|  |
| --- |
| 2025年6月第2週　【6/20発行】　 高校生用教材 　　模解と指導の手引き「トランプとマスクの関係の変化・LA暴動・TACOトレード」作文：①トランプ氏やマスク氏のように、政治家がSNSで攻撃的な発言をすることは許されるか。　　　　　②暴動やデモは、社会の変化に必要な場合があるか。 |

教材のダウンロード期限について

毎週金曜・朝7：00に「ニュース教材を発行しました」のお知らせメールを全ての購読者様にお送りしています。
そのメールで「できるだけ3週間以内に教材をダウンロードして下さい。期間内にダウンロードできなかった場合は、お手数ですが、パスワードをお教えしますので、お問合せ下さい」とお願いをしています。

万が一メールが届いていない方は、tsubaki.yuki1229@gmail.comにお問い合わせください。

また、Instagramでも、毎週金曜にお知らせを出しているので、フォローをお願いします。

★椿由紀　Instagram　 <https://www.instagram.com/yuki_tsubaki2020/>

この教材の使い方について

（１）教材はWordとPDFでリリースします。Wordファイルはお好きなように加工してください。不必要と思われる問題のカット（削除）、本文や設問のアレンジ差し替え、加筆修正、イラストや写真を加えるなど、自由です。

（２）「この問題は簡単すぎる」「設問は日本語でなく英語にしてほしい（逆に難しいから英語でなく日本語にしてほしい）」というご意見をいただきますが、全ての先生方の要望に応えられず申し訳ありません。先生方の判断で言語は自由に変えて下さい。

（３）毎回スペルや文法ミスがないか細心の注意を払っていますが、それでも間違いを発見した場合、後日HPに訂正版を出しています。申し訳ありません。もしミスに気付いたら教えていただけましたら助かりますが、お時間がなければ修正してそのまま授業でお使い下さい。

（４）全ての教材に暗唱文（重要な文法、使える表現を含むキーセンテンス３～５文）を付けています。「夢タン」の著者の木村達哉先生のセミナーで「英語は何度も音読して暗唱するのが上達の近道」と教えていただいたことをヒントに始めました。文を暗唱してからニュースを読んでも、ニュースを読んでから仕上げに暗唱しても良いと思います。生徒さんの習熟度と状況に合わせて、やってみて下さい。

教材執筆にあたって参考にした記事と動画

TACO trade

<https://finance.yahoo.com/news/taco-trade-wall-street-183927865.html>

<https://abcnews.go.com/Politics/trump-lashes-viral-taco-trade-meme-stand/story?id=122323324>

<https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/what-is-a-taco-trade-and-why-does-it-have-donald-trump-fuming-internet-reacts/articleshow/121477975.cms>

<https://www.nytimes.com/2025/05/29/us/politics/trump-taco-trade-question.html>

<https://www.ndtv.com/world-news/taco-trade-us-stock-market-has-a-new-acronym-to-rally-behind-heres-what-it-means-8530866>

トランプとイーロンマスクの喧嘩

<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-musk-fight-timeline-history-b2764781.html>

<https://edition.cnn.com/business/timeline-elon-musk-trump-x-dg>

<https://x.com/elonmusk>

<https://www.businessinsider.com/elon-musk-criticizing-big-beautiful-bill-2025-6>

<https://www.businessinsider.com/trump-gift-elon-musk-key-white-house-doge-2025-5>

<https://abcnews.go.com/Politics/key-adviser-bitter-feud-timeline-musk-trumps-relationship/story?id=122558371>

<https://people.com/donald-trump-elon-musk-feud-timeline-11749663>

<https://www.bbc.com/news/articles/cz9y4exj822o>

ロサンゼルス暴動

<https://www.bbc.com/news/articles/cj09604yrpzo>

<https://www.nytimes.com/2025/06/10/us/la-protest-arrests-immigration.html>

<https://edition.cnn.com/us/live-news/la-protests-ice-raids-trump-06-11-25>

<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20250608_07/>

<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20250611_08/>

<https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/11/la-los-angeles-police-mass-arrests-overnight-curfew>

<https://news.sky.com/story/national-guard-to-be-deployed-to-la-immigration-riots-as-trump-claims-state-officials-cant-do-their-jobs-13380613>

<https://thehill.com/policy/defense/5341321-newsom-says-trump-deploying-another-2000-national-guard-troops-to-la/>

