
413
榷




需々以






y買器管







 1．लब











| $\equiv$ 信 隹 关 星 |  | 講 <br> 義 |  |  | 告 <br> 白 | （○） <br> 願 <br> 刀 <br> 感 <br> 就 <br> 諘 <br> 語 <br> 近 <br> 角 <br> 常 <br> 䠌 |  |  | 或 |  | 求 道 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 第三 <br> 求 <br> 道 <br> 會 |  |  |  |  |  |  |  | 洔 <br> 報 |  | 湤 騄 |



 $\checkmark$ 人雨





































易和








る





 2，












































## 

## 

## 



































\{21.
































































频亲之＋




$\qquad$


















































 त乌菛ता











钅品平
$\qquad$



0 \＆























 と。附和此其

あ法御れの
近夫國御他


如瓷 | 售 |
| :--- |
| 錐 | a


思に方御出良向にあれそなす靠し佛上立告命語我


 $\qquad$

 す。
西
竕
矿
法

























白䑁く，
























筑筑





























が時
加各管向
A


















 ※r

























媬考

## 乘

於迴 －


































市





党 b

$$
\begin{aligned}
& \text { 4. は } \\
& \text { b } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

## 角は

 の
 と
















窃仰组
せ侕



















足
分
俆






























登祛N





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 江井 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 或边 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


































番 ささん









































等
思萦胸を長れしいるなよ私れ

 はまなさ張い間ががあ入生年後加


そ滈




階
分
信
$\frac{1}{b}$
t L
や
や
$\vdots$
有
$b$ L
て
傎
し
C

T | 戠 |
| :---: |
| 值 |
| 5 |
| 5 |
| 总 |等留

 て
あ
を
云
は
ね寺
何
時
\＆
講
語
に （1）神
素


















年





で的一个奉年重 は恚
























－ㅍ．．












当，





 x．


















 －



















































































































 $\qquad$

酸吽出 $\theta$ 鯩光

## 跱



（ $24 \times 1$ ）








月助し本 の供企次 ざら缕

 はく建の等とてな先以而楽 らは設軎を欲佛るづのしす四刃業初す嫩も現も七る

白士原者多西要乙矃其らく






 こをには々申よ，を食求とのざの胸學曈な










