## 887近畿文化



古墳時代前期から中期にかけての巨大前方後円墳を含む古墳群の移動（奈良盆地から大阪平野へ）提供 百舌鳥•古市古墳群世界遺産保存活用会議

|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 胹 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | へ へへ」 瞩 |
|  | I |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 中 $\begin{gathered}\text { ¢ }\end{gathered}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ritrat |



百舌鳥古墳群 全体図 堺市博物館『古墳のなせ？？なに？』（2020）より転載，説明文一部削除



单
其
塚
古
墳
墳
兵
吾
分
北
百
百


鳥
西
之
町
が
築
造
さ
れ
巨
古
真
築 ザ
イ
古
墳
墳
兵
長
○
復
北
区
白 さ
れ，
最
後
に
東
方
奥
の
兵
陵
に
に
サ
区
大
仙
町
反
反
正
皇
陵
墳
墳
兵噹
皇
陵
古
墳
墳
兵
四
分
交
颠
堺
诵
北
区
百
舌
鳥
町
御
墘
山
古
墳丘陵

| 兵 |
| :---: |
| い |
| た |
| す |
| け |
| 古 |
| 墳 |
| 墳 |
| 兵 |
| 猃 |
| 交 |

墳
墳
乒
長
六
公
吘
消
減
履

天 | 約 |
| :---: |
| 八 |
| 形 |
| 以 |
| 以 |
| 上 |
| 東 |
| 台 |
| 台 |
| 地 |
| に |
| に |
| 塚 |
| 山 |
| 古 |





築
造
さ
$れ$
た
た克
系
古
墳
群
は
四
世
紀
後
大
阪
平
野
南
陻
に
あ
る
䒩
鳥
地
に
 こ
の
現
に
に
い
て
は
当
時
の
国
際
勢古
市
で
築
造
さ
れ
る
と
に
な
り
あ
す。










のい最ら阪中舌

湾
に
向
け
亚
普
威
容
は
古
墳
求
あ天
皇
陵
蕡
品
巨
大
な
墳
兵
側
面
を
大舌
鳥
台
地
端
行
德
皇
陵
古
賁
履

 い
中
期
古
墳
群
と
て
の
白
古
古
墳




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| E洔 4 oct 49458 |  |
|  |  |



仁徳天皇陵古墳と周辺の陪冢
琾市文化財課『堺の文化財 百舌鳥古垻群』より転載


リJ 米 䊾

 る
と
$\vdots$
点
か
ら，
古
墳
築
造
を
じ
あ




鮮
半
島
と
盛
ん
な
交
流
を
示
唆
て
$\vdots$
る百
古
の
地
に
立
地
て
$\vdots$
る
号
が
朝






 て
い
事
実
か
ら
旦
本
列
島
統
し
た













「ご湖。




 な
文
化
の
伝
来
を
契
機
旦
本
列
の
文



 き
百
舌
鳥
古
市
古
墳
群
世
界
遺
産




鉄
剣
の
銘
文
な
ど
の
文
敩
料
芩
増
加
し
て
 ま



南西上空からみた仁徳天皇陵古墳 写真提供 堺市世界遺産課
ま到造な装デれ語王アの墓る社事形墳のの著体そ重評 ta点

 ア
の
政
治
勢
娄
反
映
た
た
古
物

墓
築
造
し
た．
日
本
列
島
自



群
は
早
本
列
島
独
自
墳
墓 の
説
は
は
굼
白
鳥
古
古 Sヒた
或
は
景
筧
岱
表
す
る
顕 の
集
合
体
科
学
技
術
集
合重婹価
な段
階
を
物
語
る
建
築
物









## 

との治
 た
墳
墓
の
規
模
と
形
に
$\vdots$
$\vdots$
て
当
時
の
政







南上空からみた百舌鳥古墳群 写真提供 堺市世界遗産課

現もして膨ず
でら程群の技さ徴が陪の様らえ囲眺西皇 すななは時術に的え冢違さ小まは望端陵仁
明今があ，国 ○墳らみも円巨つく特は皇 に後国り古にこのれらに墳大も もに立陵不のの，代おの多るれ，ま前な古大地古可古国百のけ時さ古る規で方く墳阪場墳 な史形鳥明古は大をとの形円い視かが履 もの成古開代，変しや大の墳と認ら台中 のさ過墳化のま特だ小多かい範の地天



い
る
図
1
－

















図1 奈良時代前半（左）と奈良時代後半（右）の平城宮





二
方
明
明
維
新
を
経
天
天
皇
心
の向
は
る
素
地
は
ま
た
な
か
つ
た
の
で
あ
る
．蔵
化
財
の
僄
値
保
存
に
い
て
目
を で
あ
る
か
ら，
こ
の
時
期
地
に
に
眠
る
埋 $W$
$う$
学
問
它
本
格
化
す
る
の
は
正
以
降
 れ
て
的
ら
す
社
寺
に
あ
る
宝
物
を
対
象
に文
化
財
と
$\vdots$
う
章
葉
概
念
き
確
立
さ


有
志
た
ち
は
平
城
宮
跡
較
彰
に
立
ち
士
が



保
存
を
訴
え
た。
明
治
高
年
こ
九
九
〇
 の
建
物
配
置
复
復
し
こ
こ
そ
が
平
城東
区
朝
堂
院
と
呼
えで
い
齐
城
営
虫
枢
部物
の
基
嚕
に
着
貝
第
次
大
極
殿
び



