陸法言『切韻』研究

藤田拓海
陸法言『切韻』研究
藤田拓海

目次

序章 ................................................................................................................. 8
1 緒言 .............................................................................................................. 8
  1.1 『切韻』の価値 .................................................................................. 9
  1.2 中国学と『切韻』 .......................................................................... 9
  1.3 日本語学と『切韻』 ...................................................................... 10
2 陸法言『切韻』 ...................................................................................... 11
3 切韻系韻書 ............................................................................................ 12
4 凡例 ........................................................................................................... 14
5 本稿の構成 ............................................................................................... 15
第1章 『切韻』残巻研究史 ...................................................................... 17
  はじめに ...................................................................................................... 17
  第1節 出土残巻と伝世残巻 .................................................................. 17
    1.1 出土残巻の発見と紹介 .................................................................. 17
    1.2 出土残巻の所在と整理番号による名称 ....................................... 17
    1.3 伝世残巻について ........................................................................ 18
    1.4 劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』内の名称について ........ 18
  第2節 残巻の紹介と研究 ...................................................................... 19
    2.1 残巻研究史の区分 ........................................................................ 19
    2.2 第1期 劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』まで .................. 20
    2.3 第2期 姜亮夫[1955]『漢詩敦煌謄本』まで .................................. 21
    2.4 第3期 上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』まで ......................... 22
    2.5 第4期 1974年から2000年まで .................................................. 23
    2.6 第5期 2001年から現在まで ...................................................... 24
  第3節 テクストと判読 ........................................................................... 26
  第4節 残巻の分類とその特徴 ................................................................ 27
    4.1 上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』の分類について ................... 27
    4.2 各分類ごとの特徴 ....................................................................... 27
      4.2.1 ①陸法言 .............................................................................. 27
      4.2.2 ②初期 .................................................................................. 29
      4.2.3 ③長孫訥言 ......................................................................... 30
      4.2.4 ④王仁昫 .......................................................................... 32
      4.2.5 ⑤中期 ................................................................................. 34
      4.2.6 ⑥唐韻 ............................................................................... 35
      4.2.7 ⑦大唐刊謄補闕切韻.......................................................... 38
      4.2.8 ⑧孫愐序切韻 .................................................................. 39
      4.2.9 ⑨晚期 ............................................................................... 40
第5節 陸法言『切韻』復元の試み
5.1 李永富[1973]『切韻艸齢』と上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』
5.2 李永富[1973]『切韻艸齢』の問題点と解決法

おわりに

第2章 『切韻』各論

はじめに

第1節 『切韻』残巻各説
1.1 残巻の分類法について
1.2 残巻の分類における問題 — P3696 とその周辺残巻を例として
1.3 残巻各説
1.3.1 「1陸法言」残巻
1.3.2 「2初期」残巻
1.3.3 「3長孫訥言」残巻
1.3.4 「4王仁昫」残巻（王一と王三）
1.3.5 「5中期」残巻
1.3.6 「6唐韻」残巻
1.3.7 「7大唐刊謬補闕切韻」「8孫頌律切韻」残巻
1.3.8 「9晩期」各残巻について

第2節 陸法言『切韻』復元の方法
2.1 残巻を用いた基本的方法
2.1.1 「1陸法言」「2初期」「4王仁昫」「4王仁昫」による推定・復元
2.1.2 「3長孫訥言」とによる推定・復元
2.1.3 「6唐韻」による推定・復元
2.2 推定困難な例
2.2.1 正文の有無を推定することの限界
2.2.2 注文を推定することの限界
2.2.3 切韻逸文資料による推定の限界

第3節 『切韻』における増補と省略
3.1 「1陸法言」と「2初期」の分類について
3.1.1 遠藤光暁[1988]の見解
3.1.2 上田正[1989]に見られる問題点
3.1.3 「1陸法言」残巻に見られる増補部分
3.2 切韻に見られる省略について
3.3 残巻の帰属問題と陸本の推定

第4節 『切韻』諸本と音類
4.1 創韻を用いる際の注意点
4.1.1 韻目と反切下字の相違
4.1.2 創韻に受け継がれない切韻小韻
4.2 切韻諸本における反切の相違とその選択
4.3 小韻反切の解釈
4.3.1 重継帰属の問題
4.3.2 韻韻体系上の例外

おわりに

第3章 切韻注
第1節 平声

<p>| 1.1 | 東韻 | ... | 90 |
| 1.2 | 冬韻 | ... | 92 |
| 1.3 | 鍾韻 | ... | 93 |
| 1.4 | 江韻 | ... | 94 |
| 1.5 | 支韻 | ... | 95 |
| 1.6 | 脂韻 | ... | 96 |
| 1.7 | 之韻 | ... | 97 |
| 1.8 | 微韻 | ... | 98 |
| 1.9 | 魚韻 | ... | 99 |
| 1.10 | 虜韻 | ... | 100 |
| 1.11 | 模韻 | ... | 101 |
| 1.12 | 齊韻 | ... | 102 |
| 1.13 | 佳韻 | ... | 103 |
| 1.14 | 皆韻 | ... | 104 |
| 1.15 | 灰韻 | ... | 105 |
| 1.16 | 咸韻 | ... | 106 |
| 1.17 | 真韻 | ... | 107 |
| 1.18 | 臘韻 | ... | 108 |
| 1.19 | 文韻 | ... | 109 |
| 1.20 | 殷韻 | ... | 110 |
| 1.21 | 元韻 | ... | 111 |
| 1.22 | 魚韻 | ... | 112 |
| 1.23 | 痕韻 | ... | 113 |
| 1.24 | 寒韻 | ... | 114 |
| 1.25 | 雀韻 | ... | 115 |
| 1.26 | 山韻 | ... | 116 |
| 1.27 | 先韻 | ... | 117 |
| 1.28 | 仙韻 | ... | 118 |
| 1.29 | 竜韻 | ... | 119 |
| 1.30 | 宵韻 | ... | 120 |
| 1.31 | 舍韻 | ... | 121 |
| 1.32 | 豪韻 | ... | 122 |
| 1.33 | 歌韻 | ... | 123 |
| 1.34 | 麻韻 | ... | 124 |
| 1.35 | 禽韻 | ... | 125 |
| 1.36 | 諫韻 | ... | 126 |
| 1.37 | 陽韻 | ... | 127 |
| 1.38 | 唐韻 | ... | 128 |
| 1.39 | 胪韻 | ... | 129 |
| 1.40 | 耕韻 | ... | 130 |
| 1.41 | 清韻 | ... | 131 |
| 1.42 | 青韻 | ... | 132 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>页码</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.43</td>
<td>尤韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.44</td>
<td>侯韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.45</td>
<td>幽韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.46</td>
<td>侵韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.47</td>
<td>鹽韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.48</td>
<td>添韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.49</td>
<td>蒸韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.50</td>
<td>登韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.51</td>
<td>咸韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.52</td>
<td>衛韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.53</td>
<td>嚴韻</td>
</tr>
<tr>
<td>1.54</td>
<td>凡韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

第2節 上声 ......................................................... 121
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>页码</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>蟲韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>腫韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>講韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4</td>
<td>紙韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>旨韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>止韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.7</td>
<td>尾韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.8</td>
<td>語韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.9</td>
<td>咕韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.10</td>
<td>姥韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.11</td>
<td>齊韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.12</td>
<td>蟹韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.13</td>
<td>豬韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.14</td>
<td>賭韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.15</td>
<td>海韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.16</td>
<td>修韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.17</td>
<td>吻韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.18</td>
<td>暗韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.19</td>
<td>阮韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.20</td>
<td>混韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.21</td>
<td>佪韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.22</td>
<td>早韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.23</td>
<td>潮韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.24</td>
<td>產韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.25</td>
<td>鉛韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.26</td>
<td>獵韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.27</td>
<td>築韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.28</td>
<td>小韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.29</td>
<td>巧韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.30</td>
<td>啄韻</td>
</tr>
<tr>
<td>2.31</td>
<td>脈韻</td>
</tr>
<tr>
<td>項目</td>
<td>韻目</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>靈韻</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>感韻</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>震韻</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>養韻</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>類韻</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>梗韻</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>慶韻</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>塵韻</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>迴韻</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>有韻</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>厚韻</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>驟韻</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>虎韻</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>粤韻</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>汝韻</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>招韻</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>等韻</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>見韻</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>柞韻</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>范韻</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>送韻</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>宋韻</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>用韻</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>續韻</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>宦韻</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>至韻</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>志韻</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>未韻</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>御韻</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>邁韻</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>暮韻</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>泰韻</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>霧韻</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>祭韻</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>卦韻</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>怪韻</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>夫韻</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>領韻</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>代韻</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>廢韻</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>震韻</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>間韻</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>案韻</td>
<td>158</td>
</tr>
</tbody>
</table>
第4節 人声

4.1 屋韻

4.2 沃韻

4.3 婢韻

4.4 覺韻

4.5 質韻

4.6 物韻

4.7 構韻

4.8 迄韻

4.9 月韻

4.10 没韻
付論

終章

4.11 末韻.................................................................・171・
4.12 末韻.................................................................・171・
4.13 箸韻.................................................................・172・
4.14 屋韻.................................................................・172・
4.15 薬韻.................................................................・172・
4.16 錫韻.................................................................・172・
4.17 昔韻.................................................................・173・
4.18 麦韻.................................................................・173・
4.19 陌韻.................................................................・174・
4.20 合韻.................................................................・174・
4.21 直韻.................................................................・174・
4.22 沽韻.................................................................・175・
4.23 狩韻.................................................................・175・
4.24 薬韻.................................................................・175・
4.25 估韻.................................................................・175・
4.26 纂韻.................................................................・175・
4.27 薬韻.................................................................・176・
4.28 鐸韻.................................................................・176・
4.29 職韻.................................................................・177・
4.30 德韻.................................................................・178・
4.31 業韻.................................................................・178・
4.32 乏韻.................................................................・178・
おわりに .................................................................・179・

終章...........................................................................・180・

1 結語 ...........................................................................・180・
2 今後の展望 .............................................................・180・

参考文献 ......................................................................・182・

付論 「駄 (カン)」「粋 (ケン)」字考 .....................................・189・
序章

1 緒言

漢代に訓詁学が盛んになるとともに、漢字を収集・分類した小学書も続々と編纂された。語義による分類を施した前漢の『爾雅』、字体による分類を施した後漢の『説文解字』がその代表である。漢字の三要素「形」 「音」「義」のうち、ここに「義」「形」に基づいた字書が生まれたのである。後漢・三国時代はまた、仏教とともに流入した梵語を通して、自国語すなわち漢語への認識が高まった時代でもあり、精密な音表記「反切」が生まれた。そして「音」による分類を施した字書すなわち韻書が誕生した。

韻書の祖は、魏の李登『聲類』である。続いて晋の呂静『韻集』が現れた。その後、南北朝時代を通して数多くの韻書が生まれている。詩作も盛んにおこなわれたこの時期には、沈約による四声の発見もあった。顔師古『顔氏家訓』のいう「音韻鋒出」の時代である。この南北朝を統一した隋の仁寿元年（601年）に、韻書『切韻』は誕生した。撰者は陸法言である。

隋はわずか二代で終焉を迎え、300年近くに渡る唐時代を迎える。近体詩が成立し、科挙の整備も進んでいったこの時期、『切韻』は多くの人々によって増補改訂され、様々なバリエーションを生み出した。いわゆる切韻系韻書である。切韻系韻書は唐時代における韻書としての地位を不動のものとし、それ以前の韻書は次第に姿を消していった。数多くの伝説を経た切韻系韻書は、五代を経て北宋の時代へと伝えられる。版本が本格化していたこの北宋の大中祥符元年（1008年）に、それまでの切韻系韻書の集大成である『廣韻』が成立した。正式名称を『大宋重修廣韻』といい、国家的事业として刊行された勅撰の韻書である。『廣韻』の刊行に及んで、写本として伝えられてきた多くの書籍と共に、切韻系韻書もまた滅んでいった。

その後、元・明時代を通じて新たな韻書が次々と誕生したが、それに伴い『廣韻』は埋もれていた。明末になると、もはや『廣韻』は忘れ去られていた。その価値を見出し出版したのが顧炎武である。清朝考証学の隆盛と共に、『廣韻』はその真価を発揮することとなった。始めは『詩經』に基づく上古音研究に用いられていた『廣韻』は、清末の陳澧に至って『切韻』本来の時代に相当する中古音研究に利用されることとなり、20世紀のB.Karlgrenによる近代的な研究へと発展した。

B.Karlgrenの研究と相前後する20世紀初頭、敦煌から数多くの重要な漢籍が発見されたが、その中には失われていた『廣韻』以前の切韻系韻書も含まれていた。これらは残巻ではあったが、以来続々と整理が進められ、さまざまな研究に用いられた。1947年には、切韻系韻書の一つである王仁昫『刊謬補缺切韻』（706年）の完本も発見された。そうした中で切韻系韻書の祖本である陸法言『切韻』を復元したのが李永富[1973]『切韻輯斠』である。


また、李永富[1973]と上田正[1975]は、ともに優れた研究であるが、いずれも日本国内での利用が著しく少ない。おそらく出版地・出版数の影響であろう。未だに『廣韻』や王仁昫『刊謬補缺切韻』の影響力は大きいものがある。ただ、前者は陸法言『切韻』から400年を隔てているために改変が多く、後者は写本ゆえの誤写・脱落が多い。古典籍を扱う上でより信頼できるテクストの確保は必須事項である。これがより高度な研究につながるのである。

以上のような現状を踏まえ、本書ではより原本に近い陸法言『切韻』の姿を求ることとした。そのための方法としては、最古の完本である王仁昫『刊謬補缺切韻』を底本とし、後世の増補部分を取り除くことで陸法言『切韻』の復元を行うことなどが必要となるであろう。しかし、これを行うには膨大な時間と考証が必要となる。

1 広義の用法である。狭義の用法における字書とは字体分類型の『説文解字』『玉篇』などを指す。
そこで本稿では、陸法言『切韻』復元に至る手続きの一つとして、李永富[1973]の全面的な検証・修正を行うこととした。李永富[1973]復元の陸法言『切韻』は架空の存在である。しかし、これを修正・補強することで、本来の方法によって復元されるべき陸法言『切韻』に対する、一種の鏡像としての意味を持ちうるはずである。
よって本稿では、先行研究を反映させるなど様々な修正を李永富[1973]に施すことで、『切韻』研究を一歩前に進めてみたいと思う。

1.1 『切韻』の価値

陸法言『切韻』は、隋の仁寿元年（601年）の序をもつ韻書であり、北宋の『廣韻』に至るまで、数多くの増訂本（切韻系韻書）を生み出した。その音韻体系は中古音と称され、中国語音韻史上、最も重要な位置を占める。重要とされる所以は、それが全体を把握できる最古の音韻体系であること、中国各地の方言音（方音）のほとんどを含むことなどによる。紀元前の上古音をはじめ、近世音、現代方言音の研究は、中古音を基準として行われる。そしてまた、中古音は、日本漢字音を始めとする域外漢字音を研究する上でも基準となるものである。

唐代に数多く存在した切韻系韻書であるが、版本として命脈を保った『廣韻』を除いては、全て散逸した。20世紀に入ると、各種の切韻残巻が発見され、切韻系韻書の姿が次第に明らかとなってきた。特に重要のが1947年に発見された王仁昫『刊謬補缺切韻』（706年）の完本である。尤も、中古音研究の先駆けである清陳澧『切韻考』や、B.Karlgren「Études sur la phonologie chinoise」（1915-26）が『廣韻』を用いて行った研究は、王仁昫『刊謬補缺切韻』を用いた李榮[1952]『切韵音系』によっても、細部の違いが見いだせるのみであった。これは『廣韻』を400年遡る陸法言『切韻』によってもなお、同様といえる。それは『廣韻』が陸法言『切韻』の体系を受け継いでいるからであり、またその故に『廣韻』に至る一連の韻書は切韻系韻書と呼ばれるのである。

陸法言『切韻』を推定・復元した優れた研究として、李永富[1973]『切韵輯斠』と上田正[1975]『切韻諸本反切總覧』がある。ただし、両者の目的・体裁は大きく異なる。前者は文献学的な全体的復元であり、後者は音韻資料としての部分的復元である。本稿は、前者即ち李永富[1973]の修正を目的とし、上田正[1975]の成果を反映させることで、文献学的研究・音韻学的研究いずれにも耐えうるテクストの完成を目指す。しかし、先に述べた通り、陸法言『切韻』の音韻体系は『廣韻』に受け継がれている。では何故に陸法言『切韻』が必要とされるのか。

唐代以後の増補本では代用し得ない陸法言『切韻』の価値としては、それ以前の韻書の姿を窺う可能性を秘めていることが挙げられるであろう。しかし、それとともに、陸法言『切韻』ひいては切韻系韻書が、漢字文化圏にとって非常に重要な存在であると考えるからである。以下、中国学・日本語学と『切韻』との関連性について述べてみたい。

1.2 中国学と『切韻』

南北朝の分裂に終止符を打った隋の時代に陸法言『切韻』は誕生した。しかし、隋はわずか二代で滅び去っている。したがって、増訂本たる切韻系韻書は唐代以後生まれることとなった。この隋唐二代にかかわるものとして、哲学・思想面からは経学における音注の存在と『經典釋文』の成立、文学面からは特に唐詩の流行を挙げることができるよう。

漢代以降盛んとなった訓詁学は、南北朝時代を通じて多数の解釈を生み出した。その集大成として成立したのが7世紀末の陸德明『經典釋文』である。この『經典釋文』は「周易音義」以下14種の音義書で構成されている。「音義」における「音」とは音による注釈、すなわち音注を指す。『經典釋文』はしたがって音注を含んだ経学のための注釈書である。大量に含まれた音注を解釈するのに必要なものである。同様の音注を含んだ経書を解釈するのが重要である。『經典釋文』は、現代音注が『十三經注疏』に多く受け継がれている『十三經注疏』に近いものです。
文』以外の音注も含まれているが、これら一連の音注を比較・検討する上での物差しとなるのもまた『切韻』なのである。したがって、音注を理解するうえで、『切韻』は最も重要な存在である。なお、『經典釋文』に見られる陸徳明音は、南朝梁の顧野王『玉篇』とともに南方読書音を反映しているとされ、『切韻』の音韻体系とは若干のずれが認められている。

『切韻』は唐代に隆盛を極めた韻書である。その価値の高さゆえに、前代の韻書は次々と滅び去る運命をたどっている。したがって、音注を理解するうえで、『切韻』は最も重要な存在である。

なお、『經典釋文』に見られる陸徳明音は、南朝梁の顧野王『玉篇』とともに南方読書音を反映しているとされ、『切韻』の音韻体系とは若干のずれが認められる。『切韻』は唐代に隆盛を極めた韻書である。その価値の高さゆえに、前代の韻書は次々と滅び去る運命をたどっている。したがって、音注を理解するうえで、『切韻』は最も重要な存在である。

陸法言『切韻』の韻目数は 193 韻である。王仁昫『刊謬補缺切韻』は 195 韻、『廣韻』は 206 韻となっているが、これは実質的な相違ではない。これらの韻目から、音の近いものを統合させて生まれたのが詩韻である。

1.3 日本語学と『切韻』

いうまでもなく、日本は有史以前より中国文化の影響を受けている。特に、上代において隋唐からもたらされたものは、後の日本国語音韻史に決定的な影響を与えたが、その隋唐期の音韻体系こそがまさに中古音である。『切韻』は中古音の根本資料であり、切韻系韻書は日本の古文献に多くの足跡を残している。特に『切韻』と関連深いのは、日本語音韻史・日本漢字音・日本古辞書であろう。

日本の古辞書史は『切韻』無くして語れないであろう。日本の古文献には至るところに『切韻』の痕跡がある。漢籍目録『日本国見在書目録』に記された 16 家の『切韻』は、梵語・中国語音の影響を受けたものである。したがって、音韻史研究において中国音韻史が重要であることは、有坂秀世（1944/1957）『國語音韻史の研究』「序」が述べる「支那語音韻史に通ぜずして國語音韻史を語ることは出来ず、又、國語音韻史に通ぜずして支那語音韻史を語ることは出来ない。」という言葉があまりにも有名である。

日本の古辞書は、『切韻』の題目は、『新撰字鏡』『五經』『説文』を学んだことが記されている。日本の古辞書は『切韻』を基盤とするものである。特に、『切韻』の研究が寄与し得る日本語学資料としては『新撰字鏡』を挙げることができる。
鏡」には、かなりまとまった数の『切韻』引用が見られるが、その引用の多くは陸法言『切韻』原用の部分と認められる。即ち王仁昫『刊謬補缺切韻』や『廣韻』の如き、多くの増補を経た改訂本ではないのである。『新撰字鏡』と『切韻』との関連を扱った研究は数が少なく、なお検討すべきことが多いように思われる。したがって、『新撰字鏡』の研究進展には、陸法言『切韻』が大きな力を発揮するはずである。

2 陸法言『切韻』

本稿は「陸法言『切韻』研究」と題する。「陸」は姓、「法言」は字である。この『陸法言切韻』は、『舊唐書』経籍志、『新唐書』藝文志に著録されているのであるが、そこではともに「陸慈」と記されている。では、名は「慈」であるかといえば、これは「詞」の誤りである4。ではなぜ「慈」に誤ったのかというと、 「詞」と「慈」の音が非常に接近していたためである。音韻の力は、正史の記載にも影響を与えている。音韻の書である『陸詞』『切韻』が「陸慈」『切韻』に誤られたことは、まさに奇縁といえよう。

さて、陸法言『切韻』について、その概要を述べてみたい。

『切韻』が編纂されたのは、陸法言序によると、隋の開皇年間(581年-600年)の始めに、劉臻・顏之推・盧思道・魏彦淵・李若・蕭該・辛德源・薛道衡の8人が、陸法言の家すなわち(陸法言の父)陸爽の家を尋ね、音韻を論じたことが契機となっている5。ここから十数年を経た隋の仁寿元年(601年)に陸法言『切韻』は成立した。全5巻で構成された、四声193韻の体系をもつ韻書である。

四声とは「平声」「上声」「去声」「入声」のことである。字数の多い「平声」は2巻分充てられている6。「入声」が第5巻に相当する。「平声」は第1巻「1東韻」から始まり、第2巻「54凡韻」に終わる。続いて「上声」「去声」「入声」と排列され、「入声」の「32乏韻」で締めくくる。四声の初めと終わりとを図示すると以下のようになる。

| 第1、2巻 | 平声 | 1東韻 | ～ | 54凡韻 |
| 第3巻 | 上声 | 1董韻 | ～ | 51梵韻 |
| 第4巻 | 去声 | 1送韻 | ～ | 56梵韻 |
| 第5巻 | 入声 | 1屋韻 | ～ | 32乏韻 |

1つの韻目は、同音字からなるグループ「小韻」に分けられる。李永富[1973]『切韻輯斠』復元の陸法言『切韻』の冒頭「平声、1東韻」を用いて示すと以下のようになる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻目</th>
<th>1東</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>小韻</td>
<td>1東</td>
</tr>
<tr>
<td>正文注文</td>
<td>東徳紅反二</td>
</tr>
<tr>
<td>淊水名</td>
<td>童古作徳今為童子</td>
</tr>
<tr>
<td>～</td>
<td>又陟隆反又陟仲反三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

同一小韻に属する正文（見出し字）「東」「涷」は同音である。「東」字は小韻における始めの字であり7、これを「小韻首字」と言う8。小韻首字にはその小韻内に含まれる字の音を示す反切（小韻反切）9と、小韻内に含まれる字数を示す注記（字数注）が付されている。「同」「中」もまた小韻首字である10。陸法言『切韻』は、193の韻目と3千を超える小韻から構成され、計1万字以上を収録した録書である。

4 これを考証したのは狩谷棭斎『箋注倭名類聚抄』である。
5 序は「昔、開皇初、有劉儀同臻・顏外史之推・盧武陽思道・魏著作彦淵・李常侍若・蕭國子該・辛諮議德源・薛史部道衡等八人、同詣法言門宿。夜永酒闌、論及音韻。」より始まる。なお、本稿は序文を対象とするものではない。
6 『廣韻』では、第1巻を「上平声」、第2巻を「下平声」としている。
7 「東」字は韻目における始めの字であり、小韻における始めの字でもある。
8 小韻首字・小韻代表字・小韻筆頭字などとも呼ぶ（「小韻」を省略することもある）。
9 「東」字における「徳紅反」という、正反・正切などともいう。
10 「中」に付された「又陟仲反」は又反反切（又反・又切）といい、別の音があることを示している。

- 11 -
3 切韻系韻書

上田正[1984:序]が「その増訂本を撰するもの 50 家に及んだ」とする『切韻』であるが、王仁昫『刊謬補缺切韻』や『廣韻』のほかに完本を残すものはない。しかし、『切韻』が唐代に盛んに用いられていたこと、日本にも多数伝えられていたことは、様々な記録から伺うことができる。

『切韻』が編纂されるきっかけについては前述した。劉臻・顏之推ら 8 人が、陸法言の家すなわち陸爽の家を尋ね音韻を論じたことに始まる。これら 8 人の名は、廣韻序に「已上八人，同撰集。」として挙げられているが、陸法言『切韻』すなわち原本切韻の編纂にかかわりをもたれていることから、切韻系韻書の撰者とは、廣韻序に「陸法言撰本。長孫訥言箋注。」として挙げられた 2 家（陸法言を含む 2 人）、さらに記された次の 9 家（9 人）を指す（『王仁昫』は「王仁煦」と記されている）。

郭知玄拾遺緒正以朱箋三百字。関亮増加字。薛峋増加字。王仁昫増加字。祝尚丘増加字。孫愐増加字。嚴寳文増加字。裴務齊増加字。陳道固増加字。

以上 11 家の『切韻』が切韻系韻書と呼ばれるものである。『廣韻』には計 11 家が見えるわけである。

上田正[1984:513-8]に整理された順を基準とし対照させて示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th>上田正[1984:513-8]「切韻各説」</th>
<th>『東宮切韻』</th>
<th>『見在書目録』</th>
<th>廣韻序</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 陸法言切韻 5巻 仁寿元年(601)撰</td>
<td>1 陸法言</td>
<td>陸法言</td>
<td>(1)陸法言</td>
</tr>
<tr>
<td>2 郭知玄切韻 5巻</td>
<td>2 曹憲</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 長孫訥言切韻 5巻 儀鳳 2年(677)撰</td>
<td>3 郭知玄</td>
<td>郭知玄</td>
<td>3 郭知玄</td>
</tr>
<tr>
<td>4 釈氏切韻 10巻</td>
<td>4 釈氏</td>
<td>釋弘演</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 武玄之韻詮</td>
<td>7 武玄之</td>
<td>武玄之</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 麻杲切韻 5巻 神竜元年(705)撰</td>
<td>9 麻杲</td>
<td>麻果</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 王仁昫切韻 5巻</td>
<td>10 王仁煦</td>
<td>王仁煦</td>
<td>6 王仁煦</td>
</tr>
<tr>
<td>8 張融考声切韻巻数未詳</td>
<td>8 張融</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 孫愐切韻 5巻 開元 21年(733)撰</td>
<td>12 孫愐</td>
<td>孫愐</td>
<td>8 孫愐</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐唐韻 5巻 天宝 10年(751)撰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

11 曹憲の書は『桂苑珠叢抄』とされる（上田正[1956、1981b]）。
12 武玄之は「韻詮」、または「切韻」（「釋弘演」のみ十巻、ほかは五巻）。
13 上田正[1984:513-8]では、成立年代順に配列され、書名のみ残って逸文の残っていない切韻は省かれている。なお、成立年時不明のものは引用書の年時に従っている。
14 『東宮切韻』はほぼ成立順に並べているとされている。上田正[1956:90]では「かく考えてくると広韻巻首の諸家切韻の記載順も成立年代順かと思われるので、もしそうだとすれば薛峋が王仁煦の前に置かれて『東宮切韻』の所引順と一致すると」と述べる。
15 「8 張融考声切韻」「13 元延堅韻英」は秦音系韻書として扱い、切韻系韻書とは見なさないので一般的である。また「5 武玄之韻詮」は分韻がやや特殊である。逸文から分韻を何うこと非常に困難である。
<table>
<thead>
<tr>
<th>巻数</th>
<th>10</th>
<th>孫徳切韻</th>
<th>5 巻</th>
<th>13</th>
<th>孫徳切韻</th>
<th>孫徳</th>
<th>11</th>
<th>沙門清徹切韻</th>
<th>5 巻</th>
<th>天宝元年(742)撰</th>
<th>14</th>
<th>沙門清徹切韻</th>
<th>沙門清徹</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td>祝尚丘切韻</td>
<td>天寶8年(749)撰</td>
<td>11</td>
<td>祝尚丘切韻</td>
<td>祝尚丘</td>
<td>7</td>
<td>祝尚丘切韻</td>
<td>祝尚丘</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>元延堅韻英</td>
<td>10 巻</td>
<td>天宝年間(742〜755)撰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>14</td>
<td>李舟切韻</td>
<td>10 巻(宋史には 5 巻)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>王存乂切韻</td>
<td>貞元17年(801)撰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16</td>
<td>蔣魴切韻</td>
<td>5 巻</td>
<td>元和13年(818)8月13日撰</td>
<td>蔣魴</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>東宮切韻</td>
<td>20 巻</td>
<td>菅原是善(880 聖)撰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>薛岫切韻</td>
<td>8 薛岫</td>
<td>5 薛岫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>韓知十切韻</td>
<td>5 巻</td>
<td>韓知下</td>
<td>6</td>
<td>韓知十</td>
<td>韓知下</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>裴務斉切韻</td>
<td>5 巻</td>
<td>裴務斉</td>
<td>10</td>
<td>裴務斉</td>
<td>陳道固</td>
<td>11</td>
<td>陳道固</td>
<td>盧自始</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>李審言切韻</td>
<td>巻数未詳</td>
<td>22</td>
<td>四声字苑</td>
<td>巻数選者未詳</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>巻数選者未詳</td>
<td>24</td>
<td>小切韻</td>
<td>選者未詳</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>長篠和尚切韻</td>
<td>巻数未詳</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>26</td>
<td>楊雲切韻</td>
<td>楊雲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>川韻</td>
<td>川韻</td>
<td>28</td>
<td>大宋重修広韻</td>
<td>5 巻</td>
<td>大中祥符元年(1008)撰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

発見された残巻中にこれらが含まれているのかは、重大な関心事であるが、広く認められているのは「1 陸法言切韻」「3 長孫訥言切韻」「7 王仁昫切韻」などに過ぎない。残巻ゆえに、書名・撰者が明確でないこともあるが、逸文と照合しても合わないものが多い。逆に言えば、諸残巻は上表の諸家以外である可能性も大いにあり得るのである。

なお、ここに見える王仁昫(煦)は『刊謬補缺切韻』の撰者であるが、これを「王仁昫切韻」などともいう。また、各切韻系録書を区別する際、撰者の姓の後に「韻」 「本」などを続けた略称も用いられる。陸法言切韻を「陸韻」「陸本」、長孫訥言切韻・王仁昫切韻をそれぞれ「長孫韻」「王韻」という如くである。

最後に、切韻系録書の韻目の異同について、上田正[1984:519]所掲の表に基づき以下に示しておく。
### 凡例
#### 字体について
字体については、固有名詞・引用部分以外は新字体を用いる。
「切韻表」および例用引用部分では、Unicodeの範囲にある文字を用いる。利用できる字体の中で近いものを選択し、表示できない文字は「囲」で示す。ただし、特定の文字として表示するべきか、それとも「囲」を用いるべきかについては、判断の難しい例が非常に多い。細かな区別については、IDS: Ideographic Description Sequence（漢字構成記述文字列）を用いることもあるが、基本的に本稿は「音韻資料」の提供を目的とすることを重視し、字体の厳密さは求めない。

#### 記号について
本稿では、記号として以下のものを用いる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>符号</th>
<th>意味</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>～</td>
<td>（長文であることなどにより）省略する場合に用いる。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| { ; } | 上田正[1975]により、「;」の右に四声および韻目序数・韻目名を、右に小韻序数・小韻首字を示す。なお、特定の小韻を指す場合、【○小韻】と示すことがある。
| [ ]  | [ ] 内に音類を示す。音類の順序は声母・等・開合・韻・声調とするが、議論に必要なものをのみ示す。なお、一つのみの場合は【○母】【○韻】の如く示す。

#### 『小韻内図示』
主として諸本における正文位置の相違を示し、必要に応じて注文を付す。正文は（陸本原有群では）縦に同字が並ぶよう配置し、適宜空白を設ける。注文は小字で示し、割注としているものもある（無注は「」のみ示し、増加字であることを示す「加」注記を上付きで示すことがある）。また、字数注を図表の右端に記すことがある（廣韻の注文は基本的に省略）。なお、廣韻で異体字として従属している正文（「上同」「古文」などの注文をもつ）は省略することを原則とする。

李永富[1973]に対する修正項目を示す（詳細は第3章「はじめに」参照）。

なお、書名については、『』で括らない場合がある。
また、切韻残巻の用例部分には以下の記号を用いる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>符号</th>
<th>意味</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>…</td>
<td>残欠部分</td>
</tr>
<tr>
<td>■</td>
<td>判読が困難な字（残存部から推定した場合、■を用いないことがある）</td>
</tr>
<tr>
<td>▣</td>
<td>表示が困難な字（Unicodeに無い文字）</td>
</tr>
<tr>
<td>◇</td>
<td>脱落と推定されるもの</td>
</tr>
<tr>
<td>◆</td>
<td>書写者による塗りつぶしなど</td>
</tr>
<tr>
<td>△</td>
<td>字数注のうち（朱字で書かれている、またその可能性があることにより）判読困難なもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 「切韻表」について
切韻諸本の状況をまとめたものである。1②347については正文中注文ともに示してある。6および廣韻は正文中のみ。5は正文中のみ示す場合と、正文・注文ともに示す場合がある。なお、廣韻にのみ見られる正文中の注文を載せない。右端に李永富[1973]『切韻輯斠』の推定、その左に本稿の推定を載せる。各字の順序は本稿推定に基づく。詳しくは各字の注文を参照のこと。

---

16 『語』を「言吾」、『煦』を「昫」に変換する。「□□口」、「□□口口」のように示す。
17 残巻の分類を示す（第1章第4節参照）。
18 56789および廣韻の注文は、必要に応じて切韻注で示す。
定のものであり、切韻諸本や李永富[1973]と異なることがある（問題がある場合は切韻注で述べる）。

切韻表「李永富[1973]推定」欄での網掛けは、本稿が修正した部分であり、切韻注で改める理由について論述する。ただし、字体および「〻」の差異には言及しない。

「本稿推定」欄での網掛けは、推定が不確実なものである。文字未入力の網掛けは、原本『切韻』未収と推定しているものの、原有と推定する余地も大きいものである。諸本間の差が大きいものや注が長文のものなど、切韻表で十分に示し得ないものについては、本稿第3章（切韻注）で示す。

先行研究の引用について

先行研究を引用する場合、元の表記（記号・句点等を含む）を再現することを原則とする。ただし、注番号・下線・傍点・ルビ等は全て省略する。注を付したものは全て私による。括弧で括られたものは省略することがある。省略（中略）する場合は「〜」を用いる。漢数字はアラビア数字に置き換える場合がある。

引用文献の頁は「：」の後に示すが、次のようにやや特殊なものもある（網掛けが数字部分）。

张・関[2008]『敦煌経部文献合集』 张・関[2008:翻刻頁:注釈頁<注釈番号>]

「(切韻) 残巻」と「(切韻) 諸本」の区別について

<table>
<thead>
<tr>
<th>(切韻) 残巻</th>
<th>廣韻は含まない。王三（王仁昫『刊謬補缺切韻』の完本）を含む。なお、本稿で述べる「残巻」は、比較的な残業のほか、小さな断片を含む。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(切韻) 諸本</td>
<td>廣韻を含む。また、後期の残巻（⑦大唐刊謬補闕切韻、⑧孫愐序切韻、⑨晚期）は含まないことがあり、逸文資料を含むことがある。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5 本稿の構成

序章

「1 諸言」では、本稿の目的である李永富[1973]改訂の意義、そして『切韻』の価値について述べた。「2 陸法言『切韻』」では、陸法言『切韻』編纂のいきさつ、体裁について述べた。「3 切韻系韻書」では、陸法言『切韻』の増訂本である切韻系韻書について概観した。その後に「4 凡例」「5 本稿の構成」を置いた。

第1章 『切韻』残巻研究史

「第1節」では、切韻残巻が発見された過程や、残巻の名称についての説明を行なった。「第2節」では、全5期に分け、残巻が学界に紹介されていく過程、残巻研究の流れについてまとめた。「第3節」では、残巻を扱う上のテクストの問題を考察した。「第4節」では、本稿が依拠する上田正[1973]の分類ごとの基準、残巻の体裁について解説した。「第5節」では、陸法言『切韻』を復元した李永富[1973]、上田正[1975]の説明を行うとともに問題点を指摘した。

第2章 『切韻』各論

「第1節」では、上田正[1973]、周祖謨[1983]、張・関[2008]における分類の相違をまず示した上で、上田正[1973]の分類に従って、各残巻に対する諸氏の見解をまとめた。「第2節」では、陸法言『切韻』の復元方法と、その限界について説明した。「第3節」では、残巻の分類において問題となる『切韻』の増補と省略について採り上げた。「第4節」では、『切韻』の音類が諸本や解釈如何で異なることがあることを示した。

第3章 切韻注

四声に基づき全4節に分け、李永富[1973]『切韻輯斠』が推定・復元した陸法言『切韻』に問題があると思われるものを取り上げ、修正内容を示した。その結果が「切韻表」に示されている。

終章

「1 結語」では、本稿のまとめ、李永富[1973]の修正度を示した。「2 今後の展望」では、残された課題や今後の展望について述べた。

参考文献

参考文献と依拠テクストを掲げた。
付論 「乾 (カン)」 「軻 (ケン)」字考

唐代を中心に、「乾」を「カン」に、「軻」を「ケン」に用いるという区別があったことを述べた小論である。この区別は『切韻』残巻の整理過程で見出したものであり、この小論で『切韻』の用例を多く示しているのはそのためである。本稿が行った李永富[1973]の修正にも、この小論の成果が反映されている。

付表 「切韻表」
切韻諸本の状況をまとめたものである。この切韻表に基づき、本稿の論述は展開される。

付表 「切韻残巻対照表」
各種残巻の残存状況・著書（論文）収録状況を示した表である。
第1章 『切韻』残巻研究史

はじめに

中古音の本格的研究は、(清)陳澧『切韻考』に始まる。ただし、書名に「切韻」を用いてはいるが、実際に参照しているのは『廣韻』である。B.Karlgren による研究も『廣韻』を用いたものである。以来、切韻系韻書の集大成として位置付けられる『廣韻』は、中古音研究の中心にあり続けている。それは陸法言『切韻』が失われているがゆえである。

20 世紀に入ると、『廣韻』を遡る各種の切韻残巻が発見・紹介され、整理・研究が進んでいった。本章では、まず残巻が発見されたいきさつについて述べ、それらが整理・紹介されていく過程、残巻を用いた研究の進展具合を見ていく。その上で、上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』が施した分類に従って各残巻の特徴を捉え、それにじりじりしさべて、李永富[1973]『切韻輯斠』と上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』が推定・復元した陸法言『切韻』の精度と問題点を採り上げる。以上をもって、『切韻』の文献学的研究の成果と現状を把握することとしたい。

第1節 出土残巻と伝世残巻

1.1 出土残巻の発見と紹介

19 世紀にヨーロッパ諸国による中央アジア探検が盛んに行われるようになったのと軌を一にして、敦煌の莫高窟から大量の文書が出土したのは1900年のことである。これら敦煌文書は、1907年にイギリスのスタインが、翌1908年にフランスのペリオがそれぞれ持ち帰っていった。その報告を受けた清朝政府は、1910年に残された残巻を北京に搬送している。1914-5年にはロシアのオルデンブルグも収集し持ち帰っていた。ここに、敦煌文書の大半は4箇所に分蔵されることとなったのである。これらの分蔵の状態は、大小、内容の良いものから運び出されており、中国国家図書館所蔵のものには切韻残巻は含まれていない。

一方、日本にも大谷探検隊(1902-14年)によるトルファン出土残巻が将来された。王國維[1921]を遡る1915年に『西域考古圖譜』が出版されているが、ここには切韻残巻(断片)1種が収録されている。また、ドイツ(プロイセン)にも、グリュンヴェーデルとルコック探検隊(1902-14)によってトルファン出土の切韻がもたらされている。それらの出土文書は、各国で整理され、切韻残巻も次々に紹介されていった。

なお、敦煌出土の残巻には大部なものがあり、敦煌出土の残巻は小さな断片で点数も少ない。

1.2 出土残巻の所在と整理番号による名称

出土残巻のうち、敦煌出土のものはイギリス・フランス・ロシアの三か所に、トルファン出土のものはドイツ・日本の二か所にそれぞれ分蔵されている。

切韻残巻の名称は、諸書で異なることが多く、なかには同じ名称・表記のもののが、別のものを指すこともある。本稿が用いる残巻の名称は、おもに鈴木慎吾[2012]に拠るが、敦煌・トルファン出土のものには整理番号で呼ばれことが多い。そこでまず出土残巻の番号について述べておく。イギリス・フランス・ロシア・ドイツ・
日本所蔵のものである。

① イギリス（大英博物館蔵）（スタイン本）
スタイン（Marc Aurel Stein）が持ち帰ったことにより、「S」を冠するのが通例である（例「S2683」）。漢字による人名表記「斯坦因」により「斯」を冠することも多い（例「斯 2683」）。番号は、整理された順、学界に紹介された順にほぼ相当する。

② フランス（パリ国立図書館蔵）（ペリオ本）
ペリオ（Paul Pelliot）が持ち帰ったことにより、「P」を冠するのが通例である（例「P 2011」）。漢字による人名表記「伯希和」により「伯」を冠することも多い（例「伯 2011」）。番号は、整理された順、学界に紹介された順にほぼ相当する。

③ ロシア（旧ソ連）（ロシア科学アカデミー東洋学研究所蔵）（オルデンブルグ本）
オルデンブルグ（Sergey Fyodorovich Oldenburg）が将来の敦煌文書。漢字による名表記「斯坦因」により「斯」を冠することが多い（例「斯 2683」）。番号は、整理された順、学界に紹介された順にほぼ相当する。

④ ドイツ（ベルリン国立図書館蔵）（ベルリン本）
オラニュヴェーデルとルコックが将来のトルファン文書。旧番号と新番号がある。新番号は「Ch」を冠する。旧番号は、「D」の後に、探検の次数「I」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」を、さらに出土地「D」「K」「T」「M」を示す（例「D1015」）。ルコック（August Albert von Le Coq）の漢字表記「列考克」より「列」を冠することがある。

⑤ 日本（龍谷大学蔵）（大谷本）
大谷探検隊将来のトルファン文書。切韻残巻としては、長く1種のみが知られていたが、今世紀に入り数点が確認されている。本稿では鈴木慎吾[2010, 2012]に従い「大谷」を冠する（例「大谷 8107」）。

なお、表裏を区別する際は、「r （recto）」「v（verso）」をそれぞれ付す27。また、残葉を「(1)(2)(3)」の如く区別するものがある28。

1.3 伝世残巻について
19世紀初頭には、上述の出土文献とは別に、呉県の蔣斧が羅振玉の紹介により古書店で購入した切韻残巻があり、出版されている（1908年刊）。またその後、北京の故宮で発見された2種も存在する。これら3種については、以下伝世残巻と呼ぶ29。
すなわち切韻残巻には、敦煌・トルファンから出土した出土残巻と、それ以外の3種の伝世残巻とがある。

1.4 劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』内の名称について
切韻残巻の研究において、後世に大きな影響を与えたのが、劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』である。これは、当時知られていた9種の残巻に『廣韻』を加え、韻目ごとに諸本の記述を対照できるようにしたものである。特にその名称は現在に至るまで広く用いられている。

23「俄」は「俄羅斯（ロシア）」。
24ドイツ本には戦災によって失われた残巻も存在する。
25「D」はダキアノス（高昌故城）、「K」はクチャ地区、「T」はトヨク、「M」はムルトク。
26「勒可克」という表記もある（潘重規[1972:73]など）。
27区別する必要が無い場合、表裏であっても「r」、「v」を付さないことがある。同一残巻の表裏に、切韻と別内容のものが記される場合もある（P3798など）。
28ほか、断片の枝番として、T II D1 に「a,b,c,d」を、P3696 に「(p1)-(p13)」を、S11383 に「A,C」を用いる。なお、T II D1 の小さな断片については、括弧内に該当する正文を記す。
29注解で「蔣本」「王二」「王三」と呼称する。このうち王三は完本である。
以下に、9種の残巻の名称を対照させて示す（「王二」「唐（蔣本）」は伝世残巻）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻集</th>
<th>切一</th>
<th>切二</th>
<th>切三</th>
<th>西</th>
<th>徳</th>
<th>刊</th>
<th>王一</th>
<th>王二</th>
<th>唐</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>整理番号</td>
<td>S2683</td>
<td>S2055</td>
<td>S2071</td>
<td>大谷 8107</td>
<td>TIVK75-100ab</td>
<td>P2014、P2015</td>
<td>P2011</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本編</td>
<td>切一</td>
<td>切二</td>
<td>切三</td>
<td>西</td>
<td>徳</td>
<td>刊</td>
<td>王一</td>
<td>王二</td>
<td>唐</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大谷 8107</td>
<td>TIVK75-100ab</td>
<td>P2014、P2015</td>
<td>P2011</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

本稿では、「切一」「切二」「切三」「王一」「王二」5種（網掛けしたもの）の名称については劉・ほか[1936]『十韻彙編』のものを用いる。

第2節 残巻の紹介と研究

2.1 残巻研究史の区分

切韻残巻のうち伝世残巻については、1908年に蔣本が、1925年に王二が、1947年に王三がそれぞれ紹介されている。王三が完本であるほか、蔣本・王二も大部の残巻である。この3種以外が、敦煌・トルファンで発掘された出土残巻である。

切韻の出土残巻は全て20世紀初頭に敦煌・トルファンで発掘されたものである。質・分量は敦煌本がはるかに優り、トルファン本は断片である。発掘された各残巻は、それぞれの所蔵機関で整理され、研究者に知られるようになり、研究が進展していく。それは、撮影された写真による場合もあり、あるいは筆写による場合もある。また、個人的に撮影・筆写したものもあり、あるいは出版される場合もある。

残巻が紹介されると、それを用いた研究が行われる。研究の方向は大きく二つある。一つは紹介された筆写本の誤りを正すことであり、今一つは残巻の記述に従った多方面にわたる研究である。前者はテクストの信頼性を高めるものであるが、補正には残巻の実見や写真を用いる必要があるため、研究数は少ない。しかし、後者の研究に影響を与えるものであることはいうまでもない。

この各期間ごとに、紹介された残巻や、発表された著作・論文について採り上げる。
まず、残巻を紹介した初出の著作を列挙し、紹介された残巻名を掲げる。なお点線を付した残巻は、紹介された部分が、全体からみて部分的なものである。また、点線を付した残巻は、全体の判読が可能となった段階で実線を付して再掲する。点線を付した残巻は、紹介された部分が、全体からみて部分的なものである。点線を付した残巻は、全体の判読が可能となった段階で実線を付して再掲する。

続いて残巻の研究を行った著書・論文等を紹介する。採り上げるのは、おもに残巻に対する文献学的研究を行っているものである。

2.2 第1期 劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』まで

第1期は以下の残巻が紹介された。
① 蔣斧[1908(跋)]『唐写本唐韻残巻』
② 香川黙識(編)[1915]『西域考古圖譜』
③ 王國維[1921]『切韻残巻三種』
④ 劉復[1925]『敦煌掇瑣』
⑤ 唐蘭(仿写)・羅振玉(印行)[1925]『内府藏唐寫本刊謬補缺切韻』、延光室影印本
⑥ 魏建功[1932]「唐宋兩系韻書體制之演変」
⑦ 劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』
⑧ 劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』

切韻残巻として初めて現れたのは、①蔣斧[1908(跋)]『唐写本唐韻残巻』である。これが刊行されると、蔣斧による考証が跋文に記された。この考証については、岡井愼吾[1911]「唐寫本唐韻につきて」、岡井愼吾[1912]「再び唐寫本唐韻につきて」が発表されている。

残巻として次に知られるようになったのは、②香川黙識(編)[1915]『西域考古圖譜』に載せられた大谷探検隊将来のトルファン文書である。これについても、岡井愼吾[1916]「西域考古圖譜なる唐鈔唐韻につきて」が発表されている。1917年には、王國維によって上記二残巻(蔣本・大谷8107)を含めた切韻に関する論考が『學術叢編』第19・22冊に発表された。

35 目録・図版類ではなく、専門的な著作によって紹介されたものを採り上げる。
36 本稿が用いる残巻名稱による。紹介を行っている著作の名称と異なるものも多い。
37 残巻には大小さまざまなものがあるが、出土残巻は大きなものから整理・紹介されている。従って第1期に紹介された残巻だけで、分量的には現在利用できる部分の半数以上を占めることとなっている(尤も、判読の誤りが含まれるため、テクストの信頼性は劣る)。第5期ともなると、紹介されるのは小さな断片に限られてくる。
38 なお、近隣分野と同様に、日本の著書・論文が中国側で採り上げられることがほとんどない。
39 魏建功[2012]『魏建功語言學論文集』にも収録されているが、写真は削られている。魏建功[2001]『魏建功文集』にも収録しているが、写真は削られている。
敦煌出土残巻は、③王國維[1921]『切韻残巻三種』の刊行によって利用が可能となった。ここに収められたスタイン本3種についての研究は、王國維が付した跋文および王國維[1923]『観堂集林』によって始まった。この王國維説に対しては岡井憲吾[1924]「王氏刊本切韻について」がある。王國維・岡井憲吾両氏による初期の著作は、王國維[1923]『観堂集林』、王國維[1927]『観堂別集』、岡井憲吾[1935]『柿堂存稿』にそれぞれ収められているが、内容には改変が加えられている。以来、新たな残巻の登場とともに、研究が進展することとなった。⑥魏建功[1932]「唐宋兩系韻書體制之演變」、⑦武内義雄[1935]「唐鈔本韻書と印本切韻との斷片」は研究論文としての性格をもつ。この時期の集大成は、⑧劉復・羅常培・魏建功[1936]『十韻彙編』である。9種の残巻と『廣韻』（古逸叢書本）を韻目毎に対照させたもので、それに付された羅常培序・魏建功序は研究論文の内容である。

以下、この時期の研究を列挙する。

1928年の『國立中山大學語言歴史學研究所週刊』には切韻専号があり、残巻とは無関係のものもあるが、丁山[1928a]『陸法言傳略』、羅常培[1928a]『切韻序校釋』、羅常培[1928b]『切韻探賾』、丁山[1928b]「唐寫本切韻殘卷跋」、丁山[1928c]「唐寫本切韻殘卷續跋」、容肇祖[1928]「切韻考外篇初印本的異文」、馬太玄[1928]「切韻孴残」、丁山[1928d]「切韻逸文考」、董作賓[1928a]「切韻年表」、丁山[1928e]「切韻非呉音説」、陳鈍[1928]「上下平説」の11篇が収められている。

ほかにこの時期の論文としては、董作賓[1928b]「跋唐寫本切韻殘卷」、方國瑜[1931a]「敦煌唐寫本切韻殘卷跋」、方國瑜[1931b]「敦煌唐寫本切韻残卷」、方竑[1933]「書王仁煦切韻兩本後」、丁山[1928]「唐寫本切韻殘卷跋」、丁山[1928a]「切韻年表」、丁山[1928c]「切韻非呉音説」、陳鈍[1928]「上下平説」の11篇が収められている。

2.3 第2期 姜亮夫[1955]『瀛涯敦煌韻輯』まで

第2期は以下の残巻が紹介された。

⑩岡井憲吾[1937]「重松教授將來の切韻及び玉篇の寫眞について」

P.I.D1015

⑪神田喜一郎[1938]『敦煌秘籍留眞』P2017


⑬唐蘭[1947]『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻』

王三

⑭魏建功[1948]『十韻彙編資料補竝释』

P2014(3r)(4r)、P2016r、P2016v、P2017、P2018、P4747、T.I.D1(a')(a")(a"「燒」)(b'「杆」)(b'左右)(b'「眷」)(b")「腸」)(c)(d)、TIV70+71、TIVK75(1)(2)(3)(4)

英、陳廷堅韻英、張穎考聲切韻、武玄之韻詮」を同じく『學術叢編』第22冊に陸續發表した。（高田時雄[2002]）

49「唐韻若くは切韻に関するもの」

48本章第1節1.4参照。

47以下の論文の内容については、葉錦得[1988]に詳しい。

46『切韻研究論文集』（實用書局、1972）として刊行されている。

44敦煌残巻63種について、それぞれ部分的な写真を収録している。そのうち切韻残巻としては、P2017・王一・P2014(3v)の3種がある。

43校勘記で部分的に引用している。なお、T.I.D1015は「刻本詮書残葉」と名付けられている。

42複印本（魏建功[2015]）がある。なお、魏建功[2001]『魏建功文集』に収録しているが、模写・写真部分を載せた附録は削られている。ほか、國家圖書館出版社の再刊本『十韻彙編』（2009）にも収録しているようであるが未見。
この時期特筆すべきこととしては、完本の王仁昫切韻（本稿名義：王三）が出現したことが挙げられる。1947年に故宮で発見され、同年に影印本（200部）として⑥唐蘭[1947]『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻』が出版されている。音韻研究として李榮[1952]『切韵音系』が出たが、これは王三を校訂した成果である。

⑯岡井慎吾[1937]「重松教授将来的切韻及び玉篇の写真について」、⑭魏建功[1948]『十韻彙編資料補竝釋』は共に研究論文である。

⑭姜亮夫[1955]『瀛涯敦煌韻輯』はこの時期までに知られた残巻を集成したものである。敦煌・トルファン出土残巻の模写を載せたものであり、諸残巻に対する考察を含む。ただし、これ以前に紹介されているP2014(8)(9r)、P2015(2)(3)、TⅡD1(b’「杆」)(c’)、TⅣ70+71、TⅣK75(1)(2)(3)(4)、および伝世残巻3種（蔣本・王二・王三）は載せていない。

ほか、この時期の論文として、中国では、陸志韋[1939]「唐五代韻書跋」、周祖謨[1948]「跋唐寫本孫愐唐韻残葉」、魏建功[1951]「故宮完整本《王仁昫刊謬補缺切韻》續論之甲」などがあり、日本では、岡井慎吾[1936a]「刊謬補缺切韻につきて」、岡井慎吾[1936b]「再び刊謬補缺切韻につきて」、岡井慎吾[1936c]「重修廣韻以前の廣韻」などがある。

なお、1955年には、日本（東洋文庫）にスタイン本のマイクロフィルムがもたらされている。

2.4 第3期 上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』まで
第3期は以下の残巻が紹介された。

⑮上田正[1957b]「切韻傳本論考」

P2014(9v)

⑯龍宇純[1961]「〈英倫藏敦煌《切韻》残巻〉校記」（台湾）
S5980、S6012、S6013、S6156rv、S6176r、S6176v、S6187

⑭潘重規[1972]『瀛涯敦煌韻輯新編』（台湾）
P3693rv、P3694r、P3694v、P3695、P3696(1)rv、P3696(2)、P3798、P3799

⑮上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』
P2014(2v)(9v)、P2659、P4871、Dx146636、Dx1372+3703r

⑮上田正[1957b]「切韻傳本論考」は⑨を除いた①から⑭までを紹介しており、残巻の分類も行っている。
⑯龍宇純[1961]は東洋文庫所蔵マイクロフィルムによる写真と校記のみを載せたものである。
⑱上田正[1973]『切韻残巻諸本正補』は、⑰劉・ほか[1936]『十韻彙編』と⑯姜亮夫[1955]『瀛涯敦煌韻輯』における判読の誤りを補正しており、この二書と王三を用意すれば、切韻残巻の最善のテクストを得ることが可能となっている60。また、それ以前に紹介された残巻全てを網羅した解説を載せ、分類も行っている。本稿の分類はこの書に基づく。

2.5 第4期 1974年から2000年まで

第4期は以下の残巻が紹介された。
⑯ 潘重規[1974b]「瀛涯敦煌韻輯拾補」（台湾）
P3696(p10)(p12r)(p12v) (p13)、Dx1267、Dx1372+3703v、Dx3109v
⑰ 上田正[1981a]「ソ連にある切韻残巻について」
Dx3109r


ほか、⑰姜亮夫[1955]『瀛涯敦煌韻輯』を補足したものに姜亮夫[1983]『瀛涯敦煌韻輯補逸』が、また修訂したものに姜亮夫[1990]『瀛涯敦煌韻書卷子考釋』63がある。

この時期は紹介された残巻は少ないものの、重要な著書・研究論文が多い。

本稿に関わりが深いのが、上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』である。原本切韻の小韻（音節）を推定・復元したもので、極めて高い評価を得ている。上田正[1984]『切韻逸文の研究』も逸文収集の集大成として高い

59 ほぼ同時期の上田正[1973]『切韻残巻諸本正補』はその点でも網羅的な著作である。
60 上田正[1973:3-4]は以下の通り述べる。

既刊の書で多く集め得ているものは『十韻彙編』と『瀛涯敦煌韻輯』とを対照すると、前者は残巻の行款に従わない憾みがあり、後者は判読が精確でないと欠點を有する。今後の研究者は資料利用の際疑義を感ずればマイクロリーダーによって検することが多いと考えるので、すべて原行款に従って記した。また、校勘の底本は、最大多数の残巻を収載する『韻輯』を用い、同書不載のものは『彙編』を用い、両書不載のものは新たに録することを原則とした。

61 書評として坂井健一[1969]がある。なお、これに先立つ1964年に王三影印本の複製が出版されている。
62 王三について、上田正[1973:60]は「本書は現在よく流布しているので、今校勘を載せることを省略した。読者が王三を利用することには『校箋』の上に本書王一の校勘部分を参照されたい」と述べている『校箋』は龍宇純[1968]。
63 姜亮夫[2002]『姜亮夫全集』第10巻所収。
価値を有するが、これには諸家切韻の解説も含んでいる。

中国（大陸）では、周祖謨[1983]『唐五代韻書集存』がある。1945年に開始され1978年に完成されたものを出版したので、伝世残巻を含めほとんどの残巻を収録している64。各残巻についての考察は綿密なもので、特徴による分類も行っている。

台湾では、葉鍵得[1988]『十韻彙編研究』65が出ている。1300頁を超える大著で、劉ほか[1935]における判読の誤りを補正するものであるが、『切韻』に関する先行研究をまとめている66。

そのほか、著書としては以下のものがある。邵荣芬[1982]『切韻研究』は王三を校訂した音節表を載せる67。

黄典誠[1994]『《切韵》綜合理解』68に出てくる大著で、劉ほか[1935]における判読の誤りを補正するもので、『切韻』に関する先行研究もまとめられている69。

上田氏以外に専著は無いが、重要な研究がある。古屋昭弘[1979]「王仁昫切韻に見る原本系玉篇の反切——又音反切を中心に——」、古屋昭弘[1983]「『王仁昫切韻』新加部分に見える引用書名等について」、上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』に対する修正案を含んでいる。

中村雅之1986年『同字省略符号「〻」による切韻残巻の類別』は残巻の分類・書写時期を考察する上で重要な指摘を含む。中村雅之1988年『和名類聚抄』未収の切韻残巻についても多くの箇所で引用されている。

森博達『武玄之「韻詮」の岑韻について』、古屋昭弘1995年『切韻における「伽」の音注について』は、上田正1975年『切韻諸本反切総覧』に対する修正案を含んでいる。

なお、この時期は大規模な影印図版が出版されており68、次期での紹介につながっている。

2.6 第5期 2001年から現在まで

第5期は以下の残巻が紹介された。

① 徐朝東[2002]「英藏敦煌韵书 S.11383A、B、C、试释」
　S11383CA
② 鈴木慎吾[2004]「『切韻残巻諸本補正』未収の切韻残巻諸本について」
　P3696(p3) (p4) (p5) (p7rv) (p8) (p9)(p11)
③ 張娜麗[2004]「西域発見の文字資料〔四〕——『大谷文書集成』参読後簡記」
　大谷5395rv、大谷5397
④ 張涌泉(主編審訂)・関長龍(小學類韻書之屬撰)『敦煌經部文獻合集』
　P4036、Dx11340

64 ロシア本全点とP4871を載せていない。また、写真が不鮮明という欠点を有する。なお、この書は台湾で再刊されているが（周祖謨1994）、その際にロシア本が追加されている。2005年版（中華書局）もあるが、これは1983年版をもとにしている。
65 複印本として葉鍵得[2015]（萬卷樓圖書股份有限公司）がある。
66 上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』も多くの箇所で引用されている。
67 修訂版（邵榮芬[2008]『切韻研究 校訂本』）がある。
69 ほか、(p1)(p2)も扱う。
鈴木慎吾[2009]「『切韻残巻諸本補正』未収の切韻残巻諸本——ベルリン本補遺」
Ch3605、Ch79rv、Ch1150v、Ch1246r・Ch2917r・Ch323r・Ch343r、Ch1106v・Ch1072v
鈴木慎吾[2010]「『切韻残巻諸本補正』未収の切韻残巻諸本——大谷本補遺」
大谷 3327rv・大谷 5465(1)rv

大規模な影印図版の出版に伴い、新出資料が紹介されている70。ただし、いずれも断片であって、10 字に満たないものも多い。なお、以上の残巻の残存状況は鈴木慎吾[2009]「『切韻残巻諸本補正』未収の切韻残巻諸本——ベルリン本補遺」、鈴木慎吾[2010]「『切韻残巻諸本補正』未収の切韻残巻諸本——大谷本補遺」に一覧されている71。


