中国六城市休闲制约因素研究——以民族志学的方法

[美国] 盖瑞·奇克1  董二为2

(1. 宾夕法尼亚州立大学 娱乐、公园和旅游管理系，宾夕法尼亚大学城 16802；
2. 南阿拉巴马大学 健康、体育与休闲研究系，阿拉巴马州麦比尔 36688)

[摘要] 在中国六城市中，基于研究对象的自主重要性，可以把休闲制约因素分成相对清晰的八种类型，而以社会心理学抽象地把休闲制约因素分为诸如“个体内部的”或“结构的”等制约因素，以民族志学的方法所产生的休闲制约因素对各级政府官员和休闲服务业更有价值。今何更多的研究应该需要清楚地把休闲制约因素重新分类，即基于研究样本提供的信息（民族志学法）而不是被研究者强加（社会心理学法）去分类休闲制约因素。

[关键词] 休闲活动；休闲制约因素；自由列举；民族志学；中国

An Ethnographic Analysis of Leisure Constraints in Six Chinese Cities

Garry Chick  Dong Erwei


Abstract: This study is to provide a preliminary ethnography of the domain of leisure constraints as perceived by the residents of six large cities in China. Our ethnographic approach to the study of leisure constraints differs from the social psychological one most commonly used in North America. We find that informants in six large Chinese cities group leisure constraints, based on their perceived importance, into eight, relatively distinct, types. Moreover, we believe that the kind of information about leisure constraints that we have provided in this paper is much more useful to both government officials and leisure service providers than abstract classifications provided by the social psychological approach, in which leisure constraints are categorized as "intrapersonal" or "structural". We believe that more research is clearly needed to classifying leisure constraints from the "bottom-up", that is, based on information provided from informants (ethnographic approaches) rather than imposed by researchers (social psychological approaches).

Key words: leisure activities; leisure constraints; free listing; ethnography; China
一、研究背景和文献回顾

英国休闲研究学者和作家 Chris Rojek 在《休闲与文化》一书中写道：“文化从来还没有在休闲研究中以人类学的形式出现过。”[1] 但是本文的第一作者作为一位文化人类学家，从 1981 年就开始从文化人类学角度研究休闲。[2] 尽管休闲研究学者还没有能够采用人类学的文化概念去研究休闲的现象是十分明显的事实，但更大的问题还在于人们完全没有把具有传统和有特色的休闲学和民族志学的研究目的包含在休闲研究中。此外，由于绝大多数的休闲研究都是在北美、英国、澳大利亚、新西兰和欧洲等英语文化圈中进行的，因此可以明确的是，人类学的文化概念、以人类学为中心的研究产物以及民族志学还没有对亚洲特别是对中国的休闲研究发展产生影响。

那么，什么是民族志学（ethnography）？尽管存在很多有冲突的、甚至是截然不同的观点，但是民族志学的本质是定位在它的核心，也就是说，具体而言，民族志学是研究某一社会生活的人们的描述，是社会群体文化的描述。正像我们所知道的，文化已经为人类学和其他社会学家定义了很多次。例如，美国著名人类学家 Alfred L. Kroeber 和 Clyde Kluckhohn 在 1952 年发表的著作中收集了一百六十余个文化定义[3]。此数、又增加了一些新的文化定义。但近年来，认知性的文化定义在美国科学人类学界变得越来越重要。这种定义的优势在于，文化的定义在于文化群体的头脑意识中，而不是定位在群体的行为或自我构造中[4]。更重要的是，对文化的这种定义可以使得研究者用科学的方法去研究文化，并且用文化作为独立的、解释性的变量去研究行为。美国人类学家 Ward Goodenough 在 1957 年提供了一个早期的认知性的文化定义，“一个社会的文化是由必须被该社会成员知道和相信而且被这个社会的成员所接受的事物组成。文化不是一个物质的惯例，它不包含事物本身和行为的情感，反而是这些事物的组织和安排。它是人们在大脑中所拥有的事物的形式以及感知、认同和解释事物的模式。”[5] [6] [7]

