中学生の学校生活スキルに関する研究

——学校生活スキル尺度（中学生版）の開発——

飯田順子1 石隈利紀2

本研究の目的は、学校心理学の援助領域である学習面、心理・社会面、進路面、健康面という枠組みを用い、中学生が学校生活を送る上で出会う発達課題・教育課題の解決を促進するスキル（以下、学校生活スキル）の個人差を測定するための尺度を作成することである。Darden他（1996）によって作成されたLSDS-Bライフスキルの項目、教師17名を対象とした半構造的面接、中学生108名を対象とした自由記述調査から学校生活スキル項目を収集し、内容の妥当性の検討および予備調査を行い尺度に採用する項目を選定した。収集・選定された項目を基に、中学生809名を対象に調査を実施した。その結果、54項目からなる学校生活スキル尺度（中学生版）を作成された。因子分析の結果、この尺度は自己学習スキル、進路決定スキル、集団活動スキル、健康維持スキル、同輩とのコミュニケーションスキルの5つの下位尺度から構成されていることが示された。次にこの尺度の信頼性・妥当性の検討を行ったところ、各下位尺度においてある程度の信頼性と妥当性が確認された。

キーワード：学校生活スキル、中学生、尺度作成、学校心理学

問題と目的

今日、不登校の増加や少年犯罪の増加・低年齢化など児童生徒に関する問題傾向の増加から、教育の変革に対する社会的ニーズが高まっている。「心の教育」と「生きる力の教育」などが唱えられている。そのような中、学校心理学では、三段階の心理的援助サービスという考え方を提唱し、援助サービスの充実化を目指している（石隈，1999）。三段階の心理的援助サービスは、生徒が必要としている援助のレベルに応じて、援助サービスを提供するという考え方であり、一次的援助サービス、二次的援助サービス、三次的援助サービスという三段階からなっている。一次的援助サービスは、全ての生徒を対象とし、一般の発達過程における問題への対処能力の向上を援助する予防的・発達促進的援助サービスであり、二次的援助サービスは、問題を抱え始める生徒をスクリーニングし、その問題が重大化しないように早期発見、早期介入を目指した援助サービスであり、三次的援助サービスとは、不登校状態にある生徒や学習障害（LD）を抱える生徒など、問題を抱える生徒を対象として個別の教育計画（IEP：Individualized Education Plan）を立て援助チームを組み対応していくことである（石隈，1998）。現在の教育現場が抱えている問題と向かいあうとき、問題が発生してからの援助と同様に、すべての生徒を対象とした一次的援助サービスの充実は必須のものである。一次的援助サービスは問題が明らかになる事前の活動であり、そこで重要となるのが「何に焦点を当てて援助サービスを提供していくのか」という問いである。本研究はその問いに対する1つの提案として、中学生が学校生活を送る上で出会うことが予測される、発達しつつある個人として出会う課題である発達課題と学校というコミュニティの中で生活する者として出会う課題である教育課題に対処する際の役立つスキル（以下、学校生活スキル）に焦点を当てたものである。

では中学生の学校生活スキルにはどのような領域の発達課題・教育課題に対処するスキルが含まれている必要があるのだろうか。学校心理学では、児童生徒のもつ援助ニーズから、援助サービスの焦点を学習面、心理・社会面、進路面、健康面という4つの領域からとらえている。本研究はこの学校心理学の4つの援助領域という枠組みを用いて学校生活スキルをとらえることを試みるものである。一方、石隈・小野瀬（1997）は、学習面、心理・社会面、進路面における困りごと・悩みごとについて中学生1469名を対象に自由記述調査を行ったが、自由記述の結果をみると、心理面の困りごと・悩みごと・困りごとと質的に異なっている様子が見られた。例えば学習面「勉強のやり方が良くわからないから、勉強にはあまり手をつけられない」、社会面「友だちとのコミュニケーション
ジョンがうまくとれないときがある」。進路面「夢をかなえたいけど、なぜそれをかなすのか、具体的に分からない」など、これらの領域ではやり方がわからない・現在の方法がうまくいっていないといったスキルトレーニングで対象にできる悩みが多かった。それに対し、心理面の困りごと・悩みごとでは、「なんだか分からないけどいろいろしている」、「生きていきたくない」、「人生すべてが嫌になってくるときがある。自分に頭にくることがある。でもそれも言えない」など、より内部的な問題が多く、問題を抱え始めている特別な援助ニーズを持っていると思われる内容が多かった。前述のように、本研究は一次的援助サービスの一環として、予防的・発達促進的に学校生活スキルの発達を学校でサポートしていくことを念頭においているため、一般的な行動の問題としてとらえやすいスキルに焦点を当て、行動としてとらえていく心理・情緒的な領域は除外する。その結果この研究において対象とするスキルの領域を学習面のスキル、社会面のスキル、進路面のスキル、健康面のスキルとする。

ニーズを把握するためには、このような多面的なスキル尺度が必要である。

前掲の学校心理学の援助領域の枠組みとスキルの基本的性質に関する認識を参考に、本研究では中学生の学校生活スキルを以下のように定義する。学校生活スキルとは、「①学習される、②学習面、社会面、進路面、健康面の領域で、中学生が抱える発達課題・教育課題の解決を促進する、③学校適応において個人の目標達成に有効である、④学校という場面で受容される。⑤学校で教育できる」「行動である。また本研究におけるスキルは、本人に認知されたスキルであり、操作的定義では、本研究で作成する学校生活スキル尺度（中学生版）の得点が高い者ほどスキルが高いということにする。

以上のことから、本研究の目的は以下の2つとする。第一の目的は、中学校生活を送る上で出会う発達課題・教育課題に取り組んでいる上で求められる学校生活スキルの項目を収集・選定することとする。第二の目的は、学校生活スキルの個人差を測定するための尺度を作成し、その信頼性・妥当性の検討を行うこととする。

