思考自己在工作職位上是否有需要精進的地方，必須將研究成果和實質效益做整合規劃，這樣才能將自己所學，發揮出最大的效用。

陳麗華覺得自己是個很正向的人，遇到困難時就努力突破或是轉個彎，所以研究過程中，其實不容易遇到瓶頸，唯一比較難忘的是在寫博士論文時，資料蒐集完成後的一年半間寫不出相關的內容，因為儘管資料很多，卻理不出一個頭緒，無法用一個完整的體系來呈現。後來她到花蓮參加國際研討會，剛好遇到一個剛從英國回來的年輕學者提出一個社會結構的想法，這個想法幫助她理出一個非常棒的角度順利完成論文。後來她會在沒有申請計畫案時出國進修或放鬆，給自己沉澱的機會，然後思考出新的主題。陳麗華也說，這和宗教信仰多少有些關聯在，接觸宗教之後，自己有更多的時間在反思，強調人生有很多是需要學習的地方，然而這些學習的地方，都需要去沉澱，去靜思，才能悟出其中的知識和道理，也說明遇到問題之時，有時候要換個角度換個思維去想，可以發現很多不同的新東西，而如果只是在同一個地方鑽牛角尖，根本於事無補，不過是鬼打牆罷了。

研究展望

陳麗華非常感恩前人走過的痕跡。博士論文口試當天的早上，剛好得知六張犁無主公墓所埋葬的多是因為白色恐怖而亡的知識分子。社會科有很多是屬於意識型態的東西，老師如何要衝破這些禁忌去教導學生其實很困難，但那時的她竟然能夠放膽的用一個社會學的批判理論去詮釋自己的想法。她歸功於許多前人的犧牲，讓臺灣能夠民主自由到能讓一個博士生放肆的去討論一件事情。所以，陳麗華希望透過研究結果發揮實質的影響力，來成就周邊所屬的環境，讓這個環境能夠變得更好。她談到最新的研究主題「全球化與企業責任」，企業是社會生活當中，頗為重要的一環，社會長久的穩定，與企業密不可分，台灣前幾年爆發的食安問題，讓自己身為台灣人有些蒙愧，同時她也開始意識到企業社會責任之重要，公民可以不用是企業的一份子，但必須時刻監督企業。所以她希望能設計一個教材，能夠讓老師有系統的教學並提供學生思考一些新觀念，希望透過這個方式引導大眾能從學生時期就培養並懂得如何監督企業。「人應該是要去參與社會生活，而不是適應社會生活。」陳麗華期許同學，每個人應該盡到自己最大的社會責任，應該盡自己所能，去做好每件事情，讓自己所處的組織、機構、環境甚至社會變得更好。

合作單位回饋

淡水區忠山國小/校長彭增龍

陳麗華老師長期關注社會議題，並積極投入社會公民研究，本校與陳老師合作「社會設計」與「孩子公民行動」的課程，幫助學生在社會理解上更進一步，也讓孩子理解其實校園就是個小型的社會，讓孩子透過參與公民行動明白社會公民的重要性與社會責任。期待之後能夠再次與陳麗華老師合作。

時任淡水區坪頂國小/校長蘇穎群

陳麗華老師深耕於課程規劃與研究，講求實務與學術結合，必須學以致用，更強調導師的重要性，引導孩子在校園生活如何與人溝通並學習做人處世之道，非常感謝陳麗華老師的專業教導，期望日後能有機會再次攜手合作，共創雙贏。

透過雙頭鳥模式反思 同步提升工作與研究

我自己定位是課程與教學的專家，特別是我體認到課程領域的研究，必須跟現場的實務結合，所以我的計畫案通常都跟課程的規劃與實踐有關，只是有時是全球教育，有時是公民行動或企業社會責任等不同主題。我認為將所學的專業協助現場並真正的去實踐出來，才有意義。學校老師們的工作其實也很忙碌，如果有大學的教授跟他們一起合作，對大學教授來說，其實也是一種學習。因為我們知道很多理念、理論，但是需要有實踐的場域。所以這種合作其實是非常符合學術發展的趨勢。

我自許是社會重建主義的信徒，或許想要帶給教育現場的改變，在短時間不可能立竿見影，但就長時間來說，可以收到潛移默化的效果。我有個毛病，就是我容易喜新厭舊，一個主題研究到了一定的階段，腦袋就會不斷構思翻轉，然後自然而然轉換到另一個研究主題。不過主題通常都會圍繞著課程教學做思考，希望可以帶給國內教育界更多的協助。就另一個角度來看，喜新厭舊有助於我開創研究場域而言，因為我發現一些新的主題，就投入研究，完成一定的結果後，再朝發現另一個新的目標前進。每個研究其實也不是憑空掉下來，而是一種螺旋累進的概念，因為累積了許多的研究經驗，才能信手拈來做一些連結與想像，從而建構出新的主題，持續投入研究。

儘管我常常申請研究計畫，但偶而也會想讓自己休息一次；通常沒有申請計畫案時，我會出國去進修、放鬆一下，或做些跟自己專業無關的新奇探索活動，讓自己沈澱一下，做些思考，然後發現一些新的、有趣的研究主題。我的社會性很強，也會去參加一些社會服務活動，例如，帶學生出國做志工或移地學習等，而且我參與一段時間之後，就會試著把它變成一個小型研究，原因無他，就是當自己參與的活動可以轉化成研究時，自然會更認真的思考、規劃與執行，而獲得更好的成效。當你在參與一項工作時，如果能另外以一個研究者的視角來檢視，就可以藉由研究者的思維，不斷修正自己的工作。我喜歡用「雙頭鳥」的隱喻來說明這種心智模式，就是做研究或工作時，確保自己既有工作者的頭腦，同時也有研究者的視角，一邊埋首工作，一邊要時時跳出來觀看和反思自己的作為。

1993年我博士論文口試當天的早上，剛好報紙揭露六張犁無主墳墓是許多白色恐怖受難者埋身處所，我不禁放聲大哭。我體悟到：我所專研的社會科教育涉及很多意識型態及禁忌，老師要衝破這些禁忌去教導學生甚麼是真實，其實是很困難的。而我竟然能夠用批判理論去詮釋我的論文。我想到自己能夠如此放肆的用社會學的角度去批判一些教育現象，不是因為我很厲害、我很勇敢，而是許多前輩前仆後繼的反抗與犧牲，讓臺灣的民主自由逐漸發展成熟到一個地步，讓一個博士生如此毫無顧忌地討論一些在過去是要殺頭的禁忌。這也是後來我為什麼樂於跟人分享研究經驗及想法的最重要原因，就是永遠紀念我們是活在前輩的恩澤中，你能做的回報就是無私的傳承。

每一個人被安排到一個位置，絕非偶然，一定有它的意義，你就是要去成全那個意義，去發揮該有的影響力。這不是適應，而是要參與其中，這樣就能讓我所處的組織、機構、環境，甚至社會變得更好。

