**IELTSライティング「タスク2」概要と基本情報**

* **ライティング「タスク2」の概要**

IELTSライティング「タスク2」はエッセイ形式で、抽象的な質問に対して論理的に自分の主張を構成する必要があります。以下がライティング「タスク2」の概要です：

|  |  |
| --- | --- |
| **タスク形式** | エッセイ形式 |
| **時間** | 40分 (36分) |
| **文字数** | 250字以上 |

非常に難関なセクションですが、段落構成の型を覚えることでスコアが比較的安定します。

* **タスク2の採点基準**

ライティングタスク2は以下の4つの観点から評価されます：

|  |  |
| --- | --- |
| **観点1：タスクへの返答** | タスクに対し適切かつ十分な量の回答ができているか |
| **観点2：内容の一貫性** | 段落構成が明確で一貫性のある主張を展開できているか |
| **観点3：語彙** | 同じ語彙を繰り返さず様々な語彙を適切に使用できているか |
| **観点4：文法** | 同じ文法を繰り返さず様々な文法表現を適切に使用できているか |

特に日本の受験者がスコアを落としてしまうのが「観点2：内容の一貫性」です。ライティングをしているうちに、書きたいことが色々と出てくる欲求を抑えて論点が明確な主張を展開することが重要になります。

**各センテンスの役割を意識しながら、適切な接続語（つなぎ語）を活用して文章を組み立てていきましょう！**

* **タスク2の基本的な段落構成**

基本的にライティング「タスク2」では、以下の順に段落を構成していきます：

* **段落1：Introduction**
* **段落2：Body 1**
* **段落3：Body 2**
* **段落4：Conclusion**

ブレインストーミング（エッセイ計画:アイディア出し）の段階で、各段落の「トピック・センテンス」を決めておくことが重要です。さらに、トピック・センテンス繋げるだけで主張の展開が明確であることが望ましい状態です。

**ライティングの内容は採点基準に含まれません！論理的に主張を展開するということに焦点を当てて書くことを意識しましょう！**

* **タスク2で出題される5種類の設問**
* **パターン1**：賛成 or 反対形式
* **パターン2**：2つの見方に対する主張展開
* **パターン3**：メリット or デメリット
* **パターン4**：課題解決の提案
* **パターン5**：2種類の質問に対する解答

基本的にどのパターンでも、上記で紹介した4段落に沿ってライティングします。

ライティングは場数を踏むことがとても重要です！いろいろな種類の設問に対して、主張を論理的に展開することに身体で慣れていきましょう！

* **タスク2を書くときのポイント**

タスク2は以下のポイントを意識してライティングしていきます：

* **ポイント1**：設問の把握と分析
* **ポイント2**：ブレインストーミング（エッセイ計画: アイディア出し）
* **ポイント3**：Introductionで明確なを述べる
* **ポイント4**：Body 1 & 2は【アイデア・理由・具体例】を述べる
* **ポイント5**：ConclusionはIntroductionをパラフレーズ(言い換え)

文章を論理的に構成するためには、日本語でも論理的に話すトレーニングを意識しておこないましょう。ライティングは英語力だけでなく、母語の認知力もスコアに影響を与える大きな要素だからです。

**普段から論理的に話すことができるならば、後はアウトラインで段落構成をしっかり構成することが高スコアを取得するために重要になります！**

* **ライティングの時間配分**

ライティングの時間配分の理想は以下の通りです：

* **ブレインストーミング・エッセイ計画（5-10分）**
* **ライティング（25-30分）**
* **見直しと最終確認（2ー3分）**

時間が足りなくて焦ってしまいますが、エッセイの計画：ブレインストーミングにはしっかりと時間を取ることをオススメします。

構成をじっくり練らずに書き始めると、論理展開のズレや、途中でネタ切れになる可能性がとても高くなるからです。

**Writing Task 2 (pp.30)**

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

**Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations.**

**Discuss both these views and give your own opinion.**

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

* **Brainstorming**

**ACCEPTING OF BAD SITUATIONS**

**BETTER TO TRY AND IMPROVE SUCH SITUATIONS**

**Sample Response**

**Introduction**

Some believe that it is important to be accepting of negative circumstances when they occur whereas others emphasize that it is better to try to seek solutions in such situations.(☚トピックのパラフレーズ) This essay discusses both perspectives (=views) and why I believe that the arguments for seeking solutions are stronger.☝theses statement (トピックに対する直接的な答え)

Body 1

People sometimes need to accept bad circumstances throughout their long life. Since these situations cannot be always avoided, it is best to just accept the reality. For instance, economic downturns can lead to the company they work for going bankrupt and in this case, they should find another job. There is no guarantee that the new job can offer them more satisfaction. Also, in a few serious cases, such as wars or natural disasters, it could be hazardous and virtually impossible for an individual to change the situation even though he or she is short of money. By accepting those unfavorable situations, at least people may have a better sense of security and keep away from their unnecessary stress to some extent.

Body 2

However, I side with those who believe that people should do their best to move up in life as long as it is possible. First, it is apparent that the advancement of human civilization has been made by those who strongly believe that there are always ways to make their lives better. Without this spirit, great inventions like light bulbs, electricity, computers or the Internet could have never come to life. Furthermore, the most compelling argument is that only solving the existing problems, (not by simply accepting them,) enables them to discover their abilities, improve their skills and live their lives to the fullest. There have been instances of entrepreneurs, sports athletes or scientists in many countries who achieved stunning success thanks to their never-give-up attitude and continued effort. Therefore, I believe that in most cases, the effort to overcome unfortunate situations would be rewarded.

Conclusion

In conclusion, although in rare cases, making changes sometimes seems quite dangerous, in the vast majority of instances, not only does this action bring about great success, but also helps people identify their potential and live their lives in a more meaningful way. Therefore, on balance, I believe that striving to change unhappy situations is (thought to be) a much more sensible approach.☚Intro: theses statementのパラフレーズ

【375 words】

接続詞 Because / If……….

if

もし様々な手段を使って改善しようとしても、

First, if you try to improve unfavorable situations by various means, you can face challenging situations.

【接続詞の数はSVの組数-1】

I have two sisters, who live in Boston. （私には2人の姉妹がいて、その二人ともがボストンに住んでいる）

I have two sisters who live in Boston.（私には2人以外にも姉妹がいて、そのうち二人がボストンに住んでいる）

I have a wife, who is from Tokyo.

I have a wife who is from Tokyo. (一夫多妻)

I live in Tokyo, which is the largest city in Japan.

I live in Tokyo which is the largest city in Japan.