

第43号200円
シネマ気球（C）
編集兼発行人 関田孝正
千葉県流山市西深并 339－2





# —読者から— <br> 〈第10回〉最終便 

農律捨丸
 だ
げ
な
め
ば
よ
ら
 え
だ
と
事
あ
る
こと
と
に自
分
言 と
$\vdots$
$\vdots$
あ
り
で
す
気
に
入
0
て
い
る と
し
は
大
に
に
よ
そ
え
で
い
る


接
触
若
$\vdots$
学
蒷
た
$\vdots$
$\vdots$
の
交
流


市
街
ど
真
中
に
あ
る
の
で
建
物
は


 か
ら
に
な
に
忙
L
$\cdots$
思
$\vdots$
を
な
な
L

眠
障
害
仲
良
く
な
く
て
は
な
な
な





 う
ち
号
ら
ま
た
た
無
の
館
务
キ
開 カ
ギ
閉
$め$
巡
回
そ
そ
朝
も
来
な
い夜
は
で
で
無
に
な
っ
た
館
の
の






 ゲ
ム
こ
で
さ
さ
む
む
注
意
さ

 の
ス
ヘ
イ
戦
の
中
継
当
然
起
き起
き
ま
し
た
サ
サ
＂
力
1
ワ
1
ル
K
杯冬
夜
明
は
前
そ
の
朝
は
四
時
台
に








 る
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
組
み
で
す。
た
だ
そ
で
動
も
の
を
を
感
筥
れ
ば
㖟
盤
か が
な
さ
れ
ま
す。
無
の
の
搳
何
何
か


 SHッN゚


 しら ら
子
と
$も$
世
世界
0
光
景
而
じ
で

 が
当
然
自
は
は
人
し
く
過
さ
さ で
す。
周
困
の
㯴
に
に
け
ら
れ
ま
す



 चैट ont





 け
前
的
時
間
に
先
輩
電
話
そ
助

自
分
し
で
か
し
た
と
と
の
全
者
を
直 に
迎
え
そ
れ
た
の
で
た
た
し
か
も



カット：セキタタカマサ



謝
気
持
ち
で
い
し゚
い
で
す。



 ど
志
が
七
士
歳
今
今
品
そ じ
は
$\vdots$
な
＂。
じ
に
に
当
た
$y$
前
の
こ
 で



懲
な
な
$\cdots$
者
な
な
で
た
た
で
す
か
ら

 ovshestugñut，situ


演
し
も
5
0
た
け
れ
ど
！
ギ
中



書
て
い
ま

I
君
私
は
高
涬

間
の
曹
ま
な
の
ご
O
君
君
が
い
方理
ち
に
も
お
詫
じ
申
し
上
ば
な
$\vdots$
て理
年
に
も
そ
そ
読
ま
さ
そ
き
た い
う
き
勢
$い$
で
ご
け
ま
す
が
無





 モ
デ
ル
が
$ク$
$ラ$
$ラ$
ラ
ボ
ウ
あ
あ
れ








to




指
し
た
と
$も$
な
な
$\vdots$
音
楽
と
は
無
線






















 ル
さ
が
で
い
ま
す。
ジ
中
シ
ギ
中


 －甽执品作
 が
し
い
ま
す。
以
以
前
こ
の
冊
で
白
い
足
こ
こ
空
は
君
の
も
の












 2
公
と
記
憶
か
な
$<$
し
た
ロ
ボ
＂
ト
の
冒
 $\infty$ 䬳



－$\sigma$

$\infty$







器＂ぶらい鮕これが

| お |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |









 －－「やがご
 そ」ポ 叫 ナ・ー
 で




| $フ ゙ ラ ス の$ 楽しさ実感 |
| :---: |
| 「異動辞令は音楽隊！」 |
| 片桐 公男 |




| ロ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | た の

お
ば
あ
さ
え
役
を
を
見
に
を
な
し
て

取
$\vdots$
な
と
好
演
攺
見
て
い
た。


ら事き村ぺ周刑査
 の
顔
は
な
く
誇
$り$
と
夏
信
盛
感
L
 と
の
息
あ
あ
た
た
演
奏
バ
バ
を
さ
ば





まは話せは
失 れる通伝保税え演敗



## 



 い
ま
$\vdots$
た
$く$
知
$ら$
な
か
0
た
が
こ


 い
て
こ
の
役
の
た
め
3
力
月
ド
ラ







 ブ
ラ
ス
の
楽
さ
さ
穾
感
せ
ら
れ
た も
知
な
$\vdots$
$\vdots$
80
歳
超
¿
て
改
め
て

 シ
や
ス
多
$\vdots$
タ
1
ド
そ
そ
て
？
l
 し
内
容
ど
あ
た
た
そ
の
要
は
は
近
観
な
は
か
だ
が
今
禀
の
映
画
は ン
ド
太
陽
氐
L
ロ
の
2
本
を最 な 久


定価1200円送料\＆消費税，著者負担

申し込み先：片桐公男
Tel \＆Fax04（7153） 3389
e－mail：mlf39487＠nifty．com

製作：ごまめ書房




 く
吹
泰
楽
で
戦
前
は意
多
外
 そ
に
あ
$っ$
た
吹
桼
罢
に
団






 の
時
窓
号
兄
見
た
銀
座
时
毕


















 ら
が
周
に
に
隼
で
い
た
地
域
出
身






班米ペ





てむ光ういョノ達丁构純れ 失緒優い
 る


$$
\begin{aligned}
& y \\
& y \\
& 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { の「にル に゚ソ } \\
& \text { 姿事 }- \text { が •演 }
\end{aligned}
$$

リのの時ヨ
ア深清にンョさ場
ル刻涼重ソシれ知隻
にさ剤苦ンジる物誘れの程縁しちでくじョる。
映にのしのュ新のうは
し思よさざ初と人中
し悩に漂しヒ優
－そき
はも

敗緒優いシ


 い
に頁
は
親
く
付
き
合
て
い
た













## 


势必

| グ |
| :--- |
| ッ゙ |
| ド |



了
す
る
訳
理
解
解
き
る
気
が
た
た


 ふハーい睘で





った




こ
は
非
常
に
難
し
い。

$$
\begin{aligned}
& \text { た } \\
& \text { の } \\
& \text { を } \\
& \text { を年 } \\
& \text { き } \\
& \text { こ 映 } \\
& \text { か 画 } \\
& \text { け や } \\
& \text { に テ } \\
& \text { 住 ビ } \\
& \text { 人 で } \\
& \text { の紹 } \\
& \text { ラ } \\
& \text { イ } \\
& \text { イ }
\end{aligned}
$$




る


と作りにのはのだ

 が
な
か
$つ$
た
イ
タ
タ
ビ
ユ
I
を
受
た し
ッ
ト
を
き
ち
か
け
に
$そ$
れ
れ
ぞ
縁 め
だ
た
い
と
の
は
す
だ
$\vdots$
た
し
か第
作
が
大
当
た
り
し
た
は
は
韭
常
に チ
ュ
ン
ニ
ョ
ル
監
に
に
と
て
て
監
督 げ億
た。
そ
れ
ま
で
鳴
か
す 莫
飛
ば 利
す
の
イ億
ウ
オ
ン
あ
ま
り
と
莫
大
な
利
益
を
上映
画
館
の
売
$り$
上
ド
だ
け
げ
も
1
9
0制
作観
費
8
5
5
0
0
0
方
ウ
オ
ン
に
に
対
L の
観
愙
集
め
た
作
品
と
い
え
る。
純画
が
動
員
た
た
と
は
桁
違
い
に
多
く数
約
4
8
8
0
方
人
そ
そ
れ
で
独
立
映渡
ら
な
い
で
に
破
$ら$
れ
た
が
観
客 は
2
0
1
4
年
あ
あ
な
た
そ
の
川
を は
桁
違
W
の
大
ヒ
ッ
ト
で
こ
の
記
録
 3
た
観
㔽
数
2
9
9
5
3
0
7
6

