

## 君を想い，バスに乗る



第 42 号 200 円

シネマ気球（C）
編集兼発行人 関田孝正
千葉県流山市西深井 339－

| TEL $04(7153)$ | 1533 |
| :--- | :--- | :--- |
| FAX $04(7156)$ | 7122 |

頃ついにが人 散スらを周者によそつお計老スら時な最が妻 のンいキ二た頃憑，が勇しマ。非りを嫌満らので手を人コに分つ中，と老町ドでノイ人道にか知バ気てホそ難の注が員だト旅の立はッイにてに妻何人まか でを夫れれスをいでのし乗意らの泊逆婦た渡旅もく記とバ客しせバ ま走墅をつをつ。録きスはてをス つし人らてして今しにか老小すの たてでにいて車時こ誰ら人突る。中同い南南くい中のそか追にか。で じるかを・るで物れがい加れ老若 ホのらめ老と行語がそ出勢た人者 テだ北ざ人い動だ。世のししりはが ル。へすはうし。間様ててすそ異 の若だっ何こた に子し若るの教


老
人
イ
ギ
リ
ス
縦
断
バ
ス の


## 






## 


男をは栄の妻自を権・ゴ

| る |
| :--- |
| 号 |
| 号 |

 プ
口
手
だ
人
は
い
か
に
畕
に
 れ
る。
そ
れ
は
か
て
て
黒
澤
明
が

 と
見
た
も
も
な
い
身
搼
な
物
だ
だ る
と
党
思
子
て
し
線
2
 1
K
性
は
貝
の
思
$\vdots$
通
に
な


$\square$

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| － |  |
|  |  |
|  |  |
|  orty |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |










 ト
は
言
た
か
っ
た
の
だ
$\vdots$
$\vdots$



 を
告
告
に
裁
判
を
起
し
た
年
を

時
代
に
屈
し
ま
い
と
$\vdots$
る
そ
そ
は

[^0]



为
T


章映界評界映 で座しの上画地旧名が見つ画は に画と論し画黒あでた映映閑獄作監初た黒もをな の評広のを評澤る追。画さ散こで督めの澤感分か め論い対読論映 。いそとれ期があとては明心析な りも。象えも画そかれはてに東るしでこのすしか こ面映はで面もしけ以こい黒宝洔あの映るて難 え白画日確白面てる前らた澤の用既る。高画ば文し だいも本信い白新ののいの明映心に。校をか章い

佳白アた藤いが，もこ澤も見督館し声時代アだし氏
忠のリ氏圛黒 後画か，集2 コ得黒赤タたいう

文「世画世のと画心督て映とたはとで い映
昌はのいなっい氏し議てと彿部が長論めい育平評そよる言プがが，室のをとを講劇，谷しをく，を明さ映活後なプがと参し尊開缠らせす答伸 19 て私学映
校どつを物たらか容仰れ道し界日以旅年頃校評限 ののと感書のららはぐる橋たが本前も発氏を論ら長た代たと即各質くをい学秋こか股アの行は業対，

 た村氏持てらてな。加会いこ行西るた。伸勤て教

りいと際っくたと話たたたのい本と1映代1興私 しにてをかこだこ連 す動面裏てに，，がかとに刷考に本奮渡画るそま

氏，率所 の映直の次をし正でい書んラ文る0ちを氏竹い
田福よい作文て返をす紙い面に戴に年プた9デ出孝をせたりでい事送しにた白すでな発口 ロ • 6 ユ 版正おる本のあたをつと認だかるきり行デ昭 0 1社祈思だ。実るだいた電めきつ前な－こ ユ和年サを

解垣にマり分のとるスマ




り


星に て感 は で場 て感 は で場

で 場 り代っか演ささ され11㖄 $ナ$旪




 $い$
た
こ
と
か
あ
D
た
正
確
産
時
期




 し
た
や
や
天
き
な
柳
の
木
の
あ
る ら
子
ぞ
$も$
の
頃
弟
で
魯
捕
を



韓国の映画俳優たち
「グリーン・フィッシュ」
「ペパーミント・キャンディー」
星 文子


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


 で
も
順
調
に
人
気
集
あ
注
首
さ
れ ン
公
幕
合
格
し
テ
じ
ビ
ラ
マ た
彼
は
翌
1
9
9
1
1
年
M
B
C
タ
L





 は
顔
号
が
整
て
い
る
が
が
主
だ
だ
 O
年
優
L
L
て
K
B
S
に
入
社
た
た顔
自
信
か
な
$\swarrow$
て
諦
め
$\vdots$
1
9
9





 き
鬲
し
た
通
の
知
に
に
る
と



德この水
ヘーラ（ト
象のキせ

の
弟
子
で
は
な
く
そ
そ
の
房
の
長
を







 き
に
は
語
な
な
が
そ
え
な
呮
治


 ン
ソ
ッ
ュ
ュ
の
人
劵
状
態
な
な主
役
据
市
企
画
が
乱
発
れ
れ
ハ




は本は


現を J 映し発はい交は
実ト。上たをに高ので
 で
急
遽
役
に
に
駆
出
さ
れ
た
の
だ






 ある

だ
 る
盟
と
な
た
た
 カ
デ
I
賞
受
賞
作
の
Л゚
ラ
サ





撮
影
て
い
た
映
画
の
演
莇
手
だ
っ末
た
た
た
た
同
時
期
近
く㥸われ ハッ ほ
ど
こ
の
映
画
印
嶑
的
な
演
抆
を


賛
た
と
$\vdots$
$\vdots$
そ
れ
に
自
信
得
た


 ソ
ガ
が
シ
ホ
か
出
演
た
演
劇
見


 だ


てれ見きをで 20 でのグがキにンてねわ整予は


牧社身学で役で中な


で
69
69 ソ評•1 い こ の注にだではャに
位ル価ソレからあな典つは別スル予 シン゚のデ｜さのだ韓ら凡
スグ2作ビミわ純か国」ないさグト

た独 と学割
い

$$
\overline{5}
$$替本 kg 2 熱 え語も0 も も さ 出行イソな0 し分や4並が悪作成のとた代 でもしこみ特くに功一ガ。は り遂語詞影でれだはじ如にホ在ル遂語詞影では演重もに何数とは並チギ