張・關[2008]『敦煌經部文獻合集』は、敦煌出土残巻を整理し詳細な校記を付した大冊である72。各残巻に対する研究史には日本の論著も多数引用されている。ただし、句読を施し読みやすくしている反面、原書の面貌が伺いにくくなっているところがある73。

第 5 期は、日本の研究が僅少であるのに対し、中国では著書・論文共に多量である。まず日本の論文について採り上げる。


続いて中国の研究であるが、論文は博士論文・修士(論文を含め多数出ている。ここでは、著書を中心に採り上げることとする。

博士論文としては、侯莉[2008]「王仁昫《刊謬補缺切韻》研究」、仝小琳[2008b]「唐五代《切韻》系雑書變研究」、劉亚丽[2016]「裴務齊正字本《刊謬補缺切韻》整理与研究」などがある。

単行論文としては上記の執筆者によるものも多いが、そのほか、唐浩[2013]「俄藏敦煌本韻書残巻Дх05596考釋」、丁治民・張茜茜[2017]「敦煌本王韻作者為王仁昫之疑」などがある。

20 世紀半ばの残巻校訂成果ではあるが、趙少咸[2016a]『唐寫本王韻校記』、趙少咸[2016b]『唐寫本王韻校記』、趙少咸[2016c]『敦煌掇瑣本切韻校記』、趙少咸[2016d]『故宮博物院王仁昫切韻校記』、趙少咸[2016e]『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻校記』も公刊された。

70 ドイツ本は整理が遅れている（鈴木慎吾[2009]参照）。
71 ただし、P4036、Dx11340、P2014(2v)などは記されていない。
72 従って、伝世残巻・トルファン出土残巻は載せていない。著者が、荒見泰史[2010]、池田温[2010]がある。
73 その対的方法は「」を文字に置き換えていない点である。
74 中文訳として古屋昭弘[2015]「王仁昫『刊謬補缺切韻』的失誤與又切——兼與曹潔先生商榷」がある。
第5期の特徴としては、インターネットによる画像やデータベースの公開が進んだことが挙げられる。切韻を含む敦煌残巻本の画像についてはイギリスのスタイン本がIDP（国際敦煌プロジェクト）で、フランスのペリオ本がGallicaで公開された。切韻データベースについては、広韻が「漢字データベースプロジェクト」で公開され、最近では鈴木信夫氏による切韻逸文データベースが2015年に公開され、切韻残巻についても2017年現在「切韻輯覧」として一部が公開されている。本稿が修正する李永富『切韻輯斠』については、「電網韻図」（伊藤祥司）でデータ化されている。切韻周辺資料のデータベースもあり、今後ますます進展していくものと思われる。

第3節 テクストと判読

切韻残巻研究の主なものは、記述内容から特徴を分析するものであり、その前提となるのがテクストである。切韻残巻の研究材料となるのは、写真（影印本）もしくは筆録によるものである。写真の場合、その時期・方法などによる差異があり、筆録の場合、その態度によって大きな差が生まる。切韻残巻の場合、特に初期の研究のほとんどは筆録に基づき行われてきた。劉・ほか[1936]『十韻彙編』、姜亮夫[1955]『瀛涯敦煌韻輯』、上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』所収の残巻資料は全て筆録したものである。


とはいえ、その補正度合いもそれぞれ異なる。潘重規[1972]の成果に対して、その書評である上田正[1972]は以下のように述べている。

敦煌残巻のような破残汚損のあるものは写真も部分的には不鮮明を免れがたく、厳密に望むならば赤外線写真を用いたり、一葉の残巻に対し焦点を変える数葉の写真をとる必要がある。それという点では四葉の写真をとることが難しいのであるが、反面には時に注意を欠くという人間の弱点を免れない。うっかり読み誤ったり読み落したり書き損じた時の訂正がきかない。だから書写と写真と両者を用意して、刊行前に再校する労がほしいのである。

なお、原典に接することが重要であることはいうまでもない。遠藤光暁[2001:53/2017:267]は刊本について「原本に拠らなければ分からない事項はむしろ少ない。」とした上で、写本について以下のように述べている。

しかし、原本の調査が必須なのは何といっても写本である。このことは『切韻』(601年)を始めとする音韻学文献の唐代写本を調査していて痛感した。そのきっかけは、京都・龍谷大学に所蔵される『切韻』唐代写本の断片を見たことで、この資料は『西域考古図譜』にも写真が載っているのだが、原本を見たら角が折れており、それを平らにすると表・裏あわせて4字分が読み取れるのであるが、写真版には角が折れたまま写っているのである。ここにおいて写真に拠ったのでは最善を尽くすことができないと悟り、敦煌・トルファン写本の所蔵されるロンドン・パリ・ベルリン・レニングラード、更に故宮本の所蔵される北京・台北への調査に行い発したのであるが、既に何かかの先人が『切韻』の諸唐代写本の原本に就いて記述を行っているにも拘わらず、なお訂補すべき字が見出されたのである。それは原巻の保存状態が悪い場合に著しく、紙が濃く変色している部分は写真だと文字が汚れの部分と紛れて見えなくなっていることが多く、また朱筆は白黒写真にはよく写らないため、特に記述の誤りが多い。また、図書館で修復する際に小さな断片をさかさまに貼ってしまったような箇所もあり、原巻に就くとそれは一目瞭然なのだが、写真ではその状況が分からず、識読を誤ってしまう。

今日では以前に比べ、多くの残巻について鮮明な写真が公開されており、より精確なテクストが利用可能となっていくものと思われることである。
なっている。敦煌残巻を活字化した張・闕[2008]『敦煌經部文獻合集』も公刊されている。原典に直接接するのが理想ではあるが、現実的には難しい。従って、複数のテクストを確認することもまた重要である75。

第4節 残巻の分類とその特徴

4.1 上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』の分類について

陸法言『切韻』は、各種の残巻を対校して復元される。従って、各種残巻が切韻系韻書のいずれにあたるのかがまず問題となる。しかし切韻残巻は、そのほとんどが断片であり、撰者名を記した部分を存するものは、極めて限られる。そのため、切韻残巻の内容についての研究は、それぞれを対校し特徴を見出すことから始まる。これには、逸文資料も用いられる。その積み重ねによって、各種残巻の分類・体系化も行われてきた。本稿が依拠する上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』の分類はその研究成果である。本節では、上田正[1973]が根拠としている各分類の特徴を採り上げることで、残巻研究の成果を見てみたいと思う。

上田正[1973:63]は残巻全体を内容の特徴に基づき以下の9種に分けている76。説明文も併せて引用する。

1. 陸法言  2. 初期  3. 長孫訥言  4. 王仁昫  5. 中期  6. 唐韻  
7. 大唐刊譜補闕切韻  8. 孫愐序切韻  9. 晩期

右の九分類の順序は陸法言より『広韻』に至る親疎の序列であって、韻分類の特色を中心にして換言すれば次のようになる。長孫訥言までは陸法言の旧目である。王仁昫は上声廣韻去声嚴韻を設けて平入と四声相承とした。これは他に見られないものである。中期としたものは、韻目は陸法言の旧目であるが、初期のものが陸法言に直接増訂したものであるのに対し、二次増訂本又は二書以上の併合と見られるものである。『唐韻』は初めて真諄・寒桓・歌戈（上去入三声を含む）の開合を分ち、それ以後のものはこれに倣った。『大唐刊譜補闕切韻』は更に薛雪の開合を分ち、質聿術をも分っているようである。孫愐序切韻は仙宣の開合も分っている。晩期としたものは、『広韻』に最も近いものである。

上田正[1973]の分類内容について要約・補足しておく。

1～6は写本、7～9は刊本である。9は両方を含んでいる。

『陸法言』は601年陸法言撰の傳本である。『初期』は『陸法言』に増訂を施したもので撰者不明である。『長孫訥言』と『王仁昫』は、『陸法言』もしくはそれに近いごく初期のテクストを底本とした長孫訥言本・王仁昫本の伝本である。『中期』が一次増訂本であるのに対し、『唐韻』はそれらを底本にした二次増訂本、あるいは三書以上の併合本である。『孫愐序切韻』は陸法言本以来の伝統的正文排列をしているのに対し、『大唐刊譜補闕切韻』は新たに薛雪の開合を分ち、質聿術をも分っているようである。孫愐序切韻は仙宣の開合を含んでいる。

4.2 各分類ごとの特徴

4.2.1 各分類ごとの特徴

(隋)文帝仁寿元年(601年)の序をもつ陸法言切韻は、以後の切韻系韻書の祖本である。その総字数について、(唐)封演『封氏聞見記』(卷2)には12158字と述べ77、李永富[1973]『切韻輯斠』(復元)では11163字となっている78。全5巻、韻目数は193韻である。

75 同一残巻に対する写真でも、『敦煌書法叢刊』で欠けている王一（去10遇；9戍）の注文がGallicaでは確認できる、といった例がある。
77 「隋朝陸法言與顏、魏諸公定南北音，撰為《切韻》，凡一萬二千一百五十八字」(卷2・聲韻)。これについて、王國維[1923]は長孫訥言の増字を含むとしている。
78 また、清・卞永譽『式古堂書畫彙考』(卷8)所載の孫愐序(短序)に「今加三千五百字、通舊愼一万五千
常用字が無訓となっている例が多く、後の増補本に比べ極めて簡素なものである。そのため、唐時代を通じて多数の増補本が生まれることとなった。

まず、陸法言本の特徴を『切韻』の基本的体例とともに述べておく。各韻目は、同音字からなる複数の小韻から構成されている。各小韻の最初の正文（見出し字）は小韻首字と呼ばれる。小韻首字には、その小韻の音を示す反切と、小韻に所属する正文数（小韻首字を含む）が記され、場合によって義注（訓注、訓）などほかの注文が記される。

以下に3つの小韻例を示す。

①は総字数1字の小韻、②は総字数2字の小韻、③は総字数3字の小韻である。参考として句点を施す（実際の注文は小字双行の割注。網掛けは小韻首字に必ず現れる部分）。


<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>註文</th>
<th>正文</th>
<th>註文</th>
<th>正文</th>
<th>註文</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>鰤</td>
<td>魚名。粗反。一。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>緊</td>
<td>居忍反。二。</td>
<td>余純反。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>腎</td>
<td>時忍反。三。</td>
<td>余純。蛤。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

小韻反切と字数注（上表網掛け）は小韻首字にのみ存在するものである。このほか、小韻内各正文（小韻首字を含む）は、音注・義注などの注文をもつことがある。陸法言本は、こうした注文を伴わない（無注、無訓）が（他の増補本に比べて）多いのが特徴である。

小韻反切と字数注の2種を含む注文の内容は、主に義注・異体字注・又音注の3種である。陸法言本における小韻首字の例を以下に示す（適宜空白を設ける）。


<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>異体字注</th>
<th>又音注</th>
<th>小韻反切</th>
<th>字数注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>引</td>
<td>余純反。</td>
<td></td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>緊</td>
<td>居忍反。</td>
<td></td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>養</td>
<td>空早反。</td>
<td>又空且反。</td>
<td>一。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>普</td>
<td>掺反。</td>
<td></td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>蜘</td>
<td>壬反。</td>
<td></td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>腎</td>
<td>艮反。</td>
<td></td>
<td>一。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑦</td>
<td>糯</td>
<td>莫亥反。</td>
<td>又莫代反。</td>
<td>一。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑧</td>
<td>拊</td>
<td>土限反。</td>
<td>又土免・土晏二反。</td>
<td>四。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑨</td>
<td>准</td>
<td>古作凟。</td>
<td>又君反。</td>
<td>三。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑩</td>
<td>槌</td>
<td>俅反。</td>
<td>又作啖。</td>
<td>徒敢反。</td>
<td>三。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

陸法言本は、義注・異体字注・小韻反切・又音注・字数注の順で現れる。小韻首字以外の字は、小韻反切・字数注記を含む形、すなわち義注・異体字注・又音注の順となる。

このほか、若干ではあるが、注文内に字に対する音注がある。以下の下線部分である。

主に双声・畳韻語に付されるもので、又音注の後に置かれる。本稿ではこれを「注文内字音注」と呼称する。
また、これより更に例が少ないが、又音注の前後に義注が置かることもあり、以下これを「又音義注」と呼称する。

文」とあることから、この底本は11500字となる。

79用例は切一。

80義注に比べると異体字注・又音注が現れる数は少ない。

81用例は切一・P4917・P3695。

82例外と見なし得るものは存在する（鈴木慎吾[2004:79]は、小韻反切・義注の順となっている「平47鹽；22警」「平35薨；14倉」の2例を挙げ、「本小韻は韻末にあり、陸氏切韻で既に体例の乱れがあったと思われる」と述べている）。なお、以下で採り上げるように、これら5種の現れる順序は、各残巻によって異なることがある。
4.2.2 ❷初期

ここに属するのは、陸法言本に簡単な増字・増注を施した撰者不明の一次増訂本である。残巻点数が多く、それぞれ特徴が異なるところがある。

増補の方向には、正文を増やす増字と注文を増やす増注とがある。まず、増注から述べる。

増注する場合、注文の内容順序については基本的に陸法言本の形式を踏襲している。すなわち小韻首字において、義注・異体字注・小韻反切・又音注・字数注の順である。陸法言本に対し、義注・異体字注・又音注を若干数増やしたのが「❷初期」である。

ただし、このうち TIVK75-100brv・TIVK75・TIV70+71 は大きく異なる。以下に、同じく「❷初期」に属する切三と比較して例を示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>異体字注</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
<th>小韻反切</th>
<th>字数注</th>
<th>義注</th>
<th>又音注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>否</td>
<td>塞。</td>
<td>符鄙反。</td>
<td>又方久反。</td>
<td>五。</td>
<td>符鄙反。</td>
<td>五。</td>
<td>■也。</td>
<td>又方久反。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>蹲</td>
<td>長跽。</td>
<td>暨儿反。</td>
<td>一。</td>
<td></td>
<td>暨儿反。</td>
<td>一。</td>
<td>長跽。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>俟</td>
<td>待。</td>
<td>檧史反。</td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td>檧史反。</td>
<td>二。</td>
<td>待也。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>洗</td>
<td>浴。</td>
<td>或酒。</td>
<td>先礼◇。</td>
<td>又蘇顯反。</td>
<td>先礼反。</td>
<td>一。</td>
<td>又蘇典反。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>扱</td>
<td>撃。</td>
<td>側解反。</td>
<td>一。</td>
<td></td>
<td>側解反。</td>
<td>一。</td>
<td>撃。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>矮</td>
<td>短員。</td>
<td>鳥解反。</td>
<td>一。</td>
<td></td>
<td>鳥解反。</td>
<td>一。</td>
<td>短員。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

83 これに属する残巻の代表は切三であり、全体の半分以上を存している。他の各残巻の残存率は一割に満たない。
TIVK75-100brv・TIVK75・TIV70+71 は、小韻首字において、小韻反切・字数注・義注（・又音注）の順となっており、かなり特異である84。

増注部分が注文末に見られる場合もある85。これは、増注か否かを判断する上での目安となる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>異体字注</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
<th>増注部分</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>畜</td>
<td>丑救反。</td>
<td>二。</td>
<td>六畜也。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>狙</td>
<td>獸名，似猿。</td>
<td>余救反。</td>
<td>四。</td>
<td>従豎。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>厥</td>
<td>餓也。</td>
<td>於豎反。</td>
<td>二。</td>
<td>或飲懸。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

増字する場合、増加字の注文末尾に「新加」「陸欠」と注する例がある。また、小韻首字に存在する字数注に「二加一」とある場合、小韻末の一字は増加字であることを示している。本稿では、字数注記に「加」のあるものを「加字数注記」と呼称する86。但し、このように増字を明記する例は少数である。

「②初期」に属する残巻「P3696(2)」画像：Gallicaによる

画像に含まれる小韻と正文は以下の通り。

{平6脂；32部} 屍魽
{平6脂；33部} 丕伾秠
{平6脂；34推} 推
{平6脂；35鎚} 鎚槌
{平6脂；36推} 推
{平6脂；37祇} 舻
※「祇(祇)」の注文と正文「祇(祇)」を脱落している
{平6脂；38祇} 紊
{平6脂；39壇} 垤مج
{平6脂；40籀} 嶭
{平6脂；41斲} 斲

4.2.3 長孫訥言

長孫訥言『切韻』は、その序より、儀鳳2年(677年)の成立とされる87。全5巻、韻目数は陸法言本と同じ193韻とされている88。

84 この順序は他の残巻に見られないこともない。ここで特異なのは、陸法言本に存したと考えられる義注（および又音注）が後に置かれている点である。
85 用例はP3694r。
86 これらの注記が無い場合でも増加字が存する可能性はある。
87 長孫訥言の名は、『日本國見在書目録』、『東宮切韻』、廣韻序に見られる（『舊唐書』經籍志、『新唐書』文志には見えない）。また、長孫訥言の序文は、廣韻のほか、切二、王二、P2129、P2638、P4871に見ることができる。
88 上田正[1981c]は、『新撰字鏡』では長孫訥言系の切韻が用いられているとしている。
長孫訥言序では、底本に600字（全体の総字数からすると約5％）を加えたこと、案語を付したことを見つけており、89「又加六百字，用補闕遺」「但稱案者，倶非舊説」90という。伊藤美重子[1998:5-10]では長孫訥言所引『説文』と大徐本『説文』との異同について考察している。91「④孌」の「美好」などは陸法言本由来の注文を長孫訥言所引『説文』のものと見なしている例がある。「④」の前は底本の字数を示している。従って、①の場合は底本11字に新たに1字を加えているわけである。また、増加字には「出説文」「案説文」の如く注するのが通例となっている93。

注文の内容順序については基本的に陸法言本の形式を踏襲している。すなわち、義注・異体字注・小韻反切・又音注・字注の順である。

長孫訥言本における特徴的な要素は二つある。一つは案語を付すこと、今一つは加字数注記を用いることである。前者は増注に、後者は増字に関わる。まず、前者すなわち案語について述べる。92

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>韻首字</th>
<th>其他注文</th>
<th>増補字</th>
<th>増注注文</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>翁</td>
<td>未訳</td>
<td>0</td>
<td>未訳</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>柳</td>
<td>未訳</td>
<td>0</td>
<td>未訳</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>春</td>
<td>未訳</td>
<td>0</td>
<td>未訳</td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>腹</td>
<td>未訳</td>
<td>0</td>
<td>未訳</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>罪</td>
<td>未訳</td>
<td>0</td>
<td>未訳</td>
</tr>
</tbody>
</table>

案語は『説文解字』によるものが殆どで、時に長大である。長孫訥言本は無注のままとなっている字も多いため、注文の量は正文ごとに大きな開きがある。93

以上は、注文の増補である。次に、正文の増補について述べる。長孫訥言本では、加字数注記を用いて、増補した正文を明示している。以下に例を挙げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>韻首字</th>
<th>韻首字以外</th>
<th>増加字</th>
<th>増加字注文</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>洪</td>
<td>加一</td>
<td>0</td>
<td>加一出説文</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>慕</td>
<td>加一</td>
<td>0</td>
<td>加一出説文</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>落</td>
<td>加一</td>
<td>0</td>
<td>加一出説文</td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>軽</td>
<td>加一</td>
<td>0</td>
<td>加一出説文</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>貅</td>
<td>加二</td>
<td>0</td>
<td>加二出説文</td>
</tr>
</tbody>
</table>

①〜⑤の「加一」は、小韻末に1字を増補していることを示す。⑥は2字増補の例である。「加」の前には底本の字数を示している。従って、①の場合は底本11字に新たに1字を加えているわけである。また、増加字には「出説文」「案説文」の如く注するのが通例となっている93。

89 陸法言またはそれに近い初期の切韻と考えられる。
90 「又加六百字，用補闕遺」「但稱案者，倶非舊説」
91 伊藤美重子[1998:5-10]では長孫訥言所引『説文』と大徐本『説文』との異同について考察しているが、誤って陸法言本由来の注文を長孫訥言所引『説文』のものと見なしている例がある（「④孌」の「美好」など）。
92 用例は切二。
93 ⑤には「説文」が見えないが、『詩』の引用は現行『説文』に見えるため、「説文」を脱落していると見えることができる。
各小韻は朱点で区切られている。画像に含まれる小韻と正文は以下の通り。
注文に「按」「説文」が見える正文に網掛けを施す。

4.2.4 王仁昫
王仁昫『刊謬補缺切韻』は全5巻である。ただし、王仁昫の序文には成立年についての記載は無い。
王仁昫が増補本を作成した経緯については序文に記されている。それによれば、巡察黜陟大使の平嗣先が

94 序文は王三・王二・P2129に存する。「刊謬補缺切韻序」、朝議郎衢州信安縣尉王仁昫字徳温新撰定から始まる。
96 平嗣先については『冊府元亀』（巻152 帝王部明罰一）に記述がある。呉其昱[1992:103]参照。
王仁昫に対して、陸法言切韻に字義を闕く字が多いことを嘆いたことが契機となっている。そこで王仁昫は増補本を作成した。その増補には、原本系『玉篇』が用いられている（古屋昭弘[1979、ほか]）。

王仁昫本は「②初期」「⑥長孫訥言」残巻に比して、多くの増字・増注を施している。「①陸法言」「②初期」「⑥長孫訥言」には無注・無訓の正文が多いが、王仁昫本には無注・無訓の字が基本的に無いと考えてよい。

王仁昫本は多数の増字・増注を施しているが、それとともに、陸法言本形式の注文内容順序を改めている。以下に、陸法言本の形式と王仁昫本の形式とを対照させて掲げる。王仁昫本は、小韻首字において小韻反切を先頭に掲げるのが特徴である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>小韻反切</th>
<th>字数注記</th>
<th>小韻反切</th>
<th>義注</th>
<th>字数注記</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>養</td>
<td>女嫁食。</td>
<td>乃管反。</td>
<td>二。</td>
<td>乃管反。</td>
<td>女嫁食。</td>
<td>三。</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>腎</td>
<td>時忍反。</td>
<td>三。</td>
<td>時忍反。</td>
<td>水府。</td>
<td>四。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

97 原本は543年（梁）顧野王撰。この系統のものは「原本系玉篇」などと呼ばれ、日本に残巻が存する。これを大幅に改変した『大廣益會玉篇』（1013年）は「宋本玉篇」と呼ばれる。
「王仁昫」に属する残巻「王一」

画像：Gallicaによる

各小韻は朱点で区切られており、字数注は朱字で書かれている。画像に含まれる小韻と正文は以下の通り。

{去 37 禡；1 禡} 禡慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭慭_cmos

{去 37 禡；2 駜} 駜مشاريعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقعموقع(decoded text)

※字数注は「九」と書かれ、次小韻の数を含んでいる

{去 37 禡；5 迩} 迩訝訝

※首字の上の朱点および字数注が記されていない

{去 37 禡；6 詞} 詞

{去 37 禡；7 扛} 扛扛扛扛

{去 37 禡；8 話} 話

{去 37 禡；9 执} 执執執執

{去 37 禡；10 謎} 謎謎謎謎

{去 37 禡；11 弊} 弊弊弊弊

{去 37 禡；12 偕} 偕夏下

{去 37 禡；13 賦} 賦精跋

～

{去 37 禡；瓦} 瓦

※「王仁昫」残巻には王一と王三の2種があるが、共に字数注が朱字で書かれている（例外あり）。遠藤光重[1995:6]は、王三は一筆到底であり、王一は数人の書写者によって書かれたものと述べている。

4.2.5 ③中期

「①初期」「②長孫訥言」「④王仁昫」が「①陸法言」に対する一次増訂本であるのに対して、ここに属するのは二次増訂本、あるいは三書以上の併合本である。従って、残巻ごとに特徴を異なるが、注文内容順序については基本的に陸法言本形式・王仁昫本形式のいずれかである。
各小韻は点で区切られおり、注文は3行にわたっている。画像に含まれる小韻と正文は以下の通り。

平2冬；1冬 靑（青）
平2冬；2冬 形（形）
平2冬；3冬 實（実）
平2冬；4冬 愈（愈）
平2冬；5冬 睦（穆）
平2冬；6冬 疲（疲）
平2冬；7冬 疲（疲）
平2冬；8冬 攻（功）
平1冬；8冬 中（中）
平1冬；9冬 瑕（瑕）
平2冬；10冬 巳（已）
平2冬；11冬 宗（宗）
平2冬；12冬 鎮（鎮）

※別韻の小韻が混入している（小韻反切下字「隆」は東韻）

4.2.6 ①唐韻
『唐韻』に属するのは、蔣斧[1908(跋)]残巻およびこれと同一の特徴をもった残巻である。

蔣斧[1908(跋)]残巻は前半部を欠き、従って撰者名や序文を残していないが、入声巻首に「唐韻」の名が見える。従って「唐韻残巻」と呼ばれ、略称では「唐韻」「唐」なども用いられる。また所蔵者（旧蔵者）蔣斧により、「蔣斧本（唐韻）」「蔣藏本（唐韻）」などとも呼ばれる。本稿では、この残巻について「蔣本」の名称を用いる。これは一つには分類の名称と残巻の名称が同一となるのを避ける意図があるが、今一つには「唐韻」の名が非常に複雑な問題をもつためである。

「唐韻」の名は、『廣韻』に「陳州司法孫愐唐韻序」とあり、その序末に「天寶十載」（751年）とあるのが知られていた98。従って、蔣本（すなわち『唐韻』に属する残巻類）を「孫愐唐韻」とする見方が存在する。

一方で、(清)卞永譽『式古堂書畫彙考』(巻8)99には、『唐韻』に見られるものは異なる孫愐序が載せられている。これは廣韻序の前半部に相当し、末尾に「開元廿年」（732年）と記されている。

2種を対照させて示す以下の通り。廣韻序所載のものは長序、『式古堂書畫彙考』所載のものは短序と呼ばれる100。

<table>
<thead>
<tr>
<th>長</th>
<th>陳州司法孫愐唐韻序</th>
<th>及武徳已來創置，迄開元三十</th>
<th>又有元青子吉成</th>
<th>于時，歳次</th>
</tr>
</thead>
</table>
98 岡本勲[2000]参照。
99 明・項元汴（子京）所蔵『唐韻』。
100 長序にはこの後に「論曰」で始まる一段が続く。
短序
朝議郎行陳州司法參軍事
臣孫愐上。

蓋聞，文字聿興，音韻乃作。...
及武德已來創置，迄於開元廿年，並列注中。...
等夫詣誦，流汗交集，恧以上陳天心。...

子孫，則汝陽侯榮之曾孫，～
辛卯，天寶十載也。

これに基づき、王國維[1923]は、孫愐唐韻に開元本・天寶本の二種があるとしたのである。
また、『式古堂書畫彙考』には韻目数についての記載がある。以下の通り。

唐韻卷第一平聲上廿六韻 ／ 唐韻卷第二平聲下廿八韻 ／ 唐韻卷第三上聲五十二韻
唐韻卷第四去聲五十七韻 ／ 唐韻卷第五入聲三十二韻

『式古堂書畫彙考』は、「孫愐唐韻」(開元本)と蔣本「唐韻」とは韻目数が異なった別種と見られるのである。

また別に、南宋・魏了翁(鶴山)「呉彩鸞唐韻後序」には「然其部叙於一東，下注云德紅反，濁滿口聲，自此至三十四乏」とあり、こちらは蔣本と同じである。以上をまとめると以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻目数</th>
<th>平声(上平)</th>
<th>平声(下平)</th>
<th>上声</th>
<th>去声</th>
<th>入声</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸法言『切韻』</td>
<td>全26韻</td>
<td>全28韻</td>
<td>全51韻</td>
<td>全56韻</td>
<td>全32韻</td>
</tr>
<tr>
<td>『式古堂書畫彙考』</td>
<td>全52韻</td>
<td>全57韻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蔣本「唐韻」</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>全59韻</td>
<td>全34韻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>「呉彩鸞唐韻後序」</td>
<td>28删</td>
<td>29山</td>
<td>30先</td>
<td>31仙</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>『廣韻』</td>
<td>27删</td>
<td>28山</td>
<td>1先</td>
<td>2仙</td>
<td>全55韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

孫愐序では「名曰唐韻，蓋取周易周禮之義也」と述べ、「唐韻」は唐代の切韻の意としている。従って、「唐韻」の名を冠する切韻系韻書は複数存在したと考えられている。

孫愐の書にはまた「切韻」と記したものもある。『日本國見在書目録』や『倭名類聚抄』がそれである。

「唐韻」「孫愐」の名称にはかなり複雑な問題があるのである。


101『式古堂書畫彙考』所引「孫愐唐韻」の韻目数は王仁昫本と同じである。
102 韻目数は王仁昫切韻と同じ。
103『詣山先生大全文集』巻56
104 异韻が増えているとされている。
105 短序には「周易」無し。
107 工藤早恵[1991]では、十巻本『説文解字篆韻譜』の反切特徴を分析し、「十巻本には『唐韻』の要素が多
A 本（蔣本、P2018、Dx1466 の藍本）
↓
B 本 → 増字増訓を経て『倭名類聚抄』所拠“唐韻”へ
↓
C 本 → 分韻に若干の修正を加えて T I D1015 へ
↓
広韻

ただし、徐朝東[2012:18、279]でも開元本・天寳本の二種を認めており、天寳本が実在していたか否かについては、未だ見解が分かれているようである108。

以上、「唐韻」をめぐる問題を採り上げた。本稿ではあくまで上田正[1973]に従い、形式的に類似する残巻を「①唐韻」として扱っているので、孫愐との関連については立ち入らない。最後に、「⑥唐韻」の特徴について述べる。「⑥唐韻」はかなり簡古な『切韻』を底本としている。まず、増注について述べる。

増注する場合、注文の内容順序については基本的に陸法言本の形式を踏襲している。すなわち小韻首字においては、義注・異体字注・小韻反切・又音注・字数注の順である。引用書を明示することが多く、内容は『廣韻』に近いものが多い。なお、小韻首字には無訓のままとなっているものが若干見られる。

次に、増字する場合であるが、加字数注記を用いて新加字を明示している。ただし、これは「③長孫訥言」の形式とは異なる。以下、形式の相違点を示しておく。

「①陸法言」に正式3字があり、それを底本として「③長孫訥言」「④王仁昫」「⑥唐韻」がそれぞれ1字を増加したと仮定すると、それぞれの字数注は以下のように表示される109。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>小韻首字</th>
<th>首字以外</th>
<th>増加字</th>
<th>首字以外</th>
<th>増加字</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>硯</td>
<td>～</td>
<td>腫</td>
<td>～</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>香</td>
<td>～</td>
<td>玫</td>
<td>～</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

「⑥唐韻」残巻はまた、増加字については、その注文末に「加」と記している。従って、ほかの残巻に比べ、増加字の見分けが容易であるという特徴がある。以下に例を示す。

く見られ、據ったのは『唐韻』の異本の一つであった可能性がある。「十卷本所據書は、「唐韻残巻」よりも後に位置する。」といった結論を導いている。108


109 「②初期」「⑤中期」は特徴の異なる残巻をまとめているため、一様でない。
4.2.7 ⑦大唐刊譌補闕切韻
①～⑥の残巻が写本であるのに対し、刊本である⑦。注文内における内容の順序は、反切・義注・字数注に統一されている。本稿では主資料として用いていない。

110 ①～⑥同様に陸法言本以来の伝統的正文排列をしており、この点で⑦と異なる。
4.2.8 ③孫愐序切韻
刊本であるが、①と異なり、小韻順序が五音によって、また小韻内順序が諧声符によって改変されている。
注文内における内容の順序については、部分ごとに異なり、また複数の形式が混在している。
本稿では主資料として用いていない。

4.2.9 ⑨晚期
内容は『廣韻』に近い特徴をもつ。残存数も少なく、本稿では主資料として用いていないので、ここでは『廣韻』の特徴・体例について説明することとした。『廣韻』は切韻系図書の集大成として、正文・注文ともに大幅な増補が見られる。
注文内における内容順序は、陸法言本形式の義注・反切・又音注・字数注の順となっている。反切表示は「反」ではなく「切」を用いる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>中</td>
<td>平也成也～</td>
<td>陟弓切。</td>
<td>陟仲切。</td>
<td>四。</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>淹</td>
<td>小水入大水。</td>
<td>又祖紅・在冬二切。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
異体字は注内に存するものもあるが、正文に立てることが多い。正文で異体字を示すのが『廣韻』の大きな特徴である。以下に例を挙げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>注文</th>
<th>正文</th>
<th>注文</th>
<th>正文</th>
<th>注文</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>螽斯蟲也。</td>
<td>螣</td>
<td>上同。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>譅</td>
<td>天気下地不應日讅。又莫侯切。</td>
<td>霆霑</td>
<td>並上同。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>藌</td>
<td>聚也。祖紅切。五。</td>
<td>紫</td>
<td>俗。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>筠</td>
<td>齊也。共也～。</td>
<td>全</td>
<td>古文出道書。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>蠟</td>
<td>説文曰～</td>
<td>螟</td>
<td>上同。</td>
<td>螟</td>
<td>古文。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

112 以下、特に断らない限り、『廣韻』は沢存堂本に拠る。
113 「反」が「謀反」に通じるため避けられるようになったとされる。
第5節 陸法言『切韻』復元の試み

5.1 李永富[1973]『切韻輯斠』と上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』

漢字音研究における基本資料である陸法言『切韻』（原本『切韻』）は、唐代に多くの増訂本を生み出し、『廣韻』（1008）に集大成され、その中には、他の多くの典籍と同じ道をたどり逸書となっている。二十世紀に敦煌から種々の残巻が発見され、また1947年故宮で増訂本の一種である王仁昫『刊謬補缺切韻』（607年）の写本が完本として発見されるなど、陸法言『切韻』の原貌が次第に明らかにされてきた。各種切韻残巻の校勘作業も進み、坂井健一[1969:84]では、「原本『切韻』の復原が校勘作業後の最終目的である」と述べられている。そうした中で、陸法言『切韻』の復元をおこなかったのが、台湾の李永富[1973]『切韻輯斠』である114。続いて上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』が出た。ただし、両者の目的・体裁は大きく異なる。前者は文献学的な全体的復元であり、後者は音韻資料としての部分的復元である。

李永富[1973]は、陸法言『切韻』原本の姿を復元したものであり、小韻に含まれる個々の正文や注文を知ることができるが、声母・等呼などの音類（音韻地位）を知ることはできない。一方、上田正[1975]は、小韻の有無・先頭字・順序・反切・音類を示すが、小韻首字以外の正文および小韻反切を除いた注文を知ることはできない。その状況を図示すると以下の通りである。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>大韻順</th>
<th>小韻順</th>
<th>小韻首字</th>
<th>小韻反切</th>
<th>小韻内字</th>
<th>注文</th>
<th>声母・等・開合</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>李永富[1973]</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>×</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td>上田正[1975]</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
<td>○</td>
<td>○</td>
</tr>
</tbody>
</table>


従って、現状において陸法言『切韻』を音韻資料として十分に活用するためには両書を併用しなければならない。

『切韻』の全体に対する著本の比較は李永富『切韻輯斠』が行っており、それらの祖本、即ち陸法言『切韻』原本に由来する成分も推定されている。だが、それが拠った『切韻』著本の識読自体の精度が最善のものではなく、祖本復元の方法にも問題があって、未だ十全のものではない。音韻研究の直接資料となる小韻反切部分に関しては上田正『切韻諸本反切総覧』があり、現存の確認される全てのテクストにおける反切用字が一覧され、陸法言由来の小韻反切が推定されている。上田正氏は『切韻』諸本をマイクロフィルムに基づいて記述しているが、それは従来の原巻を見ての記述を上回る精度でなく、信頼できる基礎資料の上に立つものであって、その推定の大筋は今後も殆ど揺るがないものと思われる。

また、遠藤光暁[1989c/2001a:39]は以下のように述べている。

小論では主に小韻レベルにおける異質成分の識別を論じたが、次の課題としては更に字のレベルにおける出資料の識別が日程にのぼってくる。だが、それには収字や義注にまで至る原本『切韻』の再構が先決問題である。既にその試みもなされてはいるのだが、更に精度を高める余地があり、その前提として『切韻』唐代写本の精密な記述の研究が必要である。ここでは李永富[1973]とその書評である上田正[1974]が注に示されている。


5.2 李永富[1973]『切韻輯斠』の問題点と解決法

上述の如く、李永富[1973]には多くの問題があることが指摘されており、その修正が本稿の目的でもある。

118 异体字の分析によって陸本の推定をしたものを鈴木慎吾[2005]がある。


第二に、参照に用いた資料に判読の誤りが多い点が挙げられる。李永富[1973]は先行の描写本と、影印本を自身で転記したものとを用いているが、両者ともに誤りを含んでいる。現在では、敦煌本の精細な写真がインターネット上に多数公開されており、環境は格段に良くなっている。また、張・闕[2008]『敦煌經部文獻合集』を中心として、残巻類の校勘も進んでおり活用することができる。

第三に、逸文資料を用いていない点が挙げられる。上田正[1984]『切韻逸文の研究』は、300近い日中の典籍から多数の逸文を集めており、修正に用いることが可能である。

第四に、原本復元の原則・方法を誤っている点が挙げられる。とりわけ復元において重視すべき残巻の優先度を誤っているのは大きな欠点である。また、字体についても、残巻類ではなく『廣韻』に従う例が多いが、隋代にさかのぼって考える必要がある。

以上、李永富[1973]の問題点を挙げたが、『切韻』増補過程の一端が解明されたことも大きい。特筆すべきは古屋昭弘氏による一連の研究であり、写本として唯一の完本を残す王仁昫『刊謬補缺切韻』の増補に際し、原本系『玉篇』が用いられていることを明らかにしている。これにより、『刊謬補缺切韻』から『玉篇』部分を取り除くことで、陸法言『切韻』の姿を伺うという道も開いている。

おわりに

20世紀初頭に発見された敦煌残巻は、学界に大きな衝撃を与えるものであったが、その中には多数の『切韻』が含まれていた。以来、『切韻』残巻は次々と紹介されてきたが、その初期は主に筆録によっていたため、後に多くの補正を要することにもなっている。『切韻』残巻の研究においては、テクストの補正も重要な位置を占めていた。

新出の残巻の登場とともに、残巻の分類も進み、系統関係についても次第に明らかとなっていった。そして、李永富[1973]『切韻輯斠』や上田正[1975]『切韻諸本反切總覧』が推定・復元した陸法言『切韻』である。しかし、李永富[1973]、上田正[1975]がおこなった復元には、なお問題が残されている。それを克服することは、『切韻』研究史において、大きな一歩となるはずである。
第2章 『切韻』各論

はじめに

本章では、次章で行う李永富[1973]『切韻輯斠』の修正のために、『切韻』残巻に存在するさまざまな問題を探り上げることとする。まず、第1節において、各残巻に対する諸氏の見解をまとめておく。これは、残巻を用いる上で、その特徴を具体的に把握しておく必要があるためである。第2節では、陸法言『切韻』の復元方法について述べる。李永富[1973]の修正を行なう上で、この説明は不可欠である。併せて、復元の限界についても示しておくこととする。第3節では、残巻の分類において問題となる『切韻』の増補と省略について採り上げる。本稿は上田正[1973]に多くを負っているが、上田正[1973]に問題があることも示しておく。第4節では、『切韻』を音韻資料として扱う上での注意点について述べる。諸本ごとに音類が変わることがあるためである。以上、前章よりも発展的な問題を採り上げることで、次章への橋渡しとしたい。

第1節 『切韻』残巻各説


1.1 残巻の分類法について

まず、本稿が依拠している上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』は以下のように9類に分けている120。

①陸法言 ②初期 ③長孫訥言 ④王仁昫 ⑤中期 ⑥唐韻
⑦大唐刊謬補闕切韻 ⑧孫愐序切韻 ⑨晚期


①陸法言切韻傳寫本 ②箋注本切韻 ③增訓加字本切韻 ④王仁昫刊謬補缺切韻
⑤裴務齊正字本刊謬補缺切韻 ⑥唐韻写本 ⑦五代本韻書

また、張・關[2008]は以下の6類に分けている。

①切韻 ②切韻箋注 ③刊謬補缺切韻 ④唐韻 ⑤大唐刊謬補闕切韻
⑥大唐刊謬補闕箋注

三者の分類は基本的に対応させることができる。まず上田正[1973]の①～⑥に対応するものを掲げる122。


121 周祖謨の研究については岡本勲[2005]参照。
122 周祖謨[1983]にある「⑤裴務齊正字本刊謬補缺切韻」は混合本である王二のみのため除いた。

続いて上田正[1973]の①～⑤に対応するものを掲げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①陸法言</td>
<td>①陸法言切韻</td>
<td>①大唐刊謬補闕切韻</td>
</tr>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>③増訓加字本切韻</td>
<td>②大唐刊謬補闕切韻</td>
</tr>
<tr>
<td>③孫愐序</td>
<td>②箋注本切韻</td>
<td>⑤大唐刊謬補闕切韻箋注</td>
</tr>
<tr>
<td>④晚期</td>
<td>③増訓加字本切韻</td>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>


まず上田正[1973]における①②③および⑤に対応するものを掲げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①陸法言</td>
<td>①陸法言切韻扇寫本</td>
<td>①切韻</td>
</tr>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>③增訓加字本切韻</td>
<td>②切韻箋注</td>
</tr>
<tr>
<td>③孫愐序</td>
<td>②箋注本切韻</td>
<td>⑤大唐刊謬補闕切韻箋注</td>
</tr>
<tr>
<td>④中期</td>
<td>③増訓加字本切韻</td>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>


続いて上田正[1973]④に対応するものであるが、王一のみで相違点は無い。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>①王仁昫刊謬補缺切韻</td>
<td>③刊謬補缺切韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

最後に上田正[1973]⑥～⑨に対応するものを掲げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>⑦大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>⑦五代本韻書 （五代本切韻）</td>
<td>⑤大唐刊謬補闕切韻箋注</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧孫愐序切韻</td>
<td>⑥五代本韻書（寫本韻書殘葉）</td>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
<tr>
<td>⑨晚期</td>
<td>⑦五代本韻書（寫本韻書残葉）</td>
<td>⑧唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>


124 三者に共通して載せている残巻のみ示す。周祖謨[1983]はロシア本を含まず、張・関[2008]はドイツ本・日本本および伝世残巻を含まない。従ってここに記されるのはイギリス・フランス本のみである。
125 なお、P2659 は特殊な残巻である（本節1.3.8.2 参照）。
1.2 残巻の分類における問題 — P3696 とその周辺残巻を例として

切韻残巻には、残巻ゆえの問題がある。もと同一書であったものに別番号が与えられていること、もと別書であったものに同一番号が与えられていることである。ここでは、P3696 とそれに関わる残巻を採り上げることで、切韻残巻を扱う上で問題を示しておくこととする。

現在、P3696 の整理番号を与えられているものには、残葉 2 点と断片 13 点が知られている。以下がそれである（断片は「P3696」を省略する）。

| 残葉 | P3696(1)rv、P3696(2) |
| 断片 | (p1) (p2) (p3) (p4-1) (p4-2) (p4-3) (p5) (p7r) (p7v) (p8) (p9-1r) (p9-1v) (p9-2) (p10) (p11) (p12r) (p12v) (p13) |


表裏書写断簡二葉、第一葉は表に鍾江支三韻三十行、裏に支脂之三韻三十行、第二葉は表に檻范二韻と去声韻目と送韻より寘韻に至る五韻との二十八行、裏に霽韻より隊韻に至る六韻二十九行とを存する。第一页は韻次を記さず韻目提頭し、第二葉は韻次数字を朱写し、韻の移るとき改行せず、第一葉は大字第二葉は小字の異筆であって、二葉は別書である。

上田正[1973]は残葉 2 点が別書であることを述べている。潘重規[1972]も同様の見解である。残葉 2 点には表裏があり、従って計 4 面ある。以下の通りである。

| 巻 1 平声 | 巻 3 上声～巻 4 去声 | 巻 4 去声 |
| P3696(2)r | P3696(2)v | P3696(1)r | P3696(1)v |

P3696(2)が平声部分、P3696(1)が去声部分であり、距離がある。この 2 葉は、前述の通り、潘重規[1972]、上田正[1973]で、別書されている。すなわち、本来全く別の書物であったものが、それぞれ年月の経過とともに大部分を失った残葉となり、発掘・整理される段階で（同書と見られたために）同一の番号が与えられたと見ることができる。


P3696(1)と同(2)について『補正』と『ペリオ目録』とは枝番が逆になっている。原巻の写真を見ると、それぞれの右肩に（鉛筆書きであろうか）番号が記入されており、それは『ペリオ目録』の番号に一致している。本稿では『ペリオ目録』の順序に従う。

以下に、張・關[2008]『敦煌經部文獻合集』を含めた対照表を掲げる130。それぞれの表記に差があることに注意されたい。なお、鈴木慎吾[2004:79-85]が区別に用いている名称も示す。

126 比較的大きなものを「残葉」、小さなものを「断片」と呼称する。ここで採り上げている断片 13 点についても「p4」「p9」はさらに分かれている。
127 これはおそらく切韻における順序によったものであろう。
128 後者に「r」「v」を付したのは、鈴木慎吾[2012]によっているためである（前者が表裏でほぼ繋がっているのに対し、後者は表と裏との間の欠損範囲が広いため「r」「v」が付されているものと思われる）。
129 Gallica で確認すると、P3696(1)に「Pelliot chinois 3696 . I」、P3696(2)に「Pelliot chinois 3696 . II」と記された紙が貼られている。
以上、P3696 の番号が与えられている残葉 2 点が本来別書であること、また残葉 2 点を区別する名称に相違があることを示した。しかし、P3696 残葉に関わる問題はこれだけではない。別の番号を与えられている P3693・P3694・P3695・S6176 が、P3696(1)(2) と同一書であるとする見方が存在するからである。

P3693・P3694・P3695・S6176 の 4 点は、全て両面書写の残葉一つである。従って計 8 面ある。このうち P3695 は平声、P3693 は上声、S6176 は去声、P3694 は去入声のそれぞれ一部を存している。P3696(1)(2) を含め、おおよその位置を図示すると以下のようになる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>上声</th>
<th>去声</th>
<th>入声</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3696(2)</td>
<td>P3695</td>
<td>P3693</td>
</tr>
<tr>
<td>r, v</td>
<td>r, v</td>
<td>r, v</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>上声 (大字本)</th>
<th>去声 (小字本)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3696(2)rv, P3695rv</td>
<td>P3693rv, P3696(1)rv, S6176rv, P3694rv, P3694rv</td>
</tr>
</tbody>
</table>


131 より詳しくは鈴木慎吾[2004]参照。
132 筆跡が同じでも、内容に差がある場合別書としている。
<table>
<thead>
<tr>
<th>(序)</th>
<th>平声</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(p12v) · (p10)</td>
<td>(p12v) · P3696(2)rv</td>
</tr>
<tr>
<td>(p12r)</td>
<td>P3696(2)v</td>
</tr>
<tr>
<td>(p13)</td>
<td>(p13) · P3695r</td>
</tr>
<tr>
<td>(p13)</td>
<td>P3695v · (p13)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

安心正 [1973]
周祖謨 [1983]

陸法言

以上を承けて、鈴木慎吾 [2004:79-85] は残りの断片についても考察し、P3693rv および P3696(1)rv と同一書と見られる断片を示している。以下に示す。これらは小字本である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>上声</th>
<th>去声</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(p3)</td>
<td>(p4-1)</td>
</tr>
<tr>
<td>(p7v)</td>
<td>(p9-1v) · (p8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>


最後に、採り上げた残葉・断片について、本稿と張・関 [2008] における扱いを、切韻の順序に従って掲げておく。平声部分を除く。本稿では、P3696 に「②陸法言」「②初期」「③長孫訥言」が含まれることとなる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>(p12r) · P3696(2)rv</th>
<th>P3696(2)v</th>
<th>(p13) · P3695r</th>
<th>P3695v · (p13)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本稿</td>
<td>②初期</td>
<td>①陸法言</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>張・関 [2008]</td>
<td>①切韻箋注(2)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(p3)</th>
<th>(p4-1)</th>
<th>(p7r) · (p5) · (p4-2) · (p9-2) · (p4-3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本稿</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>張・関 [2008]</td>
<td>②切韻箋注 (碎片 2)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>上声</th>
<th>去声</th>
<th>入声</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(p7v)</td>
<td>(p9-1v) · (p8)</td>
<td>P3693r</td>
</tr>
<tr>
<td>本稿</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td>②初期</td>
</tr>
<tr>
<td>張・関 [2008]</td>
<td>②切韻箋注 (碎片 2)</td>
<td>②切韻箋注 (5)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

135 入声部分であり、平声部分を存する他の大字本と距離がある。鈴木慎吾 [2004:83 注 22] は「大字本諸残巻と同一写本であるかは確証を得ない。」としている。なお、残存箇所は P3694r と重なっている。
136 (p1) が『切韻』でないとすれば、P3696 には『切韻』以外の断片が含まれているということになる。
1.3 残巻各説


1.3.1 「陸法言」残巻

ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。上田正[1973]までに紹介された残巻の背景を濃く示す（以下の各分類においても同様）。

| 1 | 大谷 8107 | 香川黙識(編)[1915] |
| 2 | 切一 | 王國維[1921] |
| 3 | TIV75-100a | 武内義雄[1935] |
| 4 | P4917 | 姜亮夫[1955] |
| 5 | P3695 | 潘重規[1972] |
| 6 | P3696(p13) | 潘重規[1974b] |
| 7 | 大谷 5397 | 張娜麗[2004] |
| 8 | 大谷 5397 | 張娜麗[2004] |
| 9 | Ch3605 | 鈴木慎吾[2009] |

1.3.1.1 大谷 8107


上田正[1973:60-1]は以下の通り述べる。

謹厳な書法であるが、誤字を含んでいる。白紙であるが既に薄茶色に変色している。諸本と対校するために増加字を認めべき字なく、陸法言切韻と考えてよいようである。


1.3.1.2 切一


上田正[1973:47]は以下の通り述べる。


139 なお、本稿が用いる残巻諸本の名称は、多くを鈴木慎吾[2012]が示すものによるが、諸氏様々であり、同一の名称であっても別書を示すことがあるので注意が必要である（例えば、本稿が用いる「切一」「切二」などは張・関[2008]では別の残巻を指す）。


141 切一を指す。

142 『觀堂集林』『書巴黎國民圖書館藏唐寫本切韻後』(p351-8)
1.3.1.3 TIVK75-100a
武内義雄[1935/1979:290-3]は TIVK75-100brv と合わせた 14 字を切韻逸文と比較し、「今の大断片は郭知玄でもなく、孫愐でもなく、また孫仙・麻杲・祝尚丘・王仁煦・薛峋・譚氏・武玄之でもなく、さらに簡単な原始的な切韻であることが判かる。そうしてそれが郭知玄や孫愐より以前のものとすれば、陸法言の原本か、あるいは長孫訥言の箋注本かでなければならぬ。」とした上で、切三に比べ「新加字を多く存しているが、その注釈は至って簡略である。～、注釈の簡略な点はおそらく陸氏原本の旧形を保存しているものであろう。従ってこの断片から新加字を剥ることによって陸氏の原形を髣髴すべきであろう。」と述べている144。

上田正[1973:52]は以下の通り述べる。


1.3.1.4 P4917

韻次数字記さず、韻首或いは提頭し或は提頭せず、韻首と小韻首の上に朱点を施すこと、S2683（切一）と同じく、また同筆でもあるので、両者は同書別葉と考える。加字加訓と思われるもの無く、逸文と齟齬することなきゆえ、陸法言切韻と認める。


1.3.1.5 P3695 （なお、本節 1.2 参照）

表裏の関係を検するに、同筆であり、韻次は記載せず（本書の他、最も古形を存する P4917・S2683、ともに韻次の記載無し。陸法言は本文中韻次不記載か。韻首は提頭し、説文の引用なく、書式内容とも特色を一にするので同書と考える。～。諸残巻に比して本文最も簡素にして、加字加訓と覚しきもの無く、陸法言切韻と推定する。）


1.3.1.6 P3696(p13）（なお、本節 1.2 参照）

1.3.1.7 大谷 5395rv

143 武内義雄[1935/1979:289]に掲げる唐鈔韻書の二。
144 なお、TIVK75-100brv 項（1.3.2.2）も参照されたい。
145 名称は「列 T I D」。
146 名称は「巴黎未列號諸卷之乙」。
147 p50、p176:7 に写真を、p61:2 に模写を載せる。模写については、遠藤光暁[1988:26]による訂正がある。
148 張娜麗[2004/2006]では、切三を長孫訥言本として扱っている。
内容からすれば、同一写本の断片としたもの」とし、切韻諸本と比較した上で次の通り述べている。

大谷本の諸断片は、現在確認できる他の韻書とは異なりがあるもので、収録文字数が少ないうえ、その訓解等も極めて簡潔であり、陸法言の『切韻』の姿を推測させ得るような状態があることである。法言『切韻』は、残念ながら、敦煌から数点の残片が発見されているに過ぎず、敦煌所出のものには、大谷本に見られる部位に相当する部分が見られなかったため、比較することはできないが、大谷本の諸断片は、法言『切韻』の形を残存させているもののようにも思われる。


諸本と対校するに、増加字は確認されない。～張氏の考察があり、～、陸本の形を残存させているもののようにと述べているが、妥当である。

1.3.1.8 大谷 5397


内容について鈴木慎吾[2010:23]は以下の通り述べている。

諸本と対校するに、増加字は確認されない。張氏に考察があり、本断片は陸本の形を残存させているもののようにと述べるが、妥当である。

1.3.1.9 Ch3605

鈴木慎吾[2009:127]は「增加字は認められず、陸法言本の写本と推定される。」と述べている。

1.3.2 「③初期」残巻

ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td>王國維[1921]</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>TIVK75·100brv</td>
<td>武内義雄[1935]</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TIV70+71</td>
<td>魏建功[1948]</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>TIVK75(1)(2)(3)(4)</td>
<td>魏建功[1948]</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>P4746</td>
<td>姜亮夫[1955]</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>S5980</td>
<td>龍宇純[1961]</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>S6156rv</td>
<td>龍宇純[1961]</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>S6176v</td>
<td>龍宇純[1961]</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>S6187</td>
<td>龍宇純[1961]</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>P3694r</td>
<td>潘重規[1972]</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>P3694v</td>
<td>潘重規[1972]</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>P3696(2)</td>
<td>潘重規[1972]</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>P3798</td>
<td>潘重規[1972]</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>P3799</td>
<td>潘重規[1972]</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Dx1267</td>
<td>潘重規[1974b]</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>P3696(p12r)</td>
<td>潘重規[1974b]</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>S11383CA</td>
<td>徐朝東[2002]</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>P3696(p11)</td>
<td>鈴木慎吾[2004]</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>S10720</td>
<td>鈴木慎吾[2004]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.3.2.1 切三

上田正[1973:46]は以下の通り述べる。


1.3.2.2 TVK75-100brv

前項[153]で本書と TVK75 と同書と述べたが、なお TV70+71 を含めて三書に次に挙げる特徴を有するので、三書を同書とする。第一、三書とも小韻首字の訓注形式を「反・数」「反・数・訓」に統一している。～。第二に陸法言の訓を略記したと見られる部分がある。～。これは撰者によるのではなく転写者の略写によるのであろうが、他の残巻には無い特徴である。第三に反切用字を改めている。～。これも転写者の厳密でない態度から同音異字を用いたものであろう。第四に三書とも増加字少く陸法言切韻に直接増訂したものと認めてよく、加訓も極めて少ないと推論を述べている。


<table>
<thead>
<tr>
<th>上田正[1973]</th>
<th>TVK75(2)</th>
<th>TVK75(3)</th>
<th>TVK75(4)</th>
<th>TIVK75(1)</th>
<th>TIVK75-100br</th>
<th>TIVK75-100brv</th>
<th>TV70+71</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>周祖謨[1983]</td>
<td>TIVK75</td>
<td>TIVK75</td>
<td>TIVK75</td>
<td>TIVK75</td>
<td>TIVK75</td>
<td>TIVK75</td>
<td>TV70+71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3, 4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>


149 張・関[2008:2159]も同様に否定している。
150 武内義雄[1935/1979:289]に掲げる唐鈔韻書の「一」。
151 TVK75-100a 項（1.3.1.3）参照。
152 なお、TIVK75-100a の考察は行われていない。
153 TV70+71 項を指す。
154 この後「以上の三書同書の証に矛盾するらしき一点がある。それは本書が表裏書写であるのに他の二書は単面であるということ。」と推論を述べている。

- 52 -
1.3.2.3  TIV70+71156 （1.3.2.2 も参照）

1.3.2.4  TIVK75(1)(2)(3)(4) （1.3.2.2 も参照）

1.3.2.5  P4746

1.3.2.6  S5980

小韻首字の上に朱点を施してある。末行に「切韻巻第五」と記すがその位置低く上半欠失しているので、具名とは考え難い。陸法言に無く增加した字に「陸欠」と記すこと、S6012と同形式である。陸法言に直接増訂した初期切韻である。


1.3.2.7  S6156rv

韻次数字を朱写する。初三行は下半欠失したため新しく別紙を貼付して補写しており、行外に誤写の訂正もある。〜。加字加訓少ない初期切韻である。


1.3.2.8  S6176v （なお、本節 1.2 参照）

韻次数字を朱写する。加字加訓のほとんどが説文によるほか、訓注形式等 P3693・P3696(2)と一致するを以て、長孫訥言切韻と推定する。


157 魏建功[1948]での名称は「德五」。
158 魏建功[1948]での名称は「德一」。
159 上田正[1989:65]は「この推定が可能であるが、私も断定を控える。」としている。
の引用は裏文書には五例しか見られず、表裏ともに箋注本であるかは問題が残る。1)と述べている。本稿では、中村雅之[1986]、伊藤美重子[1998]の考察に従っている。

1.3.2.9 S6187

「字数最少く加字の形跡無く、陸法言に僅少の加訓を施した極めて初期の切韻と考えられる。」と述べている。

1.3.2.10 P3694r（なお、本節1.2参照）
潘重規[1972:587]161はP3693と同一筆写で同一書であろうとしている162。

表現は、韻次数字朱写。第二十八行の次に紙の継ぎ目が見られる。裏は～。韻次数字朱写。

表裏ともに加字加訓の少し初期の切韻であるが、表裏別筆と思われ、裏は表に比して加字加訓多く説文引用の頻度も高く、表は増加字数を明記するが裏は総字数のみを記す。別書とすべきである。


1.3.2.11 P3694v（なお、本節1.2参照）
前項「P3694r」1.3.2.10参照。上田正[1973:38]がP3694rとは別書であると論じている。

1.3.2.12 P3696(2)（なお、本節1.2参照）
潘重規[1972:595]163は筆跡がP3695と全く同じで同一書であろうとしている。

表現は、韻次を記さず韻目提頭し、第二葉は韻字数字を朱写し、韻の移るとき改行せず、第一葉は大字第二葉は小字の異筆であって、二葉は別書である。

第一葉は無訓の字25％に及び説文の引用無く、切二切三等に訓義あり本書無訓の字散見し、箋注の切韻ではあるが、加字加訓反切改字と思われる部分少なく、陸法言に極めて近いものというべきである。

表裏の間の欠失は表の尾と裏の首にそれぞれ四行と推定する。第十八行の次に紙の継ぎ目あり。

第一葉は無訓の字25％に及び説文の引用無く、切二切三等に訓義あり本書無訓の字散見し、箋注の切韻ではあるが、加字加訓反切改字と思われる部分少なく、陸法言に極めて近いものというべきである。

第二葉は全葉の字を記し、韻次を記さず韻目提頭し、第二葉は韻字数字を朱写し、韻の移るとき改行せず、第一葉は大字第二葉は小字の異筆であって、二葉は別書である。

第一葉は無訓の字25％に及び説文の引用無く、切二切三等に訓義あり本書無訓の字散見し、箋注の切韻ではあるが、加字加訓反切改字と思われる部分少なく、陸法言に極めて近いものというべきである。

表裏の間の欠失は表の尾と裏の首にそれぞれ四行と推定する。第十八行の次に紙の継ぎ目あり。

第二葉は全葉の字を記し、韻次を記さず韻目提頭し、第二葉は韻字数字を朱写し、韻の移るとき改行せず、第一葉は大字第二葉は小字の異筆であって、二葉は別書である。

P3696については、小韻首字の訓義形式・加字加訓の状況・説文引用の頻度・按語の使用・引用書・逸文との対校の諸点より長孫訥言箋注切韻と推定したが、本葉においてもそれらの特色は同様である。

### 1.3.2.13 P3798
潘重規[1972:602]では冬韻末にある「右十一韻」が小韻数に対応することを指摘している。
上田正[1973:40]は以下の通り述べる。
 無訓の字 22.7%に及び説文等の引用なく簡古の切韻であるが、東韻矯字に切二・王二無訓なるに本書有訓の一例あることと、冬韻の尾に「右十一韻」と小韻数を記す他類例の無い形式とより、陸法言のま
まとは考え難い。
周祖譜[1983]、張・闕[2008]は陸法言本とする。

### 1.3.2.14 P3799
潘重規[1972:605]は内容には触れていない。
上田正[1973:40]は以下の通り述べる。
加字加訓少く加訓簡にして、初期の切韻である。
張・闕[2008:2435]は切三の後、王二・蔣本の前の成書と推測している。

### 1.3.2.15 Dx1267
本残巻はDx3109に内容が近く、紹介過程にも関連している。潘重規[1974b]は「DX一二六七」を紹介して
いるが、Dx3109を含んでいる。また、上田正[1981a]ではDx3109と共に「DX三一〇九＋DX一二六七」と
して紹介している。上田正[1981a:65]は以下の通り述べる。
DX1267は『アジア諸民族研究所所蔵中國敦煌本文献目録』第一集に簡単な解説が見えるので、それと
写真を考えて併せると、断簡二行が二片に切れ、それぞれ別のナンバーを最初に付けたが、現在では続く
ものであることが理解され、DX1267のナンバーを抹消しているようである。
上田正[1981a、1989]ではDx1267とDx3109を同書と見ているが、『俄蔵敦煌文献』影印によれば、別の
断片であり、張・闕[2008]も別に扱っている164。よって本稿ではDx3109と区別する。
Dx3109とDx1267はそれぞれ両面書写で計4面ある。このうち上田正[1981a]では、影印（p64）に
Dx3109rとDx1267vを載せ、手写（p65）では加えてDx1267rを載せている。潘重規[1974b]は「DX一二六
七」の「正面」としてDx3109v・Dx1267rを載せ、「反面」としてDx1267vを載せている。従って、潘重規

