

父 猪熊兼繁
 たの阪











## 兼

## 勝





















昭
和
交理
年
こ
苜
こ
大
大
軌
子




 で






飛鳥の車石をみる田村吉永先生 （一番左端の人物）


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

光
客
か
多
い
土
曜
日
の
京
都
で
た
た
が
段 し
た
の
で
繁
華
街
と
な
つ
て
い
ま
し
た
観通
は
秀
吉
品
都
市
計
画
整
備
た
た
面
影
が


 す。
－
は
平
成
六
年
こ
○
四
の の
な
が
今
今
も
印
象
$に$
残
る
講
座
が
あ
$\eta$
ま飛
鳥
外
の
見
学
に
も
行
き
む
た
そ

 も
見
向
き
も
世
ず
研
究
て
し
た
の
は
私

称
て
し
あ
し
た
何
故
な
ら
当
時
こ と
に
に
認
あ
る
研
究
第
人
者
と
自時
私
は
飛
鳥
石
造
物
に
い
て
は
自 と
き
と
き
飛
鳥
に
$\vdots$
$て$
て
語
$\vdots$
ま
し
た
当提
供
テ
ヒ
ビ
番
組
真
珠
の
小
箱
で
屯


 し
ま
た
た
の
$ち$
に
私
は
こ
の
古
墳
の
整
備 ら
の
通
勤
電
莗
C゙
開
$<$
と
な
ぐ
居
$\vdots$
を研
究
青
木
書
店
は
難
解
ど
京
都
か
 た
古
墳
研
究
で
有
名
な
小
林
行
雄
先
生 き
椿
开
大
塚
山
古
墳
な
ど
を
学
し
あ
し号
で
古
墳
時
代
の
幕
開
と
と
い
う
べ
八
の
の
南
山
城
の
古
墳
寺
高
麗最
初
の
臨
地
講
夎
は
昭
和
五
吾
亿
九
九

座
た
と
思
あ
ま
す。
近
畿
文
会
の
皆
さ
亢
加
者
の
安
全
を
考
市
た
用
意
到
な
率
が



文
华
会
ど
姩
璧
な
準
備
で
運
営
れ
れ
い

宏
氏
と
は
¿
の
よ
う
な
講
齿
企
画
し
て変
好
評
で
た
た
近
畿
文
荅
担
当
武
部
初
は
信
回
の
予
で
た
た
が
五
に
に
な




筆 者

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

## 












絡





旦
水
以
降
の
取
消
は
は


費貝
實
名
四
○
円
般
四
四
○
円

跡
$\vdots$
脇
信
遺
跡
$\vdots$
䓪
城
市
歴
史
博
物
館

見
学
$\vdots$
塚
古
墳
石
室
学
$\vdots$
自
子
山
行
程
徒
歩
10
近
近
鉄
新
庄
駅
屋
敷
山
古集
合
近
鉄
卸
線
新
庄
駅
9
時
20
分






















的滑费




 шメーへ kinbun＠rw．kintetsu．co．jp