か今，切む観わおリもなえわ間れ通つでを る見頸ると客かかアあタばつをが路た，菊るし柄し年々を姓りと る動といがらげルまバ癪て無当ま。小は千たてなて内蔵め笨打て仲と脈血うどなでタクコに空理たで池学じ代め走宫描田っる状代言＂がのよかあイきは障いやり人袋校めっにる品が吐宮。よて言 が船と吹だめつるムれ吸つたり前がの五て三参姿精れ夢口吕り立

倒がいきろいた。でいつた席すであ日年映船加が等るる監精 れ斬ら出うた。あ見とてひをり，ふ勝生画敏 たつ時たるがあので葉ん，皆つ決こいたはと親抜子れ地の館郎 にのをだ帰がと闘とえしい分一だえだき観私首はそしり目いシがな，たま番つらつ両たが に首のと道をう1でか映ので前たてた親の三血で時話父見間ンきつ画だ確に私いとには船 がは初しが開の，たた館と保出はた思連口と あなめていい出何の。は思して大。られ椿黒 ふいてて頸て来がはそおらた，人当っら三澤 れの知い動息事何両れ世（ え分た。をの，かのもにん思終のそでい画

制て下一の りれて，ん一楽スい 感し


$$
\begin{aligned}
& \text { とが武督精 } \\
& \text { て大蔵 } \\
& \text { もきよ中村凭 } \\
& \text { 悍見乾錦武 } \\
& \text { 美るた助 } \\
& \text { い大感主宮 } \\
& \text { い大じ演本 } \\
& \text { 己なでの武 } \\
& \text { を腰鬼道 } \\
& \text { 高に腰鬼導後 }
\end{aligned}
$$




| い○仕汒ハ®注がムグる |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| らと に®サこ気ビら思て「抱し |  |
|  |  |
|  |  |
| 酷いた人 |  |
| も評えの談みくる囚ず9 |  |
|  | にはこ人脱9 は |
| れれ映整大 おじのの |  |
| なる画 | 逃 |
| いの |  |
| は出る出 | 演で行しも |
|  | の技もをま 2 |
|  | ほを彼描つ人 |
|  | 女いたは |
|  | がせはたム共 |
|  | はておロン演 |
| の じ | るい水 |
| 国やた画 | 系ドソて由 |
|  |  |



## 





| －読者から一 |
| :---: |
| 〈第9回〉 |
| 山て行つた会社，やつて来た会社 |
| 農律捨丸 |





よ
で
し
た
そ
そ
や
た
た
か
に
よ
何
か
と
ト
ラ
ブ
ル
の
元
を
な
る
る
警
備 ア
ン
筇
か
ら
注
文
が
い
て
あ
あ
の強
で
し
よ
う
$\vdots$
ど
$\vdots$
や
ら
ク
$ラ$
イ え
せ
せ
が
が
農
律
さ
ん
は
正
義
感
が報
告
三
三
ぞ
こ
か
ら
の
話
と
は
い
 す
が
農
律
さ
え
に
い
て
し
違
$\vdots$
乙 ん
の
仕
事
は
れ
れ
ま
ど
お
り
な
の
で が
や
て
て
来
ま
し
た
そ
し
て
皆
さ一
が
身
支
度
仡
再
度
同
一
物
 さ
で
す
ね
ま
す
は
や
れ
や
れ
と
い接
点
持
ち
ま
し
た
な
な
だ
た
か
大
げ
人
間
と
接
触
を
持
$\vdots$
ま
す。
穏
や
か
に

 | り |
| :--- |
| ま |
| し |
| そ |
| そ |
| し |
| て |
| じ |
| に |
| ひ |
| な |
| 祭 |
| $り$ |