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dx1267r</td>
<td>模写</td>
<td>模写</td>
</tr>
<tr>
<td>Dx1267v</td>
<td>模写</td>
<td>模写、影印</td>
</tr>
<tr>
<td>Dx3109r</td>
<td>模写</td>
<td>模写、影印</td>
</tr>
<tr>
<td>Dx3109v</td>
<td>模写</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

内容について、上田正[1981a:65]は以下の通り述べる。

内容は所載字数が切韻残卷第三種より多く、王仁煦より少なく、陸法言切韻に説文によって増補した初期
の簡素な切韻である。撰者推定の手がかりはない。

上田正[1988]では「DX3109＋1267」として「2初期」に帰属されている。『アジア諸民族研究所所蔵中國敦
煌本文献目録』（「メンシコフ目録」、1963）では「切韻」と名付け、体裁が「刊謬補缺切韻」に符合するとし、
は「切韻箋注」としている。

### 1.3.2.16 P3696(p12r)
（なお、本節1.2参照）

164 なお『俄藏敦煌文献』のDx3109とDx1267は表裏を誤っている（張・闕[2008:2160、2715]）。
鈴木慎吾[2012:343]の図示も同様である。

1.3.2.17 S11383CA


張・關[2008:2154]は一種の増字加訓本切韻系韻書とし、「切韻箋注」に帰属している。

1.3.2.18 P3696(p11) （なお、本節1.2参照）


1.3.2.19 S10720


而小韻の字数表示12字はP.3696(2), 切三, 切二と比べて増減なし。ただし、「苡」字の注は増加の疑いがある。他に増加字はない。残存字数が少なく断定は難しいが、陸法言本に近いごく初期の切韻と考えてよいだろう。

張・關[2008]は早期の増字加訓本とし、「切韻箋注」に帰属させている。

1.3.3 「洸長孫訥言」残巻

ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。

| 1 | 切二 | 王國維[1921] |
| 2 | S6176r | 龍宇純[1961] |
| 3 | P3693rv | 潘重規[1972] |
| 4 | P3696(1)rv | 潘重規[1972] |
| 5 | Dx1372+3703rv | 上田正[1973], 潘重規[1974b] |
| 6 | Dx3109 | 潘重規[1974b], 上田正[1981a] |
| 8 | S11380 | 鈴木慎吾[2004] |
| 9 | Ch79rv | 鈴木慎吾[2009] |

長孫訥言本の特徴は、底本に約5%の増字を施していること、案語を加えていることであるが、どの残巻を長孫訥言本と見るかについては、諸氏の見解の相違が少なくない。以下に、上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』、周祖謨[1983]『唐五代韻書集存』、張・關[2008]『敦煌經部文獻合集』および本稿166における相違を示す。網掛


けが長孫訥言本と見なしているものである168。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切二</th>
<th>P3693rv</th>
<th>P3696(1)rv</th>
<th>S6176r</th>
<th>S6176v</th>
<th>P3694r</th>
<th>P3694v</th>
<th>切三</th>
<th>S6013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>上田正[1973]</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td>②初期</td>
<td>②初期</td>
<td>③初期</td>
<td>③中期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>周祖謨[1983]</td>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>張・關[2008]</td>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td>③長孫訥言</td>
<td>②初期</td>
<td>②初期</td>
<td>②初期</td>
<td>②初期</td>
<td>③中期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

長孫訥言披露の特徴については、第1章 4.2.3で扱ったが、ここでは若干異例となるものを示しておくこととする。挙例には第1章同様に切二を用いる（切二における問題については次項 1.3.3.1参照）。

まず、若干ではあるが、増注部分が先頭に置かれている場合がある。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>增注部分</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>中</td>
<td>按説文和也。</td>
<td>職隆反。</td>
<td>又陟仲反。</td>
<td>三。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>蟟</td>
<td>按説文有足亀。</td>
<td>直隆反。</td>
<td></td>
<td>四。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>終</td>
<td>按説文紡絲也。今為終始字。</td>
<td>職隆反。</td>
<td></td>
<td>十。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

また、「案（按）」が無い場合もある。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>增注部分</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>鍋</td>
<td>普観又反。</td>
<td>説文大針刃如刀。</td>
<td>五。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>促</td>
<td>説文此義同。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>晚</td>
<td>熟食。</td>
<td>説文作此総食。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>齋</td>
<td>柔穀在器。</td>
<td>説文莅血。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

「案（按）」の脱落と見るべきかが問題となる169。尤も、切二は他の「③長孫訥言」残巻に比べれば「説文」の前に「案（按）」が付されていることが多い。「案（按）」の有無について、伊藤美重子[1999:90注1]は以下のように述べている。

箋注所引の説文がすべて訥言によるものかということは問題である。その説文の引用が先行する切韻にすでにあっただということも考え得る。訥言は箋注序の中で自説には「按」の語を附したと記している。確かに「按説文…」という書き方をする場合があり、そのような引用例のみ訥言のものとして扱うなら、少数の例に限られてしまう。実際、S2055170の抄本では130条の説文引用例のうち「按」を附すものは84例、P3693では139例のうちたった8例となる。本稿では「按」の有無は考慮にいわず、説文引用例をすべて訥言の目を通ったものとして、一律に扱う。

また、増注部分は、次のように、「（案）説文」の前に増加注文が見られる場合もある。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>增注部分</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>勱</td>
<td>嶋隆反。</td>
<td>莫凝也説文作此營。</td>
<td>三。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>融</td>
<td>餘隆反。</td>
<td>和也長也説文氣上出也。</td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

さらには、「案」や「説文」すら無い場合も存在する。

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>正文</th>
<th>義注</th>
<th>增注部分</th>
<th>小韻反切</th>
<th>又音注</th>
<th>字数注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>涮</td>
<td>扶隆反。</td>
<td>姓也邑也。</td>
<td>三。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>尼</td>
<td>女指反。</td>
<td>妃。</td>
<td>二。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>且</td>
<td>子鱼反。</td>
<td>妃目一聲正。</td>
<td>三。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

169 例えば「説文」部分の脱落の例として、「豐」字の「按説文豆之滿者也」が「文」を脱す。
170 本稿における名称は「切二」。
1.3.3.1 切二

上田正[1973:44-5]は以下の通り述べる。

本巻には長孫訥言の序もあり、序中に「但稱按者俱非舊説」と記し、且つ本文訓注に按語や説文の引用が多く、王国維のいうように長孫訥言切韻と認めてよいようである。王国維の説を絶対的なものとしないのは、後年の増加字を含むと考えるべきである。ただし、本書巻頭には「伯加千一字」（千一の右傍中間に傍点あり、一千字の誤写であろう）と見えるので、後人の増加字を含むと考えるべきである。

諸氏の見解は以下の通り（周祖謨[1983:834]を除く）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>長孫訥言本</th>
<th>「伯加」本（切二）</th>
<th>上田正[1973]、張・闕[2008]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「伯加」本</td>
<td>長孫訥言本（系）</td>
<td>蔣經邦[1934]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

いずれにせよ切二には、陸法言切韻のほかに、長孫訥言・某伯による増加部分があると見られる。

切二にはまた、王仁昫本（王一系）によって補写された部分が存在する。上田正[1973:45]は以下の通り述べる。

また本巻について丁山は魚韻微韻の体例が他の部分と異なる点に注目して、王仁昫又は裴務齊の切韻を配写するものと論じ、蔣經邦は之韻微韻よりも魚韻初字までを王仁昫であるとする。陸志韋は之韻微韻よりも魚韻初字までを王仁昫であると考えた。同一表本中に異書を含むのは異例のことであるが、東館蒙小韻の部分に一転の脱失あり、文中に「四音未全」と記す所あるは、書本が既に残欠本であったことを示すものである。私見では之韻末行第一字より魚韻第一行末字までを王仁昫であると考えた。


<table>
<thead>
<tr>
<th>韻目（平声）</th>
<th>之韻</th>
<th>微韻</th>
<th>魚韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>字（小韻毎に区切る）</td>
<td>～ 鱗 子 仔</td>
<td>～</td>
<td>～</td>
</tr>
<tr>
<td>蔣經邦[1934]</td>
<td>～</td>
<td>微</td>
<td>（補写）</td>
</tr>
<tr>
<td>陸志韋[1939]</td>
<td></td>
<td></td>
<td>魚</td>
</tr>
<tr>
<td>上田正[1973:45]</td>
<td>～</td>
<td>（補写）</td>
<td>～</td>
</tr>
<tr>
<td>周祖謨[1983:834]</td>
<td>～</td>
<td></td>
<td>～</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.3.3.2 S6176r （なお、本節1.2参照）
「S6176v」項（②初期1.3.2.8参照）

1.3.3.3 P3693rv （なお、本節1.2参照）
潘重規[1972:581]は韻次が王三と同じであると述べている。

171 張・闕[2008:2603]はこれを否定している。
上田正[1973:36]は以下の通り述べる。

小韻首字の訓注形式を調査するに、残存小韻241中の「反・数」53「訓・半・数」116「反・数・訓」41「訓・反・数・訓」25「反・訓・数」1「新加小韻」5となる。切三・王三と比較して、前二者は陸法言のまま加訓無きものの、次二者の少数の後の訓は陸法言に加訓したもの、「反・訓・数」の一例も加訓と判定された。そして加訓合計67中53、新加小韻5に3が説文によっている。字数注記は「原字数・加・加字数」の形式で、判明する部分について計するに、加字数は原字数の8%強であり、小韻内の陸法言字のうち説文による加訓53、加字のうち説文によるもの3を認めめた。かくて本残巻は陸法言切韻に主として説文によって少量の加字加訓を行なった初期切韻ということができる。なお本書の特徴として加訓に「按」の語を冠していうものが散見して19条を数える。

以上のことから本書の撰者として自然に擬し得られるのは長孫訥言である。その序文を載せる残巻は5点あるが、これの状況によく適合している。また次に挙げる如く長孫訥言の逸文の中に、本残巻と一致する例を見出すのである。

なお廿八鐸廿九職の次数は、質術・曷末の開合韻を分たない陸法言の旧であり、薬鐸韻が職の前に位置するのも、その旧次である。

拝已久的語を冠していうものが散見して19条を数える。
まえ説文の引用はP.3696(1)およびP.3693にも多く見られ、内容から検討してもやはり同じ長孫訥言本と考えられる。とされている。張・関[2008]はP3696(p9r-1r)のP3696(1)・P3693（およびS6176rv・P3694rv）と同一書（「切韻箋注（五）」長孫訥言本）とし、残りの(p3)(p4-1)(p4-2)(p4-3)(p5)(p7r)(p7v)(p8)(p9-1v)(p9-2)については別書（「切韻箋注（碎片二）」）としている。

1.3.3.8 S11380

1.3.3.9 Ch79rv
鈴木慎吾[2009:127]は「本書は長孫訥言の写本と推定される。」と述べている。

1.3.4 「王仁昫」残巻（一と王三）
ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>残巻</th>
<th>初出文献</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>王一</td>
<td>刘復[1925]</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王三</td>
<td>唐蘭[1947]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

王仁昫本の伝本としては、王一と王三がある。王三は完本であるため、完本王韻・全本王韻とも呼ばれ、(明)宋濂の跋があることから、宋跋本（王韻）とも呼ばれる。王一もまた大部な残巻であり、王三に対して敦煌本（王韻）とも呼ばれる。

上田正[1957a]は王三について以下の通り述べる。

王一と本書との共存部分で王一にあって本書に無い字が169字、王一に無くて本書にある字が140字、反切の用字の異る小韻170という状況で、どちらも善書の書といえない。王一には明らかに後人の増加と考えられる部分があり、本書には訓義の省略伝写が甚しい。
また、上田正[1973:23]は王一の項で以下の通り述べる。
『全本王仁昫刊謬補缺切韻』と比校するに異同多く、それぞれ王仁昫の原本を省略して写すところ、意を以て改め写すところ、誤り写すところあり、両者併看の必要がある。176


1.3.5 「中期」残巻
ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>残巻</th>
<th>初出文献</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>王二</td>
<td>唐蘭(仿写)・羅振玉(印行)[1925]</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>P2017</td>
<td>神田喜一郎[1938]、周祖謨[1938]、魏建勳[1948]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

176 王三の項では以下の通り述べる（上田正[1973:60]）。
内容については現存切韻の中で唯一の首尾完全な書で貴重であるが、王一と対校するために、それぞれ略写改写補写誤写脱と思われる部分あり、両者併看の必要がある。
<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>S6012</td>
<td>龍宇純[1961]</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>S6013</td>
<td>龍宇純[1961]</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Dx5596</td>
<td>鈴木慎吾[2004]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.3.5.1 王二
本書は「刊謬補缺切韻」と題し、「王仁昫撰」「長孫訥言注」「裴務齊正字」と記し、王仁昫序・長孫訥言序さらに字様（書）を載せる。本稿では名称として「王二」を用いるが、ほかに「内府本」「項跋本」「裴務齊正字本（裴韻・裴本）」などとも呼ばれる177。


上田正[1957b]は以下の通り述べる179。


| 陸法言 | 東冬鍾江 | 支脂之微魚虞模齊佳皆灰咍真臻文殷 | 元魂痕寒 | 削山～ |
| 王二 | 東冬鍾江陽唐支脂之微魚虞摸齊佳皆灰臺眞臻文升登 | 冷魂痕 | ■寒～ |

本書の韻目の名称には諸本と異なるものが多く、それが多声と同声類の字を統一する意図によるもので

(王三が出現する前の) 周祖譜[1938]での名称は「故宮王韻」「故宮本王韻」。

「書内府所蔵王仁昫切韻後」（王國維[1923/1959:358-61]）

以下の王二における上田氏の引用部は、条目ごとに改行する。
ある。～。また本書の韻次も諸本と異っているところが多い。～。
これらの韻目韻次は撰者によるものでなく今本の写者によるものである。～。～。本書は内容と書式によって、巻初七韻・平上声・去入声に三分し得るようである。
ここで想到するのは、巻頭の王仁昫・長孫訥言・裴務斉の三人の名である。王一・王二と本書を対校するに、巻初七韻と平上声には王仁昫収容字をほとんど含んでいて、それを利用していることは察せられるがそれに無い字もあり、字順や訓注に差異を感じることが多い。去入声には王仁昫収容字を欠くところが多く、関係が薄いようである。上声・去声・異韻を設けることは王仁昫の特色であり、本書も設けているが、韻内収容字に類似点が少ない。長孫訥言の残巻として～五点があるが、これら本書を対校してみると、長孫収容字のほとんどを含んでいて、次のように密接な関係が考えられる部分がある。
～
従って本書の全巻に長孫訥言との関係が推定されるが、それに無い字もあり、字順と訓注に差異があることが多い。裴務斉については逸文二条あるのみにて、次の如く本書と一致しないが、これだけでは論じかねる。
以上によって、巻初に列する三人との関係は、どの部分が誰のものと明確にすることは不能となる。数種の残欠本をどの部分においても混合して写したのではあるまいか。また書本より字を採る時に、順序を定めず彼此目に映すままに写したので、どの本とも字順が一致しないことが多い。書本より字を採る時に、順序を定めず彼此目に映すままに写したので、どの本とも字順が一致しなくなり、時には字を脱する結果を来したのであろう。
周祖謨[1983:891-905]は、王仁昫本の所収字と比較した結果として、平声では巻初七韻の分量が多く、ほかの平声はやや多くなり、上声は最も近く、去入声では少なくななるとした。また、長孫訥言・王仁昫・ほかの韻書を配合したものとした。なお、周祖謨[1983:902-4]は、王二と長孫訥言本との近似例として、去入声部分（P3696（1）r・S6176r・P3694r）の反切や、去声部分（P3696（1）rv・S6176r）の義注・字体注を挙げている。
曹潔[2013:186]は、全体を四分している。平声巻初七韻は、反切が王三に近く、注文は長孫訥言本に近く、収録字には王三より多いテクストによって増訂されているとし、ほかの平声は王三に近いテクストに基づいており、上声は王三に最も近いとし、去入声は王三に近いテクストに注釈を詳しくしたものとしている。また、全体の注釈には長孫訥言本を参考にしているとする。
全体を捉えにくいところがあるが、以下に分類の相違を示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平声</th>
<th>上声</th>
<th>去声・入声</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸志韋[1939]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上田正[1957b]</td>
<td>長孫・王・甲</td>
<td>王韻・甲</td>
<td>王韻・乙</td>
</tr>
<tr>
<td>上田正[1973]</td>
<td>（王・長孫）</td>
<td>（王・長孫）</td>
<td>（長孫）</td>
</tr>
<tr>
<td>曹潔[2013]</td>
<td>反切王三・注文長孫</td>
<td>王三・長孫</td>
<td>王三・長孫</td>
</tr>
</tbody>
</table>


1.3.5.2 P2017
「韻目に記す平声54韻上声51韻去声56韻入声32韻は、陸法言の旧目であるが、本文には増加字が見える。小韻の順序も陸法言のままだが、小韻内の文字排列は謌声別に改めている。切二と比較するにその

180 「王三」の誤り。
181 P3694と記されているが、他の残巻部分も含まれている。
182 魏建功［1948］での名称は「法二」。
訓義を採用していて、長孫訥言切韻を底本とする増訂本と考えられる。

### 1.3.5.2 S6012
上田正[1973:47-8]は以下通り述べる。
小韻の首に朱点を施す。陸法言に無き字に「陸欠」と記す形式はP4746と同じであるが、別書とすべきである。また本書には「陸欠」と記さない字の中に増加字と思われるものがある。中期の切韻というべきか。

### 1.3.5.3 S6013
上田正[1973:48]は以下通り述べる。

### 1.3.5.4 Dx5596
鈴木慎吾[2004:85]は以下通り述べる。
正文については王三の増加字を悉く収録し、また小韻代表宇の反切が訓注の前に置かれる箇所があり、本断片は王仁昫本の流れを汲む写本であることに間違いはない。正文においては王三と共通する増加字のほか、さらに増加字が見られ、注文についても王三には見えない「〜也」形式の訓注が反切の前に置かれる箇所がある。以上のことを考えると、本書は王仁昫本を基礎に、さらなる増補が施されたものと考えられる。

### 1.3.6 「⑪唐韻」残巻
ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。

| 1 | 蔣本 | 蔣斧[1908(跋)] |
| 2 | P2018 | 周祖謨[1938] |
| 3 | Dx1466 | 上田正[1973] |

### 1.3.6.1 蔣本
この残巻の入声巻首には「唐韻巻第五」とある。蔣斧[1908(跋)]は孫愐以前のものとし、さらに進んで、陸法言本であるとも述べている。これに対し鈴木慎吾[1911/1935:78]は「陸氏の原本とは信ぜざるのみならず、

---

上田正[1973:54-5]は以下の通り述べる。

本書を逸文のうち孫愐と記すものと『唐韻』と記すものと、『広韻』とに対照するに、次例の如くそれぞれ類似点と相違点とあって、完全な一致は見られない。

1.3.6.2 P2018


1.3.6.3 Dx1466


1.3.7 「①大唐刊謬補闕切韻」「⑨孫愐序切韻」残巻


まず、「①大唐刊謬補闕切韻」に属する残巻名と初出文献は以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>番号</th>
<th>残巻名</th>
<th>初出文献</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>P2014(9r)</td>
<td>魏建功[1932]</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>P2015(3)</td>
<td>魏建功[1932]</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>P5531(3)</td>
<td>上田正[1973]</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>P2014(9v)</td>
<td>上田正[1957b]</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>P4036</td>
<td>張・闡[2008]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

次に、「⑨孫愐序切韻」に属する残巻名と初出文献は以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>番号</th>
<th>残巻名</th>
<th>初出文献</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>P2014(1)</td>
<td>魏建功[1932]</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>P2014(3v)</td>
<td>魏建功[1932]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

184 魏建功[1948]での名称は「法三」。
185 後述するように6種に細分している。これについての周祖謨の音韻研究については岡本勅[2004]参照。
「大唐刊謬補闕切韻」と「孫愐序切韻」の区分について

P2014 (1) (2r) (3r) (3v) (4r) (4v) (5) (6) (7) (8) (9r) (9v)
P2015 (1) (2) (3)
P5531 (1) (2) (3) (4)


この残巻が知られ初めたのは、1930年魏建功がP2014とP2015の写真16葉を入手して、「唐宋両系韻書体制之演変」と題する論文を発表して、写真の一部を掲載したころにある。その後16葉の写真はわが国学者の間にも複写され、先年の拙稿「切韻伝本論考」もそれを用いた。ただしこの写真には第二葉裏面・第三葉・第四葉・第九葉背面の四葉を欠き、『彙編』もそれを用いたので、その部分が抜けている。「韻輯」は第二葉背面・第八葉・第九葉・第九葉背面の四葉を脱している。魏建功の『十韻彙編資料補並釈』には第三葉と第四葉を載せている。なお九葉の順序は最初ペリオが無秩序に番号を付けてあったのを、現在では韻の順序に改め近刊の『ペリオ目録』でも新番号となっていて、今はその番号を用いた。

拙考を初め諸学者の過去の著書論文は、旧番号を用いたり私意の番号を使っているから利用の際注意を要する。以下に、諸書の収載状況と番号を対照させて示す187。まずP2014を示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th>本稿</th>
<th>東冬幽</th>
<th>鱗虞</th>
<th>東</th>
<th>先仙</th>
<th>鈍音蕃</th>
<th>肥香</th>
<th>芥豪</th>
<th>芥</th>
<th>侵鹽</th>
<th>紙</th>
<th>早～銘</th>
<th>類德</th>
<th>廳業乏</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本稿</td>
<td>(1)</td>
<td>(2r)</td>
<td>(2v)</td>
<td>(3r)</td>
<td>(3v)</td>
<td>(4r)</td>
<td>(4v)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9r)</td>
<td>(9v)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

186 この裏面すなわちP2016vは「晩期」に属する。
続く、左にP2015を、右にP5531を示す。

| 1884年 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 周祖謨[1983] | (3) | (4) | (4)背 | (6)背 | (8)背 | (5) | (7) | (9) | (2) | (1)背 |
| 上田正[1957b] | (3) | (4) | (5)背 | (6)背 | (8)背 | (5) | (7) | (9) | (2) | (1)背 |
| 姜亮夫[1955] | (1) | (2) | (3) | (1)背 | |
| 周祖謨[1983] | (3) | (2) | (1) |


第一、仮韻の合口を独立させて宣韻としている。～。
第二、小韻の順序が声韻によって秩序立てられている。～。
第三、小韻中の文字の排列が声符別である。～。
第四、板口の左右を存する各葉の右ページに記す板数は、すべて偶数である。～。
第五、第一〜五葉と第六〜八葉とは同書異刻本である。～。
第六、本残巻がP2015・P2016・P4747・P5531と同一種の書であることは、それぞれの項で後述する。
第七、平上聲と入声、すなわち第八葉までと第九葉とは別書である。～。


第一、小韻の順序がP2014と同じく声韻別に秩序立てられている。～。
第二、小韻内の文字の排列もP2014と同じく声符別である。～。
第三、第一・二の両葉はP2014(1)〜(5)と同書異刻本である。～。
第四、第三葉は第一・二葉と別書であり、P2014(9)と同書である。～。

P5531については、上田正[1973:42-3]は以下を指摘している。

第一・二葉はP2014(6)〜(8)と同書異刻本である。共通点の第一は、小韻次序が声韻別である。～。
第二、小韻内文字の排列が概して諧声別である。～。
第三、板口を中心とする両ページが残存し、前ページが偶数板である。
第四、韻次字数を朱写している。

第三・四葉は第一・二葉とは別書で、P2014(9)・P2015(3)と同書である。その理由の第一、小韻字序も小韻内文字の排列も第一・二葉の特色を有する。第二、数種の切韻を総合している。～。第三、小韻字の割注形式が、第一・二葉は「反・訓・数」「訓・半・数」を混することは対し、第三・四葉は「反・訓・數」に統一している。～。以上の共通点を以て、第三・四葉をP2014(9)・P2015(3)と共に『大唐刊謬補闕切韻』と考える。

上田正[1973]は、平上声部分と入声部分が内容的に別種のものであることを踏まえた上で、P2014(9v)に「大唐刊謬補闕切韻」と記されていることにより入声部分を「大唐刊謬補闕切韻」とし、P2016rに孫愐序があり内題に「切韻」とあることにより平上声部分を「孫愐序切韻」としている。なお、「孫愐序切韻」の3分は板式の相違に基づいている。

対して、周祖謨[1983]は字体・板式・体制によって6種に分けている。入声部分が陸法言本以来の小韻排列になっているのに対し、平上声部分が五音順に改められていることを指摘し、ここで大きく分かれている。なお、張・関[2008]はこれらを同一系統の韻書として扱い、P2014(9v)に見られる名称を採り「大唐刊謬補闕切韻」としている。

なお本稿では、張・関[2008]で紹介されているP4036とDx11340の2点について、P4036は入声部分のため「大唐刊謬補闕切韻」とし、Dx11340は平声部分のため「孫愐序切韻」としておく。

### 1.3.8 「晩期」各残巻について

ここに属する残巻名と初出文献は以下の通り。

| 1 | TⅡD1(a’) | 武内義雄[1935]、魏建功[1948] |
| 2 | TⅡD1(b’’ ) | 武内義雄[1935]、魏建功[1948] |
| 3 | TⅡD1(c) | 武内義雄[1935]、魏建功[1948] |
| 4 | TⅡD1(a” ) | 劉・ほか[1936] |
| 5 | TⅡD1(a”「燒」) | 劉・ほか[1936] |
| 6 | TⅠD1015 | 岡井憲吾[1937]、周祖謨[1938]、姜亮夫[1955] |
| 7 | P2016v | 周祖謨[1938]、魏建功[1948] |
| 8 | TⅡD1(b’「杆」) | 魏建功[1948] |
| 9 | TⅡD1(b’「眷」) | 魏建功[1948] |
| 10 | TⅡD1(b’「左右」) | 魏建功[1948] |
| 11 | TⅡD1(b”「至」) | 魏建功[1948] |
| 12 | TⅡD1(c’ ) | 魏建功[1948] |
| 13 | TⅡD1(d) | 魏建功[1948] |
| 14 | P2659 | 上田正[1973] |
| 15 | Ch1577r | 鈴木慎吾[2004] |
| 16 | Ch5555v | 鈴木慎吾[2004] |
| 17 | Ch1072v | 鈴木慎吾[2009] |
| 18 | Ch1106v左 | 鈴木慎吾[2009] |
| 19 | Ch1106v右 | 鈴木慎吾[2009] |
| 20 | Ch1150v | 鈴木慎吾[2009] |
| 21 | Ch1246r | 鈴木慎吾[2009] |
| 22 | Ch2917r | 鈴木慎吾[2009] |
| 23 | Ch323r | 鈴木慎吾[2009] |
| 24 | Ch343r | 鈴木慎吾[2009] |
これらは、同一書6種に分けることができる。内容は広韻に近い特徴をもつ。本稿では主資料としていないので、6種ごとに、上田正[1973]、鈴木慎吾[2009、2010]の記述を中心に採り上げることとする。

### 1.3.8.1 P2016v
表面P2016vは「6孫愐序切韻」に属する。本残巻（裏面）について、上田正[1973:33]は以下の通り述べる。

紙背は小韻次序が公蒙と並んでいて陸法言以来のものであり、訓注中の姓氏の記述に古今人表・世本・何氏姓苑・左伝等多くの書を引用し、『広韻』に似た点もある等、表と特色を異なるので別書とすべきである。

### 1.3.8.2 P2659

### 1.3.8.3 T1 D1015
上田正[1973:49-50]は以下の通り述べる。

本文は『広韻』に極めて近いが、「二十七桓」と記し、『広韻』の「二十六桓」と次を異にし、桓字注に「陸入寒韻不切今別」とある。

### 1.3.8.4 TⅠ D1(a')(b')(c')(a")「焼」(b’「杆」)(b’「眷」)(b’左右)(b"「膄」)(c)(d) Ch5555v、Ch1072v、Ch1106v左、Ch1106v右、Ch1150v
上田正[1973:50]は以下の通り述べる。

『広韻』と収容字に相互参差の点はあるが、反切訓義極めて類似する。現行『広韻』の具名は『大宋重修広韻』であって、その成立過程の一本か。

### 1.3.8.5 Ch1577r、Ch1246r、Ch2917r、Ch323r、Ch343r
鈴木慎吾[2009:129]は以下の通り述べる。

訓に姓氏や地名を説くものがあり、また訓の増加部分が広韻と一致する箇所が多いことより、前稿で指摘したように孫愐あるいは蔣斧本唐韻残巻と関係が深い写本と見てよい。ただし、広韻に見えない韻字および訓が含まれており、唐韻残巻から広韻に至るテキストとは少し外れた位置にあると考えるべきである。ただし、唐韻残巻に見られるような増加字の注に記される「加」字の表示はない。

### 1.3.8.6 大谷3327rv、大谷5465(1)rv
鈴木慎吾[2010:24-5]は以下の通り述べる。

本書における小韻の字数表示は「加」字によって増加字の字数が区別されている。～

本書の字数表示（A加B）について、「A」は明らかに陸本の字数より多い。また「A」から「B」を引いた数は、陸本と同じか、あるいは一字多いだけであるので、本書の「A」は増加字を含んだ、小韻所属字の全体数であると考えられる。～増加字に関する以上のような注記形式は唐韻残巻に見られるものと同様である。

---

また、本断片のもう一つの大きな特徴は、字体の記述にある。～。このような形式は現存する他の切韻諸本には見られないものである。～。

以上の考察により、本書は唐韻残巻と同系統の写本にさらに手が加えられた本であると考えられる。

第2節 陸法言『切韻』復元の方法

本書では、まず李永富[1973]『切韻輯斠』の推定に問題の無い小韻例190を用いて、基本的な復元方法を説明する（2.1）。その上で、推定が困難な例を示することで、復元の困難さの一端を紹介したいと思う（2.2）。

2.1 残巻を用いた基本的方法

陸法言『切韻』（陸本）を復元する上で、最も重要な残巻は、当然のことながら「①陸法言」に属するものである。しかし、「①陸法言」残巻は、残存数が限られており、『切韻』全体の一部でしか参照することができない。そこで、「②初期」以下の残巻を用いることになるのであるが、その際「②初期」以下の残巻が「①陸法言」に対してどのような増補・改変をしているのかを把握する必要がある。上田正[1973]の分類における残巻の特徴については第1章第4節で述べたが、本項では複数の残巻を対照させることで、その違いをより具体的に示すこととしたい。あわせて誤写の問題についても触れておく。

2.1.1 「①陸法言」「②初期」「④王仁昫」「廣韻」による推定・復元

まず「①陸法言」「②初期」「④王仁昫」「廣韻」の対照が可能な小韻例を用い、基本的な復元方法について述べる（2.4は残存部分が多い）。また、あわせて王仁昫本・廣韻の形式などの説明も再度行う。

（上23清；9腫）

まず、小韻内字数の少ないものを採り上げる。本小韻における諸本の状況は以下の通りとなっている。

| 造型 | 廣韻 | 王三 | 王一 | 切三 | 李
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 190 | 菓 | 武板反 | 娅 | 二 | 蕒可食
| 210 | | | | | 可食
| | | 二 | 蕒可食
| | | | | 可食

最も簡素なのが「①陸法言」に属する切一と「②初期」に属する「切三」であり、李永富[1973]はこれを陸本に推定している。一方、王一・王三・廣韻においては、増加字「腫」があるほか、小韻首字「腫」の注文にも改変が見られる。網掛けは陸本と共通する字である。

まず、諸本の相違点を挙げる。

⑴ 小韻内字数（同音字数）を示す「一」が王一・王三・廣韻で「二」となっている。これは増加字を反映したものである。

⑵ 「反」が廣韻では「切」となっている。

⑶ 王一・王三（王仁昫本）では反切と訓の位置が入れ替わっている。小韻反切が注文の先頭に置かれるのが王仁昫本の特徴である。

⑷ 増加字「腫」の注文は、王一・王三・廣韻で異なっている。王仁昫原本を一種と想定するならば、王一・王三の少なくともどちらかには改変（誤写）が加えられていることとなる。

次に共通点を挙げる。

⑸ 増加字のある王一・王三・廣韻においても、一字目（小韻首字）は「腫」のままである。増加字は、陸

190 字体の問題や「 Kami」を使用しないなどの点を除く。
本由来の正文（以下「陸本原群」）の後に置かれる（以下「増加字群」）のが原則である。

(6) 小韻反切は、諸本全て「武板」である。陸本の反切用字は、多くの場合、増訂本（切韻系論書）に受け継がれる。

(7) 「鬨」の注文は、諸本全て「視見」である。陸本原有の義注は、増訂本にも受け継がれるのが原則である。

上 16 輩；18 輩

次に小韻内字数のやや多い例を挙げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>王一</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>王四</th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>⃝</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
<tr>
<td>⑶</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
<tr>
<td>⑸</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
<tr>
<td>⑼</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
<tr>
<td>⑾</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
</tbody>
</table>

要点を以下に挙げる。

(1) 王二は「⑼」により、陸本無訓（義注無し）と推定される。王仁昫本（⑽）は、「⑹」に対比する形が見られるが、それそれぞれ別の訓となっている。これは増訂者が別個に増注した結果と理解される。

(2) 陸本由来の正文「豊」は、廣韻では「豊」に従属している。この形式は廣韻でしばしば見られるものである。

上 16 輩；12 輩

次に挙げるのは「⑼」の残字（切三）に増補字が見られる例である。なお、下表では増加字の注文を省略し、諸本の対比が見やすいように空白を設けてある。また、字数の多い注文を割注で示したほか、句読点を付していない。王三にある「⑼」は脱落と推定した部分。「⑻」は表示困難な文字である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
<th>李推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>⃝</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
<tr>
<td>⑶</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
<tr>
<td>⑹</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
<td>陆并切</td>
</tr>
</tbody>
</table>

要点を以下に挙げる。

(1) ⑹切三では、「切一」の切一に見えない「錶」が増補され、それに伴い字数注も「錶」となっている。「錶」が増補字であることは、⑹切一のほか⑽王一・王三にも見えないこと、廣韻では小韻末尾に置かれていることなどからも推定が可能である。「⑼」に属する諸本は、王仁昫本・廣韻に比べ増補量が極めて少ないのが特徴である。

(2) 王二（⑽中期）残字）では、陸本原有の「錶」が小韻後方に置かれている。本稿で主資料として用いている⑽から⑽の残字の中でも、王二は小韻内順序が改変されていることが多いので注意が必要である。

---

191 この『上 23 輩；9 輩』小韻では「髳」字が該当する。
192 この『上 23 輩；9 輩』小韻では「髳」字が該当する。
193 王二は混合本であり問題も多いが、ここでは王一・王三との比較により王仁昫に由来すると見られる。
点を以下に挙げる。

（1）王一にある「□」は脱落した正文中「侘」とその注文である。これが脱落であることは、切一・切三に見られることから推測できる。王一・王三の字数注は朱字で書かれており、王一の字数注「六」は脱落後の状態を反映している。なお、「侘」は廣韻にも見られないが、陸本原字が廣韻に見られないことも稀にある。

（2）廣韻の二字目には「侘」が置かれているが、諸本との比較により増加字と推定できる。廣韻には陸本原有群に増加字が含まれることがしばしばある。

要点を以下に挙げる。

（1）王三の正文順序は「挾-助」ととなっているが、他本に従い陸本の順序は「劵-挾」と推定される。王三は伝写的過程で正文順序が入れ替わったものと考えられる。正文順序の入れ替えは切韻諸本にしばしば見られる現象であり、増加字を識別する際に問題となることがある。

（2）王三「挾」の注文「式」は、諸本との比較により「挾」の誤写と推定することができる。

次に挙げるのは小韻内順序に問題がある例である。

次に挙げるのは正文中の脱落のある例である。

要点を以下に挙げる。

（1）王一に「□」は脱落した正文中の「侘」とその注文である。これが脱落であることは、切一・切三に見られることから推測できる。王一・王三の字数注は朱字で書かれており、王一の字数注「六」は脱落後の状態を反映している。なお、「侘」は廣韻にも見られないが、陸本原字が廣韻に見られないことも稀にある。

（2）廣韻の二字目には「侘」が置かれているが、諸本との比較により増加字と推定できる。廣韻には陸本原有群に増加字が含まれることがしばしばある。

この文章の要旨は、小韻反切の変更を含む王二・廣韻で変更されている点、王一・王三の字数注の推定、正文中の脱落例、及び正文中の増加字の識別について説明しています。
要点を以下に挙げる。
(1) 切一に欠損があるが、字数注に「二」とあること、切三完存であることにより陸本正文二字を推定できる（ただし「潤」の異体字注の推定に問題は残る）。尤も切一・切三が無かったとしても、これを推測することはほぼ可能である。王仁昫本と廣韻とでは、増加字群の順序が異なることが多いためである。「緩潤」の後、王一・王三が「観愛暖〜」、廣韻が「経愛暖〜」となっており対応していない。増加字群は、別系統の切韻系韻書で異なることが多いのである。
(2) 王一と王三では「緩」の注文が異なっている。王仁昫原本はほぼ全ての字に訓を付していたと考えられるため、ここでは王三に脱落があると考えることができる。

2.1.2 『長孫訥言』による推定・復元
『長孫訥言』（677年撰）は、序文において底本に600字を加えたことを述べており、説文による按語があるのが特徴である。無訓字も多く見られる。また、加字数注記があるため、陸本推定の参考となる。以下、「長孫訥言」残巻として切二を用いる。

まず、推定が容易な例を挙げる。諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>居</th>
<th>宮掬毘毘鸑</th>
<th>車掬毘杷</th>
<th>淦水名</th>
<th>蓋瞑</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>居</td>
<td>柚掬毘毘鸑</td>
<td>淦水名</td>
<td>蓋瞑</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>居</td>
<td>柚掬毘鸑</td>
<td>淦水名</td>
<td>蓋瞑</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>居</td>
<td>柚掬毘鸑</td>
<td>淦水名</td>
<td>蓋瞑</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>居</td>
<td>柚掬毘鸑</td>
<td>淦水名</td>
<td>蓋瞑</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>居</td>
<td>柚掬毘鸑</td>
<td>淦水名</td>
<td>蓋瞑</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

字数注に「加一」が見られる（加字数注記）。「六加一」は、底本6字に1字を加えたので「加一」の「一」は小韻末の「涺」を指す。これにより、本小韻は陸本6字と推定することができる。これは「初期」の切三が全6字であることとも一致している。また、廣韻における「涺」字が「車掬毘杷」を隔てたかわり後に置かれていることもこの推定を支持する。

しかし一方で、次のような例もある。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>烘火反</th>
<th>呼東切、又音紅</th>
<th>六</th>
<th>吞魟</th>
<th>瑾_CREAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>烘火反</td>
<td>二</td>
<td>火魟</td>
<td>魟</td>
<td>瑾_CREAT</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>烘火反</td>
<td>二</td>
<td>火魟</td>
<td>魟</td>
<td>瑾_CREAT</td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>烘火反</td>
<td>二</td>
<td>火魟</td>
<td>魟</td>
<td>瑾_CREAT</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>烘火反</td>
<td>二</td>
<td>火魟</td>
<td>魟</td>
<td>瑾_CREAT</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>烘火反</td>
<td>二</td>
<td>火魟</td>
<td>魟</td>
<td>瑾_CREAT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

「霊」（説文解字未収字）は加字数注記では増加字とされていないが、諸本との比較により陸本未収と推定される。この例では切二以外に「霊」が無いため推定が容易であるが、仮に他本に見られた場合は推定困難となる。

2.1.3 『唐韻』による推定・復元
『唐韻』は注文内容・增加字の順序が廣韻に近い。正文中に注文を持つが、小韻首字に義注を付さない例もある。加字数注記が存在するため、増加字の識別もしやすい。以下、「唐韻」残巻として蔣本を用いる。

---

195 王一・王三だけしか残していなかった場合は推定が困難となる。
196 可能性が低いものの、「霊」は陸本原有であり、他本は脱落が反映されていると解釈することもできる。
まず推定しやすい小韻例を挙げる。諸本以下の通り（網掛けは陸本と異なる部分、即ち蔣本の増補・改変部分）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>益</th>
<th>教</th>
<th>敎訓也。又法也，語也。</th>
<th>臨勝</th>
<th>臨勝</th>
<th>臨勝</th>
<th>臨勝</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>益伊反</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>益伊反</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>益伊反</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>益伊反</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
<tr>
<td>〇切三</td>
<td>益伊反</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
<tr>
<td>李</td>
<td>推定</td>
<td>益伊反</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
</tbody>
</table>

字数注が「四加一」となっている。これは全4字のなかに増加字1字を含むの意である（「切三」・「王二」は共に全3字で「𨜶」字を含まず、「切三」・「王三」も増加字群の末尾に「𨜶」が置かれている。従って、陸本3字と推定できる。

【去34枚：2教】

ただし、以下のように加字数注記に問題があることもある（網掛けは陸本と異なる部分、即ち蔣本の増補・改変部分）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>益</th>
<th>敎</th>
<th>敎訓也。又法也，語也。</th>
<th>臨勝</th>
<th>臨勝</th>
<th>臨勝</th>
<th>臨勝</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>〇切三</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李</td>
<td>推定</td>
<td>敎美</td>
<td>古孝反</td>
<td>敎校音</td>
<td>敎</td>
<td>酢</td>
<td>酢</td>
</tr>
</tbody>
</table>

諸本の比較によれば、増加字と見なし得るのは「膠」であるが、蔣本では「覺」が小韻末に置かれ「加」と注されている。蔣本のみによれば「覺」が増加字と判断されるが、これは蔣本が正文の順序を誤っていると考えられる例である。こうした順序を誤った例は、他の残巻も含めてしばしば見られるため注意が必要である。

【入2沃：8槔】

また、「加」を付さない増加字が見られる場合もある（網掛けは陸本と異なる部分、即ち蔣本の増補・改変部分）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>槔</th>
<th>槔誰</th>
<th>槔告槔</th>
<th>槔告槔</th>
<th>槔告槔</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
</tr>
<tr>
<td>〇切三</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
</tr>
<tr>
<td>李</td>
<td>推定</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔手械</td>
<td>槔告槔</td>
<td>槔告槔</td>
</tr>
</tbody>
</table>

諸本との比較によれば、蔣本「槔」は増加字と推定されるが、蔣本では「加」を注さず、首字の字数注も「加三」としていない。この例は切三を始めとする他本に従うことで、陸本に「槔」未収と推定できるが、状況によっては推定困難なものも出てくる。

復元には限界はあるが、まずは以上のような基本的な方法を押さえておく必要がある。
2.2 推定困難な例

以上、陸法言『切韻』（陸本）復元の中心資料となる「①陸法言」「②初期」「③長孫訥言」「④王仁昫」「⑤唐韻」「廣韻」等を用いて、復元の基本的な方法を述べた。しかし、実際には推定困難な例が多く出てくる。以下に例を示してみたい。

2.2.1 正文の有無を推定することの限界

陸本にその正文が存したか否かは、「①陸法言」「②初期」に収録されているか、「③長孫訥言」「④王仁昫」の加字数注記がどうなっているか、そして諸本における位置・注文の共通性、などに基づき推定される。「④王仁昫」は玉篇との比較も重要である。これに齟齬がある場合や、誤写・誤脱が想定される場合に陸本における正文の有無が問題となる。

以下にひとつ例を示す。なお、字数注を右端に記す。残巻名の背景が薄くなっているのは李永富[1973]未見の残巻である（ここではP3696(2))。

小韻は、諸本以下の通りとなっている。「唯」が陸本に存したかが問題となる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>潮施 経 道濬増嗂謢增</th>
<th>唯</th>
<th>十二</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>潮施増嗂施增</td>
<td>唯</td>
<td>灌</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>潮施増嗂施施</td>
<td>唯</td>
<td>道</td>
</tr>
<tr>
<td>初期</td>
<td>潮施增施施施</td>
<td>唯</td>
<td>灌</td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>潮施増施施施</td>
<td>唯</td>
<td>灌</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>潮施増施施施</td>
<td>唯</td>
<td>灌</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(2)</td>
<td>潮施増施施施</td>
<td>唯</td>
<td>灌</td>
</tr>
<tr>
<td>李定</td>
<td>潮施増施施施施</td>
<td>唯</td>
<td>灌</td>
</tr>
</tbody>
</table>

王二には加字数注記が用いられており、「加一」となっている。これは小韻末の「蝟」を指すと考えられる。従って、王二は「唯」が陸本原有であることを支持する。また、切二は加字数注記を用いる「③長孫訥言」残巻であるが、ここでは「七加一」ではなく「八」となっている。従って、切二もまた「唯」が陸本原有であることを支持する197。

しかし一方、P3696(2)では「唯」字が見られず、字数注記も「七」となっている。これは「唯」を陸本原有とすることに否定的である。

以上、王二・切二とP3696(2)てで齟齬をきたしているのである。なお、李永富[1973]はP3696(2)を参照していないので、「唯」を陸本原有としていると考えられる。

残りの残巻のうち、切三は「②初期」のため判断材料とするのは難しい。廣韻は位置からすると、「唯」未収を支持するが、やはり参考にとどまる。残りは王三（④王仁昫）である。

王三（④王仁昫）は玉篇に拠って増補している。従って、玉篇資料を参照する必要が出てくる。玉篇資料は以下の通り。

| 篆隷萬象名義198 | 輯池反。唯獨。
| 大廣益會玉篇199 | 輯池反。《書》曰：唯予一人。唯獨也。又以水切。唯諾也。 |

反切は【羊合脂平】即ち本小韻に相当し、注文に「獨」も見える200。これによると、王仁昫が玉篇に拠って増補したと考えることも十分に可能である。しかし、決定的ではない。

以上、結局のところ、王二・切二とP3696(2)の齟齬に行き着くこととなる以下のもとである。

● 「唯」を陸本原有と推定する場合、P3696(2)に見られないことが問題となる。従って、P3696(2)（の祖本）197 ただし、注文に「也」があるため、「唯」増補の形跡と見る余地がある。

197 原本系玉篇の注文を省略した抄録本。
198 原本系「玉篇」の注文を省略した抄録本。
199 原本系「玉篇」に対し正文を増補、注文を省略した改変本。
200 現行本『尚書』は「惟」を「惟」に作り、「唯，獨也。」に相当する注も見えない（原本系玉篇に由来するものと思われるが、確認できる逸文はない）。
で脱落があったと見る必要がある。

- 「唯」を陸本未収と推定する場合、王二・切二の字数注記と合わないことが問題となる。従って、王二・切二の底本が既に増補を経ていたとするか、あるいは字数注に問題があったと見る必要がある。

以上、推定は非常に困難である。こうした例については李永富[1973]の修正は行わない（切韻表「本稿推定」欄の正文に網掛けをする）。

2.2.2 注文を推定することの限界

陸本の注文は、増訂本である切韻系韻書に受け継がれている。従って、陆本に存した注文は諸本に共通して現れるのがふつうである。しかし、中には諸本で微妙に異なっていることがある。その場合、伝写により誤写・改変と解釈し、最も妥当と考えられるものを推定することとなる。しかし、その判断が難しい例も多数存在する。以下にいくつか挙げてみたい。

201「陸法言」残巻によると、注文「也」字は陸本には推定されない。
2.2.3 切韻逸文資料による推定の限界

陸法言『切韻』復元において、逸文は重要な資料となる。ただし、残巻の記述と逸文の記述に釈義がある場合もある。従って、逸文の利用にも限界がある。以下に例を挙げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>平 1 東：29通</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「通」義注は諸本以下通り。李永富[1973]は陸本無訓と推定している。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>P2018</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>切二</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>造也。三禮圓曰～。州名～。又姓～。</td>
<td>達也。州名～。又姓。</td>
<td>達也。</td>
<td>徹。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

切二が無訓となっており、他本にも「徹」「達」の相違がある。従って、逸文の利用にも限界がある。以下に例を挙げる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>平 42 青：9靈</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「靈」義注は諸本以下通り。李永富[1973]は陸本無訓と推定している。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 廣韻 | 神也：善也：巫也：福也。亦州名～。又姓～。神。神。神靈。 |
| 王三・S6187 |

李永富[1973]は無訓としている。これは常用字であることを踏まえての推定であろう。しかしご、逸文として、次の例がある。

| 和漢年号字抄 | 《東宮切韻》云：陸法言云：郎丁反。神。麻杲云～ |
| --- |
| 《東宮切韻》 | 陸法言云：郎丁反。神。華芸云～。 |
| 華芸 | 祝尚丘云～。孫愐云～。孫伷云～。 |
| 妙法蓮華経釈文 | 郎丁反。陸法言云：神也。 |

これに従えば、陸本「神」と推定すべきこととなる。しかしご、[平1東：29通]の例を踏まえると、李永富[1973]の推定を修正してよいものか、なお検討を要するのである。

次の例も同様である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>平 46 侵：17禽</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「禽」義注は諸本以下通り。李永富[1973]は注文に「鳥」を推定している。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 廣韻 | 王二 |
| 二足而羽者曰禽。又姓。玄士傅有禽慶。鳥之神名。鳥。 |
| 王三・S6187 |

王三・S6187で義注が共通するため、李永富[1973]同様に推定することもできる。しかし、逸文として、次の例がある。

| 淨土三部經義音集 | 「靈禽」《東宮切韻》曰：郭知玄云：禽。鳥也。一曰鳥獸未孕者。釋氏云：鳥之大者。 |
| 廣韻 | 王二・S6187 |
| 《爾雅》：二足而羽謂之禽。四足而毛謂之獸。 |
| 妙法蓮華経釈文 | 巨金反。郭知玄云：鳥也。 |

浄土三部經義音集が圧倒的に「陸法言」を載せていない（「陸法言云鳥」としていない）。これは陸本無訓を支持する材料となる。『禽』が常用字であることも踏まえると、王三・S6187の共通を偶然の一一致と見なし、陸本無訓と推定する余地は十分にある。しかしながら、王三・S6187で共通しているという事実も見逃しがたいところである。

以上、逸文によってもなお、推定困難な例が存在するのである。

---

202 切韻の逸文については、上田正[1984]『切韻逸文の研究』に網羅されており、これを元にした鈴木慎吾氏によるデータベースが公開されている。本稿が利用する逸文はこれらに拠っている。

203 この推定は、廣韻・王二・P2018に「達也」と注していることからすると、復元の原則から大きく逸脱するものではない。なお、説文は「達也。从辵甬聲。」、萬象名義は「勅束反。達や。徹や。道や。」である。

204 和漢年号字抄のこの例に、詮写・脱落があると見もある余地はある。
第3節 『切韻』における增補と省略


3.1 「①陸法言」と「②初期」の分類について


<table>
<thead>
<tr>
<th>上田正[1973]</th>
<th>①陸法言</th>
<th>②初期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>上田正[1989]</td>
<td>①陸法言</td>
<td>②初期</td>
</tr>
<tr>
<td>周祖謨[1983]</td>
<td>①陸法言切韻編写本</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>残巻名</td>
<td>P3695・切一・P4917・大谷8107</td>
<td>TIVK75-100a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

「②初期」は、「①陸法言」に対し増加部分が見られることにより区別される。しかし、増加であるか否かについては判断が難しい場合も少なくない。

3.1.1 遠藤光暁[1988]の見解


以下に、諸本における3字の注文を示す。

平3鍾；6容

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>6.P2018</th>
<th>5.王二</th>
<th>4.王三</th>
<th>③切二</th>
<th>②P3696</th>
<th>②P3798</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>滽</td>
<td>水名、出冝蘇山。</td>
<td>水名、出冝蘇山。</td>
<td>水名、出冝蘇山。</td>
<td>水名、出冝蘇山。</td>
<td>水名、出冝蘇山。</td>
<td>水名、出冝蘇山。</td>
</tr>
<tr>
<td>鏞</td>
<td>大鍾。</td>
<td>大鍾。</td>
<td>大鍾。</td>
<td>大鍾。</td>
<td>大鍾。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>傭</td>
<td>傭賃。又丑凶反。</td>
<td>傭賃。又丑凶反。</td>
<td>傭賃。又丑凶反。</td>
<td>傭賃。又丑凶反。</td>
<td>傭賃。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

遠藤光暁[1988:26-7]は、P3798とP3696(p12)を比較し、次のように述べている207。

P3798はP3696(12)に比して“滽”の“出冝蘇山”的義注と“傭”的“又丑凶反”的反切が多い。また、逆にP3798の“鏞”は無注だが、P3696(12)には“大鍾”と義注がついている。その他は全く同じである。上田氏の見解によるとP3798は（P36962などと共に）“又初期”に属するものと考えられているが（『補正』第63頁）、P3696(12)はそれよりやや早い段階のものと変わである。P3696(12)と同一筆者によるP36962をP3695と共に“初期”に分類する可能性はないだろうか。もっともP3696(12)と定し“滽”の義注が増加成分であるならば陸法言『切韻』のままだとは言えない。長孫訥言以前の増

---

206 周祖謨[1983]では「①陸法言切韻編写本」。
207 「P3696」ととなっている部分は書き損なわれているため、「P36962」と改めて引用する（本稿のP3696(2)に相当）。
上表におけるP3798とP3696(2)との相違についても、増補・脱落（省略）の解釈如何で、陸本の推定に影響する。P3695とP3696(2)を同表（同類）と見るのは周祖謨[1983:80]などの見解であるが、上田正[1973,1989]は内容に基づき別項としているのがある。

3.1.2 上田正[1989]に見られる問題点

すべて初期切韻は陸法言の上に増訂したものであるから、残巻諸本を比較して共通する部分が陸法言の原文であり、異文は増訂といえる。このことは周氏は認めているのだが、次の異文を見落とすか解釈を誤っている。

これに引き続き例を挙げ、② 初期に分類すべきことを強調している。しかしながら、上田正[1989:60]は次のように述べている。

「陸法言切韻伝写本」としているP3798、P3696(2)、S6176r、TIVK75-100aの例は、上田正[1989]で是「② 初期」とされている。これについて、上田正[1989:59]は次の如く述べている。

ここでは、「進」に「行」の注文があるとしているのがあるが、これには問題がある。以下に、正文「進」の注文、前後の正文等を示す（廣韻にのみ見られる正文は除く）。

表の上部に示した小韻順は上田正[1975]のものである。

<table>
<thead>
<tr>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>13</th>
<th>14</th>
<th>15</th>
<th>16</th>
<th>17</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>慾</td>
<td>畚</td>
<td>燝</td>
<td>阜</td>
<td>蹂</td>
<td>阜</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>慾</td>
<td>畕</td>
<td>燝</td>
<td>阜</td>
<td>蹂</td>
<td>阜</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>慾</td>
<td>畕</td>
<td>燝</td>
<td>阜</td>
<td>蹂</td>
<td>阜</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>慾</td>
<td>畕</td>
<td>燝</td>
<td>阜</td>
<td>蹂</td>
<td>阜</td>
</tr>
<tr>
<td>S6176r</td>
<td>慾</td>
<td>畕</td>
<td>燝</td>
<td>阜</td>
<td>蹂</td>
<td>阜</td>
</tr>
<tr>
<td>TIVK75-100a</td>
<td>慾</td>
<td>畕</td>
<td>燝</td>
<td>阜</td>
<td>蹂</td>
<td>阜</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表の上部に示した小韻順は上田正[1975]のものです。この付近は諸本における小韻順の差が大きく、王一・王三は14・15・16・11・12・13・17、廣韻は14・15・16・11・12・17・13となっている。TIVK75-100aの小韻順は12・14・15・13の如くであろうと推測さ

209 『漢』『續』『續』『續』四字底卷接抄、然依底卷文例及諸本所載之情況推知、此四字皆當有注文，蓋其所據抄之原本漫漶，僅可辨其大字，而抄者接録其字頭而已。
3.1.3 「陸法言」残巻に見られる増補部分

上田正[1973、1989]が「陸法言」としているP3695・切一・P4917・大谷 8107についても、後の増補と見なしうる例210が存在する。次表に網掛けで示す211。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>切二</th>
<th>P3696(2)</th>
<th>切三</th>
<th>大谷 8107</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平 5・7 / 楽</td>
<td>勝</td>
<td>標別名。</td>
<td>省。</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
</tr>
<tr>
<td>平 5・12 / 悶</td>
<td>悰。</td>
<td>悰。</td>
<td>省。</td>
<td>省。</td>
<td>省。</td>
<td>省。</td>
</tr>
<tr>
<td>平 5・18 / 騎</td>
<td>騎也。</td>
<td>騎也。</td>
<td>火気。</td>
<td>蒸。</td>
<td>蒸。</td>
<td>蒸。</td>
</tr>
<tr>
<td>平 6・5 / 湿</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
</tr>
<tr>
<td>平 6・5 / 湿</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
<td>喜。</td>
</tr>
<tr>
<td>平 11・6 / 帝</td>
<td>説文曰：金幣所藏也。又他朗切。</td>
<td>蔵。</td>
<td>蔬。</td>
<td>蔬。</td>
<td>蔬。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平 19・12・漢</td>
<td>鬼苑。白虎通云：～。</td>
<td>鬼苑。</td>
<td>鬼苑。</td>
<td>鬼苑。</td>
<td>鬼苑。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平 24・5・鉾</td>
<td>平木器也。</td>
<td>王二</td>
<td>王三</td>
<td>王一</td>
<td>切三</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>平 33・10 / 糜</td>
<td>喜感。墨子曰：～。</td>
<td>喜感。</td>
<td>喜感。</td>
<td>喜感。</td>
<td>喜感。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平 35・1・養 / 養</td>
<td>養。</td>
<td>養。</td>
<td>養。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

網掛け部分が他本と共通していないと見るならば、P3695・切一・P4917・大谷 8107については「陸法言の訓を略記した見られる部分がある」として13字を挙げている212。以下に諸本と対照して示す。

3.2 切韻に見られる省略について

上田正[1973-52]では、TIVK75(3)・TIVK75(1)・TIVK75-100b・TIVK75-100br・TIV70+1に「陸法言の訓を略記した見られる部分がある」として13字を挙げている212。以下に諸本と対照して示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>王一</th>
<th>切三・P3696(1)・TIVK75(3)ほか</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平 11・19 / 槀</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
</tr>
<tr>
<td>平 5・8 / 七</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
<td>耳。</td>
</tr>
<tr>
<td>上 5・17 / 壁</td>
<td>壁雲文曰：～。</td>
<td>壁雲反。</td>
<td>壁雲反。</td>
<td>壁雲反。</td>
</tr>
<tr>
<td>上 5・26 / 唯</td>
<td>唯。</td>
<td>唯。</td>
<td>唯。</td>
<td>唯。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

210 このうち「姿」「苑」「糟」については、增補の可能性が高いと思われるわけ、参考として掲げておこう。
211 大谷 8107における他本との相違例は、周祖謨[1983:824-5]に挙げられている。
212 ただし、上田正[1989-60]では「やや特殊な例に対してであるが」「切韻の歴史の上に省略の例がない」と述べている。
他本で共通する注文があり、全てそのように見なせるかについては検討の余地があるが、省略したと考えることがある。

なお、本文を意図的に削っている例がある。以下は蔣本（唐韻）の例。

### [入 19 碳；23 格]

<table>
<thead>
<tr>
<th>諸本以下の通り</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>萬Regex</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### [入 18 麦；12 隔]

<table>
<thead>
<tr>
<th>諸本以下の通り</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>隔Regex</td>
</tr>
</tbody>
</table>

増加字群に「舎」が見え、字数注記に舎名はない。ここだけ見ると単なる誤脱のようにも思えるが、次の小韻に「舎」が見える。

添加字群に「舎」が見え、「隣入隣音。加。」と注されている。従って、意図的に「隣」から「隣」に移されたものである。この両韻は、唐代では合流しているとされる2等重韻であり、来源（上古音）が異なる。声符あるいは何らかの資料に基づき移されたものであろう。
3.3 残巻の帰属問題と陸本の推定

以上、切韻残巻における増補・省略の問題を採り上げてきた。最後に、残巻の帰属問題と陸本の正文推定に関わる例を示しておく216。

<table>
<thead>
<tr>
<th>平16 哈：13 婊</th>
<th>陸法言</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>韻 eccentric</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>韻 eccentric</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>韻 eccentric</td>
</tr>
<tr>
<td>P3695</td>
<td>韻 eccentric</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>韻 eccentric</td>
</tr>
</tbody>
</table>


第4節 『切韻』諸本と音類

切韻系諸書は、『切韻』（601年）から『廣韻』（1008年）に至るまで、その音韻体系をかなり維持してはいるが、例外が存在する。すなわち、個々の文字については音類（音韻地位）が異なることがあり、これは音韻史に関わる問題となる。その理由はさまざまなであろう。たとえば『廣韻』には、『切韻』に存在していた小韻が受け継がれない場合があり、また、『切韻』の反切が改変されている場合がある。これはむろん、『廣韻』に限らず、切韻系諸書全般にいえることであって、陸法言『切韻』原本復元に関わる問題でもある。

以上は文献上の相違に基づくものであるが、諸本に相違が無い場合でも、その解釈次第で音類が変わる場合もある。重総の帰属がその最もたるもので、一般には『韻鏡』や『七音略』などの韻図に沿って類別されるが、研究者間に相違が見られる。

陸法言『切韻』原本（陸本）の小韻・反切・音類を示したものとしては、上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』があり、切韻音を論ずる上で最も基本となる研究資料である。しかし、上田正[1975]所掲の音類についても、ほかの研究と相違する場合がある。本節では、上田正[1975]推定陸本を中心に、切韻諸本における音類の相違例を採り上げ、注意すべき点について論述する218。

