第2部 進学コース通学生の進路選択に関する調査
I 調査対象の属性

1. 学校の種類（表1）

ここでいう進学コースは、以下のものである。

入学資格は、3年以上の業務経験を有する准看護師（士）、または高校を卒業している准看護師（士）で、看護師（士）2年課程とも呼ばれている。看護師（士）国家試験の受験資格が得られる学校である。修業年数は2年、定時制は3年間（定時制は夜間以外に、昼間週3日程度通学、3年次は実習が中心）。学校の種類は、短期大学、高等学校衛生看護科の専攻科等様々である。

今回、調査協力が得られた学校の種類は、定時制が46.4％と最も多く、厚生省データでも定時制養成所の割合は49.7％と高く、厚生省データとほぼ一致している。しかし今回得られたデータと全国の1学年定員との相違点は、全日制養成所の割合がやや少ないことと、短期大学の割合が高い点である。

2. 年齢

調査対象者の年齢は、20歳が25.7％と最も多い。次いで23歳、22歳と続いていた。19歳は、専攻科2年生の早生まれである（表2）。

平均年齢を学校別にみると、全日制養成所が24.5歳と、最も平均年齢が高い（表3）。

3. 性別（表4）

性別は女性が93.3％と圧倒的に多い。男性は、そのほとんどが定時制養成所に在籍している。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表1 学校の種類</th>
<th>全日制養成所</th>
<th>定時制養成所</th>
<th>短期大学</th>
<th>専攻科</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>今回調査</td>
<td>351(26.3%)</td>
<td>620(46.4%)</td>
<td>240 (18.0)</td>
<td>125 (9.4)</td>
<td>1,336(100.0)</td>
</tr>
<tr>
<td>厚生省データ1学年定員</td>
<td>6,322(35.3%)</td>
<td>8,894(49.7%)</td>
<td>780 (4.4)</td>
<td>1,895 (10.6)</td>
<td>17,891(100.0)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

「看護師統計資料集」厚生省健康政策局看護課監修、平成4年度版より作成。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表2 年齢</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19歳</td>
<td>121(9.1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>344(25.7)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>103(7.7)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>190(14.2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>260(19.5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>100(7.5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>46(3.4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>166(12.4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無回答</td>
<td>6(0.4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>1,336(100.0)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表3 平均年齢・学校の種類別</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>全日制養成所</td>
<td>21.8歳</td>
<td>19歳</td>
<td>33歳</td>
<td>349人</td>
</tr>
<tr>
<td>定時制養成所</td>
<td>24.5</td>
<td>20</td>
<td>49</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>短期大学</td>
<td>20.5</td>
<td>19</td>
<td>37</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>専攻科</td>
<td>20.1</td>
<td>19</td>
<td>30</td>
<td>125</td>
</tr>
</tbody>
</table>

— 45 —
4. 配偶関係

配偶関係は、91.4%が未婚である（表5）。既婚者は、男女共に定時制養成所に在籍している割合が高い（表6）。

5. 子どもの有無（表7）

子どもの有無は、既婚者の7割近くが「子どもあり」と回答している。

6. 住まい（表8）

現在の住まいは、「自宅」からという回答が51.0%と最も多く、次いで「自宅・寮以外」16.9%、「学校の寮」16.6%、「病・医・院等の寮」15.2%と続いている。

学校の種類別みると、全日制養成所では39.3%と「自宅」から通学している割合が「学校の寮」か

<table>
<thead>
<tr>
<th>表4 性別・学校の種類別</th>
<th>女性</th>
<th>男性</th>
<th>無回答</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>全日制養成所</td>
<td>334</td>
<td>15</td>
<td>2</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>(95.2)</td>
<td>(4.3)</td>
<td>(0.6)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>定時制養成所</td>
<td>551</td>
<td>68</td>
<td>1</td>
<td>620</td>
</tr>
<tr>
<td>(88.9)</td>
<td>(11.0)</td>
<td>(0.2)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期大学</td>
<td>238</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>(99.2)</td>
<td>(0.8)</td>
<td>(ー)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻科</td>
<td>123</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>(98.4)</td>
<td>(1.6)</td>
<td>(ー)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>1,246</td>
<td>87</td>
<td>3</td>
<td>1,336</td>
</tr>
<tr>
<td>(93.3)</td>
<td>(6.5)</td>
<td>(0.2)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表5 配偶関係</th>
<th>未婚</th>
<th>既婚</th>
<th>無回答</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>未婚</td>
<td>1,221</td>
<td>91.4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(6.2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>既婚</td>
<td>83</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無回答</td>
<td>32</td>
<td>2.4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>1,336</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表6 性別・配偶関係・学校の種類別</th>
<th>女性・未婚</th>
<th>女性・既婚</th>
<th>男性・未婚</th>
<th>男性・既婚</th>
<th>無回答</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>全日制養成所</td>
<td>316</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>(90.0)</td>
<td>(2.3)</td>
<td>(3.7)</td>
<td>(0.6)</td>
<td>(3.4)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>定時制養成所</td>
<td>487</td>
<td>52</td>
<td>48</td>
<td>19</td>
<td>14</td>
<td>620</td>
</tr>
<tr>
<td>(78.5)</td>
<td>(8.4)</td>
<td>(7.7)</td>
<td>(3.1)</td>
<td>(2.3)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期大学</td>
<td>232</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>(96.7)</td>
<td>(0.8)</td>
<td>(0.8)</td>
<td>(ー)</td>
<td>(1.7)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻科</td>
<td>121</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>(96.8)</td>
<td>(ー)</td>
<td>(1.6)</td>
<td>(ー)</td>
<td>(1.6)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>1,156</td>
<td>62</td>
<td>65</td>
<td>21</td>
<td>32</td>
<td>1,336</td>
</tr>
<tr>
<td>(86.5)</td>
<td>(4.6)</td>
<td>(4.9)</td>
<td>(1.6)</td>
<td>(2.4)</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表7 子どもの有無</th>
<th>子どもあり</th>
<th>子どもなし</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>子どもあり</td>
<td>58</td>
<td>69.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>子どもなし</td>
<td>25</td>
<td>30.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>83</td>
<td>(100.0)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