て
て
こ
ん
な
お
$\vdots$
に
持
$ち$
か
け
$ら$
れ こ
に
な
し
ま
し
た
現
役
時
に
た れ
る
異
動
シ
ナ
リ
J
に
乗
せ
て
も
5
う
 よ
う
と
も
か
$く$
私
は
ほ
く
ほ
と
 れ
に
て
も
任
俠
映
画
た
た
こ
て
こ な
に
な
な
か
も
知
れ
な
い
が
そ
そ
 て
だ
さ
し
い
相
手
は
年
下て
す
よ言
わ
れ
た
私
の
気
持
ち
を
想
像
し
子
み こ
え
な
殺
文
句
を
出
せ
る
な
え
て
亿 し
す。
信
度
会
$\vdots$
た
だ
け
な
の
に た
に
お
任
せ
し
し
よ
そ
と
返
を
を し
や
$ら$
れ
る
な
ら
私
の
と
し
あ
あ ト
が
合
お
な
い
ま
ま
そ
う
ま
た
お
つ て
え
れ
る
の
で
し
た
私
は
半
分
ピ
ン私
の
会
社
に
必
要
な
人
で
す
と
言
つ
 は
そ
ん
な
ふ
$う$
に
は
思
え
な
い
あ
あ
な ん
そ
し
そ
そ
の
後
に
ぞ
も
も
私
に の
中
を
駆
は
回
る
文
句
は
口
に
し
ま
せ る
の
で
は
な
い
で
す
か
$\vdots$
な
な
ど
と
頭
 の
で
す
が
そ
れ
で
も
問
題
化
せ
ざ
る に
$そ$
$そ$
$れ$
$も$
す
る
$\vdots$
$\vdots$
に
$な$
な
て
い
る マ
ア
マ
ア
で
済
ま
す
や
ら
私
と
て
大 と
ご
ど
す。
見
て
見
ぬ
ふ
り
や
ら， て
の
私
が
放
2
て
お
は
な
い
と
思
こ
こ し
そ
れ
ら
は
い
す
れ
も
市
と
し問
題
は
起
し
し
て
き
し
た
し
し



 か
ら
自
分
の
動
き
方
苦
艺
な
な
b ま
だ
こ
の
先
が
あ
る
も
も
な
な
の
す



 な
ど
無
用
い
ず
れ
も
そ
の
通
ち
な
が離
を
お
い
て
や
て
く
だ
さ
い
上
申 $ら$
は
身
分
が
下
の
扱
な
の
で
す
距同
格
と
思
て
て
は
け
ま
せ
し
こ
ち
 は
役
た
た
ち
は
顔
腹
の
中
と
は時
に
新
会
社
の
彼
に
教
わ
た
た
と
と

 ま
い
し
た
が
思
$\vdots$
ぬ
と
ち
か
ら
 の
は
あ
あ
営
業
課
夜
の
上
に
に
弱
く

 Forrtbrax ま
の
の
雇
い
主
た
ち
の
ぶ
ざ
ま
な
撤
退




 ジ
メ
ン
だ
だ
N
国
の
経
棠
だ
と
不
相身
体
が
動
も
も
の
で
す。
組
織
の
マ
ネ さ
れ
て
る
る
い
$\vdots$
実
感
さ
え
あ
れ
ば な
が
$ら$
も
着
実
に
誰
信
に
相
手
に な
W
老
人
街
道
を
進
え
で
る
る
は
思 し
は
出
世
で
よ
大
し
た
を
と
は な
$\vdots$
ま
た
た
れ
れ
た
私
の
気
分
と備
メ
バ
ハ
に
加
え
て
し
れ
る
そ
に に
こ
の
夏
か
$ら$
は
重
要
な
顧
各
警救
わ
れ
る
し
に
な
る
の
で
す。
さ
よ そ
れ
が
不
思
議
と
導
き
の
彼
に
に










れ
た
も
の
で
あ
る
ア
ン
ト
レ
か
負

ロ
マ
ス
$卜$
ロ
$巾$
$ン$
ニ
の
命
を
救
た
た少
映
画
ひ
ま
わ
り
で
マ
ル
チ
エ を
観
た。
こ
あ
女
優
む
ん
は
確
か
イ
タ が
ヒ
ロ
イ
$ン$
を
演
し
た
戦
争
と
平
和

 つ
て
読
め
ば
良
か
つ
た
と
悔
W
が
残
る


 も
読
み
ト
ル
ス
ト
イ
を
尊
敬
す
る
気与
え
続
け
て
い
る
万
イ
ワ
の
馬
鹿 15
歳
か
ら
始
ま
り
今
も
私
に
影
響
を







 | 結 |
| :---: |
| 果 |
| 的 |
| に |
| 軍 |
| 撤 |
| 遇 |
|  | ム

戦
争
激
化
L
始
め
る
頃
あ
あ
し
た した $\begin{array}{ll}\text { じ } \\ \text { た } \\ \text { 筆 } \\ \text { 時者 } \\ \text { で } \\ \text { も } \\ \text { も戦 } \\ \text { あ } & \text { 争 } \\ \text { る。愚 } \\ \text { 現 か } \\ \text { 実 さ } \\ \text { に を } \\ \text { は 初 } \\ \text { ヘ め } \\ \text { ト て } \\ \text { ナ 感 }\end{array}$

シ
を
を
知
る


っ戦
の
の
虚
さ
さ
英
雄
の
卑
少
さ
で
あ
空
と
英
雄
と
し
あ
が
あ
ら
れ
い た
を
は
無
限
に
広
が
る
真
青
な
な ナ
ポ
し
オ
ン
を
見
上
げ
た
を
そ
に
感
じ傷
し
動
な
な
体
で
馬
に
ま
た
が
る


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

## それでも，ロシアを嫌い になれない

堀江広子
息
の
出
る
よ
$\vdots$
な
リ
ユ
ド
ミ
ラ
の
華
暮映
画
の
戦
争
と
平
和
は
た
あ





帰
己
て
く
る
。
帰腐漁方そ対るよが学 つつ師に民し世り続問 てたは相をての実いを試違救漁中学て授

る。
の吏験のえ師にをい否重くるる
な世合ると皇定ん
ぜ界格考に考帝的じ者失てはて下あ はの学し世をる働 晜念好問てす分。＂いこののな島る考てれ治世関世にがつっこにあ界係

