**Title: Counting!**

**タイトル：数えましょう！**

**Target Group**: 3th Year Elementary (Let’s Try 1 Unit 3)

**学年：**小学校3年生（教科書Let’s Try 1 Unit 3）

**Difficulty Level**: Easy

**難しさ：**簡単

**Activity Objective:** Students will be able to count from 1 to 20.

**活動の目標：**生徒は英語で1から２０まで数えることができる。

**Target Sentences:** Numbers from 1 to 20.

**目的文：**１から２０までの数字。

**Procedures:** 1) AET will introduce the numbers from 1 to 20. Students should look at the PowerPoint and repeat after the AET. After practicing once with the AET, students should count again without the help of the AET.

**流れ：** １）AETは１から２０までの数字を紹介します。生徒はパワーポイントを見ながらAETのあとに続いて繰り返します。一回AETと一緒に練習してから、２回目はAETのお助けなしで数字の練習をします。

2) Various things will drop from the top of the slide (or appear from somewhere else), and then disappear behind a box. The AET will ask students “How many 〇〇?” Students should count the specified thing and raise their hand to guess the answer.

２）スライドの上から（またはほかのところから）いろんなものが出てきます。そして、はてなボックスに入って消えます。AETは生徒に「〇〇はいくつありますか？」と聞いて、生徒は先生に頼まれたものを数えて、手をあげて答えを言います。

3) Level 1 is fairly easy. Only the wanted item will appear. It will appear slowly and in small numbers. Level 2 is a little harder. In addition to the wanted item, another item will also appear with it. The numbers are also larger. Level 3 is extremely difficult, and the teachers may also be unable to count in this level. However, students should enjoy the animations while they try to count during this level.

３）レベル１は結構簡単です。頼まれたものしか出てきません。そして、出てくるのは遅くて、少数で出てきます。レベル２はちょっと難しくなります。頼まれたものと一緒にもう１つのものも出てきます。出てくるものも多数です。レベル３はものすごく難しいです。先生でも数えられないほど難しいです。しかし、生徒はアニメーションを楽しみながら、チャレンジしてちょっとだけ数えられたらうれしいです。

4) After all three levels are finished, students will make groups and play “Say 20” in their groups. The goal is to be the person to say 20. They can say one, two, or three numbers at once. Once they say a number, the turn passes to the person sitting clockwise to them. It goes around like this until someone says 20, and that person is the winner. They then do rock, paper, scissors again to see who starts the next time. The time limit is 7 minutes. If they can’t remember the English numbers, they should raise their hands and ask.

４）レベル１、２，３、全部が終わったら、生徒は班で「２０を言おう！」というゲームをやります。目的は、２０を言う人になることです。生徒は、数字を同時に１つ、２つ、３つまで言えます。数字を言ったら、次の人の番になります。順番は時計回りに進みます。誰か２０を言うまでこんなふうに進みます。２０を言った人の勝ちです。そして、またじゃんけんしてもう一回やります。時間になるまで続きます。制限時間は７分です。もし英語の数字が覚えられない時があったら、その生徒は手をあげてお助けを頼むべきです。

5) After 7 minutes, an additional rule will be added. If a person chooses to say three numbers at once, they will skip the next person. The time limit for playing with this additional rule is 8 minutes.

５）７分が終わったら、もう１つのルールが追加されます。もし人は同時に３つの数字を言ったら、次の人を飛ばすことになります。追加ルールを守ってゲームをする制限時間は８分です。

**Materials and Preparation:** PowerPoint.

**教材や準備物など：** パワーポイント。

**Division of Labor for AET and HRT:** See “Procedures.”

**AETと担任の先生のやること：**「流れ」を参照。

**Suggestions and Advice:** Even older children still struggle with numbers in junior high school, so make sure the students are playing the games with English numbers. Both teachers should go around and help students who have trouble remembering.

**提案やアドバイスなど：** 中学生でも数字が覚えられない生徒も多いですので、ゲームをしている間に、生徒が英語で言っているかどうかを確認しましょう。全員の先生は覚えられない生徒を助けましょう。