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\text { の } \\
\text { 静 } \\
\text { か } \\
\text { な } \\
\text { 暮 } \\
\text { ら } \\
\text { し } \\
\text { や } \\
\text { 名 } \\
\text { 誉 } \\
\text { を } \\
\text { 取 } \\
\text { b } \\
\text { 戻 } \\
\text { す }
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\text { 誤 } \\
\text { 解 } \\
\text { 泉 } \\
\text { 受 } \\
\text { け } \\
\text { て } \\
\text { 被 } \\
\text { 写 } \\
\text { 体 } \\
\text { の } \\
\text { 名 } \\
\text { 誉 } \\
\text { 号 } \\
\text { 損 } \\
\text { な }
\end{array} \\
& \begin{array}{l}
\text { 線 } \\
\text { に } \\
\text { さ } \\
\text { ら } \\
\text { さ } \\
\text { れ } \\
\text { た } \\
\text { り } \\
\text { 思 } \\
\text { い } \\
\text { が } \\
\text { け } \\
\text { な } \\
\text { い }
\end{array} \\
& \begin{array}{c}
\text { す } \\
\text { し } \\
\text { は } \\
\text { 少 } \\
\text { な } \\
\text { な } \\
\text { な } \\
\text { い } \\
\text { 。 } \\
\text { 無 } \\
\text { 遠 } \\
\text { 慮 } \\
\text { な } \\
\text { 視 }
\end{array} \\
& \begin{array}{c}
\text { 意 } \\
\text { 図 } \\
\text { と } \\
\text { か } \\
\text { け } \\
\text { 離 } \\
\text { れ } \\
\text { た } \\
\text { 反 } \\
\text { 響 } \\
\text { 引 } \\
\text { 引 } \\
\text { き } \\
\text { 起 } \\
\text { こ }
\end{array} \\
& \begin{array}{c}
\text { バ } \\
\text { シ } \\
\text { が } \\
\text { が } \\
\text { 侵 } \\
\text { 害 } \\
\text { さ } \\
\text { れ } \\
\text { た } \\
\text { り, } \\
\text { 制 } \\
\text { 作 } \\
\text { 者 } \\
\text { の }
\end{array}
\end{aligned}
$$

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


が む歩光や画と

断
つ
て
た
の
に
映
画
を
見
観
客






 か
登
場
て
な
な
$い$
実
祭
は
子
ど



像のテ老そ埋ない が引1人ばめりる映置くでのに゚家おく苦が，画 れにほの墓れ楽老牛 いつが地作と共も埋 るた造にらのにそ葬 とお成はれ遺しの場 いじさのだご言た5面 さいのそうおの後終 え牛鈴のりそにわ の銅牛意後牛ばじくて





椶畍へ一画置

| 特 集 |
| :---: |
| コロナノ\休山 |
| 少林寺拳法シニア流山健康クラブ |



|  |
| :---: |
|  <br>  |
|  <br>  <br>  |
|  |
| $\theta$ 「フ入＋－ |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

[^0] センスを取り入れた手軽な運動により，健康増進を目的として活動しています。流山市立常盤松中学校•武道場で週2回（火曜•木曜，夜 7 時から 1 時間半），流山市コミュニティプラザで週 1 回（金曜，朝 10 時から 1 時間半）練習しています。

ましそ嫁久東 周 り山吉前千小栄学校 六
 を歳と

 え
え
ご
ゆ
く
$\vdots$
$\vdots$
と
立
派
な
息
 ち
に
も
会
$\vdots$
$と$
$\vdots$
$\vdots$
思
$\vdots$
ま
し
な
な
 け
る
近
所
の
中
年
女
と
后
高
の
会
話

定

 ム
の
松
竹
两
画
で
監
管
小
津
安
Z





 り
会
話
弾
号
愉
い
ひ
$\vdots$
時
か
続

原
節
が
が
迎
ま
す。
久
亿
ぶ
$り$
の子
戦
し
左
资
男
㫜
の
妻
紀
$子$美
容
院
棠
誓
女
の
志
げ
杉
村
春







汽
車
C゙
廃
而
約
＋
六
時
間
の
長
旅





小行
で
老
$夫$
婦
は
帰
る
こ
に
な
な時
間
を
持
余
老
夫
婦。
翌
習
の
夜 れ
ど
思
$\vdots$
よ
$\vdots$
に
相
手
に
さ
れ
ず ま
す。
子
供
達
を
頼
に
に
上
京
た
た紀
子
の
優
し
さ
に
な
は
は
涙
を
ぼ
し
婚
薦
あ
る。
と
み
は
紀
子
に
苦
労 て
れ
れ
る
紀
子
に
感
謝
な
な
な
再 と
み
は
戦
死
し
た
昌
の
写
真
を
飾
つ

再
び
紀
$子$
を
訪
れ
た
と
み。
紀
$子$
は
 いも
ま 美
す。容
志
げ
は奇
夫 子
に 眠
対
し 込
て
父
そ
の ま も
美
容
室
の
椅
子
で
眠
り
込
え
で
し
ま て
志
げ
の
家
に
帰
る
と
ふ
た
$\vdots$
$と$田
と
と
も
に
お
回
$り$
さ
え
に
連
れ
ち
れ す。
周
吉
は
ひ
ど
酔
い
深
夜
に
沼人
は
酒
を
酌
交
わ
し
旧
交
を
温
ま東
野
英
治
郎
に
も
声
を
か
け
て
三
三尾
道
親
か
か
た
た
元
警
祭
官
沼
田 W
か
$ら$
外
で
飲
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
し
い
や
や
は服
部
は
家
に
泊
め
る
¿
と
は
で
き
な


兼ば紀東いす。 ねん赀景よのつみどす冷しが ねん子京よよでなも嬉のに帰やくば寂と先かに家帰るがる自っ紀兄くげって畕
 に
幕
れ
た
二
同
じ
た
が
葬
儀
が
終 が
行
わ
れ
ま
す。
死
別
直
後
は
悲
み結
局
と
は
は
他
界
し
そ
の
ま
ま
葬
儀供供
た
ち
が
今
度
は
尾
道
に
帰
郷
し
ま
す報
が
届
き
ま
す。
別
れ
た
ば
か
$り$
の
子状
態
な
な
こ
ハ
キ
キ
ク
ク
電 な
く
と
み
の
体
調
が
急
変
し
危
篤
 $そ$
$ろ$
て
て
尾
に
に帰
$り$
$ま$
ま
が
ま
も す。
な
ん
と
か
と
み
も
元
気
に
な
な天
坂
志
郎
の
家
に
泊
あ
も
も
ら
ま途
中
下
車
ま
ま
す。
三
男
で
あ
る
敬
三
帰
路
の
列
車
に
乗
た
た
С
ぐ
し
た
が


日
周
吉
は
え
な
が
紀
子
の
家
に残
て
て
た
た
紀
も
い
よ
し
よ
帰
る
こ よ
$\iota$
静
か
に
諭
す
の
で
す。
や
が
て大
き
$\vdots$
な
る
と
誰
だ
つ
て
み
な
自
分


 $\begin{array}{cc}\text { い } & \text { は } \\ \text { き } \\ \text { ま } \\ \text { し さ } \\ \text { た } & \text { と } \\ \text { 東 } \\ \text { 紀京 } \\ \text { 子 } \\ \text { だ 大 } \\ \text { け 阪 } \\ \text { が } \\ \text { 寂と } \\ \text { し 帰 } \\ \text { は } \\ \text { な て }\end{array}$

族て人
分
ら
競 日
争 本
社
会 家 え
そ
き
ま
す
や
が
て
目
の
前
を
通 ポ
シ
ポ
ン
船
の
工
ジ
ジ
シ
の
響
和
が
聞 ぎ
な
が
ら
夏
の
海
を
眺
め
て
い
る
と屋
で
周
吉
人
。
団
扇
じ
ゆ
く
り
扇京
号
勤
め
に
出
た
が
ら
そ
と
た
た
部

