






沙っ肘中 さ）







－







## 





 っ㵂マ，处せしこ



 $\triangle$＋6to



















H6to










器し本進筆代一
（4）
③
（3）

外毛
か筆
らで
詠自
進書
方して
場くだ
合たさ
用い。
紙た
はだ
随し
意
海用



 （2）


 글
春
の
よ
に
熟
語
し
て
も
ま
た



| $\perp$ |
| :--- |
| + |

 o封
詠筒
進に
歌誏
は詠
小進封
筒一
に○
詠○
進।



边二哭《 ない住へ
いな所て
信い氏該
の名進
そ歌
の生
年
の月
の日
詠
進
要業
領を
に書
よい
らて



は目の・まは第的他法利す者以特令別に にのな基提目理づ提供的由＜供 まのが開の せめる要限 んに場請

自合が
らをあ
し用きた
「利合
又用そ


