## 楼降る代の一幕（9）

## 月万の网舞

## 基本

「叶世座公演」を徒神サイネとトコヨとして演じます。以下のルールが変更されます。
徒神サイネ，トコヨとして原初札を含めて眼前構築を行います。お互い使用しないカードは通常札 1 枚，切札 2 枚のみとなります。原初札は通常のものを用いてください（英雄戦は動作保証外です）。
トコヨを演じるプレイヤーが先手となります。
初期ターンは 4 です。
残りターンによる評価はありません。攻略の可否のみを見ます。
山札の振付カードは 8 枚であり，順番は固定です。右上の数が若いもの が先に登場するよう予め並べてください。
プレイヤーは振付カードの内容を事前には見られませんが，以下の 3 枚 のみ公開されています。
《n回》と書かれた振付はその回数だけ条件を満たさなくてはなりませ ん。満たした回数はターンをまたがり記録されます。桜花結晶を置くな どして管理してください。

出典：『八葉鏡の徒桜』エピソード 5
北限への入口，御冬の里のはずれ。ある洞窟で繰り広げられた，何
よりも艷やかで，何よりも美しい，ひとつの円舞。
これはいずれ，私たちの劇としても語り継がれるだろう。
一叶世座座長，仲小路艶麿

桜降る代の一幕 ゲームデザイン：BakaFire プレイテスト：gleipnil，ロキルス
『祭札二○一九』のルール，『第参拡張』のカード，そして物語セット目録で同じく配布されている物語12，物語13のカードが必要です。

