論点

1. **論文(自分たちの卒論に限らず)の読み手としては、どのような人が考えられるか**
2. **読み手にとってわかりやすく納得してもらえる卒業論文を私たちが書くためには何を意識して書けばよいか**

論点に至る流れ

なぜ論文を書くのか？

・In short, we write to remember more accurately, understand better, and evaluate what we think more objectively.(And as you will discover, the more you write, better you read.)　　[p.13 ll.4-6]

　⇒　論文を書くのは、

1. 正確に記憶するため
2. 深く理解するため
3. 自分の考えを客観的に評価するため

正式な論文とは？

・But the most important reason for learning to report research in ways readers expect is that when you write for others, you demand more of yourself than when you write for yourself alone. 　[p.13 ll.26-28]

⇒他人に向けて書く際は、自分のみに向けて書く時よりも多くのことが求められる

・All researchers, including the three of us, can recall moments when in writing to meet their reader’s expectations, they found a flaw or blunder in their thinking or even discovered a new insight that escaped them in a first draft written for themselves. [ p.13 l.35-p.14 l.3]

⇒筆者を含め、すべての研究者は論文を書く際に読み手の期待に応えるようにすると、自分の考えの不備や間違い、または新たな洞察を得ることができる

⇒論文は読み手を想定して書くべき