研究1

目的

中学生が学校生活を送る上で出会う発達課題・教育課題の取り組みで促進する学校生活スキルの個人差を測定するための項目を収集・選定する。

方法

以下の(1)〜(3)より中学生の学校生活スキルを測定する項目を収集し、(4)(5)により中学生の学校生活スキルとして適切と思われるスキル項目を選定した。

(1) LSBS-Bを基にした項目　前掲のDarden et al. (1996)によって作成されたLSBS-Bの課題を、バイリンガルであり学校心理学を専攻する大学院生（第一著者）が翻訳し、バイリンガルである学校心理学の専門家（第二著者）、現職の中学校教師、高校教師、スクールカンセラ２名で、その項目の中で文化的および発達的にみて日本の中学生の学校生活スキルの個人差を測定するのに適切であると思われる項目を採用した。採用した主な項目には、「対人コミュニケーション・人間関係スキル」では、「他者が自分の気持ちを打ち明けたとき、自分が自分の考えを打ち明けたい時、何を言いたいのかわからない」「異性というとき、違和感がない」、『問題解決・意思決定スキル』では、「どのような職種に就きたか決まったなら、それに就くためにどのようにしたら良いのかわかる」「うまくしたいくつかの考えを詳細に比較・検討することができる」、「身体的フィットネス・健康維持スキル」では、「身体の異常な症状に気づいたとき、専門家のところに行くいちまたは大人に伝える」「ストレスを緩和し主観的健康（well-being）を回復するために日常的に運動している」「身体の変化からすることに対処することに困難を覚える」がある。「アイデンティティ発達・人生の目的スキル」の項目は、「成長するにつれ、自分が誰であるかということをよりよく知るようになっている」といった青年期を通じて模索し達成することが期待されるアイデンティティの獲得に関する項目からなっている。「アイデンティティ発達・人生の目的スキル」の項目は、本研究の対象である中学生（特に中学1~2年生）には発達的にみてまだ意識することが困難な内容であることが予想されるため、中学生の学校生活スキルとしては適切でないと判断し、採用しなかった。

(2) 教師を対象とした半構造的面接　中学教師15名、適応指導教室の教師2名を対象として、「中学校で問題を抱え始めている生徒や不登校状態にある生徒にどのようなスキルの欠如がみられるか」ということを、学習面、社会面、進路面、健康面それぞれの領域について尋ねた。各コメントをKJ法で分類した結果、学習面27項目、社会面15項目、進路面3項目、健康面3項目、計48のスキル項目が得られた。LSBS-Bにはない学習面のスキルや、日本の中学校特有と考えられる先端の働き方などの社会面のスキルが得られた。得られた主な項目は、学習面「授業中暗黙をせず、先生のいうことに集中できる」「授業中わからないことがある」、その場の先生、先生に聞きにくいなどしてはまってかかない」「自分なりにきちんとノートをとっている」、社会面「自分の意見を言うことができず、自分をださない」、「自分の感情を抑えることができず、暴力をふるったり人を傷つけることを言ってしまう」、人としている」「学校生活を始めたいのにできない」、進路面「親や先生の意見だけでなく、自分が何をしたいか考える」「参考のために周りの意見に耳を傾けることができる」「地域の中でおとなと接する機会が少ないので職業に関する知識がない」、健康面「身体の調子が悪いとき、それに対して注意を向け、自分の状態を言葉で伝えることができる」「朝・昼・晩1日3回きちんと食べている」「生活のリズムをくずさないように睡眠時間に気をつけている」などがあった。

(3) 生徒を対象とした自由記述調査　東京都内の中学校2校の中学1年生から3年生、各学年1クラス計108
名（男子56名、女子42名）を対象として、「学習、友愛関係、進路、健康についてそれぞれ悩んでいることおよびそれに対してどうしているか」について尋ねた。4領域合計で208個の記述が得られた。領域別・学年別記述数をTable 1に示す。領域別に見ると、学習に関する記述が最も多く進路がそれに続いた。中学2年生・3年生では学習に関する悩みはほぼ全員に共通するものであり、進路の悩みも半数以上が抱えていることがわかった。中学1年生と2年生・3年生の間で記述数の差が大きかった。これは、「自分の困っていることを定義し、それに対してどうしているかという行動を記述する」領域へのリスケが1年生と2年生・3年生の間で異なっていたことが1つの理由として考えられる。ここで得られた回答は、(1)で得られたスキル項目と重複する内容であった。そのため、スキル項目の収集は(1)を中心として、収集された項目の中から学校生活スキル項目として採用する項目を選択する段階で、(3)と重複した内容のスキル項目を優先的に選択することになり、その際の参考資料として(3)で得られた生徒の回答を用いた。

<table>
<thead>
<tr>
<th>Table 1 自由記述における領域別・学年別記述数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>学習</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>中1 (n=31)</td>
</tr>
<tr>
<td>中2 (n=34)</td>
</tr>
<tr>
<td>中3 (n=33)</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(4)内容の妥当性の検討 (1)〜(3)で収集された中学生の学校生活スキルの項目を基に、次に予備調査に含める項目を、中学生の発達を促進するスキルとして内容的に適切であることを第1の選択基準として、スキルが具体的な行動レベルで記述されていることを第2の選択基準として、前述の現職の中学校教諭、高校教諭、スクールカウンセラーより2名、計4名と共に検討した。その結果、63項目が次予備調査の項目として採用された。またこの段階で、スキル項目の文章表現等を、中学生が理解しやすいように修正した。

(5)予備調査 中学生229名（男子130名、女子99名）を対象に、(4)で採用された63項目(4件法)からなる質問紙を実施した。採点方法は「まったくあてはまらない」を1点とし、「とてもよくあてはまる」を4点とした。各項目の分布およびI-T相関（基準25）を検討した結果、6項目が除外の対象となった。6項目除外後に、信頼性を検討したところ、各4領域および尺度全体で高い内的一貫性が示された（4領域α=.714〜.837、全体α=.911）。最終的に、学習面17項目、社会面18項目、進路面13項目、健康面9項目、計57項目が学校生活スキル項目として選定された。

結果と考察

発達の専門家によって青年期（13歳〜18歳）のライフスキルを測定するために作成されたLSDS-Bの項目の中から、学校心理学を専門とする著者が現職の中学校教諭・高校教諭らと共に、日本の中学生の発達段階の課題と対応した内容という基準で項目を収集したことにより、学校生活スキル項目として適切な項目を得ることができた。また教師・生徒を対象とした調査を実施することで、日本の中学校独自と思われる項目を得られた。例えば、「うそをつかない」という適切な社会面のスキル項目の中から、日本の中学校生活を送る上で特有のものと考えられる。これら3つの手続きで中学生の学校生活スキル項目を収集したことで、中学生が学校生活を送る上で直面する課題・教育課題に適したスキル項目が収集されることになる。また、この3つの手続きで収集された項目は、互いに重複している内容が多く、同時に各スキル研究で挙げられている内容と一致しているものが多くあった。このことは今回得られた項目が中学生の学校生活スキルとして適切なものであることを示していると思われる。さらにスキル項目の収集後、内容的妥当性の検討と予備調査を実施し各項目を検討したことにより、今回収集・選定された学校生活スキル項目は日本の中学生の学校生活スキルの個人差を測定する項目として高い妥当性を有していると言える。