216 李国华[1990:91-2]に、P3695の正文が切三より多い例として挙げられている。
217 この残巻は、李永富[1973]では参照されていない。
218 特に次の資料における相違を採り上げる。
● 上田正[1975]『切韻諸本反切総覧』
  推定・復元した陸本小韻の首字・反切・音類を示したもの。計3368小韻。
● 李永富[1973]『切韻輯斠』
  推定・復元した陸本を示したもの（音類なし）。計3370小韻（上田正[1975]とは出入りがある）。
● 陳志清[1996]『《切韻》聲母韻母及其音值研究』
  『《切韻》聲韻及四聲音節總表』に、王三を底本とし諸本で校訂した首字・反切・音類を示している。
● 李榮[1952/1956]『切韻研究』
  「單字音表」に、王三（王仁昫本）を基礎とした、首字・反切・音類を示している。計3617小韻。
● 邵榮芬[1982/2008]『切韻研究』
  「音節表」に、王三（王仁昫本）を基礎とした、首字・音類を示している。計3604小韻。
● 郑张尚芳[2003]『《上古音系》』
  「第四表 古音字表」に、廣韻に収められる多くの字の音類・反切・上古音価を示している。
4.1 廣韻を用いる際の注意点

4.1.1 韻目と反切下字の相違

廣韻を用いる際、韻に注意すべき字として、「徔(遍)」字がある。廣韻では線韻〔仙去〕の韻末に置かれており、次の如くある（他本には見えない）。

徔（遍）周也。説文帀也。方見切。二。遍俗。李永富[1973]、上田正[1975]は当然〔仙去〕の位置に復元している。陸本から見ると、廣韻は文献上の位置を誤っていると見なすことができる。

従って、音韻史を論ずる上では注意すべきこととなる。たとえば大島正二[1981:205-6]は〔仙韻〕と〔先韻〕の通用例（文選音義）として、「眩」字における「黄練」（廣韻反切）と「戸徔」を挙げているが、これは切韻音で共に〔匣合先去〕となるため、通用例としては不適当なのである。

同様に、廣韻において文献上の位置と反切の音類が相違する例としては、「榱」に置かれた「䂕」、「𥏙」を挙げることができる。

下字「吠」は〔廢去〕である。こうした例は、音韻変化が廣韻に反映したものと解釈することが可能そう。

4.1.2 廣韻に受け継がれない切韻小韻

廣韻は切韻系韻書の集大成として、陸本に比べ多くの小韻を増補している。しかし一方で、陸本にあった小韻が、廣韻に見えない場合も少なくない。例えば次の例がある。

【去 5 皆；19 會】と【去 5 皆；19 會】小韻における諸本の状況は以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>諸本</th>
<th>廣韻</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>王一</th>
<th>P3696(t)</th>
<th>李推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>易</td>
<td>難易也。易易也。</td>
<td>易</td>
<td>易</td>
<td>易</td>
<td>易</td>
</tr>
<tr>
<td>傷</td>
<td>須郭僊駹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>易</td>
<td>以反反。難反乏反。又以反反。</td>
<td>易</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>傷</td>
<td>傷</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>易</td>
<td>以反反。又以反反。</td>
<td>易</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>傷</td>
<td>傷</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>易</td>
<td>以反反。難易。又以反反。</td>
<td>易</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>傷</td>
<td>傷</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(t)</td>
<td>易</td>
<td>以反反。又以反反。</td>
<td>易</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>傷</td>
<td>傷</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>易</td>
<td>以反反。又以反反。</td>
<td>易</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>傷</td>
<td>傷</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

諸本全て「易十傷」の順であり、陸本では2小韻であったと考えられるが、廣韻では1小韻となっている（【去 5 皆；19 會】が無くなっている）。従って、廣韻では「傷」の音類が異なることとなる。

このように別の小韻に見えるもの（併合されているもの）もあるが、中には全く別の韻に置かれているものも存在する。以下に4例を示す。

4.1.2.1 廣韻に基づく辻本春彦[1986:54]では〔仙去〕に置いている。

なお、「戸徔」の下字は唇音のため、開合の問題がある。

王二は、字数注に従えば1小韻であるが、「傷」には反切が付されている。ただし、王二は小韻反切を注文先頭に置くため、「戸」を脱していると解することはできる（なお、王二は小韻ごとに点で区切っており、「易傷」で1小韻としている）。

219 廣韻に基づく辻本春彦[1986:54]では〔仙去〕に置いている。

220 なお、「戸徔」の下字は唇音のため、開合の問題がある。

221 王二は、字数注に従えば1小韻であるが、「傷」には反切が付されている。ただし、王二は小韻反切を注文先頭に置くため、「戸」を脱していると解することはできる（なお、王二は小韻ごとに点で区切っており、「易傷」で1小韻としている）。
は〔真去〕であるが、廣韻では〔文去〕となる222。

4.1.2.4 [上 26 猗：40摺]
「摺」字は、陸本では〔見 A 開仙上〕の 1 音であるが、廣韻では〔見 B 開仙上〕に移されている。

4.1.2.5 [入 26 聞：5 聞]
「聞」字は、陸本では〔聞聞入〕の 1 音であるが、廣韻では〔聞聞入〕〔聞聞入〕〔定恬入〕の 3 音がある223。

4.2 切韻諸本における反切の相違とその選択
切韻諸本で反切が異なる場合、それにともない音類が変わりうる。以下に例を示す。

4.2.1 [上 43 咍：2 椋] [精幽上] ⇔ [從幽上]
小韻反切は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三・王一・王三・新撰字鏡逸文</th>
<th>紫野</th>
<th>紫野</th>
<th>張3693・王二</th>
<th>張3693・王二</th>
<th>廣韻</th>
<th>なし</th>
</tr>
</thead>
</table>

4.2.2 [上 32 馬：16 姐] [精麻上] ⇔ [從麻上]
小韻反切は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三・王一・王三・新撰字鏡逸文</th>
<th>詹野</th>
<th>紫野</th>
<th>紫母</th>
<th>廣韻</th>
<th>詹野</th>
</tr>
</thead>
</table>

本小韻は諸本以下の通りとなっている。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>姐</th>
<th>紫野</th>
<th>紫野</th>
<th>詹野</th>
<th>紫野</th>
<th>詹野</th>
<th>張3693・王二</th>
<th>張3693・王二</th>
<th>廣韻</th>
<th>なし</th>
</tr>
</thead>
</table>

なお、「姐」はと共に陸本未収と推定されるが、王仁昫切韻（王一・王三）では「姐」が〔平 34 麻；21 撮〕〔莊麻平〕に増補されており、以下の注文を持つ。

取。又才野・子野二反。
王仁昫切韻は玉篇によって増補しているが227、玉篇資料による「狙」「鰤」の注文は以下通りである。

| 原本系玉篇残卷 | 子野反。《蒼頡篇》鰤無味也。
|---------------|--------------------------------|
| 新撰字鏡逸文 | 壮加反。取也、挹也、探也、摳也。
| 篆隷萬象名義 | 壮加反。取、「挹」、「探」、「摳」。
| 大廣益會玉篇 | 子野反。无味「。

王仁昫切韻に見える反切・義注が全て玉篇に含まれており、「狙」「鰤」を玉篇により増補したとみて問題ないであろう。王仁昫所撰玉篇の反切は、「狙」字が「壮加・才野・子野三反」、「鰤」字が「子野反」であったと推測される。「狙」の又音を根拠として「慈」（従母）を「兹」（精母）の誤りとする李榮[1952/1956]、龍宇純[1968]の考証は、「狙」の玉篇反切によっても説明ができる。

王仁昫所増の又音反切を小韻と対照させて示す以下の通り（又音の順序は宋本玉篇の反切順に対応してい）

<table>
<thead>
<tr>
<th>小韻（陸本原有）</th>
<th>王仁昫所増の又音</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>位置</td>
<td>音類</td>
</tr>
<tr>
<td>上三2馬；16姐</td>
<td>〔精麻上〕</td>
</tr>
<tr>
<td>平三4麻；21懐</td>
<td>〔莊麻平〕</td>
</tr>
</tbody>
</table>

なお、ほかに玉篇によって〔精麻上〕〔從麻上〕に増補できる可能性のある字としては〔精母〕の「謨」「譚（讞）」がある228（その反切「子雅」の下字は2等韻であり、やや特殊である）。

4.2.2 [上16軫；16離] [從開真上] ⇔ [邪開真上] [去21震；16費] [從開真去] ⇔ [邪開真去]

小韻反切は諸本以下の通り。網掛けは〔従母〕、そうでないものは〔邪母〕である。

| 餲[真上] | 慈引 | 王二・廣韻 | 慈引 | 王三・詞引 |
| 餲[真去] | TVK75-100a | 王二・疾刃 | 廣韻 | 徐刃 | 王三・似刃 |


<table>
<thead>
<tr>
<th>李[1973]、上田[1975]</th>
<th>廣韻</th>
<th>王三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「離」[真上]</td>
<td>慈 [従母]</td>
<td>慈 [従母]</td>
</tr>
</tbody>
</table>


4.2.4 [上26騒；22讞] [從開上] ⇒ [邪開上]

諸本の状況は以下の通り。関連する[上26騒；21騭]も掲げる。

| 廣韻 | 騒～子切切～上同 鳥～ 鳥～古切切～ | 鳥～ | 鳥～
| 王三 | 騒～～～～ | 鳥～ | 鳥～ | 鳥～ | 鳥～
| 王一 | …… | 鳥～～～～ | 鳥～ | 鳥～ | 鳥～ | 鳥～
| P3693r | 騒～～～～ | 鳥～～～～ | 鳥～～～～ | 鳥～～～～ | 鳥～～～～ | 鳥～～～～ | 鳥～～～～ |

227 古屋昭弘[1979]、ほか。

228 上田正[1986c:227]による（ほかに〔従麻上〕として「亜」、「雉（雉）」があるが（反切「因者」）、切韻音では〔邪麻上〕である）。

229 「真雑雑質」頜開口（相配韻）において、〔従母〕と〔邪母〕は相補分布をなしており、混乱の一因になったといえる。なお、『韻鏡』における位置は『廣韻』に対応している。〔従母〕と〔邪母〕の区別は、上古音においては重要である。
反切上の声母は、「子・姉」が〔精母〕、「祖」が〔從母〕、「徐」が〔邪母〕である。


陸本には二小韻に 4 字があったと推定されるが、諸本では以下のようにある（「(呑)」は又音）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻・王三</th>
<th>鵲呑</th>
<th>鵲呑</th>
<th>(呑)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3693r</td>
<td>鵲呑</td>
<td>鵲呑</td>
<td>(呑)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.3 小韻反切の解釈

4.3.1 重組反切の問題

重組の歸屬に関しては、一般に『韻鏡』に沿って判断される。また、ベトナム漢字音では唇音に、朝鮮漢字音では喉音に、万葉仮名では牙喉音に重組の区別が一部反映されている。上古音からの視点も参考となり、類相関による議論もある。以下『切韻』における重組反切の問題について取り上げる。

4.3.1.1 [平 6 腔: 15 首] [群 A 開脂平] ⇔ [群 B 開脂平]


4.3.1.2 [平 6 腔: 41 首] [疑 A 開脂平] ⇔ [疑 B 開脂平]


4.3.1.3 [平 6 腔: 39 注 10] [A 類] とする。

230 3等韻のうち「支脂祭真空宵侵鹽」の 8 腔（廣韻では詠韻に加わる。また、學説によっては「幽庚庚蒸」韻も重組韻となる）に存在し、唇音「精母」、牙音「顴母」、喉音「影曉」の 10 声母が、『韻鏡』（韻類）において、3 等欄と 4 等欄に重複して現れる現象。3 等欄に現れるものを [B 類] （或いは「乙類」、「重組 3 等」など）と呼び、4 等欄に現れるものを [A 類] （或いは「甲類」、「重組 4 等」など）と呼ぶ。


<table>
<thead>
<tr>
<th>上字</th>
<th>境界</th>
<th>A</th>
<th>B</th>
<th>C</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>A+B→A</td>
<td>×</td>
<td>×</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>×</td>
<td>B+B→B</td>
<td>B+B→B</td>
<td>×</td>
</tr>
<tr>
<td>C(匹)</td>
<td>C+A→A</td>
<td>C+B→B</td>
<td>C+C→C</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
指関開口音の重紐帰属について

平山久雄[1962:181-2]は、{平 6 脂；15 艺} {平 6 脂；6 飢} {平 6 脂；41 狂}の2小韻が章組下字を用いていること（[A類]的（重紐4等的）であること）を指摘し、以下のように述べる。


4.3.1.4 [去33笑；14騒] [疑A去] ⇔ [疑B去]


233 河野六郎[1939/1979:158]。
234 また、上田正[1975]の「B」について「Aの誤字とは考え難い。」と述べる（上田正[1975:140注3]「去14祭；23 艺」の言及に基づく）。
4.3.1.5 [入 5質：27 嬮] （群 A 開質入） ⇔ [群 B 開質入]


4.3.1.6 [平 30 宦：24 蹻] （溪 A 寅平） ⇔ [溪 B 寅平]

小韻反切は諸本以下の通り。

切三・新撰字鏡逸文 去遙（棄） 王三・廣韻 去遙


本小韻を考える上では、王三・廣韻で増補された（溪母）小韻を採り上げなければならない。以下に二小韻を示す（注文は小韻反切と又音注のみ示す）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>跬</th>
<th>去遙</th>
<th>羊母</th>
<th>又其略</th>
<th>去遙</th>
<th>又其略</th>
<th>羊母</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
</tr>
<tr>
<td>李榮</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
<td>去遙</td>
<td>又其略</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上田正[1975:44]注 2)は、切三について「第 24 小韻の反切を改めたもの。」を述べている237。


以下に『韻鏡』『七音略』と併せて示すが、錯綜していることがある239。

235 「韻鏡」、「七音略」、「廣韻」、「李栄「切韻音系」A、声符吉字A、下字B』と注する（「下字B」を追記してい
236 類相関では [B 類] となる。
237 なお、上田正[1984:103]参照。
再構している。
239 本小韻を「去遙」 [B 類] とした場合、声符「橋」が [B 類] に並ぶという点で、体系的である。
4.3.2 音韻体系上の例外
切韻の小韻反切には、その体系から見て例外となるものが存在する。以下に2例を示す。

4.3.2.1 [平 17 真 : 24 畫] [匣(云)真平] ⇔ [匣(云)匣平] 240
小韻反切は諸本（切三・王三・廣韻）全て「下埃」。拗音韻母である3等韻（真韻）に直音（等韻）を用いるのは例外的である241。また、[匣(云)母]は[A類]を有さないとされる母母である。


『韻鏡』の七音略ともこれを4等欄に置き、集韻の小韻排列でも牙喉音A類小韻のグループに加えられており、李栄氏が匣母B類とみたのには問題があり、むしろ匣母A類と見た方がよいであろう。

一方、匣母A類は他に存在しないから、依然として例外的な性格を残すけれども。


4.3.2.2 [平 41 清 : 21 驚] [心開清平] ⇔ [心合清平]
上田正[1975:58]（注なし）は[合口]とする243。

諸本の小韻反切は以下の通り（諸本の義注は「馬色赤（也）」。)

王三・王二・廣韻・新撰字鏡逸文 息喩


本小韻は、李永富[1973]推定陸本に「駁噪解の三字があり、王三・王二・廣韻では正文「犢」が畳やされている。万象名義（玉篇資料）では、これに四字が見え、反切は全て「息喩」となっており切韻と同じである（上田正[1986:137]）。なお、説文解字これに相当するものとしては「騋」「騋」がある。

4.3.2.3 [上 14 胪 : 15 僑] [心 1 灰上] ⇔ [云 3 灰上] ⇔ [云 1 灰上] ⇔ [匣 1 灰上]
小韻反切は諸本以下の通り。

切三・王二 羽罪 廣韻 王一・王三 素罪


241 上田正[1975]推定陸本でほかに上字「下」を用いるのは、1等韻が4例、2等韻が8例、等韻が2例で、等韻は本小韻のみ。
242 重紐類を示していないが、[B類]的*ginを再構している。
244 「駁」字には*suin/*sqwënの2つの再構。なお、郑张尚芳[2003/2013]では声符「辛」は真韻2に属し*sgnが再構される（p.257)。
おわりに

以上、『切韻』にかかわる様々な問題を採り上げてきた。第 1 節では、上田正[1973]の分類を基準とすることとで、残巻に対する諸氏の見解の相違点を見ることができた。第 2 節で説明した復元の方法は、主に上田正[1973]の見解に則ったものであるが、各残巻への研究が深まることで、より効果的な方法が生まれる可能性を秘めている。第 3 節で採り上げた切韻諸本の増補・省略問題は、その足掛かりともなるであろう。第 4 節では音韻学的な問題を扱ったが、これは文献学的な問題として見ることも可能である。以上、本章で扱った内容については、今後多くの検討が必要であるが、ひとまず『切韻』研究に様々な課題が潜んでいることを示し得たかと思う。
第3章 切韻注

はじめに

本章では、李永富[1973]『切韻輯斠』が推定・復元した陸法言切韻（陸本）に問題があると思われるものを採り上げ、修正内容について論述する246。ただし、本稿で修正するのは、かなり確実性の高いものに限る。なお、李永富[1973]推定陸本とそれを修正した本稿の推定については付表「切韻表」に示されている。


なお、以下の修正については、本章では採り上げないが、「切韻表」に反映されている。


2. 注文における「〻」（踊り字）の使用。李永富[1973]は「〻」を用いていないが247、本稿では同じ文字が続く場合（ほとんどは注文の先頭字が正文と同字である場合）に「〻」を用いる。

3. 李永富[1973]推定陸本に対し、正文を追加・削除したことに伴う字数注の変更。

4. 異体字の差異。李永富[1973]が用いる字体については、その書評である上田正[1974]:143-4で述べられている。本書はこのことを考慮せず廣韻に範を取って、陸法言の文に正字を用いる傾向が強い。切韻逸文資料・玉篇資料などについても適宜参照する。

なお、以下については、本章では採り上げないが、「切韻表」に反映されている。


2. 注文における「〻」（踊り字）の使用。李永富[1973]は「〻」を用いていないが247、本稿では同じ文字が続く場合（ほとんどは注文の先頭字が正文と同字である場合）に「〻」を用いる。

3. 李永富[1973]推定陸本に対し、正文を追加・削除したことに伴う字数注の変更。

4. 異体字の差異。李永富[1973]が用いる字体については、その書評である上田正[1974]:143-4で述べられている。本書はこのことを考慮せず廣韻に範を取って、陸法言の文に正字を用いる傾向が強い。切韻逸文資料・玉篇資料などについても適宜参照する。

本章はまず、四声に基づき全4節に分け、さらに陸法言切韻の韻目193韻に細分する。各韻目ごとに、まず参照できる残巻を示す。残巻名に網掛けしたものは李永富[1973]が参照しているものである。残巻名の後印はそれぞれの残巻におけるおおよその残存状況を示したものである。各韻目内を前後に分け、それぞれ「◎」（三分の二以上存する）、「○」（三分の一から三分の二存する）、「△」（三分の一以下存する）、「×」（無し）で上下に示す。ただし、小韻順が陸本と大きく相違するものについては上下に分けずに一つのみを掲げる。

続いて、各韻目内に李永富[1973]推定陸本に対する修正項目がある場合、小韻ごとに採り上げる。

李永富[1973]248推定陸本を修正する場合としては、おもに以下の三点がある

1. 李永富[1973]未見の残巻がある場合。

2. 李永富[1973]の依拠テクスト249に問題がある場合。

3. 李永富[1973]の復元方法250に問題がある場合（単純失誤を含む）。


247 例として、「平1東；2南通」を「通」と「平1東；2南通；29通」を「通」又有する。

248 李永富[1973]の全体の体裁は、各小韻毎にまず推定陸本を掲示し、残巻と廣韻との文を列挙し、時に「輯斠」を題する考察を記すものである。


250 李永富[1973]「切韻輯斠敍例」の「五、本書輯斠所據之原則及方法」では、「（一）部目」「（二）字數」
李永富[1973]の修正は、もともと各正文ごとに行う。対象となる正文に次の記号を付し、修正内容を記す。

【注文】  【追加】  【削除】  【順序】  【字体】

小韻の有無を論じる場合は、次の記号を付す。

【小韻】

なお、【追加】  【削除】  【順序】の前には、次の記号を付し、修正内容を記す。

〚追加〛  〚削除〛  〚順序〛  〚字体〛

小韻の有無を論じる場合は、次の記号を付す。

〚小韻〛

なお、〚追加〛 〚削除〛〚順序〛の前には、次の記号を付し、小韻内における諸本の相違を示す。

⦅小韻内図示⦆

陸本の内容は基本的に諸本に受け継がれている。従って、諸本に共通性のある部分を陸本に推定するというのが原則である。また、残巻の優先順位としては、古いものが高い。以下、各記号ごとに修正の原則・基準（パターン）を示す。

〚注文〛

李永富[1973]復元の正文・注文を示した上で、修正内容を示す（李永富[1973]に単純失誤がある場合はその内容を示す）。注文内容には義注・又音注・異体字注などがあり、これに対して追加・削除・変更を施す。

最も多いのは削除であり、理由として次の二通りがある。一つは、李永富[1973]未見の残巻（主に【1】陸法言」「2」初期」「3」長孫訥言）に当該注文内容が見られない場合である（義注が無い場合は無訓）。253 一つは、諸本に共通性が無い場合である254。

追加を行うのは、諸本の注文に共通性がある場合である（この例は僅少）。


なお、陸本では常用字（音）を無訓とする傾向があるため、義注の有無を推定する場合、常用字であるか否かも判断材料となる。

〚追加〛

「⦅小韻内図示⦆」をした上で、李永富[1973]推定陸本から、正文（およびそれに伴う注文）の追加を行う。これは陸本原有群255に含まれることが前提となる。注文については、【注文】項と同様に諸本における共通性の有無を基準に推定する（ただし、注文の推定については、諸本に共通していることを前提としているため、本章では基本的に採り上げない）。

（三）反切」「(四) 注訓」「(五) 又切」「(六) 直音」「(七) 引書」「(八) 鈔輯」を挙げている。以下に3点を引用する。

（二）字数：凡各巻各紐字数相同者、則全部輯入；其不同者、則概予删削。「切三」「王二」「唐」等卷各紐下注有「幾加幾」「新加」「加」等字様者、亦予删除。

（四）注訓：凡各巻各字注訓相同者、則仍録舊訓，其有不同者，顯係後加，則概予刪削。

（五）又切：由於切韻原本又切之參差，凡某字二見、三見、四見者，若其又切之聲母、韻母與他處所收者同一聲類及韻類，皆直録原文，不予修訂。251 主として諸本における正文位置の相違を示し、必要に応じて注文を付す。注文は小字で示すが、スペースの都合で割注としているものもある（無注は「。」のみ示し、増加字であることを示す「加」注記を上付きで示すことがある）。なお、字数注を右端に記すことがある（陸本の字数注は基本的に省略）。

252 ただし、校訂が行き届いている廣韻に比して、残巻には（表面的に判断できる）誤写・脱落が多い。残巻の各行には、必ずと言っていいほど誤写があり、従って、誤写があることを前提に諸本を比較し推定する必要がある。

253 例えば、李永富[1973]推定陸本は、切三のみにみられる又音を採る例が多い。

254 誤写・脱落や意図的ない変更によって共通性が無くなっている場合がある。例えば、又音は陸本では全て反切であるが、廣韻では直音となっている例がある。

255 「陸本原有音」とは陸本に出来る正音（の一音）である（第2章2.1.1【上23貫；9音】(5)参照）。原則として、切韻系韻書はすべて陸本原有音をもつ。陸本原有音ののみから成るのが【1】陸法言残巻であり、「1」陸法言残巻以外の増訂本には、各小韻毎に陸本原有音の後に増加字群が続く場合がある。諸本を比較した場合、陸本原有音には正音の位置・注文内容に共通性が見られるのに対し、増加字群には基本的に共通性が無いため、これに基づき陸本原有音すなわち陸本原有字かどうかが判断される。
削除

「小韻図示」をした上で、李永富[1973]推定陸本から、正文（およびそれに伴う注文）の削除を行う。これは陸本原有群に含まれないことが前提となる。

順序

「小韻図示」をした上で、李永富[1973]推定陸本における小韻内の正文順序（位置）を変更する。この修正は、諸本間の比較に基づき、特に偏りの顕著なものを中心とする。

字体

正文字体の修正を行う。李永富[1973]は諸本に相違がある場合、残巻ではなく『廣韻』に従っていることがあるが、本稿では字体に対して厳密な態度をとっているため、声符に大きな相違のあるもの、異体字注と関連するもの、単純失誤があるものを中心に採り上げる。

小韻


李永富[1973]推定陸本は「切韻表」の「李永富[1973]推定」欄に示されおり、本稿による修正結果が「切韻表」の「本稿推定」欄に反映されている。なお、「切韻表」の「李永富[1973]推定」欄で網掛けした部分は、本章の[注文] [追加] [削除] [小韻]で修正した部分である。また、「本稿推定」欄の網掛けは、正文の有無や注文の内容について、異なった推定ができる余地の大きいもの（推定が困難なもの）を示している。

第1節 平声

1.1 東韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻</th>
<th>本稿推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>切二</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>P2017、王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>P2018</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧孫愐序切韻</td>
<td>P2016r+P2014(1)+P4747、P2015(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>⑨晚期</td>
<td>P2016v、大谷3327r+大谷5465(1)r</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[平1東：23蒙]

蒙【注文】 李永富[1973]推定： 蒙 王女草。莫紅反。十一。

P3798 無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

濛【注文】 李永富[1973]推定： 濛 小雨。

「小雨」は王三のものであるが、P3798・切二ともに無訓のため陸本無訓とする257。

[平1東：24龍]


257 ただし、切二では後続字を含む無訓となっており、問題となるところである。この例については、本章3.1.2参照。逸文（新撰字鏡）として「微雨也。氾（原作紀）也。」がある。
龍（追加） P3798 に見られること、諸本の共通性により、陸本原有とする（鈴木慎吾[2010]に同じ258）。

（平 1 東：25 洪）

洪（字体） 李永富[1973]が「艸」に作るのは単純失誤のため「艸」に改める。

（平 1 東：31 蓬）

《小韻図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>蓬ificate</th>
<th>蓬ificate</th>
<th>蓬ificate</th>
<th>蓬ificate</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P2018</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
<td>蓬ificate</td>
</tr>
</tbody>
</table>

蓬（削除） P3798 未収であること、注文の相違などにより、陸本未収とする。

1.2 冬韻

| 2初期 | P3798： |
| 3長孫訥言 | 切二： |
| 4王仁昫 | 王二： |
| 5中期 | 王二： |
| 6唐韻 | P2018： |
| 8孫愐序切韻 | P2014(1)、P2015(1) |

廣韻とは異なり、切韻では 1 等韻（冬平）に一部の 3 等韻が混じっている。

（平 2 冬：2 形）

《小韻図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>彤疼佟껴</th>
<th>彤疼佟趿</th>
<th>彤疼佟趿</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P2018</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
</tr>
<tr>
<td>P3798</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
<td>彤疼佟趿</td>
</tr>
</tbody>
</table>

亐（追加） P3798 の 5 字目は左部「虫」に作る。諸本で位置・注文に共通性があること、P3798・P2018 の字数注により、陸本原有とする。李永富[1973]の推定は王二の字数注記に拠ったものであろう。

1.3 鍾

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>P3798、切三、P3696(p12r) + P3696(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>切二</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王三、Dx5596</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>P2018</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧孫愐序切韻</td>
<td>P2014(1)、P2015(1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[平 3 鍾；3 韻]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>春</td>
<td>瑟、肅、愽、挐、說、捒、収</td>
</tr>
<tr>
<td>P2018</td>
<td>春</td>
<td>桿諸錦</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>春</td>
<td>桿諸諸錦、{{雲}}：陵</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>春</td>
<td>桿諸諸錦</td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>春</td>
<td>◇諸錦</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(2)</td>
<td>…</td>
<td>桿諸諸錦</td>
</tr>
<tr>
<td>P3798</td>
<td>春</td>
<td>桿諸錦</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【削除】未収の残巻が多いことなどにより、陸本未収とする。

[平 3 鍾；6 容]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>容溶濡庸</td>
<td>鞔</td>
<td>繼麻繊繊</td>
<td>萱莓</td>
</tr>
<tr>
<td>P2018</td>
<td>容溶濡庸</td>
<td>鞔</td>
<td>◇繊繊</td>
<td>萱莓</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>容</td>
<td>濯庸</td>
<td>鞔</td>
<td>繼麻繊繊</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>容溶濡庸</td>
<td>鞔</td>
<td>繼麻繊繊</td>
<td>萱莓</td>
</tr>
<tr>
<td>切二</td>
<td>容溶濡庸</td>
<td>鞔</td>
<td>繊繊</td>
<td>萱莓</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(2)</td>
<td>容溶濡庸</td>
<td>鞔</td>
<td>繊繊</td>
<td>萱莓</td>
</tr>
<tr>
<td>P3798</td>
<td>容繊繊</td>
<td>鞔</td>
<td>繊繊</td>
<td>萱莓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【順序】 李永富[1973]は切二に従っているが、他本の位置に置く。

[平 3 鍾；16 峯]

【注文】李永富[1973]推定：鍾 刀端。

P3696(2)無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

1.4 江韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三、P3696(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王三、Dx5596</td>
</tr>
</tbody>
</table>

259 上田正[1984:21]が逸文に引く陸法言文に対し、「P3696 無訓非陸文」と注している。
1.5 支韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ①陸法言 | 大谷 8107  
| ②初期 | 切三、P3696(2)  
| ③長孫訥言 | 切二  
| ④王仁昫 | 王一、王三  
| ⑤中期 | 王二  
| ⑥晚期 | 大谷 5465(1)v + 大谷 3327v  

[平 5 支；1 支]


大谷 8107 無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

[平 5 支；2 支]


李永富[1973]が又音下字を「反」に作るのは「氏(氏)」の単純失誤のため改める。

[平 5 支；13 節]


又音注は諸本以下の通り（用字のみ示す）。

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| P3696(2)・王二・廣韻 | 芳髮 | 切二 | 普髮 | 王三・芳髮  

P3696(2)・王二・廣韻を採る。切二・王三の下字「髮」は「髲」の誤写であり260、切二の上字「普」は軽唇音化に伴う用字変更と解釈される261。

[平 5 支；18 奇]


注文は諸本以下の通り。P3696(2)無注で諸本に相違があるため262、陸本無注とする。

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| 大谷 8107 | 切三 | P3696(2) | 切二 | 王三・王二・廣韻  

馬。  
跨馬。  
又竒寄反。  
又竒寄也。  
又竒寄切。  
《說文》曰: 跨馬也。

[平 5 支；34 差]


又音注は諸本以下の通り。王一・王三に又音は見られないため、陸本又音注なしとする263。

王一・王三  なし  
王二  又楚佳反、楚皆・楚懈三反。  
廣韻  又楚佳・楚懈二切。

1.6 脂韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ①陸法言 | 大谷 8107  
| ②初期 | 切三、P3696(2)  
| ③長孫訥言 | 切二  
| ④王仁昫 | 王一、王三  
| ⑤中期 | 王二  

[平 6 脂；5 字]


P3696(2)無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

261 周祖謨[1983:840-1]。
262 王三「乘馬。」は萬象名義の訓「乗馬両」に同じ。
263 「差」は、陸本では[初支平][初皆平][初佳去]の3か所に置かれていたと推定される。なお、玉篇残巻(p.315)は「楚宜・楚佳反。～」。
1.7 之韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>以下</td>
<td>切三○、P3696(2)○、S10720○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>以下</td>
<td>切二○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一○、王三○、(切二○)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>以下</td>
<td>王二○</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

切二の末尾は王仁昫本（王一系）による補写（第2章第1節1.3.3.1参照）。

【平 之：7 其】

緋 [注文] 李永富[1973]推定：緋 赤色。

李永富[1973]は有訓としているが、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。これについては、鈴木慎吾[2004:77]が「各本に異なった注文がついており、陸法言切韻では無注と推定される。」と述べている。

騏 [注文] 李永富[1973]推定：騏 馬青黎色。

注文は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無注とする。

【平 之：9 雉】

洏 [注文] 李永富[1973]推定：洏 連洏、涕流皃。

「連」を「洏」に改める。李永富[1973]が「連」に作るのは単純失誤と思われる264。

【平 之：11 姬】

祠 [注文] 李永富[1973]は「祠」に作るが、単純失誤のため「祠」に改める。

【平 之：12 詞】

祠 [注文] 李永富[1973]は「祠」に作るが、単純失誤のため「祠」に改める。

1.8 微韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>以下</td>
<td>切三○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>切二○、王一○、王三○</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

切二は王仁昫本（王一系）による補写（第2章第1節1.3.3.1参照）。

【平 之：5 赤】

緋 [注文] 李永富[1973]推定：緋 赤色。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

【平 之：5 赤】

緋 [注文] 李永富[1973]推定：緋 赤色。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。


264 李永富[1973]は王三の注文字体を「連」に作っている。
265 ほかに、諸本間で「牛/羊」「日/日」「首/頭」などの差があるが、本稿では立ち入らない。
1.9 魚鬂

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三osophies, TIVK75(2)。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>長孫訥言</td>
<td>切二osophies。</td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王三rapho, 王三rapho, (切二rapho)</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐切韻</td>
<td>P2014(2r)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切三冒頭は王仁昫本（王一系）による補写（第2章第1節1.3.3.1参照）。

1.10 虞鬂

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三osophies, TIVK75(2)。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王三rapho, 王三rapho</td>
</tr>
<tr>
<td>唐韻</td>
<td>Dx1466olfu。</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐切韻</td>
<td>P2014(2r)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[平10歳；7儒]

濡 [注文] [李永富1973推定] 濡 水名。 

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>水名。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>濡。</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>水名。出涿郡。又霽濡。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

┥  【音文】  ┗  李永富1973推定  ┗  濡  摷。 |

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>摷。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>衣。</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>《説文》云：短衣也。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【平10歳；11銖】

銖 [注文] [李永富1973推定] 銖 鏪銖。市朱反。六。 

注文は諸本以下の通り（王三・廣韻の小韻首字は「銖」）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>銖反。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>十分。</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>鏪銖。八銖為鍿、二十四銖為兩。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切三義注は1字を見られ266、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

【平10歳；12逾】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>塙韻實冥訣訣訣訣訣訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>塙韻實冥訣訣訣訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime, 謀訣訣prime</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>銖。</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>十分。</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>《説文》云：短衣也。</td>
</tr>
</tbody>
</table>


【平10歳；13區】

播 [注文] [李永富1973推定] 播 朝裳。又苦侯反。 

「挾」を「拝」とする。李永富[1973]は王三の注文字を「挾」に誤っており、推定に影響したと思われる。

【平10歳；17校】

符 [注文] [李永富1973推定] 符 師。 

266 切三注文の初文字については、張・關[2008:2166:2262<220>]が「市（衍字）」かと疑っている。

267 李永富新撰字鏡に「闕 羊朱反平。覦也。」とあるのも傍証となる。
義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>王一</th>
<th>竹■</th>
<th>王三</th>
<th>竹にく。</th>
<th>廣韻</th>
<th>符契。～。</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 1.11 模韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①陸法言</th>
<th>P3695+P3696(p13)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三，TIVK75(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一，王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>D1466</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dx1466については、上田正[1981a:56]は上下欠損とし、鈴木慎吾[2012]もそのように図示しているが、影印や「姑」字注文の状況からして、本残巻は下部にあたる。

#### 萬 [注文]
李永富[1973]推定：蒲 水草。

P3695 無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

#### 壺狐湖弧乎 [注文]
李永富[1973]推定：壺 酒器。狐 狐狸。湖 江湖。弧 弓。乎 詞。

P3695+P3696(p13)に無く、相違も見られるため、陸本無訓とする。

#### 茶 [注文]
李永富[1973]推定：茶 苦菜。又丈加反。

又音注は諸本以下の通り。P3696(p13)に無く、相違も見られるため、陸本又音注なしとする。

#### 孤 [注文]
李永富[1973]推定：孤 古暮反。

又音注は諸本以下の通り。P3695・廣韻に無く、相違も見られるため、陸本又音注なしとする。

#### 妻 [注文]
李永富[1973]推定：妻 子。

P3695 無訓のため、陸本無訓とする。

#### 七呼

《小韻内図示》諸本以下の通り。P3695「傴」字は正文「懐」の注文に紛れている。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>D1466</th>
<th>鄭法言</th>
<th>鄭法言</th>
<th>懐</th>
<th>懷</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>呼</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>魚詩宅</td>
<td>魚詩宅</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>呼</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>魚詩宅</td>
<td>魚詩宅</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>呼</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>魚詩宅</td>
<td>魚詩宅</td>
</tr>
<tr>
<td>P3695</td>
<td>呼</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>胡</td>
<td>胡</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>呼</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>僚懐胡</td>
<td>胡</td>
<td>胡</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【順序】李永富[1973]は切三を採っているが、他本に従う。

【追加】李永富[1973]は字数注記を5字としているが正文として掲出しているのは4字で、「懐」を誤脱していると見られる。諸本の状況からも「懐」を陸本原字とする。

268 ただし、Dx1466の字数注によれば、その底本は全4字となる。
### 11.2 齊韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>誠言</th>
<th>P3695</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>初期</td>
<td>切三, TIVK75(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>Dx1466</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>孫頎序切韻</td>
<td>P2015(2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 落葉草

《小韻内図示》 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

P2015(2) 〜

| 番号 | 字彙 | 音節 | 音韻書 | 音韻書
|------|------|------|--------|--------
| 1 | 稊 | 三 | 稊
| 2 | 棹 | 三 | 棹
| 3 | 棹 | 三 | 棹

題[追加] 切三に無く、李永富[1973]は認めていないが、王一・王三・王二の位置が共通しているため、陸本原有とする。注文は諸本以下の通り。

王一・王三 楢頭。 P2015(2) 頭題。〜

諸本に相違があるため、陸本無注とする。

積 [注文] 李永富[1973]推定: 稊 木名、似檀。

注文は諸本以下の通り。

切三 稊 木名、似檀。 王三 苏、木名、似檀。 廣韻 棹蘇、木名、似檀。

李永富[1973]は4字のみとしているが、その直前に2字を認める。

[平12堅；8奚]


字数注「十」を「五」に改める。李永富[1973]が「十」としているのは単純失誤。

1.13 佳題

①初期

②王仁昫

③王公晦

④孫愐

P2015(2)

[平13佳；6呼]


字数注「二」を認める。李永富[1973]は字数注「二」を誤脱している。

[平13佳；11_intersection]

崖 [注文] 李永富[1973]推定: 崖 岸。五佳反。四。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三 岸。 王三 山崖。 王二 岸也。 廣韻 高崖也。 P2015(2) 〜

[平13佳；12娃]


又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

切三 又烏加反。 王三・廣韻・P2015(2) なし 王二 又烏瓜反。

逸文（新撰字鏡）に「積子草」。又音注

逸文（新撰字鏡）に「槅様、木名、似檀也」。
1.14 皆韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②</td>
<td>王仁 nou</td>
<td>王一、王三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2015(2)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.15 灰韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>陸法言</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>P3695</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>初期</td>
<td>切三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>王仁 nou</td>
<td>王一、王三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2015(2)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注文は諸本以下の通り（注文字注に網掛け）。P3695・王一・廣韻に従い、注文内字音注を認める。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>P3695</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>切三</td>
<td>王三</td>
<td>廣韻</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>...来反。</td>
<td>友煤、火集屋等。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


1.16 哉韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>陸法言</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>P3695+P3696(p13)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>初期</td>
<td>切三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>王仁 nou</td>
<td>王一、王三</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[平 16 哉；2 組]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>開</th>
<th>類</th>
<th>追加</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>開</td>
<td>類</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>開</td>
<td>類</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>開</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P3695</td>
<td>開</td>
<td>類</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>開</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

殻 [追加] 切三に無く、李永富[1973]は認めていないが、切三での本小韻は韻末に置かれるなど問題がある。


273 劉・ほか[1936]王一は「熊」に誤る。
（上田正[1974:143])。P3695 にも見られるため、陸本原用とする。

■ 16 員：11 員

【注文】 李永富[1973]推定： 子 子。

義注は諸本以下の通り。

| P3695・王三・廣韻 | 始生小児。  |
| P3696(p13) | 切三 小児。 |

李永富[1973]は切三に従っているが、切三に脱落ありと見なし274、義注 4 字とする。

■ 16 員：14 員

【注文】 李永富[1973]推定： 能 獣名。年來反。又奴代・奴登二反。一。

又音注は諸本以下の通り。P3696(p13) に無く、王三・廣韻も 2 音を載せていないため、陸本又音注なしとする。

| P3696(p13) | なし 切三 又奴代・奴登二反。 王三 又奴代反。 廣韻 又奴登切。 |

1.17 真韻

| ①陸法言 | P3695+P3696(p13) |
| ②初期 | 切三 |
| ③長孫訥言 | P3696(p3) |
| ④王仁昫 | 王三 |

【注文】 李永富[1973]推定： 真 職鄰反。俗作真。四。

正文と異体字注は諸本以下の通り（正文と注文の間に空白を設ける）。

| P3695 | 真 。(異体字注なし) 切三・王三・廣韻 真 俗作真。 |


周祖謨[1983:829-30]は「陸法言切韻伝写本」である P3695・切一(S2683) に見られない「俗作」注記が切三で増補されている例を示し、切三には、（陸本由来の）正文字体を正体に変更した上で、もとの正文字体（俗体）を注文に移して「俗作」と注したものであることを指摘している。

また、鈴木慎吾[2005]は王仁昫本（王一・王三）に見られる「俗作」「通俗作」について検討を加え、王仁昫原本においては、「俗作」注記が陸本由来のものであるのに対し、「通俗作」注記は王仁昫による独自増補であるという結論を導いている。このうち「通俗作」注記については「王仁昫本の「通俗作」の文体とは、陸本の正文字体を通俗でない文体に改めて、もとの正文字体を注に下げたもの」(pp.22)277であるとし、王三では「通俗作」が「俗作」になっているなどの改変が多いことも指摘している278。また、陸本に由来すると考えられる「俗作」注記 9 例を示し、「通俗作」と「正作」における正注文の文体の差は、ほとんどの場合文字の

274 張・闢[2008:2171]は脱落と書いていない。
275 後述するように、王三に見られる「俗作」には、王仁昫原本では「通俗作」であったものが多い。従って、本例の王三「俗作真」は、王仁昫原本では「通俗作真」であったと考えられる。
276 陸本で正字「真」（異体字注なし）となっていたものを、切三は、正字「真」、注文「俗作真」と改変し、王仁昫は、正字「真」、注文「通俗作真」と改変したと解釈される。
277 これは、切三における独自増補の「俗作」注記と同様の改変方法である。
278 従って、王一や王三において正数「A」に注文「通俗作 B」とある場合、陸本正字「B」（異体字注なし）と推定される。
構成要素の形体の違い（変形・訛変）によるものであるのに対し、『俗作』の場合、それらとは明らかに異質のものが混ざっていることがわかる。例えば敖（遊）、𧨙（middleware）などは単なる形体の違いではなく、部分字体に関して入れ替えが認められる。（p.31）としている。

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>水</th>
<th>脣</th>
<th>水</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>食倫反、口五。</td>
<td>脣</td>
<td>食倫反。</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>食倫反、口五。</td>
<td>脣</td>
<td>食倫反。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李永富が推定する如く小韻先頭字「脣」とする。

癲〚注文〛李永富[1973]推定：癲 牛脣。如均反。二。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三 脣。 王三 牛七尺。 廣韻 黃牛黒脣。

駒〚注文〛李永富[1973]推定：駒 駒騏。 駒騏、白馬黒脊。

1.18 臘韻

1.19 文韻

両本ともに義注「除草」を有する。注文は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三 脣。 王三 除草。 廣韻 「「」字」 《說文》曰：除苗間穢也。

字【注文】李永富[1973]推定：字 尋。

注文は諸本以下の通り（廣韻は「裳」字注）。諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

切三 衣…。 王三 裳。亦作飾。 廣韻 《說文》曰：下裳也。《釋名》曰：裳，羣也，連接羣幅也。

279 ここでいう「正作」は王仁昫が増補した異体字注である。なお、「通俗作」の例としては「為」に対する「為」があり、「正作」の例としては「豊」に対する「豊」がある。

280 切三について張・關[2008:2172;2276<368>]は、「牛黑脣」より「黑」が脱落したかと疑っている。

281 萬象名義、宋本玉篇（𦔐）ともに義注「除草」を有する。

282 新撰字鏡の逸文も「裳云反。平。幫同。」と訓を記していない。
1.20 殷韻

| ②初期 | 切三
| ④王仁昫 | 王三 |

[平 20 殷；1 殷]

注文 李永富[1973]推定：殷 水名，在穎川。

李永富[1973]は「殷」に作っているが、切三・王三・廣韻で共通している「潁」とする。

【平 20 殷；2】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

| 幅| 勤| 劳也| 勤也| 勤斤切| 八| 芹| 勤懃| 懃懃| 蕪| 瀆 |
| 王三| 劳| 劳| 勤| 勤懃 | 懃懃 |
| 切三| 懃| 懃| 勤| 勤懃 |

李永富の推定は、劉・ほか[1936]の切三が「筋 筋骨」竹名と誤って録しているのに勉ったものと思われる。しかして実際の切三では「筋骨」と「竹名」との間に正文「筋」が存在する（「筋」の注文が「竹名」）。よって、注文としては「筋骨」のみを認める。

【平 20 殷；3 殷】

筋 [注文] 李永富[1973]推定：筋 筋骨。又竹名。

李永富[1973]の推定は、劉・ほか[1936]の切三が「筋 筋骨竹名」と誤って録しているのに勉ったものと思われる。しかして実際の切三では「筋骨」と「竹名」との間に正文「筋」が存在する（「筋」の注文が「竹名」）。よって、注文としては「筋骨」のみを認める。

【平 20 殷；5殷】

圻 [注文] 李永富[1973]推定：圻 或作垠。又語斤反。

又音注は諸本以下の通り。

切三 又語斤反。 王三 又語奇反。 廣韻 なし


切三の又音に問題があるとはいえ、それを改めた上で陸本に認めるということは、王三が「語奇」［疑 B 支平］という全く異なる音を載せていること、廣韻に又音が見られないことからすると首肯できない。陸本又音注なしとする。

1.21 元韻

| ②初期 | 切三
| ④王仁昫 | 王三 |

【平 21 元；5 鍾】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

283 王三の注文「勞、勤懇字亦從俗、又勤懇字亦從俗、語疑有譌誤。」について、龍宇純[1968:108]は「勤懇字當从廣韻、集韻作懇懇、又懇懇字亦從俗、語疑有譌誤。參上條、」と述べている（參上條は「勤懇、語疑有譌誤。」の下を参照）。本書下文勤下云：勤懇字亦從俗、蓋云懇懇字亦作勤懇、然譌動已為懇懇之譌誤。」を指す。なお、逸文（法釈）として「巨斤反、懇、或作懇、王仁昫云：懇、勤、字同，從心者俗也。」があり、鈴木慎吾[2005:24 注25]は「王三は注を略し非在。」を指す。

284 [平 23 痘；5 垠]［疑痘］「垠」の又音、平 17 翦；26 銀 の小韻反切に見える。

285 異体字注は切三と王三とで一致しないが、李永富[1973]のままとしておく。
1.22 魂韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>王三</th>
<th>王三</th>
</tr>
</thead>
</table>

1.23 痕韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>王三</th>
</tr>
</thead>
</table>

1.24 寒韻

<p>| |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

(平 24 寒；14 團)

|[注文]| 李永富[1973]推定： 邛 邛郡之邑。

「邛」を「邛」とする。李永富[1973]の推定は廣韻が「邛」に作っているためであろうが，残巻は「邛」に作っている286。

(平 24 寒；15 單)

|[注文]| 李永富[1973]推定： 省 都寒反。又常反・市連反。六。

又音注は諸本以下の通り。

切三 又常反・又又反。王一 又常反 王三 なし 廣韻 又常切

李永富[1973]は切三に従い又音 2 つを認めているが，廣韻・王一の又音は「常反」の 1 つのみである（王三は誤脱であろう）よって陸本又音は「常反」とみとする。

286 王三・廣韻で間に「泚」を挟むこと，切三の字数注記が実数と符合することからすると，切三の錯誤はその祖本に由来すると考えられる。なお，逸文（新撰字鏡）「(Parse error; parse tree corrupt)」でも同様となる。

287 「字書」は王三・廣韻に見えないが，李永富[1973]に従い異体字注を認めておく。

1.25 剪韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>諸本</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一，王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

〔平 25 剪；5 班〕


又音注是諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又符文反。</th>
<th>王三</th>
<th>なし</th>
<th>廣韻</th>
<th>又音汾。</th>
</tr>
</thead>
</table>

劉・ほか[1936]の切三は又音下字を「還」に誤っており、李永富[1973]はこれを「分」に改めたうえで陸本に推定している（輯斠 57）。しかし、実際には「文」となっているので、陸本の又音としては「符文」とする。

斑 [注文] 李永富[1973]定義：斑 駮文。又方關反。

又音注は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又方關反。</th>
<th>王三</th>
<th>又百關反。</th>
<th>廣韻</th>
<th>なし</th>
</tr>
</thead>
</table>


1.26 山韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>諸本</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>①王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

〔平 26 山；7 驗〕

鄗 [注文] 李永富[1973]定義：鄗 羊臭。許閑反。又失聯反。一。

又音注是諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又失聯反。</th>
<th>王三</th>
<th>又失然反。</th>
<th>廣韻</th>
<th>又失然切</th>
</tr>
</thead>
</table>


1.27 先韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>諸本</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一，王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧孫愐序切韻</td>
<td>P2014(3r)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

〔平 27 先；11 年〕

鄗 [注文] 李永富[1973]定義：鄗 縣名，在馮翊。

「縣」を「郷」に改める。李永富[1973]が陸本「縣」としているのは単純失誤であろう。

另 289 廣韻では直音「汾」となっており、改められたものと見なせるが、王三が又音を含まないことが問題となる。ただし、王三「頒」は位置の問題もあるため、切三に従い、又音「符文」を認めておく。王三では小韻末に置かれているが、龍宇純[1968:129]の言う如く、書き挿したものを補ったと考えられる。

切三に対する張・關[2008:2177]注は無い。字体の近さからいえば、それぞれ反切上字「芳〔滂母〕」「白〔並母〕」の誤りとも考えられる。


李永富[1973]参照の切三・王三・廣韻は全て「郷」に作っている。
震[注文] 李永富[1973]推定：震 頻。都勧反。七。
義注は諸本以下の通り。王三は訓が脱落しているが283、切三と廣韻とで異なるため、陸本無訓とする。

切三 頻。 王三 なし 廣韻 頭也。又姓、～。

妍[注文] 李永富[1973]推定：妍 妍。敷反。三。
李永富[1973]は「反」を脱しているため、これを補う。

檜[字体] 李永富[1973]は廣韻「榛」を採っているが、切三・王一・王三に従い「檜」を探る。

1.28 仙韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 孫愐序切韻 | P2014(3v) (3v)。

仙[注文] 李永富[1973]推定：仙 仙。敷反。三。又音注は諸本以下の通り。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。相違があるため、陸本又音注なしとする。

切三 職隷 王一 霙憐 王三 なし 廣韻 章隷 P2014 質憐

仙[注文] 李永富[1973]推定：仙 仙。敷反。三。又音注は諸本以下の通り。

正文と注文との対応は、諸本以下の通りとなっている。

正文 切三 王一・王三 廣韻

仙 撻援、牽引。
仙 撻、牵引。
仙 撻、牵引。

李永富[1973]は廣韻に従っているが、他本に従い正文「仙」を探り、注文は王一・王三に従っておく。

妍[注文] 李永富[1973]推定：妍 長好反。又於庚・於逢二反。

一つ目の又音下字を「建」とする。劉・ほか[1936]の切三は「建」を「虔」に誤っており、李永富[1973]はこれを襲っている。

珊[注文] 李永富[1973]推定：珊 江河邊地。又毬垣。而繡反。又変・如文二反。一。

三目の又音上字「如」を「就」とする。李永富[1973]の推定は、劉・ほか[1936]の切三が「如」としているのに拝ると思われるが、切三は「就」と判読できる294。

渦[注文] 李永富[1973]推定：渦 清濁。又辟反。

注文は諸本以下の通り。又音は切三以外に見えないため、陸本なしとする295。

切三 回流、又辟反。 王一・王三・P2014 回流。 廣韻 回渦。

乾[字体] 李永富[1973]推定：乾 古作軒。渠焉反。六。

諸本の状況に従い、正文字体「軒」、注文字体「乾」とする（本稿付論参照）。

293 王仁昫本の義注は、逸文（偽名抄）により「頂」であったと考えられる。
295 職注については、李永富[1973]のままとしておく。
[平 28 仙；41 權]

愆 [注文] 李永富[1973]推定：愆 罪。去乾反。五。

注文 2 字目を「少」とする。劉・ほか[1936]の切三は注文 2 字目「少」を「 Cupertino」に誤り、李永富[1973]はこれを襲っている。

愆〚注文〛李永富[1973]推定：愆 罪。去乾反。五。

注文 2 字目を「少」とする。劉・ほか[1936]の切三は注文 2 字目「少」を「 Cupertino」に誤り、李永富[1973]はこれを襲っている。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三・王一・王三 罪。 P2014 干 報罪也。過也。失。 廣韻 过也。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三・王一・王三 罪。 P2014 干 報罪也。過也。失。 廣韻 过也。

最終 より 共通
### 1.30 耕韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三。&lt;br&gt;299 張・關[2008:2181;2298&lt;596&gt;]はこの反切に対して言及していない。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三。</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(4r)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### [平 30 蕃；9 蕃]

**𢯼**

李永富[1973]推定： Notícias 牛驯伏。又汝紹反。

又音注は諸本以下の通り（劉・ほか[1936]所載の廣韻（古逸叢書本）は下字を「紹」に作る）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又女紹反。 王三</th>
<th>又而紹反。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>廣韻</td>
<td>又而沼切。</td>
</tr>
</tbody>
</table>


#### [平 30 蕃；11 蕃]

**𤛾**

李永富[1973]推定： 玲 玲羚，唇甲。

「唇」を「蜃」に改める。李永富[1973]が「蜃」とするのは単純失誤であろう。

### 1.31 茄韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三。&lt;br&gt;301 萬象名義は「荊反」、宋本玉篇は「而小・而照二切」。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三。</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王一。</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(4r) (5) (4v)。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### [平 31 蕃；1 蕃]

** ActionTypes **

李永富[1973]推定： 獠 虎聲。又縣名，在濟南。又吾加反。

又音注は諸本以下の通り。王三は又音脱落と考えられる301。

299 張・關[2008:2181;2298<596>]はこの反切に対して言及していない。
300 新撰字鏡佚文に「如招・而紹二反」とある。なお、萬象名義は「如昭反」、宋本玉篇は「而小・而照二切」。
301 萬象名義は「胡苞反」、宋本玉篇は「胡包切。～。又許交切。」であり、王一・王三には、正文[曉茄平]が増補されている。
龍宇純[1968:169]が「又吾加反, 不詳。」と述べる如く、特に「吾加(五加)反」は不審であるが、切三と王一で用字がほぼ共通していることは、陸本原有を支持するとえる（ただし、切三の形式がやや異なること、P2014・廣韻に見られないことは問題である）。「直支」は声符「虒」に拠ると考えられ、王一・廣韻の下字に問題が残る。二反とも問題のあるところであるが、それゆえに陸本原有の可能性が高いともいえよう。よって陸本に二反を認める。

1.32 豪韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>時代</th>
<th>切三</th>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>頭期</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王二</td>
<td>王三</td>
<td>王二</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>中期</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014 (4v)</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【平 31 壬；毅】


1.33 歌韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>時代</th>
<th>切三</th>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>頭期</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王二</td>
<td>王三</td>
<td>王二</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>中期</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【平 33 歌；15 騎】

絹【注文】 李永富[1973]推定： 絹 絹数。又式支反。

又音注は諸本以下通り。切三以外には見えないため、陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切三</th>
<th>又式支反</th>
<th>王一・王二・王三・廣韻</th>
<th>なし</th>
</tr>
</thead>
</table>

【平 33 歌；18 他】

絹【注文】 李永富[1973]推定： 絹 驚病。又力極・他單二反。

義注は諸本以下通り（王二は脱落）。切三と王三の注文脱落部分も示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切三</th>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>病。又力極。◇他單反</td>
<td>馬病。又力極。又他單反</td>
<td>馬病。又力極。又他單反</td>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>

302 廣韻下字「交」は「支」の誤りである（周祖謨[1951:153, 1938:154]）。
303 李永富[1973 輯剝 85]は「又由此可知切韻注魚名之鱢實乃鱢字之譌當兼正。」と述べる。
304 王三について、龍宇純[1968:179]は「此當是涉上鱢字注文鱢字而誤。」と述べる。
305 新撰字鏡逸文に現れる字体も「鱢」。
李永富[1973]は「力極」を又音と見なしして「二」を補い陸本に推定しているが、これは義注である。よって、王一の如く推定する。

〔平33歌；32伽〕


1.34 麻韻

2.初期 切三
4.王仁昫 王一，王三
5.中期 王三

〔平34麻；12挐〕

挐[注文] 李永富[1973]推定：挐 白絮，相牽。又女余反。

又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

切三 又女余反。王三・王二 なし 廣韻 又女書切。

〔平34麻；14遐〕

遐[注文] 李永富[1973]推定：遐 去。胡加反。九。


1.35 罨韻

2.初期 S11383C，切三
4.王仁昫 王一，王三
5.中期 王三

〔平35箋；1箋〕

箋[注文] 李永富[1973]推定：箋 長矛。又餘針・徐林二反。

又音注は諸本以下の通り（切三は脱落、王一は欠損）。

王三 又徐林・余針二反。 王二 又尋・淫二音。 廣韻 又音尋。


〔平35箋；7貪〕

貪[注文] 李永富[1973]推定：貪 去。胡加反。九。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三・王二 々婪。 王三 不知足。 廣韻 厭婪。《釋名》曰～。

1.36 談韻

2.初期 S11383C＋A，切三
4.王仁昫 王一，王三
5.中期 王二

〔平36談；1談〕

談[注文] 李永富[1973]推定：談 長矛。

注文は諸本以下の通り。李永富[1973]は廣韻を採っているが、S11383・切三・王二の「長鉾」とする。
### 1.36 藍

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻部</th>
<th>私</th>
<th>他本</th>
<th>華部</th>
<th>藍</th>
<th>他本</th>
<th>華部</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>藍</td>
<td>藍</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>藍</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>藍</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>藍</td>
<td>藍</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>藍</td>
<td>藍</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>藍</td>
<td>藍</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
<td>蓼</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.37 陽韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期代</th>
<th>韻部</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>S11383A</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王二、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 注文

1.37 陽韻（下線字）は小韻反切「戯雰反」が付されており、別小韻「怗入」としているなど問題が多いが、順序は対応しているので示しておく。
李永富[1973]は切三に従い小韻末の9字目に置いているが、他本に従い4字目に置く。

注文は諸本以下の通り。

切三

 conta.png

王一

采。

王三

采。

王二

彩。

廣韻

明。
李永富[1973]が「莣」を陸本未収としているのは、切三に見えないためであろうが、切三は「莣」注文と正文「芒」を脱落していると見えるべきである。従って陸本原有とする。

### 平37陽；20床

床注文 李永富[1973]推定：床 戢。士荳反。俗作床。一。

正文は切三が「床」、王一・王三・王二が「牀」であり、廣韻は両字を掲出している。以下に、諸本に付された異体字注記を示す（廣韻は正文「床」に「俗」と注す）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 牀 | 通俗作床。 | 俗作床。 | 俗作床。

切三は「床」を脱落していると見るべきである。従って陸本原有とする。

### 平37陽；22常

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>常尚，書名，又時切。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>茗音</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>茗音</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>茗音</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>茗音</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 平37陽；26匡

枱注文 李永富[1973]推定：枱 桧。《禮記》曰「亡不虞枱」。

李永富[1973]推定陸本の注文字「亡」は王二に見えるものではあるが、現行本禮記に従い「士」とする。

### 平37陽；28強

鸛注文 李永富[1973]推定：鸛 鵲鵲。又烏郎反。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>羽■</th>
<th>王一・王三</th>
<th>王二・廣韻</th>
<th>羽郎</th>
</tr>
</thead>
</table>

王一・王三には見られないため、陸本又音注なしとする。

### 平37陽；29強

《小韻内図示》 諸本以下の通り（王三の字数注は「七」）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>強</th>
<th>強簡</th>
<th>強簡</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王一・王三・王二</td>
<td>強簡</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>強簡</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

李推定 強簡 強簡 強簡

「鸛」順序 李永富[1973]は切三の「鸛」注、又音注、王一・王三に従う。


311 本章[平17真；1真]「真」項参照。なお、本例における王三は「通」を脱落していると考えられる。


313 切三の下字は判読し難いが、「郎」かと思われる（張・関[2008:2188:2313<763>]も同様）。

- 114 -
1.38 唐韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>②王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>③中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（平38唐；7康）

穂 [注文] 李永富1973推定：穂 禾皮。

「禾」を「米」に改める。劉・ほか1936の切三は「禾」に作っており、李永富1973はこれに拠っていると思われるが、写真では「米」と認められる314。

（平38唐；9黄）

《小韻内図示》 諸本以下の通り（白抜き網掛け字は増補と見なして問題ないもの）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>黄皇璜</th>
<th>順遠潢RowCount:3</th>
<th>烈RowCount:3</th>
<th>鑾RowCount:3</th>
<th>燦RowCount:3</th>
<th>鑾RowCount:3</th>
<th>燦RowCount:3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>黄皇璜遠恆</td>
<td>潢RowCount:3</td>
<td>烈RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燦RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燦RowCount:3</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>黄皇璜遠恆</td>
<td>潢RowCount:3</td>
<td>烈RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燦RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燦RowCount:3</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>黄皇璜遠恆</td>
<td>潢RowCount:3</td>
<td>烈RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燦RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燧RowCount:3</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>黄皇璜遠恆</td>
<td>潢RowCount:3</td>
<td>烈RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燦RowCount:3</td>
<td>鑾RowCount:3</td>
<td>燧RowCount:3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李推定 黄皇璜遠恆 潢RowCount:3 | 烈RowCount:3 | 鑾RowCount:3 | 燦RowCount:3 | 鑾RowCount:3 | 燧RowCount:3 | 烈RowCount:3 | 鑾RowCount:3 | 燦RowCount:3 |