 ので
ま
と
と
ど
は
具
体
的
な
昜
时
を
イ で
伝
录
さ
れ
て
き
た
だ
は
で
当
時
の
日
 に


奈
良
文
財
研
究
所
以
奈
京
研

 る。
近
年
こ
の
初
期
平
城
宮
跡
存
運 さ
れ
た
標
木
の
建
立
と
$\vdots$
う
形
で
結
実
す






りた査進平美設月る跡昭

平平






 す
べ
く
追
加
指
定
が
行
わ
れ
た
こ
こ
ご
強



入れ照屏111世（1 ス11々）611性以か

三
年
こ
九
四
と
偶
発
に
に
み
か





 て
い
た
と
か
わ
か
る
。
学
校
会
禅
位 い
全
で
様
々
な
年
齢
男
茹
が
署
名




渵」











 が
発
掘
調
查
平
城
宮
の
西
南
俗
検
出
画
さ
$れ$
た
た
史
跡
の
指
定
地
外
な
あ
た
の

 で
は
昭
和
交
年
こ
九
六
こ
平
城
迎
え
全
国
各
地
遺
跡
保
存
と
開
永 き
た
わ
け
で
は
な
$\vdots$
。
高
経
済
筬
期
を
 L
号
そ
の
後
の
平
城
宮
跡
調
查
研





 れ
た
後
者
も
バ
イ
パ
ス
平
城
宮
避

受
け
近
鉄
は
西
大
寺
車
場
所
当


図 3 復原された大極門（中央）と復原工事中の東楼（右端）写真提供 奈良文化財研究所




















続
は
ら
れ
る









平 朱
城雀
宮非
ざ
な
な
館
を
は
あ
あ
新
い




城
郡
合
町
作
界
の
近
に
は
巨
巨部
前
期
古
墳
佐
味
室
古
墳
开
葛




奈
良
盈
地
西
部
の
馬
見
兵
陵
に広
品
る
馬

## は <br> じ <br> \section*{に}








おりバ囬心よN




 と
思
れ
そ
る。
そ
し
奈
良
侍
は
あ
あ
の
 た
る
高市
皇
字
の
墓
も
広
瀬
に
所
在
L




 か
ら
確
認
ぞ
き
る
と
ど
あ
る
押
圾
彦










 う
が
地
域
の
違
$\vdots$
を
除
$け$
ば
よ
$\vdots$
似
て
$い$三
段
で
あ
$\vdots$
前
者
か
や
や
古
と
$\vdots$
え
よ



室
の
犬
き
さ
を
を比
べ
る
と
共
に
長
さ
が

 ら
の
地
域
を
治
あ
た
有
力
王
の
存
在
を




 grurgeserr oevegudintrogts du
門
戸
と
て
関
所
置
か
れ
る
和
西
部
地市
関
至
の
あ
た
$\vdots$
と
さ
れ
る
大
大
和
の
西
の

 あ
弓
$う$.
飛
鳥
代
天
武
天
皇
時
代
に
















 で
ス
鹿
と
と
に
に
殺
さ
れ
る
は
す
た
さ
た
と そ
た
と
$\vdots$
う
説
あ
る
い
は
乙
己
変
 と
す
る
説
次
に
乙
巳
の
変
衝
繋
復
彼



 で
が
が
な
世
そ
れ
が
可
能
た
た
た
の
か

 る
軽
皇
に
位
を
譲
$\vdots$
ま
す。
わ
が
国
の
歴
















天
皇
治
世
が
は
じ
あ
2
て
か
ら
八
年
首
の







 じ
あ
な
な
重
秨
も
史
上
初
な
の
は
当



「さو


そ
の
時
六
分
歳
前
後
た
$\leftrightharpoons$
た
を
考
そ
ち
れ
ま皇
年
齢
な
ど
を
勘
案
す
る
を
彼
女
は















こ
の斎
明
天
皇
出
陣
以
降
天
皇
$\vdots$
 け
た
斉
奛
皇
は
救
嗳
率
い
自
ら







$$
\S
$$

血
統
が
重
視
さ
れて
て
$\vdots$
た
こ
に
よ
る
忖
度








牽牛子塚古墳 写真提供 明日香村教育委員会















 た罪
系
同
士
釣
$\vdots$
合
$\vdots$
の
と
れ
た
縁
組
た
っ





押
圾
彦
大
兄
皇
子
子
茅
渟
王
母
母


天
皇
の
孫
と
$\vdots$
う
と
は
そ
れ
な
$\vdots$
の
地 ら
か
ば
は
あ
$\vdots$
あ
せ
え
け
れ
ぞ
ど
も
用
明向
王
父
親
あ
る
い
は
母
親
な
の
か
明
 nerステ は
用
明
天
皇
の
孫
あ゙
あ
る
と
記
さ
そ
い
 がさん今心のひた。
極
斎
煦
天
皇
は
舒
胢
皇
結
は
れ

 お
て
こ
れ
は
か
な
$り$
の
高
年
齢
崖
産
と


皇 皇
そ
の
時
数
え
で
高
歳
で
す。
今
ぞ


天









崩
御
た
た
際
次
の
大
王
の
位
を
あ
ぐ
っ
て

兄
王
が
て
高
向
王
ば
彼
を
向
る
こ筆
に
に
は
厩
皇
子
の
子
あ
る
背
大 あ
す。
あ
る
い
は
用
明
天
皇
の
血
筋
の





離
別
の
の
に
に 舒
明
天
皇
な
な
男
村
皇
子
を
生
む
あ
の
の
間
に
皇
極
荿
天
天

生
を
歩
た
た
か
に
に
い
て
知
る
す
ぶ



## 





妌が一凶た













 れ
が
彼
女
が
古
代
女
帝
の
セ
多
1
を
取
れ


























[^0]





























漓


 d!.00•nstə





















 $\qquad$












[^0]:    
    