 た
た
思
$\omega$
ま
す
よ
•
•
—
に
に

 あ
•
－
気
の
き
か
ん
奴
じ
た
が と
挨
拶
る
る
す
る
と
周
吉
が
い
や全
な
な
あ
お
寂
い
こ
こ
て
な
な
あ あ
ほ
ん
と
に
急
な
こ
て
し
た
な
あ に
な
て
お
お
寂
$\vdots$
な
な
ま
し
た
な
な
子
も
東
京
帰
て
乙
し
ま
た
後
垣声
を
あ
げ
て
泣
き
崩
れ
る
の
で
す。
紀見
の
懐
中
時
計
を
渡
し
ま
す。
紀
$子$
は
 ぽ
ど
わ
し
ら
に
良
く
し
て
れ
た
あ W
ば
他
の
あ
ん
た
の
方
が
よ
し つ
て
る。
自
分
が
育
て
た
子
供
よ
り

kg
6
6
8
0
円


$$
\begin{aligned}
& \text { に } \\
& \text { 残 力 } \\
& \text { っ } \\
& \text { て } \\
& \text { い } \\
& \text { ま } \\
& \text { す 別 } \\
& \text { ? }
\end{aligned}
$$

## キヲン



「モ
立
世
気
味
に
摇
動
炎
い
い





すし画にわれ平榌。。て
行
き
た
に
と
思
今
今
旦
こ
の
頃
で






す鑑に落


K
K
～






森 為





ウェスタンブーツ

動態耐引い矛関した年ば
ふをにえきと盾係かかに歌

 こ
迄
で
私
の
役
割
が
終
し
た
た
の
で私
が
指
導
を
担
$\vdots$
立
場
に
な
て
乙
も い
や
り
も
忘
れ
な
い
方
ず
す。
 あ に
よ
つ
て
自
己
改
革
を
首
ざ
た
た
で
質 し
の
弱 も
さ 気
を性
何は
と
か
変
た
た
い
と自
考
そ の
て 気 え
は
い
い
が
ス
ホ
ホ
い
に
汗
を
流 さ
し
い
真
面
目
な
性
格
と
言
え
ば
聞私
の
青
年
期
は
い
た
つ
て
気
の
や を
変
え
る
¿
と
に
な
る
の
で
あ
る る
方
が
簡
单
な
の
で
私
達
は
考
え
方

| 1 | 画 | 6 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | の | 4 | 最 |
| 5 | 主 | 年 | 初 |
| 0 | 題 | ヒ | に |
| 年 | 歌 | ッ | プ |
| 代 | に | ト | リ |
| か | な | で | テ |
| ら | る | 有 | イ |
| 活 |  | 名 | － |
|  | 1 |  | ウ |
|  | 9 | 後 | ｜ |
|  | 9 | に | マ |
|  | 0 |  | ン |
|  | 年 | 名 | 1 |
|  |  | 映 | 9 |


s．thto シ
プ
ル
な
本
で
厚
さ
は
2
セ
ま
チ
有 の
画
像
が
1
枚
だ
け
出
て
い
る
と
い
う ト
名
と
出
演
た
映
画
夕
イ
ト
ル
そ
そ
 の
に
最
適
な
本
で
す。
洋
書
と
言
つ
て な
か
つ
た
音
楽
映
画
の
D
V
D
を
探
す
洋
書
を
見
は
は
ま
し
た
タ
イ
ル
は ロ
ッ
ク
と
ポ
ッ
プ
の
紹
介
を
す
る フ
ラ
ス
で
作
ら
れ
た
音
楽
映
画 $\begin{array}{cc}\text { イ } & \\ \text { ギ } & 1 \\ \text { リ } & 9 \\ \text { ス } & 5 \\ \text { ア } & 8 \\ \text { ア } & \text { 年 } \\ \text { 入 } & \text { か } \\ \text { リ } & 5 \\ \text { 力 } & 1 \\ \text { 少 } & 9 \\ \text { し } & 0 \\ \text { で } & \text { 年 } \\ \text { す } & \text { 代 } \\ \text { が } & \text { に }\end{array}$

柳
橋
和
郎
柳き
橋じは
和
郎

|  |
| :---: |
|  |


 $\qquad$身開人が催 かドさタッヅッジぎき ラ
ッ゙
に
溺
れ
た
時
ま
わ
り
の れ
工
リ
ッ
$ク$
ク
ラ
ラ
ト
ン
自 の
の
チ
ヤ
リ
テ
ィ
$\vdots$
と
し
て グ
治
療
施
設
ク
ロ
ス
ロ
l
ド
• ク
ラ
プ
ト
が
が
設
立
し
た す。界曲倍で です。
ラ

ラ 2 ル

 と
高
か
た
た
と
思
い
ま
す。
こ
れ
は
買 た
1
2
1
5
円
前
見
た
時
は
も
つ テ
イ
バ
ル
の
D
V
D
が
出
て
き
ま ク
ロ
ス
ロ
1
ド
ギ
タ
！
フ
フ
ス そ
の
中
に
エ
リ
ッ
ク
ク
ク
ラ
プ
ト
の
の連
す
る
商
品
が
か
て
に
出
き
ま
ま ア
マ
ゾ
ン
は
検
槂
す
る
そ
そ
そ
に品
じ
た
た


公
開
さ
れ
ま
た
た
れ
れ
も
見
な
$\vdots$

$わ ~$ | ユ |
| :---: |
| メ |
| $\vdots$ |
| 夕 |
| リ |
| 1 |
| 映 |
| 画 |
| は |
| 1 |
| 9 |
| 6 |
| 7 |

歴
史
的
価
値
が
あ
り
ま
す。
こ
の
ド
キ が
見
ら
れ
$る$
の
も
伝
説
の
人
達
な
の
で ウ
ス
ハ
ウ
リ
シ
ウ
ル
フ
達
の
演
奏 ウ







いうに式Lの本で1をジ 1 まにはなとでと手円検カリビて元 た が






友人が 70 歳になって俳句を始めました。毎朝食事前に散歩しながら俳句の題材を探すのだとか。
$\rightarrow$ こういうのを「ハイカイ老人」というのですね。（本書より）
これまで書き溜め，人様の前で発表したダジャレ 160 篇を一挙公開！

## ダジャレ工房

## 山田 徹－著

新書判 200 頁／ 1000 円＋税
I S B N 978－4－902387－27－8

## 国間ごまめ書房

〒 270－0107
千葉県流山市西深井 $339-2$
TEL 04－7156－7121
F AX $04-7156-7122$

## 特 集 コ 口 子 小 休 上

$$
\begin{aligned}
& \tau \\
& \text { 見 } \\
& \tau \\
& \text { 見 } \\
& \vdots \\
& \text { な } \\
& \text { と } \\
& \text { 思 } \\
& \text { ま } \\
& \Phi_{0}
\end{aligned}
$$ ん

が
こ
の
D
V
D
も
別
の
機
会

 い
る
の
で貴
重
映
像
で
す。
ザ
ス
ス
 ！
ク
グ
ル
1
プ
で
ず
が
こ
映
画
 ル
ド
が
兄
の
ト
ム
$\dot{3}$
ス
プ
リ
グ
フ
ィ名
な
多
त
下
ィ
त
त
リ
$\vdots$
グ
フ
1
1



|  |
| :---: |




 ダ
ホ
ロ
ウ
工
イ
と
言
小
柄
哥
愛






 き
宩
す。
1
9
5
0
0
年
代
か
1
1
9
6
 き
ま
す。
ジ
や
信
は
は
違
ま
す
が
ジ


山
出
き
告
す。
2
の
若
歌
手
は は
南
名
な
デ
ィ
ス
ク
ジ
日
＂
キ
が
沢



 デ
シ
シ
鬲
の
会
場
鉢
合
世
に


 で
買
ま
し
た
1
1
2
8
0
円。
内
内
内





別
の
歌
が
あ
$\vdots$
の
を
知
ま
し
た。 Pat Kirby役鲭に＂sayonara＂－Ú


歌
$い$
$ま$
ま
こ
こ
な
歌
か
あ
$\vdots$
た
の
か

 ＂please don＇t say sayonara good－







－肘ら井いが
ん
な
感
だ
よ
た
な
1
な
思
$\vdots$
出
し
て残
て
い
て
そ
$\vdots$
だ
小
さ
$\vdots$
時
は
し の
早
本
は
だ
だ
だ
た
昔
風
青
沢
山 る
と
違
和
感
$\vdots$
$\vdots$
も
1
9
5
0
年
代