蝗 [削除] 諸本で位置・注文に相違が見られるため、陸本未収とする。

1.39 庚韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>②長孫訥言</td>
<td>P3696(p4-1,7,5,4-2, 9-2, 4-3)</td>
</tr>
<tr>
<td>③王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>④中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（平39庚；11 鐫）

鐘 [字体] 李永富1973は「鎗」を採っているが、王一に「通俗作鐘」とあるため（王三は「俗作鎗」）、鈴木慎吾2005の考証315に従い、陸正文「鎗」とする。

（平39庚；25 撛）

頬 [注文] 李永富1973推定：頬 勁。

李永富1973が「勁」に作るのは単純失誤と思われる。諸本に共通して見える「頸(頑)」に改める。

（平39庚；27 行）

行 [注文] 李永富1973推定：行 戶庚反。又戸孟反。六。

又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>又戸孟反。</td>
<td>なし</td>
<td>又下孟、又下網反。</td>
<td>又戸剛・戸浪・下孟三切。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

珩 [注文] 李永富1973推定：珩 佩玉。

義注は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>王三・王二</th>
<th>佩上玉。</th>
<th>廣韻</th>
<th>佩上玉。</th>
</tr>
</thead>
</table>

劉・ほか1936の切三は「佩玉」と録し、李永富1973はこれをそのまま陸本に録している。しかし、葉鍵得1988:155、張・關2008:2190;2317<809>の言う如く、切三には「上」が存したと見るべきである316。従って、注文2字目に「上」を認めることを推定し、注文初字は王三・王二に従い「珮」とする。

314 葉鍵得1988:153校勘記無し。張・關2008:2188は「米」に作る。

315 本章『平17 真；1 偉』「真」項参照。なお、本例の切三は正韻「鎗」で異体字注なしとなっている。

316 なお、葉鍵得1988、張・關2008とともに切三の注文初字を「珮」とするが、残存部からは「珮」と見ることも可能である。
1.40 耕韻

|  |  
|---|---|
| 初期 | 切三○ |
| 王仁昫 | 王三○ |
| 中期 | 王二○ |

【平 40 聲；16 聲】

耕韻 [注文] [字体] 李永富[1973]推定：棚 棚盛。又薄崩反。


1.41 清韻

|  |  
|---|---|
| 初期 | 切三○ |
| 王仁昫 | 王三○ |
| 中期 | 王二○ |

【平 41 清；9 成】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>成城</th>
<th>誠宬郕</th>
<th>鰡</th>
<th>鰼</th>
<th>鰼筐</th>
<th>織具。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>成城</td>
<td>盛</td>
<td>物在器。又食正反。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>成城</td>
<td>盛</td>
<td>物在器。又似逕反。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>成城</td>
<td>盛</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

盛 [削除] 王三と廣韻との単純な比較によれば、「篋」までの6字が陸本原有群に相当する319。「盛」は諸本間で義注が異なるばかりでなく、又音上字の声母が全て異なるという問題もある320。従って、陸本未収とする。

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>征</th>
<th>鷄</th>
<th>佂</th>
<th>佂</th>
<th>佂筐</th>
<th>織具。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>佂</td>
<td>佂</td>
<td>東宫切反。行事。又之盛反。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>佂</td>
<td>佂</td>
<td>佂</td>
<td>佂</td>
<td>佂筐</td>
<td>織具。</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>佂</td>
<td>佂</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

征・佂 [字体] [注文] 廣韻と王三・王二とで「征」「佂」が入れ替わっている。上田正[1975]は李永富[1973]同様に首字「征」 「佂」を採用している。これについては、逸文（年号）に「征」《東宮切韻》云：陸法言云：征徳、遂行兒。」322とあるのに拠り、王三・王二の如く首字「征」とする。

---

317 なお、李永富[1973 輯斠 152]参照。
318 切三について、張・關[2008:2190]も「棚」「棧」に作っている。
319 「頜」は王二に見られず、廣韻では小韻末に置かれため。萬象名義に「頜 視盈反。頭也。」とあることとも矛盾しない。
321 上田正[1975:58]には、王一・王三の正文が「征」となっていることが記されていない。
322 上田正[1984:141]。
### 青韻

| ①陸法言 | 大谷 5397
| ②初期 | 切三
| ③王仁昫 | 王一、王三
| ④中期 | 王二

【平 42 青；9 魚】

零 [注文] 李永富[1973]推定： 零 零落。

注文は諸本の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三 某落。 王三 某雨。 王二 某落、某。 幡韻 落也。～。

### 尤韻

| ①陸法言 | 大谷 5397
| ②初期 | 切三
| ③王仁昫 | 王一、王三
| ④中期 | 王二

【平 43 尤；2 魚】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

### 面 [追加] 李永富[1973]の推定は切三に欠損があるためであろうが、他本の位置に基づき陸本原有とする。323

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>慈情諧‥ 獐濤驥燄鍿濤熈濤</th>
<th>烈濤</th>
<th>～</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>慈 誤趨濤 驥燄鍿濤 糟燄鍿濤 烈濤 ～</td>
<td>十四</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>慈 誤趨濤 驥燄鍿濤 糟燄鍿濤 烈濤 ～</td>
<td>十三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>慈 誤趨濤 驥燄鍿濤 糟燄鍿濤 烈濤 ～</td>
<td>十二</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>慈 漏濤 糟燄鍿濤 糟燄 烈濤 ～</td>
<td>…</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 李俊民 | 慈 誤趨濤 驥燄鍿濤 糟燄 烈濤 ～ | 十三 |

條・濤 [順序] 李永富[1973]は切三に従っているが、他本に従う。

| 植・注文 | 李永富[1973]推定： 植 植概。 |

注文は諸本以下の通り。

切三・王一・王二 概。 王三 概。 十四 廣韻 概。 多也。

劉・ほか[1936]の切三・王一は「概」に誤り、李永富[1973]の推定はこれに基づいたものであろうが、切三・王一の注文は「概（割注右）」のみである。従って、陸本「概。」とする。

1.44 侯韻

| ①初期 | 切三 |
| ②初期 | 王仁昫王三 |
| ③中期 | 王三 |

1.45 幽韻

| ①初期 | S6187、切三 |
| ②初期 | 王仁昫王三 |
| ③中期 | 王三 |

1.46 侵韻

| ①初期 | S6187、切三 |
| ②初期 | 王仁昫王三 |
| ③中期 | 王三 |

(平 46 侵；3 枚)《小韻内図示》 諸本以下の通り。
1.47 蒲韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>S6187:、切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(6)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.48 添韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.49 蒸韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.50 登韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注文

- 伊藤祥司氏は「山矜反。殑殑」としている（反切と義注の位置は陸本の形式でない）。
- 本章「真」項参照。なお、本例の王三には「通俗作（俗作）。（正文字体でもある）」を採る。
劉・ほか[1936]の切三は注文を「〻索」に作っており、李永富[1973]の推定はこれに拠ったものであろう。しかし切三の注文初字は欠損で不明とすべきである326。従って陸本注文「大索。」とする。

### 1.51 咸韻

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2初期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5中期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(平51咸；7話)

注文は諸本以下の通り（対照のため空白を設ける）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>.metamodel</td>
<td>竹咸反。話諵、語聲。又尺渉反。耳語。一。</td>
<td>竹咸反。話諵、語聲。又尺渉反。耳語。一。</td>
<td>竹咸切。又尺渉切。四。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切三・王一・王三に共通する又音義注「話諵耳語」を陸本に認める。

### 1.52 表韻

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2初期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5中期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.53 嚴韻

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2初期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5中期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(平53嚴；1嚴)

<table>
<thead>
<tr>
<th>嚴</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>盛、毅。語聲反。二。</td>
<td>盛、毅。語聲反。二。</td>
<td>盛、毅。語聲反。二。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>王一・王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>盛（肅）。</td>
<td>盛也。肅也。又射醫。</td>
<td>盛、毅。威也。敬也。～。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.54 凡韻

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2初期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5中期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

第2節 上声

2.1 董韻

|   | 初期 | 切三
|---|---|---
| ① | 長孫訥言 | P3696(p7v) (p9-1v) (p8)
| ④ | 王仁昫 | 王一、王三
| ⑤ | 中期 | 王二

〔上1董；6撁〕

《小韻内容表》 諸本以下の通り（王以下線字は注文からの推定、P3696下線字は右部欠損）。

| 従 | 撁 | 上同 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 王二 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 王三 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 王一 | … | … | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| P3696(p7v) | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 切三 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 李推定 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁

総 [追加] 李永富[1973]が「総(緫)」を陸本未収としているのは、王二・王三に拠ったものであろう。王三「緫」は小韻末にあるため新加字のように見えるが、王一は「艹」の後に次小韻が続く。従って、王三の順序は本来のものでないと見えることができる。また、P3696(p7v)は6字目に「総」を置いていると見られる。

よって、陸本原有とする。

〔上1董；8翁〕

《小韻内容表》 諸本以下の通り。

| 従 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 王二 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 王三 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 王一 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| P3696(p9-1v) | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 切三 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撥 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁
| 李推定 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁 | 撁

緒 [追加] 李永富[1973]が「緒」を陸本未収としているのは王二に見えないためと思われる。しかし、切三・王三・緒いずれも4字目に置いており、P3696(p9-1v)も小韻末に見られる。

よって、陸本原有とする。

2.2 腫韻

|   | 初期 | 切三
|---|---|---
| ② | 王仁昫 | 王一、王三
| ⑤ | 中期 | 王二

〔上2腫；6重〕

328 切三「緒」の位置には正文2字があり、1字目に削除符号が付されている。張・関[2008:2199:2337<1039>]参照。
諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻書</th>
<th>切</th>
<th>重</th>
<th>韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>門</td>
<td>重</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>重</td>
<td>門</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>重</td>
<td>門</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>重</td>
<td>門</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>重</td>
<td>門</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>重</td>
<td>門</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

李永富[1973]は切三に従っているが、王二に見られず、諸本に相違があるため陸本未収とする。

【上2韻：13切】

琪（注文） 李永富[1973]推定： 琪、璧。又巨恭反。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す。）切三のみに見られるため陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>割</th>
<th>切</th>
<th>重</th>
<th>韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>切三</td>
<td>巨恭</td>
<td>王一</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>王三・王二・廣韻</td>
<td>なし</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上2韻：15切】

洵（注文） 李永富[1973]推定： 洣、溶、水激勢。許拱反。又許容反。一。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す。）相違があるため陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>割</th>
<th>切</th>
<th>重</th>
<th>韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>切三</td>
<td>許容</td>
<td>王三・王二</td>
<td>許恭</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>なし</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.3 講韻

②初期 | 切三
④王仁昫 | 王三、王三
⑤中期 | 王三

2.4 紙韻

②初期 | 切三
④王仁昫 | 王三
⑤中期 | 王三
⑧孫愐序切韻 | P2014(7)

【上4紙：1紙】

抵（注文） 李永富[1973]推定： 坨、隴坂。又都禮反。

又音注は諸本以下の通り。相違があるため陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>割</th>
<th>切</th>
<th>重</th>
<th>韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>切三</td>
<td>又都禮反</td>
<td>王三・王二</td>
<td>又當禮反</td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>又直尼・當礼二切</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上4紙：5被】

被（注文） 李永富[1973]推定： 被、衾。皮彼反。又皮義反。二。

音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>割</th>
<th>切</th>
<th>重</th>
<th>韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>切三</td>
<td>被</td>
<td>王三</td>
<td>被</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>寢衣也</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>寢衣也</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上4紙：13倚】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻書</th>
<th>倚</th>
<th>韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>倚</td>
<td>倚</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>倚</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>倚</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>倚</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>倚</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

倚（削除） 王二・王三に見えないこと（および切三と廣韻に義注の差があること）により、陸本未収とする。
「真」項参照。

李永富[1973]推定：適。於綺反。三。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三・王二</th>
<th>依。</th>
<th>王三</th>
<th>僚。</th>
<th>廣韻</th>
<th>依偃也。又姓～。</th>
</tr>
</thead>
</table>

（上4紙：20紙）

此[注文] 李永富[1973]推定：此。俗作此。雌氏反。五。

切三が「俗作」と注する字、および王三・王二の正文が、いわゆる俗字体（「止」の末画が伸びて「し」を突き出る）となっている。李永富[1973]の推定は切三に基づいているが、鈴木慎吾[2005]の考証に従い、正文を俗字体とする（切韻表では区別していない）。従って、異体字注は認めない。

泌[注文] 李永富[1973]推定：泌。水清。又千禮反。

又音注は諸本以下の通り。王三・王二（・P2014）に見られないため、陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又千礼反</th>
<th>王三・王二・P2014</th>
<th>なし</th>
<th>廣韻</th>
<th>又千禮切</th>
</tr>
</thead>
</table>

（上4紙：23紙）

泌[注文] 李永富[1973]推定：泌。引腸。《莊子》日「萇弘泌」。

「萇弘」は廣韻のものであるが、他本（切三・王一・王三・王二および新撰字鏡逸文）全て「長渓」に作っているためこちらを採る。

（上4紙：25紙）

《小韻内図示》 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>畫譜</th>
<th>履</th>
<th>履</th>
<th>笪</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>畫譜</td>
<td>履</td>
<td>履</td>
<td>笪</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>畫譜</td>
<td>履</td>
<td>履</td>
<td>笪</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>……</td>
<td>履</td>
<td>笪</td>
<td>笪</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>畫譜</td>
<td>履</td>
<td>笪</td>
<td>笪</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李推定 畫譜 履 笪 五


（上4紙：32表）

《小韻内図示》 諸本以下の通り（廣韻については正文を省略してあり、その字数注は「九」）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>王三・王二・廣韻</th>
<th>紫詣繇 浮汍 夫屯</th>
<th>七</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王一</td>
<td>紫詣繇 浮汍 …</td>
<td>七</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>紫詣繇 浮汍</td>
<td>五</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李推定 紫詣繇 浮汍 五

混詣【順序】 李永富[1973]は切三を採っているが、他本に従う。

（上4紙：38表）


2.5 旨韻

②初期 切三〇、TIVK75(1)〇

④王仁昫 王二〇、王三〇

⑤中期 王二〇

（上5旨；22表）

低[注文] 李永富[1973]推定：低。離。又芳匕・房脂二反；仳佰、醜女。

330 本章 [平17真；1真] 「真」項参照。

331 上田正[1984:174]では「萇弘」に作っている（これについて鈴木慎吾氏は「可從」と注している）。
注文は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>王三</th>
<th>王一・王二</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>離也。又芳比切。</td>
<td>離。又方匕反。</td>
<td>離。又芳比反。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李永富[1973]の推定は切三を整えたものであろうが、又音2音に又音義注が続くのは一般的でない。切三の「又房脂反」以下は他本に見えないため、王一・王二の如く推定する。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上5旨：26薔】

又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又以隹反</th>
<th>王三・王二</th>
<th>又通位反</th>
<th>廣韻</th>
<th>又音義</th>
</tr>
</thead>
</table>

【上5旨：歸】


2.6 止韻

①初期 | 切三, TIVK75(1), TIVK75-100br |
②王仁昫 | 王一, 王三 |
③中期 | 王二 |

【上6止：3徵】

徵【注文】 李永富[1973]推定： 徴 隴里反。宮徵。又陟陵反；召。一。

注文は諸本以下の通り（異体字注・小韻切部分を「～」で省略）。李永富[1973]は切三の義注・又音・又音義注を採っているが、同じものは他本に見られないため、陸本には小韻反切・字数注のみを認める。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>王一・王三・王二</th>
<th>切三</th>
<th>TIVK75(1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>五音配夏。</td>
<td>～。又竹陸切。三。</td>
<td>～。配火。一。</td>
<td>～。宮徵。又陟陵反；召。一。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上6止：10里】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>王三</th>
<th>王一・王二</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>里裏</td>
<td>鱗</td>
<td>里裏</td>
<td>鱗</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>鱗</td>
<td>里裏</td>
<td>鱗</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>鱗</td>
<td>里裏</td>
<td>鱗</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TIVK75-100br

<table>
<thead>
<tr>
<th>郵</th>
<th>里裏</th>
<th>鱗</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>鱗</td>
<td>里裏</td>
</tr>
<tr>
<td>又</td>
<td>鱗</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

李永富[1973]の推定は TIVK75-100br に「八加一」とあることに拠るのであろうが、諸本の注文が一致している。TIVK75-100br では「俚」が脱落していると思われ、その字数注記は脱落を反映している可能性が高い。よって陸本原有とする。

【上6止：15土】

柿【注文】 李永富[1973]推定： 柿 水名。

李永富[1973]「水」は「木」の単純失誤。義注は諸本以下の通りで、相違があるため、陸本無訓とする。

| 切三・王一・王三・王二 | 木名。 | TIVK75-100br | 菜。 | 廣韻 | 果名。 |
### 2.7 尾韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>上7尾：1尾</th>
<th>切三○、TVK75-100br○</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>穩同</td>
<td>王二○</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王三○</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P5531(1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 尾 [字体]【注文】
李永富[1973]推定：尾 俗作尾。無匪反。三。

王一に「通俗作尾」（王三は「俗作尾」）、切三に「俗作尾」とあることにより、異体字注なしとする332。

#### 尾 [字体]【注文】
李永富[1973]が「依」に作るのは単純失誤のため「悠」に改める。

### 2.8 語韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>上8語：1語</th>
<th>切三○、TVK75-100br○</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>穏同</td>
<td>王二○</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王三○</td>
</tr>
<tr>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P5531(1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 術 [注文]
李永富[1973]推定：術 行見。《楚辭》「導飛廉之術術」。又五加反。

又音（・又音義注）は諸本以下の通りで、王一・王三・王二に見られないため陸本なしとする。

| 切三 | 又五加反；術府。 | 王一・王三・王二 | なし | 廣韻 | 又音牙。 |
| 上8語：4遂 |

#### 予 [注文]
李永富[1973]推定：予 又與諸反。

又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

| 切三 | 又與諸反。 | TVK75-100br・王一・王三 | なし | 王二 | 又音余。 | 廣韻 | 又弋諸切。 |
| 上8語：6汝 |

#### 茹 [注文]
李永富[1973]推定：茹 熟菜。又而恕反。

注文は諸本以下の通り。義注に相違があるため、陸本無訓とする（又音は認める）。

| 切三 | 王一・王三・王二 | 廣韻 |
|  | 又而恕反；飯。 | 熟菜。又而恕反。 |
|  | 又而恕反。 | 乾菜。奧也。貪也。雜糅也。又而恕切。 |
| 上8語：14巨 |

#### 虜 [字体]
李永富[1973]は「虜」に作るが、この正文字体は諸本に見られない。王一・王二の「虜」を採っておく。

#### 《小韻内図示》
諸本以下の通り（王二は字数注を欠く）。

| 廣韻 | 虜 | 鉼 |
|  |  |  |
| 王一・王三・王二 | 虜 |  |
| 切三 | 虜 | 鉼 |

### 祖 [削除]
切三にのみ見えるため、陸本未収とする333。

---

332 本章 {平 17 眞；1 眞}「眞」項参照。
333 伊藤祥司氏も同様。
2.9 亜韻

| ①初期 | 切三、Dx1267 |
| ③長孫訥言 | Dx3109 |
| ④王仁昫 | 王三、王三 |
| ⑤中期 | 王二 |

（上9亜：4甫）

箋／注文　李永富[1973]推定：箋／箋箋。又甫于反。

又音注は諸本以下の通り。王一・王三・王二に見えないため、陸本又音注なしとする。

| 切三 | 又甫于反。 | 王一・王三・王二 | なし | 廣韻 | 又音噂。 |

（上9亜：5武）

舞／注文　李永富[1973]推定：舞／歌舞。

義注は諸本以下の通り（王二正文は「側」）。相違があるため、陸本無訓とする。

| 切三 | 歌。 | 王一・王三・王二 | 萬樂。 | 廣韻 | 歌舞。～。 |

2.10 姫韻

| ①初期 | 切三、TIVK75-100bv |
| ④王仁昫 | 王三 |
| ⑤中期 | 王二 |
| ⑨晩期 | Ch1577r |

（上10姫：1姫）

莽／注文　李永富[1973]推定：莽／宿草。又摸朗反。

又音注は諸本以下の通り。王三・王二に見えないため、陸本又音注なしとする。

| 切三 | 又摸朗反。 | 王三・王二 | なし | 廣韻 | 又音噂。 |

（上10姫：2土）

姫／注文　李永富[1973]推定：姫／稻。又他胡反。

又音注は諸本以下の通り。切三以外に見えないため、陸本又音注なしとする。

| 切三 | 又他胡反。 | 王三・王二・廣韻 | なし |

（上10姫：5観）

観／注文　李永富[1973]推定：観／見。俗作観。當古反。五。

王一・王三・王二の正文は「観」で「通俗作（俗作）」注記無く、切三は正文「観」に「俗作観」と注しているため、異体字注無し（正文「観」）とする334。

（上10姫：15怒）

弩／注文　李永富[1973]推定：弩／弓。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

| 切三 | 弓。 | 王一・王三 | 牙弓。 | 王二 | 弓ヵ。 | 廣韻 | 弓弩。～。 |

2.11 芣韻

| ③初期 | 切三、TIVK75-100bv |
| ④王仁昫 | 王三 |
| ⑤中期 | 王二 |
| ⑨晩期 | Ch1577r |

（上11薹：2禮）

334 本章 {平17真；1眞}「真」項参照。なお、上田正[1975]は正文「観」としている。
注文は諸本以下の通り（王二の注文末字は「(cors)」）。

### 2.12 蟹韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th>TIVK75-100bv</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②</td>
<td>王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P5531(2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch2917r</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.13 勲韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th>TIVK75-100bv</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②</td>
<td>王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>中期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P5531(2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch343r+Ch323r</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.14 賄韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th>TIVK75-100bv</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②</td>
<td>王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>中期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P5531(2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch323r+Ch1246r</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

335 葉鍵得[1988:189]は切三・王二の「亦」字の下に「人名」を補うべきとしている。
336 義注に諸本間の相違があるが立ち入らない。
### 2.15 海韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸法言</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>初期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(上 15 海；18 食)

【注文】
李永富[1973]推定：食 齊。宜引反。◇。

李永富[1973]は字数注記を欠いているため、「一」を補う。

### 2.16 食韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸法言</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>初期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.17 吻韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸法言</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>初期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.18 隠韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸法言</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>初期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.19 蕃韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切一</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陸法言</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>初期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(上 19 蕃；15 亜)

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>食</th>
<th>亜</th>
<th>笠</th>
<th>笠韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>亜</td>
<td>亜</td>
<td>笠</td>
<td>笠韻</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>亜</td>
<td>亜</td>
<td>笠</td>
<td>笠韻</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>亜</td>
<td>亜</td>
<td>笠</td>
<td>笠韻</td>
</tr>
<tr>
<td>李永富</td>
<td>亜</td>
<td>亜</td>
<td>笠</td>
<td>笠韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

亜-食 [順序]

---

337 「亜」字の注文、さらに本小韻の有無についても検討すべきところが多いが、ここでは立ち入らない。
2.20 混韻
|  | 陸法言 | 切一
|  | 初期 | 切三
|  | 王仁昫 | 王一、王三

2.21 侵韻
|  | 陸法言 | 切一
|  | 初期 | 切三
|  | 王仁昫 | 王一、王三

2.22 旱韻
|  | 陸法言 | 切一
|  | 初期 | 切三
|  | 王仁昫 | 王一、王三
|  | 孫愐序切韻 | P2014(8)

(上 22 旱；11 断)
断 [注文] 李永富[1973]推定：断 徒管反。又都亂反。一。
又音注は諸本以下の通り338。切三以外に見えないため、陸本又音注なしとする。

切三 又都亂反。 王一・王三・P2014・廣韻 なし

2.23 清韻
|  | 陸法言 | 切一
|  | 初期 | 切三
|  | 王仁昫 | 王一、王三
|  | 孫愐序切韻 | P2014(8)

2.24 产韻
|  | 陸法言 | 切一
|  | 初期 | 切三
|  | 王仁昫 | 王一、王三
|  | 孫愐序切韻 | P2014(8)

(上 24 产；6 棟)
厮 [注文] 李永富[1973]推定：厮 屬陵，縣名，在武陵郡。又錫連反。
「縣名」の「名」を削る。李永富[1973]の推定は、劉・ほか[1936]の切一・切三が「縣」の後に「名」を録しているのに拠ったものであろうが、これは誤りである（ただし廣韻には「名」が見える）。

338 切一は、注文に小韻反切上字のみを記しているため除外する（張・關[2008:2133;2144<72>]は切一脱落箇所に又音を認めていない）。
2.25 銑韻

| ①陸法言 | 切一 |
| ②初期 | 切二 |
| ③長孫訥言 | P3693r |
| ④王仁昫 | 王一、王三 |
| ⑤孫愐序切韻 | P2014(8) |

【上 25 銑；4 體】

要 [注文] 李永富[1973]推定：宴 安。又燕見反。

又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

切三 又燕見反。  王一 人扵見反。  王三 又於見反。 廣韻 又鳥見切。

【上 25 銑；6 體】

臤 [字体] 李永富[1973]は「臤」を採っているが、切一・P3693r に従い「蠒」を採る。

【上 25 銑；11 體】

《小韻内図示》諸本以下の通り（王一は欠損が多く参考とならないため省略）。

| 廣韻 | 禾偏緶萹 草。 | 橫 | 偏偏緶褊 |
| 王三 | 禾偏緶萹 | 糧 | 五 |
| P3693r | 禾偏緶萹 | 糧 | 五 |
| 切三 | 禾偏緶萹 | 糧 | 五 |
| 李推定 | 禾偏緶萹 | 糧 | 五 |

臤 [削除] 王三・P3693r に見えないため、陸本未収とする（P3693r は直後に次小韻が続いている）。


又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

切三 又布玄反。 P3693r・廣韻 なし 王三 又正便反。

【上 25 銑；15 體】

犬 [注文] 李永富[1973]推定：犬 苦泫反。狗。一。

李永富[1973]は反・訓・数の順としているが、陸本の体例と異なるため、訓・反・数の順とする。

2.26 獭韻

| ②初期 | 切三 |
| ③長孫訥言 | P3693r |
| ④王仁昫 | 王一、王三 |

【上 26 獭；10 體】

睍 [字体] 李永富[1973]は廣韻「睍」を採っているが、切三・王三・新撰字鏡逸文に従い「睍」を採る。

【上 26 獭；17 體】

《小韻内図示》諸本以下の通り。

| 廣韻 | 睇蝌| 睇蝌| 睇蝌 |
| 王三 | 睇蝌 | 二 |
| P3693r | 睇蝌 | 二 |
| 切三 | 睇蝌 | 三 |
| 李推定 | 睇蝌 | 三 |

【睍削除】 P3693r339・王三に見えないこと、廣韻における位置などにより、陸本未収とする。

【上 26 獭；22 體】

339 なお P3693r は次小韻が脱落している。
李永富[1973]が認める「俗作」注記は王一・王三に挿ったものであろうが、王一注文に「通俗作業務」とあることにより、陸本正文「業務」と推定されるため、異体字注記なしとする。

切三[注文] 李永富[1973]推定： 基善反。一。

この小韻には多くの問題がある。李永富[1973]が全2字としているのはそのためであろうが、P3693rの存在によりその推定が妥当でないことは明らかであろう。王一・王三にはそれぞれ脱落があると想定され345、切三は初めの「業務」を写し漏らしたもののと考え得る。

癮[注文] 李永富[1973]推定： 擬 長。丑善反。二。

P3693rに柔本無訓とする（前小韻「業務」との連綿語を形成する）。なお、「長」は陸本において「業務」の義注と見るのが妥当である。

癮鍬[追加] 諸本に共通性があるため、陸本原由とする。

340 本章《平 17 寫；1 嚴》「真」項参照。
341 葉鍬得[1988:203]校勘記無し。
342 新撰字鏡逸文の義注も「業務」。
343 鬍観には、この小韻が挿、[上 26 篇；11 潮] [3 A] に見える（移されている）。
345 張・闕[2008:2788:3059<2001>]。
346 切三について、張・闕[2008:2211:2361<1320>]は「本小韻底字数注記四，盖因《切韻》原本收三字，而此增字加訓本有増加而未能計入所致」と述べている。
2.27 篁韻

②初期 切三
③長孫訥言 P3693r
④王仁昫 王一、王三

【上27箋；12瀨】

漱 [注文] 李永富[1973]推定: 漱 隈。子攸反。又子攸・在久二反。一。

又音注は諸本以下の通り（用字のみ示す）。諸本に共通する「子攸」のみを陸本に認める。

切三 子攸・在久 P3693r・王一・王三・廣韻 子攸

2.28 小韻

②初期 切三
③長孫訥言 P3693r
④王仁昫 王一、王三

【上28小；17職】


又音上字「鉾」を「鋤」に改める。李永富[1973]が「鉾」に作るのは単純失誤。

2.29 巧韻

②初期 切三
③長孫訥言 P3693r
④王仁昫 王一、王三

【上29巧；4職】

 актуальн李永富[1973]推定: 巧 擾乱。奴巧反。一曰事露。又下巧反。一。

又音および又音義注部分は諸本以下の通り347。

切三・P3693r・王一 一曰事露；下巧反。 王三 一曰事露。又下巧反。 廣韻 なし

李永富[1973]は「又」を認めており、これは王三のみに見えるため、陸本「又」無しとする。

2.30 晧韻

②初期 切三
③長孫訥言 P3693r
④王仁昫 王一、王三

【上30晧；1晧】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

廣韻 晧昺_decrypt 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥
王三 晧昺 decrypt 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥
王一 晧昺 decrypt 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥
P3693r 晧昺 decrypt 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥
切三 晧昺 decrypt 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥
李推定 晧昺 decrypt 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥 顥

顥・顥 [順序] 李永富[1973]は切三に従っているが、他本に従う。


P3693r 無訓により、陸本無訓とする。

稈 [注文] 李永富[1973]推定：稈　穀。（P3693r）

稈は稈の訓により、陸本無訓とする。

稗 [注文] 李永富[1973]推定：稗　穂。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三　稗。　王一・王三　苞。　稗穂

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三　稗。　王一・王三　苞。　稗穂

2.31 僖韻

②初期 切三

③長孫訥言 P3693r

④王仁昫 王一、王三

葉 [追加] 切三・P3693rに見えるため、陸本原有とする。この字については、鈴木慎吾[2005:23]が王一・王三「果」の注文などに基づき陸本原有と推定している。

裹 [注文] 李永富[1973]推定：裹　束。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三　束。　王一・王三　苞束。　苞穂　苞裹。又遞也。
廣韻
蜾蠃，蒲盧。郭璞云～。《法言》云～。

王三
蜾蠃，虫名。

王一
蜾蠃，虫名。又蜾属。又盧過反。

P3693r
蜾蠃，虫名。又蜾属。又盧過反。

切三
蜾蠃，虫名。 lagi 蜘蛛，arine 蜘蛛。又蜯属。天地之反性細無子。《詩》云「螟蛉有子，蜾蠃負之」。又盧過反。

李推定
蜾蠃，虫名。又蜯属。又盧過反。

李永富[1973]は切三に挿っているが、P3693r と王一とが同文であるため、こちらを採る。

[上 31 韻；21韻]

2.32 馬韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①初期</th>
<th>馬コード</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②長孫訥言</td>
<td>P3693r</td>
</tr>
<tr>
<td>③王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>④晚期</td>
<td>P2659</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[上 32 韻；1馬]

《小韻内図示》諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>騰コード</th>
<th>窮碼</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>艾三</td>
<td>窮碼</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>窮碼</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>窮碼</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693r</td>
<td>…碼</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>窮碼</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>馬碼</td>
</tr>
</tbody>
</table>


[上 32 韻；3野]

治 [注文] 李永富[1973]推定：治 爐。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三・王一</th>
<th>P3693r</th>
<th>王三</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鏐。</td>
<td>《説文》「消」。</td>
<td>鏐。</td>
<td>鏐也。《尸子》曰～。亦姓～。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.33 感韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①陸法言</th>
<th>P4917</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>馬コード</td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>Ch79v</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[上 33 感；8韻]

《小韻内図示》諸本以下の通り（切三は本小韻脱落）。
2.34 敢韻

| ①陸法言 | P4917 |
| ②初期 | 切三 |
| ③長孫訥言 | Ch79v |
| ④王仁昫 | 王三 |
| ⑤中期 | 王三 |

(上34敢; 6黲)


又音注は諸本以下の通り。切三以外に見えないため、陸本又音注なしとする。

切三 又七感反。

P4917・王一・王三・王二・廣韻

なし

2.35 養韻

| ①陸法言 | P4917 |
| ②初期 | 切三 |
| ③長孫訥言 | Ch79v |
| ④王仁昫 | 王三 |
| ⑤中期 | 王三 |

[上35養; 2像]


[上35養; 3彙]


P4917無訓により、陸本無訓とする。

[上35養; 13讃]


P4917無訓により、陸本無訓とする。

[上35養; 25上]


又音注は諸本以下の通り。王一・王三・王二に見えないため、陸本又音注なしとする。

切三 又時亮反。

王一・王三・王二

なし 廣韻 又音尚。

349 劉・ほか[1936]の切三は、又音下字を「感」と録している。
350 本章{平17眞; 1眞}「真」項参照。
2.36 蕃韻

1. 初期
切三

2. 長孫訥言
P3693v

3. 王仁昫
王三、王三

4. 中期
王三

【上 36 蕃；19 奄】


| 3切三 | 奄 | 徕朗反。泰音開、謂為大姫。一。 |
| 3王三 | 奄 | 在朗反。大。一。 |
| 3王二 | 奄 | 在朗反。大也。一。 |
| 廣韻 | 奄 | 大也。徕朗切。一。 |

しかし、上田正[1974:143]が指摘しているように、切三の注文内容は反・訓・数の順となっており、陸本の体例と異なるという問題がある351。また、切三については、注文内容の順序のほか、義注も他本と大きく異なるという問題もある352。よって、この小韻を後増と考えることができる。

また、切三・廣韻と王三・王二とに小韻反切の相違が見られるが、王三・王二「在朗反」は玉篇資料である萬象名義に見ることができる。以下に玉篇資料として参照可能な萬象名義と宋本玉篇の注文を掲げる。

萬象名義  在朗反。大々。庶々。
宋本玉篇  昨朗切。大也。盛也。

萬象名義の反切（および義注「大」）が王三（および王二）に見られるため、王仁昫が玉篇によって本小韻を増補したと考えることができる。

なお、廣韻においても、本小韻の前には陸本未収の小韻「姫」が存在する。よって本稿では、本小韻を陸本未収とする。

2.37 梗韻

1. 初期
切三

2. 長孫訥言
P3693v

3. 王仁昫
王三

【上 37 梗；2丙】

【注文】李永富[1973]推定： 乗 持。

P3693v 無訓で、諸本に相違も見られるため、陸本無訓とする。

【上 37 梗；5省】

【注文】李永富[1973]推定： 省 所景反。又思井反。三。

又音上字「思」を「息」に改める（切三・王三・廣韻の又音用字は「息井」）。劉・ほか[1936]の切三は又音上字を「思」に作っており、李永富[1973]の推定はこれを襲っている。

【上 37 梗；10 猛】

毘【字体】李永富[1973]が「毘」に作るのは単純失誤のため、「毘」に改める。

【上 37 梗；15 打】（上 37 梗；16 冷）


351 P3693v は欠損部にあり不明であるが、上田正[1973:73]は「姫 大也徕朗反一」があったと推測している。なお、鈴木慎吾[2004:79]は、小韻反切・義注の順となっている（平 47 鹽；22 塕）（平 35 篤；14 奂）の2例を挙げ、「本小韻は譜末にあり、陸氏切韻で既に体例の乱れがあったと思われる」と述べている。

352 切三の注文（反切を含む）は『經典釋文』『爾雅音義』に近い。
### 2.38 耿韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>切</th>
<th>本章</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>P3693v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王三</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2.39 静韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>切</th>
<th>本章</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>P3693v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王三</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上 39 静；2 整】

### 韻内図示

尋本以[下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>韻</th>
<th>頭</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>广韻</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693v</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>李永富</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 切三

切三の正文は「雑作平」に「俗作雑」と注す。切三の形式により353、異体字注なしとする（正文は「雑」とする）。

### 2.40 邈韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>切</th>
<th>本章</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>③長孫訥言</td>
<td>P3693v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上 40 邈；3 整】

### 韻内図示

尋本以[下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>韻</th>
<th>頭</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>广韻</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693v</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>李永富</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 切三

切三・P3693vで共通しているため、これを陸本に認める。

### 韻内図示

尋本以[下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>韻</th>
<th>頭</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>广韻</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693v</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
<tr>
<td>李永富</td>
<td>頭</td>
<td>頭</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 切三

切三・P3693vで共通しているため、これを陸本に認める。

353 本章 {平 17 眞；1 眞}「真」項参照。
354 張・関[2008:2217:2375<1462>]も「雑」に作っている。なお、廣韻は「雑」の後に「雑（「上同」と注す）」を置く。
頼 [注文] 李永富[1973]推定: 頼 敷容。匹反。《楚辭》曰「玉色頼以晚顏兮」。一。


[上 40 週；17 答]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>答</th>
<th>王三</th>
<th>切三</th>
<th>李推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>蕃</td>
</tr>
</tbody>
</table>


王三 火 力鼎反。三。
切三 火 力鼎反。又字々反。二。
李推定 火 力鼎反。二。


切三未収により、陸本未収とする（李永富[1973]推定陸本部分には王三が紛れ込んでいる）。

2.41 有韻

| ②初期 | 切三 |
|③長孫訥言 | P3693v |
|④王仁昫 | 王一、王三 |
|⑤中期 | 王二 |

[上 41 有；11 汰]


又音注は諸本以下の通り。切三以外に見えないため、陸本又音注なしとする。

切三 又於教反。 P3693v・王三・廣韻

[上 41 有；10 汰]


諸本の注文は以下の通り（対照のため空白を設ける）。

| 廣韻 | 漱水瀆也。在九切。 | 又子由、子小切。 |
|王二 | 在久反。一。 | 又子小反。 | 漱水瀆。 |
|王三 | 在久反。湫水瀆。又子小反。 |
|P3693v | 漱水瀆。在久反。 | 又子小反。 |
|切三 | 漱水瀆。在久反。 | ⋯⋯子反；湫隘。 |
|李推定 | 漱水瀆。在久反。 | 又子反；湫隘。 |

李永富[1973]は主に切三に基づき又音と又音義注「又子了反湫隘」を認めているが、又音（・又音義注）部分については他本に共通する「子小」とする（又音義注は認めない）。
負 [注文]
李永富[1973]推定：負 欠。
注文は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>P3693v</th>
<th>王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>欠。</td>
<td>《説文》径作此負。背将物。亦作僃。背将物。径〜。擔也。荷也。又〜。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（上 41 有；12 伍）

否 [注文]
李永富[1973]推定：否 又符鄙反。
又音注は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>又符鄙反。</th>
<th>P3693v・王三・王二</th>
<th>なし</th>
<th>廣韻</th>
<th>又房彼切。</th>
</tr>
</thead>
</table>

（上 41 有；13 裏）

楺 [注文]
李永富[1973]推定：楺 曲木。
義注を「屈木」に改める。
劉・ほか[1936]の王一は「屈」を「曲」に誤っており、李永富[1973]はこれを襲っている。

《小韻内図示》 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

| 西 | 誘騙去姮秀秀 | 唐蠼言姮栖栖 | 匏 | 陸 |
| 王二 | 西誘誘 | 卤栖秀秀 | 蟟 | 王三 |
| 王三 | 西誘誘 | 卤栖秀秀 | 唐誘 | 王誘 |
| 王一 | 西誘誘 | ………… | 〜愼 | 王誘 |

P3693v 西誘誘 卤栖〜 | 齋 

切三 | …誘誘 卤栖秀秀 | 窦頨 |

李 | 西誘誘 | 卤栖秀秀 | 陸 |

誘 [削除]
P3693v 未収であること、諸本における位置などにより、陸本未収とする。

誘 [注文]
李永富[1973]推定：誘 訂誘。
注文は諸本以下の通り。P3693vの注文は増補と見られ、諸本に相違も見られるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>P3693v</th>
<th>王一</th>
<th>王三・王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>〜各</td>
<td>《説文》相呼誠也。〜。</td>
<td>〜 ■。</td>
<td>誵々。</td>
<td>導也。引也。教也。進也。《説文》〜。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

差も見られるため

2.42 厚韻

②初期 P3693v
③長孫訥言 P3693v
④王仁昫 王三
⑤中期 王三

（上 42 厚；2 母）

叡 [注文]
李永富[1973]推定：叡 田數。
注文は諸本以下の通り。P3693vの注文は増補と見られ、諸本に相違も見られるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>P3693v</th>
<th>王一・王三</th>
<th>王二</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>〜各</td>
<td>《説文》径此晦〜。径久聲。田數。二百冊歩。《司馬法》: 六尺為歩、步百為叡。〜。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

莽 [注文]
李永富[1973]推定：莽 草莽。又草朗反。（又音上字「草」は又「莫」の誤り）
又音注は諸本以下の通り。王二以外に見えないため、陸本又音注なしとする。

王二 | 又草朗反。 | P3693v・王一・王三・廣韻 | なし |
[上42厚；3部]

部[注文] 李永富[1973]推定：部伍。蒲口反。七。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

P3693v 部。王一・王三・王二 伍。 廣韻 警也。又姓。出《姓苑》。

[上42厚；4斗]

斗[注文] 李永富[1973]推定：斗十升。蒲口反。四。

P3693v 無訓により、陸本無訓とする。

[小韻内図示] 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>慺</th>
<th>萼</th>
<th>狸</th>
<th>狄</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>萼</td>
<td>狸</td>
<td>狄</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>萼</td>
<td>狸</td>
<td>狄</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>萼</td>
<td>狸</td>
<td>狄</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693v</td>
<td>萼</td>
<td>狸</td>
<td>狄</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>萼</td>
<td>狸</td>
<td>狄</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>萼</td>
<td>狸</td>
<td>狄</td>
</tr>
</tbody>
</table>

职称[注文] 李永富[1973]推定： 萼 且。古厚反。八。

李永富[1973]は字数注記を「八」としているが、実際に認めているのは7字となっているため、「七」に改める。

笱[注文] 李永富[1973]推定：笱 取魚。

李永富[1973]が陸本未収としているのは切三欠損のためであろうが、諸本の共通性により陸本原収とする。

嗾[注文] 李永富[1973]推定：嗾 取魚。

「犬」を「狗」とする。注文は諸本以下の通り。

P3693v・王一・王三 使狗聲。 王二 使狗聲。 廣韻 使犬聲。


356 本小韻の8字目に「笱」を認める余地もあるが、立ち入らない。
劉ほか[1936]の王一は「狗」を「犬」に誤っており、李永富[1973]の推定はこれを襲ったものであろう。

2.43 黜韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>朝代</th>
<th>切韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>初期</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3693v</td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>三、三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.44 寝韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>朝代</th>
<th>切韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>初期</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3693v</td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>三、三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【追加】李永富[1973]が陸本未収としているのは切三に見えないためであろうが、諸本の共通性により陸本原有とする。

李永富[1973]が採る切三のみ大きく異なるため、他本に従う。

【注文】李永富[1973]推定：信。又如林反。
### 2.45 琠韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th>中期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>☇初期</td>
<td>☇中期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❶</td>
<td>切三</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❷</td>
<td>長孫訥言</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❸</td>
<td>王仁昫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❹</td>
<td>王二</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

王二では、本韻所属の[Ｂ類]字が「廣韻」に置かれている。

【上 45 琠：1 琠】
《小韻内図示》諸本以下の通り。

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>琠剡</td>
<td>木名。</td>
<td>質騾等、可食。</td>
<td>懡淡屎烎水穣垠珂</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>琠剡</td>
<td>木名。</td>
<td>𬘭觕</td>
<td>七</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>琠剡</td>
<td>木名。</td>
<td>𬘭觕</td>
<td>七</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>琠剡</td>
<td>木名。</td>
<td>𬘭觕</td>
<td>七</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693v</td>
<td>琠剡</td>
<td>木名。</td>
<td>𬘭觕</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>琠剡</td>
<td>桐</td>
<td>木名。</td>
<td>四</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>琠剡</td>
<td>木名。</td>
<td>𬘭觕</td>
<td>四</td>
</tr>
</tbody>
</table>

حال [削除] P3693v 未収であること、王一・王三・王二での位置などにより、陸本未収とする。

【上 45 琠：12 韻】

### 2.46 傾韻

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>初期</td>
<td>中期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☇初期</td>
<td>☇中期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❶</td>
<td>切三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❷</td>
<td>長孫訥言</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❸</td>
<td>王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❹</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【上 46 傾：4 崧】
《小韻内図示》諸本以下の通り。

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
<tr>
<td>P3693v</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>崧居</td>
<td>狸馬黄脊。</td>
<td>崧権</td>
</tr>
</tbody>
</table>

驩 [削除] P3693v で増補字となっていること、王一・王三・王二での位置などにより、陸本未収とする。

### 2.47 拯韻

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>初期</td>
<td>中期</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☇初期</td>
<td>☇中期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❶</td>
<td>切三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❷</td>
<td>長孫訥言</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>❸</td>
<td>王仁昫</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 142 -
2.48 等韻

| 2初期 | 切三 |
| 3長孫訥言 | P3693v |
| 4王仁昫 | 王三 |

(上48等；1等)

等 [注文] 李永富[1973]推定：等 齊。多省反。又多改反。一。

又音注は諸本以下に通じている。切三以外に見えないため、陸本又音注なしとする。

切三 又多改反。

P3693v・王一・王三・廣韻

なし

2.49 賤韻

| 2初期 | 切三 |
| 3長孫訥言 | P3693v |
| 4王仁昫 | 王三 |
| 5中期 | 王三 |

(上49賤；1賤)

賤 [注文] 李永富[1973]推定：賤 濁。又賤斬反；汎濫。

李永富[1973]推定陸本の又音下字「斬」は「賤」の単純失誤であるため改める（「賤」は〔談去〕、「斬」は〔咸上〕であり、参照可能な諸本（切三・王一・王三・王二）は全て「賤(霽)」）。

(上49賤；4賤)

賤 [注文] 李永富[1973]推定：賤 損。又賤斬反。

又音注は諸本以下に通じている。切三・王二のみに見えるため、陸本又音注なしとする。

切三・王二 又下斬反。

王一・王三・廣韻

なし

(上49賤；10賤)

賤 [注文] 李永富[1973]推定：賤 執祛。所斬反。又賤濫反。一。

注文は諸本以下に通じている。

切三 執■。

王一・王二 執袂。

王三 並。廣韻：執祛。《詩》曰：彼執祛之祛兮。

劉・ほか[1936]の切三は上記「■」を「祛」に作っており、李永富[1973]の推定はこれに拠ったものであろう。しかし、「■」は判断困難のため、王一・王二および新撰字鏡逸文に「執袂」とあるのに従う。

2.50 鏡韻

| 2初期 | 切三 |
| 3長孫訥言 | P3693v+P3696(p9-1)+P3696(1)r |
| 4王仁昫 | 王三 |
| 5中期 | 王三 |

(上50鏡；1鏡)

鏡 [字体] 李永富[1973]は廣韻「鏡」を採っているが、切三・王一・王三・王二「獭」を採る。

2.51 范韻

| 2初期 | 切三 |
| 3長孫訥言 | P3693v+P3696(p9-1)+P3696(1)r |
| 4王仁昫 | 王三 |
| 5中期 | 王三 |

(上51范；1范)
《小韻内図示》
諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>范範</th>
<th>帆範犯</th>
<th>蝟</th>
<th>蟾</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>范範犯</td>
<td>蝟</td>
<td>帆範</td>
<td>六</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>范範犯</td>
<td>蝟</td>
<td>帆範</td>
<td>四</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>范範</td>
<td>蝟</td>
<td>帆範</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>范範犯</td>
<td>帆範</td>
<td>加二</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切三</td>
<td>范範犯</td>
<td>蝟</td>
<td>帆範</td>
<td>四</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>范範</td>
<td>蝟</td>
<td>三</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

犯【追加】李永富[1973]の推定は王一や廣韻の影響であろうが、他本に基づき陸本原有とする。
第3節 去声

### 3.1 送韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>イラスト</th>
<th>参考文献</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第2初期</td>
<td>TV 70+71④</td>
</tr>
<tr>
<td>第3長孫訥言</td>
<td>P3696(1)r⑤</td>
</tr>
<tr>
<td>第4王仁昫</td>
<td>王三⑥, 王三⑥</td>
</tr>
<tr>
<td>第5中期</td>
<td>王三⑥</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*（去1送；4弄）*

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻部</th>
<th>弄</th>
<th>棘</th>
<th>棘</th>
<th>棘</th>
<th>弄</th>
<th>棘</th>
<th>弄</th>
<th>棘</th>
<th>弄</th>
<th>棘</th>
<th>弄</th>
<th>棘</th>
<th>弄</th>
<th>棘</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>弄揔</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>弄</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>弄</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>弄</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>弄揔</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
<td>棘</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*【削除】 P3696(1)r に見えないこと、注文の相違などにより陸本未収とする。

「去1送；5果蔬」

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻部</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*【削除】 P3696(1)r に見えないこと、他本における位置の相違などにより陸本未収とする。

「去1送；7果蔬」

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>韻部</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
<th>糉</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
<td>糉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*【削除】 P3696(1)r に見えないこと、他本における位置の相違などにより陸本未収とする。

「去1送；8果蔬」

*【注文】 Eiyou[1973]推定： 果 瓦器。五

李永富[1973]は王二を採っているが、王三・廣韻とも異なるため、陸本無訓とする。

「去1送；10果蔬」
諸本以下の通り。

P3696(1)r は注の全文、廣韻は「夢」の注文を示す。

P3696(1)r の「説文」以下は増注部分であり、他本にも相違が見られるため、陸本無訓とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。
中 [注文] 李永富[1973]推定： 中 當。陟仲反。又陟隆反。二。

義注「當」は王三・王二・廣韻に見られるが、P3696(1)r 無訓により、陸本無訓とする。

【去1送：21 喚】

《小韻内図示》 諸本以下の通り（「門/門」の差異等は厳密でない）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>喚</th>
<th>喚烘港 闀元鬨也。又下降切，俗作鬨。</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>喚 闀元鬨，又胡降反。</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>喚 闀，又胡降反。</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>喚</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>喚 闀元鬨，又胡降反。</td>
<td>二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去1送：18 喚】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>喚</th>
<th>胡鬨</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>喚</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>喚</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>喚</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>胡鬨</td>
<td>二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去1送：22 喚】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>喚</th>
<th>鬨癑也。</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王二</td>
<td>鬨</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>鬨</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>鬨</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>鬨</td>
<td>二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去1送：18 喚】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>鬨</th>
<th>管。</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>管</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>纪也。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>擠也。紀也。又姓。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.2 宋韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>3</th>
<th>長孫訥言</th>
<th>P3696(1)r</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去2宋：3 續】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>續</th>
<th>續</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王三</td>
<td>續</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>續</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>擠也。紀也。又姓。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.3 用韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>3</th>
<th>長孫訥言</th>
<th>P3696(1)r</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去3用：3 綱】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>綱</th>
<th>綱衣縫。又房容反。</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>無訓により、陸本無訓とする。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去3用：7 雍】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>雍</th>
<th>雍於用反。又於容反。一。</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>雍於用反。又於容反。一。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

又音「於容」は王二・廣韻にのみ見られるが、P3696(1)r・王三には見られないため、陸本又音注なしとする。

【去3用：8 雍】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。
縦【削除】 P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

なお、諸本における〔去3用;7雍〕以降の小韻状況は以下の通り。各小韻首字を掲げるが、3つの〔徹(透)母〕小韻については、[削除]で囲み、小韻反切・字数注・所属字を示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th>声母</th>
<th>影精知精徹(透)</th>
<th>透(徹)</th>
<th>日章澄來溪從娘徹(透)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>雍</td>
<td>潛(用切)</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>雍縦</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>雍縦</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>雍縦</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>李永富[1973]</td>
<td>雍縦</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>上田正[1975]</td>
<td>雍縦</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.4 縦韻

③長孫訥言 P3696(1)r⑧
④王仁昫 王三③
⑤中期 王二③

【去3絳;1絳】

虹【注文】 李永富[1973]推定：虹 螢蛻。又胡籠反。
P3696(1)r 無訓(廣韻も又音のみで無訓)により、陸本無訓とする。

降【注文】 李永富[1973]推定： 降 下。又下江反。
又音注は諸本以下の通り。P3696(1)r・王三に見えないため、陸本又音注なしとする。

P3696(1)r・王三 なし 王二 又下江反。 廣韻 又音虹。

【去3絳;2絳】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>影精知精徹(透)</th>
<th>透(徹)</th>
<th>日章澄來溪從娘徹(透)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>巷</td>
<td>衆(用切)</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>巷</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>巷</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)r</td>
<td>巷</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>巷</td>
<td>慘他用反</td>
<td>慘</td>
</tr>
</tbody>
</table>

闕【削除】 P3696(1)r 未収により、陸本未収とする。

357 王二「卷」小韻の小韻反切(正反)の下字「巷」は(江去)であり、上田正[1975:124]は「正反を脱するか」と注している。
## 3.5 音韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ③| 長孫訥言 | P3696(1)r
| ④| 王仁昫 | 王三、王三
| ⑤| 中期 | 王三

### (去 5 韻；2 避)

| P3696(1)r | 無訓により、陸本無訓とする。

### (去 5 韻；11 義)

| P3696(1)r・王三 | なし | 王二 | 又博昆反。 廣韻 又肥、墳、銨三音。

### (去 5 韻；12 義)

| P3696(1)r・王三 | なし | 王二 | 又蒱彼反。 廣韻 又平彼切。

### (去 5 韻；13 章)

| P3696(1)r・王三 | なし | 王二 | 又博昆反。 廣韻 騎乘。～。

### (去 5 韻；16 章)

| P3696(1)r・王二 | なし | 王一 | 乘。 王三 | 乘と。 廣韻 騎乘。～。

### (去 5 韻；18 易) (去 5 韻；19易)

| 小韻 | 李永富[1973]は（去 5 韻；18 易）のみを認めているが（輯斠 637）、上田正[1975]に従い2小韻を認める（本例については第 2 章 4.2.2.1 参照）。
| P3696(1)r | 無訓により、陸本無訓とする。

### (去 5 韻；23 義)

| P3696(1)r・王二 | なし | 王一 | 乘。 王三 | 乘と。 廣韻 騎乘。～。

### (去 5 韻；27 易)

| P3696(1)r・王一・王三（および廣韻「戲弄也施也謔也歇也。～」）に見られる「諱」を陸本に認めているが、「諱」が王二に無いこと、P3696(1)rが小韻反切から始まることなどにより、陸本無訓とする。

### (去 5 韻；30 易)

| P3696(1)r | 如く、無訓かつ又音下字「枝」とする。

### (去 5 韻；34 亻)

| 僞 [注文] | 李永富[1973]推定: | 僞 假。危賜反。一。
| P3696(1)r | 無訓により、陸本無訓とする。

### (去 5 韻；36 睡)

| P3696(1)r | 無訓により、陸本無訓とする。
3.6 至韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6 至</td>
<td>5 至</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>至韻</th>
<th>6 至</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6 遂</td>
<td>6 遂</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

眸[追加] 王三の位置が問題となるが、王一との比較からすると、王仁昫原本では5字目に置かれていたと考えることができる。従って、陸本原とする。

【去 6 至】

弃 [字体] [注文] 李永富[1973]推定： 棄 古作弃。語利反。一。

「古作」は王一・王三に見られないため、異体字注無しとし、正文は上田正[1975]同様に「弃」を採る。

【去 6 至】

志 [注文] 李永富[1973]推定： 志 木立死。又側持反。

又音は王一・王三にのみあり、王二・廣韻には見られないため、陸本なしとする。

3.7 志韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7 志</td>
<td>7 志</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去 7 志】

椚 [注文] 李永富[1973]推定： 椚 木立死。又側持反。

又音は王一・王三にのみあり、王二・廣韻には見られないため、陸本なしとする。

【去 7 志】

鱀 [注文] 李永富[1973]推定： 鱀 魚名。又其器反。

又音注は諸本以下の通り。王一・王三には見られないため、陸本又音注なしとする。

3.8 未韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
<th>唐韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8 末</td>
<td>7 末</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

伊藤祥司氏もこの字を除外している。
諸本以下の通り。

3.9 御韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
<th>唐韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>王一、王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>王二</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[去 9 御；21 女]

女 [注文] 李永富[1973]推定：女 妻。乃據反。又尼與反。一。

又音は王二にのみあり（又尼与反）、王三・蔣本・廣韻に見えないため（王一は欠損）、陸本なしとする。

3.10 遇韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
<th>唐韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①</td>
<td>王一、王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>王二</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[去 10 遇；1 遇]

遇 [注文] 李永富[1973]推定：遇 逢。虞樹反。二。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

王三 逢。 王二 逢也。 蔣本 不期而會。又姓～。 廣韻 不期而會。又姓～。

[去 10 遇；6 注]

注 [注文] 李永富[1973]推定：注 水注。之戍反。又陟句反。七。

注文は諸本以下の通り。李永富[1973]は王二の又音を採っているが、孤例のため従いがたい。

王一 之戍反。水注。 王三 之戍反。水注。 王二 之戍反。水注。之戍反。 蔣本 之戍反。又丁住反；註記。九。 廣韻 又丁住反；詣記也。加。 又注記也。之戍切。十六。

王一と蔣本とに又音・又音義注の共通性があるため、これを陸本に認めておく。

[去 10 遇；10 禧]

覦 [注文] 李永富[1973]推定：覦 覦覦。又羊朱反。
又音注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本又音注なしとする。

王一 又掜拘反。 王三 なし 王二 又羊朱反。 蔣本 又■■。

廣韻 又音俞。

（去 10 運；13 務）

《小韻內図示》 諸本以下の通り（王二「団」は「団孚汝」に作る）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>務</th>
<th>纏絚</th>
<th>纏絚絚</th>
<th>彎</th>
<th>彎文：彔也。</th>
<th>彎</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>勿</td>
<td>叩</td>
<td>庠絚</td>
<td>纏</td>
<td>纏文：彔也。</td>
<td>彎</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>勡</td>
<td>仁</td>
<td>睠</td>
<td>纏</td>
<td>纏言：彔也。</td>
<td>彎</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>勡</td>
<td>仁</td>
<td>睠</td>
<td>纏</td>
<td>纏言：彔也。</td>
<td>彎</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>勡</td>
<td>纏絚</td>
<td>纏</td>
<td>彎</td>
<td>彎文：彔也。</td>
<td>彎</td>
</tr>
<tr>
<td>蔣定</td>
<td>勡</td>
<td>纏絚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


（去 10 運；19 捷）

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>捷數</th>
<th>勿</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>捷數</td>
<td>捷數</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>捷数</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一・王三</td>
<td>捷数</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>捷数</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

又音俞。

（去 10 運；22 註）

《小韻内図示》 諸本以下の通り（王二「呰」は別小韻（竹句反）となっている）。

| 廣韻 | 註 | 捷數
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>註解</td>
<td>勿</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>註解</td>
<td>勉</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>註解</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>註解</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>註解</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：「呰」は王二にのみみえるため、陸本未収とする。（上田正[1975]同様に首字を「呰」とする）。

（去 10 運；25 足）

| 耳 
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>耳</td>
<td>捷数</td>
<td>勐</td>
</tr>
<tr>
<td>耳</td>
<td>勐</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>耳</td>
<td>勐</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>耳</td>
<td>勐</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>耳</td>
<td>勐</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：「呰」は王二にのみみえるため、陸本未収とする。（上田正[1975]同様に首字を「呰」とする）。

（去 10 運；14 隈）「呰」（去 10 運；25 足）「呰」

王一 捷。又資欲反。 王三 なし

王二 なし

蔣本 なし

注：「呰」は王二にのみみえるため、陸本未収とする。（上田正[1975]同様に首字を「呰」とする）。

【小韻】 李永富[1973]は陸本未収としているが、上田正[1975]に従い陸本原有とする。なお、正文「呰」は、王一・王三・廣韻で「去 10 運；14 隈」に置かれているが、この「去 10 運；14 隈」（小韻反切は諸本全て「子句反」）は小韻と同音となっており、正文「呰」の有無にも諸本で相違が見られる。以下に、諸本の両小韻における「呰」の注文を示す。

（去 10 運；14 隈）「呰」（去 10 運；25 足）「呰」

王一 捷。又資欲反。 王三 捷。又資欲反。 王二 なし

蔣本 なし

注：「呰」は王二にのみみえるため、陸本未収とする。（上田正[1975]同様に首字を「呰」とする）。

359 「なし」は王二にのみみえるため、陸本未収とする。（上田正[1975]同様に首字を「呰」とする）。
3.11 暮韻

| 1 | 王仁昫 | 皆修、王三修 |
| 2 | 陸本 | 皆修 |
| 3 | 唐韻 | 蒋本 |

【去 11 暮；5 役】

《小韻內因示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>蒋本</th>
<th>花</th>
<th>交雑</th>
<th>吐</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「暮」</td>
<td>「交」</td>
<td>「花」</td>
<td>「吐」</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去 11 暮；7 䑽】

