基礎編　４　記述式問題のマス目の使い方

　大学入学試験の記述式問題における、解答用紙のマス目の使い方の注意点を確認しよう。また、それらに従って、上段の解答例⑴～⑶の不適切な箇所に×をつけ、下段のマスに適切に書き直そう。

　※小論文などで用いる原稿用紙の使い方とは異なるので注意すること。

① 一マス目から書く。

② 改行はしない。

※一マス目から書き終わりまでの間に空欄がないようにする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ほ |  | 確 |  |
| し | 「 | 保 | 文 |
| い | 兼 | に | 化 |
| 。」 | 部 | 悩 | 部 |
| と | に | ん | の |
| い | つ | で | う |
| う | い | い | ち |
| 意 | て | る | 多 |
| 見 | 、 | 。 | 数 |
| も | 柔 |  | の |
| あ | 軟 |  | 部 |
| る | に |  | が |
| 。 | 考 |  | 部 |
|  | え |  | 員 |
|  | て |  | の |

③ 一マスに１字ずつ書く。

※次のいずれも１字として書く。

　・漢字（漢数字を含む）

　・仮名（「っ」「ゃ」など、促音やを表す字は、それぞれ１字とする。）

　・アルファベット

　・単位などを表す記号（「％」など）

　・句点、読点、括弧

**↓**

④ 文の最後の句点（。）は、はっきり書く。

※二つの文で書くことが指定されている時は、句点を書くことで、書き始めから句点までが一つの文であることを示すようにする。

⑤ 読点（、）は、必要に応じて書く。

※文の意味が正答の条件と異ならないよう、必要な箇所に読点を書くようにする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意 | 、 | 保 | 文 |
| 見 | 柔 | に | 化 |
| も | 軟 | 悩 | 部 |
| あ | に | ん | の |
| る | 考 | で | う |
| 。 | え | い | ち |
|  | て | る | 多 |
|  | ほ | 。 | 数 |
|  | し | 「 | の |
|  | い | 兼 | 部 |
|  | 。 | 部 | が |
|  | 」 | に | 部 |
|  | と | つ | 員 |
|  | い | い | の |
|  | う | て | 確 |