<https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2025-06-09/can-trump-legally-deploy-the-national-guard-to-l-a-without-californias-approval>

１ページ　単語テスト

●単語テストからスタートします。QRコードから音声を聴いて、聞こえた単語を書き取って下さい。

●音声を付けていますが、先生が教室で声に出して読んでくださった方がもっと良いと思います。

（時間がなければ、この単語テストを生徒さんの宿題にして下さい。）

●点線で切り取って下さい。上半分はテスト、下半分はテスト後、生徒さんに配って答え合わせしてもらって下さい。

●単語テストは、「英語→日本語に直す」または「日本語→英語に直す」形が多いですが、この単語テストの形式は、「耳で聞き取った英単語の綴りを書き（Dictation）、かつ、意味を書く」というもので、英語脳と日本語脳の両方を活性化することをねらったものです。英語ニュース教材「茅ヶ崎方式　英語会」の　単語テストを参考にしました。

★派生語などの書き取り　　8. tense 9. federation 10. escalate 11. looter

2ページ

Q1 （解答例）It is making markets rise and fall. / It is making markets unstable. Stock prices go up and down depending on Trump’s actions.　など
Q2　It stands for “Trump Always Chickens Out.” 　　Q3　C

※日本語で「トランプはいつも怖気づいてひっこめる、土壇場で引く」の意味

|  |
| --- |
| ■ 映画『Back to the Future』にも“chicken”“chicken”という言葉は、実はハリウッド名作映画 “Back to the Future”にも登場することで有名です。主人公のマーティ・マクフライは、“chicken”と呼ばれると激しく反応し、「誰がチキンだって！？」と怒り出します。臆病者呼ばわりされるのが、彼にとっては何よりも我慢ならない侮辱だったのです。■ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』でも「チキン野郎！」現在放映中の、日本の医療ミステリードラマ『天久鷹央の推理カルテ』で、佐々木希さんが演じる病院の事務長・真鶴さん（橋本環奈さん演じる鷹央先生の姉）は、普段は上品で優雅な女性ですが、ソフトボールの試合になると人が変わったように闘志をむき出しにし、仲間に向かって「このチキン野郎！」とげきを飛ばすシーンがありました。「チキン野郎」という言葉が、すでに日本語の中にも自然に入り込んでいると感じた瞬間でした。（著者より） |

Q4　(1) The stock market drops.（株式市場が下がる）　(2) The market rises again.（市場が再び上がる）

Q5　(1) He first put a 145% tariff on Chinese goods, but reduced it to 30%.
(2) He planned a 50% tariff on EU goods, but postponed it.

Q6　They say Trump often changes his policy, so they don’t always trust his words.
（トランプは発表後によく方針を変えるので、専門家たちは発言を信用しすぎないよう助言している。）

Q7　He became upset and said, “You call that chickening out?”
（彼は怒って、「私の行動を、“逃げた”と呼ぶのか？」と答えた。）

Q8　He said he helped China by lowering tariffs and gave the EU more time.
（彼は、関税を下げて中国を助け、EUにも交渉の時間を与えたと正当化した。）

3ページ

Q1　They had a close friendship, but it broke down after political disagreements.
（親しい関係だったが、政治的な意見の違いから関係が壊れた。）

Q2　Musk bought Twitter and allowed Trump’s account back, which strengthened their bond.
（マスクがツイッターを買ってトランプのアカウントを復帰させたことで、関係が深まった。）

Q3　Because many people believed he had helped provoke the Capitol riot on January 6, 2021.
（2021年1月6日の国会議事堂での暴動を彼があおったと、多くの人が考えていたから。）

Q4　A failed assassination attempt at a Trump rally in July 2024 did.
Q5　DOGE is the Department of Government Efficiency. Musk was the head of it.
　　（DOGEは政府効率化省。マスクはその長官だった。）

Q6　He gave Musk a box with a big key, saying it’s for “very special people.”
（「特別な人のため」として、大きな鍵が入った箱を渡した。）

Q7　Musk criticized Trump’s new policy bill (OBB) and called it “disgusting.”
（マスクがトランプの新しい法案OBBを「不快なもの」と批判したこと。）

4ページ

Q8　He said it had too much wasteful spending.

(“Pork-filled” means “the money includes a lot of unnecessary or wasteful spending, and it is often used to benefit certain politicians with selfish projects.