— 46 —
1992年 看護学生の進路選択に関する調査

らの37.6％よりもやや高い。定時制養成所の学生は53.7％が「自宅」からの通学であるが、他の種類の学校に比べて病・医院等の寮の割合が31.8％と高い。短期大学では「自宅」からの通学者の割合が約半数の49.2％と高い。専攻科では73.6％が「自宅」からの通学である。

7. 学歴（表9）

進学コースに入学するまでの、学歴（准看護婦（士）養成所を除く）をみると、高等学校卒業者が最も多く、次いで高等学校衛生看護科卒業者が多い。これは准看護婦（士）養成所への入学者が、中学校卒業者にとどまらず、高学歴化している結果である。いまだも中学校卒業者であっても、准看護婦として3年間の臨床経験があれば、進学コースに入学する資格は得られるが、今回の調査では、中学校卒業者はわずかに1％であった。

8. 准看護婦（士）免許取得後から進学コース入学までの期間（表10）

准看護婦免許取得後、進学コースに入学するまでの期間は、すぐに進学コースに入学したのは74.2％と4分の3を占める。しかし准看護婦（士）免許取得後、10年以上たってから入学した学生も1.8％とわずかになっている。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表8 住まい・学校の種類別</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自宅</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>全日制養成所</td>
</tr>
<tr>
<td>定時制養成所</td>
</tr>
<tr>
<td>短期大学</td>
</tr>
<tr>
<td>専攻科</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表9 最終学歴</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>中学校</td>
</tr>
<tr>
<td>大学検定合格</td>
</tr>
<tr>
<td>高等学校</td>
</tr>
<tr>
<td>高等学校衛生看護科</td>
</tr>
<tr>
<td>短期大学</td>
</tr>
<tr>
<td>高等専門学校</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>無回答</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表10 進学コースに入学するまでの期間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年目</td>
</tr>
<tr>
<td>2年目</td>
</tr>
<tr>
<td>3年目</td>
</tr>
<tr>
<td>4年目</td>
</tr>
<tr>
<td>5年目</td>
</tr>
<tr>
<td>6年目</td>
</tr>
<tr>
<td>7年目</td>
</tr>
<tr>
<td>8年目</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9. 准看護師（士）としての就労経験の有無

進学コースへ入学する以前に准看護師（士）として働いた経験の有無をたずねたところ、36.3％が准看護師としての就労経験をもっている（表11）。その就業先は病院が最も多い（表12）。

10. 現在の学校へ入学するまでの年数

現在の学校に入学するまでの受験年数は、初めての受験で合格している割合が86.2％と最も高い（表13）。また「1校」と答えている割合が最も高く、41.1％を占めている（表14）。多くの学生は、4年未満の受験で合格している。受験した学校数も、さほど多くないのが特徴である。ただしこの調査結果はあくまで進学できた学生の結果である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表11 就労経験の有無</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ある</td>
</tr>
<tr>
<td>ない</td>
</tr>
<tr>
<td>無回答</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表12 准看護師（士）として働いた経験はありません</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>病院</td>
</tr>
<tr>
<td>診療所</td>
</tr>
<tr>
<td>健診センター</td>
</tr>
<tr>
<td>会社・事務所</td>
</tr>
<tr>
<td>福祉施設</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
</tr>
<tr>
<td>回答者数</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表13 現在通っている学校に入学するまでに何年受験したか</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>何年かかって合格</td>
</tr>
<tr>
<td>初めての受験で合格</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>表14 現在通っている学校を受験した年に何校受験したか</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1校</td>
</tr>
<tr>
<td>2校</td>
</tr>
<tr>
<td>3校</td>
</tr>
<tr>
<td>4校</td>
</tr>
<tr>
<td>5校</td>
</tr>
<tr>
<td>6-9校</td>
</tr>
<tr>
<td>無回答</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
</tr>
</tbody>
</table>