3. Kuliah

(Di ruang kelas sebelum kuliah. Mahasiswa duduk dan berisik.

Tanaka: Hari ini kata Bapak (dosen) akan mengembalikan hasil tes waktu yang lalu ya.

Watanabe: Iya.

Tanaka: Aduh, aku merasa gelisah.

Watanabe: Tidak apa-apa lho.

Tanaka: Bukan begitu, sebenarnya, sejak hari sebelum test, aku kurang enak badan.

Watanabe: Iya.

Tanaka: Waktu test kepalaku terasa senat-senut.

Watanabe: Oh masa? Kasihan deh kamu. Sekarang gimana?

Tanaka: Sudah sembuh.

Watanabe: Oh gituh, Syukurlah.

(Bapak (dosen) masuk kelas)

Dosen: Selamat pagi.

Mahasiswa: Selamat pagi.

Dosen: Hari ini saya akan mengembalikan hasil test. Oh ya, sebelumnya, tolong kumpulkan tugas kemarin.

Tanaka: Oh, sialan. Aku bener-bener lupa.

Watanabe: Hah? Kenapa? Kemarin kamu ngapain aja?

Tanaka: Kemarin aku pergi ke karaoke, dan pulang dengan kereta yang hampir berakhir. Begitu tiba di rumah langsung pulas.

Watanabe: Wah wah.

Tanaka: Pak mohon maaf, saya tidak membawa PR, kalo besok tidak apa-apa kan?

Dosen: Tidak bisa. Karena kamu sudah mahasiswa, aturlah dirimu dengan baik. Hari ini apa boleh buat ya, tapi lain kali tidak boleh lho.

Tanaka : Ya, mohon maaf Pa.

Dosen: Hasil test saya kembalikan ya. (Seperti guyon) pasti semuanya berdebar-debar ya?

Mahasiswa: Hah?

Dosen: Saya sudah melihat nilain kalian sepintas, semuanya bagus lho.

Tanaka: Yeah, lebih dari 70. Heem, saya lega.

Dosen: Yang mendapatkan nilai bagus, jangan merasa puas ya, dan yang mendapatkan nilai kurang baik pun jangan kecewa.

Dosen: Hari ini kita cukupkan sampai di sini.

Mahasiswa: Terima kasih Pak.

(Dosen yang sedang siap-siap pulang dan Tanaka)

Tanaka: Pak.

Dosen: Ya.

Tanaka: Anu Pak, Saya ingin lebih meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, bagaimana ya caranya?

Dosen: Oh begitu. Pertama-tama, kerjakan Pekerjaan Rumah dengn baik ya! (dengan ekspresi menyindir),

Tanaka: Saya mohon maaf.

Dosen: Kemudian, lakukan pengulangan dan persiapan belajar, lalu jika anda sering-sering berbicara menggunkan bahasa Inggris dengan sesama teman dan teman orang asing, saya kira Anda akan maju.

Tanaka: Dengan demikian akan menjadi pasih?

Dosen: Heem, Harus mencoba bermacam-macam cara ya. Belajarlah dengan keras ya!

Tanaka: Ya

(Di Kelas. Waktu istirahat)

Yamada: Wah, sepatunya mengkilat. Baru ya?

Tanaka: Ya, saya beli di Shinjuku waktu yang lalu.

Yamada: Lucu ya.

Tanaka: Sepasang (sepatu) yang terakhir, dan saya terpikat dengan warnanya, lagi pula ukurannya pas.

Yamada: Bagus ya.

Tanaka: Lagi pula, karena kebetulan sedang open sale, jadi setengah harga lho.

Yamada: Oh ya? Betul? Saya juga ingin beli.

Yang dimaksud open sale itu, Departemen Store baru yang diiklankan di TV waktu yang lalu?

Tanaka: Betul.

Yamada: Bagaimana?

Tanaka: Pengunjungnya luar biasa. Begitu pintu toko dibuka, orang masuk sekonyong-konyong.

Yamada: Seperti itukah?

Tanaka: Ya, waktu di kasir juga. Di depan kasir pun para pembeli mengantri panjang, saya sekitar satu jam menunggu.

