まず，ポスト・ローマ期におけるがりアの言語状涚であるが，カエサルルのガりア征服により公式言語となったうテン語は公用語としてポスト・マーマ期も話され続ける，エリートを対象とした正式な言語教育がなされていたたの，書き言㭉としての ラテン語（文語ラテン語）たは地域差や階級差があまりなかったが，話し䜓てしての目語うテン語はそうではなく，戻書には地域
話す都会風で洗棟された話法「ラルバン7ス」が，他方には学校教育もラテン語教育も受けられなかった多教派の人々の話す
違いがあるが，発音に関してはあまり景理的差異のない 同一語の二つのの変種，あるいな二つの記録形態をとる現象

 いたのである。 ところが 4 しにキリスト教がと認されて以降，教会はアラクースティヌス，アングッシウス，テクトリアーヌスと いた第一級の知識人を布教の担い手てし，民妻への接近のたのに単純で控え目な「セルモ，フミリス（諍虚話法）」 を生み出すのであり，ラテン語せ界で善及することになる。これがその後のラテン語の姿に与えた打撃は大きく，言語变化の重要な要因が宗教であることを物語っていよう。6とまには，もともと識字層の謙裏話法であった セルモ，フミリスと，文字をもたない人々の話詓である セルモ，ルスティフスとの実質的な違いがあまり明確に区別 されなくなり，農民大睋とのコミュンケーションに使用されるのはすべて机モ，ルスティフスて表現されるようになる。クにに なると，セビリや司教イシドルスや 教皇ブレコーリラスーせらは「lingua mixta（混合言語）」という表現を用 －2いる。波ちは話し言業としてのセルモ，ルステッフスから剧種の言語に，つまりワマンス語に近いものになりつつある事熊を述べたのである。

話し言莛してのラテン語終焉期につい2．は，西曆500年以前説，700年以後説。600年以洼説の三説あり


 よって，ラテン語の純化は達成されるが，発音上の古典主美への復諦にもっながることになった。 つまるところ，低位
 ラテン語は，裁字世界に希薄な関わりしかもたない人々にな理解不能の言語になってしまった。 の後 ラテン語は教会のて用語として，あるいまこいし一部のラテン語教育を受けた教養人の間できまき生るが，民貹的基盤 を夫うことになる。こうして書き言葉としてのラテン語が切り離された話し言葉は，生きた言語として決定的に ワマンス語への道を少み始めるのである。

 ユーン这字があった可能性がある，しかしながろ，ルーン文字はフリースコントマーは9とまで用いろれるが，文 学 部 試 験 用 紙





 このような時が背景においてであってる。690年にイングランド出身の先駆者ウィリブロードが伝道団を結成に

















基いくものであるのこの間題に関にな，いぜんでしてましのことがが謎に包まれでる。