 は
か
な
$り$
良
的
だ
そ
ぞ
ず
そ
そ の
時
代
に
李
を
描
た
た
作
品
と
し
て



 や
九
と
京
都
東
京
で
ロ
ケ
て
い
ま 7
年
12
月
に
公
垌
さ
れ
た
映
画
思


経
由
て
今
當
現
の
混
乱
し
た
世
情



有
舞
音
言
世
ぬ
ウ
$ク$
ラ
个
广
侵
等


[^1]
## 





 | 類 |
| :--- |
| 映 |
| 画 |
| 好 |
| きで |
| 映 |
| 画 |
| の |
| 逐 |
| を |
| 認 |
| 識 |

 の
親
$\cdots$
$\cdots$
友
人
先
生
瑛
話
謷
至届大のDarnell Watson（体井却进

 を
得
貴
重
な
機
会
あ
ある
る
流
山市



 て
な
な
$\vdots$
少
禁
幸
法
の
犁
石
并



 の
棈
箱
と
し
て
も
興
深
$<$
見
続 て
紹
介
す
る
の
椳
編
を
言
語
営





 さ
せる
る
以
以
か
ら
于
や
1
チ
ル
が
演



中ててこ製も一つ－活と勝がゼ行

$\cdots$









 い
著
者
行
毎
に
パ
ラ
ラ
ラ
毎



痛自界すし世感ら各るてのクたる翻議。感ら各るてのクたる翻議。リのシのナ対持ナ
共をは各触出 2

るも維


なを謝






 が
密
や
改
善
向
か
j
助
に
な
る
 か
行
き
違
い
の
見
立
両
国
開
系

国
家
指
䆃
者
$\dot{ク}$
ラ
ウ
こ
が
共




 ズ
運
河
を
あ
ぐ
緊
感
あ
$\vdots$
想
克
や
大
統
領
英
国
音
相
1
デ
そ
と
の
国
括
話
消
え
た
名
画
と
乙
久
々
に記
折
の
後
縭
的
に
消
失
た
事
件
は
如


 の
䯪
な
風
士。
女
王
と
乙
そ
に な
自
信
な
る。
英
の
競
独
独

式
以
降
派
生
す
る
母
娘
姉
栤
間
の
根







解
読
途
F
あ
あ
る。
 リ
力
の
の
生
息
地
を
宗
る
加
名
種
 け
合
て
国
家
㔈
を
巷
逃
走
走
劇
な
な。
る。
報
道
記
者
と
協
関


教
授
提
出
L
热
が
F
B
I
C
C
I









 つ
言
葉
学
学
者
に
と
っ
て
更
に



るは数賞
映い話本あっ岂䜾話本映役旦音題映役本で回

は
涨
革
新
敫
動
期
は
避
午
通定
票
紋
随
所
に表
面
化
て
い
る
の

 す
る
確
か
な
法
秩
序
㬿
底
必
要
 て
$い$
る
世
の
中
の
見
张
番
は
の
の















し
。
悲
壮
な
思
い
で
ま
た
旅
に
出
る

 が
い
て
必
す
面
倒
を
な
て
れ
る
か
ら


 み
込
あ
す
何
か
困
$つ$
た
こ
し
か
あ
れ気
投
合
る
る
が
今
今
歩
寅
さ
ん
は
踏

 や
ん
や
お
ば
ち
や
ん
ま
た
妹
の
さ
$\vdots$
$\vdots$ き
は
決
ま
て
い
る
柴
又
で
お
い
ち 䈈
$\mathfrak{N}^{\circ}$
男
は
$つ$
$ら$
$\omega$
よ
$\vdots$
シ
り
1
ズ
の
笳
書



年
か
ら
新
L
い
太
陽
活
動
角
イ
ク
ル
放
射
線
和
電
磁
波
な
ど
太
陽
と
し レ
そ
呼
は
れ
る
爆
発
現
票
起
き
る発
な
な
る
黒
点
が
増
え
る
と
太
太
フ や
す
$\vdots$
な
る
と
$\vdots$
$\vdots$
活
動
期
が
活偏
る
と
世
界
で
異
常
潒
和
発
L こ
の
現
象
の
バ
ラ
ン
ス
が
ど
$ち$
ち
か
に よ
り
夏
は
低
く
冬
は
高
い
と
な
な。
 り
夏
は
高
$\vdots$
冬
は
低
い
そ
そ
の
後
か
$\vdots$ が
ラ
ニ
৷
や
現
象
気
温
が
平
年
よ極
小
と
な
る
の
を
境
に
そ
の
前
ま
で活
動坦
周減
期
の
終
お
り
と
な
る
黒
点
数
が が
増
減
し
変
動
を
繰
$り$
返
し
て
い
る。
周 よ
期 う
が な
あ
り，寒
さ
お
よ る
そ
$11 太 ~$
年 陽
の夜
周は
期活
で
 る。熱
娘に
の頼
結
衣
葵
わ
か は
な
な
は
ス
マ
ホ

に
言 に
頼
で
も
俺
は
い
い
よ
の
■
言 い
と
旦
那
の
義
之
な
日
向
文
世虫
付
着
に
顔
し
し
あ
る
魚
を
別手
あ
し
た
り
無
農
楽
な
ら
で
は
の嬉
し
な
さ
さ
そ
う。
魚
を
別
$\vdots$
の
が
苦 や
野
菜
が
送
ら
れ
て
き
も
あ
あ
ま父
で
あ
る
重
信
柄
本
明
か
ら
鮮
魚 い
い
様
子。
光
恵
深
津
絵
里
動 で
お
互
い
に
あ
ま
り
関
む
を
持
つ
て る
が
そ
れ
そ
れ
自
分
の
乙
そ
に夢
中

 つ
し
ま
う
の
か
そ
そ
ち
を
題
材
と $ま$
た
た
そ
き
今
の
暮
ら
じ
が
ど
$\vdots$
な実
際
に
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
し の
で
は
な
い
か
と
不
安
視
さ
れ
て
い
る
 2
5
年
よ
$り$
も
早
く
地
球
大
き
な なのいが
動
き
か
今
ま
で
な
な
ほ
ぼ
活
発
に が 始
今
今
年
に
入 た
$つ$
て
て
か
年
ら


[^2]
 て
た
た

じ子通がだい止気が


て
い
た。
の
を
別
々
に
食
号
る
と
$\vdots$
う
日
常
を
送顔
を
合
わ
せ
る
と
な
く
別
々
の
も
 さ
と
自
室
入
入
て
い
く
の
で
あ
た
た。
 て
る
そ
の
よ
$う$
に
言
わ
れ
る
$も$
の
だ
 ん
な
も
ん
食
$己$
て
る
る
た
だ
$?$
バ
カ飯
が
あ
る
の
に
な
え
で
わ
ざ
む
ざ
そ の
か
$?$
ま
た
た
く
お
前
$\vdots$
$\vdots$
ウ
チ
に す
る
お
う
$\vdots$
い
何
か
言
$\vdots$
と
な
な
な り，
挨
拶
も
せ
す
に
自
室
入
そ
そ
と