Yamada: Wah, mengesalkan ya.

(Di kelas. Waktu istirahat)

Watanabe: Hey hey.

Suzuki: Aduh, ngagetin aja.

Watanabe: Kenapa? Kamu melamun.

Suzuki: Ga apa-apa?

Watanabe: Benar? Mungkin, tentang kencan kemarin ya?

Suzuki: Bukan.

Watanabe: Tuh, mukanya merah. (tawa)

Suzuki: Berisik. Enak aja tertawa terbahak-bahak seperti itu. Kata saya bukan ya bukan.

Watanabe: iya iya. Ngerti-ngerti.

3. 授業 編

(授業前の教室、学生が着席してがやがやしている。)

田中：今日はこの間のテストを返すって先生言ってたよね。

渡辺：うん。

田中：あ～、どきどきするなぁー。

渡辺：大丈夫だよ。

田中：いや、実は、テストの前の日から、調子があんまりよくなくて、

渡辺：うん。

田中：テストの時は頭ががんがんしてたんだ。

渡辺：え、そうなんだ。大変だったね。今はどう？

田中：もう大丈夫。

渡辺：そう、よかった

（先生が教室に入ってくる）

先生：おはようございます。

学生たち：おはようございます。

先生：今日はテストを返します。あっ、その前にですね、昨日の宿題を出してください。

田中：あっ、しまった。すっかり忘れてた。

渡辺：えー？なんで？昨日何してたの？

田中：友達とカラオケに行って、帰ったのが終電ぎりぎりだったんだ。家に着いたらそのままぐっすり。

渡辺：あ～あ。（声のみ）

田中：すみません、先生、宿題は持ってきてないんですが、明日でも大丈夫ですか？

先生：うーん、もう大学生だから、ちゃんと自己管理をしてください。今日はしようがないからいいけど、今度はだめだよ。

田中：はい。すみません。

先生：じゃ、テストを返します。（冗談ぽく）皆さんわくわくしているでしょう？

学生たち：えー？

先生：皆さんの成績をざっと見たけど、悪くなかったよ。

田中：よし、70点を超えた。あー、ほっとした。

先生：成績のいい人は満足しないで、あんまりよくない人もがっかりしないように。

先生：じゃ、今日は終わりましょう。

学生たち：ありがとうございました。

（教卓で帰り仕度中の先生。）

田中：先生。

先生：はい。

田中：あのう、私、もっと英語能力を伸ばしたいんですけど、どうしたらいいでしょうか？

先生：そうだなー。まず、きちんと宿題をして（皮肉っぽい表情）、

田中：すみません。

先生：それから、予習と復習をして、友達同士とか外国人の友達と英語でどんどん話せば上手になると思うよ。

田中：そうすれば、ぺらぺらになりますか。

先生：まあ、いろいろ試してみることだね。頑張って！

田中：はい。

（教室、休み時間。）

山田：あ、靴、ぴかぴかだ。新しいの？

田中：うん。この間、新宿で買ったの。

山田：かわいいね。

田中：ラストの一足で、すごく色が気に入ったんだ。しかもサイズもぴったり。

山田：いいね。（声だけ）

田中：しかもちょうど開店セールで、半額だったんだよ。

山田：えー？本当？あたしも買いたいなあ。開店セールって、この間テレビで紹介されてた新しくできたデパートのこと？

田中：そう。

山田：どうだった？

田中：すごい人だったよ。お店のドアが開くなり、人がどっと入って。

山田：そんなに？

田中：うん、会計の時も。レジの前も人がずらりと並んで、私1時間くらい待たされたよ。

山田：うわぁ、大変だったね。

(教室)

渡辺：ねえねえ。

鈴木：ああ、びっくりした。

渡辺：どうしたの？ぼんやりして。

鈴木：何でもない。

渡辺：本当？？もしかして、昨日のデートのこと？

鈴木：違うよ。（顔が赤くなって、恥ずかしそうな表情になる。）

渡辺：ほら、顔が赤くなった。（笑い）

鈴木：うるさいなあ。そんなゲラゲラ笑って。違うって言ってるでしょ。

渡辺：はいはい。分かった、分かった。