第二言語喪失
主要文献
Second Language Attrition: Selected Bibliography

富山 真知子 TOMIYAMA, Machiko
● 国際基督教大学
International Christian University

山本 賢美枝 YAMAMOTO, Kimie
● 国際基督教大学
International Christian University

Keywords
第二言語喪失, 第一言語喪失, 言語喪失, 言語維持
Second Language Attrition, First Language Attrition, Language Loss, Language Maintenance

ABSTRACT

持っていた言語を失う事、すなわち「言語喪失」(language attrition) の現象はさまざまなである。病理学的理由による失語症のような場合もあれば、歴史的、政治的、社会的理由による言語の消減もある。また、自然な状況下でも言語は失われる。授業で習った外国語を使わないいても忘れないでしょう、言語喪失の現象の一環である。言語の喪失を、主として心理言語学的な立場から研究するという分野は、1980 年にペンシルベニア大学で開催された会議に端を発するが、この 20 余年間、研究分野も細分化され、研究者も地域的に広がって急速に発展を見せている。

本稿は言語喪失の心理言語学的研究の中で、「第二言語喪失」(second language attrition) に焦点を当て、主要な文献をリストしている。心理言語学的な立場から構成されているので、社会学的な文献、例えば「言語の替え」(language shift) や「言語の死」(language death) に関するもの、さらに、病理学的なもの、加齢によるものなどは含まれていない。また、心理言語学的なものでも「第一言語の喪失」(first language attrition) 及び「言語の再学習」(language relearning) はその範疇外である。しかしながら、第二言語喪失にも深いかかわりのある関係が得られる文献は「第一言語の喪失」の分野に限って掲載した。言語喪失の分野にあまり造詣の深くない読者を念頭に置き、一部を除き、入手しやすい文献の掲載を留意している。
Introduction

More than two decades have passed since the conference on "Attrition of Language Skills" was held at the University of Pennsylvania, U.S.A., which many acknowledge as the initial landmark of research in the area of language attrition. Since then, researchers have accumulated a considerable amount of knowledge, have specialized the field into several subdisciplines, and have spread their interest to Europe as well as to other areas of the world including Japan.

The bibliography that follows is a compilation on one of the subdisciplines, second / foreign language attrition. Societal attrition (language shift and death), language relearning, attrition associated with aging, and pathological attrition are excluded from the list*. The focus is on the attrition of a second or foreign language in the first language environment, but some literature on first language attrition which provides relevant discussion on second language attrition is included. Since one of the aims of the bibliography is to provide novice researchers with current information, only those materials that are published and relatively more accessible are listed, with a few exceptions, and references are necessarily selective for lack of space.

Bibliography


Fakhri, A. (1989). Variation in the use of referential forms within the context of foreign language loss. In S. Gass et al. (Eds.), *Variation in second language


Kennedy, L. (1932). The retention of certain Latin syntactical principles by first and second year Latin students after various time intervals. Journal of Educational Psychology, 23, 132-146.


*Readers interested in the first three categories as well as more complete listing on first language attrition should refer to Language Attrition Research Archives (LARA, URL http://academics.byuh.edu/attritionbiblio/intro.htm).