

山下菊二「あけぼの村物語」

内 れ 教

 と
思
ま
ま と
う
$う$
の
か
的
確
は
は
な
い
か に
は
そ
う
は
な
$\leftrightharpoons$
て
い
な
い あ
る
は
す
な
で
ず
が
現 な
は
は
本
当
は
そ
の
通
そ
で

 れ
も
ど
の
よ
に
に
答
れ
れ
方
自
体
人
呆
热
机
違
い


聞的まれはんもれ

（



あ間私う内

位役て多い者
房人付くうが比 だききのごぼ添くな效か にかい々で なは はが つ（4）す付最も従 た西べい初限に －仏てた護ら仇 き房帰。送なを びらさやにいな し櫣れがはとす

さよ 送
き よ 興こる


思
思


あ上あを別こ王 親 ちる人る結荘こ町現鸞 の吉聖れでばは在配詈水入たりも岡都 には地


か受もかだ範く越いが流ぐもな当丁描るてに伺い とけ，ゆらっのだ後またた罪刑とか時ど重いか方い護そえ配
彰



当首にでにはわ流も神神て時同す宮中臣大盏の


## 親 鸞 の 弟 子 <br> 性言



報

て立
た $た$ 的後鸞もこ信親持まなだ


ま す しが よ 6


杉伝



内最 の握こ主蓮に の円誰もよ出文

め 機 御 特が男 だ
教
寺
本
泉
寺
の
加
賀
岀
山



のつ


 は裕
あのいるれちさ

$$
\begin{aligned}
& \text { る延え権るに } \\
& \text { 長る另がっ }
\end{aligned}
$$



 そ
結
果
蓮
綱
薄
蓮
誓
蓮
孤
し
て
号
い
に
は
宿
洛
さ


畠
氐
ら
武
蒙
加
加
わ
り
争対
立
軸
細
垈
氏
朝
倉
氏
事
华
あ
あ
世
て
享
碌
錯揆
先
先
堅
集
福
破
門天
小
揆
と
呼
ぶ
こ
こ ば
れ
た
た
あ，
敃こ
戦
い
い本
泉
寺
側
小
小
揆
と
呼天
揆
松
蒚
寺
光
教
寺 あ
る。
超
劵
寺
李
覚
側
が攻
撃
す
る
命
令
を
卡
す
の
で
淳
は
こ
の
関
係
を
利
用
し ら
恨
な
を
抱
$い て$
て
に
た
蓮
 こ
の
号
寺
は
加
賀
的
山
か の
末
寺
か
あ
ち
た
と
と
$\vdots$
が うに
蓮は
如超
以前等
か
ら本
の筧
願と
寺 にそ
※
超と
勝は
は
別
本
覚加
賀
と
心国 ろ
が
大
き
い
と
思
$\vdots$
れ
れ
る。




私
$\neq$
旅
行
中
れ
れ
と
似
た


い
う
は
は
恐
し
$\vdots$
し
と
ど









語
か
話
世
る
か
$\vdots$
と
$い ~$
$\vdots$
$て$
日

 が
話
せ
る
$と$
$い ~$
$う$
の
は
当
た
に





 の
本
は
現
鹪
第
弾
廃
売
さ








学
生
た
ち
の
常
常
通
亿
紹



|  |
| :---: |
|  |
| 11———1111—気 <br>  |
|  |
| 建乐11＋1 픈 |
|  |
| 䙅温 |
|  |
|  |
| 迷 |
| 入 |
|  |
|  |
| H패11十ロ（ロ） |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 弚三吅䍙出（长ース入） |
|  |
|  |

