## 경험으로 빚은 아이들

책에 인쇄된 몇 줄의 개념을 읽어주고 부연 설명을 덧붙이는 것은 쉬운 일이다. 역으로 생각해보자. 수차례의 경험이나 실험으로 하나의 개념을 구체화하는 것은 엄청난 시간과 노력을 요구함을 알 수 있다. 채드윅은 그 어려운 길을 택했고.
그 과정에서 교사와 아이들 그리고 부모가 함께 즐겁고 치열하게 성장하고 있었다.


"우리는 무엇보다 아이에게 문제를 스스로 해결할 수 있는 능력을 심어주기 위해 노력합니다.
그 과정에 실수나 실패는 당연한 것잊ㅈ. 실수를 통해 아이는 스스로 더 나은 답을 찾아갑니다.
무엇이 옳다는 편협한 정의에 얽매이지 않고 다양한 정답을 찾아가며 자신의 능력을 스스로 키워갑니다."

초등부 총괄 교감이자 두 아이의 엄마인 셀리 루크 윌리(Shelly Luke Wile)는 부모가 되는 것이 얼마나 어려운지 또 교육이라는 것이 얼마나 중요 한지 동시에 체감하고 있는 선생님이자 학부모다. 그녀는 채드윅 수업 전반에 그녀가 고안한 '디자인 사이클(Design Cyde)'을 도입했다. 디자인 사이클은 배움의 선순환을 유도하는 일종의 프로세스다. 주어진 과제를 해결하기 위해 학생은 아이디어를 떠올리고 이를 기반으로 최초의 모델 을 만들어낸다. 실제로 적용시키면서 발생하는 문제점들을 보완해 보다 발전한 모델을 만든다. 이 모든 과정을 기록하면서 자신이 간과하는 부 분, 탁월한 부분을 관찰하게 된다. 교감이라는 직책을 맡고 있지만 여전히 수업을 진행하며 소통하고 있는 그녀는 문제를 스스로 해결할 수 있는 자존감과 더불어 도덕성을 강조했다.
"아이디어라는 것은 공감능력에서 나옵니다. 세상에 대한 이해, 타인에 대한 이해, 세상을 긍정적으로 변화시키려는 마음에서 아이디어가 나오는 것 이죠 채드윅에서는 추상적인 개념보다 지금 내가 속해있는 동네에서 시작해, 도시, 국가, 세계로 점진적으로 범위를 넓혀가며 이해를 돕고 있습니 다. 2016년에는 첫 졸업생들이 대학과 사회로 나가게 됩니다. 그들이 사회에 긍정적인 변화를 주도하는 도덕적인 리더가 되길 바라요"

## 몸으로 시작하는 경험 학습

국제학교답게 교정에 들어서자 다양한 국적의 학생들과 선생님들이 보였다. 아이들은 한국어와 영어를 자유롭게 혼용하고 있었다. 한국에서 살고 있는데 한국어를 못하게 하는 것은 모순이라고 생각하기 때문이라고 물론 한국어와 한국문화에 대해 배우는 시간도 주당 5 시간 이상 편성되어 있 다. 1 층을 둘러보는 내내 어느 교실에서도 책상에 얌전히 앉아 선생님의 이야기를 들으며 수업을 하는 곳이 없었다. 내내 무언가를 만들고 발표하 고 뛰어다니고 토론을 벌이고 있었다.
교실 앞 복도에서 유아부 학생들이 신발 박스를 재햘용해 만든 자동차로 경주를 하고 있었다. 상자 안에는 블루투스 인에이블 장비가 장착되어 있 어 아이매드로 원격 조정할 수 있었다. "지금 건물에 불이 났어요 그래서 그걸 끄러 가는 거에요" 자동차 도로 주변에는 재휠용품과 $3 D$ 프린트기로 출력한 부품으로 선생님과 함께 만든 병원과 소방서 등 다양한 사회 기반 시설의 모형이 둘러싸여 있었다. 지금 공부하고 있는 단원은 'Community', 공동체라는 개념을 이해하기 위해 아이들은 직접 모형 마을을 만들고 역할극을 수행하고 있었던 것이다. 운동장에서는 2학년 전체 학생들이 섞여 여러 나라의 놀이를 배울 수 있는 수업을 하고 있었다. 마찬가지로 커뮤니티라는 단원에 속한 체육수업이다. 엎드려 네 발로 누가 먼저 빨리 가는 지 경주하는 시합은 알래스카의 아이들이 하는 놀이란다. 온종일 운동장을 뒹굴고 실내에서는 자동차를 만들고 경주를 벌여야 하니 아이들의 옷 이 깨꼿할리가 없고 볼은 발그레하게 상기되어 있었다. 다국적의 아이들이 마치 시골에서처럼 마음것 뛰어 노는 모습이 지구촌이라는 단어를 떠올 리게 했다. 이렇게 하루 종일 에너지를 발산한 덕분에 학교를 마치고 집에 간 아이들은 보채지도 않고 세상 모르게 잠이 들어 학부모들이 더욱 만 족한다는 후일담이 있을 정도다