{{注文}} 李永富[1973]推定：{{府}}

注文は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

| 王三 | 皆。 |
| 王二 | 皆と。

【去 11 暮；13 汴】

{{注文}} 李永富[1973]推定：{{恶}}

義注は諸本以下の通り。陸本無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

| 王三 | 恶。 |
| 王二 | 恶。

【去 11 暮；16 堆】

《小韻內因示》 諸本以下の通り。本小韻における李永富[1973]の推定は蒋本の錯誤に影響を受ける。本来別小韻であるものを □ で示す。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>蒋本</th>
<th>堆</th>
<th>皆</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>「暮」</td>
<td>「皆」</td>
<td>「堆」</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

蒋本では「布堆」（「堆」は「暮」の誤り）の3小韻に混乱があり、本小韻は2か所に分断されている（本「堆」小韻には「圃」字が誤入しており、「蹬踏苦」字は「暮」小韻に属している）。

蹬踏 [追加] 諸本で位置・注文に共通性があるため、陸本原存とする。

360 伊藤祥司氏は陸本注文を「即具反。泰也。又之欲反。一。」としている（王二注文を採っているようであるが、小韻反切と義注の順序や、「也」を認めていることは、陸本の形式にそぐわない。）
361 両字の義注については検討の余地があるが、李永富[1973]のままとしておく。
362 正しくは「布圃」「暮圃」（堆）「蹬踏苦」の3つ（小韻）に分けるべきものである。なお、李永富[1973]異解[715]は去 11 暮；12 堆におけるこの件に言及しているのであるが、本小韻はかく推定されている。
3.12 泰韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>参考</th>
<th>繁体字</th>
<th>简体字</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>Ch79r</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(去12 泰；4 語)

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>廣韻</th>
<th>體ヘル障差</th>
<th>障</th>
<th>殘持 Essence.</th>
<th>風</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>…</td>
<td>體</td>
<td>七加二</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>障</td>
<td>殘持 Essence.</td>
<td>風</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>障</td>
<td>殘持 Essence.</td>
<td>風</td>
</tr>
<tr>
<td>李永富</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>障</td>
<td>殘持 Essence.</td>
<td>風</td>
</tr>
</tbody>
</table>

蔣本の字数注記に拠ればその底本は全5字（「障」まで）であり、诸本に義注の相違も見られるため、陸本未収とする。

(去12 泰；9 貝)


又音注は諸本以下の通り。王三・蔣本364になく、王二・廣韻とで用字が異なるため、陸本又音注なしとする。

| 王三・蔣本 | なし | 王二 | 又普蓋反。 | 廣韻 | 又匹蓋切。 |

(去12 泰；13 廣)

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>廣韻</th>
<th>體HELJan差</th>
<th>體</th>
<th>損持 Essence.</th>
<th>風</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>…</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>風</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>風</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>廣</td>
<td>廣</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>風</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>風</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李永富</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>損持 Essence.</td>
<td>風</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

| 王一 | 福鮮 ■ | 王三 | 鮮魚。 | 王二 | 屠夕。 | 蔣本 | 奕 ■ | 廣韻 | 辭鮮。説文曰〜。

3.13 贅韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>参考</th>
<th>繁体字</th>
<th>简体字</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>Ch79r</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(去13 贅；1 酣)

364 蔣本の注文には欠損があるが、欠損範囲からすると又音は無いと推測される。
366 李永富[1973]推定：潤 魚鮮。よって、陸本原有序とする。
367 逸文（新撰字鏡）にも「潤」〜。帯結。」が見られる。
### 济 [注文]
李永富[1973]推定： 济 渡。又子禮反。

義注は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ch79r</th>
<th>王一・王三</th>
<th>王二</th>
<th>蔣本</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>水名</td>
<td>渡</td>
<td>成也。渡也。</td>
<td>なし</td>
<td>渡也。定也。止也。又卦名～。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

蒋本無訓で、諸本に相違があるため、陸本無訓とする。

【去 13 篇；第】

### 遭 [注文]
李永富[1973]推定： 遭 迂遙。

注文は諸本以下の通り。王二以外には又音と又音義注が共通して見られるため、これを陸本に認める。

<table>
<thead>
<tr>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>王二</th>
<th>蔣本</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>迂遙。</td>
<td>迂遙。</td>
<td>迂遙。</td>
<td>迂遙。</td>
<td>迂遙。</td>
</tr>
<tr>
<td>又底疑反；去避。</td>
<td>又底疑反；去避。</td>
<td>又底疑反；去避。</td>
<td>又底疑切；去也，避也。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 娣 [注文]
李永富[1973]推定： 娣 娣姒。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

【去 13 篇；第】

### 切 [注文]
李永富[1973]推定： 切 衆。又千結反。

又音は P3696(1)v・王一・王三に見られないため、陸本なしとする（王二・蔣本・廣韻は共通して「千結」）。

【去 13 篇；第】

### 髡 [注文]
李永富[1973]推定： 髡 髡髷。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

#### 3.14 祭醴

<table>
<thead>
<tr>
<th>長孫訥言</th>
<th>P3696(1)v</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去 14 篇；第】

### 際 [注文]
李永富[1973]推定： 際 畔。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

【去 14 篇；第】

### 栓 [注文]
李永富[1973]推定： 栓 袖。彌铼反。一。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

【去 14 篇；第】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>鎖廃</th>
<th>述</th>
<th>鎖廃</th>
<th>鎖廃</th>
<th>鎖廃</th>
<th>鎖廃</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>P3696(1)v</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>赴</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(1)v</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
<td>逝</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李推定 | 逝 | 逝 | 逝 | 逝 | 逝 |

【去 14 篇；第】

銴 [追加] P3696(1)v に見えること、蔣本の加字注記などにより、陸本原有とする。李永富[1973]の推定には王二における位置が関わっているかと思われる。

【去 14 篇；第】
【注文】李永富[1973]推定：穂 草の、草名。
李永富[1973]が注文初字を「草」に作るのは「穂（こう）」の単純失誤のため改める。

【注文】李永富[1973]推定：啜 唇。市丙反。又市雪反。一。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。P3696(1)v・王一・王三に見えず相違もあるため、陸本又音注なしとする。

3.15 卦頌

③長孫訥言 P3696(1)v
④王仁昫 王二、王三
⑤中期 王二
⑥唐韻 蔣本

【注文】李永富[1973]推定：解 除去。又古買・胡買・胡懈三反。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。P3696(1)v・蔣本・廣韻に見えず相違もあるため、陸本又音注なしとする。

3.16 怪頌

③長孫訥言 P3696(1)v
④王仁昫 王一、王三
⑤中期 王二
⑥唐韻 蔣本

3.17 夫頌

③長孫訥言 P3696(1)v
④王仁昫 王一、王三
⑤中期 王二
⑥唐韻 蔣本

【注文】李永富[1973]推定：邁 行。莫話反。二。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

【注文】李永富[1973]推定：敗 壊。薄邁反。二。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

3.18 隊頌

③長孫訥言 P3696(1)v
④王仁昫 王一、王三
⑤中期 王二
⑥唐韻 蔣本

【注文】李永富[1973]推定：邁 行。莫話反。二。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。

【注文】李永富[1973]推定：敗 壊。薄邁反。二。

P3696(1)v 無訓により、陸本無訓とする。
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline

text here & text here \\
\hline
\end{array}
\]
3.20 廃韻

| ① 韻法言 | 大谷 5395r |
| ② 初期 | TIVK75-100a |
| ③ 長孫訥言 | S6176r |
| ④ 王仁昫 | 王三、王三 |
| ⑤ 中期 | 王三 |

[去 19 韻；15 載]

裁 [注文] 李永富[1973]推定：裁。在代反。又作代反。二。
又音は王二のみに見え、王三・廣韻には見えないため、陸本又音注なしとする。

裁 [注文] 李永富[1973]推定：裁。在代反。又作代反。
又音は王二のみに見え、王三・廣韻には見えないため、陸本又音注なしとする。

3.21 震韻

| ② 初期 | TIVK75-100a |
| ③ 長孫訥言 | S6176r |
| ④ 王仁昫 | 王三、王三 |
| ⑤ 中期 | 王三 |

[去 21 韻；1 韻]

娠 [注文] 李永富[1973]推定：妊。妊身。又尸人反。
又音注は諸本以下の通り。TIVK75-100a・王三に見えないため、陸本又音注なしとする。

TIVK75-100a・王三 なし 王二 又尸人反。 廣韻 又音身。

[去 21 韻；13 韻]

鎮 [注文] 李永富[1973]推定：鎮。陟刃反。又陟人反。一。
又音注は諸本以下の通り。TIVK75-100a・王一・王三・廣韻に見えないため、陸本又音注なしとする。

TIVK75-100a・王一・王三・廣韻 なし S6176r・王二 又陟人反。

3.22 問韻

| ② 初期 | TIVK75-100a |
| ③ 長孫訥言 | S6176r |
| ④ 王仁昫 | 王三、王三 |
| ⑤ 中期 | 王三 |

3.23 燒韻

| ② 初期 | TIVK75-100a、S5980 |
| ③ 長孫訥言 | S6176r |
| ④ 王仁昫 | 王三、王三 |
| ⑤ 中期 | 王三 |
### 3.24 願韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期別</th>
<th>本典</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>初期</td>
<td>TIVK75-100a、S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>長孫訥言</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>晩期</td>
<td>TII D1(a')</td>
</tr>
</tbody>
</table>

鈴木慎吾[2012:336]では蔣本（唐韻）が本韻全体を存しているように図示されているが、実際に存するのは後半の一部。

### 3.25 恨韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期別</th>
<th>本典</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>初期</td>
<td>S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>長孫訥言</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>晩期</td>
<td>TII D1(a')</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.26 恨韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期別</th>
<th>本典</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>晩期</td>
<td>TII D1(a')</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.27 蕭韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期別</th>
<th>本典</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蕭法音</td>
<td>大谷 5395v</td>
</tr>
<tr>
<td>長孫訥言</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>王仁昫</td>
<td>王三、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>晩期</td>
<td>TII D1(a') + Ch1106v 左 + Ch1072v + TII D1(b' 井) + TII D1(a&quot;) + TII D1(b&quot; 膽) + Ch5555v</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表見の通り。

[去27 蕭；1 蕭]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>本典</th>
<th>本典</th>
<th>本典</th>
<th>本典</th>
<th>本典</th>
<th>本典</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蕭本</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
</tr>
<tr>
<td>S6176r</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
<td>鞠</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[去27 蕭；4 蕭]

《乱注文》 李永富[1973]推定：乱。理。落段反。二。
義注は諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>王一・王三</th>
<th>王二</th>
<th>蔣本</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>治也。</td>
<td>理。</td>
<td>治也。理。</td>
<td>理也。不理也。</td>
<td>理也。又兵寇也，不理也。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李永富[1973]は「理」を採っているが、「理」は高宗（李治）の避諱による影響を受けたものである可能性が高いため、陸本義注「治」。としておく373。

【去27翰；21僞】

「僞」[注文] 李永富[1973]推定： 憚 難。徒旦反。二。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

王一・王三 憚。 王二 難。 蔣本 難也。 廣韻 難也。又忌惡也。

3.28 練韻

4 王仁昫 王二, 王三

5 中期 王二

6 唐韻 蔣本。

3.29 橢韻

4 王仁昫 王二, 王三

5 中期 王二

6 唐韻 蔣本。

3.30 霰韻

4 王仁昫 王二, 王三

5 中期 王二

6 唐韻 蔣本。

【去30霰；8魔法师和小韻内図示】 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>練</th>
<th>準績</th>
<th>構績</th>
<th>構績</th>
<th>練績</th>
<th>㴐績</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>廣韻</td>
<td>練</td>
<td>準績</td>
<td>構績</td>
<td>構績</td>
<td>練績</td>
<td>㴐績</td>
</tr>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>準績</td>
<td>構績</td>
<td>構績</td>
<td>練績</td>
<td>㴐績</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>準績</td>
<td>構績</td>
<td>構績</td>
<td>練績</td>
<td>㴐績</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>準績</td>
<td>構績</td>
<td>構績</td>
<td>練績</td>
<td>㴐績</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>準績</td>
<td>構績</td>
<td>構績</td>
<td>練績</td>
<td>㴐績</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

李推定 練績 準績 練績 五

練 [追加] 王二を除く諸本に共通した位置で見られるため、陸本原有とする。李永富[1973]の推定は王二に見られないことによると思われるが、王二の状況は「棈」「棈」の近似によって「棈」が脱落していると想定できる。

【去30霰；17麪】

濆【注文】 李永富[1973]推定： 濆 滬沔。

李永富[1973]が「沔」に作るのは単純失誤のため、「濆」に改める。

373 陸本無訓である可能性もある。なお、王一・王三について周祖謨[1966a]は避諱による改字としている。
### 3.31 線韻

| ① 王仁昫 | 王一、王三 |
| ② 中期 | 王二 |
| ③ 唐韻 | 蔣本 |
| ④ 晩期 | TII D1(b’’) + TII D1(b’ 「巻」) |

### 3.32 嘯韻

| ① 初期 | S6176v |
| ② 王仁昫 | 王一、王三 |
| ③ 中期 | 王二 |
| ④ 唐韻 | 蔣本 |
| ⑤ 晩期 | Ch1150v |

（去 32 嘯；2 燦）


### 3.33 夏韻

| ① 初期 | S6176v |
| ② 王仁昫 | 王一、王三 |
| ③ 中期 | 王二 |
| ④ 唐韻 | 蔣本 |
| ⑤ 晩期 | TII D1(a’」「焼」)+TII D1(d) |

（去 33 夏；3 郊）

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

| 廣韻 | 曣 鶉 搖 観 観 燦 ～ | 観～ |
| 蔣本 | 曣 鶉 搖 観 観 燦 |
| 王二 | 曣 鶉 搖 観 ～ | 観 旭曜 |
| 王一・王三 | 曣 鶉 搖 観 観 燧 ＊ |
| S6176v | … 鶉 搖 観 観 旭 |
| 李推定 | 曣 鶉 搖 |

観[追加] 諸本における位置・義注の共通性により、陸本原有とする。

摺[注文] 李永富[1973]推定：摺 動。又余招反。

又音はS6176v・王一・王三に見えないため、陸本なしとする。

374 諸本における共通性がやや低いため、正文自体を陸本未収と推定する余地もある。
375 伊藤祥司氏も陸本原有としている。
### 3.34 效韻

| ①初期 | S6176v |
| ②王仁昫 | 王三、王三 |
| ③中期 | 王三 |
| ④唐韻 | 蔣本 |
| ⑤晚期 | TⅡD1(d)+TⅡD1(c) |

### 3.35 号韻

| ①初期 | S6176v |
| ②王仁昫 | 王三、王三 |
| ③中期 | 王三 |
| ④唐韻 | 蔣本 |
| ⑤晚期 | TⅡD1(b’左右) |

### 3.36 畿韻

| ①初期 | S6176v |
| ②王仁昫 | 王三、王三 |
| ③中期 | 王三 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

（去36箇：14磨）

磨 [注文] 李永富[1973]推定：磨 莫箇反。又莫波反。三。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。S6176v・王一・王三に見えず、相違もあるため、陸本又音注なしとする。

| S6176v・王一・王三 | なし | 王二 | 莫波 | 蔣本・廣韻 | 莫禾 |

（去36箇：16懶）

懶 [注文] 李永富[1973]推定：懶 沙土。又而縁反。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。S6176v・王一・王三に見えないため、陸本又音注なしとする。

| S6176v・王一・王三 | なし | 王二 | 而縁 | 蔣本・廣韻 | 而縁・如尭 |

（去36箇：17和）

和 [注文] 李永富[1973]推定：和 胡卧反。又胡過反。一。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。S6176vに見えず、相違もあるため、陸本又音注なしとする。

| S6176v | なし | 王一・王三 | 胡戈 | 王二 | 胡過 | 蔣本・廣韻 | 又音禾 |

（去36箇：19過）

過 [注文] 李永富[1973]推定：過 古卧反。又古和反。一。

又音注は諸本以下の通り（反切用字のみ示す）。蔣本・廣韻に見えないため、陸本又音注なしとする。

| 王一・王三 | 古和 | 王二 | 古禾 | 蔣本・廣韻 | なし |
### 3.37 廿韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>初期</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.38 勤韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>初期</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.39 闞韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>初期</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.40 漱韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>初期</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去 40 漱；10 醀】

釀 [注文] 李永富[1973]推定：釀 醞醸。女郎反。一。

「釀」を「醸」に改める。李永富[1973]が「釀」に作るのは単純失誤と思われる。

### 3.41 宕韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.42 敬韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 3.43 諍韻

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【去 43 諍；樓】

376 王二・蔣本・廣韻が「釀」に作る（王三は「釀」に作るが、これに対する龍宇純[1968]の言及なし）。

3.44 勝韻

| ①王仁昫 | 王一、王二 |
| ②中期 | 王二 |
| ③唐韻 | 蔣本 |

[去 44 勝；5 韻]

道[注文] 李永富[1973]推定：遉 羅候。古作値。丑鄭反。一。

「古作値」は王二にのみ見られるもので、王一・王三・廣韻に異体字注無く、蔣本は「又作値」としているため、陸本なしとする。

3.45 径韻

| ①初期 | P3694r |
| ②王仁昫 | 王一、王三 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

[去 45 径；5 韻]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

| 廣韻 | 定廷、又音亭。 | 銓 |
| 蔣本 | 定廷 | 二 |
| 王二 | 定廷 | 二 |
| 王三 | 定廃廷、又音亭。 | 二 |
| 王一 | 定廃廷 | △ |
| P3694r | 定廷 | … |
| 李推定 | 定 | 一 |

廷[追加] 義注が共通していること、蔣本に加字数注記の無いことなどから、陸本原有とする。

3.46 宥韻

| ①初期 | P3694r |
| ②王仁昫 | 王二 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

[去 46 宥；1 有]

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

| 廣韻 | 有又佑右 | 禳神助、堰、醉疫固、姫忧趙 | 侑電 | 《爾雅》曰～，菌 |
| 蔣本 | 有又佑右 | 禳神助、堰、醉疫固、姫忧趙、福 | 十一加～ |
| 王二 | 有又佑右 | 禳神助、堰、醉疫固 | 姫 |
| 王三 | 有又佑右 | 禳神助、堰、醉疫固 | 姫～ |
| 王一 | …又佑右 | 禳神助、堰、醉疫固 | 姫～ |
| P3694r | 有又佑右 | 禳神助、堰、醉疫固 | 十 |
| 李推定 | 有又佑右 | 禳神固 |

逸文（五行大義背記標記）に「陸法言云：朝廷。」とある。
【去46有：3胃】

《小韻內図示》 諸本以下の通り。

| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
|---|---|---|---|---|
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹

王三の二字目「胃」について龍宇純[1968:557]は「是此當出後人增之」としている。胃[追加] P3694rを始めとして2字目に置かないものが多いため、陸本未収とする。

【去46有：4書】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
|---|---|---|---|---|
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹

【去14有：10書】

《小韻内図示》 諸本以下の通り、「（記声）の字体はかなりの幅があるため表示しにくい」。胃[削除] P3694rに見えないことなどにより、陸本未収とする。

【去46有：12書】

《小韻内図示》 諸本以下の通り（「記声」の字体はかなりの幅があるため表示しにくい）。胃[削除] P3694rに見えないこと、諸本の義注に相違が見られることにより、陸本未収とする。李永富[1973]の推定は、蔣本に「加」注記が無いことを重視したものであろう。

【去46有：14書】

《小韻内図示》 諸本以下の通り。

| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
|---|---|---|---|---|
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹

義注は諸本以下の通り。

| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
|---|---|---|---|---|
| 腹本 | 腹 | ︎ | 腹 | 腹
P3694r・王一・王三の如く推定する。劉・ほか[1936]の王一是「奺」を「倵」に誤っており、李永富[1973]その推定に影響を与えていると思われる。

[去46有；18秀]

繆 [注文] 李永富[1973]推定：繆 五色備。

P3694r 無訓で、諸本に相違も見られるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>3.47 候韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[去47候；1候]

候 [注文] 李永富[1973]推定：候 伺候。胡遷反。六。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

P3694r 無訓で、諸本に相違も見られるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>3.48 幼韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>3.49 沁韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>3.50 豔韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[去50豔；10殯]

《小韻内図示》諸本以下の通り。
3.51 結韻

| ① 初期 | P3694r
| ② 王仁昫 | 王一\(^\circ\)、王三\(^\circ\)
| ③ 中期 | 王二\(^\circ\)
| ④ 唐韻 | 蔣本\(^\circ\)

3.52 證韻

| ① 初期 | P3694r
| ② 王仁昫 | 王一\(^\circ\)、王三\(^\circ\)
| ③ 中期 | 王二\(^\circ\)
| ④ 唐韻 | 蔣本\(^\circ\)

3.53 崁韻

| ① 初期 | S6156r\(^\circ\)、P3694r
| ② 王仁昫 | 王一\(^\circ\)、王三\(^\circ\)
| ③ 中期 | 王二\(^\circ\)
| ④ 唐韻 | 蔣本\(^\circ\)

[去 53 崁；7 崁]

3.54 舯韻

| ① 初期 | S6156r\(^\circ\)、P3694r
| ② 王仁昫 | 王一\(^\circ\)、王三\(^\circ\)
| ③ 中期 | 王二\(^\circ\)
| ④ 唐韻 | 蔣本\(^\circ\)

[去 54 舯；1 舯]

《小韻內図示》 諸本以下の通り。

周祖謨[1951:434、1938:471]は廣韻（沢存堂本）「踜」を「倰」に訂している。
上田正[1975:179]は陸本正文「倰」について「倰の誤」を注している。
<table>
<thead>
<tr>
<th>永遠</th>
<th>陷陥</th>
<th>腹脹</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蒋本</td>
<td>陷陥</td>
<td>腹</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>陷陥</td>
<td>腹</td>
</tr>
<tr>
<td>王一・王三</td>
<td>陷陥</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P3694r</td>
<td>陷陥</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>陷陥</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.55 鑑願

②初期 | S6156r；P3694r |
④王仁昫 | 王一；王三 |
⑤中期 | 王二 |
⑥唐韻 | 蔣本 |

3.56 梵韻

②初期 | P3694r |
④王仁昫 | 王一；王三 |
⑤中期 | 王二 |
⑥唐韻 | 蔣本 |

【去56梵；3緒】【去56梵；4次】【去56梵；5倠】

第4節 入声

4.1 屋韻

[入1韻；2獨]

(小韻内図示) 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>蔣本</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
</tr>
<tr>
<td>七</td>
<td>三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

liced

（小韻内図示） 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>蔣本</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>王一</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
<td>牠yre</td>
</tr>
<tr>
<td>七</td>
<td>三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ridged

諸本で位置・注文に共通性があるため、陸本原収とする。李永富[1973]は切三「卜」「喱」を載せ忘れており、「喱」を陸本未収としたものと思われる。

【入1韻：30箇】


又音は切三にのみ見え、王一・王三・王二・蔣本・廣韻に見えないため、陸本なしとする。

【入1韻：36箇】


「譚」を「踏」に改める。李永富[1973]が「譚」に作るのは単純失誤であろう。

4.2 沃韻

【入1韻；2獨】

P3694r・王一は残欠が多く、議論に関わらないため省略する。
### 4.3 韻類

| ①初期 | 切三・S6156v |
| ②王仁昫 | 王二 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

### 4.4 韻類

| ①初期 | 切三・S6156v |
| ②王仁昫 | 王二 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

### 4.5 韻類

| ①初期 | 切三・P3694v |
| ②王仁昫 | 王二 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

注文：李永富[1973]推定：綍，紼
「綍」を「絡」に改める。李永富[1973]が「綍」に作るのは単純失誤である。

### 4.6 韻類

| ①初期 | 切三・P3694v |
| ②王仁昫 | 王二 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

注文：李永富[1973]推定：絺，紬
異体字注は、王一に「…作絺」、王二に「…絪」あるが、P3694v・蔣本に見えないため、陸本なしとする（王三は脱落と考えられ、廣韻は「絪」を正文として掲出し「上同」と注している）。

### 4.7 韻類

| ①初期 | 切三・P3694v |
| ②王仁昫 | 王三 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

### 4.8 韻類

| ①初期 | 切三・P3694v |
| ②王仁昫 | 王三 |
| ③中期 | 王二 |
| ④唐韻 | 蔣本 |

- 170 -
4.9 月韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ②初期 | 切三□、P3694v
| ③王仁昫 | 王一□、王三□
| ④中期 | 王二□
| ⑤唐韻 | 蔣本□

（入 9 月；5 噜）

「嘔」注文

<table>
<thead>
<tr>
<th>切</th>
<th>居劣反</th>
<th>此字亦入薛部一</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3694v</td>
<td>逆気乙劣反</td>
<td>一字亦入薛部</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>乙劣反氣逆</td>
<td>一字此入薛部一</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>乙劣反氣</td>
<td>一字此亦入薛部</td>
</tr>
</tbody>
</table>

「氣逆」を「逆気(逆氣)」とし、その後に切三・P3694v・王三にほぼ共通して見られる「此字亦入薛部。」を認める。なお、蔣本・廣韻の本小韻にこの字は無く、廣韻では次小韻（入 9 月；6 噜）に見られ「逆氣。又乙劣切。」と注されている（蔣本は本小韻の字数注が「三」となっており、「嘔」を脱しているとも考え得る）。

4.10 没韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ②初期 | 切三□、P3694v
| ③王仁昫 | 王一□、王三□
| ④中期 | 王二□
| ⑤唐韻 | 蔣本□

4.11 末韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ②初期 | P3696(p11)□、切三□、P3694v
| ③王仁昫 | 王一□、王三□
| ④中期 | 王二□
| ⑤唐韻 | 蔣本□

（入 11 末；9 豁）

「豁」注文

| 号 | 著体 | [注文] | 李永富[1973]推定：| 豁 | 氣逆。乙劣反。一。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

「豁」は「@Id谷」に作る。異体字注は切三に「俗作図」とあるが、P3694v・王一・王三・王二に見えないため、陸本なしとする（李永富[1973]は切三に従っている）。

4.12 黜韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| ②初期 | 切三□
| ③王仁昫 | 王一□、王三□
| ④中期 | 王二□
| ⑤唐韻 | 蔣本□

381 本小韻は特殊な例であり検討すべきことは多いが、かく推定しておく。なお、本小韻については、龍宇純[1968:625]、張・闕[2008:2226;2404<1718>]等参照。

382 正文字体は P3694v・王一・王三が「豁」、王二が「@Id谷」に作る。陸本正文は表示可能な「豁」としておく。
4.13 鍾韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

括号内13鍾；9割

「譚」を「讌」に改める。李永富[1973]が「譚」に作るのは単純失誤であろう。

4.14 屑韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

括号内14屑；19割

諸本（新撰字鏡逸文を含む）全て「多節」の後に「目」が見られるため、これを認める。李永富[1973]の推定は見落としによるかと思われる。

4.15 薪韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P5531(3); P4036</td>
</tr>
</tbody>
</table>

括号内15薪；25薪

例[注文] 李永富[1973]探定: 薪 薪見。芳滅反。三。
初字「薪」を「暫」に改める。李永富[1973]が「薪」に作るのは単純失誤。

括号内15薪；18嘔


4.16 錫韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①初期</th>
<th>切三</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王一、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P5531(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

括号内16錫；4錫

【小韻内図示】 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

383 本小韻は切三・王には見られない。また、（入9月；5嘔）と関連する（本章同項参照）。

- 172 -
4.17 昔韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期代</th>
<th>切分</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王二、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P5531(4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【入 17 昔；1 惜】

惜 [注文] 李永富[1973]推定：惜 佇。

義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切分</th>
<th>王三・蔣本</th>
<th>蔣本・廣韻</th>
<th>惜惜。～。</th>
</tr>
</thead>
</table>

【入 17 昔；4 銅】

数 [注文] 李永富[1973]推定：数 猷。又徒故反。

又音は切三にのみ見え、王一・王三・蔣本・廣韻に見られないため（王二は注文脱落）、陸本なしとする。

【入 17 昔；8 姫】

適 [注文] 李永富[1973]推定：適 往。又施隻・都歴二反。

又音（音注）は諸本以下の通り。切三に見えないため（王三は脱落と考えられる）、陸本又音注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>切分</th>
<th>王三</th>
<th>王一</th>
<th>王二</th>
<th>蔣本</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>なし</td>
<td>又施隻反。</td>
<td>字有三音。</td>
<td>又施隻・都歴二反。</td>
<td>又施隻切。又都歴切。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.18 妻韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>期代</th>
<th>切分</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②初期</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>④王仁昫</td>
<td>王二、王三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤中期</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P5531(4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本章（平 17 眞；1 眞）「真」項参照。
## 4.19 陌韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
<th>唐韻</th>
<th>大唐刊謬補闕切韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td>王三、王三</td>
<td>王三</td>
<td>蔣本</td>
<td>P5531(4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【入19陌；3伯】

注文は諸本以下通り。相違があるため、陸本無訓とする。

切三・王二 近。王一 近。王三 急。蔣本 遠。廣韻 近也。急也。遠也。附也。

## 4.20 合韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>陸法言</th>
<th>初期</th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
<th>唐韻</th>
<th>大唐刊謬補闕切韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ch3605</td>
<td>切三</td>
<td>王三</td>
<td>王三</td>
<td>蔣本</td>
<td>P2015(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【入21盍；9倴】

注文2字目「倴」を「倴」に改める。諸本の義注は以下の通り（王一は欠損が多いため省略）。

### 4.21 倴韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th>王仁昫</th>
<th>中期</th>
<th>唐韻</th>
<th>大唐刊謬補闕切韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td>王三</td>
<td>王三</td>
<td>蔣本</td>
<td>P2015(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【入21盍；9倴】

注文2字目「倴」を「倴」に改める。諸本の義注は以下の通り（王一は欠損が多いため省略）。

### 4.21 倴韻

切三■栃，不着■。王三不著事。王二僕々，不着事。蔣本・廣韻僕々，不著事。

李永富[1973]の推定は、王二「僕々」の「々」を直前の「僕」と解したものであろう。

### 4.22 洽韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王二、王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2015(3)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.23 狩韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王二</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>中期</td>
<td>王二</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2015(3)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[入23狩；7呷]

### 4.24 業韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>中期</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2015(3)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.25 忿韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td>P3799</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>中期</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2015(3)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.26 緝韻

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>初期</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>切三</td>
<td>P3799</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王仁昫</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>中期</td>
<td>王三</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>唐韻</td>
<td>蔣本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[入26緝；16岌]

岌 [注文] 李永富[1973]推定：岌 高皃。魚及…。一。
李永富[1973]は「反」とあるべきところを「‥」（横に二点）に作っているため、「反」に改める。

4.27 薬韻

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①初期</td>
<td>切三、P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>②長孫訥言</td>
<td>Dx1372+3703</td>
</tr>
<tr>
<td>③王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>④中期</td>
<td>王三、S6012</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[人27 薬；7 綴]

薬 [注文] 李永富[1973]推定： 薬 大脣“薬”字；語偃反。

注文内字音注の反切用字は諸本以下の通り。

P3799・王三・蔣本 言偃 王二 語偃 廣韻 魚韻

李永富[1973]は王二を採っているが、P3799・王三・蔣本の「言偃」とする。

[人27 薬；12 綴]

芍 [注文] 李永富[1973]推定： 芍 芍薬。

注文は王二が「苼薬」となっており、李永富[1973]はこれに従っているが、他本によれば「蕭該云」以下が認められる。以下に本稿推定も含めて示す（長文のため2段に分ける）。

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>①長孫訥言</td>
<td>Dx1372+3703</td>
</tr>
<tr>
<td>②王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>③中期</td>
<td>王三、S6012</td>
</tr>
<tr>
<td>④唐韻</td>
<td>蔣本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[人28 鎋；3 綴]

轢 [注文] 李永富[1973]推定： 轢 陵轢。又零激反。

又音注は諸本以下の通り。蔣本になく、相違も見られるため、陸本又音注なしとする。

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dx1372+3703・廣韻</td>
<td>又音歷。王三 又力的反。王二 又零激反。蔣本 なし</td>
</tr>
<tr>
<td>轢 [注文] 李永富[1973]推定： 轢 轢駝。又他各反。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

又音注は諸本以下の通り。Dx1372+3703・王三に見えないため、陸本又音注なしとする。

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dx1372+3703・王三 なし</td>
<td>王二 又他各反。蔣本・廣韻 又音託。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

386 蔣本は「又音駝託」となっており、衍字「駝」があるため（蔣一安[1973:1238]）、これを除外して示す。
【入28 鍬；14畫】

《小韻內図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>部</th>
<th>字</th>
<th>謝本</th>
<th>蒔本</th>
<th>王二</th>
<th>S6012</th>
<th>王三</th>
<th>Dx1372+3703</th>
<th>李推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【削除】Dx1372+3703未収であり、他本における位置・注文にも相違があるため、陸本未収とする。

【入28 鍬；15畫】

《小韻內図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>部</th>
<th>字</th>
<th>謝本</th>
<th>蒔本</th>
<th>王二</th>
<th>S6012</th>
<th>王三</th>
<th>Dx1372+3703</th>
<th>李推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
<td>鍬</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【追加】 諸本で位置・注文に共通性があるため、陸本原有とする。李永富(1973)推定陸本では字数注2に対し実数1となっているため、単に「鍬」を記し忘れたものかと考えられる。

4.29 職韻

<table>
<thead>
<tr>
<th>①初期</th>
<th>P4746</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>②長孫訥言</td>
<td>Dx1372+3703</td>
</tr>
<tr>
<td>③王仁昫</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>④中期</td>
<td>王二、S6012、S6013</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤唐韻</td>
<td>諸本</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥大唐刊書補闕切韻</td>
<td>P2014(9r)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【入29 鍬；7息】

《小韻內図示》 諸本以下の通り。

<table>
<thead>
<tr>
<th>部</th>
<th>字</th>
<th>謝本</th>
<th>蒔本</th>
<th>王二</th>
<th>S6012</th>
<th>王三</th>
<th>Dx1372+3703</th>
<th>李推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
<td>熒</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【削除】 諸本で義注に相違があること、蔣本で「加」が付されていること387などにより、陸本未収とする。

【入29 職；8差】

387 蔣本の字数注は「五加一」の「五」の右に「六」と記している。また、「加」注記が2字に付されているが、加字数注記「加一」と対応していない。

- 177 -
寔 [注文] 李永富[1973]推定： 實。常職反。五。

S6012 無訓で、諸本に相違も見られるため、陸本無訓とする。

【入 29 職；19 に】
義注は諸本以下の通り。相違があるため、陸本無訓とする。

王三 翼。 王二 羽。 蒋本 羽翼。又姓～。 廣韻 羽翼。～。

【入 29 職；20 通】

《小韻内図示》 諸本以下の通り（下線字は注文からの推定）。

<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>即稷</th>
<th>樑模</th>
<th>蝶模</th>
<th>禽DU萱獨～</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蒋本</td>
<td>即稷</td>
<td>樑模</td>
<td>蝶模</td>
<td>禽DUexist</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>即稷</td>
<td>樑模</td>
<td>蝶模</td>
<td>禽DUexist</td>
</tr>
<tr>
<td>S6013</td>
<td>即稷</td>
<td>樑模</td>
<td>蝶模</td>
<td>禽DUexist</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>即稷</td>
<td>樑模</td>
<td>蝶模</td>
<td>禽DUexist</td>
</tr>
<tr>
<td>P4746</td>
<td>即稷</td>
<td>◇模</td>
<td>□模</td>
<td>□模</td>
</tr>
<tr>
<td>李推定</td>
<td>即稷</td>
<td>樑模</td>
<td>蝶模</td>
<td>禽DUexist</td>
</tr>
</tbody>
</table>

複【削除】 王二未収であること、P4746 の字数注が「七」となっていることなどにより、陸本未収とする。
即【注文】 李永富[1973]推定： 即 既。子力反。八。

P4746・S6013 ともに無訓のため、陸本無訓とする。

【入 29 職；21 通】
逼 [注文] 李永富[1973]推定： 逼 迫。彼側反。二。

S6013 無訓であり、P4746 に見える「迫」字も爾雅による増補と考えられるため、陸本無訓とする。

4.30 德韻

① 初期 P4746
④ 王仁昫 王三
⑤ 中期 王三、S6013
⑥ 唐韻 蒋本
⑦ 大唐刊謬補闕切韻 P2014(9r)(9v)

4.31 業韻

① 初期 P4746
① 王仁昫 王三
⑤ 中期 王三、S6013
⑥ 唐韻 蒋本
⑦ 大唐刊謬補闕切韻 P2014 (9v)

4.32 乏韻

① 初期 P4746
④ 王仁昫 王三
⑤ 中期 王三、S6013
⑥ 唐韻 蒋本
⑦ 大唐刊謬補闕切韻 P2014(9v)

(入 32 之；2 法)
異体字注は諸本以下通り（S6013は、割注左が欠損しており不明）。P4746に見えず、諸本相違があるため、陸本異体字注なしとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>P4746</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>蔣本</th>
<th>廣韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>なし</td>
<td>说自己。 正作國字。 （単獨イタ）</td>
<td>亦作諸丘正。 澀 上同。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【入3乏；3蔭】

小韻


<table>
<thead>
<tr>
<th>廣韻</th>
<th>恐受財。 史記云：恐หน่วยงาน諸侯。 起法切。 又呼葛切。 二。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔣本</td>
<td>起法反。 恐受財。 史記曰：恐諸侯。 一。</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>起法反。 又虚割反。 恐受財。 史記云： 諸侯也。 一。</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>起法反。 恐受財。 史記曰：恐諸侯。 二。</td>
</tr>
<tr>
<td>P4746</td>
<td>恐受財也。 史記曰：恐諸侯。 起法反。 一。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本稿推定

恐受財也。 史記曰：恐諸侯。 起法反。 一。 おわりに

以上、本章では李永富 [1973] が推定・復元した陸法言『切韻』の修正内容について述べた。以下に修正結果をまとめめる。

まず、正文は、63 字を削除、58 字を追加した。李永富 [1973] は、陸法言『切韻』に 11163 字を復元しているが、本稿では 11158 字となっている（小韻数は上田正 [1975] の 3368 から 3 を削り 3365 となった）。削除・追加した 121 字が全体に占める割合は 1%である。正体については、全体の 6%にあたる 678 字を改めている。従って李永富 [1973] 正文の 7%に修正を加えたこととなる。

注文については算出し難いが、条数で述べると、正文を削除・追加した上記 121 字（条）391を含め 415 条存在する。この点で、李永富 [1973] の修正は 4%弱である。また、李永富 [1973] は「〻」を用いていないが、本稿では 1307 条に用いている。以上に上田正 [1975] 基づいた小韻反切の更変を加えると 1819 条となり、修正度は 16%に達する。

388 本稿推定注文は伊藤祥司氏に同じ。
389 文字 code 上の修正である。また、切韻表で列を変更したものが 64 箇所存在する。意符・諧声符などの相違がある比較的大きな変更は本文で採り上げたが、小さな相違を判断したものは採り上げていない。注文も同様。
390 例えば正文に 5 字の注文が付されていたとして、ここから 2 字を追加する場合もある、3 字を削除する場合もあり、あるいは 1 字に変更を加える場合もあり得る。またこれらが混在する場合もある。これらを別と見るか、正文に属するものとして同列に扱うか、計数を変えてくる。なお、ここでは字体差は含まない。
391 正文の追加・削除は、注文の追加・削除につながる。
392 [平 1 東；29 通]「薔」と [上 40 通；17 等]「零」は例外。
393 注文内における異体字の差は含まない。
終章

1 結語

隋の601年に陸法言が撰述した『切韻』は、唐代に多くの增補本を生み出した。しかし、これら切韻系韻書は、北宋の1008年に『廣韻』が成立するとともに姿を消すこととなる。『廣韻』は切韻の代用としての価値を発揮したが、『切韻』との違いについては不明のままであった。それを一変させたのが、20世紀初頭におこった多数の切韻残巻の発見である。切韻残巻は続々と学界に紹介されるようになったが、残巻を用いた音韻学的・文献学的研究も進展していった。1947年に完本の王仁昫『刊謬補缺切韻』が出現したことは、それに拍車をかけるものであった。

しかし、残巻発見以前より『切韻』の代用とされてきた『廣韻』も未だに重要な位置を占めている。それは、校訂が行き届いていること、索引を備えていること、切韻系韻書の集大成として豊富な内容を収録していること、といった利点をもつからといえよう。完本の王仁昫『刊謬補缺切韻』もこうした点では『廣韻』に及ばない。とはいえ、陸法言原本から400年を経た『廣韻』には、相応の改変があり、不純物も含まれている。原本の陸法言『切韻』が必要とされるのも必然であった。

そうしたなかで、陸法言『切韻』の復元をおこなったのが台湾の李永富『切韻輯斠』である。線装本8冊に及ぶこの書は、陸法言『切韻』全体を推定・復元した優れた研究である。ただし、復元に用いたテクストの質・量が十全でなく、復元の方法が多問題を含んでいた。また、文献学的な復元であったために音類が示されておらず、音韻学的研究に用いるには不十分な点が残るものであった。

一方、別の観点から陸法言『切韻』の推定・復元をおこなったのが、日本の上田正『切韻諸本反切総覧』である。用いたテクストの質・量そして方法は李永富『切韻輯斠』にあるものであり、音韻学的研究に必要な音類をも示している。しかし、復元したのは小韻の有無・順序・反切といった一部に限られ、全体を覆うものではなかった。そしてわずかではあるものの、修正意見が出されていた。

以上の、李永富『切韻輯斠』、上田正『切韻諸本反切総覧』は共に優れた研究であったが、出版地・出版数の事情であろうか、日本国外での利用が著しく少ない。そしてまた、この二書に続く陸法言『切韻』復元の研究成果は、その必要性が指摘されてはいたものの、公刊されることがなかったのである。

本稿は、こうした状況を踏まえ、より精密な陸法言『切韻』の姿を求めることとした。そのために、李永富『切韻輯斠』復元の陸法言『切韻』に修正を施すという方法を用いた。第3章において、李永富『切韻』に見られる個々の問題点を採り上げ、修正を加えてある。その結果は『切韻表』に反映されている。李永富『切韻』修正の結果は以下の通りである。正文(見出し字)・注文ごとに分けて述べる。

まず、正文は、63字を削除、58字を追加した。李永富『切韻輯斠』に11163字を復元しているが、本稿では11158字となっている。削除・追加した121字が全体に占める割合は1%である。字数については、全体の6%にあたる678字を改めている。従って李永富『切韻』修正の7%に修正を加えたこととなる。

注文については算出しやすいが、条数で述べると、正文中削除・追加した上記121字(条)を含め415条存在する。この点で、李永富『切韻輯斠』の修正は4%弱である。また、李永富『切韻』は「〻」を用いていないが、本稿では1307条に用いている。修正により1819条となり、修正度は16%に達する。

以上、李永富『切韻』を修正することで、より精密な陸法言『切韻』のテクストを作成した。小韻部分については、上田正『切韻諸本反切総覧』に多くを負ったが、併せて音韻学的研究に必要な音類も補っている。従って、文献学的研究・音韻学的研究いずれにも利用可能な陸法言『切韻』のテクストを完成させることができたと考える。

2 今後の展望

前述の如く、本稿では李永富『切韻輯斠』復元の陸法言『切韻』に種々の修正を加えることで、より原本に近いテクストを完成することができた。この点に関しても本稿の目的は十分に達成されたといえ
よう。今後の研究、なかでも漢字音研究にとって、切韻表に示された収録字やその音類は、その土台となるものである。


その上でまず必要なのが、後期残巻との対照である。本稿が主として用いたのは、切韻系韻書のなかでも前期中期にあたる残巻である。当然ながら、切韻系韻書の祖本である陸法言『切韻』の復元において、後期残巻の優先度は劣るものであるが、しかし、復元精度を高める上で、後期残巻との対照はやはり必要となってくる。

次に挙げられるのは、逸文資料の積極的な利用である。本稿で用いた逸文資料はかなり部分的なものであったが、豊富に残る逸文資料を活用しない手法は、とはいえ、逸文資料を十二分に用いるためには、逸文の信頼性を証明する必要がある。その意味で、逸文に対する研究を今後しなければならないこともまた付け加えなければならない。

以上は、『切韻』資料の利用による陸法言『切韻』復元精度向上のための課題である。しかし、陸法言『切韻』復元精度向上のためには、『切韻』資料以外への研究も深めなければならない。その代表は『玉篇』である。

今日残る最も古い完本である王仁昫『刊謬補缺切韻』は、主に原本系『玉篇』によって増補されている。従って、原本系『玉篇』と対照させ、増補部分を見極めることが重要であるが、本稿では原本系『玉篇』を十分活用していない憾みがある。ただし、『玉篇』側の問題もある。『切韻』と同様に原本系『玉篇』をまた、部分的な残巻しか残されていないのである。また、原本系『玉篇』は、逸文や抄録本にその姿を留めており、原本系『玉篇』により一定の復元が可能である。従って、『玉篇』資料の整理、原本系『玉篇』の復元もまた、今後の研究課題である。


また、本稿が扱った残巻の分類は多くを上田正氏に負っているが、分類法についても再考が必要であろう。残巻は殆どが撰者不明のものであるが、切韻系韻書全体の実態を明らかにする上でも、それぞれの特徴を見極めていく必要がある。

以上、『切韻』の文献学的な課題を中心に述べてきた。しかし、本稿の成果に基づき行われるべきは、何といっても音韻史・漢字音研究である。広大な漢字文化圏にあまねく点在する漢字音を拾い集め、多くの謎を解き明かす。それは最大にして畢生の研究課題である。
参考文献
荒見泰史[2010]「書評 張浦泉主編『敦煌経部文獻合集』(中華書局 2008.8)」『アジア社会文化研究』11
有坂秀世[1944]『国語音韻史の研究』明世堂書店
有坂秀世[1957]『国語音韻史の研究 增補新版』三省堂
池田恵[2010]「Book Review 敦煌漢文写本の経書・小学類全集－張浦泉主編審訂『敦煌経部文献合集』(一～十一)」『東方』353
池田証壽[2014]「平安時代漢字字書総合データベース－現状と課題 2014 夏－」『漢デジ:デジタル翻刻の未来 2014』
伊藤美重子[1998]「長孫訥言箋注本『切韻』残巻初探－切韻の中の説文－」『お茶の水女子大学中国学会報』17
伊藤美重子[1999]「長孫訥言箋注本『切韻』の説文引用例について－S2055、P3693 を例として－」『お茶の水女子大学人文科学紀要』52
井上亘[2004]「『切韻』がつくられた夜－「講学」補論－」『呴沫集』11（『中国関係論説資料』46 所収）
伊原沢周[1998]「王国維の号“觀堂”について」『アジア文化学科年報』1
上田正[1956]「東宮切韻論考」『国語学』24
上田正[1957a]「全本王氏切韻について」『中国語学』69
上田正[1957b]「切韻傳本論考」『神田博士選訳記念 書誌学論集』神田博士選訳記念会
上田正[1968]「陸法言切韻集逸」『東方学』36
上田正[1969]「十韻彙編」『中国語学新辞典』光生館
上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会
上田正[1974]「書評 A 潘重規著『瀛涯敦煌韻輯新編』 B 李永富著『切韻輯斠』」『東方學』47
上田正[1975]「切韻諸本反切総覧」均社
上田正[1980]「切韻」『国語学大辞典』東京堂出版
上田正[1981a]「ソ連にある切韻残巻について」『東方学』62
上田正[1981b]「「東宮切韻」所引「曹憲」について」『訓点語と訓点資料』66
上田正[1981c]「新撰字鏡の切韻部分について」『国語学』127
上田正[1984]「切韻逸文の研究」汲古書院
上田正[1986a]「玄応反切総覧」私家版
上田正[1986b]「希麟反切総覧」私家版
上田正[1986c]「玉篇反切総覧」私家版
上田正[1987]「慧琳反切総覧」汲古書院
上田正[1989]「『書評』周祖譚著『唐五代韻書集存』『均社論叢』16
遠藤光恵[1988]「P3696 の第 10・12・13 片について」『中國語學研究 開篇』6
遠藤光恵[1989a/2001a]「切韻の韻序について」『藝文研究』54
遠藤光恵[1989b/2001a]「『切韻』反切の諸來源－反切下字による識別－」『日本中國學會報』41
遠藤光恵[1989c/2001a]「『切韻』小韻の層位わけ」『論集』30
遠藤光恵[1990a]「在欧のいくつかの中国語音韻史資料について」『中國語學研究 開篇』7
遠藤光恵[1990b/2001a]「臻櫛韻の分韻過程と莊組の分布」『日本中國學會報』42
遠藤光恵[1990c/2001a]「『切韻』における稀少反切上字の分布」『中國語學』237
遠藤光恵[1990d/2001a]「『切韻』の「字」について」『論集』31
遠藤光恵[1991/2001a]「『切韻』における唇音の開合について」『日本中國學會報』43
遠藤光恵[1995]「北京からパリへ——ヨーロッパ中国語学の旅(5)」『中国図書』1995：8
徐朝东[2012]『蒋藏本《唐韵》研究』商务印书馆
楊正業・馮舒冉・魏現軍・楊濤(輯校・點校)[2013]『古佚三書 《上元本玉篇》《韻》《小學鈎沉三編》』四川出版集團・四川辭書出版社
葉鍵得[1988]『十韻彙編研究』臺灣學生書局
楊正業・馮舒冉・魏現軍・楊濤[2013]『古佚三書 《上元本玉篇》《韻》《小學鈎沉三編》』四川出版集團・四川辭書出版社
葉鍵得[2015]『十韻彙編研究』萬卷樓圖書股份有限公司
曾晓渝・劉春陶[2010]『《切韵》音系的綜合性質再探討』『古汉语研究』2010年01期
張涌泉(主編審訂)・關長龍(小學類韻書之屬撰)『敦煌經部文獻合集』中華書局
趙少咸[2016a]『唐寫本唐韻校記』中華書局
趙少咸[2016b]『唐寫本切韻殘卷校記』中華書局
趙少咸[2016c]『敦煌掇瑣本切韻校記』中華書局
趙少咸[2016d]『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻校記』中華書局
鄭張尚芳[2003]『上古音系』上海教育出版社
鄭張尚芳[2013]『上古音系 (第二版)』上海教育出版社
周祖謨[1938/1960]『廣韻校勘記』商務印書館
周祖謨[1948/2004]『辨唐寫本孫愐唐韻殘葉』『申報・文史』27
周祖謨[1951/1960]『廣韻校本』商務印書館
周祖謨[1958/2004]『論裴務齊正字本刊謬補缺切韻』
周祖謨[1960]『廣韻校本 附校勘記』中華書局
周祖謨[1963]『切韻的性质及它的音系基礎』『語言學論丛』5
周祖謨[1965/2004]『唐五代韻書集存序言』
周祖謨[1966a/1966b]『王仁昫切韻著作年代釋疑』
周祖謨[1966b]『問學集』中華書局
周祖謨[1983]『唐五代韻書集存』中華書局
周祖謨[1994]『唐五代韻書集存』(增補本) 臺灣學生書局
周祖謨[2004]『周祖謨語言文史論集』學苑出版社
王聯曾[1957]『Un Dictionnaire Phonologique Des T'ang』『Toung Pao』45

依拠テキスト・データベース（上記文献以外）
『敦煌寶藏』黄永武主編、新文豐出版、1981
『敦煌書法叢刊』饒宗頤編集・解説、二玄社、1984
『大谷文書集成』法藏館、1984-2010
『敦煌吐魯番文獻集成』上海古籍出版社、1992～
『王重民向達所攝敦煌西域文獻照片合集』李德範主編、北京圖書館出版社、2008
『校正宋本廣韻 附索引』藝文印書館、1967
『宋本廣韻・永禄本韻鏡』江蘇教育出版社、2002
『鉅宋廣韻』上海古籍出版社、1983
『原本玉篇殘卷』中華書局、1985
『高山寺古辭書資料 第一』東京大学出版会、1977
『纂隸萬象名義校釋』呂浩、學林出版社、2007
『大廣益會玉篇』中華書局、1987
Gallica http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop
国際敦煌プロジェクト http://archive.fo/M9Hh
漢字データベースプロジェクト http://kanji-database.sourceforge.net/index.html
電網韻図（伊藤祥司） http://benzo0120.es.land.to/QYT/INDEX.HTM
HDIC 平安時代漢字字書総合データベース（代表：池田証壽） https://github.com/shikeda/HDIC
付論「乾（カン）」「転（ケン）」字考

１ はじめに

本稿は、一般的に異体字の関係にあると見なされている「乾」 「転」の二字が、主として唐代には、「乾」を「カン（平声寒韻見母）」に、「転」を「ケン（平声仙韻群母）」に用いるという区別があったこと、すなわち形・音・義が異なる別字として機能していたことを指摘し、それが、経典、科挙制度の整備にともなう異体字整合によって統合されていった過程を検証するものである。

たとえば、現在用いられる大型字典『漢語大字典』乙部には、「乾」のほかに、「卓」 「乞」 「転」 「𠃵」が見られるが、この三字はすべて「同乾」としており、音・義による区別については触れていない。このような、現在一般的に見られる「乾」字二音（カン・ケン）の扱いは、おおむね宋代以降の字書・韻書等の記述に基づいている。たとえば、北宋の大中祥符元年（1008）に成立した韻書『大宋重修廣韻』（以下『廣韻』）には、正文（見出し字）として「乾」字が次の二箇所に収められている。

Ⓐ 乾字
平声寒韻（見母開口1等）第11小韻「干（古寒切）」
乾字抜云、本音虔、今借為乾濕字。又姓、出何氏姓苑。
Ⓑ 乾字
平声仙韻（群母開口3等B類）第39小韻「乾（渠焉切）」
乾天也。君也。堅也。

この『廣韻』に見られる区分に従って、現代ではこの二音がそれぞれ次のように使い分けられている。

Ⓐ 中古音：平声寒韻
「乾」のほかに「卓」 「乞」 「転」 「𠃵」などに用いる
Ⓑ 中古音：平声仙韻
「乾」天也。君也。堅也。渠焉切。又音干。九。

ところで、『廣韻』の少しあとに成立した韻書『集韻』の平声𠃵（仙）韻にある正文「乾」には、その注文に「俗作転」とあるように、異体字「転」が存在する。また、清代に編纂された『康熙字典』も『集韻』の記述を踏襲しており、中古音を用いる異体字として認識されているのである。

なお本稿は、冒頭で述べた通り、かつて「乾（カン）」と「転（ケン）」の区別があったことを論ずるものであるが、実際に参照したのは、写本に表れる字形が中心である。写本に表れる字形には当然ながら幅があり、活字に置き換えることにより、左部（偏）に「卓」 「卓」 「右部（旁）に「乞」 「乞」 「し」などの違いを示すことができただけである。ただし、別字と見なさざる差異は、右部（旁）にあると認められるため、本稿では「乞（乞）」

字体等の用語については、石塚[1984:11、2012:2]が次のように規定している。「書体」：漢字の形に於て存在する社会共通の様式。多くは漢字資料の目的により決まる。楷書・草書等。「字体」：書体内に於て存在する一々の漢字の社会共通の基準。「字形」：字体内に於て認識する一々の漢字の書写形（印字）された形そのもの。「字種」：社会通念上同一のものと認識され、一般的に音韻と意味が共通する相互交換可能な漢字字体の総合。

本稿における用語もこれに従うが、本稿は、同一「字種」（異体字）とされる「乾」 「転」が、別字として用いられていたことを述べるものである。

394 字体等の用語については、石塚[1984:11、2012:2]が次のように規定している。「書体」：漢字の形に於て存在する社会共通の様式。多くは漢字資料の目的により決まる。楷書・草書等。「字体」：書体内に於て存在する一々の漢字の社会共通の基準。「字形」：字体内に於て認識する一々の漢字の書写形（印字）された形そのもの。「字種」：社会通念上同一のものと認識され、一般的に音韻と意味が共通する相互交換可能な漢字字体の総合。

395 沢存堂本に拠る。
396 これに続いて、異体字「乾 古文」が置かれる。なお本稿では、用例の掲出に際し、一字分のスペースを用いて正文と注文を区切る。
397 現代中国では「千」字が用いられる。
398 北京図書館蔵宋本に拠る。
399 『康熙字典』は、乙部「転」字に対し、「集韻、俗乾字」と注し、それ以外のことは記述していない。
400 部分的ではあるが、「乾」 「転」の区別を字形と結びつけて言及したものもある。
401 太田[1982]は、『祖堂集』に表れる字体について「編集の過程で気付いたこと」として、「乾」はカンと読む場合とケンと読む場合とでは字体が異る。」と述べ、「乾（乾）」と「転」（～転）を区別し排列している。
402 また、小倉[1995:429]は、九条家本『法華経音』（平安末写）に見る記述から、「乾（カン）」と「転（ケン）」について「別字として書き分ける伝統」が存在した可能性を示唆している。
と「し」の立派として捉えるものとし、特に必要のない場合、「乾」（カン）と「乳」（ケン）とで代表させて示す401。また、写本については特に敦煌残巻本402を扱うが、これには、汚損、誤写が散見され、書写字形、写真の状態などにより、判読の困難なものも非常に多い。したがって、用例の掲出に際しては、「乾（乳）」以外の文字についても、論旨にかかわらない差異は拾象することができる403。

2 『切韻』における区別

隋の仁寿元年（601）に成立した韻書、陸法言撰『切韻』は、『廣韻』に到るまでに幾度も増補改訂され、それらは「切韻系韻書」と呼ばれ、その多くは散佚しているが、一部は敦煌残巻本を中心に知られている404。このうち、平声寒韻、平声仙韻の両者を存するものに、S.2071（切三）、P.2011（王一）、完本王韻（王三）の三種がある。また、平声寒韻のみを存するものにTID.1015が、平声仙韻のみを存するものにP.2014がある。幸いなことにこれらはすべて、正文「乾（乳）」を見ることができる405。

今、以上挙げた五種に表れる正文「乾（乳）」およびその注文を示せば次の如くである。

①寒韻見母（カン）
S.2071（切三） 乾燥。古作乾。
P.2011（王一） 乾燥。古作乾。
完本王韻（王三） 乾燥。古作乾。
TID.1015 乾字様云、本音虔、今借為乾湿字。又姓、出何氏姓苑也。

②仙韻群母（ケン）
S.2071（切三） 乳 古作乾。渠焉反。六。
P.2011（王一）乳渠焉反。天。古作乾、不省、与乾同。六。406
完本王韻（王三）乳渠焉反。戸坤天地。六。
P.2014 乳坤天。天、君也。堅、健也。巨両反。八。

以上示した如く、S.2071、P.2011、完本王韻においては、寒韻見母に「乾」を、仙韻群母に「乳」をそれぞれ用いている（P.2014についても、仙韻群母に「乳」を用いていることから、「乾」との区別があるものと見られる）407。

この使い分けは注文にも存在する。S.2071、P.2011、完本王韻に表れる「乾」「乳」について、全例を対照して示せば次の如くである（「乳」を網かけで示す）408。

<table>
<thead>
<tr>
<th>類声</th>
<th>S.2071</th>
<th>P.2011</th>
<th>完本王韻</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>微曉</td>
<td>晞</td>
<td>日気乾</td>
<td>日気乾</td>
</tr>
<tr>
<td>魚見</td>
<td>濆（空）</td>
<td>乾燥又鉄鉄反</td>
<td>乾燥又鈍鉄反</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

401 なお、後述するように、『千巻書目』は「乳」と「乳」とを区別している。
402 敦煌残巻本については、影印本、撮写本、活字本（『敦煌経部文献集』）、等を適宜参照した。
403 また、句読点については、読解に資するため適宜附した。
404 各残巻における残存箇所については、鈴木[2012]参照。
406 同じ王仁昫『刊補改切韻』である完本王韻と、注文が大きく異なるという問題を持つが（『唐寫全本王仁昫刊補改切韻校讐』151頁参照）、注文の翻字（「乾」字を二つに分割されているとする点）、句読などの解釈は、『敦煌経部文献集解』（第六冊、注653）に従う。
407 そのほか、上田[1984:82, 96]が仮文を挙げているので次に示す。①カン：「乾 古寒反。陸法言云、燥也。」（『妙法蓮華經通文』上田[1984]は「云」字を脱す）。②ケン：「乳『東宮切韻』云、陸法言云、渠焉反、古作乾。韓知玄云、健也。韓知十云、君也。武玄之云、姓。麻巻云、『字様』今借為干燥用乾、天也、父也、』方言』閻西謂老為乾乾母也。孫孫云、堅也、運也、天體也、又『周易』卦名、方西北方。』『和漢年号字抄』。408 表示しにくい文字、長文などは、適宜省略し、「…」で示す。また、小細内字数を示す漢数字は省略した。
①元見 鞅 乾革… ［不明］ 就革又下且反
②仙奚 畿 罪去刎反 去刎反罪 俗延
③仙影 畈 於刎反 於刎反何又刃刎反… 於刎反刃刎反…
④肴匠 经 与餚通… ［不明］ 胡茅反乾肉…
⑤肴見 餮 乾草 乾草 顚反 顚反 顚反 顚反俗
⑥肴見 餮 乾草 乾草 顚反 顚反 顚反 顚反
⑦尤生 䐹 乾魚 乾魚 顚反 顚反 顚反 顚反
⑧尤生 䐹 乾魚 乾魚 顚反 顚反 顚反 顚反
⑨侯匣 糀 乾食 乾食 顚反 顚反 顚反 顚反
⑩侯匣 糀 ［無］ 乾瓦屋 乾瓦屋
⑪止莊 疹 乾胏易曰食乾胏…
⑫語日 蹂 乾菜 ［不明］
⑬麌非 腨 乾脯 乾 elő
⑭麌 付 父扶反 天矩 函又進 函又進
⑮劇溪 螏 乾麭餅 ［不明］
⑯劇溪 米 ［無］
⑰巧初 鼓 ［無］ 鼓亦作… 鼓亦作…
⑱晧來 耳 乾梅 乾梅 顚反 顚反
⑲晧心 饒 乾 正作 𤍜 正作 𤍜
⑳馬日 蔉 乾草人者反 人者反乾草 人者反乾草
㉑養群 涓 ［無］ 乾漬米 乾漬米
㉒有溪 糨 乾麭屑去久反 去久反麭屑去久反 去久反麭屑
㉓送溪 焠 ［不明］ 去諷反火乾物 去諷反火燥物
㉔御見 愆 ［不明］
㉕翰曉 潜 ［不明］
㉖翰曉 潛 ［不明］
㉗翰曉 潛 ［不明］
㉘翰曉 潛 ［不明］
㉙笑見 島 ［不明］
㉚勘透 報 ［不明］
㉛嶝見 噣 ［不明］
㉜屋并 曝 日乾蒲果反 ［不明］ 蒲木反日乾蒲果反
㉝覺溪 酌 酹皮乾 酹皮乾 酹皮乾 酤皮乾
㉞覺溪 酸 ［無］ 酸乾 酸乾
㉟月见 燚 ［不明］ 燚乾 燚乾
㊱錫溪 燚 乾燥去激反 去激反乾燥 去激反乾燥
㊲昔心 雒 ［無］ 乾 ［無］
㊳陌匣 畿 乾胡格反 ［不明］ 胡格反土乾
㊴緝溪 浊 ［不明］ 測乾欲乾 測乾欲乾
㊵職垮 懳 ［不明］ ［不明］ 稲禾上種乾
㊶職并 懹 ［不明］ ［不明］ 火乾

