

## 君

野
も

ん

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | On orturt |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Indin |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




は



| 水 |
| :---: |



応
で
き
る
よ
う
に
う加
須
賀
さ
ん
嫌
な
思
い を
む
れ ん た
な
ら本
当
に
す
ま
ま



8 そてださ
れい
以るし転屋る
に の
にだし，で，
加
加須伝残腿須加人

接 ま 惪 土 腰 室 予 各

NC
て
くらろが
かないいつに
気いだる。

$$
\begin{aligned}
& \text { か }
\end{aligned}
$$

坂薬って簢


－て膰に其和鮊二 $f=$


边む隼
表
残

にけい生事加。
必れた活は
要ばりを


須 性た。 さ着そした。

|  |
| :---: |
|  |


 があ下 す がてに or を
か
け
て
し
れ
た
り，

## 

 るにとな病

 わ

## 方

寄


 し
言
$い$
な
が
$ら$
も
坂
が外っがだ来た主嫌や 1 max Ch い に
乗
せ
る
和
す
る
た
に
に


吱
り身苂
えに
立
－か

## 

男 ん
は
僕

| が |
| :--- |
| 清 |

拭

恥
男
の
人
が
拭
く
の
$?$ いがさ好製が货さ




小管 － $\mathrm{vilin} \cap \mathrm{C}$


$6+\prec$㪀 以

今
は
手
術
の
¿
か
番
番
配


す す。 う 加顔 そ須
で賀
き
て あ


 な のこの内笑




＋6


 な － 6

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| nevetumbum |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| -nvor | - |  | 交 |

夜
加ります ま 悪 僕 う，た。 $\begin{array}{ccc}\text { 須 } & \text { ま } & \text { せ } \\ \text { 賀 } & \text { し } & \text { え } \\ \text { む } & \text { よ } \\ \text { ん } & \text { そ }\end{array}$扂 加室
の
友
野
さ
ん
が
退
院
す
る
と いに
う 促
のじ
挨
拶
の
た
め
ス
タ
ッ
フ
そ


 $\bigcirc$ ○
 は
患
者
さ
え
で
は
な
僕
の
方
だ
つ
た
の
だ
と
わ
か
$っ$
た
た
僕
は
 な
し
が よ $\begin{array}{llll}\text { 坂 } & \text { た } & \text { そ } \\ \text { 下 } & \text { 答 } \\ \text { さ } \\ \text { え } & う & \text { え } \\ \text { え な } & \text { た }\end{array}$ 1 क्षाMn こ
え
ば
ん
は
前
前
澤
さ
え $\begin{array}{ll}\text { る が } \\ \text { わ } & \text { 男 } \\ \text { だ } & \\ \text { か } \\ \text { か } \\ \text { か } \\ \text { ら } \\ \text { 気 } \\ \text { 護 } \\ \text { に だ }\end{array}$

 れ私
る
ね $\begin{array}{ll}\text { と } \\ \text { 言 } \\ \text { つ } \\ \text { て } \\ \text { て } \\ \text { く } & \\ \text { に }\end{array}$死先
日
は
ご
め

し かた た ま い じっでさ た
n－Frted
分
の
こ ね


変

「 －$\theta$ ot
い 勤
の
日
の
後
同
僚
の
看
護
師
に
加
須
賀
¿
の








 い か
に
な
な そ。本
当

に | 加 |
| :--- |
| 須 |
| 賀 |実 ざ orve tu と ス

テ
1
$シ$ て看

ン米かっ



手い痛して处看だ






 え。
あ
の
加
須示
が
騒
き
出
し
た
よ





※ 6





|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 「Nucnerortin」 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 枵入。 |
|  |



時かかに病どの伝間ら命来棟の力染 がな


防どのらはス病病護の現ななタ棟棟沙䓝
 ancur rugill oevy yo さ
に
に
対
応
し
な
ね
れ フ プ
L
1
な
ど
望
あ
る
あ
 は H㸚ㅁ
加細拭紅「新痛
い
言
$\vdots$言言 く ऐ ら
れ
3
あ
の

看痛
 て
生
き
て
て た
痛
信 あ
げ
ら
に ら


。
 と そ ん
だ
思
う け いとる な思 ての。


加边 －＊） －こervo
滴してそした
も
だ
た
た
た だる患緒に分に透 そ者に恥て
 ら
な
$<$
な
な
$\vdots$
て
$\vdots$
$\vdots$
僕 に crox を と
 た
手
紙
透
明
の

 し考
而私的蓡！


 Hシハー・ こ で
の
時 P
S い や く
$+8+6$
が まし に晩さ のリンリ゙

 ऽかれためロ と
あ
の
晩
の緒
に
入
っ加須
賀
さ
え
の
先
行 ぎ

のル小梠 て ђ た意
䓋
し
乙度
㿟
線
戻
机
 $い$
3
茂 た
よ
$j$
に
さ
さ
而謂隹の封

「まいのーラにな

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






「MATR


## 

 －「机楽

㚼結付重士 む
L
就




叔
楚
は僕
は
㖙
頜

边号僕
は
胸田こ护水何色 せ等少人

＋86