が移うた呼？様て
 る動に





 な
品
な
難
い
が
家
に
台
あ






電
 す。
 て き
出
額
10
10人にに円並々さとまぶ帰へ保そた心いにのら のれ押でが焦 り倒寄制一 やれせ限人現否込たさの金えを記引確と自言



亮
は
は
家
族
と
も
に
東
京
離
れ


動旧かつッし段売害なな全算行 3目



あ
麇ピ二け部の最た
へにそば以で階

それが









る
だ
多
名
に
用
意
世
裉
は
思
た
た
 て
し
号。
何
に
し
て
最
悪
事
態 た列
に
恶
が
施
設
全
体
動
か
な
い
光
恵
浄
水
場
饮
飲
水
を
求
あ

しま











見
な
か
だ
か
だ
だ
あ
だ
$\vdots$
あ売
ら
杂
$い$
た
た
そ
の
様
を
横
見
で 5
0
0
$\mathrm{~m} \ell$
o
飲
料
水
か
1
0
0
0
0
M と
移
憅
始
め
る。
道
中
の
店
䝵
は
は
翌
早
朝
静
分
に
マ
シ
シ
シ
の








航
突
金
分
た
に
に
ん
な
の
お
金
を




知




羽
思
㟟
到
着
た
和
飛
行
幾
が

 の
よ
$\vdots$
な
な
話
術
C゙
節
約
な
が
ら，
少


 れ
じ
や
い
ま
で
経
て
も
売
れ
な
い で
ふ
て
る
そ
だ
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
あ
な
た
た



男近いよにうはせてだ


















 い
様
子
そ
の
雰
畀
蔡
た
た
䍒


た お分て製筒理行るつた 々 たら知水を用く。間てちあるくら。が踏れ中，を品を主を食道16た いなた飲に吅見賢まら義思普ただ貴強の満最たの目 －い。み入精つ司つは之 がそ水れ製けとた －のにる水た結。い大り


じ野
宿
で
身
を
守
る
の
は
難
し
な
な
と
感 り
ふ
り
構
わ
な
$い$
状
態
た
た
た
場 そ
に
盗
そ
で
た
だ
も
し
相
が
が
な に
し
た
こ
の
男
性
は
申
し
訳
な
さ
そ そ
の
様
子
を
見
て
静
的
に
そ
の
場
を
後



約た
束際
し
た
送
$\vdots$
て
も
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
を
結
衣
は
 な
が
$ら$
の
フ
イ
ル
ム
力
メ
ラ
は
使
う
こ カ
メ
$ラ$
の
シ
や
м
タ
1
を
切
つ
た
昔 こ
ち
$ち$
向
い
て
と
声
を
掛
け
る
と
 な
く
楽
し
む
し
も
ぞ
き
ふ
か
な る
と
不
安
や
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
¿
と生
き
延
び
る
術
を
家
族
で
理
解
て
て し
て
食
料
を
確
保
し
て
る
と
の
乙
と に
貯
あ
た
り
魚
果
物
を
し
た
り る
と
山
の
湧
き
水
を
ぺ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 る
様
子。
ト
ラ
プ
を
し
な
が
ら
温
か翔
平
志
尊
淳
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い香
長
男
涼
龺
野
拓
郎
男

 な
様
子
で
休
噃
る
る
斎
漛
家
と
出
会 ら
す。
先
進
む
と
何
や
楽
し
げ に
義
は
ま
ま
す
し
と
満
漏 て
も
み
ん
な
口
に
し
な
い
で
い
る
の



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| マ水」 |  |
| 「呺号 | ¢뜨피 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

家し門バ返善こ義な一ほ保塩塊捌図に作



間をせし払足わ喰の犬去ち匂と栄と光詰るやおをれら入のららい結養支恵悲 94 た開
車
が
少
先
か
ら
や
$\vdots$
そ
き

たいだこ
たいだこ顔だネ之


つに て いあ郵を勤物は符会違い家
たの便取へをぎけ話らう
険撮配に娈
くら達㞍わ
い持る光おのとあ

に写そこか之衣なを顔戻仕
映真のへけははつ別をる事






は
終
点
迎
玄
た。
1
0
0
8
目
に
に
L

 | 四 |
| :---: |
| は |
| じ |
| び |
| き |
| の |
| 笑 |



## $\rightarrow 0 \infty$ 표II

 と
効
果
な
な
な
な
て
し
ま
う
の
で
注





介
ま
す
は
電
子
こ
ジ
友
使
た
た密
機
器
守
る
方
法
い
$\vdots$
$\vdots$
か
紹 ほ
ど
诺
予
が
あ
る。
震
磁
波
方
精

時侍し

自
䡛
地
监
墅
䍗
鑑
生
き
物
生
き延
茷
術
知
識
を
に身
に
け

 た
世界
で
睹
考
で
停
步
さ
世
て
ま
 こ
か
誰
か
が
き
し
と
助
に
き




命
に
関
わ
る
重
要
物
事
か
向
に
改選
志
る
ぶ
が
堌
て
い
る。
政
府
に




 き
そ
$\vdots$
な
も
の
を
試
$し$
て
み
る
の
が
お







 れ
な
$い$
。
興
の
あ
る
方
は
動
画
際
少
し
で
$も$
影
響
和
！
げ
る
と








| 彼 |
| :--- |
| 女 |
| だ |
| け |
| が |
| 健 |
| 聴 |
| 者 |
| で |
| あ |
| た |
| た。 |
|  |世 ＜• を人由あ兄ルと と

て 猘
も
く
を
雇
$\vdots$
余
裕
は
な
い。
だ
が獲も
制あ
限
も
あ
て
て組
水
揚
ば
は
少
な
く も
あ
た。
乗
組
貝
ほ
耍
だ
け。行
漁込
み
漁
の
手
伝
$い$
を
す
る
孝
行
娘
で ニ
エ
ル
デ
ユ
ラ
ン
ト
と
共
に
り I
が
舵
を
取
る
漁
船
に
兄
オ
オ
ダ りミ゙ん・入ロー）VくVIV盌れ，
朝
学
だ た
き て
の
の
時 多
起 感
床，な
海 女
が
時しあ
化ける
て
 －
 な
が
ら，
歌
て
て
い
る。 く
身
体
を
音
楽
に
合
せ
て
動
か
し


引
き
上
げ
$ら$
れ
た
よ
う
で
三
共
共
に ラ
が
寄
$る$
と
甲
板
で
は
今
も
も
網
が ジ
エ
ラ
ロ
৷
ズ
号
で
あ
る
力
カ
メ

 ま
る。物
次
い
で
画
面原
左
側
洋
上
に

小 | $\circ$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 10 |




[^3]








 に
要
要
あ
漁
業
に
変
臬
前
作家 ら
あ
あ。
そ
の
た
め
撆
営
営
だ










 た
哀
み
を
も
背
買
さ
さ
杂
い
る






はラ徒ヴ

 イ
に
う
た
し
歌
$う$
の
か
好
き
だ
か






 た
は
？


 テ
ィ
は
そ
え
な
ル
ビ
」
の
胸
の
内
を






着
替
そ
か
$\vdots$
登
棱
す
$\vdots$
の
だ
が
今





「CODA あいのうた」左からダニエル・デュラント，マーリー・マトリン，エミリア・ジョーンズ，トロイ・ コッツアー


は小先小サ椿っだ1た必呆習はか さチ事しが持。ずれは揃し
 で セ あ だ州 だ



すりッ先1


を原じ性生ビし
放石やのは1なみ
っだな も内 内 が が ん てがい。の心澄ら，な

ーズー
ズルも をビい居存も差室ビ営気イそ そ声ら部1な間在点しの1みがルはがベ練





 tar ${ }^{\circ}$



さのへ ないだはがとほが調すつせ渡や私か

はは材も束这れ要られ新機艮が



たりの悗る出分








思す族で挑か






光
先
生
し
て
杂
は
音
大
の
の
道
え
た
の
あ
あ
る
。
 ににい思あい族な決でこは

 る
$?$
何
で
も
士
る
よ
絶
交
申
し

 げ




学
費
奨
学
金
何
と
か
な
る
か
ら。
 ル
し
は
音
楽
学
に
隻
し
た
い
こ さ
さ
引
き
全
も
な
$\vdots$
た
そ
そ
の
夜 は
同
時
に
彼
希
身
決
意
固
め し
か
ル
ビ
1
が
放
っ
た
そ
の
言
葉 な た。
逃そは