⑰が例外となるが、誤写の範囲内として見なせよう①。このように初期の『切韻』写本には明確な区別が存

① 唐写本唐韻残巻（蒋蔵本）の「尭」字（入声覺韻溪母）には、注文「釈」字に削除を示す符号を附し、「乾」とした例「廣疋云火乾物加」（「疋」は「雅」、「加」は新加字であることを示す）がある。
在する410。

また、「乾」「転」の使い分けは反切用字法からも首肯されるものである。「乾」「転」二字は常用字であり、それは「乾」の多数の義注に用いられていること、「転」が小韻先頭字、かつ反切用字であることから明らかであるが、特に「転」が反切用字である点は注目に値する411。反切は、ある特定の一音を導き出すものである。したがって、複数の音をもつ字（多音字）は避けることが望ましく、二音が別々の声類・韻類であるならばなおさらである。よって、『切韻』が反切用字として「転」を用い、それが仙韻群母（ケン）を表している以上、寒韻見母（カン）の「乾」と同一字であると見なすことは難しい。さらに付言するならば、『廣韻』仙韻群母「乾」の注音に「又音干」とあるのに対して、初期の『切韻』諸本には、寒韻見母「乾」、仙韻群母「転」のいずれにも又音注記が見えないことも、両者が別字であることを示している。

ただし、『切韻』に見られる「乾」古作「覇」、「転」古作「乾」という注記（異体字注記）の持つ意味については別に検討する必要がある412。

3 『玉篇』における区別

南朝梁の大同九年（543）に成立した字書、顧野王撰『玉篇』は幾度かの改変を経て、北宋の大中祥符六年（1013）に『大廣益會玉篇』として刊行された。原本系統のものは、その一部が日本に残存しているものの、原文「乾（転）」の箇所は、見ることができない。しかし、それとは別に、日本には、原本系統の『玉篇』を抄録した『篆隸萬象名義』（空海撰と伝わる）が存在する。

次に、『篆隸萬象名義』413と『大廣益會玉篇』414に表れる正文「乾（転）」およびその注文を示す。

臥部（『大廣益會玉篇』第307）

『篆隸萬象名義』転 奇焉反。健也。天也。君也。友也。

『大廣益會玉篇』乾 奇焉切。健也。天也。君也。又居寒切。燥也。

乙部（『大廣益會玉篇』第514）

『篆隸萬象名義』乾 柯寒反415。竭也。燥也。燥也。

『大廣益會玉篇』乾 巨焉切。又柯丹切。竭也。燥也。燥也。

正文においては『大廣益會玉篇』に字体の区別が無い一方、『篆隸萬象名義』は『乾（カン）』、「転（ケン）」と明確に区別している。これは先に示した『切韻』の類別と同じである416。

410 なお、『瀛涯敦煌韻輯』は「乾」を「転」と模写することがある。それに対して『唐寫全本王仁昫刊謬補缺切韻校箋』はかなり厳密に区別している。

411 ④⑤に用いられる反切下字「転」は、仙韻であることを示す。なお、③「詰 又転仮反」は又音の群母を表しているが、これは原本系『玉篇』によって増補されたものであり、古屋[1979:136, 1984:28(194)]に例証として挙げられている（なお「詰部」は、爾広昌本には含まれるが、羅振玉本には見えない）。ちなみにこの箇所について、『廣韻』は反切上字が「集（群母）」となっている。

なお、「乾」字を仏教音義書の反切用字から見れば、「梵音音義」とにおいては用いられないが、『慧琳音義』、「希隸音義」（遊）には「カヌ」「ケン」いずれの反切用字としても使用されている（上田1986a、1986b、1987）に拠る。ただし、反切と音韻の研究に際しては、字体を考慮した検討が必要であろう。「乾」と「転」との区別が見られるものに、水谷1959/1994:113-146）がある。

412 鈴木[2005:30-31]は、王仁昫『切韻』に見られる「古作」注記が、陸法言原本に存したものと、後に追加されたものとの二つがあることを指摘し、この二箇所（A、B）については、陸法言原本に存したと推定している。なお、「古作」注記に従えば、B「ケン」が「乾（転）（〜を省略）」、「A「カン」が「寒（〜を省略）」となり、「乾」が「ケン」から「カン」へと移ったことになる。なお、「寒」字は、『漢語大字典』（1838頁）に、『廣韻』『玉篇』のほかは『楚辭』を引くのみである。

413 高山寺本（臥部：第5篇 128 丁本、乙部：第6篇 178 丁裏）。なお、『篆隸萬象名義』には「い」という符号が用いられる。句読点と見なす説もあるが、本稿引用部については「也」と解釈する（陶曲勇2008参照）。

414 沢存堂本に拠る（臥部：中 87 丁裏、乙部：下 74 丁裏）。

415 原文「檃椼反」。上田[1986c:77]に沿い改める。『篆隸萬象名義校釋』（465頁）は「檃椼反」とした上で「寒」字誤解と注している。

416 仮文としては、『慧琳音義』が引く「顧野王云、乾、燥也。」がある（岡井[1933:147]、馬淵[1952:151]）。

- 192 -
また、区別されていた痕跡は、字体上では同一となっている『大廣益會玉篇』にも見受けられる。その一つ
は、「乾」字が臙部と乙部の二箇所に存在することである。字書は字書と異なり、正文は一箇所に表れるもの
である。よって、二箇所に表れているという事実は、それぞれが、もと別字であったことを示しているといえ
る。

いま一つはその注文からもうかがえる。臙部「乾」と乙部「乾」は、そのいずれも二音ずつ掲出し、仙韻群母
（ケン）、寒韻見母（カン）の順に排している。しかし、義注に目を向けると、『篆隸萬象名義』と符合するか
のように、臙部には仙韻群母相当の義注が、一方乙部には寒韻見母相当の義注が多く存在することがわかる。
したがって、臙部の「又居寒切燥也」、および乙部の「巨焉切」は後に追加されたものと考えられる。こうし
たことからも、もと『玉篇』では、「乾（カン）」「乹（ケン）」の二字が区別されていたとえる。

したがって、臙部の「又居寒切燥也」、および乙部の「巨焉切」は後に追加されたものと考えられる。
こうしたことは、唐代の撰述された字様書によって知ることができる。字様書については、敦煌本S.388
（前半部『群書新定字様』、後半部『正名要録』）を扱った西原[1979]に始まる一連の研究によって、多くの事柄が
明らかとなっている[418]。

可能性のある文字を、同字・別字の区別にかかわらず、広く弁別するために撰述された小学書」と規定している。

以下、字様書によって「乾」「乹」についての記述を見ていきたい。扱うのは、記述が見られる『顔氏字様』
（佚文）、『干禄字書』、『九經字樣』（『五經文字』を含む）および、記述されていた可能性のある『正名要録』
『群書新定字様』である[420]。

４ 『顔氏字様』の考証

唐の貞観年間に、太宗は五経の標準テクストの整備をするために顔師古に命じてその考定をさせた。その際
に生まれたのが、数枚の紙に六百字ほどを掲出し、楷書について校訂したとされる『顔氏字様』である[421]。その
いきさつは、唐代に撰述された字様書によって知ることができる。字様書については、敦煌本S.388（前半部『群
書新定字様』、後半部『正名要録』）を扱った西原[1979]に始まる一連の研究によって、多くの事柄が
明らかとなっている[418]。

可能性のある文字を、同字・別字の区別にかかわりなく、広く弁別するために撰述された小学書」であり「字
書・韻書・音義などという場合の書誌形態上のカテゴリーと並行的な、独立の書誌範疇」と規定している。

以下、字様書によって「乾」「乹」についての記述を見ていただき。扱うのは、記述が見られる『顔氏字様』
（佚文）、『干禄字書』、『九經字様』（『五經文字』を含む）および、記述されていた可能性のある『正名要録』
『群書新定字様』である[420]。

４ １ 『顔氏字様』（顕監字様）

唐の貞観年間に、太宗は五経の標準テクストの整備をするために顔師古に命じてその考定をさせた。その際
に生まれたのが、数枚の紙に六百字ほどを掲出し、楷書について校訂したとされる『顔氏字様』である[421]。そ
の成立は、貞観五、六年（631、632）頃とされる422。本书は、佚書であるが佚文が存在する。『小學叢残』（清汪慶綰輯）は九例を挙げるが、そのうち『顔氏字樣』とあるのは、「訳」一例のみである423。

ほかの八例は「字様」とあるのみであるが、その中に、先に示した『廣韻』、TID.1015『切韻』にも見られた「乾」字が存在する。

乾、字様云、本音虔、今借為乾濕字。

（慶均二十五寒 遂遼希麟續音義七424 五音集均八寒）

また、李景遠『1997:43』は、『切韻』諸本より、ほかに四例を挙げている。その中には、「顔監」「顔師古」と明記されているものも見える。

さて、「乾（転）」字については、先に挙げた『小學叢残』の例のほかにも「字様」の佚文が存在するので次に示す425。


以上、多少の異同があり、また「字様」とあるのみであるから、他氏のものが含まれている可能性もあるが、ここでは『顔氏字様』として挙げておく426。
記述からは、『乾』字は本音が「ケン」であり、『乾』の音、『乾』の意に用いるのは「借」の用法であるということになる。

４、２　『正名要録』
西原1979:によって知られるようになった S.388 後半部にのみ存在する孤本であり、現存最古の字様書である。撰者は郎知本431、成立は貞觀十七（643）～二十三（649）年の間である432。

422 西原1982:4/2015:56に掲げる。
423 「訳、顔氏字様、正體作贏。（慧琳音義八）」。曾榮汾1988:33-34、李景遠1997:43参照。
424 なお、『希麟音義』は、これに続いて「古文従水作乾」（注）を注している（『大正新脩大藏経』第五十四冊）。
425 「乾」と同様の注記体裁をしたものに、「操、字様云、本音同、今借為木燥字」、がある。
426 高麗版に掲載した。全文は（異体字（俗）を掲出後）「□□□□、今借為乾濕字也。」（入声卓部）。
427 全文は「乾　古寒反。陸法言云、燥也。字様云、本音虔、今借為乾濕字也。」。
428 「字様」を引用する麻杲『切韻』については、上田1984:514が神竜元年（705）の撰としている。
429 『群書新定字様』は、『日本國見在書目録』では「定字」と略されている（李景遠1997:40参照）。ただし、『杜延業字樣』としての引用例もある（李景遠1997:45-55参照）。
430 さらに、『観自然本』『類聚名義抄』（法下142）にも、「字様」のものと思われる記述が見られる（「本音虔」、「倀音干」など）。

なお、『字林』の佚文として、任大椿『字林考逸』が「乾燥也今借為乾溼字（古今韻會）」を、また、陶方琦『字林考逸補本』が「乾本音虞（龍龕手鑑）」を挙げているが、内容は「字様」とほぼ同じである。


4、3 『群書新定字様』


S.388『群書新定字様』に、「乾（軍）」字は見当たらない。ただし、S.388 は、冒頭部が欠損しているため、そこに「乾（軍）」字が存在した可能性もある347。

また、S.388『群書新定字様』は後述を含めており、それによれば『顔氏字様』に依拠したものであることが知られる。したがって、先に『顔氏字様』のもととして挙げた例が、『群書新定字様』にも引き継がれ、同一であった可能性もある。あるいは、先の例が『群書新定字様』そのものの仮名である可能性もある348。

4、4 『千禄字書（千禄字様）』439

715～722 年頃に顔元孫が撰述し440、774 年、その甥の顔真卿によって石刻され普及した。

その平声仙韻相当箇所441（ケン）に次の如くある。

作用、上俗、中通、下正。下亦乾442燥。

これによると、三字はいずれも「乾」を正体とする異体字関係にあると見なし、「ケン（＝天）の意」と解している。しかし一方、「乾」の字体については「乾燥」の意もあることを示している443。

なお、注文に示される「正」、「通」、「俗」については、『千禄字書』序文に説明がある。すなわち、「俗体」とは、浅近な字体であって、戸籍簿・文章の草案・手形・票の処方など、雅言を要さないものに用いても問題の

343 ただし、S.388 現存箇所自体にも誤脱は散見される。


347 ただし、「本音」「今借」という注記は、S.388『群書新定字様』現存箇所には見られない。

348 文化十四年官版に拠る。


439 『千禄字書』は仙韻を正韻と統合されているが、寒韻とは隣接していない（王暐[1964:308-309]参照）。

440 『千禄字書』の注文の「乾」については、文化四年官版は左部「卓」であるが、桜木[1972:56]が「卓」とあるべきとしており、これに従う。

441 『千禄字書』には、「正」、「通」、「俗」以外の注記も時折見られる。しかし、少なくとも「乾」字については、そうした注記の存在が指摘されることである（桜木[1972:56]、曾根[1988:103]）。

- 195 -
ないもの。「通体」とは長い年月に渡って習慣的に行われてきたもので、上奏文・報告書・手紙・判決文などに用いてもよく、もとより誇りとと呼ばれるべきものではない。正体とは、拠り所があって、著述・文章・官僚採用試験の答案・石碑に用いるべきもの、である444。

特に「転」字については、「通体」と規定されているため、『干禄字書』に従えば、長い年月に渡って習慣的に行われてきたものであるということがわかる。

4、5 『五經文字（五經字様）』、『九經字書』445

『九經字書』は、正式には『新加九經字様』とあるように、『五經文字』の補遺であるため、ここでは二書をまとめる。

張叡撰『五經文字』の成立は776年、唐玄宗撰『九經字様』の成立は833年である。この二書は、他の経典と並んで開成石經（837年）に刻されている。

「乾」字は、『五經文字』には掲げられていないが、『九經字様』雑疑部に見られ、次の如くある。
乾 音虞、又音干。上从転、転音幹。下从乙、乙音転。乙謂草木萌芽抽乙而生、転謂日出光転也。故日乾為陽。陽能燥物。又音干。九脛二音為字一體、今俗別之、作転音虞、作乾音干、誤也...

（乾 音虞、又音干。上从転、転音幹。下从乙、乙音転。乙謂草木萌芽抽乙而生、転謂日出光転也。故曰日、乾是陽也。陽能物燥。又音干。九脛二音為字一體、今俗別之、乾音干、誤也。）

すなわち、世俗では「乾（カン）」と「転（ケン）」とに分けて用いているが、それは誤りであり、両者一字体とすべきことを述べている。ただし、補遺である『九経字様』に見え、『五經文字』に見られないということは、「乾」字の扱いについて、判断の揺れが存したともいえるであろう445。

4、6 「字様書」と『説文解字』

以上の字様書の記述を要するに、『切韻』『玉篇』などに見られた別字として使い分けることは、本来の用法ではないと見なしているということになる。では、その根拠にあるものは何か。

字様書には、体裁・字体規範用語を異にするながらも、時代を通じて不変の一貫した考え方があったとされる446。そして、その軸となったのが『説文解字』である447。現行の『説文解字』には、「乙弐」に「乾」字があるのに、『転』字は存在しない448。字様書に見られる記述は、ひとえにこの事実に沿ったものであろう449。

5 その他敦煌写本における実例

以上、字様書によって、「乾（転）」字の記述を示してきた。そこから、世俗では「乾」と「転」とを区別して用いていたこと、その一方で、それを統合しようとしたことがある。

そうした「乾」「転」の二面性（異体字か別字か）は、敦煌写本（多くは唐代のものとされる）からもうかがうことができる。一例として『開蒙要訓』と、『周易』および『周易音義』を挙げる。

---

445 文化七年官版に掲。『九經字様』は、その序において、声韻は玄宗『開元文字音義』（735、仮）に掲げる旨の記述があり（小川[1981:260]参照）、あるいはこれに関わるのかもしれない。
448 大徐本『説文解字』は、「乾 上出也。从乙。乙、物之達也。転音虞」、その後に播文を載せる。なお、「乙部」の収録字、排列表は大徐本、小徐本とも同様である。反切は、大徐本「渠焉切、又古寒切」、小徐本「其延反」とあり、いずれも「肯」を優先（『大廣益音王篇』も同様）している。
449 ただし、唐代、あるいはそれ以前の『説文解字』における「乾（転）」字については、『玉篇』などとともに考える必要がある。
『開蒙要訓』は童蒙教科書の一つで、敦煌本に見られるものであるが、「仏経」が含まれるため、「乾」、「乾」、「処」の三字の区別を見ることができる。残存箇所は諸本によってさまざまなあるが651、「敦煌経部文獻合集」は、「仏経」の見えるもの十点以上にかかって、すべて「乾」、「処」であるとしている452。このように、「乾」、「処」を用いるのは、『千載一字』『九経字樣』にいう「非正」（俗）の用法である。

一方で、「乾」、「処」を区別しないものもある653。「周易」（王弼注）の文書 P.2616 には「坎下乾上」、「乾下離上」、「坎下離上」、「証下離上」、「証下艮上」、「証下艮上」の如く、証の説明として「乾」に「乾」を用いているのである。これは、『千載一字』『九経字樣』にいう「正」の用法である。

なお、「周易」の音義書である P.2617『經典釋文』『周易音義』654には、証の説明として、「証下離上」「証下艮上」の如く「乾（ケン）」が用いられている。また、これとは別に「乾」の音注に「音幹」の如く「乾（カノ）」とする例655があり、「乾（カノ）」と「乾（ケン）」とを区別している（「非正」（俗）の用法）。

以上の例からも、「乾」、「処」の二面性が、当時実際に存在していたことが見えるのである。しかし、「乾（カノ）」と「乾（ケン）」との区別が、いつ頃から存在していたのかについては、石刻資料等、実例の集取を始めとした詳細な検討が必要であろう656。

6 科挙にともなう楷書の整理と字様書

南北朝時代は、漢代以降続いた隷書・楷書の発展にともない、多くの異体字を生み出した。当時、俗字をはじめ多くの異体字が通行していた様子を、顔之推（531～591）『顏氏家訓』においても述べられている657。

隋、唐と統一王朝が成立し、国家試験なる科挙が整備・実施されるにあたっては、字体の統一が必要であった。異体字が多くては、採点に支障をきたすからである。唐の貞観年間に、太宗は顔師古に命じ、五経本文の字様を正すべきと定め、五経本文の字様を厳格化させた。その際の態度を、『顔氏字樣』である658。同様に、『五経文』『九経字樣』も、経典の字体を正すべきと撰述された字様書である。また、私撰の『千載字書』も「隷を干む」の通り、科挙を意識していることはいうまでもない659。このように、字様書の撰述には科挙とそれに伴う経典の考定が深くかかわっている660。

451 そのうちの一冊、P.2578 は、「仏経」、「仏経」、「仏経」の異体書を一冊に収めることができたが、この文書の末尾には題記があり、それにによれば後唐（五代第二の王朝）天成四年（929）の書写。

452 『敦煌経部文獻合集』4044 頁（注 2）参照。

453 厳密には「乾」の一種を用いるものである（例示するものは残巻本であるが、「乾」を用いていないと見て大過ないであろう）。

454 『敦煌書法叢刊』（第三巻 經史上）は、660 年書写と推定している。

455 写本の末の題記によれば、唐開元二十六年（738）の書写。

456 噌々「九四、噬乾脅、得金矢、利貳貳、貳」に対する音注。

457 「HKG 漢字字体規範（第二版）デークベース」によれば、S.81 大般涅槃経巻一十一（506）、P.2334 妙法蓮華経巻五（617）が「乾（カノ）」の二字体を用いている（S.81 の二例は「乾闥婆」、「乾闥婆」という同一語「ケンダウバ」）。また、王義之（303～361）の『集王聖教序』（咸亨三年（672））の中には、「乾（カノ）」、「乾（ケン）」の二字体を用いている（「温火宅之乾闥」、「乾闥地成大」、「王義之書法」集王聖教序』は、前者「乾闥」（17 頁）に振仮名「けんえん」を附いているが、字体、意味からしても、「けんえん」（tou）にすべきであろう。


なお、『龍象手鑑』は、入声部に「そう」を所属させているため、左部（箇）が「卓」であり、「音干」とするなど、本稿で述べた字様書とは扱いが異なる。こうした『龍象手鑑』の性格については、西原[2012]参照。

特に『五経文字』『九経字様』は、他の経典（『周易』『尚書』『毛詩』『周禮』『儀禮』『禮記』『左氏傳』『公羊傳』『穀梁傳』『孝經』『論語』『爾雅』）とともに開成石経に刻まれ、科挙制度における規範的字体を示したものである。開成石経の字体は、宋版（特に南宋版）において普及・定着しており、現在、「乾」と「軋」とを単なる異体字と見なしているのは『九経字様』の記述と開成石経の字体を受け継いでいるからにほかならない。

7 おわりに

「乾（カン）」「軋（ケン）」の区別は、『切韻』『玉篇』等に見たように広く通行していたものである。しかしそれ以前に、「乾」が「カン」、「軋」が「ケン」として用いられていたこともまた厳然たる事実である。とくに古写本を参照するにあたっては、この点についても留意する必要がある。

参考文献

石塚晴通[1984]『日本書紀 圖書寮本』汲古書院
石塚晴通[1999]『汉字字体の日本的標準』『國語と國文學』76(5)
石塚晴通[2012]『漢字字体史研究 一序に代えて』『漢字字体史研究』勉誠出版
石塚晴通・豊島正之・池田証寿・白井純・高田智和・山口慶太[2005]『資料・情報 漢字字体規範データベース』『日本語の研究』1(4)
稲垣純央[2007]『正名要録』の俗字基準』『文藝論叢』68
上田正[1973]『切韻残巻諸本補正』東京大学東洋文化研究所附属東洋文学センター刊行委員会
上田正[1984]『切韻逸文の研究』汲古書院
上田正[1986a]『玄応反切總覧』私家版
上田正[1986b]『希麟反切總覧』私家版
上田正[1986c]『玉篇反切總覧』私家版
上田正[1987]『慧琳反切總覧』汲古書院
太田辰夫[1982]『唐宋俗字譜 祖堂集之部』汲古書院
岡井慎吾[1933]『玉篇佚文』『玉篇的研究』東洋文庫
小川環樹[1981]『中国の字書』『日本語の世界 3 中国の漢字』中央公論社
小倉肇[1995]『日本呉音の研究 研究篇』新典社
杉本つとむ[1972]『漢字入門 『干禄字書』とその考察』早稲田大学出版部
鈴木慎吾[2005]『王仁昫切韻の異体字注記について』『中國語學研究 開篇』24
鈴木慎吾[2012]『切韻諸本残存状況一覧図 切韻諸本研究資料之一』『中國語學研究 開篇』31
武內義雄[1949]『支那学研究法』岩波書店
西原一幸[1979]『新撰字鏡』所引の『正名要録』について』『國語学』116
西原一幸[1981]『唐代楷書字書の成立 『顔氏字様』から『干禄字書』『五經文字』へ』『金城学院大学講論』89（国文学篇 23）
西原一幸[1982]『『顔氏字様』以前の字書について』『金城学院大学講論』94（国文学篇 24）
西原一幸[1985a]『独立の書誌範疇としての「字書」』『金城学院大学講論』112（国文学篇 27）

462 開成石経『周易』に見える六十二例はすべて「乾」となっており、『九経字様』の記述が反映した様子がうかがえる（『HNG 漢字字体規範（史）データベース』に掲載）。
『敦煌出土『時要字様』残卷について』『東方學』70
西原一幸『楷書字形の正俗の源流について』『金城国文』62
西原一幸『敦煌出土『正名要録』記載の字體規範の體系』『東方學』90
西原一幸『敦煌出土『時要字様』残卷について』『東方學會創立五十周年記念東方學論集』東方學會
西原一幸『字樣の研究史』『金城学院大学人文・社会科学研究所紀要』4
西原一幸『唐代楷書字体研究に果たした敦煌出土スタイン三八八番写本の役割―『正名要録』と『群書新定字様』』『日本学・敦煌學・漢文訓読の新展開』汲古書院
西原一幸『唐代楷書字体研究に果たした敦煌出土スタイン三八八番写本の役割―『正名要録』と『群書新定字様』』『日本学・敦煌學・漢文訓読の新展開』汲古書院
藤枝晃『楷書の生態』『日本語の世界』3 中国の漢字』中央公論社
古屋昭弘『王仁昫切韻に見える原本系玉篇の反切二又音反切を中心に』『中國文學研究』5
古屋昭弘『王仁昫切韻』新加部分に見える引用書名等について』『中國文學研究』9
古屋昭弘『王仁昫切韻と顧野王玉篇』『東洋学報』65 (3・4)
馬淵和夫『玉篇佚文補正』東京文理科大学国語国文学会紀要第3号
水谷真成『慧苑音義音韻攷―資料の分析―』『大谷大学研究年報』11 (『中國語史研究 中国語学とイン
ド学との接点』三省堂、1994 所収による）
王㫫『對《千祿字書》的一点認識』『中國語文』1964年第4期
韓小荆『《可洪音義》研究―以文字爲中心』『中國語史研究 中国語学とイン
ド学との接点』三省堂、1994 所収による）
秦公・劉大新『唐代楷書字体規範からみた『龍龕手鏡』』『漢字字體史研究』勉誠出版
曾檜汾『字樣學研究』臺灣學生書局
臧克和主編『漢魏六朝隋唐五代字形表』南方日報出版社
陶曲勇『也说《篆隸万象名義》中的“、”号』『中國典籍與文化』65
李景遠『隋唐字樣學研究』國立臺灣師範大學國文研究所博士論文
劉燕文『敦煌唐寫本字書研究之一』『華岡文科學報』17 (『朱鳳玉敦煌俗文學與俗文化研究』上海古籍出
版社、2011 所収による）
王昱『對《千祿字書》的一点認識』『中國語文』1964年第4期
韓小荆『《可洪音義》研究―以文字爲中心』巴蜀書社
龔道耕『《字林補本》存疑』『重光』第1期 (『龔道耕儒學論集』四川大學出版社、2010 所収による）
黄征『敦煌俗字典』上海教育出版社
朱鳳玉『敦煌寫本字樣書研究之一』『華岡文科學報』17 (『朱鳳玉敦煌俗文學與俗文化研究』上海古籍出
版社、2011 所収による）
黄永武主編『敦煌經部文獻合集』中華書局、2008
『切韻』諸本: 『唐五代韻書集存』周祖謨編、中華書局、1983
『切韻』敦煌本: 『瀛涯敦煌韻輯』姜亮夫著、上海出版公司、1955
完本王韻: 『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻』廣文書局、1964
完本王韻: 『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻校箋』龍宇純、香港中文大學、1968
敦煌本: 『敦煌經部文獻合集』張涌泉主編審訂、中華書局、2008
敦煌本: 『敦煌書法叢刊』饒宗頤編集・解説、二玄社、1984
敦煌本: 『敦煌吐魯番文獻集成』上海古籍出版社、1992～
敦煌本: 『王重民向達所攝敦煌西域文獻照片合集』李德範主編、北京圖書館出版社、2008
敦煌本: 『敦煌寶藏』黃永武主編、新文豐出版、1981
『切韻』諸本: 『唐五代韻書集存』周祖謨編、中華書局、1983
『切韻』敦煌本: 『瀛涯敦煌韻輯』姜亮夫著、上海出版公司、1955
完本王韻: 『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻』廣文書局、1964
完本王韻: 『唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻校箋』龍宇純、香港中文大學、1968
敦煌本: 『敦煌經部文獻合集』張涌泉主編審訂、中華書局、2008
『大宋重修廣韻』沢存堂本: 『校正宋本廣韻 附索引』藝文印書館、1967
『集韻』北京圖書館藏宋本: 『宋刻集韻』中華書局、1989
原本系『玉篇』: 『原本玉篇殘卷』中華書局、1985
『纂隸萬象名義』: 『高山寺古辭書資料 第一』東京大学出版会、1977
『篆隸萬象名義』：呂浩、學林出版社、2007
『大廣益會玉篇』：中華書局、1987
『千頌字書』：文化十四年官版、『五經文字』『九經字樣』：文化七年官版
『異体字研究資料集成』：杉本つとむ編、雄山閣出版、1975
『乾元手鏡』：高麗版：中華書局、1985
『古今韻會舉要』：江西本：『古今韻會舉要』明刊本附校記索引、中華書局、2000
『集王聖教序』：佐野光一編、天來書院、1998
大徐本『說文解字』：陳昌治刻本、『說文解字』附檢字、中華書局、1963
小徐本『說文解字』：『說文解字繫傳通釋』四部叢刊、所収
『小學叢殘』：『廣倉學官叢書』所収
『字林考逸』：『字林考逸補本』：『百部叢書集成』式訓堂叢書、所収
『妙法蓮華經釋文』：『古辭書音義集成』第四巻、汲古書院、1979
『類聚名義抄』：観智院本、『類聚名義抄』風間書房、1955
『康熙字典』：同文書局原版、中華書局出版、1958
『漢語大字典』第二版、四川辭書出版社、2010

【原載：『日本中國學會報』第六十六集 81-95 頁 日本中國學會 2014 年 10 月】
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>本稿</th>
<th>池田証寿[2014]</th>
<th>鈴木慎吾[2012]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>陸法言</td>
<td>大谷8107</td>
<td>大谷8107 (西)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>陸法言</td>
<td>切一</td>
<td>S2683 (切一)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>陸法言</td>
<td>TIVK75・100a</td>
<td>TIVK75・100a</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>陸法言</td>
<td>P4917</td>
<td>P4917</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3695</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3696(p13)</td>
<td>P3696(p13)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>陸法言</td>
<td>大谷5395rv</td>
<td>大谷5395号rv</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3696(p13)</td>
<td>P3696(p13)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>陸法言</td>
<td>S5980</td>
<td>S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>陸法言</td>
<td>S6156rv</td>
<td>S6156rv</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>陸法言</td>
<td>S6176v</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>陸法言</td>
<td>S6187</td>
<td>S6187</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3694v</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3696(2)</td>
<td>P3696(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3798</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>陸法言</td>
<td>P3799</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S6176r</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3694v</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3696(1)rv</td>
<td>P3696(1)rv</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3696(2)</td>
<td>P3696(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3798</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>P3799</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>長孫訥言</td>
<td>S11380</td>
<td>S11380</td>
</tr>
</tbody>
</table>

データベース

データベース名: 陸法言
データベースバージョン: 2012

表題: 切韻残巻対照表

データベース作成者: 鈴木慎吾
作成年: 2012年
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>本稿</th>
<th>池田証壽[2014]</th>
<th>鈴木慎吾[2012]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>62</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2014(9r)</td>
<td>P.2014(9)（刊）</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2015(3)</td>
<td>P.2015(3)（刊）</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P5531(3)(4)</td>
<td>P.5531(3)(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P2014(9v)</td>
<td>P.2014(9)（刊）</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>P4036</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(1)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(3v)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(6)</td>
<td>P.2014(6)-(8)</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(2v)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(4v)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(5)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(7)</td>
<td>P.2014(6)-(8)</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(8)</td>
<td>P.2014(6)-(8)</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2016r</td>
<td>P.2016(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P5531(1)(2)</td>
<td>P.5531(1)(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(3r)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(4r)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P4747</td>
<td>P.4747</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(2v)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>P2014(2v)</td>
<td>P.2014(1)-(5)(刊)</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>孫愐序切韻</td>
<td>Dx11340</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(b′)</td>
<td>TⅡD1(b′)=Ch3715r</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(c)</td>
<td>TⅡD1(c)</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(a′「烧」)</td>
<td>TⅡD1(a′)</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>晩期</td>
<td>T I D1015</td>
<td>T I D1015</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>晩期</td>
<td>P2016v</td>
<td>P.2016(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(b「杆」)</td>
<td>T II D1(b&quot;)=Ch2437r 左右</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(b「眷」)</td>
<td>T II D1(b&quot;)破片</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(b「左」)</td>
<td>T II D1(b&quot;)破片</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(b「傍」)</td>
<td>T II D1(b&quot;)破片</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(c′)</td>
<td>T II D1(c&quot;)破片</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>晩期</td>
<td>TⅡD1(d)</td>
<td>T II D1(d&quot;)破片</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>晩期</td>
<td>P2659</td>
<td>P.2659</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch1577r</td>
<td>Ch1577r</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch5555v</td>
<td>Ch5555v 上下</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch1072v</td>
<td>Ch1072v</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch1106v左</td>
<td>Ch1106v左</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch1106v右</td>
<td>Ch1106v右</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch1150v</td>
<td>Ch1150v</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch1246r</td>
<td>Ch1246r [左][右]</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch2917r</td>
<td>Ch2917r</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch323r</td>
<td>Ch323r</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>晩期</td>
<td>Ch343r</td>
<td>Ch343r</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>晩期</td>
<td>大谷3327rv</td>
<td>大谷3327号r/v</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>晩期</td>
<td>大谷5465(1)rv</td>
<td>大谷5465号r/v</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>序文のみ</td>
<td>P2129</td>
<td>P.2129 (陸序甲)</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>序文のみ</td>
<td>P2638</td>
<td>P.2638 (陸序乙)</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>序文のみ</td>
<td>P3696(p10)</td>
<td>P.3696 Piece 1-11</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>序文のみ</td>
<td>P3696(p12v)</td>
<td>P.3696(p12v)</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>序文のみ</td>
<td>P3696(p2)</td>
<td>P.3696 Piece 1-11</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>別名1</td>
<td>1</td>
<td>別名1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>別名2</td>
<td>2</td>
<td>別名2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>別名3</td>
<td>3</td>
<td>別名3</td>
</tr>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>分類</td>
<td>名称</td>
<td>略称</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻(碎片(3))</td>
<td>唐刊碎三</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻</td>
<td>唐刊</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻(碎片(2))</td>
<td>唐刊碎二</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻(碎片(1))</td>
<td>唐刊碎一</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>83</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻(碎片(1))</td>
<td>唐刊碎一</td>
<td>俄敦11340</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>84</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>90</td>
<td>⑥</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻箋注序</td>
<td>唐箋序</td>
<td>伯2016(裏)</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>⑦</td>
<td>割本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>⑦</td>
<td>割本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>⑦</td>
<td>割本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>⑦</td>
<td>割本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>⑦</td>
<td>割本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>96</td>
<td>⑦</td>
<td>刻本切韻残葉</td>
<td>TⅠD I.a,b,c,d</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>97</td>
<td>④</td>
<td>唐韻「馬」字條抄</td>
<td>伯2659</td>
<td>「馬」字残葉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>110</td>
<td>③</td>
<td>刊謬補缺切韻序</td>
<td>王序</td>
<td>伯2129</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>④</td>
<td>刊謬補缺切韻序文</td>
<td>唐序</td>
<td>伯2129</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻箋注序</td>
<td>唐箋序</td>
<td>伯2638</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻箋注序</td>
<td>唐箋序</td>
<td>伯4879+伯2019</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻箋注序</td>
<td>伯4871</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻箋注序</td>
<td>伯4879+伯2019</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>⑤</td>
<td>大唐刊謬補闕切韻箋注序</td>
<td>伯4879</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>略称</th>
<th>資料名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>117</td>
<td>①</td>
<td>切韻(2)</td>
<td>切碎</td>
<td>伯3696碎</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>①</td>
<td>切韻碎片</td>
<td>切碎</td>
<td>伯3696碎</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>龍谷大学蔵西域文書No8107</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>S2683</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>TIVK75, 100a</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>P4917</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>S2071</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>TIVK75, 100b</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2</td>
<td>S2071</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2</td>
<td>TIVK75, 100b</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>2</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>2</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>2</td>
<td>TIVK75</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>2</td>
<td>P4746</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>2</td>
<td>S6156</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td>S6176</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>2</td>
<td>S6187</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>2</td>
<td>P3694(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>2</td>
<td>P3694(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>2</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>2</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>2</td>
<td>P3694(表)</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>2</td>
<td>P3694(背)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>名称</th>
<th>序号</th>
<th>名称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>上田正[1973]</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>周永富[1973]</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>唐護詣巻</td>
<td>5</td>
<td>全本</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>唐護詣巻</td>
<td>5</td>
<td>内府本(混合)</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>唐護詣巻</td>
<td>5</td>
<td>唐護詣巻</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>名称</th>
<th>序号</th>
<th>名称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>62</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>全本</td>
<td>5</td>
<td>P.2011</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>❶</td>
<td>P2014(9)</td>
<td>刊</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>❶</td>
<td>P2015(3)</td>
<td>刊</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>❷</td>
<td>P5531(3)</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>❷</td>
<td>P5531(3)</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(1)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(3)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(6)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>❷</td>
<td>P2015(1)(2)</td>
<td>7.2</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>❷</td>
<td>P2015(1)(2)</td>
<td>7.2</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(2)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(4)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(5)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(7)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(8)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>❷</td>
<td>P2016(表)</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>❷</td>
<td>P5531(1)(2)</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(3)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(4)</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>❷</td>
<td>P4747</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>❷</td>
<td>P2014(2)</td>
<td>7.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 83   |      |        |      |                |                | 潘重規 [1972] | 法六 | 刊 |

| 84   | ❸   | TⅡD1 | 8.1 | JⅡD1a | 柏林刊本之二 | 宋一 | 德三 |                |
| 85   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1b | 柏林刊本之三 | 宋二 | 德三 |                |
| 86   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1c | 柏林刊本之四 | 宋三 | 德三 |                |
| 87   | ❸   | TⅡD1 | 8.1 | JⅡD1a | 柏林刊本之二 | 宋一 | 德三 | ▲ |
| 88   | ❸   | TⅡD1 | 8.1 | JⅡD1a | 柏林刊本之二 | 宋一 | 德三 | ▲ |
| 89   | ❸   | TⅠD1015 | 6.3 | VI21015 | 柏林刊本VI21015 | 唐 |                |                |
| 90   | ❸   | P2016(背) | 6.2 | P.2016 | 增 |                |                |                |
| 91   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1b | 柏林刊本之三 | 宋二 | 德三 |                |
| 92   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1b | 柏林刊本之三 | 宋二 | 德三 |                |
| 93   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1b | 柏林刊本之三 | 宋二 | 德三 |                |
| 94   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1b | 柏林刊本之三 | 宋二 | 德三 |                |
| 95   | ❸   | TⅡD1 | 8.2 | JⅡD1b | 柏林刊本之三 | 宋二 | 德三 |                |
| 96   | ❸   | TⅡD1 | 8.4 | JⅡD1d | 柏林刊本之五 | 宋四 | 德三 |                |
| 97   | ❸   | P2659 |      |                |                |                |                |                |
| 98   |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 99   |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 100  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 101  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 102  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 103  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 104  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 105  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 106  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 107  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 108  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 109  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 110  | (付) | P2129 | 1.1 | P.2129 | (陸序甲) |                |                |                |
| 111  | (付) | P2638 | 1.2 | P.2638 | (唐序乙) |                |                |                |
| 112  | (付) | P2019 | 1.3 | P.2019 |                |                |                |                |
| 113  | (付) | P4879 | 2.2 | 巴黎未列號諸卷之戊 | 戊 |                |                |                |
| 114  | (付) | P4871 |      |                |                |                |                |                |
| 115  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 116  |      |        |      |                |                |                |                |                |
| 117  |      |        |      |                |                |                |                |                |
### 切韻残巻対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>大谷5107</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>P1917</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>P3696(p13)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>大谷5395rv</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>大谷5397</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ch3605</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>大谷5108</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>TIK75–100rv</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>TIK70+71</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>TIK75(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TIK75(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>TIK75(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>TIK75(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>P3746</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>S6156rv</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>S6187</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>P3696(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Dx1207</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>P3690(p12r)</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>S1253A</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>S1253C</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>S3690(p11)</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>S10720</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>S6176</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>P3693rv</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>P3690(1rv)</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Dx1372+3703rv</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Dx3109</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>P3690(p3)</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>P3690(p4–1)</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>P3690(p4–2)</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>P3690(p4–3)</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>P3690(p5)</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>P3690(p7v)</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>P3690(p7v)</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>P3690(p8)</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>P3690(p9–1r)</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>P3690(p9–1v)</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>P3690(p9–2)</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Ch10rv</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>S6021</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>S3606</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>P2017</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>S6012</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>S6013</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Ch3606</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>D5596</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>S6017</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>S6018</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>S6019</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Ch10rv</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>P2018</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Dx1466</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**說明：**

- 切韻残巻対照表包含了不同切韻卷的對照，展示了各卷的名稱和相關數字。
- 某些卷名後附有數字，表示其版本或序號。
- 表格中的對照資訊有助於研究者理解不同版本之餘韻的差異。
<table>
<thead>
<tr>
<th>分類</th>
<th>名称</th>
<th>本稿</th>
<th>目</th>
<th>作者</th>
<th>他書</th>
<th>参考文献</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>82</td>
<td>P2014(9c)</td>
<td>乏業</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>P2015(3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>P5531(3)(4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>P2014(9v)</td>
<td>乏業</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>P4036</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>P2014(1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>P2014(3v)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>P2014(6)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>P2015(1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>P2015(2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>P2014(2r)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>P2014(4v)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>P2014(5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>P2014(7)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>P2014(8)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>P2016r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>P5531(1)(2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>P2014(3c)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>P2014(4c)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>P4747</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>P2014(2v)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Dx11340</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>TBD1(a')</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>TBD1(b')</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>TBD1(c)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>TBD1('a')</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>TBD1(a'「烧」)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>T1D1015</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>P2016v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>TBD1(a'「烧」)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>TBD1(b')</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>TBD1(b'「杆」)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>TBD1(b'「眷」)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>TBD1(b'左右)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>TBD1(b''「屮」)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>TBD1(c)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>TBD1d</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>P2659</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>Ch1577r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>Ch5555v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>Ch1072v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>Ch1106v左</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>Ch1106v右</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>Ch1150v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>Ch1246r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>Ch2917r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>Ch323r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>Ch343r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>大谷3327rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>大谷5665(1)rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>P2129</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>P2638</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>P2019</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>P4879</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>P4871</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>P2690(p10)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>P2690(p12v)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>P3690(p2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>分類</td>
<td>名称</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>大谷8107</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>切一</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TVK75-100a</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>P917</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>P3695</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>P3696(p13)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>大谷5395rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>大谷5397</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ch3605</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>切三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>TVK75-100brv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>TVK75(1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TVK75(2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>TVK75(3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>TVK75(4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>P746</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>S5980</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>S6156rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>S6176v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>S6187</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>P3694r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>P3694v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>P3696(2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>P3798</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>P3799</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ds1267</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>P3690(p12r)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>S11383A</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>S11383C</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>S10720</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>P3696(rv)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>S6176r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>P3690(rv)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>P3690(1)rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Ds1372+3703rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Ds1309</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>P3690(p3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>P3696(p4-1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>P3696(p4-2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>P3696(p4-3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>P3696(p5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>P3696(p7r)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>P3696(p7v)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>P3696(p8)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>P3696(p9-1r)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>P3696(p9-1v)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>P3696(p9-2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>S11380</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Ch79rv</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>S6012</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>S6013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Dx1466</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

切韻残巻対照表

去

分類 | 名称 |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>大谷8107</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>切一</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TVK75-100a</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>P917</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>P3696(p13)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>大谷5395rv</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>大谷5397</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ch3605</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>TVK75-100brv</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>TVK75(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TVK75(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>TVK75(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>TVK75(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>P746</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>S6156rv</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>S6187</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>P3694r</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>P3696(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ds1267</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>P3690(p12r)</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>S11383A</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>S11383C</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>S10720</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>P3696(rv)</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>P3690(rv)</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>P3690(1)rv</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Ds1372+3703rv</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Ds1309</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>P3690(p3)</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>P3696(p4-1)</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>P3696(p4-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>P3696(p4-3)</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>P3696(p5)</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>P3696(p7r)</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>P3696(p7v)</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>P3696(p8)</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>P3696(p9-1r)</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>P3696(p9-1v)</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>P3696(p9-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Ch79rv</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>S6012</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>S6013</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Dx1466</td>
</tr>
<tr>
<td>行目</td>
<td>分類</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>P2014(9v)</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>P2015(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>P5531(30)</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>P2014(9v)</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>P4036</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>P2014(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>P2014(3v)</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>P2014(6)</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>P2015(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>P2015(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>P2014(3v)</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>P2014(6v)</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>P2014(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>P2014(7)</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>P2014(8)</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>P2016r</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>P5531(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>P2014(3v)</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>P2014(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>P4747</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>P2014(2v)</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>D×11340</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>TII(D1(a))</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>TII(D1(6v))</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>TII(D1(c))</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>TII(D1(a'))</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>TII(D1(a'「焼」))</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>TII(1015)</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>P2016v</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>TII(D1(6v「杖」))</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>TII(D1(6v「杖」))</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>TII(D1(6v「左」))</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>TII(D1(6v「右」))</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>TII(D1(9v))</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>TII(D1(c))</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>TII(D1(d))</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>P2659</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Ch1577v</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Ch5555v</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Ch1072v</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Ch1072v</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Ch1072v</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Ch1246v</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Ch2917v</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Ch3233v</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Ch3433v</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Ch53327v</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>Ch53465v</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>P2129</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>P2129</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>P2129</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>P4873</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>P4873</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>P2696(p10)</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>P2696(p12v)</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>P2696(p12v)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切韻残巻対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>本稿</th>
<th>行目</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>51</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>分類</td>
<td>名称</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>①</td>
<td>大谷8107</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>切一</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>TVK75-100a</td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>P4917</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>P3696(p13)</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦</td>
<td>大谷5395rv</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧</td>
<td>大谷5397</td>
</tr>
<tr>
<td>⑨</td>
<td>Ch3605</td>
</tr>
<tr>
<td>⑩</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>⑪</td>
<td>TVK75-100brv</td>
</tr>
<tr>
<td>⑫</td>
<td>TV70+71</td>
</tr>
<tr>
<td>⑬</td>
<td>TVK75(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>⑭</td>
<td>TVK75(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>⑮</td>
<td>TVK75(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>⑯</td>
<td>TVK75(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>⑰</td>
<td>P4746</td>
</tr>
<tr>
<td>⑱</td>
<td>S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>⑲</td>
<td>S6156rv</td>
</tr>
<tr>
<td>⑳</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>㉑</td>
<td>S6187</td>
</tr>
<tr>
<td>㉒</td>
<td>P3694r</td>
</tr>
<tr>
<td>㉓</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>㉔</td>
<td>P3696(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>㉕</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>㉖</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>㉗</td>
<td>Dx1267</td>
</tr>
<tr>
<td>㉘</td>
<td>P3690(p12r)</td>
</tr>
<tr>
<td>㉙</td>
<td>S1138A</td>
</tr>
<tr>
<td>㉚</td>
<td>S11383C</td>
</tr>
<tr>
<td>㉛</td>
<td>P3690(p11)</td>
</tr>
<tr>
<td>㉜</td>
<td>Si0720</td>
</tr>
<tr>
<td>㉝</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>㉞</td>
<td>P3690rv</td>
</tr>
<tr>
<td>㉟</td>
<td>P3690(1)rv</td>
</tr>
<tr>
<td>㊱</td>
<td>Dx3109</td>
</tr>
<tr>
<td>㊲</td>
<td>P3690(p3)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊳</td>
<td>P3690(p4-1)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊴</td>
<td>P3690(p4-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊵</td>
<td>P3690(p4-3)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊶</td>
<td>P3690(p5)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊷</td>
<td>P3690(p7r)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊸</td>
<td>P3690(p7v)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊹</td>
<td>P3690(p8)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊺</td>
<td>P3690(p9-1r)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊻</td>
<td>P3690(p9-1v)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊼</td>
<td>P3690(p9-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>㊽</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>㊾</td>
<td>Ch39rv</td>
</tr>
<tr>
<td>㊿</td>
<td>蒋本</td>
</tr>
<tr>
<td>①</td>
<td>王一</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>王四</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>P2017</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>S6012</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦</td>
<td>S6013</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧</td>
<td>Dx5596</td>
</tr>
<tr>
<td>⑨</td>
<td>蒋本</td>
</tr>
<tr>
<td>⑩</td>
<td>P2018</td>
</tr>
<tr>
<td>⑪</td>
<td>Dx1466</td>
</tr>
<tr>
<td>分類</td>
<td>名称</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>P2014(9c)</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>P2014(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>P2014(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>P2016r</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>P2014(2v)</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>TID1(a&quot;)</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>TID1(0&quot;(杆))</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>TID1(d)</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Ch1106v左</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Ch323r</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>P2019</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>P3660(p2)</td>
</tr>
<tr>
<td>分類</td>
<td>名称</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>大谷8107</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>切一</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>TIVK75-100u</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>P4917</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>P3695</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>P3690(p13)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>大谷5395r</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>大谷5397</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ch3605</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>切二</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>TIVK75-100rv</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>TIV70r71</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>TIVK75(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>TIVK75(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>TIVK75(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>TIVK75(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>P4746</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>S5980</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>S6156rv</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>S6187</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>P3694r</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>P3694v</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>P3690(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>P3798</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>P3799</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Ds1267</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>P3690(p12r)</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>S1183A3</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>S1183C3</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>P3690(p11)</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>S10720</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>S6176r</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>P3693rv</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>P3690rv</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>P3690(1)rv</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Ds1372+3703rv</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Ds3109</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>P3690(p3)</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>P3690(p4-1)</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>P3690(p4-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>P3690(p4-3)</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>P3690(p5)</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>P3690(p7)</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>P3690(p7v)</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>P3690(p8)</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>P3690(p9-1r)</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>P3690(p9-1v)</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>P3690(p9-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>S11380</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Ch79rv</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>王三</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>王二</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>P2017</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>S6012</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>S6013</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Ds5596</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>薫本</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>P2018</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Ds1466</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>場所</td>
<td>本稿目</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>P2014(9v)</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>P2015(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>P5531(3r4)</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>P2014(9v)</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>P4036</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>P2014(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>P2014(3v)</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>P2014(6)</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>P2015(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>P2015(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>P2015(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>P2015(4v)</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>P2015(5)</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>P2015(6)</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>P2015(7)</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>P2018</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>P5531(3v)</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>P2014(3v)</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>P2014(4v)</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>P4174</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>P2014(2v)</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>D11340</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>TID1(a')</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>TID1(i')</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>TID1(c)</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>TID1(a')</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>TID1(a左)</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>TID1(b左)</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>P2016v</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>TID1(b左)</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>TID1(b左)</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>TID1(b左)</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>TID1(c)</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>TID1(d)</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>TID1(e)</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>P2659</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Ch1577r</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Ch5555r</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Ch1032r</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Ch1106r</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Ch1106v</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Ch1150v</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Ch1246r</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Ch2917r</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Ch323r</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Ch343r</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>大谷3327rv</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>大谷53535(r)</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>P2129</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>P2838</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>P2019</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>P4859</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>P4871</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>P2696(p10)</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>P2696(p1v)</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>P2696(p2v)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
癢

癞

癟

癠

癡

癢

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡

癣

癤

癥

癞

癟

癠

癡
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>演員</th>
<th>電影年</th>
<th>演員</th>
<th>電影年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>211</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
<td>2冬-3鐘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>9</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>影</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>9</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>影</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 11 | … | … | … | … | … | … |

| 10 | … | … | … | … | … | … |

| 9 | … | … | … | … | … | … |

| 8 | … | … | … | … | … | … |

| 7 | … | … | … | … | … | … |

| 6 | … | … | … | … | … | … |

| 5 | … | … | … | … | … | … |

| 4 | … | … | … | … | … | … |

| 3 | … | … | … | … | … | … |

| 2 | … | … | … | … | … | … |

<p>| 1 | … | … | … | … | … | … |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>序名</th>
<th>序字</th>
<th>支</th>
<th>支字</th>
<th>切</th>
<th>切二</th>
<th>切三</th>
<th>大谷8107</th>
<th>本稿</th>
<th>按</th>
<th>按定</th>
<th>按定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>413</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
<td>本稿推定</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
<td>江</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
<td>本稿推定</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
<td>取</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
<tr>
<td>423</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**注：**
- 序号：推定序号
- 序名：推定的序名
- 序字：序字
- 支：推定的支
- 支字：推定的支字
- 切：推定的切
- 切二：推定的切二
- 切三：推定的切三
- 大谷8107：推定的大谷8107
- 本稿：推定的本稿
- 按：推定的按
- 按定：推定的按定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序號</th>
<th>常見</th>
<th>閱讀</th>
<th>詞義</th>
<th>大谷8107</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永章[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>一</td>
<td>三</td>
<td>P396(2)</td>
<td>切三</td>
<td>大谷8107</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**平**

**5**

**支**

**三**

**切**

**二**

**P396(2)**

**大谷8107**

**本稿推定**

**李永章[1973]推定**
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>真一</th>
<th>切三</th>
<th>本称推定</th>
<th>李永昌[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>413</td>
<td>齐</td>
<td>深入</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>齐</td>
<td>牟州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>齐</td>
<td>牟州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
<td>齐</td>
<td>牟州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>齐</td>
<td>牟州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>齐</td>
<td>朱州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>齐</td>
<td>畅州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>423</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>425</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>427</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>428</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>434</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>436</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>437</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>438</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>439</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>440</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>齐</td>
<td>齐州</td>
<td>･･･</td>
<td>･･･</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**说明：**
- 真一：原文中的一些序数。
- 切三：切分后的第三个部分。
- 本称推定：推定的本称。
- 李永昌[1973]推定：李永昌在1973年推定的名称。
平

<table>
<thead>
<tr>
<th>5支</th>
<th>3支</th>
<th>讀三</th>
<th>切二</th>
<th>P3696(2)</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>切三表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李永富[1973]推定

本稿推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>言語</th>
<th>標準</th>
<th>設</th>
<th>初</th>
<th>切</th>
<th>木部</th>
<th>切類</th>
<th>切定</th>
<th>本推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104</td>
<td>言語</td>
<td>標準</td>
<td>設</td>
<td>初</td>
<td>切</td>
<td>木部</td>
<td>切類</td>
<td>切定</td>
<td>本推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>言語</td>
<td>標準</td>
<td>設</td>
<td>初</td>
<td>切</td>
<td>木部</td>
<td>切類</td>
<td>切定</td>
<td>本推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>言語</td>
<td>標準</td>
<td>設</td>
<td>初</td>
<td>切</td>
<td>木部</td>
<td>切類</td>
<td>切定</td>
<td>本推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>言語</td>
<td>標準</td>
<td>設</td>
<td>初</td>
<td>切</td>
<td>木部</td>
<td>切類</td>
<td>切定</td>
<td>本推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(此处省略了具体的文字内容，因为原始的文本内容难以辨识。)
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>P3696(2)</th>
<th>大谷8107</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：表格内容为中日文对照，具体含义需根据上下文判断。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>切三</th>
<th>P3696(2)</th>
<th>切二</th>
<th>大谷8107</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1003</td>
<td>苣</td>
<td>余 тип</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1004</td>
<td>爛</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1005</td>
<td>餘</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1006</td>
<td>餘</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1007</td>
<td>餘</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1008</td>
<td>池</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1009</td>
<td>池</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1010</td>
<td>池</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1011</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1012</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1013</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1014</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1015</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1016</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1017</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1018</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1019</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1020</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1021</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1022</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1023</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1024</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1025</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1026</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1027</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1028</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1029</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1030</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1031</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1032</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1033</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1034</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1035</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1036</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1037</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1038</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1039</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1040</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1041</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1042</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1043</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1044</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1045</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1046</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1047</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1048</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1049</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1050</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1051</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1052</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1053</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1054</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1055</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1056</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1057</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1058</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1059</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1060</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1061</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1062</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1063</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1064</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1065</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1066</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1067</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1068</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1069</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1070</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1071</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1072</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1073</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1074</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1075</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1076</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1077</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1078</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1079</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1080</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1081</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1082</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1083</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1084</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1085</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1086</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1087</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1088</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1089</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1090</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1091</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1092</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1093</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1094</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1095</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1096</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1097</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1098</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1099</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1100</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1101</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1102</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1103</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1104</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1105</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1106</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1107</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1108</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1109</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1110</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1111</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1112</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1113</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1114</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1115</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1116</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1117</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1118</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1119</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1120</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1121</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1122</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1123</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1124</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1125</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1126</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1127</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1128</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1129</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1130</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1131</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1132</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1133</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1134</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1135</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1136</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1137</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1138</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1139</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1140</td>
<td>該</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ページ</td>
<td>表</td>
<td>担当</td>
<td>内容</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P3696(2)</td>
<td>大谷8107</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

切顔表
<table>
<thead>
<tr>
<th>截然</th>
<th>切三</th>
<th>P3696(2)</th>
<th>白瑞隆[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
<tr>
<td>之部</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
<td>之</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 本表为《切韵表》李永富[1973]推定。
<table>
<thead>
<tr>
<th>鳥名</th>
<th>魚名</th>
<th>玉名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>麟</td>
<td>貺</td>
<td>遺</td>
</tr>
<tr>
<td>繧</td>
<td>眠</td>
<td>眠</td>
</tr>
<tr>
<td>如馬不角</td>
<td>豆</td>
<td>觀</td>
</tr>
<tr>
<td>相思木</td>
<td>絲</td>
<td>息</td>
</tr>
<tr>
<td>賈</td>
<td>遺</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>文字1</td>
<td>文字2</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1386</td>
<td>本稿推定</td>
<td>木稿推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**平之**

**表之**

**王之**

**切之**

**P3696(2)**

**切之**

**S10720**

**木稿推定**

**李永富[1973]推定**
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>序数</th>
<th>年份</th>
<th>事物</th>
<th>事物</th>
<th>事物</th>
<th>事物</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>1</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>2</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>3</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>4</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>5</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>6</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>7</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>8</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>9</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>24</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>甲骨</td>
<td>吴生</td>
<td>似生</td>
<td>生反</td>
<td>生反</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**切脂表**
李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序</th>
<th>判三</th>
<th>判一</th>
<th>判二</th>
<th>木稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>119</td>
<td>阮</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堪</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>堺</td>
<td>木稿</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：表格中的内容可能需要进一步的解读和翻译。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>直一</th>
<th>切二</th>
<th>TIVK75(2)</th>
<th>切三</th>
<th>木稊定</th>
<th>顏長善[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>157</td>
<td>157</td>
<td>157</td>
<td>157</td>
<td>157</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>158</td>
<td>158</td>
<td>158</td>
<td>158</td>
<td>158</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>159</td>
<td>159</td>
<td>159</td>
<td>159</td>
<td>159</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>161</td>
<td>161</td>
<td>161</td>
<td>161</td>
<td>161</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>162</td>
<td>162</td>
<td>162</td>
<td>162</td>
<td>162</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>164</td>
<td>164</td>
<td>164</td>
<td>164</td>
<td>164</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>165</td>
<td>165</td>
<td>165</td>
<td>165</td>
<td>165</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>166</td>
<td>166</td>
<td>166</td>
<td>166</td>
<td>166</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>167</td>
<td>167</td>
<td>167</td>
<td>167</td>
<td>167</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>168</td>
<td>168</td>
<td>168</td>
<td>168</td>
<td>168</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>169</td>
<td>169</td>
<td>169</td>
<td>169</td>
<td>169</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>170</td>
<td>170</td>
<td>170</td>
<td>170</td>
<td>170</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>171</td>
<td>171</td>
<td>171</td>
<td>171</td>
<td>171</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>172</td>
<td>172</td>
<td>172</td>
<td>172</td>
<td>172</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>173</td>
<td>173</td>
<td>173</td>
<td>173</td>
<td>173</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>174</td>
<td>174</td>
<td>174</td>
<td>174</td>
<td>174</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>176</td>
<td>176</td>
<td>176</td>
<td>176</td>
<td>176</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>177</td>
<td>177</td>
<td>177</td>
<td>177</td>
<td>177</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>178</td>
<td>178</td>
<td>178</td>
<td>178</td>
<td>178</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>179</td>
<td>179</td>
<td>179</td>
<td>179</td>
<td>179</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>181</td>
<td>181</td>
<td>181</td>
<td>181</td>
<td>181</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>182</td>
<td>182</td>
<td>182</td>
<td>182</td>
<td>182</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>183</td>
<td>183</td>
<td>183</td>
<td>183</td>
<td>183</td>
<td>183</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表内容为对《平野9魚-10虞》的整理，涉及鱼名、地名、姓氏等信息。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序</th>
<th>本稿推定</th>
<th>切韻表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1787</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1788</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1789</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1790</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1791</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1792</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1793</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1794</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1795</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1796</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1797</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1798</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**平10歳**

<table>
<thead>
<tr>
<th>序</th>
<th>本稿推定</th>
<th>切韻表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1787</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1788</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1789</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1790</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1791</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1792</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1793</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1794</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1795</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1796</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1797</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1798</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**推定李永富[1973]**