因此，根据 Ward Goodenough 在 1957 年的定义，文化是人们所知道和相信的事物，以及使他们在自己的社会群体中存在。比如在中国的学习中国文化，所以他们能够在举子上表现得像中国孩子；同样，美国的孩子学习美国文化，所以他们能够在中国上表现得像美国孩子。但是，在中国这并不是件简单的事。例如，在新疆、浙江、北京的大城市或云南的乡村，因为地理位置的不同，个体行为也许并不完全一样。这种现象在世界上其他地方也是如此，尤其是在像中国、美国、巴西等这些面积大的国家中，而且在这些区域里，即使被认为相同或相似的同一社会群体中也存在着文化多样性。

随后，其他的人类学家对 Ward Goodenough 的文化定义又重新进行了界定。1964 年，John M. Roberts 把文化描述为“信息”。根据 John M. Roberts 的描述，“所有文化都有可能被当做信息，并且每个单一的文化可被看作‘信息经济’，它们被接受、创造、检查、传递甚至丢失”[8] [9]。2005 年，Richerson 和 Boyd 将文化定义为：“能够影响人的文化行为，这样的行为可以通过教导，模仿和其他形式的社会传输方式从其他社会成员获取。”[10] 在此基础上，Mesoudi, Whiten 和 Laland 在 2006 年把“信息”定义为“构想、知识、信息、价值、技巧和态度”[11] [12]，因此，在这些定义中，文化基本是指导不同社会群体思想和行为的，以构想、知识、信念、价值和态度为形式的信息。在本文中，我们对文化有相似的看法。

民族志学还有另外一个重要方面。多数情况下，人类学家尝试着从社会成员的角度而不是从个体的角度去描述文化。至少人类学家在尽可能尝试着既表述文化群体内部成员的观点，又表述外部的观点，去尽力避免把自己的世界观强加于研究对象。人类学家们尝试着用与其研究对象相同的观点去看待和理解世界，而不是用研究者的信仰、价值和范围强加于研究对象，但并不是一
件容易的事。

民族志学为什么重要呢？科学哲学家和研究者们认为无论是自然的、生物的、社会的或是心理的现象，首先有必要尽可能把它描述得清晰、准确和完整。这种描述应该出现在其他科学手段之前，比如解释和预测。这是因为如果某一事物没有被适宜地描述，研究者就不知道该解释什么或预测什么。因此，关于研究的一个彻底的描述，也就是民族志学通常应该会首先努力去解释为什么一些人会参加一些特定休闲方式，而其他人却不会。例如，Weller 和 Romney 早在 1988 年就在他们有影响力的著作中清晰地指出民族志学在收集数据方面的应用：“任何一个研究的第一步就是对所研究课题的定义和范围获得清晰的理解。一个固有的假设就是研究者对研究对象所学的‘某些事情’感兴趣。为了方便起见，我们称‘某些事情’为语义的（semantic）或文化的术语范围（cultural domain）。简言之，语义的或文化的术语范围是与语义和术语范围相关联的事物。对术语范围进行研究的例子包括颜色、血缘关系、疾病、植物、动物、飞机操作失误、疼痛的种类和喂婴儿的方法特征等。术语范围的概念是一个很综合的事物，并且可以包含任何内在定义的主题。”[11]

在本文中，我们对六个城市的休闲制约因素的术语范围感兴趣。我们认为，在这些城市中被调查者很有可能存在哪些休闲制约因素和哪些休闲制约因素比较重要上产生语义或文化术语范围上的共识，所以可以把休闲制约中看出语义的和文化的术语范围。鉴于休闲制约因素的文化术语范围提供了更广泛的休闲民族志学，因而本文的目的是研究休闲制约因素。民族志学的描述最终帮助我们检验假设（是否在存在哪些休闲制约因素和哪些休闲制约因素比较重要上产生语义或文化术语范围上的共识）。

不幸的是，在研究休闲民族志学的时候，休闲者并没有像人类学家那样去研究休闲。在北美，多数休闲研究是建立在社会心理学的观点上的。这也意味着个体的动机、态度、价值和定位都是集中在休闲行为上的。而且，研究者几乎总是自己决定什么是休闲，什么不是休闲，而不是由参加研究的社会群体或个人决定。也就是说，研究者在他们的观点去理解休闲行为、价值或是其他人的态度，并不是用研究对象的观点去理解休闲。这种研究方法在很大程度上排除了从研究过程和直接假设验证的角度对民族志学的描述。但是，没有民族志学的研究，研究者怎能合理地假设他们对研究所见的理程度（此处指的是休闲）与他们的研究对象所理解的一样呢？而且，如果研究者和研究对象在理解上有差异，对研究结果有什么影响呢？

