<table>
<thead>
<tr>
<th>著者</th>
<th>片嶺忠識 田本稼堂 落合東郭 宮川直哉 山内正瞭</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>雑誌名</td>
<td>龍南會雑誌</td>
</tr>
<tr>
<td>巻</td>
<td>4 9</td>
</tr>
<tr>
<td>ページ</td>
<td>4 9 5 1</td>
</tr>
<tr>
<td>発行年</td>
<td>1896-10-24</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2298/4583">http://hdl.handle.net/2298/4583</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
隨観録

去歳乙酉七月小庭李樹之下産靈芝一莖至本年五月復生數莖。每莖一葉乃至三
葉層々隠蔽枝而挺生狀類奇矣。諸友見以爲異。便予索詩文於大方子素之詞藻不
解諳事者然詫友之能憑有不可勸止者乃雖得難錄欲永不忘其好意也。丙申九月

芝 厳 本

片嶺氏園中生玉來徵詩於四因賦寄

黑本 稷 堂

五老峰前採訪通靈知朽餘夜光玉實然照到小園中。友人片嶺恕卿庭生靈芝恕卿愛重不措乃賦之以贈。落合 東 郭

神仙眷屬是夫君移根今日堪爲侶室谷芳蘭仍此地。文

文
孤枕紗帳裏酒醒眠得難去年從軍役橫槊宿江干病兒時入聲嘯々幾驚魂家人知我意寄語時報安歸家身無恙平安將一年朝青衣晚携兒入九泉今夕是何夕追悔無勝肝

不眠

夜半

處士

危巖壁立幾千尋溪水繞根曲曲深鳥道高懸天尺尺雲霧遙鎖暮鐘音

秋風十載六朝風味宴然真夢成

後赤壁賦字

孤舟一葉放長流月上高山顧翠幽松影明時鸂鶒漣漪水聲沸處見魚遊從臨江履從行止

俛仰嘯歌聽去留舉酒自酌無夜睡我如非我樂無休

白居易年大成賦