おりい 義イ 順のス条ま増とこの分ま前ク 勉村程大礼の願まつこにト肥調二と件せ殖しとほ化す駆ア私強隆四学を度こ いすそれ時な後に種を的んやてにかす ${ }^{\circ}$ 細ウはし一年大申 「申がうか間ど医進類作に。分はよのる腎胞ト腎て先生学し肥に し「のらをに育んのるノこ化 ・つ細能臓のし臓お生と院上後ち上ど努も使費振でマ必ツのを๗て胞力前増た前りのし医げ医は げう力 「うや興いウ要ク目制三｀へを駆殖り，駆ま研て学ま育 まぞを肥こす会まスがア標御が腎分持細や 「細す究 教す振私 す引続後と時のす
きけ医が間奨
続て育でを学
ごし
軦り まくの
撻たにた恥ががげ
ごとし
指思ぬ

本
のてう
程お




もとは あすて売Fた方作こすがるのま究学薬を つに生最りるいさDらは用のる存有開すを生会私い今 とな活後またまれAす効すとと在機発。してで社はた回研りにですめするのと果るき左し化と私て現の二だ究まおす ${ }^{\circ}$ の ${ }^{\circ}$ キ キ政いが場問側ま合不のい在研○い平 にすいが 不そう策うな合題型す物斉研る薬究○て成頑・て留 斉のル決点い 「は 「がの反究博学室一ま二張再勉学 触た医定で｀一｀右天大応の士教で年こ十 りび強生 媒め薬にああ方こ側然部のテ2育働かと一 た感まと 反光品よりるはの型物分開 \｜年部いらに年 い謝たし 応学のつまい願人がをは発マ次のて二あ度 とのはて の的数てすはう工半人光では 「分 「○り肥思の研奨 開純が単 ${ }^{\circ}$ 全機合分工学す新オ子二○が後 い言究学 発粋近一まく能成ず的異 ${ }^{\circ}$ し 薬○六と医 ま葉に金 はな年異た違を物つに性自いヨ化○年う育 すをとを極医急性現つ発質作合体然キン学七まご振申て受 め薬激体在た揮がら成の界ラソ研年でざ興
しもは て品にとア作す生れし片にルン究に韓い会上良る 重を増しメ用る体まよ方存なと室来国ま奨 げいこ 要開加てリをが内すうだ在触申でたのし学 てこと で発し販力も他で。とけす媒し研留製た金


の大で日 と海察海生いま神しと した育年皆変い本卒な馬さ馬型ます経く呼私上こ振生様励まと業り形れで す。 ${ }^{\circ}$ に発ぶのげと興で にますののま成まはを ${ }^{\circ}$ 『対見分研まを会す。心さ ${ }^{\circ}$ 学後しにし，「こ海资しさ泌究す。「医 よれ最術｢た重た細で馬き反れ分テ「肥学こ

博 熊


めるなー学の一究増夕今とをとな医里あ
 る善度会ま育をの察と減会も善芚会ま青をの祭と減会も動人熊県療
 とて とき て九貝」。医すもし環社皆いのい成ら心て名数こ学る，ま境会様時低ま り援二十状発責私た咸助十九呮展がちこ势勢医がが紿謝を一年ににあはのさよ療じき汫継年度も努りはよむれり療して申継年度も怒り，常うで厳壊して上い五四かなまにないし，ま財 げた六○わけた最厳るい医す䍒 まだ九名られ



















まし成世だ名十書のの