传统的研究民族志学的人类学方法涉及参与观察法（participant-observation），参与观察法是指研究者通过试图成为一个社会群体的一员，经常是一个村庄或是社区，以了解这些群体的成员们在想什么和做什么，并且可能的话也想知道这些成员为什么会这样想和这样做的研究方法。通常，这种研究方法需要长时间地参与一个群体和社区的日常生活，正因如此，它在时间和财力上花费很大。因此，现在人类学家通常用其他的研究方法来补充民族志学的研究，包括更具组织性的方法，如面对面访谈（所有访谈对象被问及同样的问题）、准实验的方法（研究对象被要求履行一定的任务以便演示文化形式和偏见）和调查（相对较大的样本接受书面的甚至是网上的问卷调查）。自由列举法是近年来经常被使用的一种组织性方法之一。

自由列举法是对文化术语范围定义和决定术语范围中仅和文化相关的条目，同时也是确立术语范围范围的最实用的普遍方法[12]。在自由列举法中，民族志学家一般会询问研究对象，“你所能够想到的所有有关 X 的名字”或者“什么样的 X 存在”。比如，研究对象也许会被问到能够想到的所有动物的名称，或者他们能够想到的所有不同疾病的名称。研究者然后统计分析哪些名称
或物品更显著，也是说比较其他的更熟悉。在研究对象的列举名单中，最靠前被列举的名称或物品（比如第一位或者第二位）通常比靠后被列举的名称或物品更显著。此外，同一名称被不同研究对象所提及的次数也能表示其显著性。自由列举提供了一览表，所有项目构成一个文化术语范围，它们可用于问卷调查之类的其他收集信息的方法。当然，自由列举也表示出很多没有必要在问卷调查表中的变量。总体而言，更显著的名称或条目，即那些越早出现在一览表的以及越频繁被列举到的，通常也便被选做额外的数据分析。

在本研究中，我们用自由列举法去获取中国五个城市（北京、上海、广州、青岛和成都）的休闲活动和休闲制约因素，然后用所得到的数据在六城市（包括深圳）进行问卷调查。本研究的目的是提供问卷调查的初步分析结果，包括六城市的休闲制约因素与自主健康、休闲满意度和人口统计变量之间的关系。


值得注意的是，以上这些民族志学的研究都不是全面地去研究所有的休闲活动及其与当地文化的结合或者休闲活动的含意。这些研究反而强调特殊的，倒不如说范围狭窄的课题。另外，这些研究对休闲的描述大多是基于研究者自身所认为的休闲应该是什么样子，而不是立足于研究对象的观点。虽然多数民族志学的研究是定性研究，而不是基于问卷调查或是数值的方法，但是没有任何理由表明民族志学不能用数值的数据来描述更详细。因此，本文将采用大量的量化数据，正像上述自由列举数据所说明的那样，休闲制约因素是由研究对象决定的，而不是由研究者决定的。
二、研究方法

我们最初采用的收集数据的方法是自由列举法。浙江大学亚太休闲教育研究中心的研究生们在最初的五个城市（杭州、成都、北京、上海和青岛）进行了面对面的自由列举研究。每个城市的样本都不是随机抽取的，而是在五个城市的公园、汽车站、火车站和购物中心获取的。自由列举的数据没有在深圳获取。选取样本的标准是分别在五个城市中选取 20 名男性和 20 名女性，并且选取的年轻样本数和年老样本数相对均衡。样本没有被马上直接问及到研究问题，而是先用其他的问题练习；他们被要求在短时间内列举出所有水果的名称。例如苹果、香蕉、桃子、梨等。然后样本被要求类似地列举出他们在闲暇时间所参加的所有活动，如看电视、逛公园和唱卡拉 OK 等。紧接着样本被要求列出制约他们参与休闲活动的因素，如缺少金钱、时间。在自由列举阶段，五个城市 135 个研究对象（男性 55 个，女性 80 个）共列举出 95 项休闲活动和 55 项休闲制约因素。

