往路：午後1時～1時30分見世 $\rightarrow$ 引手茶屋 道中 （千束側スタート地点より出発し，ステージ前まで往路）復路：午後2時45分～3時15分引手茶屋 $\rightarrow$ 見世 道中 （ステージ前より出発し，千束側スタート地点まで帰路）

```
タイムスケジュール
```

10：30 千束小学校•幼稚園富士小学校•幼稚園吹奏楽演奏
13：00 おいらん道中
13：30 ステージショー 狐舞
13：45 江戸夢模様 望月太左衛社中
演目 座數の場
14：45 おいらん道中
15：20 和太鼓ショー


## 望月太左衛

重要無形文化財•長唄（総合語定）保持者。幼少より父（＋


入れ，国内での邦桜普及に加え，アメリカードインリ等海外での



吉原の狐舞ひ
「吉原の狐舞ひはは，江戸時代の吉原を大烸日に行われたと



風の浮世絵にも描かれている

ご注意い下記の行為については安全確保のため，おやめいただきますようお願いいたします。





絢㷄優雅な行列に江戸っ子たちも湧いた
吉原は，1617年（元和3年）に幕府公認のもと設置され，1657年（明暦3年）の「明暦の大火」を機に現在地に移転してから300年間，灯をともした最大の遊郭です。最盛期には 3，000人の遊女がいたとされていますが，遊女には格があり，その頂点に君臨したのが「花迷」です。「花魁」になるには，容姿や気だてばかりではなく，幼い頃からの教育で身につけ た詩や音楽，文学などの教養が必要とされていました。見世の屋台骨を支える稔き頭だつ た「花魁」は，人気だけでなく，実力を兼ね備えた，素養豊かな大スターだったのですその ため，秃や新造などさまざまなお世話をする者がついていました。
花魁がお客から指名を受け，自分の部屋から茶屋へ出向く道中行列を「花魅道中りとい いました。秃や新造，妓太夫，やり手などに付き添われて行く華やかな行列はひとつの「見 せ場」でした。そのため，有名な花䰠の道中には，数多くの見物人が集まったそうです。「江戸吉原 檤中」では，「象潟」と「藤浪」の二人の「花魅」による道中が行わ れます。自分の部屋から引き手茶屋へ向から「往路」と引き手茶屋から自分の部屋へ帰る「復路」がそれぞれ行われ，引き手茶屋ではお客と花魁が作法にのっとり顔わせを行う様子を再現します。

$\infty$北めぐゆん（㴻草回D）15番「干束三丁目」，16番「台東病院」，21番「浅草寺北」


花魁と客との粑な顔合わせを再現
古原ではさまざまな作法や独特のルールがありました。客が花䰦とは，最初の顔合わせで ある「初会1から始め，2回（「裏を返す」），3回（「馿染め ））少なくとも3回登楼しなければ，親しく接することができませんでした。ステージでの「座僌の場」で掛け見世，盃毎，煙管毎 などでその様子を再現します。