研究2

目的

学校生活スキル尺度（中学生版）を作成し、その信頼性・妥当性を検討する。

方法

調査対象 茨城県内の3つの中学校に通う中学生計

---100---
809名（男子437名、女子368名）を対象とした。
調査時期：平成11年11月上旬〜12月上旬に実施した。
手続き：担任教諭に教示文を渡し、質問紙をクラスごとに実施するよう依頼し、後日回収した。
調査内容：以下の(1)は対象者全員に実施し、(2), (3), (4), (5)は質問の量を考慮し、いずれか1つがランダムに割り振られるように調査用紙を作成した。なお、(2)〜(5)は学校生活スキル尺度（中学生版）の各下位尺度の妥当性を検討するためのものである。また再テスト信頼性の検討のため、中学校1、2年生各1クラス計72名を対象に、(1)のみ2週間の間隔をおいて再度実施した。
(1)学校生活スキル尺度（中学生版） 研究1で作成された学習面、社会面、進路面、健康面の4領域の学校生活スキルを測定する57項目を構成。回答方法は予備調査と同様の4件法を採用した。「まったくあてはまらない」1点とし、「とてもよくあてはまる」4点とし、単純加算（進路面項目は得点を逆転させた後で各領域の合計点を算出した。得点が高いほど、各領域のスキルが高いことになる。
(2)生徒の自己評定による学業成績 1学期の学習成績について、自分で成績をつけるとしたらどうなるか、当てはまる数字に○をつけてください」という教示に 対し、9教科それぞれ5段階の評価を求めた。学習面のスキルと正の相関関係にあることが予想される。
(3) Kikuchi’s Social Skill Scale 18項目版 (以下、KSS) Goldstein, Gershaw & Sprafkin (1984) が提唱した若 者のための社会的スキルの6つのカテゴリーを基に菊池 (1988) が開発した尺度で、社会的スキルを身につけている程度を測定する尺度である。回答方法は、1.い つもそうではない 〜 4.いつもそうであるの4件法であ る。社会面のスキルと正の相関関係にあることが予想される。
(4)進路成熟態度尺度 (Career Maturity Attitude Scale : 以下、CMAS) 坂本・竹内 (1986) が生徒が進路に対して どの程度成熟したと考え方を持っているかを測定するた めに作成した尺度である。進路成熟態度と職業意識成熟 度が 2つのパートから構成されるが、今回は中学生の進路とより関連が深いと思われる進路成熟態 度の15項目を用いた。回答方法は3種類の内容の異なる 文章が各項目に含まれており、3つの中から最も当 てはまるものを1つ選ぶものである。進路面のスキル と正の相関関係にあることが予想される。
(5) 中学生の健康状態を測定する項目 Cornell Medical Index (以下、CMI) の疾病頻度の9項目と生徒の 自由記述で健康面の悩みとして挙がった3項目、計12項目から構成される。(1)と同様の4件法を採用した。健 康面のスキルと正の相関関係にあることが予想される。