Q9 He said OBB would undo DOGE’s cost-cutting efforts.
Q10　The bill reduced support for EVs.
Q11　Because Musk believes that Trump removed the EV mandate without telling him.

Q12 He said he asked Musk to leave DOGE.（マスクには辞めてもらったと述べた。）

Q13 「私がいなかったら、トランプは選挙に負けていただろう」

（この文をIf節で書き換えると、If I had not supported him, Trump would have lost the election.

などになるでしょう。仮定法過去完了が使われている文です）
Q14　He suggested Trump’s name was in the Epstein files.
Q15　The White House denied it and said Musk was just angry.
Q16　Musk apologized online, but many people said it was too late, and their friendship may never return to what it once was.
Q17 Even strong friendships can break due to politics, power, and pride.
5ページ

Q1　ICE raids targeting undocumented immigrants did.（不法移民への強制捜査が、大規模な抗議活動を引き起こした）

Q2　ICE stands for Immigration and Customs Enforcement.
It enforces immigration laws and investigates crimes like illegal immigration, human trafficking, and customs violations.

Q3　He deployed 2,000 National Guard troops.

Q4 He strongly criticized Trump’s action as causing chaos.
Q5 He said the federal government must step in and solve the problem if local leaders can’t do their jobs.
　　（州や市のリーダーが無理なら、連邦政府が介入して解決すると投稿した。）

Q6　She announced a downtown curfew to prevent damage and looting of local businesses. .

6ページ

Q7　To support the National Guard.

Q8　He filed a motion in federal court to stop the National Guard and Marines from supporting the federal operations.

Q9　New York, Houston, San Francisco, Chicago, Boston and Seattle.
These are the big cities with large Latino populations.

Q10 Over 350 people were arrested, including gang members and drug offenders.
（350人以上が逮捕され、ギャングや麻薬犯罪歴のある人もいた。）

Q11　The Armed Forces are national; the National Guard is state-based.
Q12　Army, Navy, Air Force, Marines, etc.
Q13　The federal government controls them. They protect against foreign threats.
Q14　They are ordinary people with other jobs or students.
Q15　Natural disasters or protests.
Q16　Usually governors control the National Guard, but the president can take control in national crises.

7ページ

1. **Do you think leaders should use strong language on social media? Why or why not?**
トランプ氏やマスク氏のように、政治家がSNSで攻撃的な発言をすることは許されるか。

［Yesの解答例］

I believe leaders should use strong language on social media.
First, strong language can show a leader’s determination and passion. In times of crisis or conflict,

people want to feel confident that their leaders are taking action. Clear and bold messages can help build trust and unity.
 Second, social media is full of information, and weak or vague messages may be ignored. Strong language can attract attention and spread messages more effectively. It is especially useful when trying to warn people or make important announcements.
 In conclusion, using strong language can be a powerful tool for leaders if it is used with moral and responsibility. It helps them show leadership and reach more people in today’s fast-moving society.

［Noの解答例］

I do not think leaders should use strong language on social media.
First, strong language can easily be misunderstood or taken as offensive. Social media messages are

short and frequently lack context, so they may cause unnecessary anger or fear among the public, which leads to chaos or social anxiety.
 Second, leaders are role models, and their words can influence many people. If they use aggressive or emotional language, it may encourage hate or division in society. Calm and respectful communication is more appropriate for someone in a powerful position.
 In conclusion, strong language may bring attention, but it can also cause serious problems. Leaders should choose their words carefully and show responsibility in how they communicate online.

1. **Do you think protests and riots are sometimes necessary to make political change? Why or why not?**
暴動やデモは、社会の変化に必要な場合があるか。

［Yesの解答例］
I believe that protests and even riots are sometimes necessary to make political change for two reasons.

First, history shows that many important changes, such as civil rights and women’s rights, began with

public protests. When peaceful methods fail, people need to show their anger and demand justice.
Second, protests and riots attract media attention and force leaders to respond. Governments often

ignore quiet complaints, but they cannot ignore large movements in the streets.

In conclusion, while violence should not be encouraged, strong public actions can play a key role in

changing unfair systems. In some cases, they are the only way to make leaders listen and take action.

