が笑らもが員被れのさ健でし逆顔ず帰彼会災たアえセきい にで｀つ 女でをがパかンまと元訪地ての新免 「1ら夕すの気問元い故しれS トの1 か 要 をし住な郷くたさも直に？請貫て民かだ世 え 儿被接隣しが いいのつが界本の災の接こあ る健た 「文年部し依すのり心 S 康•大化 6 屋た頼る本ま がさ管休震遺月の・で町部し癁え理み災産＂あ 1 あ役救た さののと以に第る階つ場護の れ明たい来登 352 はた沉所で たるめえ 3 録回階津 •勤が往 さにるカさ世は波S め置診 に献休月れ界幸でさてかを身み間た遺い破儿いれお私的を一平産に壊自るた願達に取度泉委もさ身S保い

取経震愚をじ自ぶが経ド被ら ら験災者失過分こあ験イ害 なかの以うち自とるにツを必 けら悲下こを身がが学の被ず れ教劇とと繰達で ば訓を言をりのき先 「宰こ十 なを繰わ繰返経れ人賢相と年 ら学りれりし験ば達者ビを後 なび返て返 か か 幸のはス覚に い，さもすからい経歴マ悟今に気先うい場はな復と そな仕だけ教で験史ルし回商はすだう所不つ興し れい方けが訓あをにクなと店なる にたがでえをる歴学のけ同街いこ地見商だいせ復基めなあの得が歴ぶ言れじをがと元も店かるる興 づにいるなな 「史 - 葉ばか復 「にの少街ららべし いも。○いけ少をとになそ復今異意なを，しきつ た，私こ家れな通い男れれ興まを見く选まいかつ行今達れ族ばくしう愚な以さで唱をなろた。議あ動回はでの，とて言者い上せの元最いう同高論る をの大は命同も学葉は。のた地る優よとじ台に中