結果と考察

学校生活スキル尺度（中学生版）の因子分析 学校生活スキル尺度（中学生版）57項目に対して、主成分解析・パリマックス回転による因子分析を実施した。その結果、固有値（基準を1以上とした）の落差や解釈可能性か ら、5因子解を妥当と判断した。その時点で、因子負荷量が0.30以下であった3項目を除外し、再度パリマッ クス回転による因子分析を行った結果、累積寄与率が33.97%となった。因子分析の結果を TABLE 2 に示す。
なお、全体で因子分析をした後、男女別に因子分析を 行った。結果は男女ともに全体と同様の5因子に分類されたため、以後男女合わせて分析を行った。
第1因子に含まれた14項目は、「勉強をするために家 に集まることが多い」、「自分以外に話していると思 える勉強が少ない」など、自分で行う学習に関する項 目であった。このことから第1因子は「自己学習スキル」と命名した (α = .81)。第2因子に含まれた12項目 は、「将来に備えてそうな、のばすべき自分の才能がな んであるか考える」、「どのような仕事につきたいか決 めたなら、それにつくるためにはどうしたら良いのか調 べる」など、進路決定に必要な意志決定スキルや問題 解決スキルに関連した項目であった。このことから第 2因子を「進路決定スキル」と命名した (α = .81)。第3因子に含まれた12項目は、「団体で行動するとき、自分 の番がくるまで待つことができる」、「相手の立場に たって考えてみることができる」といった社会面のス キルの中で特に団体活動の際必要とされる8項目と、 「そしや給食などの自分の与えられた仕事をやる」と いう進路面のスキルの中の社会的な役割に関する1項目、 「授業のグループ活動のとき、グループを組み協力 して活動できる」といった学習面のスキルの中のグ ループ学習に関する3項目が含まれ、全て団体活動に 関係のある項目が含まれた。このことから第3因子は 「団体活動スキル」と命名した (α = .75)。第4因子に含 まれた9項目は、「からだの調子がおいいとき、自分 の状態を言葉で伝えることができる」、「疲れを感じた とき、しっかり休むことができる」といった健康維持 に関わる自己制御に関する健康面のスキル7項目と、 「自分の考えを両親にはっきり伝える」、「自分の思っていることを教師に伝えることができる」といった 相談に関する社会面のスキル2項目であった。この ことから第4因子は「健康維持スキル」と命名した (α = .75)。第5因子には、「友達に自分の考えを打ち明け
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>M</th>
<th>SD</th>
<th>M</th>
<th>F</th>
<th>M</th>
<th>F</th>
<th>M</th>
<th>F</th>
<th>M</th>
<th>F</th>
<th>FV</th>
<th>FV</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自己学習スキル (a = .81)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習4</td>
<td>2.89</td>
<td>.95</td>
<td>.68</td>
<td>.15</td>
<td>.06</td>
<td>.05</td>
<td>.05</td>
<td>.49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習3</td>
<td>2.77</td>
<td>.93</td>
<td>.66</td>
<td>.08</td>
<td>.13</td>
<td>.15</td>
<td>.00</td>
<td>.48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習1</td>
<td>2.82</td>
<td>.89</td>
<td>.62</td>
<td>.04</td>
<td>.08</td>
<td>.08</td>
<td>.04</td>
<td>.40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習5</td>
<td>2.57</td>
<td>.93</td>
<td>.58</td>
<td>.21</td>
<td>.04</td>
<td>.07</td>
<td>.08</td>
<td>.39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習7</td>
<td>2.36</td>
<td>.89</td>
<td>.51</td>
<td>.12</td>
<td>.10</td>
<td>.20</td>
<td>.04</td>
<td>.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習11</td>
<td>2.04</td>
<td>.65</td>
<td>.51</td>
<td>.12</td>
<td>.10</td>
<td>.10</td>
<td>.82</td>
<td>.32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習9</td>
<td>2.57</td>
<td>.95</td>
<td>.50</td>
<td>.31</td>
<td>.07</td>
<td>.11</td>
<td>.05</td>
<td>.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習6</td>
<td>2.65</td>
<td>.96</td>
<td>.49</td>
<td>.15</td>
<td>.10</td>
<td>.11</td>
<td>.12</td>
<td>.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習10</td>
<td>2.91</td>
<td>.93</td>
<td>.46</td>
<td>.33</td>
<td>.01</td>
<td>.08</td>
<td>.04</td>
<td>.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習8</td>
<td>3.05</td>
<td>.93</td>
<td>.39</td>
<td>.12</td>
<td>.26</td>
<td>.07</td>
<td>.07</td>
<td>.25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習2</td>
<td>3.12</td>
<td>.81</td>
<td>.38</td>
<td>.15</td>
<td>.18</td>
<td>.04</td>
<td>.15</td>
<td>.22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習16</td>
<td>2.83</td>
<td>.97</td>
<td>.35</td>
<td>.01</td>
<td>.26</td>
<td>.02</td>
<td>.05</td>
<td>.19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学習11</td>
<td>2.42</td>
<td>1.03</td>
<td>.34</td>
<td>.30</td>
<td>.09</td>
<td>.04</td>
<td>.22</td>
<td>.26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳決定スキル (a = .81)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳2</td>
<td>2.78</td>
<td>.92</td>
<td>.15</td>
<td>.57</td>
<td>.07</td>
<td>.19</td>
<td>.09</td>
<td>.40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳4</td>
<td>2.81</td>
<td>.96</td>
<td>.13</td>
<td>.56</td>
<td>.12</td>
<td>.13</td>
<td>.06</td>
<td>.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳7</td>
<td>2.45</td>
<td>.83</td>
<td>.19</td>
<td>.59</td>
<td>.03</td>
<td>.11</td>
<td>.00</td>
<td>.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳8</td>
<td>2.91</td>
<td>.95</td>
<td>.04</td>
<td>.55</td>
<td>.09</td>
<td>.15</td>
<td>.06</td>
<td>.34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳9</td>
<td>2.91</td>
<td>.95</td>
<td>.06</td>
<td>.55</td>
<td>.14</td>
<td>.07</td>
<td>.05</td>
<td>.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳5</td>
<td>3.27</td>
<td>.76</td>
<td>.13</td>
<td>.52</td>
<td>.09</td>
<td>.00</td>
<td>.24</td>
<td>.35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳10</td>
<td>2.55</td>
<td>.81</td>
<td>.21</td>
<td>.50</td>
<td>.16</td>
<td>.02</td>
<td>.15</td>
<td>.34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳11</td>
<td>2.59</td>
<td>.93</td>
<td>.21</td>
<td>.48</td>
<td>.20</td>
<td>.13</td>
<td>.00</td>
<td>.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳12</td>
<td>2.56</td>
<td>.96</td>
<td>.04</td>
<td>.46</td>
<td>.17</td>
<td>.18</td>
<td>.08</td>
<td>.28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳13</td>
<td>2.84</td>
<td>.81</td>
<td>.12</td>
<td>.45</td>
<td>.31</td>
<td>.03</td>
<td>.16</td>
<td>.34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳14</td>
<td>2.99</td>
<td>.86</td>
<td>.19</td>
<td>.41</td>
<td>.23</td>
<td>.18</td>
<td>.17</td>
<td>.32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>道徳15</td>
<td>2.89</td>
<td>.84</td>
<td>.03</td>
<td>.35</td>
<td>.17</td>
<td>.13</td>
<td>.26</td>
<td>.23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団活動スキル (a = .75)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団15</td>
<td>3.28</td>
<td>.76</td>
<td>.07</td>
<td>.02</td>
<td>.59</td>
<td>.03</td>
<td>.02</td>
<td>.35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団13</td>
<td>2.87</td>
<td>.79</td>
<td>.08</td>
<td>.33</td>
<td>.54</td>
<td>.08</td>
<td>.07</td>
<td>.42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団11</td>
<td>3.23</td>
<td>.80</td>
<td>.13</td>
<td>.22</td>
<td>.51</td>
<td>.05</td>
<td>.02</td>
<td>.33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団17</td>
<td>2.83</td>
<td>.87</td>
<td>.24</td>
<td>.12</td>
<td>.48</td>
<td>.13</td>
<td>.00</td>
<td>.32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団9</td>
<td>2.94</td>
<td>.88</td>
<td>.04</td>
<td>.30</td>
<td>.47</td>
<td>.16</td>
<td>.05</td>
<td>.34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団14</td>
<td>3.04</td>
<td>.83</td>
<td>.03</td>
<td>.01</td>
<td>.43</td>
<td>.03</td>
<td>.15</td>
<td>.21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団18</td>
<td>2.86</td>
<td>.86</td>
<td>.14</td>
<td>.09</td>
<td>.40</td>
<td>.09</td>
<td>.17</td>
<td>.22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団11</td>
<td>3.12</td>
<td>.86</td>
<td>.20</td>
<td>.11</td>
<td>.39</td>
<td>.24</td>
<td>.31</td>
<td>.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団14</td>
<td>3.11</td>
<td>.79</td>
<td>.19</td>
<td>.08</td>
<td>.38</td>
<td>.10</td>
<td>.09</td>
<td>.20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団12</td>
<td>2.53</td>
<td>.86</td>
<td>.05</td>
<td>.20</td>
<td>.37</td>
<td>.11</td>
<td>.09</td>
<td>.20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団10</td>
<td>2.51</td>
<td>.93</td>
<td>.19</td>
<td>.05</td>
<td>.34</td>
<td>.27</td>
<td>.27</td>
<td>.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団13</td>
<td>3.01</td>
<td>.88</td>
<td>.21</td>
<td>.14</td>
<td>.32</td>
<td>.16</td>
<td>.12</td>
<td>.25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康維持スキル (a = .75)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康2</td>
<td>3.11</td>
<td>.89</td>
<td>.03</td>
<td>.11</td>
<td>.22</td>
<td>.63</td>
<td>.21</td>
<td>.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康1</td>
<td>2.88</td>
<td>1.02</td>
<td>.04</td>
<td>.25</td>
<td>.62</td>
<td>.03</td>
<td>.45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康8</td>
<td>2.75</td>
<td>1.01</td>
<td>.11</td>
<td>.07</td>
<td>.06</td>
<td>.60</td>
<td>.04</td>
<td>.38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康7</td>
<td>2.68</td>
<td>.99</td>
<td>.05</td>
<td>.13</td>
<td>.56</td>
<td>.24</td>
<td>.43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康9</td>
<td>2.42</td>
<td>1.06</td>
<td>.17</td>
<td>.08</td>
<td>.02</td>
<td>.51</td>
<td>.04</td>
<td>.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康7</td>
<td>2.64</td>
<td>.89</td>
<td>.12</td>
<td>.25</td>
<td>.45</td>
<td>.12</td>
<td>.31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康7</td>
<td>2.74</td>
<td>1.00</td>
<td>.27</td>
<td>.18</td>
<td>.09</td>
<td>.44</td>
<td>.05</td>
<td>.31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康8</td>
<td>2.40</td>
<td>1.05</td>
<td>.12</td>
<td>.26</td>
<td>.08</td>
<td>.40</td>
<td>.22</td>
<td>.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康4</td>
<td>2.68</td>
<td>1.04</td>
<td>.18</td>
<td>.26</td>
<td>.07</td>
<td>.40</td>
<td>.23</td>
<td>.31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>問題とのコミュニケーションスキル (a = .69)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会2</td>
<td>2.81</td>
<td>.95</td>
<td>.00</td>
<td>.09</td>
<td>.11</td>
<td>.15</td>
<td>.71</td>
<td>.54</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会1</td>
<td>2.90</td>
<td>.96</td>
<td>.00</td>
<td>.19</td>
<td>.15</td>
<td>.00</td>
<td>.64</td>
<td>.46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会12</td>
<td>2.86</td>
<td>.94</td>
<td>.14</td>
<td>.02</td>
<td>.00</td>
<td>.11</td>
<td>.62</td>
<td>.42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会3</td>
<td>2.82</td>
<td>.98</td>
<td>.02</td>
<td>.13</td>
<td>.02</td>
<td>.07</td>
<td>.54</td>
<td>.31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会5</td>
<td>3.59</td>
<td>.71</td>
<td>.15</td>
<td>.05</td>
<td>.14</td>
<td>.14</td>
<td>.50</td>
<td>.31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会16</td>
<td>2.72</td>
<td>.89</td>
<td>.13</td>
<td>.19</td>
<td>.04</td>
<td>.05</td>
<td>.43</td>
<td>.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会6</td>
<td>2.97</td>
<td>.92</td>
<td>.08</td>
<td>.34</td>
<td>.13</td>
<td>.17</td>
<td>.43</td>
<td>.35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注) 項目作成段階で学習面に分類されていた項目→学習, 社会面→社会, 道徳面→道徳, 健康面→健康
たいときは、どう表現するのかわからない。」「友達が気持ちを打ち明けたとき、何と言ってあげていいのかわからない」など社会面のスキルの中で特に同年代の友人や異性とのコミュニケーションに関する7項目が含まれた。このことから第V因子は「同輩とのコミュニケーションスキル」と命名した（α=.69）。この結果、学校生活スキル尺度（中学生版）は、学校心理学における学習、社会面、進路、健康面という援助の焦点である4領域と概ね対応する領域に分類されたと言える。

