

|  | $\begin{aligned} & \text { 学助平 } \\ & \text { 金盛 } \\ & \text { 授金外七 } \\ & \text { 式国年 } \\ & \text { を度 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |

体るえのな継る
 ににいを携生 あ無で肯わが私も こをあでも見もたを取キの る賃は定り現は学 の金な的たれ疑園 で労いにくな問祭す し働か受なかでを ょをとけかつし存 う強考入つたた続制えれた存すま誰昨 せ続るしやそも年る さ権ためれ学度必 せ利 。てな園 要 るが嫌しら祭後が べ一がまそにをあ
感わせ料よ有園避り厳う じたんもう利祭け，しの るる。出なにのたそいは学労秋ま名な運がれ部日生働のせ声る営る以活々 がをたんをこに傾外動多強つ。得と携向に「余 いいたそらはわに時バ裕 のら二のれなつあ間イの

学昨
年
生 誠 運年に私をに営こ実き山表りた度行 がしがめは ら委年実でし深う後熋 な た めく目務して部 ことめ上た助の開となるげ。成本藤催のりのま医金九山 さでまはす学を医 れきすー。部賜学寛

## 



