

来く 6数


な帰ともも てド地まと野 励ん授格 仕 3 うこん仕い業める二 けつ地帰想いで域仕でしに将ん任精も未事年広 れて域れを来るはで事増て入来でせのも来を目幸 ばきがな向さ。 いやーいけん 作以や現れ的いだ勉つさひ。さ けす体若，は ないと者帰 い錦ながつ本 と江っ多て町語町ていきの つに若，た現
たな者役く状 ラつ外し在てにるっち強てえと今え ペいもい頭り ッる活とい，規削今り人では指蹄まで目授なほぼ導

## を担ズ活く語をの面拡

かか場でく

とに事る者ず貫人田 はとを。つら見三代臭つ見幼咅し未脚川然てない産い来で原 の，が頃•独さ牛で流こら加と身えの父 れの育らし安は世 だ仕っ広て性 話広 つ事た幸頑の県を幸 たに未さ張認内しさ と就来んて定でてん

> の 心うで貫第にとここ見1紹頑れの末回介張かコ来目しつら」さはてて根ナん `いいをで池きる張です。
> 自す治。者てい町

大正11年の厚ケ瀬橋の建設写真。今ではほと んど見ることのない『め がね橋』

## 建設中の橋の上で $\rightarrow$



个完成した橋と一緒に記念の一枚