今回、 Exhaustive と低い結果となったことについて2つのことが考えられる。1つは、中学生の学校生活スキルが今回明らかにされた5つの因子だけでは説明できない大きいということが考えられる。これは、中学生の生活スキルの内容や構造をさらに検討していく上で、今後の大きな課題である。2つ目は、Exhaustive 積累寄与率を高めるためには、因子負荷量の低い項目をさらに除外するという方法が考えられるが、本研究では生徒の援助ニーズを包括的にとらえるための尺度を作成するという目的の下、幅広いスキルを網羅している必要がある、スキル項目の内容を重視し、因子負荷量の低い項目（基準.30）を採用している。そのことが高いExhaustive寄与率につながっていることが考えられる。

学校生活スキル尺度（中学生版）の信頼性・妥当性はまず信頼性に関してだが、Table 2に示されているように、各下位尺度においてα=.69～.81とある程度の内容的一貫性が示された。再テスト信頼性は、自己学習スキル（r=.766,p<.01）、進路決定スキル（r=.834,p<.01）、集団活動スキル（r=.781,p<.01）、健康維持スキル（r=.797,p<.01）、同輩とのコミュニケーションスキル（r=.688,p<.01）となり、高い正の相関が示された。

次に学校生活スキル尺度（中学生版）の妥当性に関して述べる。まず、前述のように本尺度を因子分析した結果、学校心理学（石黒,1999）の提唱する援助領域の枠組み（学習面・社会面・進路面・健康面）と概ね対応する因子構造が得られた。このことは、この尺度の妥当性を支持する結果と言える。次に学校生活スキル尺度の各下位尺度と他の尺度との関連を検討するため、ピアソングの相関係数を算出した（Table 3）。自己学習スキルと自己評価における学業成績との相関係数はr=.349（p<.01）であった。KiSS-18によって測定された社会的スキルと集団活動スキルの相関係数はr=.516（p<.01）であった。Table 3 にそれぞれの尺度の相関係数（r）を示した。

### Table 3 学校生活スキルとの尺度との相関係数(r)

<table>
<thead>
<tr>
<th>下位尺度</th>
<th>他尺度</th>
<th>r</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>学習スキル</td>
<td>学業成績</td>
<td>.349**</td>
</tr>
<tr>
<td>進路決定</td>
<td>進路決定スキル</td>
<td>.504**</td>
</tr>
<tr>
<td>集団活動</td>
<td>社会的スキル</td>
<td>.516</td>
</tr>
<tr>
<td>健康維持</td>
<td>健康維持スキル</td>
<td>.084</td>
</tr>
<tr>
<td>同輩</td>
<td>同輩のコミュニケーションスキル</td>
<td>.658**</td>
</tr>
</tbody>
</table>

この結果、社会的スキルと同輩とのコミュニケーションスキルの相関係数はr=.658（p<.01）となり、どちらも中程度の正の相関を示した。CMAS-4によって測定された進路決定成績と進路決定スキルの相関係数はr=.504（p<.01）となり、両者の間に中程度の正の相関関係が認められた。CMIによって測定された現在の健康状態と健康維持スキルの間には相関は認められなかった。これらのことから、健康維持スキルを除けば各下位尺度の構成概念妥当性は支持された。以上のことをことから学校生活スキル尺度はある程度の信頼性・妥当性を有していると言える。

