


|  |
| :---: |

私の部屋。
家旅はみんな，それそれの用事て当分陣ってこない。

ジャンボさんには，ぬうらちゃんに反省してもらうために色々と協力を票書した。
かなり突兆な方法なのて，直前まて何をするかは内䋨にしておいた。
「2うらちゃんの事は私が一番分かる」 と言う私の言萝を信してくれて，全部乱の言う通りにしてくれる。
ありがたいけど，申し訳ない気持ち にもなる…

2うらちゃんへの条件。
何も言わない事。
手出ししない事。
それたけ。
つまらなそうな闌をしたけと，
とりあえずはOK たたい。


嬉も優







私は，いつの間にか…
浱を流してた。
恵那が近ついてきて，形の事を そつと抱きしめた。

「悲しいの？」と問われる。
けど，自分でも何で汒いてるのか分からない。

「コメンね，意地要して…」恵那は謝るけと，元々は私が言い出した事を゙った。

それに，状況は前と同じ。
前は，私がしてるのを恵那が見てた。与度は，恵那がしてるのを見てた。

たから，恵那は要くない。
要いのは私た。
貝てるジャンボに勝手に悪憈して，
同じ事を恵那にもさせようとしてた。
「コメメン…コメンね恵那…」
这きながら謝る私の頭を，恵那は
優しく無でてくれる。
「さ，もうー人謝る人がいるでしょ」 そつと後押しされる。

「．．．こめんなさい，ジャンボ，さん」 いいの底から，反省する気持ちを㐾える。

「h…まぁ䉓は誌ってないし… けど，自分を大事にしないのは やつば感けしないから，それは分かつといてほしいそ」」
謇しいジャンボの言葉。
でもそれは，私にとつて，ある意味起爆スイッチになつた。

「好きたから…たよ」

そうか。
敌は，ジャンボの事が好きたつたんた。言莧にしてみて，ようやく分かつた。

本当は好きなくせに，照れくささとか余計な感情のせいて，それを認めない ように，椦手にジャンボに悪皲したい恵那に「してみたらいい」なんて言つてたんた。

小学生男子並みの自分に，落ち込む。
もう後弾したくない。
ちゃんと，自分の気持ちを伍えたい。
眼を眖く。
何もない，ありのままの自分を，
ジャンボに見せをい。
驚くジャンボに抱きつき，キス。 ゆつくりと部れて，見詰め合う。

「．．．．．．いきなりたな」
「コメン…でも，分かってほしいから」今の自分の精一标の気持ち。

「．．．こんなおつさん㺭きになっても しょーがねえだろ…」
ため息をつくジャンボ。
でも。
「しょうかない，なつちゃつたんたし」 そう，咶は自覚してしまつた。 たから。

「ねえ，お䦗いがあるんたけど」
「．．．聞ける篿囲で」
「けじめをつけたいんた」
「．．．まぁあ，けじめは大事をな」
「たから，私の初めて…ちゃんと もらいなおしてほしい」

しばしの無言。
そして。
「終わつたら，元の開係に戻るからな」蜋しい承諤の言葙だつた。








文句を言つたら，「じゃあもう一緒に遊びこ行かない」たつて！ そういう蛔に言われたら，条件を険むしかないし… けど，ジャンボは私の事を思って言ってるんたろうし。今のところは，素直に聞き入れる事にした。 ま，自分の気持ちが自梖できて，それを伝える事も出来て，現状は满足。

惠那とは相変わらず仲良し。真面目で優しくて時々お說教する。与は「早くタフルテートしたいから彼氏作りなよ」とせつついてる。 けと，いつも笑つてごまかすから，与はその気がないのかな。

いろんな意味で，少し大人になれた気がする与年の夏。
秤も冬も春も，少しずつ成長して。 そしたら，ジャンボも私を受け入れてくれるかな。

「大好き，だそ」

## あとがき

読んでいただきましてありがとうございました。
今回もよつばと本でした。
前回，本当に書きたい部分が書けなかったので，間を置かず作りました。
とにかく，絵も話も「可愛さ」を意識して作りましたが，上手くいってるといいな。
概ね満足です。
ただ，よつばの事を書く余裕がなかったのは残念です…
いずれりベンジで，いっぱい書いてやろうと思ってます。
って事で，今回はまあ本編では絶対出ない話だろうなーと思いつつ。
みうらとジャンボの恋愛を描写しました。
年齢差はかなりあると思うけど，いつか結ばれるといいなぁ。
まあ，みうらは恋愛ことには疎そうなので，当分先になるでしょうけど。

それにしても，よつばとは読めば読むほど味が出てきて，愛着が湧いていいですね。

ついつい話作りの資料として単行本を読んでいるのに いつのまにか最初から通して読んでいたり。

また多分，よつばと本を作ると思います。
書きたい話がいっぱいあるので。

## ではでは。

また次にお会い出来たらと思います。

# （2x $5>$ 

制作
恋厔潩面家

## 発行 $\theta$

2007年12月310
服刷
Dower Print
連路先
hironasu＠mud．biglobe．ne．jp HD
http：／／www．renai－manga．com／
無断転載•複製はお止めください


