
 が
成
れ
れ
た。
し
か
し
当
近
に
な
奉 気 何が目が音—神 葉 縮
蕳番
相
成
た
た練
頨
しで
で
ぶ
コ
は
は
本最
少
数
編
筬
号供
な
な
て
成
の
の
み議
剆
を
決
め
た。
た
子例
祭
週
間
前
最
絡 の
望
だ
あ
っ
た。
そ
そ
乙 や
ぶ
さ
か
で
は
な
し
と
言沈
静
华
見
ら
れ
る
様 れ
る
言
苦
湶
決








|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

## 

い
ま
た
た
瀬
K
建
設
さ い 五
ま
し 詣
た。で
瀬 神
事
を
設 執
さ 行



 N


 に
施
し
乙
頂
ま
ま
し

保
胃
社
䗅
兑
陣
頭
揮 め
て
さ
し
ま
し
た
小
重
機
従
業
買
方
で
境掃
除
翌
翌
五
に
に

夫
さ
ん
か
何
と
か
ま建
設
の
前
社
長
瀨
恒 そ
れ
を
見
兼
た
た
瀬
上 す
る
状
況
C゙
あ
り
ま
し
た砂
利
が
減
り，
む
が
露近
年
境
信
敷
か
れ
た に
難
ご
ご
ざ
ま
ま
す。除
し
乙
頂
き
ま
し
て
誠数
回
に
わ
た
b
お
菅
掃区
民
の
昆
様
に
は
年
間













 や
花
器
士
器
等
瀬
物
類
ご
遠
慮
だ
さ
さ



神す札すに と
乙
お
り
ま
す。
神
様
に
関 あ
ま
あ
燃
兄
る
も
の
を
対
象

 る
所
な
は
あ
号
ま
せ
h。
過
去


 さ
い！
神
社
側
で
定
期
に
に
左



縁
起
物
を
納
め
る
所家



## 
















渡（0）些

 （ヘ）い10縕







瀬

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| －64 |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
| 斤T |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 