ただし、健康維持スキルに関しては、予想された関係が得られなかったことから、課題が残された。この結果が生じた原因の1つは、今回健康状態を測定するために用いたCMIが、健康維持スキルの妥当性を検討する尺度として適切でなかったと考えられる。CMIは、病院等で患者が訴える内容や症状を基に作成されたもので、その項目は病気の状態を把握するためのものであり、健康状態の個人差を測定するという今回の目的に適していなかったと考えられる。そのため、健康維持スキルと関連が深いと思われる、他の指標を用いて再度妥当性の検討を行う必要がある。

性差・学年差について性差に関して下位尺度ごとにt検定を用いた男女差を検討した（Table 4）。その結果について SHIPPING 共に表に示した。

### Table 4 性差の検討

<table>
<thead>
<tr>
<th>領域/性別</th>
<th>n</th>
<th>M</th>
<th>SD</th>
<th>t値</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自己学習スキル</td>
<td>419</td>
<td>36.75</td>
<td>7.23</td>
<td>-4.71**</td>
</tr>
<tr>
<td>男子</td>
<td>366</td>
<td>39.10</td>
<td>6.59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>女子</td>
<td>421</td>
<td>32.55</td>
<td>6.22</td>
<td>-7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>進路決定スキル</td>
<td>420</td>
<td>34.06</td>
<td>5.46</td>
<td>-5.91**</td>
</tr>
<tr>
<td>男子</td>
<td>365</td>
<td>30.27</td>
<td>4.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>女子</td>
<td>418</td>
<td>24.26</td>
<td>5.05</td>
<td>.21</td>
</tr>
<tr>
<td>集団活動スキル</td>
<td>420</td>
<td>24.26</td>
<td>5.26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>男子</td>
<td>363</td>
<td>23.40</td>
<td>3.80</td>
<td>-1.81</td>
</tr>
<tr>
<td>女子</td>
<td>366</td>
<td>23.82</td>
<td>3.69</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*α<.05, **α<.01

注：学校生活スキル尺度（中学生版）は各下位尺度ごとに用いることを目的として互いに独立していることを仮定しているため、以降の分析は下位尺度ごとに行っている。
果、自己学習スキルと集団活動スキルにおいて女子が男子より有意に得点が高く（p<0.01）、分散が小さかった。これに関連して、社会的スキルの研究において、女子のほうが男子よりも社会的スキルが高く個人差が少ないという結果が得られている（著者、1991）。集団活動スキルにおいて女子の方が得点が高く個人差が少ないという今回の結果は、それと一致する結果であった。

次に下位尺度ごとに一元配置分散分析を用い学年差を検討した（Table 5）。健康維持スキルと同様のコミュニケーションスキルにおいて有意傾向（p<0.10）が見られ、Tukey 法によりその後の検定を行った結果、2年生が3年生よりスキルの得点が高い傾向が示された。スキルが学習されるものだすると発達的には3年生のほうが高くなることが予測されるが、結果は逆の傾向を示した。このことが生じた原因の1つに、中学校における経験の影響があると考えられる。中学3年生は、3年間の中学生活において勉強・友人関係・進路の問題など様々な発達課題・教育課題への取り組みに対して学校生活スキルを用いて試行錯誤した結果、「できる」と「できない」ことを強く意識していることが考えられる。特に3年生に入り、新たな大小の課題（進路決定）に直面し自己をより深くみつめることで、今まで曖昧に「できる」と認識していた自己のスキルに対し、評価が厳しくなることが考えられる。一方、中学1・2年生の多くは実際にその行動が遂行でき、深く意識せず「できる」と答えている可能性が考えられる。自己のスキルへの評価が低下するという事実は、自分に対する自信や事務への取り組みに関する意欲の低下につながる可能性があるため、中学1・2年次に自分が「できる」と思えることを増やすようなサポートをしていくことが大切だと思われる。

中学生の学校生活スキルの領域 前述のように、中学生の学校生活スキルは自己学習スキル、進路決定スキル、集団活動スキル、健康維持スキル、同様のコミュニケーションスキルの5つの領域に分類されることを示され、またその結果は、石黒（1999）によって提出された学校心理学の援助の焦点の枠組みを概ね対応したものであった。ただし、学校生活スキルの領域で、学校心理学の援助領域の枠組みと異なった点が2つある。1つは、社会面が集団活動スキルと同様のコミュニケーションスキルの2つの領域に分かれたことである。これは中学生にとって集団で活動する上で必要なスキルと、主にコミュニケーションを手段とする友人や異性との関係促進に必要なスキルが異なることを示唆している。2つ目は、学習面のスキルは自己学習スキルが1つの領域として独立し、授業のグループ学習などのスキルが集団活動スキルに含まれた点である。授業でのグループ学習の項目が集団活動スキルの領域に含まれたことは、社会面と同様に学習面に2つの側面（自己学習と集団活動）があることを示している。このことは、一次的奨励サービスの計画・実践において、中学生の学校生活スキルには集団活動スキル、同様のコミュニケーションスキル、自己学習スキルという側面があることを意識し、それぞれの側面に働きかけていくことが必要であることを示唆している。

健康維持スキルに研究1の段階で社会面のスキルに分類されていた教師や両親との関係に関する項目が含まれたことは、尺度上の問題として課題が残るところはあるが、そこに含まれた何らかの意味があるとも考えられる。例えば、普段から両親や教師と話ができる関係を築いていることは、ストレスを低減することにつながり、健康維持にも関連していると考えられる。そういう意味で、両親や教師に自分の気持ちを伝えるスキルは、健康維持スキルの1つとも考えられる。このことは今後健康面のスキル項目を偏りのないものとしての上で、さらなる検討が必要である。