［Noの解答例］

I do not think protests and riots are necessary to make political change for two reasons.
First, violence and destruction often harm innocent people and create fear, not understanding. When

riots happen, the original message can be lost, and public support may disappear.
Second, history shows that peaceful and patient resistance can lead to great change. For example,

Mahatma Gandhi led India to independence through nonviolent protest. In the U.S., Martin Luther King

Jr. led the civil rights movement with silent marches and peaceful speeches. Their actions were patient,

powerful, and inspired many people around the world.
In conclusion, while people have the right to speak out, peaceful and legal ways—such as voting,

petitions, and public discussions—are more responsible and effective. Riots may bring short-term

attention, but they can also cause harm and make situations worse.

指導の手引き

この度の高校生向けニュース教材は、以下の3部構成でお届けいたします。

第1部（2ページ）：TACOトレードとは？

第2部（3～4ページ）：トランプ大統領とイーロン・マスクの関係

第3部（5～6ページ）：ロサンゼルスにおける移民問題と暴動

【第1部：TACOトレードについて】

■冒頭では、TACOトレードという新しい経済用語を通して、米国の貿易政策とその影響を学びます。
ここ数か月、トランプ大統領は関税政策をたびたび変更し、国際社会や市場に混乱を与えています。
このTACOという言葉は、「Trump Always Chickens Out（トランプはいつも土壇場で引く）」
の頭文字を取った造語で、米ウォール街で広く使われています。

■なお、本日6月17日の日経新聞には、「TACOとは性格が違えど、腰砕けの評がついて回るのは石破茂首相も同じだろう」との記述もあり、国内政治との比較も示唆されていました。

（私個人の意見ですが、ハーバード大などに通う外国人留学生へのビザ制限撤回を、トランプ大統領が柔軟に判断し撤回してくれることを願っています。これについては「怖気づいて土壇場で引いても」歓迎します。国際的な声に耳を傾ける姿勢こそ、現代のリーダーに求められる資質ではないでしょうか。）

【第2部：トランプ大統領とイーロン・マスクの関係】

■6月13日、イスラエルがイランを攻撃したという大きなニュースが入ってきました。
世界規模の戦争が始まるのでは？と心配している人も多いと思います。

そんな中、「トランプ大統領とイーロン・マスクが喧嘩した」というニュース教材を執筆していた私は、

「この二人の喧嘩なんて、どうでもいいのでは？」

「いい大人、しかも世界を動かすリーダーが悪口を応酬するなど、みっともない！」…と少々感情的になってしまいました。

しかし、先日、私の塾の中学3年生に言われた、ある言葉―
「僕たち、将来は大人になるので、バカな大人たちの生き方をよく見ておいて、そこから教訓を学ぶことも大切です！」
…を思い出し、このニュースを教材にすることにも、意義があるかもしれない、と考え直しました。

■“bromance”（男性同士の熱い友情）という英単語は、比較的新しい単語で、

21世紀になってからドラマや映画で使われ始めた若者の言葉だそうです。

■中高生の皆さんには、トランプ大統領とマスク氏の背景にある価値観、ビジョンの違いに注目してほしいと思います。

例えば…

★「アメリカファースト」を掲げるトランプ大統領と、地球規模でビジネスを展開したいマスク氏は、
見えている世界が若干異なる（＝トランプ大統領は、国の税金節約のためＥＶを補助したくない。
だが、テスラ創業者のマスク氏は、ＥＶをもっと売りたい。特に今後は中国で積極的にビジネス展開したい）

・・・このような見方もできるでしょう。

■マスク氏は、PayPalやテスラ、SpaceXなどの成功で知られますが、最近は「X」（旧Twitter）の運営において評価が分かれています。「言論の自由」を掲げる一方で、差別的発言やフェイクニュースの増加も指摘されています。
日本の高校生の皆さんの中にも、「TwitterがXになってから、ヘイトスピーチやフェイクニュースの書き込みが増えて、評判が落ちた」と薄々感じている人は、多いのではないでしょうか？

**■教材本文にも書きましたが、マスク氏は「トランプ大統領は、エプスタイン事件に関係している」というフェイクニュースを拡散しました。世界を動かす実業家が、このような無責任な発言をすれば、信頼を失うことは目に見えています。**

■話は変わりますが、5月上旬、ビル・ゲイツ氏のニュースが入ってきました。

|  |
| --- |
| ●米[マイクロソフト](https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88.html)の創業者[ビル・ゲイツ](https://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%82%A4%E3%83%84.html)氏（69）が設立した慈善団体「ゲイツ財団」は8日、ゲイツ氏が2045年までに全財産を[途上国](https://www.asahi.com/topics/word/%E9%80%94%E4%B8%8A%E5%9B%BD.html)の[公衆衛生](https://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F.html)の改善などに寄付すると発表した。<https://www.asahi.com/articles/AST582F1RT58UHBI00TM.html> |