在进行数据分析以前，有必要“清理”一下自由列举的数据。这是因为研究对象有时候用不同的词汇去描述相同的活动或制约因素，如“缺少同伴”和“没有同伴”应该是同样的意思，而不能认为是两个不同的休闲制约因素。而且，我们不清楚研究对象所列举的活动和制约因素的含义，如一些样本列举出“打球”是他们的休闲活动之一，然而“打球”可以指打篮球或者踢足球。数据经“清理”后，95 项休闲活动和 37 个休闲制约因素被保留下来，以供问卷调查使用。

研究样本不是随机抽选的，而是拦截样本。拦截样本已被证明是一种可行的代替传统问卷调查和电话采访的样本法。在问卷调查中，样本被问及是否参加了所列的休闲活动，如果参加了，是经常参加还是偶尔参加。然后他们被要求以 1—5 分对每项休闲活动的重要程度和每个休闲制约因素的重要程度评分（1 是最不重要，5 是最重要）；以 1—7 分对休闲生活方式的满意程度进行评分（1 是最不满意，7 是最满意）；以 1—4 分对与同年龄相比自身的健康状况进行自我评价（1 是最好，4 是最差）。休闲满意度已经被证实与休闲参与、生活满意度、主观压力和健康满意度等几个变量相关联。先前的研究已经证实自我评价健康的方法能有效和可靠地反映包括预测疾病和死亡的征兆等真实健康的指标。最后，我们也调查了研究对象的职业、性别、教育程度、收入、年龄和婚姻状况等有关人口统计学的问题。

问卷在北京、上海、成都、杭州、青岛和深圳（深圳没有作自由列举研究）六个城市发放并收集数据。在 2005 年秋天，问卷调查共采集了 780 个样本的信息。我们的目标是在每个城市采集男女大约各 60 个共计 120 个研究对象。但是根据每个城市样本难易度和研究者的具体情况，每个城市男女样本数有若干不同，这并不影响数据的总体分析。样本年龄分布为 18—30 岁和 30 岁以上各一半。每个城市样本的社会人口统计信息如表 1 所示：

<table>
<thead>
<tr>
<th>类 别</th>
<th>杭州</th>
<th>成都</th>
<th>北京</th>
<th>上海</th>
<th>青岛</th>
<th>深圳</th>
<th>总计</th>
<th>百分比（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>性别</td>
<td>男性</td>
<td>58</td>
<td>62</td>
<td>58</td>
<td>64</td>
<td>57</td>
<td>70</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>女性</td>
<td>61</td>
<td>51</td>
<td>68</td>
<td>72</td>
<td>61</td>
<td>58</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>年龄</td>
<td>≤30</td>
<td>68</td>
<td>73</td>
<td>76</td>
<td>59</td>
<td>67</td>
<td>62</td>
<td>405</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>＞30</td>
<td>52</td>
<td>57</td>
<td>50</td>
<td>78</td>
<td>60</td>
<td>69</td>
<td>366</td>
</tr>
</tbody>
</table>
表 2 为样本认为前 20 个最重要的休闲制约因素的平均值和标准差。从表 2 可以看出，一些休闲制约因素涉及同样或相似的内容。例如，缺少时间和忙于工作都反映了时间的问题，财力问题和收入太低都涉及财力。因此，为了减少休闲制约因素的个数和提炼数据中的潜在因素，以及为将来的数据分析创造出一系列新变量，我们作了主成分(因子)分析(用方差旋转和大于等于 1 的特征值作因子抽取)，得出总方差 64.4% 的八个因子(见表 3)。
表 3 休闲制约因素的重要性主成分(因子)分析结果

<table>
<thead>
<tr>
<th>因子</th>
<th>方差比</th>
<th>因子名称</th>
<th>休闲制约因素的实例</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.77</td>
<td>个人内部问题</td>
<td>缺乏兴趣，没有心情，缺少主动性</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3.39</td>
<td>空间和服务质量</td>
<td>服务质量差，缺少空间，拥挤问题</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2.49</td>
<td>个人之间的关系</td>
<td>缺少群体活动，缺少同伴，生活方式的问题</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2.00</td>
<td>财力问题</td>
<td>缺钱，收费太高，收入太低</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1.63</td>
<td>家庭责任</td>
<td>照顾孩子，照顾老人，忙于家务</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1.27</td>
<td>交通工具</td>
<td>缺少交通工具，交通状况差，没有车</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1.17</td>
<td>生活压力</td>
<td>个人压力，生活压力，经济压力</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1.10</td>
<td>缺少时间</td>
<td>缺少时间，忙于工作，没有休息</td>
</tr>
</tbody>
</table>

