



|  <br>  |
| :---: |
| －¢ ¢ ¢ ¢ ごMr |
|  |

展示室 1

す。
着
㒻
た
熋
本
記
憶
展
示
紹
乤
ま






期
（2）






展示室 2


展示室 3



記念式典


展示室 2
すは旧設文者と川




## －





テープカット


ミニトークショー


出久根達郎講演会


平川祜弘講演会

きたたの訳たるりれ授所日演逃お楽高を。た小まの記平所 時題すよしい聞英く泉し平念川熊午平漱本後成石県音図 303 雲書 分 月館 56 3 午日階後（日）大 3研 時修 30


展示案内

| 場 | 演が衆臭しと |
| :---: | :---: |
| 所 時 | 題熱ら古て熋久 |
|  | 作心の体屋行の根 |
| 熋 策 | 㤰話験でれ心達 |
|  | に焁を働まし郎 |
| ル後年私 | な聞語倍し県講 |
| サ21 の | るきら隹た民演 |
| 1 時月中 | ま入れ作 ${ }^{\text {集大会 }}$ |
| 階4031の | でり約家集会 |
| テ分日 | ま約 |
| ル（（日）熊 | し七な就の |
| サ3 本 | た百つ職連 |
| ホ時 の | 名てで携 |
| 140 心 | のい上企 |
| ル分－ | 聴っ京画 |

## 開 館 記 念 講 泬 開 催



Viento ミニコンサート


言葉スケッチをしながらの吟行



開
館
念
今
ベ
－
－


䐗
変
殺
到。了 を川氏 テ さ度 マ に M 妿開当前のベえ清 か晴がな流 ら天満がを満も手席ら，バ に伝㯰筫ク なっ衆然 ほ希魅人吉



創作キットを使っての俳句づくり

く参でつをで気詞いまケマ劇シ をこ楽を加読のし台て文ち持付にで，ま始 ご は団ョ しではで本声いを最つほしまま絵きなじき主つ゚ で思やく使後のぐと，なとかべす行 いい言発っに物しり普どでらつるい まが葉表て，語てな通のすひて池ま
 い像ま由組なまゲりし加ると樹物力しなにげし1と体者親て氏講語をた配なてたムら験に子ふで師




夏目漱石句稿 正岡子規宛〔明治30年（1897）12月〕

生に子本介 し熊規かし漱 熊尒明 た。本想らて砛種熋助治漱
俳仲て俳め子のつは旬間返絮互替登新第含

## 夏 潄 石 句 稿 正 岡 子 嫢 

## 











> 意


木下順二「鶴女房」〔昭和17年（1942年）〕


高群逸枝自筆原稿「平安鎌倉室町家族の研究」
〔昭和19年～24年（1944～1949）〕

れ憶努た後 れ憶努た後なににだう次 い る。
 ま記る性肥








肥後国托豊後之内郷帳〔寛永11年（1634）11月8日〕
升 尾




## 陳 開 文 書 見 録


 －（40）












日に前四軍


## （



考
あ努本垏庫




 scivanvfig





熊本屋鋪割下絵図（写）一枚〔嘉永4年（1851）〕

え
几
る。
。
首
薩
磨
道
が
長
橋
架
橋
迎
町




 で






忠
血


列口花


しでての た。


て
開
隹
ま
た
た
御
䒇
で
は
町
声
催



ま異行 26 交伝




しに十話た設業期り





合
䓌
義
熟
生
だ
た
意
な
物

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






つて本ド講たを てのをなゃ代会編じほ葉演場䒜語話表谷詩。あ，ぱ者い熊 5 りし亭川詩・くの詩熋5
 たえ人郎集和莋デビ琴星 がち茨ま氏世



#  

㖄沙计K世









菊池恵楓園にて

場日第田草所時2埭寒鞠菊 11 回昶


菊 午
池 前
城 8
山時
溒 45
遠

た。


## くまもと文学•歴史館報

第1号
平成28年3月31日発行

〒862－8612
熊本市中央区
出水2丁目5番1号
電話 $384-5000$（代） （096）
FAX $385-4214$ （096）





徒

所