 •
エ
セ
セ
シ
ユ
そ
イ
ン
監
督
の
サ
イ 2
5
年
に
製
作
さ
れ
た
セ
ル
ケ
イ
M


 あ
る
そ
の
と
き
に
受
は
た
感
覚
は
生 く
寄
り
添
て
て
し
た
た
唯
の
映
画 に
迷
て
て
い
る
ひ
と
$\vdots$
の
女
の
心
深 だ
が
島
国
の
地
方
都
市
で
人
生
の
道画
を
観
$る$
機
会
は
度
と
訪
れ
な
か
つ な
と
に
タ
ル
コ
フ
ス
キ
1
の
他
の
映 れ
た
と
た
け
覚
え
て
い
る。
残
念二
言
句
に
共
感
し
心
摇
さ
ぶ
ら げ
な
の
だ
が
登
場
物
の
セ
リ
フ
の

忙
ひ
や
や
苦
労
$も$
忘
れ
て
気
持
ち
が
白
鳥
湖
や
わ
ふ
る
み
割
り
人
形
 न
1
8
1
2
年
を
聴
と
と
気
持
が い
た。
歴
史
$も$
分
か
ら
す
と
と
か
か で
力
セ
ッ
ト
に
吹
き
込
え
て
聴
て
 ず
い
ぶ
ん
心
が
慰
め
$ら$
れ
た
た
聴
$\vdots$
の ヤ
イ
コ
ス
キ
1
の
音
楽
に
出
会




現
在
の
ウ
ク
ラ
个
に
に
存
在
る。
る
港

x $\rightarrow$ 人：

## が比に，

## 






|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | $\cdots<$ |
|  |  |
|  | － |
|  |  |
| H | ＊ |
| ． 0 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 罝Ө |  |
| ＋ |  |
|  | $\rightarrow$－ortu fremert |
|  |  |
|  |  |
|  | 丁䴇 |
|  |  |
|  |  |
| －市 | 成就く |
| 才 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | －otururters |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



 た し
と
思も
ら。
流
で
あ
る
モ
と
が
証
明
さ
れ



 $\begin{array}{cc}\text { る } & \text { か } \\ \text { と } \\ \text { と } \\ \text { 助 力 } \\ \text { 言 } \\ \text { さ } \\ \text { れ } \\ \text { れ } \\ \text { る は } \\ \text { 。な } \\ \text { な } \\ \text { く } \\ \text { 本 } \\ \text { 人 } \\ \text { を } \\ \text { 診 }\end{array}$
 れ
在
宅
医
の
先
輩
長
野
奥 恨
田
瑛
三河
田
は
自
分
の
無
力
と
悔
恨
に
苛
ま
外長薄を の の死
車
絡
先
そ
し
て
家
の
権
利
書
な
ど死
亡
を
知
ら
せ
ほ
し
い
友
人
知
人






私
は
見
ま
い
で
起
き
上
が
る
こ
ど
が




 て
知
ら
れ
る
余
責
子
の
訪
問
看
護
師

[^1]い気つ 感わけ 出見接対以










## 田 <br> 䒚





 s制to




 $\neq$
＋
シ
1
音
伝
L
キ
や
シ
1
が
涙


 シ
が
吹
き
替
え
で
歌
て
い
る
と
と












And I＇m ready for love J The sun＇s in my heart So dark up above
 u ṭese ィddey w ، I

柳
橋
和
郎


 が
最
近
は
リ゙
ビ
グ
に
65
イ
チ
と
か
 6
畳
た
最
低
で
50
亿
チ
が
推
等
さ




 が
あ
$り$
捨
て
が
た
い
の
で
ず
が
4
K
放見
る
映
画
は
$\vdots$
し
ビ
と
は
違
$\vdots$
良
さ と
に
ま
し
た
プ
口
ジ
エ
ク
タ
じ
 $n$
3
$\vdots$
$\vdots$
機
能
多
多
$\vdots$
と
$\vdots$
5
に
$\vdots$
3

 な
$り$
$ま$
せ
え。
映
画
館
9
雰
気
は
プ か
テ
ビ
に
す
る
か
決
ぬ
な
れ
れ
は

 ま
す。
こ
部
共
お
気
に
入
の
の
ホ む
き
は
は
言
な
い
し
や
狭
感
し







 は
す
な
の
で
失
敗
な
い
よ
に
に
50
 が
し
き
そ
大
き
し
し
た
な
な
し
ま
し シ
は
は
少
小
さ
さ
か
な
と
$\vdots$
感
じ





 テ
ビ
の
選
択

[^2]

