# 酸化•燃焼とは？「金属の酸化」「物質の酸化」をわかりやすく解説 

## 物が燃える変化「金属を燃やしてみよう」

えつ？金属って燃えるの？
と思った人もいるんじゃないかな。

確かに紙や木なんかは燃やしたこともあるかもしれないし，燃えるものだということがわ かるよね。
でも「金属が燃える」とは普段はあまり言わないし，どういうことなのか不思議だね。
ここで।つ実験をして考えてみるよ！

## 鉄の燃焼実験

鉄を細く繊維（せんい）のようにしたもの（スチールウール）に火をつけてその反応を調 べるよ。

## 実験の目的

鉄（スチールウール）を燃やす時に酸素が使われるのかどうか，燃やす前後で鉄（スチー ルウール）の性質や質量にどんな違いが出るのかを調べて考える。

## 実験の方法

（1）水をはったバットの中に燃焼さじで作った台を置き，スチールウールに火をつけて，酸素をじゅうぶんに入れた集気びんをかぶせる。

酸素がじゅうぶんに入れられた

（2）集気びんの中の水面の変化を観察する。

③スチールウールの火が消えたあと，熱が冷めてから燃やす前の物質に電流が流れるか，手で触った感覚はどうか，磁石を近づけたときの反応はどうか，うすい塩酸に入れるとど うなるかを調べる。
（4）燃やす前と燃やしたあとの質量を比べる。

## 実験の結果

（1）スチールウールは熱と光を出して燃えた。
（2）集気びんの中の水面は上昇した。

③燃やす前のスチールウールには電気が流れたが，燃やしたあとのスチールウールにはあ まり電気は流れなかった。
燃やす前のスチールウールは固いが，燃やしたあとのスチールウールを触ると，ボロボロ した感触だった。
燃やす前のスチールウールは磁石につくが，燃やしたあとのスチールウールに磁石を近づ けても反応しなかった。
燃やす前のスチールウールをうすい塩酸に入れるとは気体が発生したが，燃やしたあとの スチールウールからはあまり気体は反応しなかった。
（4）燃やしたあとのスチールウールは，燃やす前と比べて質量が大きくなった。

## スチールウールの燃焼実験の結果まとめ

|  | 燃焼前 | 燃焼後 |
| :--- | :--- | :--- |
| 色 | 銀色 | 黒 |
| 手触り | 固い | ボロボロしている |
| 電流が流れるかどうか | 流れる | あまり流れない |
| 磁石がつくかどうか | $つ く ~$ | つかない |
| うすい塩酸に入れたときの反応 | 気体が発生する | 気体はあまり発生しない |
| 質量 | - | 質量が大きくなった |

## 考察

②集気びんの中の水面が上昇したということは，スチールウールが燃えるときに，集気び んの中の酸素が使われたということがわかった。
よって，鉄（スチールウール）が燃えるときには，酸素が使われる。

③燃やす前のスチールウールには，金属光沢がある，電気が流れる，磁石につくなどの金属の性質が見られた。
しかし，燃やしたあとのスチールウールは黒くなり金属光沢がなく，触るとボロボロにな った。金属の性質である展性（破壊されることなく広げられる性質）や延性（破壊される ことなく延ばせる性質）がなくなったことがわかった。
また，電気が流れにくくなり，磁石にもつかなくなったことから，金属の性質がなくなっ たことがわかる。
また，燃やす前のスチールウールをうすい塩酸に入れると気体が発生するのに，燃やした あとのスチールウールをうすい塩酸に入れても気体があまり発生しないことから，燃やし たあとのスチールウールは，燃やす前のスチールウールとは別の物質になったことがわか った。
（4）燃やす前のスチールウールに比ベて，燃やしたあとのスチールウールの質量が大きくな ったのは，スチールウールが酸素と結びついたためだと考えることができる。

## スチールウールの燃焼実験まとめ

反応前の鉄（スチールウール）は燃焼実験のあと「酸化鉄（さんかてつ）」という物質に変化したよ。
酸素と反応して別の物質に変わったから，性質も変わったんだね。
今回の反応を化学反応式でも確認してみよう。
$2 \mathrm{Fe}+\mathrm{O} 2 \rightarrow 2 \mathrm{FeO}$