追 加 調 査

目的
学校生活スキル尺度（中学生版）の下位尺度・健康維持スキルの妥当性を検討する。

---

Table 5 学年差の検討

<table>
<thead>
<tr>
<th>領域/学年</th>
<th>n</th>
<th>M</th>
<th>SD</th>
<th>F 値</th>
<th>多重比較</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自己学習スキル</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年</td>
<td>298</td>
<td>37.75</td>
<td>6.57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2年</td>
<td>257</td>
<td>38.27</td>
<td>7.36</td>
<td>.72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3年</td>
<td>231</td>
<td>37.54</td>
<td>7.27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>進路決定スキル</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年</td>
<td>291</td>
<td>32.43</td>
<td>5.93</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2年</td>
<td>258</td>
<td>33.16</td>
<td>5.83</td>
<td>1.10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3年</td>
<td>234</td>
<td>32.56</td>
<td>6.30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>集団活動スキル</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年</td>
<td>294</td>
<td>34.88</td>
<td>5.31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2年</td>
<td>257</td>
<td>35.56</td>
<td>5.14</td>
<td>1.94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3年</td>
<td>235</td>
<td>34.82</td>
<td>5.57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>健康維持スキル</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年</td>
<td>293</td>
<td>24.14</td>
<td>5.06</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2年</td>
<td>254</td>
<td>24.80</td>
<td>5.25</td>
<td>2.68* 2年 &gt; 3年</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3年</td>
<td>238</td>
<td>23.74</td>
<td>5.12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>同様のコミュニケーションスキル</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年</td>
<td>291</td>
<td>20.55</td>
<td>3.62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2年</td>
<td>258</td>
<td>20.95</td>
<td>3.88</td>
<td>2.66* 2年 &gt; 3年</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3年</td>
<td>235</td>
<td>20.17</td>
<td>3.77</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*p<.10
方法
調査対象 栃木県内の中学校に通う中学生計469名（男子238名，女子231名）を対象とした。
調査時期 平成12年7月中旬に実施した。
調査内容 以下の(1)，(2)を実施した。
(1)学校生活スキル尺度（中学生版） 健康維持スキル9項目に対し，4件法で回答を求めた。
(2)日本版健康統制所在（健康傾向性）尺度 Wallston, Wallston & Devellis (1978) によって作成されたMultidimensional Health Locus of Control (MHLC) Scales を基に，堀毛 (1991) によって日本人向けに改定された尺度で，「不調の原因をどこに求めるか」を尋ねることで，健康に対するどのような信念を持っているかを測定するための尺度である。不調の原因として，『自分自身』，『家族』，『専門職』，『偶然』，『超自然：報い』の5つの因子が得られている。今回はその5つの因子の中から，『健康でいられるのは，自分でしかあ る』，『健康でいられるため，自分で自分に気配りをする こと』など，自分の健康に対してどのくらい統制感を持っているかという健康への意識の一側面を測定して いる『自分自身』の因子に属する5項目を用いた。
回答は，1.まったくそう思わない ～ 6.非常にそう思うまで6段階評定である。健康は自分で管理・維持していくものと考える人のほうと，健康維持スキルを獲得し活用していることが考えられるため，この尺度の得点と健康維持スキルの得点の間に正の相関関係が予 想される。
結果と考察
健康維持スキルと健康統制所在尺度の下位尺度「自分自身」の関連を検討するため，ピアソンの相関係数を算出したところ，r = .290 (p<0.01) となり，若干低くははあるが有意な正の相関関係が示された。このことか ら，健康維持スキルの構成概念妥当性もある程度支持されると言える。その結果，学校生活スキル尺度（中学生版）の5つの下位尺度はそれぞれその構成概念妥当 性が確認され，この尺度はある程度の信頼性・妥当性を有していることが示された。
総合的考察
学校生活スキル尺度（中学生版）の開発
本研究は，青年のライフスキルを測定するための尺度 LSIDS-B を基にした項目集収集，教師を対象とした半構造的面接，生徒を対象とした自由記述調査という3つの過程から中学生の学校生活スキルの項目を収集し た。収集された項目に対し，内容的妥当性の検討と予 備調査を行い，中学生の学校生活スキルの個人差を測 定する項目として適切であるか検討し，項目を選定し た。この5つの過程を経たことで，中学生の学校生活 スキルとして適切な項目を得ることができたと思われる。さらに，それら収集・選定された学校生活スキル 項目を基に学校生活スキル尺度（中学生版）を作成し，その信頼性・妥当性を検討した。まず因子分析の結果， 中学生の学校生活スキルは自己学習スキル，進路決定 スキル，集団活動スキル，健康維持スキル，同輩との コミュニケーションスキルの5つの因子から構成されて いることが示された。次に下位尺度ごとに信頼性・ 妥当性を検討した結果，学校生活スキル（中学生版）は ある程度の信頼性・妥当性を有していることが確認さ れた。ことから，この尺度は中学生の学校生活 スキルの5つの領域のスキルを測定するアセメント 道具として今後利用することができると考えられる。
学校生活スキル尺度（中学生版）の利用について
本尺度の利用について，援助者側の利用と生徒側の 利用に分けて述べる。援助者側の利用には，主に2つ の目的が考えられる。1つは，1年間の始めや学期の 始めに各生徒の今後の援助について考える段階で，生 徒の援助ニーズを把握するために実施することが考え られる。それにより，スキルが低い生徒を早期に発見し，早期に対応していくことが可能になると思われる。 例えば，この尺度を実施した結果，クラスに同輩との コミュニケーションスキルが非常に高い生徒と著しく低い生徒がいるのが明らかになった場合，高い生徒 が低い生徒に話しかける等してコミュニケーションを 促すことを期待し席を隣にするなど，この尺度から得 られる情報を活かして様々な工夫ができる。2つ目は， 学校生活に焦点を当てたスキルトレーニングの 授業を実施する際，この尺度をトレーニング前に実 施することで，生徒の自己のスキルに対する評価の変 容を検討することができる。それを検討することによ り，プログラムが生徒のスキルの向上や自信の向上に 役立っているかという観点から，プログラムの効果を 検討することが可能である。
次に生徒がこの尺度を活用することについて述べる。 学校生活スキル尺度（中学生版）に回答した後の生徒の 自由記述において，「質問に答えていると，自分の生 活，勉強の方法，人の接し方を見直すことができた と思う」「この質問に答えているまで分からなかったこ とも考え直すことできた」という感想が多く得られ た。このことから，生徒が自分の行動を見直すための チェックリストとしてこの尺度を活用していることを
示している。自分は何ができて何ができていないのかをより具体的な行動でとりなおすことは、自分の悩みや不安がどこから来ているのかということを理解する上で非常に重要である。そういう意味で、生徒がこの尺度を自己理解の促進のために活用することができると思われる。同様のことが、ライススキルの研究者であるAdkins(1984)によって述べられている。Adkins(1984)は、スキルトレーニングの参加者がトレーニング前の時点で自分が有しているスキルを確認することは、「Feeling of Competence」につながると述べ、自分のスキルを検討するためのチェックリストなどを用いて現時点で自己評価することを確認することの重要性を指摘している。同時に、チェックリストを用いて自己的スキルの次第を意識することも、参加者に自身のニーズを意識化させ、プログラム参加への動機づけを高めるため、非常に重要であると指摘している。以上のようにな、この尺度は授業、生徒それぞれの目的のため利用可能である。