接着，我们计算每个主成分的成分得分数。成分得分数是每个成分中所有单一元素的总和。这样做有两个优点：第一，每个成分得分数都来自几个变量，避免了计算的误差；第二，成分得分数用一个单一的得分数代表了每个元素的多方面。针对所有八个因子，每个研究对象都有一个和其他变量相比的得分。

我们注重确定八个休闲制约因子与休闲满意度和自主健康等其他变量之间的关系。因此，我们用 Pearson 相关系数将性别、教育程度、收入、年龄、婚姻状况等人口统计变量与休闲满意度和自主健康相联系。因为本研究共涉及 56 个独立的相关关系(8 个因子乘以 7 个变量)，所以随着机会的增加，任何相关的可能性会出现显著性。我们又用了 Bonferroni 调整法，并且设定了显著性相关水平值为 0.001。表 4 显示的是相关结果。

表 4 人口统计变量、休闲满意度、自主健康和休闲制约因素中的 Pearson 相关、显著性水平和样本数

<table>
<thead>
<tr>
<th>性别</th>
<th>教育程度</th>
<th>收入</th>
<th>年龄</th>
<th>婚姻状况</th>
<th>休闲满意度</th>
<th>自主健康</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$r$</td>
<td>0.111</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$p$</td>
<td>0.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$N$</td>
<td>731</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$r$</td>
<td>0.117</td>
<td>0.131</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$p$</td>
<td>0.001</td>
<td>0.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$N$</td>
<td>730</td>
<td>753</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>性别</td>
<td>教育程度</td>
<td>收入</td>
<td>年龄</td>
<td>婚姻状况</td>
<td>休闲满意度</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>年龄</td>
<td>0.119</td>
<td>-0.180</td>
<td>0.212</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.001</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>737</td>
<td>760</td>
<td>759</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>婚姻状况</td>
<td>0.041</td>
<td>-0.066</td>
<td>0.235</td>
<td>0.560</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.264</td>
<td>0.068</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>738</td>
<td>759</td>
<td>758</td>
<td>766</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>休闲满意度</td>
<td>0.033</td>
<td>0.033</td>
<td>0.027</td>
<td>-0.073</td>
<td>0.019</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.399</td>
<td>0.384</td>
<td>0.487</td>
<td>0.055</td>
<td>0.624</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>663</td>
<td>682</td>
<td>682</td>
<td>688</td>
<td>687</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自主健康</td>
<td>-0.079</td>
<td>-0.070</td>
<td>-0.031</td>
<td>0.020</td>
<td>0.037</td>
<td>-0.136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.037</td>
<td>0.063</td>
<td>0.403</td>
<td>0.584</td>
<td>0.322</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>698</td>
<td>718</td>
<td>717</td>
<td>724</td>
<td>659</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>个人内部问题</td>
<td>0.018</td>
<td>0.093</td>
<td>-0.033</td>
<td>-0.070</td>
<td>-0.045</td>
<td>0.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.463</td>
<td>0.445</td>
<td>0.091</td>
<td>0.671</td>
<td>0.221</td>
<td>0.001</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>565</td>
<td>583</td>
<td>584</td>
<td>587</td>
<td>586</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>空间和服务质量</td>
<td>0.025</td>
<td>0.425</td>
<td>0.090</td>
<td>0.280</td>
<td>0.018</td>
<td>0.863</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.675</td>
<td>0.583</td>
<td>0.584</td>
<td>587</td>
<td>586</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>个人之间的问题</td>
<td>0.000</td>
<td>0.004</td>
<td>-0.063</td>
<td>-0.108</td>
<td>-0.135</td>
<td>-0.056</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.007</td>
<td>0.923</td>
<td>584</td>
<td>587</td>
<td>0.001</td>
<td>0.191</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>565</td>
<td>583</td>
<td>584</td>
<td>587</td>
<td>586</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>财力问题</td>
<td>0.046</td>
<td>-0.030</td>
<td>-0.130</td>
<td>-0.142</td>
<td>-0.008</td>
<td>0.026</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.975</td>
<td>0.272</td>
<td>0.000</td>
<td>0.002</td>
<td>0.001</td>
<td>0.861</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>565</td>
<td>583</td>
<td>584</td>
<td>587</td>
<td>586</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>家庭责任</td>
<td>-0.170</td>
<td>-0.058</td>
<td>0.014</td>
<td>0.257</td>
<td>0.274</td>
<td>-0.057</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.000</td>
<td>0.163</td>
<td>0.733</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.183</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>565</td>
<td>583</td>
<td>584</td>
<td>587</td>
<td>586</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>交通问题</td>
<td>-0.136</td>
<td>-0.033</td>
<td>-0.211</td>
<td>-0.245</td>
<td>-0.196</td>
<td>-0.077</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.001</td>
<td>0.429</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.072</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>565</td>
<td>583</td>
<td>584</td>
<td>587</td>
<td>586</td>
<td>548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
表 4 显示的多数相关值中没有显著性关系，而且那些呈现出显著性相关的也并不令人惊奇。例如，统计数据显示年龄和收入呈正相关，尽管相关性不是很强。由于样本的平均年龄大约是 30 岁，因此婚姻状况和年龄有着很强的关联并不令人惊奇。收入满意度和自主健康都没有呈现出和任何人口统计变量的关系。收入满意度和自主健康呈负相关，但并不是很强。呈负相关可解释为收入满意度越低，感觉自我健康状况越好。

