
［表紙の写真］
重伝建を考える会の女性メンバーが「御手洗の町並みを四季の花々で彩ろう」と一輪挿しを考寀。今年4月から町全体を花で飾 る運動に乗り出した。軒先のすだれに取り つけた竹製の花入れに，各戸が季節の花 を生けている。風情があっていいと，訪れる人たちにも好評。（写真提供：読売新聞）







2003．10．NO． 12


ら 太 勘 笠て阪 岸










 N没＇小


















大阪の住吉神社の要所を2分の1で再現している御手洗の住吉神社。
 されている。江戸時代のもの。





大学の一室にて，御手洗での合宿をみんな でワイワイ振り返る。「ここから見える景色がきれいだった」「セミが網戸にビッシ リ！」「夜が静かでいい。これでパンコな んか出してビールでも飲める場所があれば $\cdots$ …あれもこれも楽しい思い出。




おいしい差し入れ料理に舌攱を打つ。「フンク先生とみんながひとつしかな い＂おたま＂をめぐって火花を散らす一幕も…」にをやかに夜は更ける。


合宿2日目の夜，町の人たちも集まって持ち寄りバーティーの開催。




| 尔长傫澡 |
| :---: |
|  |
|  |
|  | ппヶ长傫䌡






















 ［広島大学 総合科学部助教授］ Funck Carolin
（フンク・カロリン）
























 ［広島大学 終合科学部4年］松浦 直美
（まつららなぁみ）

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






 クロの無米虾























$$
\left(-\frac{2}{-2}\right)
$$

I
[広島大学 縂合科学部4年]
戸田 貴子
（とだたかこ）


差し入れの肉じゃが， おいしかったなぁ。



















 トメーi，






［広島大学 縂合科学部2年］中村 まるみ （なかむらまるみ）

|  |
| :---: |
|  |
| 㗐ご队入れ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 小6， |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ta ${ }^{\circ}$ |
|  |
|  |
|  |「越納









俳句•和歌を募集中！

䒼町に限らず，テーマは自由。
たくさんの投謞をお待ちしております。
［あて先］





$T$
$E$
$L$
0
8
2
1
2
5
3
1
1
2
1
2 お
問
い
合
や
瀬
呙
海
汽
船
 0
円
ゆ
$ら$
$\vdots$
ふ
ら
り
秋
の
瀬
戸
内
を料
金
大
大
5
0
0
0
円
小
人
2
5
0
 の
毎
週
金
士
曜
日
で
2
旦
間
乗
り
降 の
7
島
期
間
は
9
月
19
日
11
月
22崎
上
島
大
島
大
久
野
島
生
島下
蒲
島
蒲
淆
島
大
崎
下
島
大
 ほ
ク
ル
ス
が
好
評
に
き
き
今
年
も
出昨
年
秋
に
行
わ
れ
た
せ
そ
う
ち
お
む


たくさんのお便りありがとうございます。「みたらい通志」の感想や，豊町を訪れた感想•豊町への希望なども お便りくたさい。お待ちしています。






 は
町
民
な
な
等
ド
と
称





















































## これは

 なんかのこ





 れ






御
先
人
品
は
○
O
人
そ

## 

で
量





安た。


えど まちな



## MITARAI

since 1666
寛文6年（1666）町屋敷割りを薄より許され，人家が建ちはじめる
正徳 3 年（1713）町年寄り（大長村の統轄下）が置かれる
宝暦 9 年（1759）常盤町を中心とした大火（11月）
文化 3 年（1806）伊能忠敬が御手洗を測量した
（3月1～3日）
5年（1808）町庄屋が独自に置かれる（初代柴屋）
文政9年（1826）シーボルトが寄港する
11年（1828）千砂子波止の築造（11～12年）
$11 ~ 13$ 年 住吉神社造営（大坂 鸿池善右衛門寄進）
（1828～30）※千砂子波止の築造以後，住吉町の埋立てが進んだ
嘉永6年（1853）吉田松陰が長绮行きの途中に立ち寄る元治1年（1864）三条実美ら五卿が多田勘右衛門宅 （竹原屋）に寄寓する（7月22日～24日）
明治12年（1879）御手洗町が大長村より独立
昭和31年（1956）1町2村合併して豊町となる
平成 6 年（1994）国選定 重要伝統的建造物群保存地区 となる


今治から大長まで…高速艇で30分

- 竹原から大長まで…高速艇で 40 分
- 仁方から大長まで…高速艇で40分

三原から大長まで…高速艇で1時間

- 與から大長まで……高速艇で1時間
- 広島から大長まで…高速艇で1時問25分
（または）高速バスと高速艇で約2時間
－広島空港から大長まで…
ジャンボタクシーと高速堆で約1時間30分 ○辰から御手洗まで…バスで3分
（または）徒歩15分
（1）大長から久比まで…バスで約10分
（または）レンタサイクルで20分
（0大長から沖友まで…バスで10分
（または）レンタサイクルで25分


観光案内〈観光の問合わせ・ガイド申込等〉 ■潮待ち館•観光交流センター
TEL－FAX 08466－7－2278