上
下
が
加
わ
り
7
－
1
C
H
と
な
$り$
ま と
空
間
の
音
が
出
ま
す。
前
後
左
右
に
 Str offfeginn－تロN• MOHA ブ
$ウ$
$\vdots$
$フ$
$ア$
1
を
2
本
に
す
る
こ
も
も
 す
が
サ
ブ
ウ
フ
フ
ア
だ
だ
け
別
に
表 ま
す。
全
部
で
6
個
の
ス
ピ
力
カ
で
で
 り
臨
場
感
が
増
し
ま
ず
が
ど
$\vdots$
ら
か言
い
後
万
か
ら
音
が
出
る
を
と
に に $\begin{array}{cc}\text { に 実 } \\ 2 & \text { 感 } \\ \text { 台し } \\ \text { サ } \\ \text { サ し } \\ \text { ラ た } \\ \text { ウ } & \\ \text { ド し } \\ \text { ス て } \\ \text { ピ 自 } \\ \text { 力 } & \text { 分 } \\ \text { し 後 } \\ \text { と }\end{array}$
 お
よ
よ
自
然
な
な
る
と
使
つ
て
み
て が
セ
タ
タ
ス
ス
し
力
は
は
あ
た
た
ほ
 よ
う
ず
。
ホ
$\vdots$
ム
シ
子
タ
は
小
小
さ置
に
よ
り
会
話
品
不
自
然
に
聞
元
元
る に
画
面
が
大
き
$\vdots$
と
ス
ピ
力
力
の
位 よ
ら
に
て
い
ま
す
映
画
館
の
よ
う ら
出
て
い
る
う
に
違
和
感
が
な
な
い さ
な
穴
が
開
い
て
い
て
会
話
が
口
か あ
り，
ス
$ク$
り
$\vdots$
に
は
音
を
通
小 1
$ン$
の
後
々
に
ス
ピ
1
力
か
が
置
い
て せ
て
れ
れ
ま
す
映
画
館
じ
は
ス
ク
リ I，
こ
役
目
は
会
話
を
自
然
聞
か真
中
に
置
く
セ
ン
タ
1
ス
ピ
1
カ画
の
迫
力
が
格
段
に
増
し
ま
す。 を
本
追
加
こ
れ
を
追
加
す
る
亡
映
本
の
ス
ピ
l
力
で
で
聞
き
ま
すか
そ
そ
こ





 れ
ま
す
こ
れ
も
や
は
り
繋
だ
だ
だ ま
た
た
光
$\vdots$
$\vdots$
さ
ら
に
高
音
質
で
送

音
声
を
送
$\vdots$
ま
し
た
か
今
は
は複
線
と使
え
す
光
ケ
ブ
ル
や
R
C
A
端
子
で






 か
ア
プ
が
画
面
上
で
聞
い
て
く
る
の

出
世
そ
で
た
た
繋
W゙
だ
だ
げ
ば の
2
本
の
ス
ピ
1
力
か
か
し
か
音
が 6
個
撃
き
音
を
出
乙
み
ま
し
た
が
前

## 設 定

い
て
ま
ま
す。

－中 Nurnverunt分
離
が
よ
$く$
な
$り$
迫
力
が
数
段
増
L
楽



 シ
か
の星
空
ラ
イ
ブ
今
今
ば
小 で
す
映
画
で
は
あ
$\vdots$
ま
せ
え
が
ミ
i マ
ゾ
そ
で
見
た
0
0
7
よ
$り$
良
か
2
た

 で
ミ
シ
シ
ヨ
シ
イ
ポ
シ
シ
ブ
ル
が
音

 そ
そ
て
わ
か
ち
た
の
は
ブ
ル
レ
レ
イ



 プ
に
し
細
か
い
設
定
は
昔
は
無
か
つ


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| －＊ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 1． 4 比云 |
|  |  |
|  | － |
|  |  |

[^3]|  |  |
| :---: | :---: |
| ш |  |
|  <br>  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
| ， |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ， |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br> （әメ！̣ fo әụ̣ әчł uI） |  |
|  |  |
| ドー4・ナゼハート・ハ |  |
|  |  |
|  |  |












 $\stackrel{\rightharpoonup}{ }$
 の
苼
者
好
演
高
竛
社
会
生
と
死







 $\bigcirc 「 \square\lrcorner \varangle Z$ 员」 16量船


|  |
| :---: |
|  |


$\square$
 こ
の
様
を
を
て
$い ~$
急
者
飛
猿
と と
次
o
見
的
地
に
向
号
物
陰
力
5


 る。
ぞ
黄
様
が
皆
に
向
か
い








$\times$
$\times$

や
$ち$
や
を
入
れ
る。
 す。
こ
れ
は
し
い
で
す
$\vdots$
$!$
羔
兵

説
明
す。
る。
現
在
反
物
小
物
な
ど特
徵
の
¿
と。
黄
様
得
意
に と
な
な
か
さ
を
併
せ
持
$\vdots$
丈
夫
さ



博
多
来
た
黄
枂
様
は
博
商
織
興
 こ
な
な
と
が
あ
あ
の
か
と
興
味
信
涌物
が
緒
紹
介
さ
品
る。
こ
の
地 え
織
物
に
て
て
も
訪
間
地
名
産
名 ！
観
完
名
物
の
足
に
そ
も
な
る
例







『ロード・オブ・ザ・リング』

## 


 そ
の
声
を
生
か
乙
声
優
と
し
も
活 ン
の
の
長
老
$\dot{\text { 木 }}$
の
の
髹
の
声
も
担
当
。 ム
リ
役
78
歳
ギ
ム
リ
役
の
他
に
エ

 ム
ズ
オ
ブ
ザ
•
フ
ユ
子
チ
ヤ
।
原 ネ
バ
I
グ
監
督
の
ホ
ラ
1
ク
ラ
ラ ヴ
ズ
原
題
高
〒゙
ビ
シ
ド
ク
ク
ロ
l






 ッ
キ
オ
に
も
参
加
し
て
い
る。 ど
ギ
レ
ル
モ
デ
ル
•
ト
ロ
の
ピ
ノ

 ド
リ
エ
ル
役
53
歳
に
近
年
は
オ
オ



 44
歳
に
ブ
ラ
ッ
ド
ピ
ッ
ト
主
演
ア
ア


 1
9
年
に
最
近
は
死
ぬ
役
を
断
う
つ多
し
と
で
も
知
れ
て
い
る
2
0 グ
を
は
し
め
と
に
か
く
死
ぬ
役
が 63
歳
に
ロ
ロ
ド
ト
オ
ブ
•
ザ
リ
リ
 （肺ぶき：）
年
婚
約
者
歌
手
の
ケ
イ
テ
イ
• た。
プ
ラ
へ
ふ
ト
で
は
2
0
2
0年
ふ
り
に
ウ
ィ
ル
タ
タ
子
子
を
を
演
じ