 ル
ビ
1
の
み
な
よ
す
マ
イ
ル
ズ
も
久


 ズ
は
驚
て
い
た
が
塞
祭
ぞ
方
見

湖
の
，
切
D
立
D
た
崖
号
飛
込
む





はこ彼思し





 オ
に
呼
び
か
は
る
ル
ビ
！
兄
は
彼






 て
る。
助
け
て
$<$
れ
$る$
の
よ
母
か
取


雇
$\vdots$
お
金
は
な
い
し
ま
し
手
話
の に
私
か
残
る
う
と
告
る
る
聴
者
を

 VAO だ
$\vdots$
た
5
帰
$り$
ス
I
パ
1
に
奇
5
な
な


 $つ$
て
音
楽
歌
声
は
ま
た
た
意



 の
恋
で
あ
た
た



盛上いちい誰なるゆが身心きを聴切じ観ッオに背カて始ル痴す先














 と
な
る
の
で
あ
る。

 の
か
フ
$ラ$
ラ
$ク$
の
全
は
は
云
い
様







出
車
に
乗
$り$
込
离
四
ル
ル゙
1
は そ
き
た
た
で
あ
る。
大
急
ぎ
家
を急世う
交澺
父
の
手
話
号
強
引に
に
h
込

 に
大
好
き
な
歌
炎
続
は
る
だ
た
多 た
あ
も
た
た
事
実
あ
あ。
そ
う
狭
間
 が
完
全
に
吹
号っ
切
れ
た
訳
なと
は
な
な








 そ
の
と
き
木
1
ル
の
後
$\vdots$
号
声
が
 の

 に
坐
て
$い$
る
粦
春
に
偣
奏
き
き

 $?$
㥾
て
家
出
た
た
で
そ
そ
ま




願 っ父の端親る娘ので世夢あ異兄歌をつへる の叶た放家上元に族方 さや違出あ と りなのる 熱たいは，は娘た いい思とだ断





 せ
た
は
は
確
洨
便
利
あ
り
重
行
憅
共
に
さ
せ
家
業
手
示
W と
$\vdots$
思
が
強
和
た
た
常
家
族





る。


|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |


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

 で
何
も
云
お
ず
ル
ビ
に
に
注
目
し
直
す人
の
姿
を
認
あ
る
も
納
得
た
様
子
 が
ら
も
突
然
始
あ
$ら$
れ
た
手
話
を
訝

清世
喨
と
響
き
渡
る
歌
声
に
載
せ
て
尚

 たい ovorar

 た
の
で
あ
あ


 ま
で
映
画
の
あ
ら
し
じ
等
を
読
で
で
見 な
る
と
者
悟
た
た。
私
自
身
え
れ作
品
の㙂
説
明
大
切
な
キ
1
ワ
l
に
に る
時
に
は
見
て
い
な
い
に
に
対
す
る か
か
つ
て
き
た
さ
ら
に
映
画
を
語 な
い
と
の
思
か
が
豪
雨
ご
ご
と
襲低
も
も
起
承
転
結
$\vdots$
$\vdots$
い
は
書 つ
た
書
き
方
だ
た
た
反
省
た
た
最 に
接
て
そ
そ
れ
な
ん
と
思
い
上
が ろ
ら
か
と
思
$\vdots$
た
か
ら
だ
が
本
書 に
改
あ
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ だ
け
省
い
て
た
た
見
い
る
人
た
ち た
だ
か
ら，
ス
ト
$\vdots$
リ
は
は
き
き
る ふ
で
も
見
た
人
を
前
提
に
書
い
て
き

 $\qquad$ て
的
外
れ
か
も
感
想
を
述
ミ
る
こ rver．ink $\begin{array}{cc}\text { にな } \\ \text { 自い } \\ \text { 分 } \\ \text { な } \\ り & \text { 著 } \\ \text { に 者 } \\ \text { 総 の } \\ \text { 括寧 } \\ \text { 分な } \\ \text { 析解 } \\ \text { 吟を説 } \\ \text { 味 も } \\ \text { し と }\end{array}$
思
ら。
こ
ご
取
$り$
上
げ
ら
れ
て
い
 に
に
共
鳴
た
り
か
な
な
触
発
さ
れ

求
あ
る
彼
等
に
は
無
縁
の
ツ
ル
ル
に に
は
な
$り$
え
な
い
た
$ろ$
$\vdots$
う。
結
果
た
け ち
に
と
て
は
は
決
し
で
イ゙
ブ
 う
ス
タ
ン
ス
を
と
て
て
い
る
だ
か
$\vdots$一
緒
に
作
品
を
考
え
て
み
よ
う
と
し じ
フ
イ
ル
ル
ト
上
に
立
て
て
も
$ら$
$い ~$ い
た
た
弓
$\vdots$
ま
ま
り
著
者
と
同記
憶
か
が
な
は
れ
は
な
か
な
か
が
き
な
な相
当
の
勇
気
と
根
気
さ
ら
に
無
の と
$\vdots$
う
問
か
か
げ
だ
が
そ
そ
は
は い
し
う
気
持
ち
に
な
ら
な
W
の
で
は
 れ
は
映
画
案
内
だ
と
語
つ
て
い

る | 追 |
| :---: |
| な |
| が |
| ら |
| 随 |
| 時 |
| 感 |
| 想 |
| な |
| を |
| を |
| 記 |
| し |

 が者クいい林し身 つ つ書でつた明期抵ののリ者が者のは あシシなも旭んもだてしての白のの思熱 \｜かな他作 る。リヨい ヨ あ ，りだ さズ映と杰画代
に渡圭だ
に画に良と当作郎同く呼時品の石時見ばはは時原 か
る。
私
自
身
も
旦
活
ク
シ
シ
ヨ
シ
 が
著
者
に
と
そ
て
ま
ご
こ
と
な
き代
の
私
に
と
$\vdots$
て
何
者
に
も
勝
る
人映
画
あ
な
た
の
生
き
方
は
青
春
時 い
る
と
で
明
白
で
あ
る
あ
あ
な
た
の そ
れ
は
最
期
の
章
で
こ
そ
書
か
れ
て
 え
る
彼
の
の
思
入
れ
れ
溢
れ
出
る り
五
郎
の
熱
$\vdots$
ラ
ブ
タ
タ
と
思
 れ
て
る
る
か
な
$\vdots$
乱
暴
に
言
$\vdots$
と リ
ズ
6
本
他
2
本
と
と
あ
あ
け
ら $\begin{array}{cc}6 & \\ 8 & \text { こ } \\ \text { 年 } & \text { の } \\ \text { 前 } & \text { 章 } \\ \text { 後 } & \text { c゙ } \\ \text { の } & \text { は } \\ \text { 作 } & \\ \text { 品渡 } \\ \text { が } & \text { 哲 } \\ 8 & \text { 也 } \\ \text { 作 } & \text { の } \\ \text { 主 } \\ \text { 無 } & \\ \text { 頼 } & 1 \\ \text { シ } & 9\end{array}$ て
い
た
覚
え
が
あ
る


身
の
人
と
し
の
苦
み
や
悲
み
を
を た
だ
力
ツ
コ
イ
イ
だ
け
で
は
な
く
生


 な
る
と
を
諦
あ
し
ま
た
た
と。
 の
世
界
で
暮
ら
す
と
を
何
度
も
夢著
者
は
再
び
う
語
る。
五
郎
は
堅
気仁
義
の
墓
場
て
て
9
7
5
の
の
章
で

