平成28年度 / 第44回　高学年（4年生～6年生）課題

弁論課題作成協力： 吉岡 歩華 氏

**The pink witch (191)**

There was once a witch who was all pink. She had pink skin, pink eyes and pink hair. She wore a pink hat, a pink dress and pink shoes. She had a pink broom, a pink umbrella and a pink cane. She lived in a pink house. She had a pink room with pink bed, pink curtain and pink furniture. In the room, she had a pink parrot, pink rabbit and pink hamster. She cooked in a pink kitchen, ate pink ice-cream and drank pink strawberry juice.

One day, the pink witch met a green witch who was all green. She had green skin, green eyes and green hair. She had a green broom, a green umbrella and a green cane. She lived in a green house. She said she had a green garden with green trees, green plants and green flowers. In the garden, she had a green parrot, a green frog and a green crocodile.

The pink witch was so, so happy because she had not met another witch before who was a different color. The pink witch made friends with the green witch. Now, they play together every day!

**ピンクの魔女**

あるところに、すべてがピンク色の魔女がいました。魔女はピンク色の肌をしていて、ピンク色の目で、ピンク色の髪の毛です。魔女はピンク色の帽子をかぶり、ピンク色の洋服を着て、ピンク色の靴を履いています。そしてピンク色のほうきと、傘と、杖を持っています。魔女はピンク色の家に住んでいます。部屋はピンク色のベッドとカーテンと家具が置いてあります。部屋にはピンク色のオウムと、ウサギと、ハムスターがいます。彼女はピンク色のキッチンで料理をし、ピンク色のアイスクリームを作り、ピンク色のいちごジュースを飲みます。ある日、ピンクの魔

女は、すべてが緑色の魔女に出会いました。魔女は緑色の肌で、緑色の目をしていて、緑色の髪の毛です。魔女は、緑色のほうきと、傘と、杖をもっています。魔女は、緑色の家に住んでいます。そして、緑色の木と草と花が咲いている庭を持っていると言いました。庭には、緑色のオウムと、カエルと、ワニがいます。

ピンクの魔女は違う色をした他の魔女に会ったことがなかったので、とてもうれしかったのです。ピンクの魔女は、緑の魔女と友達になりました。そして、今では毎日一緒に遊んでいます！

**The disappearance of Agatha Christie (198)**

When she was 36 years old, Agatha Christie left home one foggy night and disappeared. The next morning her car was found halfway down a grassy bank with its hood stuck in the bushes. The police found her fur coat in the car, but there was no sign of her. What they suspected was attempted suicide because her marriage was seriously troubled at the time.

Despite the extensive police search of the whole area, there were no clues to her whereabouts. But then, eleven days after her disappearance, the head waiter at a hotel in North Yorkshire noticed that one of the female guests looked similar to the newspaper photos of the missing novelist.

He rang the police, and her husband rushed to see her. To his surprise, however, Agatha acted like a completely different person and did not seem to recognize her husband. He thought she had suffered a memory loss due to stress.

In fact it was a distressing incident for Agatha, and was followed by their divorce. But ironically the incident made her a best-selling novelist. Her next novel, *The Big Four*, sold 9,000 copies, more than twice as many as any of her previous books.

**アガサ・クリスティーの失踪**

アガサ・クリスティーは36歳の時、ある霧の夜、家を出て姿を消した。その翌朝、彼女の車はボンネットを茂みに突っ込んだ状態で、草の茂った土手を半分下りたところで発見された。警察は、彼女の毛皮のコートを車の中で発見したが、彼女の気配は全くなかった。警察が疑ったのは、その当時彼女の結婚生活はひどく問題のある状態だったことから、自殺未遂だった。

警察による全地域の大規模な捜索にもかかわらず、彼女の行方を示す手がかりはまったくなかった。しかしその後、彼女の失踪から11日後に、ノースヨークシャー州にあるホテルの給仕長が、女性宿泊客の1人が新聞の行方不明の小説家の写真に似ているようだと気がついた。

彼が警察に電話をかけると、彼女の夫は彼女に急いで会いに行った。しかし、彼が驚いたことに、アガサは完全に別人のように振る舞い、自分の夫のことをわからないようだった。彼は、彼女がストレスによる記憶喪失になってしまったのだと考えた。

実際、それがアガサにとってはつらい出来事で、その後、彼女たちの離婚が成立することになった。しかし皮肉なことに、この出来事によって彼女はベストセラーの小説家になった。彼女の次の小説の『ビッグ４』は、彼女がそれ以前に書いたどの著書と比べても、その売上部数の2倍を上回る9,000部を売り上げた。