## 경험을 가능케 하는 최첨단 시설

유치부부터 12 학년까지의 800 여명의 학생들이 함께 생활하고 있는 빌리지 스쿨VViage School)에는 전 교실에 자연채광이 들어온다. 학교 건물은 한국의 전통가옥과 궁에서 모티프를 땄다. 디귿자 형태로 모든 교실이 연결되어 있어 동선을 최소화 한 것이다. 교실 외에도 다양한 시설이 있다. 먼저 수영장의 유리문을 열었더니 후끈할 정도로 따뜻한 공기가 밀려왔다. 수영장 바닥은 찜질방 수준, 따뜻한 공기로 아이들을 세심하게 배려했 다. 수영장 한쪽 끝은 스킨스쿠버가 가능할 만큼 깊다. 유지비만 하루에 백만원 방과후 활동으로 주로 쓰인다. 바로 옆에 실내 체육관은 바닥과 벽 에 완충제를 넣어 아이들이 다치는 것을 방지했고 암벽타기 같은 특별 활동을 위한 특수 교사가 따로 배정이 되어 있다. 총 500 명이 관람할 수 있 는 극징(Thealer)은 대규모의 콘서트 홀로 최신 장비를 갖춘 컨트롤룸과 조명 장비. 오케스트라석 등을 완비해 연중 자유롭게 연극이나 공연 모금 행사 등을 열 수 있다.
$3 D$ 프린트기까지 갖춰 원하는 모든 것을 만들 수 있는 메이커 스페이스(Maker Space)는 아이들이 가장 좋아하는 공간 중 하나다. 마침 1학년들이 지동차를 직접 만들고 있었다. 'Force and molion'이라는 단원을 배우기 위한 과정으로 자동차의 바퀴를 교체함에 따라. 짐의 무게에 따라 달라지는 주행 거리를 기록하고 수정하는 과정을 반복하며 최적화된 차를 만드는 중이었다. 한 학생은 짐을 실을 것을 예상하지 못해 다시 처음으로 돌아가 차를 디자인하고 있었다. 문득 주어진 시간 안에 완성하지 못하면 어뚷게 되는지 궁금했다. 이 수업의 진짜 의도는 디자인의 프로세스를 배우는 것 이기 때문에 차를 완성하지 못해서 혼이 난다거나 다른 차와 비교 평가를 하지 않는다는 답변이 돌아았다.



## 학습을 넘어 인생을 살아가는 태도를 배우다

제법 청소년 티가 나는 5 학년 교실에서는 컨퍼런스 준비로 부산했다. 이 학교의 시험은 컨퍼런스 즉 학회 발표의 형 식이다. 책상에 앉아 문제에 정해진 답을 찾는 방식이 아니다. 하나의 주제로 공부했던 모든 내용을 학생들이 팀을 짜 직접 정리하고 학부모 앞에서 발표하게 된다. 바닥에서 열심히 패널을 만들고 있던 여학생에게 무엇을 만들고 있는지
 물었다. 'Pet Cruely(동물학대')에 대한 주제였다. 그 옆에는 모형 감옥도 제작해 직접 사람이 들어가 보도록 했다. 아이 들은 주제에 대해 배운 내용은 물론 자신은 어떻게 행동할지에 대한 실천 계획을 짜게 된다. 이 모든 과정을 선생님들 은 얼마나 성실하게 수행했는지 평가한다. 어디까지나 절대적인 평가이지 석차를 매기지는 않는다.
채드윅에서 차용하고 있는 IB(Intemational Baccalaureate) 커리큘럼은 큰 주제를 정하고 세부 수업 내용은 체육, 미술. 음악 선생님 등 여러 선생님이 헙력해서 짜게 된다. 한 수업에 국어, 체육, 미술 등이 혼합되는 것. 예를 들어 '민주주 의와 전체주의'에 대해 배운다면 하루는 부르고 싶은 노래를 자율적으로 부르도록 하고 다음날은 정해진 것만 함께 부르게 한 후 전체주의에 대한 개념을 설명하는 방식이다. 이렇게 한 개의 주제를 6 주 동안. 일 년에 6 개 정도 배우 게 된다. 6 개의 주제는 유아부부터 5 학년까지 동일하며 학년이 올라갈수록 점차 심화된 내용으로 공부하게 되기 때 문에 자연스럽게 복습이 이루어진다.
이 모든 교육 과정의 궁극적인 목적은 무엇일까. 스스로 문제를 해결할 수 있다는 자신감을 심어주고 나아가 자신의 잠재력을 이해하는 능력을 길러주는 것이다. 자신의 능력이 어디까지 미칠 수 있고 어떻게 발전시킬 수 있을지를 스 스로가 알게된다. 그리고 거기에 세상에 대한 이해가 더해지면 세상은 많은 기회들로 가득 차 있음을 인지하고 자신 의 할 일을 스스로 찻아나가게 된다. 그리하여 주도적으로 자신의 인생을 어떻게 설계하고 어떤 태도로 살아가야 하 는지를 자연스럽게 체득하게 되는 것. 그것이 곧 채드윅이 목표로 하는 교육이며 이 사회의 '도덕적' 리더를 배출해내 고자 하는 그들의 순수한 바람이다.

