


##  <br> \％ <br> 









 （1）패․
㓭











 $*$


























|  | 0000000000000000000000000000000000000000.0000000000000010 <br>  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 00000 . 000000000000000000000000 000000000000000000000000 <br>  |
| E |  |
|  |  <br>  |
|  |  000000000000000000000000000000000,00000000000000000000 <br>  |
| 咓 |  <br>  |
|  |  <br>  |
|  |  |
| H |  <br>  |





















（七）號㯭四第
















缕 該

## 


















號 $\qquad$四 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第
．．．．．．．








 H






































 いへがの





 さ











































##  

 ,



































 (






































（五一）
































究思一面

$\qquad$称

奇然眼＂ならああ光感㠰

[^0]$\square$
 $\qquad$

















焉







監筑藋の の䥐 リアit に目散き此万宇＂向早繳


 $\qquad$



裉屄 + ro共庶标年道











































园


## 佛 <br> $-1$

$\qquad$
※繁解









（一一） $\qquad$










































$\qquad$號

りし意は $\square$ の



 いの碚群

北時るこ
$\square$
正定符
し温販し
（の）

始人 な つ て がな苦く
 な水仕しよ
平動活あ
病电

では心息 酉じ息

なった。
たの功をさやのをお加に楾

$\square$
返加來「伅    ..... 
起一求きた我れれ悲が勒＂でてい
$\qquad$
ज謭ज









留
$\widehat{y_{8}}$貝買あ
業等す
自くら准这一步
を
示
れ
れ
な
\＆
の
か
あ
b
b
 高令 の
今かし或号步步
$\qquad$俳に限にの据を氯の光除＂付度悲きが手をいは明が悪くも
かに さ て き 憁ら佛を
 ..... に不
が
か
な
る
己
と
分
分
己
乙
录
る
上父味のと定 父昧
 
白蓓に夜 花蕳
徃 は持じなだの上れ分 あ皆訳や下な
に不詆じ少

語く采光の故たを父さの
の
得を期見
かな明を人全て最ぎ否
かな明を人全て最ぎ否  とかと異られ生体其
$\qquad$

宗わめ あ 䜳＂と光


## 

$\qquad$

$\qquad$

て渋で佛
に样え去 あ心
に生えべあ凡最 府
，


#### Abstract

行


出来
な
（五二）號四
路





 $\qquad$





 NSNO





陀


曰



蔵な々以场客
生 苃 適ご

$\qquad$雄
く
あ
あ
る

 る

$\qquad$
馹うで焦
华泞高
身
香に
宗に

















## 

秦る
0
外
は
な
い
 ，



















（も二） $\qquad$號



 そ四


馬目





手



鬼な○るくを゚る○早限くな○てい䋨りひしを いい○興○くくらのる○心がしく 握





䑩跨 る と寒
ふ
ふ佛際

胃○る合い若拊など たて機ばはざきつ と





















－









 あ。




 の，












$\qquad$號

なかのるこに



告


## 娲11胝

## 

$\qquad$
何
营

## 雃



正川 M 人





















記










 W8


 た


























$\qquad$號四










 $\qquad$






－
















佛㡤㸷
9
3見昆次想言色相あ罳方
（世是） $\qquad$
$\qquad$ 4第

（九三） $\qquad$號
$\qquad$ （爪ヨ）

#  <br>  




 $\qquad$詩
の
命



 $\begin{array}{ll}\text { 微 } & \text { 綠 } \\ \text { に } \\ \text { 白 } & \text { 渻 } \\ \text { ち } \\ \text { ち } \\ \text { 潮 } \\ \text { 波 } \\ \text { に }\end{array}$

©

林
白

|  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




都

$\qquad$


 すきからし女＂れしさ



| 2 | 1 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 2 |  |
| $\frac{5}{8}$ |  |

青票默影杉干＂
させ゚ と

－は号名
は

12
 ど行落っては
 ぷ，げ，

命节露品谷落昔茄

（一凅） $\qquad$踁四第 $\qquad$
$\qquad$这


 $\qquad$

梢华
に
5
た
た
有
何
の
恝
や


四 夢
 ，







## 梅

＊







八
*

子



## 

造几の

























滑
$\qquad$
$\qquad$之ら大大は來







 る年て
ぶ吾
1吾斯學助易窑如せレ成腹該込
雨れ好に亡直をて をに寄活委快せ潑諅諾らるに栖長のる鞊推をあざ し報ちて， か來立加 くれ虎ふ
てりにる爂學 1 䥻




（鲾N之 と語 は
佛萑
突
E

大」と之しにら同的大てを難豫れて時大委會之大さめむに俞的を第会


提諥

む淮 との講別要演曾情䕘中にな眭を込於を有い諗のけせ教大置少譜る投大置少講る宛は講きは講固なか通印滞よ閉を知郘後り敎盟せに直豫授示ら附に知宛せ勍











|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（五四）
路四 $\qquad$
































与 台 篇知


信佟京

虽佛八和らな重み極 00




## 














 くし時て







$\qquad$






















（2）
寧与
N對



 る捧のべは困を来開の亦燕博る派 のけてし苦踓な靿始有欲子士 彩
 に黄 し む
した
した
した
 て念部数筑多等 はみみー犯氟影の青が，


実は 分る多 3忌 良士
信敖

ら欧之眉越求
くに修にな道
乙覀○至難第
そとを峖り有一
隼希へ，はえ浾
言等候目，候代
き十仕○下登 㬋
悲車の中少谷に关
想に友䍜は
龍てと々第
辛䅡した一
に鿵てるに
彼致此老其
人居上先改

風


## 

的憵





 $\because 9 \rightarrow$ 霊光

（2）

盘は太态

|  <br>  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |

がの
（E）
$\qquad$


凉 $\qquad$



> 䉟く

$\qquad$
はしなとちしき沿こ

嚳敬



## 背百此に

謀业。

い
만 一如國四
$\square$

|  |
| :---: |




|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 是最 䍗 <br> 適覀 <br> 行明所学 <br>  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |


[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    I
    大誛
    
    
    
    

    ## 时は <br>  <br>  <br>  <br> 

    類始き
    $\qquad$还ん柲く