人
斬
り
五
郎
の
濃
厚
な
時
間
な
の
た
た る
と
が
で
き
な
い
著
者
だ
け
の そ
の
世
界
は
お
そ
$\vdots$
$\vdots$
誰
も
立
$\vdots$
入 だ
と
泣
か
せ
る
分
析
を
し
い
る
 を
覗
か
せ
て
い
る
。
渡
の
作
品
の
底
に
生
し
る
ふ
や
り
き
れ
な
い
思
か
が
派由
過
程
は
と
も
か
く
結
果
と
し
て人
を
殺
め
な
れ
は
な
ら
な
い
理 こ
に
痛
切
な
エ
ご
I
が
流
れ
る ア
ウ
$卜$
口
1
に
な
る
L
か
な
か
つ
た璧
な
匹
匹
オ
才
カ
ミ
（
ま
り
狐
な
な
 の
五
郎
は
必
然
的
に
や
さ
ざ
社
会 の
背
景
書
か
れ
て
い
る
戦
争
垖七
首
て
－
9
6
8
の
章
で
は
五
郎 ば
な
ら
な
い
い
5
作
目
の
意
無
頼
黒人
を
斬
る。
意
に
反
し
て
を
刺
さ
ね け
る
通
底
音
だ
と
説
$<$
や
む
な
な の
無
頼
シ
リ
ズ
の
－
貫
て
て
れ
れ
続 こ
の
や
り
き
れ
な
さ
こ
そ
が
こ

熱
思
い
が
も
も
た
た
文
に
に共
鳴
L思
ら。
し
か
な
が
か
私
は
著
者
の

見
ほ
ほ
し
と
し
う
客
観
性
と
ど
つ



 の
鍵
だ
ろ
う。
も
つ
と
簡
梁
な
紹
介
で込
む
忍
耐
を
持
か
か
ど
か
が
ひ
$\vdots$
$\vdots$
克
明
な
概
要
が
語
ら
れ
て
い
る
が
そ な
気
が
す
る。
本
書
は
作
品
ご
し
の
 い
と
$\vdots$
う
作
者
の
叫
び
声
と
熱
W
視
線

 が
あ
た
た
と
$\vdots$
$\vdots$
こ
に
な
な
る
こ た。
彼
に
は
も
む
ひ
と
の
の
別
$の$
顔人
公
を
渡
は
楽
そ
そ
に
演
し
し き
抜
けて
て
面
白
か
っ
た
飄
々
た
る
主 れ
い
た
倉
本
聰
の
浮
浪
雲
が
突 を
発
揮
し
い
く
と
く
に
著
者
か
ふ ぶ
り
を
見
せ
T
$V$
の
世
界
も゙
も
存
在
感倒
れ
な
が
ら
も
渡
は
息
の
長
い
役
者 そ
に
が
そ
そ
れ
か
幾
度
か
病
に
言
つ
て
い
た
そ
$\vdots$
だ
が
こ
の
作
品
が

た
そ
$\vdots$
だ
。
最
後
の
明
智
と
の
善
悪
を

蜴
①
－
9
6
8
映
画
版
と
舞
台
版
と う。
本
章
で
は
深
作
欣
の
黒
蜥 が
は
大
き
$\vdots$
貢
献
し
し
た
し
思 さ
せ
る
の
に
乱
歩
横
溝
正
史
も
W
る ノ
マ
ル
な
な
作
品
世
界
を
日
本
で
熟
成 イ
コ
化
し
て
い
る
か
ら
だ
そ
の
ア
ブ の
も
の
が
$フ$
イ
$ク$
$シ$
$\exists$
$シ$
を
越
そ
て
サ乱
発
さ
れ
て
ふ
る。
そ
れ
は
現
そ
そ な
り
の
比
重
で
韓
国
作
品
が
多
W
が な
媒
体
や
た
ら
サ
イ
コ
パ
ス
物
か最
近
世
世界
中
の
映
画
を
始
あ
様
々歩
作
品
に
い
て
て
紹
介
さ
れ
い
る。 I
だ
ろ
う。
こ
こ
で
は
8

本
の
乱
 デ
イ
ビ
ッ
ト
•
リ
チ
ギ
レ
ル
モ
• わ
て
て
る
映
画
界
で
言
え
ば ズ
ラ
リ
と
並
異
質
異
形
の
作
家
と態
倒
錯
偏
愛
夢
想
等
の
言
葉 い
る。
乱
歩
は
怪
奇央
画
化
さ
れ
た
作
品
も
何
本
か
拝
見
L当
数
の
作
品
を
読
た
だ
こ
れ
ま
で あ
の
江
独
特 川
の 乱
世歩
界 は
観
か 私
癖も
に興
な 味
て が
て あ
相 り




## ごまめ書房の映画の本侏儒の映画館 <br> 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。 <br> 「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） 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

## おしゃべり映画館

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つております。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> 〒 270－0107

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

号
影
の供




 い
て
独
特
の
映
像
表
現
に
興
味
を
そ獄
$\stackrel{2}{2}$
2
0
0
5
5
で
の
実
相
寺
作
品
に よ
な
な
気
が
す
る
著
者
は
乱
歩
地 る
の
が
実
相
寺
だ
と
思
乌
に
な
な
た
た な
世
界
に
番
近
W
体
質
を
も
て
い
 っ
た
$ら$
も
し
と
乱
歩
に
迫
た
の
か品
例
え
ば
演
出
が
実
想
寺
昭
雄
だ に
役
者
や
監
督
変
そ
た
ら
別
の
作句
の
殺
事
件
た
か
ら
と
た
た
か ズ
ム
と
マ
ゾ
匕
ズ
ム
が
縺
れ
合
Ј
た
挙
 る
役
者
を
使
う
と
が
で
き
な
か
た
た




|  |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
| ！ |
|  |
| ， |
|  |
|  |
| 罗無义゙ers |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



日
本
独
洔
江
江
品
乱
歩
1
ル
ト
を て
い
$る$
の
で
ぜ
ひ
$\vdots$
$\vdots$
こ
の
機
に



解
き
だ
け
なと
な
く
も
$\vdots$
限
度
な
な映
画
化
あ
た
て
て
の
課
は
は
突
ぞ
 ム
ズ
ポ
ア
ロ
金
耕
助
な
に


 N）『





画
か
お
か
L
な
な
b
4
作
首
ミ゙
ッ


 と
は
え
な
も
の
だ
客
盆
入
ら
な
け




果
が
だ
た
た
だ
ら
$\vdots$
だ
が
全
信
 だみ。修次ロラ。はぎ







 で
爆
さ
せ
る
の
だ
が
こ
こ
違
和


 そ
を
侄
て
て
い
た
3
作
品
中
中


 あ
$\vdots$
世
世
と
は
大
き
変
貌
し
て
い
く た。
そ
の
点
バ
當
ト
ン
の
暗
影
の






「バットマン ダークナイト」ヒース・レジャー

ひ
と
蹴
$\vdots$
で
消
滅
さ
せ
て
し
ま
$\vdots$
恐
れ
忘
て
は
い
け
な
い
負
の
遺
産
さ
え
も た
い
程
忘
そ
し
ま
う
習
性
が
あ
る語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
人
人
は
は
は
救
い
が
 る
時
代
に
な
て
て
き
て
い
る
と
思
$\vdots$
$れ$
れ う
リ
ス
ヘ
ク
ト
し
て
$\vdots$
る
か
が
問
$\vdots$
$れ$ ど
作
品
に
反
映
さ
せ
て
い
る
か
ど
 て
は
な
い
映
画
は
す
す
で
に
過
去
 こ
に
な
て
て
る
が
新
作
も゙
も
 バ
ッ
ト
マ
ン
が
生
ま
れ
キ
キ
キ こ
し
て
2
2
0
2
2
2
年
に
新
し


