# 文字表記の発生に及ぼす環境要因の分析 ープリントエピソードとの関連を中心に一 

○山形恭子（京都ノートルダム女子大学）

キーワード：文字，プリント，発生過程

## 目 的

表記システムの獲得は認知発達・シンボル発達に重要 な役割を果たしているが，筆者らはこれまで文字•数字表記を取り上げ，年少•年長幼児においてその獲得に影響する要因を解明してきた（山形•古池，2014～2018；古池•山形，2014～2018）。これらの研究では表記システ ムの獲得に影響する要因として対人的やりとりや周囲の事物に記されているプリントが検討されてきた。山形•古池（2018）では数•数表記の発生に及ぼす環境要因を事例観察から調べたが，本稿では文字表記の発生に影響 する環境要因に焦点を当てて分析する。リテラシー研究 では文字表記の獲得に関する多数の研究が蓄積されてい るが，環境要因に注目した研究は少ない。また，文字表記の獲得に及ぼすプリント知識の影響を調べた研究も海外で見られるものの（Levy et al．2006；Neumann et al， 2013），日本では皆無である。そこで，本報告では文字表記の獲得に影響する環境要因を環境中に記されたプリン トに注目して検討する。

## 方 法

調査対象児： 7 名（ $A \sim G$ 児）。男児 3 名，女児 4 名。対象児の養育者（母親）に調査を依頼し，質問紙による縦断観察をおこなった。
手続：毎月初めに養育者に質問票を送り，前月の家庭で見られた文字•数に関連するエピソード報告を依頼した。質問紙では「どのような文字に関するエピソードが見ら れましたか」と尋ねて筆記を求めた。本調査は参加月齢 が対象児で若干異なるが，約 1 歳～3歳の約2年間実施 した。Table 1 に観察月数とエピソード数を示す。なお， C 児は母親の都合で 1 年間のみの参加であった。
エピソード分析：報告されたエピソードは転記をし，対象児別にエピソードに番号を付して整理した。次にエピ ソード内容から発生過程を捉えるカテゴリを決定した。 さらに，文字エピソードがどのような環境中の事物に記 されたプリントかを調べるためにプリント出現事物カテ ゴリを設定した。これらのカテゴリは後述するが，研究目的を知らない評定者 1 名と筆者の 2 名でカテゴリの出現時期とプリント出現事物を評定して特定した。

## 結 果

## （1）エピソード数

Table 1 に対象児の観察月数と文字エピソード（Ep）数，プリント出現事物エピソード（ PEp ）数，文字 Ep 数に占めるその割合（\％）の結果を挙げた。結果から文字Ep数ならびにPEp数において対象児間の個人差が大きいこ とが窺われた。PEp数の文字Ep数に占める割合は各対象児で $50 \%$ から $80 \%$ と高率であった。また，年齢にとも

ない文字Ep 数の出現に違いがあり，1歳代はほとんど見 られなかったが，2歳中期から増加傾向が認められた。

Table 1 観察月数とエピソード数

| 対象児 | A | B | C | D | E | F | G |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 月数 | 26 | 25 | 11 | 24 | 24 | 25 | 34 |
| 文字Ep数 | 30 | 22 | 11 | 29 | 34 | 11 | 68 |
| P Ep 数 | 19 | 16 | 5 | 17 | 23 | 9 | 37 |
| \％ | 63 | 73 | 46 | 59 | 68 | 82 | 54 |

Ep ：エピソードの略，P：プリントの略

## （2）発生過程の分析

文字表記の発生過程を分析するために，教示•一緒に いう（模倣）•文字を指す・文字認知•読む・書く・名前関連•絵本のカテゴリを設定し，出現時期を評定によっ て決定した。その結果，個人差が見られたが，出現年齢 は教示 1：0～2：4，一緒にいう $1: 9 \sim 2: 8$ ，文字認知 $1: 10$ $\sim 2: 4$ ，読む $2: 6 \sim 3: 2$ ，書く $2: 11 \sim 4: 1$ であり，年齢幅 が見られた。

## （3）プリントの内容分析

対象児が文字を環境中の事物に記されたプリントか ら捉えた場合に如何なる事物に記されたプリントである のかを分析した。カテゴリと PEp に占める割合を Table 2 に示す。結果からプリント出現事物では絵本図鑑が，次いで看板や教育材が多かった。その他に対象児の「他者に名前を書いてもらう」，「字を読む」，読もうとする」，「字を書く，書こらとする」行動が見られ，それぞれの文字Ep 数に占める割合は $8.8 \%$ ， $9.3 \%, ~ 9.8 \%$ であった。

Table 2 プリント出現事物の内容分析（\％）


結果から文字表記の発生に教示•模倣•本を読んでも らう・名前を書いてもらう等の養育者との対人的やりと りが関連し，また，環境中の事物に記されたプリントも影響することが示された。表記システムの獲得にはこれ らの環境要因の寄与が窺われ，社会的構成の観点から捉 える必要性が示唆された。今後の検討課題としては養育者の観察報告に依拠するのでなく，調査•実験を通じて実証的に検証することが必要である。

## 引用文献

山形•古池（2018）。数•数表記の発生に及ぼす環境要因 の分析 日発心論文集， 351 。

## 付 記

本研究はJSPS 科研費基盤研究C の助成を受けた。

