は現ヴ機を私には悪力れ 出こ どれイ的 「が勘何いにな辞し数 うなジ状誰やぐかこといめた年 しいヨ況もりつ強とつ理たのの よ。ンンに自まて力でて由くと歴 うおをさらすしなも，がな比代 も互示え手 ${ }^{2}$ ま後あ首何いべの ないし，をとうろる相か理 「首 いが指退上名 •盾のにあ由誠相

揚導陣げ乗辞でだ続るがにが新げ力をよりめもろけの何対中 し足を迫うをさあうらかか照途 いを発ると上せるかれ ${ }^{\circ}$ あ的半首取揮だしげたの。た既るで端相りすけなていだまら得のあに が合るでいもなろた何権かる職 まつ候魅。いらうはかを たて補力こい つか首都持辞方い者的のも次と相合つめ向てもな危のは妙にの勢ら

リー感かこっアては迫りが ラ市が｀ま内ももさつ巻 「日戦民あそで閣い こらてくこ本術運るれ居支ろうさい周のの を動のと直持いちらる囲時り駆家かもれ率ろちながが点な

政特い真精効てよう。は唯ごてし治異ろで神樔いで執々のい唯々のず家な想，的もるあ拗諾手なれ を出像何にながるになをい退家自逞か崇程よ倒マ任し使っ菅す業のし崇程よ倒マ任して菅す す相ななフだのメ迫従辞相ら るはる使なっ゚手デらう任をし

りなかが物だら，外こ日リ性 をらなっに。「日しし本りを しばか現や充決本にてのダ示 な 「な実つ分しにおも危1 せ け水いにて能ておかい機をず れ面 ${ }^{\circ}$ はも力自いれいを求直 ば下む自らがらてての乗めぐ なでしらえあ手はいでりる辞 ら推ろ手ばれ手を組るばは越ご辞悪なの出をの暗なさそをいばを挙織国なえとを くさ意し出地黙いれの挙いい学げの民しなよをる もれ向たし位のらる地げの意てリがだ日る。にりたに賛しよ位てで思てばごらをめら あのそぐる，けが。に得功な明い1迷か張伝れわ行周なな周雰よしい確けを惑か。国ら でー行民理 なびとなよいはか。れか気と例としい指あ蚊動自理 な考識でもみ織突音そのくるなう人うな。の起がの