休闲制约因素和人口统计变量之间的关系也不令人惊奇。我们发现经济问题和收入之间有最强的关联（ρ = -0.303），这也表明白缺钱的人被财力所制约，家庭责任与年龄（ρ = 0.257）和婚姻状况（ρ = 0.274）都适度相关，表明年纪越大的和已婚的人更有家庭责任。年龄也和交通问题有关（ρ = -0.245），表明交通制约因素对年纪大的人影响更大。

虽然所有样本中变量之间的关系没有特别惊奇，但每个单一城市的情况却并非如此。当我们将每个城市进行单独分析的时候，人口统计数据、收入满意度、自主健康和因子数出现几个反常相关关系。例如，在上海，收入满意度和家庭内部问题（ρ = -0.389，p = 0.000，N = 88）间有较强的负相关；而在北京，两者之间呈现出适度负相关（ρ = -0.276，p = 0.002，N = 124）。这表明个人内部问题作为休闲制约因素变得更重要的时候，收入满意度就会降低。但是这两个变量在其他城市里没有呈现显著相关。在上海，收入满意度与家庭问题制约因素（ρ = -0.241，p = 0.022，N = 88），缺少时间制约因素（ρ = -0.213，p = 0.047，N = 88）之间呈负相关，而在其他城市却未有这种关系。

虽然自主健康和其他几个休闲制约因素呈显著相关，但是相关值非常低，并且这些相关有可能是偶然现象，因此不再叙述。

四、总结和结论

本研究的目的是提供中国六城市居民初步民族志学的休闲术语范围。我们首先用自由列举法询问五个城市的居民来列举所有制约他们休闲的因素。为了得到更简单明了的自由列举数据，我们对自由列举数据进行了适当整理。根据五个城市居民都认同的休闲制约因素，我们设计了休闲制约因素的问卷，分别在北京、上海、杭州、深圳、成都和青岛进行了问卷调查。我们询问了这六个城市居民的休闲制约因素，并让他们评价休闲制约因素对他们生活的影响程度。另外，我们也询问了六个城市居民的休闲满意度、自主健康和社会人口统计信息。本文采用主成分分析法分析了问卷调查所得的有关休闲制约因素重要性的数据，得到了占总方差近十分之二的八个因子，然后又作了八个因子与休闲满意度、自主健康和人口统计变量的相关分析。
与北美常见的社会心理学的方法截然不同，本文用民族志学的方法去研究休闲制约因素，而不是用社会心理学方法评价个体的思想和行为。休闲行为也可能会受其他人或外部条件的影响，但是选择参与或不参与休闲活动最终是取决于个体。基于以个体为中心的社会心理学的观点，Crawford 和 Godbey 在 1987 年把休闲制约因素分成结构休闲制约因素（如花卉、时间、设备和技巧），个人之间休闲制约因素（如缺少合适的伙伴，他人认为特定的活动不适当）以及个人内部休闲制约因素（如个体不喜欢特定的休闲活动、压力的影响和消沉的影响）(3)。

