複合動詞「・出す」の分類 統語論的・意味論的方法を使って

<table>
<thead>
<tr>
<th>著者</th>
<th>日野 資成</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>雑誌名</td>
<td>日本研究 國際日本文化研究センター紀要</td>
</tr>
<tr>
<td>巻</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ページ</td>
<td>135-147</td>
</tr>
<tr>
<td>発行年</td>
<td>2002-04-30</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の言語のタイトル</td>
<td>日本研究 國際日本文化研究センター紀要</td>
</tr>
<tr>
<td>番号</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
複合動詞「-出す」の分類

日本語の語彙は、一語（鳥）など、これ以上分解できず単独に用いられる「単純語」と、二つ以上の要素によって成り立つ「合成語」に分けられる。合成語はさらに、「昼-休み」のように独立性の強い単純語のみで構成された「合成語」と、「男-らしい」のように単純語に接辞のついた「派生語」に分けられる。

複合動詞はさらに、後項要素に来る語の品詞によって「複合名詞」、「複合形容詞」、「名詞+動詞」、「動詞」運用形＋動詞、「イタリック」などの名詞十動詞に分類される。これらのうちの一つに「名詞十動詞」が「返す」と「返す」の意味的関係や「返す」の接辞性について論じており、さらに姫野（九九八）では「あげる」などの多くの語について、主として意味論的に論じている。さらに、大山（九九八）は、動詞「出す」と補助動詞「-出す」の意味的関係を論ずる点で、斎藤（九九九）とは異なる。この論文における複合動詞「-出す」を認知言語学的に分析、分類している。
1. 日野（三○○）の分析

日野（三○○）で扱った動詞は、動詞、形容詞、問語、言語用例集で一覧する。

2. 補助動詞「出す」の分析

補助動詞「出す」の分析を簡単に紹介する。

3. 寺村による複合動詞

寺村による複合動詞を分類する。

4. 「単独で使われるときの意味

文法の特徴が、複合体の中でも保持されているもの

5. 「単独の場合」とは

されます。
複合動詞「出す」の分類

「V-2」を含む複合動詞

1. 「V-1」を含む複合動詞

- 動詞「V-1」が主語になり、動詞「V-2」が係り動詞になるもの（例：「V-1 ～V-2 ～する」）
- 「V-1」が他動詞で、「V-2」が不動詞になるもの（例：「V-1 をV-2 する」）

2. 複合動詞

- 「V-1」と「V-2」が並んで動詞として働くもの（例：「V-1 ～V-2 ～する」）

3. 「V-1」の動詞を基本とする合成動詞

- 「V-1」が動詞として働き、「V-2」が接続詞として働くもの（例：「V-1 ～V-2 ～する」）

4. 「V-1」と「V-2」が接続して動詞として働くもの（例：「V-1 ～V-2 ～する」）

以上のように、「出す」の複合動詞は多様性を示し、他の動詞や名詞の組み合わせにより、文章の意味を豊かに表現することができる。
<table>
<thead>
<tr>
<th>(a)</th>
<th>(b)</th>
<th>(c)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(d)</th>
<th>(e)</th>
<th>(f)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(g)</th>
<th>(h)</th>
<th>(i)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
<tr>
<td>(4</td>
<td>E</td>
<td>( ) A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
複合動詞「－出す」の分類

いずれの場合も、動作主が目的語（ここでは「花子」をある領域からその領域外へ移す点が共通している。

（a）「追い出す」

目的語が動作主の領域外へ

V1の動作主

領域

（花子）

（目的語が動作主の領域外へ）

（b）「探し出す」

目的語が動作主の領域内へ

V1の動作主

領域

（花子）

（目的語が動作主の領域内）

表2 V1で出すと言えないので複合動詞の分類

<table>
<thead>
<tr>
<th>順</th>
<th>「出る」に置き換える語</th>
<th>され語</th>
<th>その他について</th>
<th>巻末のリス</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(a)</td>
<td>「出る」に置き換える語</td>
<td>され語</td>
<td>その他について</td>
<td>巻末のリス</td>
</tr>
</tbody>
</table>

図1 V1で出すと言える複合動詞「－出す」の分類

V1の動作主

領域

（花子）

（目的語が動作主の領域外へ）
出る
出発点(地点)

→
出る

出発点(時点)

（a）の複合語は「出る」に置き換えられるので動詞的である。
「出る」が他動詞なので、動詞から補助動詞にたるとき、他動詞から自動詞に経語論的に変化することになる。すなわち、「出る」から「時間」への抽出化として説明した。

しかし、ここでもう一つ考えに入らなければならないのは、「出る」の持つ発想性である。これについて、出るという動詞そのもののが「突発性」を含むからではないかと思われる。たとえば、何か物を箱から出すとき、何もないとしたことである。「出る」という動詞から、「出る」という動詞を表し、補助動詞への変化は「空間」から「時間」への抽出化と「突発性」の抽出化が同時に起こった結果であると考えられる。

（b）の「出る」は「出てしまう」という話のアスペクトを表している。空間的に「内から外に移す」という動作が、ことで時間的に「外向き」この意味に変わるのだろうか。日野（1980）では、図2のように基準点となる出発点が空間に近い場所から時間においてある点に変わることによる「空間」での抽出化を有意であると考えられる。
複合動詞「一出す」の分類

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>未だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>未だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>未だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 まとめる

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 洗い出す
洗濯物を洗い出す

4 吹き出す

5 続きする

6 助名

<table>
<thead>
<tr>
<th>目的語</th>
<th>うちの</th>
<th>見る</th>
<th>合わせ</th>
<th>末尾</th>
<th>前</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>経費を</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
<tr>
<td>所要</td>
<td>末だ</td>
<td>生み</td>
<td>一切</td>
<td>と共に</td>
<td>末尾</td>
</tr>
</tbody>
</table>
売り出す（売りで、外へ出す）

*帰り出す

・取引の手順を確認

拿き出す（拿んで、外へ出す）

*帰り出す

・取引の手順を確認

運び出す（運んで、外へ出す）

*帰り出す

・取引の手順を確認

払い出す（払って、外へ出す）

*帰り出す

・取引の手順を確認

"×"の掛け方は、新規の売買の際だけです。

答え出し（見せて、外へ出す）

*帰り出す

・取引の手順を確認
選り出す（選って、出す）

（V1で出す）と言えない複合動詞（四六語）

（A1）「出る」に置き換えられる語（三七語）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出す）揺れる（浮いて、出す）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いて、出し）

揺れる（浮いて、出し）揺れる（浮いた