

前
じ
た
た
こ
ま
ま
した
は
ア伊
勢
志
乑
ア
ア
コ
や
は
は
絶
滅
寸取人の売 す を に そ さ を䯪珠館
出旅
幸
吉
は
真
珠
と
の
運
命
的
な の
視
祭
旅
に
に
出
し
た
こ
こ は
開
国
間
も
な
い
東
京
• 横
浜督
を
継
く
に
こ
に
に
な
た
た
幸 み
二
古
歳
に
な
る
の
を
機
に
家

 し
て
生
れ
た
た
幸
は
幼
い
頃

世
世界
初
$\vdots$
養
殖
真
珠
の
誕
生


も形物貝れ貝れれ所しし授者学
 でさ包体吐中ﾌ゚訪（い箕っも権んまいい珠し貝実付験デ稚 しれむ内きにな口ね幸と作它あ威なせたたもたの験着開イ貝 た真よに出異んセ珠う留さ物らス天吉と佳かるで
 もるてばにりきび真博紙博帝究か ，•真，長达つま珠士が士国のら誰と珠そいみかすすがの届に大第䡬成うが異間そでそま究ま介教人物

らしえるきコれ貝

## 貝

見片片 は り吉吉陰陰長 －津市き貝 う。 ヨ コ
ヤ そ

 くし比増調っる約践されそつ許す本くし幸く真がすれ増のがかまるた杭さ柳産たずす。珠 「るばえ後確月す。と瓦にれ氏会の。○アて は期と採ても認い。いや縄たの幹がそコし得待考れいアさ稚う木を幸お事いのヤま


大正時代の頃の相島


$\qquad$




た。 たもまててと入くやに速

$$
\begin{aligned}
& \text { で きじき業かろかかか湾ら } \\
& \text { き体出た }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { いにれし度にななす珠 } \\
& \text { ま残てがも開もど } \\
& \text { 堆 }
\end{aligned}
$$

して, いしるにつ仝験早



#### Abstract






澁澤栄一氏（左）と御木本幸吉（右）

かたも時
な。千の用ずま
貝幸個た心吉程め深
と
－はのにい
最被貝と幸
後害を鳥は
の育场
のを育鳥は門何
ャれてのか
ンたい相あ
ス すま゙し島って

## 

の殖
も

## 真

後真成そ珠をにため も珠功れが包幸 が慌う然確，にの多誕すはです吉そ く生る き の手貝 つててめ認真異珠物
がを ののことで，瞬をれい手貝の駆声，でがをう の間がまたし入内を寄静なまきれと協でなでのてれ側差つ寂たしてた一力しか世で半らにしたをつたい貝緒 をたつ界す。円れは出幸破！！「 る を に得 な

相言で
島岂じ
のた。
見た。

 そ
う
思
い
始
あ
て
い
た
幸
吉
を
も も
$う$
た
あ
た
た
諦
あ
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$ し英大 を も そ を てな な な
号

## 国要に察年

守要に察年，にいる殖取をあ す性おに，そ語ま仕のすつる外との吉だ生がそも るをけ出1れつす拫するくさと国 いら諸幸近らのとをて子 なた外吉く約で時施がを海ま水相てどわ年 「大た目じか島痛の民た後 の感交間るの整し流し欧大 に帰重ル視 15政い膫め直私呂し年め治と然め，真私はなた。


に



ま 年 り
懸月経そけ 11なもる日明実を治験に運26開し
命—始ま の 1 かし時 8 らた $\begin{array}{cc}\text { が } 9 & 3 \\ \text { 訪 } & \text { 年 }\end{array}$
訪 3 年 は ま開た。 だ島連し合た唓を関は係い者え し がこ場頃

し妻軍同は


资
世界
戦
激
に
よ
よ
島


 を
は
あ，
あ
政
治
兌
大
公
使 に
評
判
と
な
り
备
备
王
族




$$
\begin{aligned}
& \text { 焣 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$




現在のミキモト真珠島

まのく光充し光し光 3 す。故の文実そい施た鏟月






