$$
\begin{aligned}
& \text { 永 } \\
& \text { 井 } \\
& \text { 荷 } \\
& \text { 風 } \\
& \text { 迶 } \\
& \text { 筆 } \\
& \text { 名 } \\
& \text { 作 }
\end{aligned}
$$

$\square$


## 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 序 <br> 十 十 九八 <br> 七 <br> 六 五 <br> 四

－



にエに文向のの病とそ

あッ続化


まェき，へ
た
続
続にに寺
て
の
■
す
み
だ々す帰
や間そて，
短くて
コいの
深
川 並
の の
唄
논 な
な化心語えの荷な





入より分冿比 ※

前分度もたたくいかいた心も
に鐘 タ 聞雞第鐘 の

と
鄰参
近发
処
摇崖氷加
り の
動
す
のと家
の
戸
や窓 季
が節
あと
放にぎ西て
さ風立て北い
る向る。
で 変
東
か春み
らかな か の
い 夏
て に
来 な
る るを

異裏
万公㢄
し
酉
吹 北
夏 atwod榎竹 のた警森く
$n+$
24


 | あ |
| :--- |
| あ |
| $\vdots$ |
| $\vdots$ |


になおな響守な 後产
つの来
$\begin{array}{llll}\text { て } & \text { る } & \\ \text { 来 } \\ \text { た } & \text { う } & \text { か }\end{array}$
風 時 来
の
る でとなと
多た人
は
し

出
ら
れ
音 来竞
滅
多
あ
あ
に
た
し シ
ラ
凡
に
墥
き
た
さ
れ
耳
に
开
る
の

心
待 昨离鐘
ち 日ヶの
に聞音
ち た
か時む
まのか
$\begin{array}{lll}\text { え } & \text { よ } \\ \text { る } & \text { 覚 } \\ \text { よ } & \text { に } & \text { た } \\ う & \text { た } \\ \text { な 今 } & \text { 今 } \\ \text { 事 } & \text { 日 } & \end{array}$
の気がが途わぱ星きれご忘頃風見浮の驚－るたれのたらでつ
るいすいコ時りに年しくれこれ
こてるで，吹荒月跎してわ
とい神箸ンつき
も
あのな持
る
。er
見 の た

にそ疲るが てしは うこ こ
もの労鐘葉若ての，とと既
た力との亲葉取思机いににが
とを偆声か
の

出
出
に頬自椦っ
尽
た
い
。
風 に か

どこ版き
品
T
聞反色て空
そ
線
る 秋
鐘
も
の
声
は
屈
原 が ワご楚とうて辞しにな来雫交る厄


る
の
虽煦
に
の い


してやにを記をそ にも のた鐘ハも説に澄の西なま昭人まをア優いつま生行つた和々たつンつていし涯もた。わ七 とまく等ていて西のの，「た年同 鐘
じの
よ声 さ
う
な号
な 耳
心にい
持すつ 聴 形 変
でる
鐘
の わ声たま如僧 をくまく見百聴 し
くは最 何後
の一由の僧に
人 N は な いむ。 かか ま昔た時と，昔
ま
ま
ま
に


で
生

の
理
由
由
な
活
解
童

| 照 |
| :---: |
| 和 |
| + |
| 年 |
| 青 |

