|  |  |
| --- | --- |
| **題名** | The Rabbit and the Turtle |
| The Rabbit believed he was the fastest of all the animals. “I have never been beaten.” He said, “When I go as fast as I can, I always win. I challenge anyone here to race with me.”The Turtle said quietly, “I accept your challenge.”“That is a good joke,” said the Rabbit; “I could dance around you all the way.”“Don’t boast until after you have won,” answered the Turtle. “Shall we race?”So a course was made, and the race began. The Rabbit ran almost out of sight at once, but soon stopped. He believed the Turtle could never catch him, so he lay down by the road to have a nap. The Turtle never stopped. He went on with a slow but steady pace to the end of the course. When the Rabbit woke up, he saw the Turtle near the finish line. “Oh no!” cried the Rabbit. He ran as fast as he could to catch up, but it was too late. The Turtle had finished first. |

**第14回　ウルスラ英智イングリッシュコンテスト　暗唱課題＜B＞**

参考資料

うさぎとかめ

うさぎは、自分が動物の中で一番足が速いと思っていました。「おれは今まで負けたことが一度もないんだ。」「おれが本気を出して走ると、いつも勝ってしまうんだ。だれとでも競争してやるぞ。」うさぎは言いました。すると、かめがしずかに言いました。「ぼくがあなたと競争するよ。」

　　「おもしろい冗談だな。」うさぎは言いました。ゴールまでの道を、おれはきみのまわりをおどりながら走れるぞ。」

　　「勝つまでえらそうにするなよ。」かめは言いました。「では競争しようか？」

　　競争のためのコースがつくられ、レースが始まりました。うさぎはかめがほとんど見えなくなるまで走りましたが、すぐに走るのをやめてしまいました。うさぎは、かめに追いつかないと思い、道ばたに寝ころび昼寝をしてしまいました。しかし、かめは立ち止まりませんでした。ゆっくりですが、着実にゴールに向かって進みました。

　うさぎが起きたとき、かめがゴールの近くまでたどり着いているのを見つけました。「わぁ！」うさぎは泣き出しました。うさぎは追いつくために必死に走りましたが、遅すぎました。かめが最初にゴールしてしまいました。