

嵯峨宮 ：群馬県みどり市大間々町小平 348 番地
発 行：嵯峨宮世話人会




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





| に栗話らたが大自在去始 |  |
| :---: | :---: |
| す板が山もとの分るにま全 |  |
| るが耳同のて難達べ拘つて |  |
| よ使に家かも関できらたは |  |
| りわ入のと買はや姿ず。こ |  |
| はれる。蔵思え床れを将二事の |  |
| とで蔵を解案な材ば描来意床 |  |
| 戴りの解して。のき進見万修 | 修繕前の床 |
| け，内体てど栗るめ据事繥 |  |
|  | 土台は腐り床が落ちている |
| こ廃はるたしだ最。こ，過ら |  |




手にた出山は位業の受て間 のだ止に後ぷ板組cmだ リ八が土だしか側掘中床け間七アけめ出のり。合角。府1月出がけてら溝り止 下強も月 イン ざず来メと根せ板床
業い。再 $\begin{array}{ll}\text { ま が降毕え } \\ \text { だ } & \text { 今る崩浸する } \\ \text { 暑 } & \text { は度じみ }\end{array}$

急社
掘
り
す殿
す。囲
る。に
下
を
更
に
1
5
cm
は
水
が
浸
透
し
作
く現
台場
風作
の業
余を
波始
をあ
外
れ
な
い



床板，根太，大引 き，鋼製束，コン クリート台


