## 医事•文談 九百七十九

|  |
| :---: |
| 合だ，ででさ間るける問。題あろ䭪英の第時えめかして験で出しもあ作に文大格かホ聞，ぬし字たの題かがつが場語第，なるまていにあ席いのろも関及塚 しら1くそととが訳でのね配だ科䭵の巟子ルこえ教る。つるしてがでう。あすび氏 たのカとの思教分を＂中てらがにれ力級規しとるえ の誤ン まうことら少の気れやよのがではズはこ合予ても子る東かも文 <br>  あついれ幇がく困てづずを脉見りてもりまた立できにこ間は るただは間いれつおつかを通る英はりでなだ受学あなしをの愉 <br> イはなで <br> ツ講かは英あ書 かがつ洔と他たてい目し通と語，受い験校ついたに入快 ら，「た法訳に。いた鼻いじ，字て知い存受こ験なただ。し試な人義な英語るが のにか語に。あ <br> 他れで官し訳そる英ものでも英り， のであとてよで，明のいら訳るなだばはち うは近際ピ語碌学講達国」科もるいおうは隣 がう口こた。な味ら こ 伝間字たいあっでもるし成 当に席間ド し 席あしい関に目ど。うもも意か んせつてたすは |
|  |