ビルゲイツ氏も、マスク氏と並ぶ実業家です。　しかし、彼の生き方を見ていると「お金を持っている人が偉いのでなく、
お金の使い方がその人の価値を決める」と私は思ってしまいます。高校生の皆さんには、いろんな大人の生き方を見て、

自分の生き方について考えてほしいと思います。（ゲイツ氏についても年内に教材で取り上げたいと思います）

授業中、時間があれば、ゲイツ氏の上記のエピソードも、生徒さんたちに紹介してあげてください。

【第3部：ロサンゼルスの暴動と移民問題】

■第3部では、ロサンゼルスにおける移民政策を巡る混乱と、それに伴う一連の抗議活動について扱っています。

■日本のニュース報道では「暴動」との表現が目立ちますが、実際に混乱が見られるのはダウンタウンの限られた地域であり、その点を生徒さん達にも伝えていただきたいと思います。

■また、「不法移民」という用語が持つ先入観にも、注意が必要です。
中高生の多くは「犯罪者のような存在」と誤解している可能性がありますが、実際には、中南米諸国から逃れてきた難民であるケースが多く、難民申請が認められるまでの間、やむを得ず「不法状態」で生活している人々です。
7ページに紹介した前嶋教授（上智大学）の解説動画は、誤解を解くのに非常に有効ですので、ぜひご活用ください。

■本年1月、カリフォルニア州では大規模な山火事が発生しました。

※これについては、今年1月、本教材の小学生用のニュースでも取り上げました。動画をお使いください。

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vol.479 カルフォルニアの山火事<https://www.youtube.com/watch?v=y3teIswGClI> |

山火事の原因として、気候変動、すなわち地球温暖化の影響が指摘されています。しかし一方で、アメリカ国内では
「ロサンゼルス市長のリーダーシップの欠如が要因である」とする声も一部に見られるようです。

また、カリフォルニア州は、もともと民主党支持者が多い地域として知られており、州知事も当然ながら民主党所属です。そのため、共和党のトップであるトランプ大統領に対して、やや過剰とも思えるほど強く対立的な姿勢を示している、との見方も存在します。

今回、トランプ大統領は「ロサンゼルス市長やカリフォルニア州知事が職責を果たしていないのならば、連邦政府が対処する」といった発言を行いましたが、そこには明らかに、両者の間に横たわる深い政治的分断が感じられます。

さらに、トランプ大統領は州知事の承認を得ることなく州兵を派遣しました。この対応については「行き過ぎではないか」と疑問を呈する声も少なくありませんが、大統領側には、カリフォルニア州およびロサンゼルス市の対応に対する、根深い不信感があることがうかがえます。

［最後に］

私たち教師の役目は、ただ出来事の表面を伝えて、英語表現を教えることではないと思います。
「アメリカではこんな事件がありました」と教えて終わるのではなく、背後でどんな価値観がぶつかり合っているのか、
自分の頭で考えてみてほしい——そんな願いを込めて、この教材を作りました。たとえば、
●アメリカ第一主義を貫くトランプ大統領と、国境を越えたビジネスを進めたいイーロン・マスクとの対立
●移民の人権を守ろうとするカリフォルニア州知事と、不法移民の取締りを通して「国の秩序」を強調するトランプ大統領の姿勢（その背景には、共和党と民主党の価値観の違いも見えてきます）

・・・こうした対立構造が見えてくる時、英語表現を覚えるだけでなく、「なぜ世界はこのような状況になったのか？」
「自分が当事者だったら、どう考えるか」と、自分の知識や経験、社会やその他の科目の授業で学んだことと、

結びつけて考える時間を大切にしてほしいのです。

たとえば、「“TACO”という言葉——これは本当にトランプ氏だけに当てはまるのでしょうか？ 石破首相にも少し当てはまるかも？」・・・などと、自由に考えてみるのも、役に立つでしょう。

世界は今、どこへ向かっているのか。そして私たちは、その中でどう賢く生きていくべきなのか。
この教材が、その学びに向き合うきっかけになればと願っています。