## 今年度の発掘調査では

このような遺構•遺物を碓認しています。

遺構：豎穴建物跡 16 棟，溝跡 7 条，墓跡 35 基，土坑220基

颯㷌（茶道具），骨

## （平成29年6月現在）

## ここがポイント！

ポイント1 平安時代の竪穴建物群の発見
䁂穴建物跡は，塔鋺形合子が出士した建物跡とほ ぼ同時代のものです。その配置をみると，北八幡川 に沿うように東西に細長く並んでおり，川に挟まれ た幅决し微高地上に集落が営まれていたことかわか ります。
䁂穴建物は，短期間に幾度も建て替えられていた ことがわかりました。建物を廃亲する際には，䁂穴 を一度平らに埋め戻しており，新たな建物はその上 に建てられていました。塔鋺形合子は，その埋め戻 された土の中から出士しており，竪穴を埋める最中 に廃棄されたと考えられます。現在，その埋め戻す ことになった要因を埋土の状況などから詳細に検討 しており，それによって塔鋔形合子か廃亲された理由の一つに迫ることができると考えています。

ポイント2 L 字に折れ曲がる大溝
昨年度の調查で南北にのびる大溝（SDO1）を確認しましたが，今年度の調查においてそれか調查区南端部で東方向へ L 字状に折れ曲がることかわかり ました。また大溝は中世（鎌倉時代以降）のものと想定していますが，その中からは陶俀器のような行㰻はほとんど出土しておらす，荎や供養榙として建立された大量の五輪榙か廃葉されていました。つま り，本年度調查している篰所はその区画の中にあた り，㠻院やその墓地を区画した满である可能性が考 えられます。

[^0]
## 発掘調査の豆知識

－発掘現場で探してみよう—
測显杭


発掘した遺構は，詳細な図面をとって記録 します。その際に正確 な場所を記録するため に，その基準として測量杭を用います。これによっ てミリ単位で日本のどこから発掘されたものか記録することができます。


遺構平面図
当 ポイントベース（測量明示盤）


「コノエ」などとも呼 んでいます。調查では，真上から見た平面図だけ でなく，真横から見た断面図など様々な角度で図面を作成します。その際 に，どの位置で測量を行ったのかを地面にうって示しています。

土囊（どのう）

## 発掘調查では土囊を

多く使います。発掘され た建物跡などの遺構は非常にもろいため，毎日作業終了後にシートをかけて養生します。その際 の重しとして使ったり，土砂の流れ込みを防い だり，多くの場面で使われます。

## 小島•柳原遺跡群

## 現地説明会資料



2017年7月8日
（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センター

小島•柳原遺跡群は，長暻東部，北長池から大㥸にかけて広から遣嵒群で，これまでもい


 されています。
長野県埋蔵文化財センターでは，一般国道18号長野東バイパス改築関連事業に伴い，平成 28 年度 から小島•柳原遺跡群の発掘調查を行っています。
今回の発掘調査地点は小島•柳原遺跡群の南端に位置しており，昨年度「塔鋺形形え合子」という金属製仏具が出土し，非常に注目されました。今年度の調查においてもそれに続く竪穴建物跡群が確認されて おり，集落が展開していくなかでどの段階で塔鋺形合子が廃棄されたのか注目されます。

出土した塔蜿形合子は奈良時代に作られたと考えられ るものですが，この地に集落が営まれるようになったのは平安時代（9世紀末）になってからです。集落は短い期間 で終わりますが，幾度も建物を建て替えており，そのなか で塔鋔形合子は廃棄されたようです。
その後，中世鎌倉時代以降に大溝か掘削され，その内側（今回の調查区にあたる部分）は墓域となりました。江戸時代に入ると，墓や供養塔として建てられた号軼榙は大溝内へ括てられるなどしながら墓域は縮小していったよう です。


調查地点位置図（国土地理院発行 1：25，000 地形図を一部改变作成）



[^0]:    $\frac{\text { ポイント3 中•近世の墓跡 }}{\text { 中世から近世（鎌倉時代から江戸時代）にかけて }}$ の墓跡が見つかりました。火葬と土㷼かあり，棺の痕趿か爵められたものもありました。荎跡はおもに大溝の内側にありましたが，近せのものは大溝の上 や外側からも見つかっており，大溝か埋まった後も墓域として利用されていたようです。