年 ス 0 は ボ



あ
る
私
は
え
れ
そ
ぞ
信
回
の
惨
劇三
○
四
年
間
続
い
た
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
で
成
立
た
そ
そ
が
紆
余
曲
折
を
経 や
口
シ
ア
人
を
含
あ
た
キ
エ
公
が キ
エ
乙
を
中
心
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人

 ロ
シ
ア
の
名
称
は
東
ス
ラ
ブ
族
の
種
〔HHN•
 が
極
り
な
く
精
緻
に
論
証
さ
れ
て
い や
心
根
や
情
緒
や
情
動
な
ど
有
り
様 そ
の
著
に
に
は
ロ
シ
ア
の
の
精
神
性所 の
の
意
は
よ
す
が
の
な
人
人

頼 | き |
| :---: |
| 悪 |
| 漢 |
| と |
| も |
| 称 |
| さ |
| れ |
| る |
| 更 |
| に |
| 今 | ど

同
じ
意
味
で
な
ら
す
者
ご
ら
こ魅
な
さ
扎
た。
無
頼
と
は
無
頼
漢
と
殆 る
の
だ
が
私
は
彼
の
論
の
進
あ
方
に

文
化
文
明
を
を論
し
た
中
で
こ
の
ロ
シ で
評
論
は
多
岐
に
渡
つ
た
が
ロ
シ
シ




 urugh devs


画
を
思
い
出
て
い
た。
口
シ
ア
軍
が一
当
の
私
自
身
が
彼
ら
と
同
じ
そ
の
映
 が
複
数
認
あ
$ら$
れ
た
で
あ
る
が
か
か る
若
き
キ
や
ス
タ
1
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
l ひ
ま
わ
$り$
乞
を
む
も
得
意
に
に語
介
す
る
取
つ
掛
か
$り$
$と$
$し$
て
あ
の
の
泣 ヨ
な
な
は
は
ウ
ラ
ラ
「
の
国
を
紹 れ
を
伝
え
る
各
し
レ
ビ
の
の
ワ
ド
シ が
ウ
ク
ラ
テ
に
進
軍
た
当
初
そ
そ
西
亜
無
賴
し
良
き
意
味
も
悪
き
 ア
大
衆
の
持
精
神
性
の
不
可
思
議
さ


で邦ポ革燃とた あにチ命巟しの水 つ取ヨは広てで兵 たつム遂が革あ達


る





 る
号
甬
映
画
分
連
映
画
言
号







 を
無
言
の
$\vdots$
$ち$
に
強
烈
に
訴
え
て
に
る


何は白




 を生
先
さ
世
る
で
あ
$\vdots$
$\vdots$
か。
戦繋
事
に
因
て
て
そ
れ
以
上
意
味




 れ
る
他
名
名
作
記
せ
ば
ア
メ
力
カ


 をにこでイ






















生 耐かはさ弱佐でに

事した泣え国青崩

C゙
の
公
開
に
も
仲
介
の
労
を
惜
し
ま上
映
会
な
に
に
掛
は，
そ
そ
作
品
の
日 リ
力
諸
国
の
映
画
を
我
が
国
の
小
さ
な



 を
じ
た
月
刊
誌
も
読
み
始
め
て
い
た。映
画
館
に
入
$り$
浸
こ
た
頃
か
ら，
映
画論
に
魅
な
さ
れ
て
読
み
捲
な
た。
た
又
又々
を
送
子
て
い
た
の
で
忽
$ち$
彼
の
評
旺
盛
評
論
活
動
を
し
て
た
佐
藤
忠 そ
ん
な
時
知
た
た
の
が
当
時
最
も画
作
品
を
見
捲
た
た


情
的
な
ピ
そ
ク
映
画
か
ら
唯
々
セ
＂
ク を
売
$り$
に
す
る
前
衛
映
画
を
初
め，
煽 り
高
い
と
称
さ
れ
る
文
茲
映
画
難
解日
が
な
日
日
映
画
館
に
入
り
浸
り
香学
校
に
は
全
く
足
が
向
か
な
く
な
り だ
だ
げ
だ
で
あ
る
か
ら，
入
学
直
後





い れ て
再
再
四
に
渡
て
て
読
み
返
し
て任
侠
映
画
伝
は
今
で
も
折
に
触 だ
游
侠
匹
匹
加
藤
泰
の
世
界 の
評
論
集
数
多
く
所
有
し
い
る
の
表
現
は
－
貫
し
て
高
尚
で
あ
り
佳
麗
で決
し
て
し
て
は
な
な
い
た
だ
が
そ
の上
に
観
念
を
重
た
た
晦
渋
な
言
廻
し
は
解
出
来
な
い
様
な
難
解
な
言
葉
や
— こ
た
彼
は
辞
書
を
引
か
な
け
れ
ば
理 の
巧
み
さ
と
に
何
時
も
舌
を
巻
て
て そ
の
桁
外
れ
た
博
覧
振
り
や
語
稁
表
現
以
外
言
葉
か
見
当
な
な
い。
私
は
山
根
今
迄
我
が
国
で
製
作
さ
れ
た
映
画
総
信 そ
れ
相
応
に
は
わ
て
い
る
の
だ
が社
な
も゙
も
完
全
な
形
ば
な
い
迄
も
映
画
映
像
諸
研
究
機
関
部
離
合
集










