







 ぺ
l
で
し
か
も
車
輪
か
い
て
い

 し
$ま$
い
し
た
費
は
は
ホ
ム
セ
セ




 す
路
上
生
活
者
と
$\vdots$
わ
れ
る
達
で現
の
日
本
に
も
実
は
い
る
で





聞
く
と
吵
に
納
得
て
し
ま

 さ
れ
$\vdots$
る
家
族
た
あ
と
は
い
 う
し
し
ま
ま
。
生
俞
険
 す
か
多
$\vdots$
の
人
は
そ
の
に
と誰
に゙
も
必
ず
死
は
訪
ま
ま
小人くたい


族心供提あ器め は理す供り提に も的るはま供は加担 しをのナで思り植 た強家りす
 る家な提のが臓た
$\qquad$ ら
判
断
て
臓
器
拱
共
決 た
や
や
提
供
意
異
示
か れ
た
家
族
か
生
前
聞
简
し戠
識
は
も
ど
$り$
ま
せ
え
遺
さ $れ$
る
温
か
さ
を
感
し
ま
す
か


呼
吸
器
に
よ
て
て
酸
素
送
5
診
断
さ
た
状
態
す。
す。
力

脳
全
体
機
能
か
失
わ
れ
て
回

 に
憂
臓
提
供
し
も
ל
う移
植
場
合
は
脳
死
熊
態出
す
と
に
な
$\vdots$
ま
す。
心
臓亡
く
な
た
た
の
体
か
ら
取
$\vdots$










 る
が
が
き
ま
世
そ
こ
こ
 を
た
ほ
$\vdots$
が
$\vdots$
$\vdots$
の
で
す
が早
タ
タ
ミ
シ
グ
で
死
の
判
定植
の
と
を
考
$\vdots$
る
と
$\vdots$
$\vdots$
 と
家
族
こ
を
を
怪
き
乱晎
信
こ
を
を
持
$\vdots$
出
さ
れ
る
大
切
な
の
最
期
静
か
に
迎

 て
い
ま
す
の
で
な
お
さ
$\vdots$
家
脳
死
場
は
は
般
的
䈨
の で
き
ま
世
ん
前
述
の
よ
そ
に な
か
な
か
受
は
入
れ
る
と
は
 す
ので
医
師書
か
ら持
も
う
助 の
ば
と
希
望
を
持
ち
続
ま



표포
 て
死
き
き
か
か
あ
ら
た
あ
て

 ふ
の
ち
の
あ
$\vdots$
方
を
摇
か
か






 わ
ち
方
を
追
求
れ
れ
は
他








 な 善
ち
を
小
路情
とに
呼
ん
 と
つ
て
$い$
ま
す。
こ
の
諸

聖
は
そ
れ
ら
を
括
り
に
 た
世
界
各
地
に
は
さ
$\vdots$
に
多 あ
$り$
ま
す
仏
教
か
伝
来

修
行教
や
教悟
え
を
伝至
え
るた
宗め
派



 れ
を
方
行
ま
た
は
分
万


と証入聚㣌言入し無かをこ いるりににる，上開の ふべぬまおべ本覚くな道 － な
り
こ 必
こす
れ無
を域
滅感覚
土とを の
信
の
は
は て
証
る
な
正
正
定 も
の
こ
の
世
世南
品
無
覚
に
法告
身
と
申
す
証夜

$$
\begin{aligned}
& \text { との } \\
& \text { い本 } \\
& \text { わ 願 } \\
& \text { れ } \\
& \text { ても } \\
& \text { るく } \\
& \text { のは }
\end{aligned}
$$

oursa，segrandoridat


 ま
す。
諸
善
に
よ
Ј
て
は明
す
る
る
$\vdots$
に
う
と
に
な
な
念
仏
に
よ
$つ$
て
無
覚
に
至 の
は
無
上
覚
で
は
な
な の
世
で
得
る
と
こ
ので
き
る に
お
い
て
証
る
な
り
は
こ
こ
本
願
首
道
$\vdots$
$り$
無
覚
に
入 い
意
味
で
す
で
す
か
ら


 き
と
は
と
読
ま
竟せ
て
吾ま
 で
す。
こ
の
悟
$り$
と
は
別
に さ
ま
が
至
つ
た
悟
b
の
こ
と は
湦
愁
$と$
$い ~$
わ
れ
る
お
釈
迦



教
観
を
も
$つ$
て
$い$
に
た
こ
ど
味
で
滅
土
と
も
$い$
$い$
ま
ま爫
滅
た
世
世
界
$と$
$い ~$
う
意


 20jorr oftagurenov ota 「enemianduruert oneapherronto quarert
方本
か願
私
た
ち
の道
方は
に如
ひ来
か ふ
ち
で
あ
る
の
に
対
し
て が
自
分
で
き
$り$
拓
い
て
て
い
く $\begin{array}{ll}\text { う } \\ \text { の } \\ \text { で南 } \\ \text { す。無 } \\ \text { 阿 } \\ \text { 諸弥 } \\ \text { 善它 } \\ \text { 仏 } \\ \text { の } \\ \text { だ } \\ \text { 路 } & \end{array}$証道
がに
法よ
身て
と開
いか
われ
れる で
あ
る
と
$い$
$う$
の
で
す。
こ
の


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | － |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | －turchmerro |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ortcrnctuncrovsits |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
| 域 三 |  |
| 回 $\underset{\sim}{2}+11$ 船 N．． |  |


 ま
れ
た
あ
に
修
す
き
き
と
教
学
上
の
キ
1
ワ
1
ド
に
な
り oritrurarile薩
子
こ
心
$\vdots$
$\vdots$
そ
が







 て
い
偈
と
と
そ
解
説
し
 わ
れ
れ
ま
ま
天
天
親
音
隡
浄






 ovncearurt ortch ch









人空にが






 か
し
そ
の
灾
呙
容
五 で
心
心
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
を
明
5
軸
に
浄
土
論
を
を
語
さ
れ
た


彰












亏
の
法
聞
か
あ
る
と
等
し道
と
易
い
行
易
行
の









(兴)





布
0
紹
T
本添 に遺の写禎す。ぶ度の引た命きのて爆っ訪に たた真さそ品広の裂はかめ，メた島 のちにんし達島叫がしの戦り彼の がの声彼撮て言に通でて㩧が正義をで衝和