実験からわかったことは，金属は燃えて酸素と反応をするということだね。酸素と反応した物質は性質が別の物質へと変化するみたいだね。

スチールウールの燃焼実験まとめ

金属は燃えると，酸素と反応して別の物質に変化する

## 酸化とは

スチールウールを燃やすと，別の物質に変化したように，物質が酸素と化合して，別な物質に変わることを「酸化（さんか）」というよ。

実験でもわかるように，鉄は酸素と反応させるために燃やすと色が変わって酸化鉄という物質に変化するんだ。

ちなみに物質のなかには酸素に触れるだけでも反応して，酸素と結びついてしまうものが あるよ。
おおくの金属は僕たちが生活している気温でも徐々に酸素と反応してしまうんだ。
例えば金属を長いあいだ外に放置していると，さびたりするよね。
あれは，金属が酸素と反応してさびていたんだね。

## 酸化物とは

物質が酸素と反応してできた物質のことを「酸化物（さんかぶつ）」というよ。「酸素と反応してできた物質」であれば，すべて酸化物と呼ぶことができるんだ。

今回のスチールウールの燃焼実験でできた「鉄が酸素と反応した物質」は「酸化鉄」だっ たね。これももちろん酸化物だよ。

燃焼とは
物質が酸素と反応することを「酸化」といったね。

「酸化」の中でも，光や熱を出しながら酸素と反応することを特に「燃焼ねんしょう」と いうんだ。
スチールウールは光や熱を出して反応していたね。だから，スチールウールの酸化は「燃焼」だね。

マグネシウムという金属も激しく光や熱を出して反応をするんだ。
$2 \mathrm{Mg}+\mathrm{O} 2 \rightarrow 2 \mathrm{MgO}$

同じく金属の「銅」もガスバーナーなどで加熱をすると黒い「酸化銅（さんかどう）」に なるよ。
$2 \mathrm{Cu}+\mathrm{O} 2 \rightarrow 2 \mathrm{CuO}$

でも，銅の場合，スチールウールやマグネシウムとは違って火をつけただけでは熱も光も出ないんだ。
なので銅の酸化は燃焼ではないよ。

光や熱を出していなければ燃焼とは呼ばないので，そのちがいをしっかりとおさえておこ うね！

ここまで学習してきたけれど，酸素があると物質は激しく燃えることができるんだ。

例えば宇宙空間にいくための乗り物にロケットがあるよね，ロケット燃料は主に水素。そ して酸素が必要なんだ。水素を燃やすんだけど，そこに酸素を加えることで激しく燃やせ る。ロケットが進むためには激しく燃える必要があるんだね。

## 金属以外の物質の酸化

ここまでは金属の酸化について学習をしてきたけれど，他の物質はどうなんだろうね？ いくつか物質を調べてみよう。

## 炭素の酸化

炭素は酸素と反応すると二酸化炭素になるよ。
二酸化炭素が発生したかどうかを確認するのに，石灰水を使ったことは何度もあるよね。何かを燃やした時には，この二酸化炭素がよく発生するんだけれど，これは物質に含まれ ている炭素が酸素と反応して二酸化炭素ができていたんだね。
$\mathrm{C}+\mathrm{O} 2 \rightarrow \mathrm{CO} 2$

## 水素の酸化

水素は酸素と反応すると水になるよ。この反応も「酸化」と言えるんだ。水素と酸素を混合した気体に点火をすると，激しく反応して水ができるんだったね。
$2 \mathrm{H} 2+\mathrm{O} 2 \rightarrow 2 \mathrm{H} 2 \mathrm{O}$

## 有機物の反応

身近にある有機物には炭素と水素が含まれたものがあって，有機物を燃やすと二酸化炭素 や水ができるんだ。

たとえば，木も有機物。炭素と水素がふくまれているので，燃焼させると二酸化炭素と水 ができて，空気中に出て行くんだ。

だから燃やしたあとの木はもとの状態よりも質量が小さくなって，軽くなっているよ。


## 「物質の酸化」まとめ

- 金属は燃えると，酸素と反応して別の物質に変化する
- 物質が酸素と化合して，別な物質に変わることを「酸化さんか」という
- 物質が酸素と反応してできた物質のことを「酸化物さんかぶつ」という
- 「酸化」の中でも，光や熱を出しながら酸素と反応することを特に

「燃焼ねんしょう」という

- 光や熱を出していなければ燃焼とは呼ばない
- 炭素は酸素と反応すると二酸化炭素になる
- 水素は酸素と反応すると水になる
- 有機物には炭素と水素が含まれたものがあって，有機物を燃やすと二酸化炭素や水ができる