 れ
い
た。
世
世
界
人
口
は
増
加
の

年
の
曈
黑
世界
を
描
た
た
作
品





方





 れ
息
潜
め
る
多
ブ
が
血
痕
辿








 と
先
吕
$\vdots$
て
$\vdots$
た
多
が
殺
屋


 が
そ
の
真
老
首
に
焼
付
け
い



 て
落
て
$\vdots$
$\vdots$
く
内
内
部
と
更
潜
$\vdots$








監
梖
は
少
し
前
の
作
品
だ
が

 の
方
多
多
し
另
し
素
敵
出
会
W ぼ
感
感
あ。
る
当
然
れ
る
と
と ず

|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Tou |  |
| － |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
| －Viers ${ }^{\text {d }}$（tu |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


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

る。

品



者
に
灾
許
さ
な
な
な
つ
い
る
い
．


 る。
追
各
明
か
さ
れ
る
が
䒠
課
長





 に
連
絡
な
な
て
は
と
$\vdots$
$\vdots$
思
に
に
 ア
シ
チ
$ヨ$
$シ$
ジ
シ
ヨ
シ
机
の
上


審
判
決
は
死
刑
第
審
待
俗


 を
犯
に
倍
立
て
士
は
な
は
れ
ば
な
ら
見
当
号
な
な
$\vdots$
。
多
く
不
備
墨
殺

紫をそ监に



 て
を
あ
あ
瞭
か
に
な
る
の
だ
が
暴 す。
み
な
知
な
な
か
た
が
そ
そ
し


 を
や
た
た
た
$?$
$?$
手
荷
物
と
緒
に異
な
見
見
に
た
か
に
た
た
何




 マ欺房
師
の年 チあ ユる るるがな殴さシ思れ，と訳い，あホ瞭知詐ヤにだて同たり人ク，臨ノ，暴
 げ
た
訬
状 るはから欺シしていは時 い手が た荷 に何奇す自己ソ掏双詐


気 倉 に そ
た
白
ギ
が
前
玄
通
$\vdots$
か
か
$b$
 －n
 り
込
む
だ
が
倒
解
き
た
口
ッ
力
l

 を
毁
始
あ
る
o
毁
た
た
中
中
ま
ま
 の
あ
る。
次
に
こ
そ
以
上
の
説
得
具
省
見
全
棟
算
を
を
命
た
た い。
課
長
駆
け
付
け
る。
火
信
回
り る
着
号
だ
が
杂
刏
り
は
応
じ
な を
付
た
た
だ
だ
拡
が
る
炎
説
得



 | せ |
| :--- |
| な |
| れ |
| な |
| な |
| 待 |
| 遇 |
| の |
| の |
| 不 |
| 満 |
| を |
| 気 |


 る。
来な然たイ七疑も


あ所るた言 ららとけに る。
 で務いいの

自た



 を
垂
し
な
か
ら
課
辰
を
助
け
下
課
耆
背
碽
て
$\vdots$
る
間
自
分
煙

 け
る
と
隣
ぶ
※
ド
で
ま
だ
戠
識
が



子
供
声
も
聞
け
た
嬉
$\vdots$
$\vdots$
て
半
泣






供
会手
に
た
$\vdots$
そ
え
な
彼
の泰
様に
を子
 え姦だんのん




|  |
| :---: |














## ごまめ書房の映画の本侏儒の映画館 今秋発刊！

久保嘉之•著。人斬り五郎のジレンマ—我 が愛しの渡哲也—，映画化された江戸川乱歩の作品，バットマン論—あるスーパーヒ ーローのプロフィール—，リドリー・スコ ットの映画，など。600 ページ。
「本書は，厳密には映画の評論集ではありま せん。私が観て感銘を受けた映画，とても面白かった映画，興味深いと思えた映画など を綴った，映画案内です」（あとがきより）。予価 2200 円 + 税

## 昭和映画屋渡世

坊っちゃんプロデューサ—奮闘記
斎藤次男•著。『切腹』『男はつらいよ』製作の熱血漢が生み出した，歴史に埋もれた大衆娯楽映画の数々——。現場に飛び散る汗，涙！1960年代の映画屋たちの熱気が甦る。映画評論家，書評等絶賛！
定価 2200 円 + 税

## おしやべり映画館

N 雄とN子の21世紀マイベストシネマ
門馬徳行，岩舘範子•共著。映画対談集。 147本をシネマフリークが語りつくす。定価 2000 円 + 税

## 映画館をはしごして

小泉 敦•著。暗闇の空間での筆者と映画作家の＂対決＂！観たものを言葉でとこ とん読み解く。
定価 1900 円 + 税

## 人生は映画とともに

今市文明•著。青春時代の映画を語り，ヨ ーロッパのロケ地を旅し，スターを語る。定価 1900 円 + 税

## 観る・書く・撮る

## シネマフリークここにあり

門馬徳行•著。フツーのおやじのヘンに熱 つぽい映画評論プラス自作シナリオ集。定価2800円＋税

## ばってん映画論

久保嘉之•著。ジェームズ・ボンドと俺が初 めて出会らたとは，忘れもせんクリクリ坊主の中学 2 年の秋やったばい—。注目の娯楽映画評論集！
定価2000 円 + 税
－自費出版のご用命も承っております。安 く，丁寧に仕上げます。お気軽にご相談く ださい。

