
尾形光琳「燕子花図屏風」
 い荿

 い
心
で
て
あ
る
 0）





思





みに住身なか

徳 ど
れ
も
か
き
ば
た
た
の
花
と
八
橋
を




違 のはばそで



鹿と島し当神て時宮知 がら北 あれ関 るて東 だいは けた豊 で様か はでな



の
悈
悔
の
念
か
涙
か
步
ま
ら
 と と
た
$ち$
$ま$
$ち$
に
怒
か
消
而見
め
て
し
ま
$\vdots$
ま
す。
す
る は
思
罗
親
鸞
聖
の
の
顔所
に
い
る
と
に
驚
$\omega$
た
弁
円
 ほ
と
探
し
て
も
会
な
な
か
つ
た

 る
が
弁
円゙
で
す。
そ
の
横
で
 が
左
の
絵
で
す。
絵
の
右
の
方








て峯比このが宮に巻満竟の仏せ別今 ら寺賷れ中あ寺神と願鹿がんがのこ れも山はにり一宮仏上槝建 あ あよの ま神延特寺まを寺画人兄で立平つう頃 。

$$
\begin{aligned}
& \text { し } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$

と中化はのう櫣毕経で時良あ確つ

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



宗鹿寺し人石り旧奥色に の島は順ておした跡のは神はよた
 にの聖基みが書入ささ跡れ堅明 ち復がすす土た訪た 今宮ので寄の稲る。し れ れ木親でか廃す ら途田無た親た札戀はら仏 れて中か量と繣際が聖境仏棄

 ofrervorv ofoviturt は
な
か
$つ$
た
よ
$う$
で
ず
が
実



 す。
順
信
の
書
か
れ
た
信
海信
に
に
対
し
尽
号
し
い
ま
 の
お
弟
子
を
ま
と
あ
て
京
都
 ぞ
あ
$\vdots$
ま
世
ん
が
親
孌
聖孌
聖
に
関
す
る
記
録
ほ
ほ知
品
れ
て
W
ま
す。
順
信
と
親 が
幽
霊
鎮
あ
た
寺
と
て
も
浄

真
宗
$\infty$
無
量
寺
と
し
た





心たNGHfa゚

説
き
に
な
$り$
し
し
た
○
ま
り

 で
浄
に
に
生
ま
れ
る
と
が
 で



## 西

し
NGra゚ さコ

逆
の
と
を
お
$つ$
し
や
$っ$
て
$い$







 \＃$\#{ }^{\circ}$







 －中先こ入ざざこのざこので不
祥
事
を
起
こ
し
た
の
は


$\begin{array}{ll}\text { にし } \\ も \\ \text { 出 } \\ \text { て } \\ い & \\ ら & \\ ら & \\ \text { し 最 } \\ \text { し } \\ \text { や } \\ \text { る } \\ \text { る } \\ \text { の } \\ \text { で } & \end{array}$

 を
担
当
な
さ
$つ$
て
い
他
他
全




|  |
| :---: |

杉 西谷 山

淨 彰
德輝

 え
そ
た
た課
題
に
取
り
組
だ
で た
に
も
残
む
れ
た
者
与
 て
し
睜
間
じ
した
た ま
さ
し
$\vdots$
多
$\vdots$
の
命
か
失
わ
$れ$ に
さ
思
思
学
生
映
像
は

波
に
喬
れ
そ
い
く
家
や
車
を




$い$
る
方
で
す。
新
聞
の
悩
な
相
 あ
る
同
時
に
ア
子
ウ
ウ





德 TEL
西
五
六
六
四
九