我们在把从主成分分析得来的休闲制约因素分为“个体内部”和“个体之间”的同时，也可以把它们分为“个人的”和“社会的”。我们经常可以把“空间和服务质量”、“财务问题”和“交通问题”归为“结构性”休闲制约因素，但还是应该用研究样本（六个城市居民）的分析来对休闲制约因素进行分类，而不是把研究对象强加在已有的分类中。我们认为前者是适当的分类方法。因此，我们发现，中国六城市的受访者基于他们所感受到的重要性的休闲制约因素分成相对清晰的八种类型。而且，我们相信这种休闲制约因素的分类比诸如“个体内部的”或“结构性的”那样抽象的分类，对各级政府官员和休闲服务提供者更有应用价值。如果交通对大多数人是个问题的话，解决方法应该针对交通。如果休闲空间和服务质量是问题的话，解决方法也应该注重在休闲空间和服务质量上。

我们在 2004 年和 2005 年发表的文章，在 Crawford 和 Godbey 建立的休闲分类理论中加上了文化休闲制约因素(3)(3)。这是因为文化对人们所参与的休闲活动和影响他们对休闲制约因素有着很大的影响。但是休闲中文化制约因素不能被以个体为中心的社会心理学的观点所正确理解。例如，一些社会的文化价值观认为，妇女的稳重应该就是防止妇女穿着泳衣出现在公众面前，或者将一些休闲方式视为不道德和堕落（比如色情出版物）或以健康和富足（比如野营）的标准去衡量妇女的稳重。我们没有在北京奥林匹克运动会上看到沙特阿拉伯或是伊朗女子游泳选手或跳水选手，这是因为她们的文化不允许妇女穿着泳衣出现在公众场合。这就是群体价值观（文化制约因素），且与个体的决定毫无关系。

我们把在制约因素的研究数据中发现的一种休闲制约的类型称为“家庭责任”，包括像“照顾孩子”和“照顾老人”这些特殊的条目。每个地方的亲人们关系和照顾他们的孩子和家中的老人，但是这在西方社会并不是普遍的文化价值观念。根据美国人口统计局 2006 年的数据，大约 16% 的 85 岁以上的美国老人住在养老院。虽然因为一些老人搬到辅助老人生活的地方或者雇佣保姆在自己家中照顾自己，住在养老院的老人数目有所下降，但是美国的子女们通常不会为了照顾老人而把老人搬进自己的家中。这世界其他地区包括像中国那样子女亲自照顾老人的状况形成鲜明对照。并且，这种“照顾”对他们的子女来说是一种休闲制约因素。因此，我们没有感到“个体内部”和“个体之间”的休闲制约因素分类充分地描述了这种种照顾老人而产生休闲制约因素的情况。更多的研究无疑需要从下面上下地把休闲制约因素重新分类，也就是基于研究样本所得到的信息而不仅是被研究者强加。

为了从六城市数据中得到更多的研究结果，我们还要做以下工作。我们必须在城市中作更多休闲制约因素的比较，并且尝试着解释我们所发现的任何不同。这或许是历史的、环境的或其他原因。我们也需要仔细观察在北京、上海、青岛、成都和杭州通过自由列举收集到的休闲活动数据，以及在六城市收集到的休闲活动重要性的问卷调查数据。我们需要决定是否根据他们对休闲活动的重要的评估对休闲活动进行分类，以及休闲制约因素的分类与休闲满意度和自主健康是否相关。由此，我们将展开以研究对象为中心的中国城市休闲民族志学的全面研究。
[参考文献]


浙江大学学报（人文社会科学版）
Zhejiang Daxue Xuebao (Renwen Shehui Kezhiban)
2009年 第39卷 第1期
1955年创刊（双月刊）
2009年1月10日出版

Journal of Zhejiang University
(Humanities and Social Sciences)
Started in 1955 (Bimonthly)
Publishing on Jan. 10, 2009

主管部门：中华人民共和国教育部
主办单位：浙江大学
主编：胡建淼
编辑单位：《浙江大学学报》编辑部
网址：http://www.journals.zju.edu.cn/soc
电邮：zdxl_w@zju.edu.cn
电话：0571-88923210 0571-88925616

中国•杭州 HANGZHOU, CHINA（国内外公开发行）

ISSN 1008-942X
CN 33-1237/C
国内定价：20.00元/期
120.00元/年