Q．five ols

る $\rightarrow N$ $+$ は な
演
出
家
な
の
だ
戸
エ
イ
リ
〕
に
に

 ヨ
は
は
ま
さ
に
リ
ア
そ
そ
も
の
•


中
で
エ
イ
リ
ア
が
乗
組
員
の
体
か し
い
た
か
が
良
$\vdots$
わ
か
る。
映
画
の ら
$屯$
$い$
か
に
お
金
か
か
な
い
で
制
作 も
知
ら
れ
て
な
か
た
た
ので
の画
面
か う
指
摘
公
開
当
時
は
ス
コ
ッ
ト
の
名

 こ
の
章
は
ス
ス
ב
＂
作
品
8
本
を リのニN ナ
乌
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
な
な
ど



 て
行
く
の
か
•
新
い
い
バ
ツ
ト
マ

そ | l |
| :---: |
| マ |
| の |
| 世 |
| 世 |
| 界 |
| に |
| ど |
| $\vdots$ |
| 立 |
| ち |
| 向 |
| か | な

い
ほ
ほ
完
成
さ
れ
た
感
あ
あ
る
ノ て
い
ふ
か
か
注
目
せ
す
に
は
い
$\vdots$
$れ$ ン が
の
物
語
が
ど
の
よ
$う$
に
展
開
さ
れ
目
に
考
え
$ら$
れ
た
の
が
エ
イ
リ
ア
そ の
第
2
作
だ
と
思
ら
や
が
て
本



 NANOーのHGNM十九二R と
思
か
が
様
ふ
な
理
由
か
あ
る
た て
ふ
る
本
来
公
開
版
は
ひ
し
だ
 し
て
不
思
議
な
こ
そ
に
ブ
し
さ
し ン
の
素
晴
$ら$
し
さ
は
忘
れ
が
た
い
そ
そ の
デ
ッ
カ
$\vdots$
ド
と
バ
デ
イ
の
対
決
シ
I が
克
明
に
描
写
し
て
い
る
そ
ト
近
く は
早
き
ぎ
た
作
品
だ
ち
た
の
だ
著
者
 じ
わ
と
巷
で
評
価
が
高
ま
り
今
日
に
な つ
た
社
会
汱
況
変
化
に
よ
り
じ
わ映
画
が
映
画
館
だ
ほ
の
物
で
は
な
$<$
な
な の
作
品
に
な
る
恐
れ
は
あ
な
た。
が

 レ
ナ
ン
を
を
数
多
あ
る
S
F
映
画
の
中
 う
か
さ
ら
に
著
者
は
ブ
レ
l
ド ト
の
本
質
を
い
た
指
摘
で
は
な
か
る乱
作
気
味
に
作
品
音
発
表
す
る
ス
ב
ッ
 し
い
る
の
が
グ
ラ
デ
イ
エ
タ
৷ て
9
9
9
8
後
者
の
テ
1
マ
を
継
承

を
語
$つ$
$て$
て
た
そ
$\vdots$
だ
だ軍よ私近督作な物彼韩戦して語ばき品




作
品
に
そ
そ
彼
の
本
領
発
揮
$さ$
れ
る で
は
な
か
か
も
し
と
言
え
ば
B
級 そ
ス
コ
ッ
ト
の
手
腕
が
発
揮
さ
れ
る
の解
を
承
知
で
言
え
ば
娯
楽
作
品
に
こ観
念
的
す
ぎ
た
の
か
も
れ
れ
な
誤 に
楽
め
な
い
二
面
が
あ
っ
た。
や
や え
る。
確
か
に
こ
の
作
品
に
は
素
直
指
摘
が
あ
る
通
り
こ
の
試
は
は
や
や な
仮
説
を
繰
$り$
広
げ
た
の
だ
著
者
の


誕
生
し
た
か，
彼
ら
は
な
せ
な
人
間 を
再
登
場
さ
せ
彼
ら
は
ど
の
よ
$j$
に場
な
か
つ
た
ス
へ
1
ス
ジ
$ョ$
ツ
キ
1 ト
は
1
作
目
で
ほ
ん
の
わ
す
か
し
か
登 な
表
題
を
け
論
じ
て
い
る。
ス
コ
ッ ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
憂
鬱
と
い
う
秀
悦




「牛の鈴音」

展時情むてれ が々報私いそ


## 筆 者 の 近 等





日また久ょ感もマでTラどル見はアだ星々く。堡うじヒがすAイラでたもマに文 はたの之・のイく，Aでン映つぱンち あり間\｜はンてい「見ナしたらプごコ
 たはを時クるてに空森実社がのクたルし のき参も映作い劇き田感会年介ジハバな だつ考－画品ま場時洋しに寄護1斡い らとにこががすへへ間ーて変り施運旋人と と，のた場きりこと口作仕す。し送へ手でて体 い者演は，のます面ばってが たりのだくンが世迎送つれタな のえ迎たた1ま中をで所のにる をすし為が申な るたが，し と つ。前込思 く高年高職みい づ齢寄齢がま く者り者夕しシ

$$
\begin{gathered}
\text { た } \\
\text { 刑 } \\
\text { 事 } \\
\text { 岡 } \\
\text { 目 } \\
\text { 准 } \\
\text { は } \\
\text { は } \\
\text { 病 } \\
\text { 院 } \\
\text { に } \\
\text { 急 }
\end{gathered}
$$



し方つ全でごのめぺ木こたでにり関て よのた快休冥原たン輝れだ書送が田い う。な頃をん福稿原で夫かきからと孝る いいに願でをが稿原くらまれれら正こ と比うおお絶を稿んもしたてご\｜と られがら祈筆送用もがた原くざ農が －ばりるいなての回ばガを「まさい気多で少す執してく升し筆して楽原ずすで気少す。筆してれ目圧てドし稿。年 10 が衰みもすましし強だン読紙回回 んえんい。またついさのまにいの ばはなま病じかボい仕せ万の連 り致若す。気た前りノ。事て年一載

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

がル見男しに理いか事はるをみなてだつで，ヨカス追ソ退



て
指
揮
名
て
イ
フ
イ
ア
ロ
ン
上
上 な
ど
4
名
か
ら
な
る
が
彼
$ら$
に
対
L
女 性 ム は F急電 タ行 ジガ ま話賴 をる入 I 許犯を証る い少何か か女査少官なさにあた屋 がけ捜官女にいて査は殺本とおれるりは犯黒殺 －イ －がか －な

何 が F つず仕殺つい頼しを F かり掛した
B け
は殺 い頼じを
殺っ保人して銃れ用はの屋れないれば さて護身屋弾一はな倫殺 れ殺袈売はに夜ない理さ少組 なさる買反倒をい。 「観な女織 れてと織に撃れ過車事どれもと ばしにを出そしにを組ば依つ なまな追るれたた爆し織な頼て な。がなききをい知なのめ

千 な いま わを
かた
$り く$
やみ
すに間
く行か
処い登
理
しま
てた
飽複が
き雑掉
さな
せ話
 て
る
る記き
憶な
に い
ま
つ記
わ憶
るか
話あ
が
物ま
語
に
関せ
わ
つだ
つた
撃
者
は
事
故
ば
な
な
殺
相
だ
た
主
張故
亡゙
亡
し
て
い
る
交
通
故
の
目過 B し 弟




とが野ク澤リ原 ツ脚監ト
（데

リ「ら四 へたの作明メ作つ を面心セ棒ルク用埃べり O さしジ心がギ本 R がのオ棒争1作 Y ざどとしわ映は | 関 |
| :---: |
| 者 |
| 孝 |
| 正 |


 ト
－ 0


[^0]:    「少林寺拳法シニア流山健康クラブ」（代表者＝青柳武）は，一般財団法人少林寺拳法連盟の管轄下にあり，少林寺拳法の技法のエッ

[^1]:    

[^2]:    

[^3]:    の
    