中学生に対する心理教育的援助サービスについて

本研究で得られた知見を基に、中学校で行う心理教育的援助サービスの計画・実践に関して2つの提言を述べる。第1に、社会面のスキルが、集団活動におけるスキルと同年代の友人や異性とのコミュニケーションに必要とされるスキルという2つの側面に分類されたという今回の結果は、心理教育的援助サービスの計画・実践において集団活動スキルと同様のコミュニケーションスキルそれぞれに働きかけるプログラムが必要であることを示唆している。例えば構成的グループ・エンカウンター（研会、2000）など、集団の中で自分を活かしていく能力を育成と考えられているため、集団活動スキルが低い生徒を対象とした支援として非常に有効であると思われる。また同様のコミュニケーションスキルが低い生徒には、自分の気持ちを適切な形で相手に伝えるための練習方法であるアサーション・トレーニング（平木、1993）や相手の気持ちに沿う話の聴き方の練習方法である聴聴練習（アイビ、1985）などを使うことが効果的である。このように教育現場で心理教育的援助サービスを実践することは、各生徒のスキルの獲得が高い領域や低い領域を考慮に入れても、生徒のニーズに合った援助サービスを提供していくことが望まれる。

第2に、学習面のスキルが自習学習スキルと集団活動スキルの2つに側面を有するという結果は、集団活動スキルを要求する活動が増加する可能性のある総合的学習など比較的自由度の高い授業を行うときの留意点を示唆している。つまり従来の学習スタイルで適応していた生徒の中で集団活動スキルが低い生徒にとっては、集団活動に適応しながら学習するという学習場面での新たな課題が加わることでは、集団活動スキルを向上させるチャンスであると同時に、新たな問題を引き起こす可能性がある。教師はクラスの生徒の中の集団活動スキルが低い生徒を事前に把握し、総合的学習など自由度の高い活動を行う授業では、必要に応じて特別な援助を提供していくことが望まれる。

本研究の限界と今後の課題

本研究の限界と今後の課題を2点述べる。第1に、今回作成された尺度が自己評定法であることからくる限界がある。学校生活スキルの学年差の検討において3年生が1・2年生よりスキル得点が低くなる傾向が示された項目や領域があったことを述べた。このことは、スキルが学習されるものだからとすると、学年が上がるにつれスキルが向上することが期待されることを矛盾した結果を示している。これが生じた原因の1つとして学年が上がるにつれスキルの自己評価が厳しくなる可能性を指摘したが、このことは同じ回答でも1年生と3年生の間でスキルのレベルが異なる可能性を示唆している。このことに関して、Gresham (1986) は、社会的スキルの測定における自己報告法の限界を次のように指摘している。自己報告法は、児童生徒の自己スキルに関する認識を測定するには適しているが、客観性が乏しく基準間的妥当性が低く、教師や親の評定尺度、ソシオメトリ法、実際の社会的行動の観察等によって測定される行動をうまく予測できない部分がある。そのため、スキルトレーニングの効果の評価や実際の児童生徒の行動を把握するためには、他の測定方法（例、他者評定、行動観察）を併用することが必要である（Gresham、1986）。今後教育現場でのこの尺度を用いる場合には、生徒の自己評定だけでなく、教師や保護者が対象生徒の学校生活スキルをこの尺度の項目にそって評定するなどして、他者評定法を併用することにより、実際の生徒のスキルの獲得レベルをより正確に把握する必要がある。

第2に、中学生の学校生活スキルが、今回の明らかにされた学校生活スキルの5個因子だけでは説明できない部分が大きかったという結果は、中学生の学校生活スキルを5つの方針で議論することの限界を示している。前述のように今回の尺度では行動としてあらわれるということで心理面の問題や悩みへの対処に必要とされるスキルは除外した。しかし、全てのスキルの獲得過程およびスキルの遂行過程において、心理・情緒的
要因は切り離せないものである（Gresham & Elliott, 1984）。今回5つの方策で説明できなかった部分を、心理・情動的要因を用いて検討していくことは、今後の重要な課題である。

引用文献
Herr, E. L., & Cramer, S. H. 1996 Career guidance and counseling through the life span :
平木典子 1993 アサーショーン・トレーニングーさわやかな「自己表現」のために 日本・精神技術研究所
樋毛裕子 1991 日本版 Health Locus of Control尺度の作成 健康心理学研究, 4, 1－7.
石隈利記 1999 学校心理学―教師・スクールカウンセラー・保護者のチームによる心理教育的援助サービス 誠信書房
石隈利記・小野瀬雅人 1997 スクールカウンセラーに求められる役割に関する学校心理学的研究ー子ども・教師・保護者を対象としたニーズ調査の結果より 文部省科学研究費補助金(基盤研究 kuk) 2) 研究成果報告書 (課題番号 0610095)
菊池章夫 1988 思いやりを科学する 川島書店
國分康孝(編著) 2000 続・構成的グループ・エンカウンター 誠信書房
中野良順 1994 子どものスタディ・スキルを育てる 指導と評価, 5, 44－48.
坂柳恒夫・竹内登規夫 1986 進路成熟態度(CMAS)の信頼性および妥当性の検討 愛知教育大学研究報告, 35 (教育科学編), 169－182.
佐藤正二・佐藤容子・相川 充・高山 憲 1990 極端な引っ込み思案児の社会的適応と社会スキル宮崎教育学部紀要, 68, 1－8.
庄司一子・小林正幸・鈴木聡志 1989 子どもの社会
School-Life Skills Scale: 
Development of a Junior High School Student Form
Junko Iida and Toshihori Ishikuma (Institute of Psychology, University of Tsukuba) Japanese Journal of Educational Psychology, 2002, 50, 225-236

The purpose of the present study was to develop a scale to measure individual differences in school-life skills in junior high school students. School-life skills were defined as ones needed to solve the developmental and educational tasks faced by students during their junior-high-school years. The scale was based on the framework of school psychology for supporting students, which includes 4 aspects: academic, psychological/social, career, and health. Skill items were collected from 3 sources: the Life-Skills Development Scale-Adolescent Form, semi-structured interviews with 17 teachers, and skill descriptions provided by 108 junior high school students. Content validity was examined and preliminary study was conducted to select the items included in the scale. Then, a questionnaire of the 57 chosen items was completed by 809 junior high school students. As a result, a 54-item School-Life Skills Scale-Junior High School Student Form was developed. Factor analysis yielded 5 subscales: self-study skills, career decision skills, group activity skills, health maintenance skills, and peer communication skills. The results also showed that the scale was moderately reliable and valid for measuring school-life skills in junior high school students.

Key Words: school-life skills, junior high school students, scale development, school psychology