## ごごまめ書房 <br> 

千葉県流山市西深井 $339-2$
電 話 04－7156－7121
F A X $04-7156-7122$
gomame．co．jp

$$
\begin{aligned}
& \text { をかと徒堀おて裁るが大世電うすくつ門 } \\
& \text { めどコん広するにした。 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ・も䙤伺夫画の残あるや間突がのる譏詰な } \\
& \text { 他畳でうのも読酷り ○かに然水声日る } \\
& \text { 人み外用家変めでな目な維, 漏が } \\
& \text { と込出事がわな恐えを生持壊れ急夕突前 } \\
& \text { 会む自が浄ついろ・転活でれをにブ然触 } \\
& \text { らよ肃あ土て時しすじのきる起小レいれ } \\
& \text { 機らをつ真い代いでて中な。こさッTも } \\
& \text { 会にしてて宗くだ世に何でにかく堺もな灾すくトVな } \\
& \text { をおて何でにかの界もな心地違ら中一のながく } \\
& \text { いやるか区いこに部話安。てべてンがン } \\
& \text { 寂べせ行のなそなのに要油いてしス出夕 } \\
& \text { しりいく門い。つ独な素断たのまトな 1 }
\end{aligned}
$$

生う新口た 2 金・こ染始がでアてよ中で他い し 㾇 そ そし対ンデへ年し財のりさ2レミ病しデ原体 新 がたクが保日。合対広り月シシン年ジロ今なは収障にビ計しが，かし安3ミナ まパ起束会ドル 4 いりそらて全月，その
異 なッ？にい開ツドメて通のの議威妇サ


## 筆 者 の 近 況 等



## 『七番房の奇跡』








桀 せ
作
だ
手
家
治
虫
の
ア
ニ
メ
愛
溢
れ
る


二画
虫
学
年
コ
号
ス
連
載
は
宮
本 5
8
5
5
9
年
中
中
学
二
年
コ
1
ス
ス

 と
虫
プ
口
と
$\vdots$
う
ア
ニ
又
制
作
会
社 の
マ
ン
ガ
フ
ィ
ル
ム
は
生
き
て
い
る

 タ
$l$
役
で
出
て
く
る
小
野
花
梨
に
存
在


始－1見きれこ秒 9
始1 るがたち間 6
－漫 険 虫 佐 が負私作ラ5映ズ
 8
年
を
を
送
出
し
た
オ
J
ル
カ


い

 に
24
枚
の
原
画
を
描
か
な
け
れ
ば
$な$
な一 般
的
だ
た
た
漫
画
映
画
は
1
秒
間 ま
で
漫
画
映
画
動
画
と
$\vdots$
呼
称
が
 ム
を
動
画
に
し
て
毎
週
30
分
放
映
す

 く
の
才
能
が
出
現
て
今
今
日
の
ア蓝






 り
あ
る
虫
プ
口
と
て
例
外
で
は
な ア
メ
労
働
者
の
低
賃
金
重
労
働
ふ な
状
況
$も$
報
し
$ら$
れ
$る$
$\vdots$
$\vdots$
に
な
な
た
 た
子
供
た
ち
や
若
者
に
夢
号
え
た


 ア
ニ
ブ
1
ム
が
巻
き
起
こ
た
た
東
 ニ
メ
の
制
作
会
社
が
林
立
し
鉄
人
28
 と
き
の
ピ
ב
ピ
ב
と
$\vdots$
う
効
果
音
も
よ る
お
か
し
く
な
$\vdots$
ア
ア
ム
が
歩
く足
で
き
た。
と
に
か
く
絵
が
動
い
て
い た
も
だ
だ
ぎ
ち
な
い
動
き
も
も
満見
し
た
妹
と
も
に
に
合
点
を
与
え ず
だ
い
い
い
し
じ
な
な
し
と
緒
に



[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    テ
    ビ
    は
    基

[^3]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
     ち
    や
    そ
    叫
    び
    な
    が
    ら
    鉄
    道
    ど
    運
    れ
    れ
    
    
    
    
    稼㟶
    た
    め
    兄
    と
    艺
    1
    が
    鉄
    道
    出㟶
    合
    で
    腬
    务
    で
    も
    家
    計
    の
    足
    に
    
    
    
    
    記
    憶
    合
    致
    サ
    ル
    は
    は
    畕
    の
    本
    当
     ス
    ィ
    の
    の
    持
    ち
    運
    び
    で
    負
    た
    た
    額実
    舜
    ド
    ウ
    は
    他
    界
    の
    由
    幼
    少
    時
    の

     | 1 |
    | :---: |
    | 2 |
    | 年 |
    | イ |
    | $ン$ |
    | ド |
    | 力 |
    | ド |
    | ド |
    | ウ |
    | の |
    | 生 |
    | 豪 |
    | 近 | が穌的

    蘇
    る
    実
    の
    母
    と
    実
    の
    兄
    年
    每
    旦
    の中
    に
    幼
    時
    の
    記
    憶
    䔩
    鄕
    母
    が
    
    
    
    
     が
    幼
    時
    を
    断
    信
    的
    に
    思
    出
    出。
    サ
    サ
    
    
    
    