<table>
<thead>
<tr>
<th>序</th>
<th>本稿推定</th>
<th>切韻表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1787</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1788</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1789</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1790</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1791</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1792</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1793</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1794</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1795</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1796</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1797</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1798</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>数字</td>
<td>汉字</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>5月 4日 12時</td>
<td>64</td>
<td>齊</td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>2378</td>
<td>2376</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>痛</td>
<td>痛</td>
<td>痛</td>
</tr>
<tr>
<td>痛</td>
<td>痛</td>
<td>痛</td>
</tr>
<tr>
<td>序號</td>
<td>切閏</td>
<td>平</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>---</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 12 | 4 | 2326 | 類 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 13 | 4 | 2327 | 運 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 14 | 4 | 2328 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 15 | 4 | 2329 | 運 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 16 | 4 | 2330 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 17 | 4 | 2331 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 18 | 4 | 2332 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 19 | 4 | 2333 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 20 | 4 | 2334 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 21 | 4 | 2335 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 22 | 4 | 2336 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 23 | 4 | 2337 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 24 | 4 | 2338 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 25 | 4 | 2339 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 26 | 4 | 2340 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 27 | 4 | 2341 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 28 | 4 | 2342 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 29 | 4 | 2343 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 30 | 4 | 2344 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 31 | 4 | 2345 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 32 | 4 | 2346 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 33 | 4 | 2347 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 34 | 4 | 2348 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 35 | 4 | 2349 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 36 | 4 | 2350 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 37 | 4 | 2351 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 38 | 4 | 2352 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 39 | 4 | 2353 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 40 | 4 | 2354 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 41 | 4 | 2355 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |
| 42 | 4 | 2356 | 切 | 機 | 轉 | 類 | 類 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>平</th>
<th>19文</th>
<th>序</th>
<th>部</th>
<th>母音</th>
<th>音素</th>
<th>TIVK75(4)</th>
<th>切音</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永寬[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7107</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>麻</td>
<td>麻</td>
<td>麻</td>
<td>麻</td>
<td>麻</td>
<td>麻</td>
<td>麻</td>
</tr>
<tr>
<td>7108</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7109</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7110</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7111</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7112</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7113</td>
<td>2</td>
<td>9</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7114</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7115</td>
<td>2</td>
<td>11</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7116</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7117</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7118</td>
<td>2</td>
<td>14</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7119</td>
<td>2</td>
<td>15</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7120</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7121</td>
<td>2</td>
<td>17</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7122</td>
<td>2</td>
<td>18</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7123</td>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7124</td>
<td>2</td>
<td>20</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7125</td>
<td>2</td>
<td>21</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7126</td>
<td>2</td>
<td>22</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7127</td>
<td>2</td>
<td>23</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7128</td>
<td>2</td>
<td>24</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7129</td>
<td>2</td>
<td>25</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7130</td>
<td>2</td>
<td>26</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7131</td>
<td>2</td>
<td>27</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7132</td>
<td>2</td>
<td>28</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7133</td>
<td>2</td>
<td>29</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7134</td>
<td>2</td>
<td>30</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>7135</td>
<td>2</td>
<td>31</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
<td>皆</td>
</tr>
<tr>
<td>切音表</td>
<td>原稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21元-22魂</td>
<td>21元-22魂</td>
<td>21元-22魂</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𤟤</td>
<td>𤟤</td>
<td>𤟤</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>㠾</td>
<td>㠾</td>
<td>㠾</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>攑</td>
<td>攑</td>
<td>攑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切韻表</td>
<td>切韻表</td>
<td>切韻表</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>見</td>
<td>見</td>
<td>見</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td>開</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td>𢳚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td>合</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td>影</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>鰻</td>
<td>切</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td>騏</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td>蕃</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>切一</td>
<td>切二</td>
<td>切三</td>
<td>切四</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>洹水在□</td>
<td>洹水在□</td>
<td>洹水在□</td>
<td>洹水在□</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>洹水</td>
<td>洹水</td>
<td>洹水</td>
<td>洹水</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>魁木在□</td>
<td>魁木在□</td>
<td>魁木在□</td>
<td>魁木在□</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>魁木</td>
<td>魁木</td>
<td>魁木</td>
<td>魁木</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>木在□</td>
<td>木在□</td>
<td>木在□</td>
<td>木在□</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>晉</th>
<th>晉</th>
<th>晉</th>
<th>晉</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
</tr>
<tr>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
</tr>
<tr>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
<td>晉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>木</th>
<th>木</th>
<th>木</th>
<th>木</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>木</th>
<th>木</th>
<th>木</th>
<th>木</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
</tbody>
</table>
李永富[1973]推定

本稿推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>省</th>
<th>府</th>
<th>县</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李富嘉[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27</td>
<td>先</td>
<td>明</td>
<td>開端</td>
<td>造</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：此表格为示例，实际内容可能有所不同。
<table>
<thead>
<tr>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>異</td>
<td>仙</td>
<td>異</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>切一</td>
<td>切二</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>0241</td>
<td>飞</td>
<td>飞</td>
</tr>
<tr>
<td>0242</td>
<td>喜</td>
<td>喜</td>
</tr>
<tr>
<td>0243</td>
<td>漩</td>
<td>漩</td>
</tr>
<tr>
<td>0244</td>
<td>田</td>
<td>田</td>
</tr>
<tr>
<td>0245</td>
<td>纱</td>
<td>纱</td>
</tr>
<tr>
<td>0246</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0247</td>
<td>蜜</td>
<td>蜜</td>
</tr>
<tr>
<td>0248</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0249</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0250</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0251</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0252</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0253</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0254</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0255</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0256</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0257</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0258</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0259</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>0260</td>
<td>蝠</td>
<td>蝠</td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>平 28仙</td>
<td>正</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>4051</td>
<td>江 河 漁 另 位 位 反 雉</td>
<td>江 河 地 又 鋪 位 反</td>
</tr>
<tr>
<td>4052</td>
<td>江 河 漁 另 位 位 反</td>
<td>江 河 地 又 鋪 位 反</td>
</tr>
<tr>
<td>4053</td>
<td>江 河 漁 另 位 位 反</td>
<td>江 河 地 又 鋪 位 反</td>
</tr>
<tr>
<td>4054</td>
<td>江 河 漁 另 位 位 反</td>
<td>江 河 地 又 鋪 位 反</td>
</tr>
<tr>
<td>4055</td>
<td>江 河 漁 另 位 位 反</td>
<td>江 河 地 又 鋪 位 反</td>
</tr>
<tr>
<td>4056</td>
<td>江 河 漁 另 位 位 反</td>
<td>江 河 地 又 鋪 位 反</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注释：上述表格中的行和列未完全显示，具体信息请参考文档中的内容。
<table>
<thead>
<tr>
<th>页码</th>
<th>章节</th>
<th>内容</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>切頭推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>29</td>
<td>蕭-30</td>
<td>晚</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
</tr>
<tr>
<td>4219</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4220</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4221</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4222</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4223</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4224</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4225</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4226</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4227</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4228</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4229</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4230</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4231</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4232</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4233</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4234</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4235</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4236</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4237</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4238</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4239</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4240</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4241</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4242</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4243</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4244</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4245</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4246</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4247</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4248</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4249</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4250</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4251</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4252</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4253</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4254</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4255</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4256</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4257</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4258</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4259</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4260</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4261</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4262</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4263</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4264</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4265</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4266</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4267</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4268</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4269</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4270</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4271</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4272</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4273</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4274</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4275</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4276</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4277</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4278</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4279</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4280</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4281</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4282</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4283</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4284</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4285</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4286</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4287</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4288</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4289</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4290</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4291</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4292</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4293</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4294</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4295</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4296</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4297</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4298</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4299</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
<tr>
<td>4300</td>
<td>426</td>
<td>晚</td>
<td>知</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
<td>阿</td>
</tr>
</tbody>
</table>
切三

平

切

30

切二

本稿推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定

李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>31</th>
<th>30</th>
<th>29</th>
<th>28</th>
<th>27</th>
<th>26</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4402</td>
<td>4403</td>
<td>4404</td>
<td>4405</td>
<td>4406</td>
<td>4407</td>
</tr>
<tr>
<td>郞</td>
<td>貫</td>
<td>服</td>
<td>吸</td>
<td>星</td>
<td>服</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>王一</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永昌[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
</tr>
<tr>
<td>4402</td>
<td>4403</td>
<td>4404</td>
<td>4405</td>
<td>4406</td>
<td>4407</td>
</tr>
<tr>
<td>郞</td>
<td>貫</td>
<td>服</td>
<td>吸</td>
<td>星</td>
<td>服</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>王一</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永昌[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
<td>推定</td>
</tr>
<tr>
<td>序</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td>無</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>王一</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：以上表格内容为切韵表，其中标注了王一、切三、本稿推定及李永富[1973]推定。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>初</th>
<th>三代</th>
<th>四代</th>
<th>五世</th>
<th>末尾</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4721</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4722</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4723</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4724</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4725</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4726</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4727</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4728</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4729</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4730</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4731</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4732</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4733</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4734</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4735</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4736</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4737</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4738</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4739</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4740</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4741</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4742</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4743</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4744</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4745</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4746</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4747</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4748</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4749</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4750</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4751</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4752</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4753</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4754</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4755</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4756</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4757</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4758</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4759</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4760</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4761</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4762</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4763</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4764</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4765</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4766</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4767</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4768</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4769</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4770</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4771</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4772</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4773</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4774</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4775</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4776</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4777</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4778</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4779</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4780</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4781</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4782</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4783</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4784</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4785</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4786</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4787</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4788</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4789</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4790</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4791</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4792</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4793</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4794</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4795</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4796</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4797</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4798</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4799</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>4800</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>一</td>
<td>羊</td>
<td>羊</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>王一</td>
<td>王二</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>帝</td>
<td>擬</td>
<td>帝</td>
<td>擬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>陶</td>
<td>動</td>
<td>陶</td>
<td>動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>索</td>
<td>動</td>
<td>索</td>
<td>動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>享</td>
<td>肯</td>
<td>享</td>
<td>肯</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>逢</td>
<td>奮</td>
<td>逢</td>
<td>逢</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td>位</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：表格内容为日文汉字，表示不同章节或条目的对应关系。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序數</th>
<th>王一</th>
<th>切三</th>
<th>木棉推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5049</td>
<td>14</td>
<td>草</td>
<td>草木</td>
<td>草木</td>
</tr>
<tr>
<td>5050</td>
<td>13</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5051</td>
<td>12</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5052</td>
<td>11</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5053</td>
<td>10</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5054</td>
<td>9</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5055</td>
<td>8</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5056</td>
<td>7</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5057</td>
<td>6</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5058</td>
<td>5</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5059</td>
<td>4</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5060</td>
<td>3</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5061</td>
<td>2</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5062</td>
<td>1</td>
<td>草</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

...
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>王一</th>
<th>王一</th>
<th>切二</th>
<th>王三</th>
<th>李永富[1973]注解</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5142</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5143</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5144</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5145</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5146</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5147</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5148</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5149</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5150</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5151</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5152</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5153</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5154</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5155</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5156</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5157</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5158</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5159</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5160</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5161</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5162</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5163</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5164</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5165</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（表格内容为切韵表的一部分，具体解释和注解请参考有关文献。）
<table>
<thead>
<tr>
<th>₀</th>
<th>王一</th>
<th>王二</th>
<th>切三</th>
<th>S11383CA</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>321</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>325</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>334</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>338</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>339</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>340</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>341</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>342</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>343</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>344</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>345</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>347</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>348</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>349</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>350</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>351</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>353</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>354</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>355</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>356</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td>360</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
<td>末</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>原稿推定</td>
<td>切破推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37陽</td>
<td>3</td>
<td>必</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>庚午</td>
<td>庚午</td>
<td>庚午</td>
<td>庚午</td>
<td>庚午</td>
<td>未未</td>
<td>未未</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>三</td>
<td>三</td>
<td>三</td>
<td>三</td>
<td>三</td>
<td>三</td>
<td>三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**推定** 李永富[1973]推定
平
39
第
切
果表
阿
表
推定
李永富[1973]推定

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>柱名</th>
<th>王一</th>
<th>柱名</th>
<th>P3696(p4-1,5,4-2,9-2,4-3)</th>
<th>柱名</th>
<th>木纲推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>张</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
</tbody>
</table>
本稿推定

李永富[1973]推定

切韻表

平 409-410

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三

切三
<table>
<thead>
<tr>
<th>一字</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推测</th>
<th>李永富[1973]推测</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>丁</td>
<td>挺</td>
<td>青</td>
<td>青</td>
</tr>
<tr>
<td>平</td>
<td>切</td>
<td>切</td>
<td>切</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>9</td>
<td>461</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：该表格内容为日文，具体信息需要人工翻译。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>切韻表</th>
<th>番</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6481</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6482</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6483</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6484</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6485</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6486</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6487</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6488</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6489</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6490</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6491</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6492</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6493</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6494</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6495</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6479</td>
<td>6496</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：以上内容为切韻表的一部分，具体解释请参考相关汉语研究文献。
<table>
<thead>
<tr>
<th>章节</th>
<th>标题</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第三章</td>
<td>中医内科</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>
平 43尤-44侯
序数 小韻
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786

音類

30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
30 奉 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
31 明 3
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
1 匣1
2 影1
2 影1
2 影1
2 影1
2 影1

廣 王二 王三
芣 芣 芣 〻苢車前
蜉 蜉 蜉 蚍蜉亦𧖚
烰 烰 烰 火氣
裒 裒 減又蒲溝反
鉜 鉜 鉜 〻鏂
䨗 䨗 䨗 雨雪䨗〻
泭 泭 編竹木渡水〻
艀艀艀舟

䍖䍖
𡦄𡦄𡦄多
掊掊
䍌䍌
䏽
謀 謀 謀 莫浮反圖十七
雺 雺 雺 天氣降地不應又莫貢反
眸 眸 眸 目瞳子
牟牟牟牛
侔侔侔等
蟊蟊
矛矛矛㦸
鍪 鍪 鍪 兜〻
麰 麰 麰 夌〻
䱕 䱕 䱕 魚名
堥 堥 堥 〻隴
蝥 蝥 蝥 食穀虫亦作☒蛑蟊
鴾鴾鴾鴿
鉾
劺 劺 劺 勵〻
𦭷 𦭷 𦭷 草〻
𨡭 𨡭 𨡭 䤅〻
件 本亦作侔字今為件又渠𣃘反
𩮤 𩭾 𩭾 髮生至眉或作髳
蛑蛑
繆繆
侯 侯 侯 胡溝反𠋫亦作𠋫十五
猴 猴 猴 猿〻
翵 翵 翵 鳥羽
喉 喉 喉 咽〻
篌 篌 篌 箜〻
帿 𢜵 帿 射張布
鄇鄇
䫛 䫛 䫛 〻䫘大言
鍭 鍭 鍭 大箭又胡遘反
鯸 鯸 鯸 〻鮐魚
餱 餱 餱 乾食
糇 糇 糇 粮〻
銗 銗 銗 鏂銗所以鉗頸
睺 睺 睺 半盲又胡遘反
骺 骺 骺 〻骨
㮢㮢
𧮶 𧯁 𧮶 〻谷在成皐
䗔䗔
䙈䙈
謳 謳 謳 烏侯反吟歌或作慪嘔十
䙔 䙔 䙔 小兒涎衣
鏂 鏂 鏂 鉗鏂丁銗〻
甌 甌 甌 器〻
膒 膒 膒 久脂

切韻表

王一
芣 〻苢
蜉 蚍蜉亦作𧖚
烰 火氣
裒 减又蒲溝反
鉜 〻鎾
䨗 雨雪䨗〻
泭 編木渡水
艀舟

117

切三
芣 〻苣
蜉蚍
烰 火氣
裒
鉜 〻鏂

本稿推定
芣 〻苢.
蜉 蚍蜉.
烰 火氣.
裒.
鉜 〻鏂.

李永富[1973]推定
芣 芣苢.
蜉 蚍蜉.
烰 火氣.
裒.
鉜 鉜鏂.

謀 莫浮反圖十七
雺 天氣降地不應又莫貢反
眸 目瞳子
牟 牛聲
侔等

謀 莫侯反十二
雺 天氣降地氣不應又莫貢反
眸 目瞳子
牟 牛聲
侔䓁

謀 莫浮反.十二.
雺 天氣降地氣不應.又莫貢反.
眸 目瞳子.
牟 牛聲.
侔 䓁.

謀 莫浮反.十二.
雺 天氣降地氣不應.又莫貢反.
眸 目瞳子.
牟 牛聲.
侔 等.

矛㦸
鍪 兜鍪
麰 〻夌
䱕 鱼名
堥 堆堥小隴
蝥 倉穀蟲亦作☒蛑𧕑
鴾鴒

矛戈
鍪 兜〻
麰 〻麥
䱕 𩵋名
堥 堆堥小壠
蝥 食穀虫

矛.
鍪 兜鍪.
麰 〻麦.
䱕 魚名.
堥 堆堥小隴.
蝥 食穀䖝.

矛 㦸.
鍪 兜鍪.
麰 麰麥.
䱕 魚名.
堥 堆堥小隴.
蝥 食穀蟲.

蛑 蝤蛑似蟹

蛑 蝤蛑似蟹.

蛑 蝤蛑似蟹.

侯 胡溝反𠋫亦作𢜵十五
猴𫞤
翵 鳥羽
喉 𠰸喉
篌 箜篌
𢜵 射張布

侯 胡溝反十二
猴猨
翵 鳥羽
喉 咽〻
篌 箜〻
𢜵 射張布

侯 胡溝反.十二.
猴 𫞤.
翵 鳥羽.
喉 𠰸喉.
篌 箜篌.
帿 射張布.

侯 胡溝反.十二.
猴 猨.
翵 鳥羽.
喉 咽喉.
篌 箜篌.
帿 射張布.

䫛 〻䫘言大
鍭 大箭又胡遘反
鯸 〻鮐魚
餱 乾食
糇粮
銗 鏂銗所以鉗頸
睺 半盲又胡遘反
骺骺

䫛 〻䫘言大
鍭 大箭
鯸 〻鮐𩵋名
餱 乾食
糇粮
銗 鏂銗所以鉗頭

䫛 〻䫘言大.
鍭 大箭.
鯸 〻鮐魚名.
餱 乾食.
糇 粮.
銗 鏂銗𠩄以鉗頭.

䫛 䫛䫘大言.
鍭 大箭.
鯸 鯸鮐魚名.
餱 亁食.
糇 粮.
銗 鏂銗所以鉗頭.

謳 烏侯反八
䙔 小𠒇延衣
鏂 鉜鏂丁又鏂銗
甌器
膒 久脂

謳 烏侯反.八.
䙔 小兒涎衣.
鏂 鉜鏂丁.又鏂銗.
甌 噐.
膒 久脂.

謳 烏侯反.八.
䙔 小𠒇涎衣.
鏂 鉜鏂丁.又鏂銗.
甌 器.
膒 久脂.

𡦄多

劺勵
𦭷草
𨡭 䤅𨡭
件 夲亦侔字今為牛又渠■■
𩭾 𨱳至眉或省作髳

𧮶 〻谷在成臯
謳 烏侯反吟哥或作慪嘔十
䙔 小兒延衣
鏂 鉜鏂丁又鏂銗
甌器
膒 久脂


<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>切韻表</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>序言</td>
<td>王二</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>序言</td>
<td>王二</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>序言</td>
<td>王二</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>序言</td>
<td>王二</td>
<td>切韻表</td>
</tr>
<tr>
<td>切韻表</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
切韵表

1. 侵
2. 侵
3. 侵
4. 侵
5. 侵
6. 侵
7. 侵
8. 侵
9. 侵
10. 侵
11. 侵
12. 侵
13. 侵
14. 侵
15. 侵
16. 侵
17. 侵
18. 侵
19. 侵
20. 侵
21. 侵
22. 侵
23. 侵
24. 侵
25. 侵
26. 侵
27. 侵
28. 侵
29. 侵
30. 侵
31. 侵
32. 侵
33. 侵
34. 侵
35. 侵
36. 侵
37. 侵
38. 侵
39. 侵
40. 侵
41. 侵
42. 侵
43. 侵
44. 侵
45. 侵
46. 侵
47. 侵
48. 侵
49. 侵
50. 侵
51. 侵
52. 侵
53. 侵
54. 侵
55. 侵
56. 侵
57. 侵
58. 侵
59. 侵
60. 侵
61. 侵
62. 侵
63. 侵
64. 侵
65. 侵
66. 侵
67. 侵
68. 侵
69. 侵
70. 侵
71. 侵
72. 侵
73. 侵
74. 侵
75. 侵
76. 侵
77. 侵
78. 侵
79. 侵
80. 侵
81. 侵
82. 侵
83. 侵
84. 侵
85. 侵
86. 侵
87. 侵
88. 侵
89. 侵
90. 侵
91. 侵
92. 侵
93. 侵
94. 侵
95. 侵
96. 侵
97. 侵
98. 侵
99. 侵
100. 侵
101. 侵
102. 侵
103. 侵
104. 侵
105. 侵
106. 侵
107. 侵
108. 侵
109. 侵
110. 侵
111. 侵
112. 侵
113. 侵
114. 侵
115. 侵
116. 侵
117. 侵
118. 侵
119. 侵
120. 侵
平永富[1973]推定
閩 inadvertent errors
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>序数</th>
<th>平52-54</th>
<th>53-54</th>
<th>54-55</th>
<th>木稿推定</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>序号</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>珠一</td>
<td>珠二</td>
<td>珠三</td>
<td>珠四</td>
<td>P3696(p7v,pp9-1v,p8)</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本稿推定：李永富[1973]推定

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>王三</th>
<th>切三</th>
<th>木稿推定</th>
<th>李永福[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>753</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>755</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>757</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>758</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>759</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>760</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>761</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>762</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>763</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>764</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>765</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>766</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>767</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>768</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>769</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>770</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>771</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>772</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>774</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>776</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>778</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>779</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>780</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>781</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>782</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>783</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>784</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>785</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>786</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>787</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>788</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>789</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>790</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>791</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>792</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>793</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>794</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>795</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>796</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>797</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>798</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>799</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚 derives from the</td>
<td>虚</td>
<td>虚 derives from the</td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>页码</td>
<td>切一</td>
<td>切二</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>7747</td>
<td>7745</td>
<td>7744</td>
<td>7743</td>
<td>7742</td>
</tr>
<tr>
<td>7741</td>
<td>7739</td>
<td>7738</td>
<td>7737</td>
<td>7736</td>
</tr>
<tr>
<td>7733</td>
<td>7732</td>
<td>7731</td>
<td>7730</td>
<td>7729</td>
</tr>
<tr>
<td>7725</td>
<td>7724</td>
<td>7723</td>
<td>7722</td>
<td>7721</td>
</tr>
<tr>
<td>7717</td>
<td>7716</td>
<td>7715</td>
<td>7714</td>
<td>7713</td>
</tr>
<tr>
<td>7709</td>
<td>7708</td>
<td>7707</td>
<td>7706</td>
<td>7705</td>
</tr>
<tr>
<td>7701</td>
<td>7700</td>
<td>7699</td>
<td>7698</td>
<td>7697</td>
</tr>
<tr>
<td>7693</td>
<td>7692</td>
<td>7691</td>
<td>7690</td>
<td>7689</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[序数到页码部分省略]

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>页码</th>
<th>姓</th>
<th>地名</th>
<th>花</th>
<th>釜</th>
<th>亦作鰝</th>
<th>整舟向岸亦作艤</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[其他文字部分省略]
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>王一</th>
<th>王二</th>
<th>王三</th>
<th>TIVK75(1)</th>
<th>切三</th>
<th>木稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>44</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
<td>icket</td>
</tr>
</tbody>
</table>
海中洲

海中洲

海中洲
<table>
<thead>
<tr>
<th>序番</th>
<th>原</th>
<th>列</th>
<th>TIVK 75-100bv</th>
<th>切</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永憲 [1973] 推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6429</td>
<td>4</td>
<td>李</td>
<td>勢</td>
<td>竈</td>
<td>勝</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6430</td>
<td>4</td>
<td>木</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6431</td>
<td>4</td>
<td>象</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6432</td>
<td>4</td>
<td>夏</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6433</td>
<td>4</td>
<td>里</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6434</td>
<td>4</td>
<td>長</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6435</td>
<td>4</td>
<td>長</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6436</td>
<td>4</td>
<td>大</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6437</td>
<td>4</td>
<td>大</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6438</td>
<td>4</td>
<td>大</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
<tr>
<td>6439</td>
<td>4</td>
<td>大</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
<td>竈</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：表格内容为自然语言的转写，具体含义可能需要结合上下文或专业背景来理解。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>列一</th>
<th>列二</th>
<th>列三</th>
<th>列四</th>
<th>列五</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.7</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.8</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.9</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.10</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.11</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.12</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.13</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.14</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.15</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.16</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.17</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.18</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.19</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
<tr>
<td>1.20</td>
<td>罫</td>
<td>奄</td>
<td>氩</td>
<td>奄</td>
<td>宒</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**表解**

李永憲[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>切三</th>
<th>切一</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18</td>
<td>奈</td>
<td>奈</td>
<td>奈</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>後</td>
<td>後</td>
<td>後</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
<td>険</td>
</tr>
<tr>
<td>群言</td>
<td>外言</td>
<td>P3693r</td>
<td>切三</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注意：此内容为自然语言的转录，可能存在解析上的不准确。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>製表者</th>
<th>序数</th>
<th>長部</th>
<th>小韻</th>
<th>音類</th>
<th>切三</th>
<th>木棉推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1062</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1063</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1064</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1065</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1066</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1067</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1068</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1069</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1070</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1071</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1072</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1073</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1074</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1075</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1076</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1077</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1078</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1079</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1080</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1081</td>
<td>長部</td>
<td>王三</td>
<td>合</td>
<td>小韻</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：表中序号、製表者、長部、小韻、音類、切三、木棉推定、李永富[1973]推定等信息为示例，实际内容请根据具体文档进行填写。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>元号</th>
<th>會</th>
<th>業</th>
<th>P3693r</th>
<th>木補推定</th>
<th>本補推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>403</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>28</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>原文</td>
<td>英文</td>
<td>P3693r</td>
<td>番号</td>
<td>本稿推定</td>
<td>季三</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>原文</td>
<td>王三</td>
<td>P3693r</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>早子老反速丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>早子老反速丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td>早子老反丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>素</td>
<td>素</td>
<td>素</td>
<td>素</td>
<td>素</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td>湯水丸</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td>夜</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定

本稿推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>笔画</th>
<th>王三</th>
<th>笔画</th>
<th>王一</th>
<th>P3693r</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

其他内容略，具体可参考文档内容。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>切四</th>
<th>切三</th>
<th>切二</th>
<th>切一</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1001</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1002</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1003</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1004</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1005</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1006</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1007</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1008</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1009</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
<tr>
<td>1010</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
<td>蕉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切四推定

李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>上</th>
<th>中</th>
<th>下</th>
<th>切</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3682</td>
<td>17</td>
<td>椿</td>
<td>儀</td>
<td>水</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3683</td>
<td>18</td>
<td>1</td>
<td>椿</td>
<td>春</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>王一</td>
<td>王二</td>
<td>王三</td>
<td>P3693v</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>1013</td>
<td>1015</td>
<td>1016</td>
<td>1017</td>
<td>1018</td>
<td>1019</td>
<td>1020</td>
</tr>
<tr>
<td>1022</td>
<td>1023</td>
<td>1024</td>
<td>1025</td>
<td>1026</td>
<td>1027</td>
<td>1028</td>
</tr>
<tr>
<td>1030</td>
<td>1031</td>
<td>1032</td>
<td>1033</td>
<td>1034</td>
<td>1035</td>
<td>1036</td>
</tr>
<tr>
<td>1038</td>
<td>1039</td>
<td>1040</td>
<td>1041</td>
<td>1042</td>
<td>1043</td>
<td>1044</td>
</tr>
<tr>
<td>1046</td>
<td>1047</td>
<td>1048</td>
<td>1049</td>
<td>1050</td>
<td>1051</td>
<td>1052</td>
</tr>
<tr>
<td>1054</td>
<td>1055</td>
<td>1056</td>
<td>1057</td>
<td>1058</td>
<td>1059</td>
<td>1060</td>
</tr>
<tr>
<td>1062</td>
<td>1063</td>
<td>1064</td>
<td>1065</td>
<td>1066</td>
<td>1067</td>
<td>1068</td>
</tr>
<tr>
<td>1070</td>
<td>1071</td>
<td>1072</td>
<td>1073</td>
<td>1074</td>
<td>1075</td>
<td>1076</td>
</tr>
<tr>
<td>1078</td>
<td>1079</td>
<td>1080</td>
<td>1081</td>
<td>1082</td>
<td>1083</td>
<td>1084</td>
</tr>
<tr>
<td>1086</td>
<td>1087</td>
<td>1088</td>
<td>1089</td>
<td>1090</td>
<td>1091</td>
<td>1092</td>
</tr>
<tr>
<td>1094</td>
<td>1095</td>
<td>1096</td>
<td>1097</td>
<td>1098</td>
<td>1099</td>
<td>1100</td>
</tr>
<tr>
<td>1102</td>
<td>1103</td>
<td>1104</td>
<td>1105</td>
<td>1106</td>
<td>1107</td>
<td>1108</td>
</tr>
<tr>
<td>1110</td>
<td>1111</td>
<td>1112</td>
<td>1113</td>
<td>1114</td>
<td>1115</td>
<td>1116</td>
</tr>
<tr>
<td>1118</td>
<td>1119</td>
<td>1120</td>
<td>1121</td>
<td>1122</td>
<td>1123</td>
<td>1124</td>
</tr>
<tr>
<td>1126</td>
<td>1127</td>
<td>1128</td>
<td>1129</td>
<td>1130</td>
<td>1131</td>
<td>1132</td>
</tr>
<tr>
<td>1134</td>
<td>1135</td>
<td>1136</td>
<td>1137</td>
<td>1138</td>
<td>1139</td>
<td>1140</td>
</tr>
<tr>
<td>1142</td>
<td>1143</td>
<td>1144</td>
<td>1145</td>
<td>1146</td>
<td>1147</td>
<td>1148</td>
</tr>
<tr>
<td>1150</td>
<td>1151</td>
<td>1152</td>
<td>1153</td>
<td>1154</td>
<td>1155</td>
<td>1156</td>
</tr>
<tr>
<td>1158</td>
<td>1159</td>
<td>1160</td>
<td>1161</td>
<td>1162</td>
<td>1163</td>
<td>1164</td>
</tr>
<tr>
<td>1166</td>
<td>1167</td>
<td>1168</td>
<td>1169</td>
<td>1170</td>
<td>1171</td>
<td>1172</td>
</tr>
<tr>
<td>1174</td>
<td>1175</td>
<td>1176</td>
<td>1177</td>
<td>1178</td>
<td>1179</td>
<td>1180</td>
</tr>
<tr>
<td>1182</td>
<td>1183</td>
<td>1184</td>
<td>1185</td>
<td>1186</td>
<td>1187</td>
<td>1188</td>
</tr>
<tr>
<td>1190</td>
<td>1191</td>
<td>1192</td>
<td>1193</td>
<td>1194</td>
<td>1195</td>
<td>1196</td>
</tr>
<tr>
<td>1198</td>
<td>1199</td>
<td>1200</td>
<td>1201</td>
<td>1202</td>
<td>1203</td>
<td>1204</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切番表

183
41有-42厚

41页

[未识别内容]
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>上</th>
<th>切</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10640</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10641</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10642</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10643</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10644</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10645</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10646</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10647</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10648</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10649</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10650</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10651</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10652</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10653</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10654</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10655</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10656</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10657</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10658</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10659</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10660</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10661</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10662</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10663</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10664</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10665</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10666</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10667</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10668</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10669</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10670</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10671</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10672</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10673</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10674</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10675</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10676</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10677</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10678</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10679</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10680</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10681</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10682</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10683</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10684</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10685</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10686</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10687</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10688</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10689</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10690</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10691</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10692</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10693</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10694</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10695</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10696</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10697</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10698</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10699</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
<tr>
<td>10700</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>拉</td>
<td>拉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

42厚垢蔀甊影簍李永富[1973]推定嗾14扣謏疑☒擻王二塿見扣垢1嶁叩見甊14☒走耇…塿158歐6曉龢詬甊垢7耇13廣6叩𣢷詬13曉心☒籔𧥣16籔笱叜藪詬甊口駷1疑泥掊心見㼴偶藕㰶1…the

42厚垢蔀枸剖䏂掊蔀11㖃溪叟14掊甊㸸1來偶藪汩1…澤

42厚垢蔀枸剖.eql

序数上切三王三王一P3693v切三本稿推定李永富[1973]推定

42厚垢蔀甊影簍李永富[1973]推定嗾14扣謏疑☒擻王二塿見扣垢1嶁叩見甊14☒走耇…塿158歐6曉龢詬甊垢7耇13廣6叩𣢷詬13曉心☒籔𧥣16籔笱叜藪詬甊口駷1疑泥掊心見㼴偶藕㰶1…the

42厚垢蔀枸剖.eql

序数上切三王三王一P3693v切三本稿推定李永富[1973]推定
切韻表

切韻 (/tʃe² jin²/) 為中文中最早的韻書之一，旨在將漢語字韻按照一定的規則進行分類。此表根據該韻書的內容進行了整理和呈現，用以幫助學習者理解字音的變遷和分類。
| 序号 | 卷 | 页 | 省 | 收 | 来 | 推定 | E.李永富[1973]推定 |
|------|----|----|----|----|----|------|-----------------
| 1 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | P3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 2 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 3 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 4 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 5 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 6 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 7 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 8 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 9 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |
| 10 | 1 | 36 | 1 | 王 | 三 | 3696(1) | TIV70+71 | 本稿推定 |

**方凤反諫一**

1. 方鳳反諫一
2. 方鳳反諫一
3. 方鳳反諫一
4. 方鳳反諫一
5. 方鳳反諫一
6. 方鳳反諫一
7. 方鳳反諫一
8. 方鳳反諫一
9. 方鳳反諫一
10. 方鳳反諫一
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>方言</th>
<th>音类</th>
<th>粱</th>
<th>切</th>
<th>意思</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>第</td>
<td>2</td>
<td>落下又</td>
<td>胡</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>第</td>
<td>4</td>
<td>落下又</td>
<td>胡</td>
<td>三</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>第</td>
<td>5</td>
<td>落下又</td>
<td>胡</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>第</td>
<td>6</td>
<td>直前又</td>
<td>胡</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>第</td>
<td>9</td>
<td>直前又</td>
<td>胡</td>
<td>二</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>第</td>
<td>1</td>
<td>直前又</td>
<td>胡</td>
<td>三</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*李永富[1973]推定*
<table>
<thead>
<tr>
<th>章号</th>
<th>页码</th>
<th>内容</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28</td>
<td>1125</td>
<td>繡 綝</td>
<td>繡</td>
<td>繡</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>1125</td>
<td>夗酯</td>
<td>綝</td>
<td>綝</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>1125</td>
<td>仕</td>
<td>綝</td>
<td>綝</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>1125</td>
<td>翌</td>
<td>綝</td>
<td>綝</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：以上内容为表格形式，具体解释请参考相关内容。
<table>
<thead>
<tr>
<th>页码</th>
<th>初义</th>
<th>王一</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1154</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1155</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1156</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1157</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1158</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1159</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1160</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1161</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1162</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1163</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1164</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1165</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1166</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1167</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1168</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1169</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1170</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1171</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1172</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1173</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1174</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1175</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1176</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1177</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1178</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1179</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1180</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1181</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1182</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1183</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1184</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1185</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1186</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1187</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1188</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1189</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1190</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1191</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1192</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1193</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1194</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1195</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1196</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1197</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1198</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1199</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>1200</td>
<td>饅</td>
<td>宜</td>
<td>二</td>
<td>饅</td>
</tr>
<tr>
<td>页码</td>
<td>位置</td>
<td>糭</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>20</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>21</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>22</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>23</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>24</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>25</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>26</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>27</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>28</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>29</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>30</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>31</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>32</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>33</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>34</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>35</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>36</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>37</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>38</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>39</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>40</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>41</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>42</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>43</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>44</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
<td>邳</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>45</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>46</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>47</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>48</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>49</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>50</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

去声 7-8未

<table>
<thead>
<tr>
<th>页码</th>
<th>位置</th>
<th>糭</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>111A</td>
<td>20</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111B</td>
<td>21</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111C</td>
<td>22</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111D</td>
<td>23</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111E</td>
<td>24</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111F</td>
<td>25</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111G</td>
<td>26</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111H</td>
<td>27</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111I</td>
<td>28</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111J</td>
<td>29</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111K</td>
<td>30</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111L</td>
<td>31</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111M</td>
<td>32</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111N</td>
<td>33</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111O</td>
<td>34</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111P</td>
<td>35</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111Q</td>
<td>36</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111R</td>
<td>37</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111S</td>
<td>38</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111T</td>
<td>39</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111U</td>
<td>40</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111V</td>
<td>41</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111W</td>
<td>42</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111X</td>
<td>43</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111Y</td>
<td>44</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
<tr>
<td>111Z</td>
<td>45</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
<td>邰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切韻表
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>切韻表</th>
<th>助</th>
<th>王三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1171</td>
<td>我</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1172</td>
<td>力</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1173</td>
<td>式</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1174</td>
<td>余</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1175</td>
<td>十</td>
<td>焉</td>
<td>焉</td>
<td>焉</td>
<td>焉</td>
</tr>
<tr>
<td>1176</td>
<td>九</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1177</td>
<td>去</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1178</td>
<td>聽</td>
<td>號</td>
<td>號</td>
<td>號</td>
<td>號</td>
</tr>
<tr>
<td>1179</td>
<td>如</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1180</td>
<td>我</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1181</td>
<td>力</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1182</td>
<td>式</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1183</td>
<td>余</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
<td>箴</td>
</tr>
<tr>
<td>1184</td>
<td>十</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1185</td>
<td>九</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1186</td>
<td>去</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1187</td>
<td>聽</td>
<td>號</td>
<td>號</td>
<td>號</td>
<td>號</td>
</tr>
<tr>
<td>1188</td>
<td>如</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1189</td>
<td>翔</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1190</td>
<td>招</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1191</td>
<td>鈙</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1192</td>
<td>招</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1193</td>
<td>鈙</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1194</td>
<td>招</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1195</td>
<td>鈙</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1196</td>
<td>招</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1197</td>
<td>鈙</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1198</td>
<td>招</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1199</td>
<td>鈙</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>1200</td>
<td>招</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
<td>豸</td>
</tr>
<tr>
<td>页码</td>
<td>字母</td>
<td>字义</td>
<td>笔画</td>
<td>木铎推定</td>
<td>李永昌[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>王</td>
<td>木</td>
<td>3</td>
<td>王-一</td>
<td>王安</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>3</td>
<td>木-一</td>
<td>木安</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>火</td>
<td>火</td>
<td>3</td>
<td>火-一</td>
<td>火安</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>水</td>
<td>水</td>
<td>3</td>
<td>水-一</td>
<td>水安</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>土</td>
<td>土</td>
<td>3</td>
<td>土-一</td>
<td>土安</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>金</td>
<td>金</td>
<td>3</td>
<td>金-一</td>
<td>金安</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>阳</td>
<td>阳</td>
<td>3</td>
<td>阳-一</td>
<td>阳安</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>阴</td>
<td>阴</td>
<td>3</td>
<td>阴-一</td>
<td>阴安</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：此表为切韵表，用于研究古代汉语的声韵系统。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>地名</th>
<th>按照</th>
<th>本辑推定</th>
<th>切削表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1001</td>
<td>里</td>
<td>里</td>
<td>本辑推定</td>
<td>李永置[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1002</td>
<td>里</td>
<td>里</td>
<td>本辑推定</td>
<td>李永置[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1003</td>
<td>里</td>
<td>里</td>
<td>本辑推定</td>
<td>李永置[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1004</td>
<td>里</td>
<td>里</td>
<td>本辑推定</td>
<td>李永置[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1005</td>
<td>里</td>
<td>里</td>
<td>本辑推定</td>
<td>李永置[1973]推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**注释**
- 本表为古代文献中地名的搜集整理，列出了具体的地名及其相应的推定和切削表。
- **李永置**为推定作者之一，其推定与本辑推定可能有所差异。
- 切削表为地名的切削方式，有助于现代读者理解古代文献中的地名用字。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序號</th>
<th>部</th>
<th>種名</th>
<th>王一</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永昌[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>趙</td>
<td>趙</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>炳</td>
<td>炳</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>東</td>
<td>東</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>梁</td>
<td>梁</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>趙</td>
<td>趙</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>炳</td>
<td>炳</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>東</td>
<td>東</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>12</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>梁</td>
<td>梁</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>趙</td>
<td>趙</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>炳</td>
<td>炳</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>東</td>
<td>東</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>梁</td>
<td>梁</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>趙</td>
<td>趙</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>炳</td>
<td>炳</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>東</td>
<td>東</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>12</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>梁</td>
<td>梁</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>趙</td>
<td>趙</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>炳</td>
<td>炳</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>東</td>
<td>東</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>12</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>梁</td>
<td>梁</td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>去</td>
<td>楷体</td>
<td>切開表</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---</td>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

去 13聲

李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>王一</th>
<th>王一-三</th>
<th>P3696(1)v</th>
<th>変補推測</th>
<th>李永富[1973]推測</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>27</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>54</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>63</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>72</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>81</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>110</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>120</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>130</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>140</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>150</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>170</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>180</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>190</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>210</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>220</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>230</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>240</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>260</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>270</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>280</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>290</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>310</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
<td>320</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>330</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>340</td>
<td>340</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>350</td>
<td>350</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>360</td>
<td>360</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>370</td>
<td>370</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
<td>380</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>390</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>400</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td>410</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>420</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>430</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>440</td>
<td>440</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>450</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>460</td>
<td>460</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>470</td>
<td>470</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>480</td>
<td>480</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>490</td>
<td>490</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>500</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>510</td>
<td>510</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>520</td>
<td>520</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>530</td>
<td>530</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>540</td>
<td>540</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>550</td>
<td>550</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>560</td>
<td>560</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>570</td>
<td>570</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>580</td>
<td>580</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>590</td>
<td>590</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>600</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>610</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>620</td>
<td>620</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>630</td>
<td>630</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>640</td>
<td>640</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>650</td>
<td>650</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>660</td>
<td>660</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>670</td>
<td>670</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>680</td>
<td>680</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>690</td>
<td>690</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>700</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>710</td>
<td>710</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>720</td>
<td>720</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>730</td>
<td>730</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>740</td>
<td>740</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>750</td>
<td>750</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>760</td>
<td>760</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>770</td>
<td>770</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>780</td>
<td>780</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>790</td>
<td>790</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>800</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>810</td>
<td>810</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>820</td>
<td>820</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>830</td>
<td>830</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>840</td>
<td>840</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>850</td>
<td>850</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>860</td>
<td>860</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>870</td>
<td>870</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>880</td>
<td>880</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>890</td>
<td>890</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>900</td>
<td>900</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>910</td>
<td>910</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>920</td>
<td>920</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>930</td>
<td>930</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>940</td>
<td>940</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>950</td>
<td>950</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>960</td>
<td>960</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>970</td>
<td>970</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>980</td>
<td>980</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>990</td>
<td>990</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
</tbody>
</table>
16邪 - 17隊
初
昧
誖
悖
1
𤜲
芥
䨴
妹
2
餲
1
敗
憝
憨
蠆
夬
鄁
𩐌
李永富 [1973] 推定
喝
1
獪
…
開
…
薱
2
邁
𠻕
佅
鐓
孛
珮
並
昧
獪
2
犗
佩
2
合
幫
餲
話
16
薱
1
𤜲
唄
2
1
邶
溪
妹
定
1
薱
咒
1
蠆
2
勱
…
定
𩐌
16
㻗
唄
殺
咒
1
𪉼
1
咒
珮
並
鐓
昧
2
蠆
話
開
烗
見
見
1
鄁
2
夬
佩
䵳
慸
夬
1
芥
開
2
孛
喝
䶐
䨴
2
◇
11
2
明
噲
邁
䜕
敗
䵳
喝
𠱡
珮
佅
2
嘬
咒
𢥲
隊
問い合わせ
17
餲
噲
蠆
𢂤
2
快
2
王一
獪
䜕
2
咒
定
生
噲
嘬
2
𧜁
匣
1
開
■
誖
獪
咒
喝
開
隊
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>序数</th>
<th>他部</th>
<th>本稿推定</th>
<th>永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>芒</td>
<td>芒</td>
<td>芒</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>王</td>
<td>王</td>
<td>王</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>胶</td>
<td>胶</td>
<td>胶</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>刀</td>
<td>刀</td>
<td>刀</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
<td>竹</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>简体</td>
<td>繁体</td>
<td>S6176r</td>
<td>TIVK75-100a</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>王二</td>
<td>王二</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>王三</td>
<td>王三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>王五</td>
<td>王五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>王七</td>
<td>王七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>王九</td>
<td>王九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>王十一</td>
<td>王十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>王十三</td>
<td>王十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>王十五</td>
<td>王十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>王十七</td>
<td>王十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>王十九</td>
<td>王十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>王二十一</td>
<td>王二十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>王二十三</td>
<td>王二十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>王二十五</td>
<td>王二十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>王二十七</td>
<td>王二十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>王二十九</td>
<td>王二十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>王三十一</td>
<td>王三十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>王三十三</td>
<td>王三十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>王三十五</td>
<td>王三十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>王三十七</td>
<td>王三十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>王三十九</td>
<td>王三十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>王四十一</td>
<td>王四十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>王四十三</td>
<td>王四十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>王四十五</td>
<td>王四十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>王四十七</td>
<td>王四十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>王四十九</td>
<td>王四十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>王五十一</td>
<td>王五十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>王五十三</td>
<td>王五十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>王五十五</td>
<td>王五十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>王五十七</td>
<td>王五十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>王五十九</td>
<td>王五十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>王六十一</td>
<td>王六十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>王六十三</td>
<td>王六十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>王六十五</td>
<td>王六十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>王六十七</td>
<td>王六十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>王六十九</td>
<td>王六十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>王七十一</td>
<td>王七十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>王七十三</td>
<td>王七十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>王七十五</td>
<td>王七十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>王七十七</td>
<td>王七十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>王七十九</td>
<td>王七十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>王八十一</td>
<td>王八十一</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>王八十三</td>
<td>王八十三</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>王八十五</td>
<td>王八十五</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>王八十七</td>
<td>王八十七</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>王八十九</td>
<td>王八十九</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>王九十</td>
<td>王九十</td>
<td>……</td>
<td>……</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注意：表格中的内容是根据提供的原文进行自然语言的解释，可能包含一些特定的符号和文字，具体含义需要结合上下文进一步理解。
願-25慁
開
建
券
郾
俒
堰
鄢
韗
1
...
...
3
曼
㛯
万
5
曉
楦
9
開
5
3
𡗹
勸
溷
𨠒
嬎
開
初
3
...
筦
飯
㽹
3
曉
敷
𡗹...
3
9
奉
王一
3
3
揎
俒
獻
韏
微
販
合
䡬
慁
3
絭...
...
開
敷
𨠒
飯
辒
券
卛
嬎
楥
𡚪
溷
逺
脕
絭
3
3
閞
嬎
鄢
𣀔
3
奉
𨠒
3
萬
S6176r
12
開
13
群
健
.WriteAll
ANTLR
ANTLR
ANTLR
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>去</th>
<th>切</th>
<th>表</th>
<th>E永富 [1973]</th>
<th>推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>27</td>
<td>2</td>
<td>27</td>
<td>S6176r</td>
<td>半椅推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本稿推定本稿推定。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>部首</th>
<th>形旁</th>
<th>王一</th>
<th>王三</th>
<th>S6176r</th>
<th>大谷5395v</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2743</td>
<td>2051</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2744</td>
<td>2052</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2745</td>
<td>2053</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2746</td>
<td>2054</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2747</td>
<td>2055</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2748</td>
<td>2056</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2749</td>
<td>2057</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2750</td>
<td>2058</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2751</td>
<td>2059</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2752</td>
<td>2060</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2753</td>
<td>2061</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2754</td>
<td>2062</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2755</td>
<td>2063</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2756</td>
<td>2064</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2757</td>
<td>2065</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2758</td>
<td>2066</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2759</td>
<td>2067</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2760</td>
<td>2068</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2761</td>
<td>2069</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2762</td>
<td>2070</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2763</td>
<td>2071</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2764</td>
<td>2072</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2765</td>
<td>2073</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2766</td>
<td>2074</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2767</td>
<td>2075</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2768</td>
<td>2076</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2769</td>
<td>2077</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2770</td>
<td>2078</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2771</td>
<td>2079</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2772</td>
<td>2080</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2773</td>
<td>2081</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2774</td>
<td>2082</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2775</td>
<td>2083</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2776</td>
<td>2084</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2777</td>
<td>2085</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2778</td>
<td>2086</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2779</td>
<td>2087</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2780</td>
<td>2088</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2781</td>
<td>2089</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2782</td>
<td>2090</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2783</td>
<td>2091</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2784</td>
<td>2092</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2785</td>
<td>2093</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2786</td>
<td>2094</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2787</td>
<td>2095</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2788</td>
<td>2096</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2789</td>
<td>2097</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2790</td>
<td>2098</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2791</td>
<td>2099</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>2792</td>
<td>2100</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
<td>去</td>
</tr>
<tr>
<td>序號</td>
<td>漢字</td>
<td>簡書</td>
<td>本稿推定</td>
<td>切資表</td>
<td>小永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4007</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4008</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4009</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4010</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4011</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4012</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4013</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4014</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4015</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4016</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4017</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4018</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4019</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4020</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4021</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4022</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4023</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4024</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4025</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4026</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4027</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4028</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4029</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4030</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4031</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4032</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4033</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4034</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4035</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4036</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4037</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4038</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4039</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td>未</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
王三

李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>原書</th>
<th>音類</th>
<th>韻部</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富（1973）推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1770</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1771</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1772</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1773</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1774</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1775</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1776</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1777</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1778</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1779</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1780</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1781</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1782</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1783</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1784</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1785</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1786</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1787</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1788</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1789</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1790</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1791</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1792</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1793</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1794</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1795</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1796</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1797</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1798</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1799</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1800</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1801</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1802</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1803</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1804</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1805</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1806</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1807</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1808</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1809</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1810</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1811</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1812</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>1813</td>
<td>3</td>
<td>上</td>
<td>王</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>治法</td>
<td>主治</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>宫</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>时</td>
<td>时角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>月</td>
<td>月角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>日</td>
<td>日角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>夜</td>
<td>夜角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>甲</td>
<td>甲角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>乙</td>
<td>乙角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>丙</td>
<td>丙角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>丁</td>
<td>丁角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>戊</td>
<td>戊角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>己</td>
<td>己角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>庚</td>
<td>庚角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>辛</td>
<td>辛角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>壬</td>
<td>壬角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>癸</td>
<td>癸角</td>
<td>宫角</td>
<td>宫角</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>譯音</td>
<td>語音</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1390</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1391</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1392</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1393</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1394</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1395</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1396</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1397</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1398</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1399</td>
<td>透</td>
<td>超</td>
<td>透反</td>
<td>超反</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

去 33笑-34效

切韻表 242
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>類型</th>
<th>筆下</th>
<th>备注</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>1973</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>順序</td>
<td>順序</td>
<td>順序</td>
<td>順序</td>
<td>順序</td>
<td>S6176v</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>胡卧反</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>胡卧反</td>
<td>三</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>胡卧反</td>
<td>二</td>
<td>胡卧反</td>
<td>二</td>
<td>胡卧反</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>胡卧反</td>
<td>二</td>
<td>胡卧反</td>
<td>二</td>
<td>胡卧反</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>胡卧反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
<td>一</td>
<td>通俗反</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
<td>度音</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>切韵表</td>
<td>部首</td>
<td>部</td>
<td>部别</td>
<td>发音</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>14514</td>
<td>行不正</td>
<td>又</td>
<td>行</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>14513</td>
<td>皆</td>
<td>点</td>
<td>皆</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>14512</td>
<td>目病</td>
<td>点</td>
<td>目</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>14510</td>
<td>眠</td>
<td>点</td>
<td>眠</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>14509</td>
<td>息</td>
<td>点</td>
<td>息</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>14508</td>
<td>閤</td>
<td>点</td>
<td>閤</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>14507</td>
<td>曲脛馬</td>
<td>点</td>
<td>曲脛馬</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>14506</td>
<td>植物二</td>
<td>点</td>
<td>植物二</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>14505</td>
<td>坂</td>
<td>点</td>
<td>坂</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>14504</td>
<td>崖</td>
<td>点</td>
<td>崖</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>14503</td>
<td>人姓名</td>
<td>点</td>
<td>人姓名</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>14502</td>
<td>割</td>
<td>点</td>
<td>割</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>14501</td>
<td>劍</td>
<td>点</td>
<td>劍</td>
<td>〇</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>14500</td>
<td>廢</td>
<td>点</td>
<td>廢</td>
<td>〇</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切韵表

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>部首</th>
<th>部</th>
<th>部别</th>
<th>发音</th>
<th>本校推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>行不正</td>
<td>又</td>
<td>行</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>遇</td>
<td>点</td>
<td>遇</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>皆</td>
<td>点</td>
<td>皆</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>目病</td>
<td>点</td>
<td>目</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>眠</td>
<td>点</td>
<td>眠</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>息</td>
<td>点</td>
<td>息</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>閤</td>
<td>点</td>
<td>閤</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>曲脛馬</td>
<td>点</td>
<td>曲脛馬</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>植物二</td>
<td>点</td>
<td>植物二</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>坂</td>
<td>点</td>
<td>坂</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>人姓名</td>
<td>点</td>
<td>人姓名</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>割</td>
<td>点</td>
<td>割</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>劍</td>
<td>点</td>
<td>劍</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>廢</td>
<td>点</td>
<td>廢</td>
<td>〇</td>
<td>行不正</td>
<td>又行不正</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>省略</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1043</td>
<td>神戸</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1044</td>
<td>關東</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1045</td>
<td>京都</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1046</td>
<td>北海道</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1047</td>
<td>東北</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1048</td>
<td>北陸</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1049</td>
<td>中国</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1050</td>
<td>四国</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1051</td>
<td>九州</td>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

切開表

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>切開</th>
<th>本稿推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1052</td>
<td>切開1</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1053</td>
<td>切開2</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1054</td>
<td>切開3</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1055</td>
<td>切開4</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1056</td>
<td>切開5</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>去</th>
<th>取得</th>
<th>本稿推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1057</td>
<td>去1</td>
<td>取得1</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1058</td>
<td>去2</td>
<td>取得2</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1059</td>
<td>去3</td>
<td>取得3</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1060</td>
<td>去4</td>
<td>取得4</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1061</td>
<td>去5</td>
<td>取得5</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>記載</th>
<th>本稿推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1062</td>
<td>記載1</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1063</td>
<td>記載2</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1064</td>
<td>記載3</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1065</td>
<td>記載4</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>1066</td>
<td>記載5</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>页数</td>
<td>原文</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>1-14</td>
<td>14716</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>14717</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>14718</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>14719</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>14720</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>14721</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>14722</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>21-25</td>
<td>14723</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>26-30</td>
<td>14724</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>31-35</td>
<td>14725</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>36-40</td>
<td>14726</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>41-45</td>
<td>14727</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>46-50</td>
<td>14728</td>
<td>走</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>百</td>
<td>省</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>唐</td>
<td>穀</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>唐</td>
<td>穀</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>唐</td>
<td>穀</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>唐</td>
<td>穀</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切三

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>切</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>永鐸[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>唐</td>
<td>穀</td>
<td>市</td>
<td>唐谷反，</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>唐</td>
<td>穀</td>
<td>市</td>
<td>唐谷反，</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>漢字</td>
<td>新字</td>
<td>切音</td>
<td>本稿推定</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>へに</td>
<td>新一</td>
<td>...</td>
<td>新</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>へに</td>
<td>新二</td>
<td>...</td>
<td>新</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>へに</td>
<td>新三</td>
<td>...</td>
<td>新</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>へに</td>
<td>新四</td>
<td>...</td>
<td>新</td>
</tr>
<tr>
<td>王一</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>3</td>
<td>王</td>
<td>木</td>
<td>果</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>3</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**取育反蟾蜍三**

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反

蟾蜍三

---

取育反
<table>
<thead>
<tr>
<th>表</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>王一</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>王二</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>王三</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**附注：**
- 表中内容为文献中的表格，描述了不同字符的切分结果。
- 表格中的“王一”、“王二”、“王三”等列可能代表不同的字符或词组。
- 表格中的“切三”、“本稿推定”和“李永富[1973]推定”列可能表示不同的推定方案或结果。
<table>
<thead>
<tr>
<th>入入</th>
<th>切切</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推测</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13352</td>
<td>1573</td>
<td>王三</td>
<td>S6156v</td>
</tr>
<tr>
<td>13353</td>
<td>1574</td>
<td>王四</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13354</td>
<td>1575</td>
<td>王五</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13355</td>
<td>1576</td>
<td>王六</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13356</td>
<td>1577</td>
<td>王七</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13357</td>
<td>1578</td>
<td>王八</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13358</td>
<td>1579</td>
<td>王九</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13359</td>
<td>1580</td>
<td>王十</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13360</td>
<td>1581</td>
<td>王十一</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13361</td>
<td>1582</td>
<td>王十二</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13362</td>
<td>1583</td>
<td>王十三</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13363</td>
<td>1584</td>
<td>王十四</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13364</td>
<td>1585</td>
<td>王十五</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13365</td>
<td>1586</td>
<td>王十六</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13366</td>
<td>1587</td>
<td>王十七</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13367</td>
<td>1588</td>
<td>王十八</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13368</td>
<td>1589</td>
<td>王十九</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>13369</td>
<td>1590</td>
<td>王二十</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 注意事项
- 本稿推定和李永富[1973]推测可能包含部分推测或借用的资料。
- 表格中的内容为汉字，可能表示特定的文献或词语。
- 页面的尺寸和页面内容的格式可能需要额外的解释以确保清晰理解。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>切政表</th>
<th>向政表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15975</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15976</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15977</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15978</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15979</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15980</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15981</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15982</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15983</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15984</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15985</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15986</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15987</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15988</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15989</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15990</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15991</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15992</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15993</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15994</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15995</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15996</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15997</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15998</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>15999</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16000</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16001</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16002</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16003</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16004</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16005</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16006</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16007</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16008</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16009</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16010</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16011</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16012</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16013</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16014</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16015</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16016</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16017</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16018</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16019</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16020</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16021</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16022</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16023</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16024</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16025</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16026</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
<tr>
<td>16027</td>
<td>箏</td>
<td>alcuni</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切政表：
- 箏
-  alcuni

向政表：
-  alcuni
- 箏

本辑推定：
- 李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>页码</th>
<th>起行</th>
<th>结行</th>
<th>内容简述</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1290</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1291</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1292</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1293</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1294</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1295</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1296</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1297</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1298</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1299</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1300</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1301</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1302</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
<tr>
<td>1303</td>
<td>16</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
<td>一字脈</td>
</tr>
</tbody>
</table>

入5頁

切貼表

278
<table>
<thead>
<tr>
<th>王三</th>
<th>切音表</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P3694v</td>
<td>切音表</td>
<td>切音表</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**切韻表**

<table>
<thead>
<tr>
<th>開</th>
<th>窒</th>
<th>𢪍</th>
<th>滋</th>
<th>開</th>
<th>㲳</th>
<th>篳</th>
<th>𧉍</th>
<th>庚</th>
<th>來</th>
<th>嫺</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鰲</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**音類**

<table>
<thead>
<tr>
<th>開</th>
<th>窒</th>
<th>𢪍</th>
<th>滋</th>
<th>開</th>
<th>㲳</th>
<th>篳</th>
<th>𧉍</th>
<th>庚</th>
<th>來</th>
<th>嫺</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鰲</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**切音表**

<table>
<thead>
<tr>
<th>開</th>
<th>窒</th>
<th>𢪍</th>
<th>滋</th>
<th>開</th>
<th>㲳</th>
<th>篳</th>
<th>𧉍</th>
<th>庚</th>
<th>來</th>
<th>嫺</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鰲</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**音類**

<table>
<thead>
<tr>
<th>開</th>
<th>窒</th>
<th>𢪍</th>
<th>滋</th>
<th>開</th>
<th>㲳</th>
<th>篳</th>
<th>𧉍</th>
<th>庚</th>
<th>來</th>
<th>嫺</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>鰲</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>𢪍</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
<td>窒</td>
<td>滋</td>
<td>開</td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>283</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16291</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>16289</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16283</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16279</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>16275</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>16271</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16267</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16263</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16259</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16255</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16251</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16247</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16243</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16239</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16235</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16231</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16227</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16223</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16219</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16215</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16207</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16203</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16199</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16195</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16191</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16187</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16179</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16175</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16171</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16167</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16163</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16159</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16155</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16151</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16147</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16143</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16139</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16135</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16131</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16127</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16123</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16115</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16111</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16107</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16103</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16099</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16095</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16091</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16087</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16083</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16079</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16075</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16071</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16067</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16063</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16059</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16055</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16051</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16047</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16043</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16039</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16035</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16031</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16027</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16023</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16019</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16015</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16011</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16007</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>16001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>46</td>
<td>47</td>
<td>48</td>
<td>49</td>
<td>50</td>
<td>51</td>
<td>52</td>
<td>53</td>
<td>54</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>本稿推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>齒</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>耳</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>筒</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ブ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>峰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>撲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>赴</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>般</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>腹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>魯</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序</td>
<td>筆畫</td>
<td>字</td>
<td>類型</td>
<td>底本</td>
<td>處所</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------</td>
<td>----</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>16563</td>
<td>16559</td>
<td>16556</td>
<td>16555</td>
<td>16550</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>16547</td>
<td>16546</td>
<td>16541</td>
<td>16536</td>
<td>16535</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>16531</td>
<td>16530</td>
<td>16525</td>
<td>16519</td>
<td>16518</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>16516</td>
<td>16515</td>
<td>16513</td>
<td>16512</td>
<td>16511</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>16510</td>
<td>16509</td>
<td>16508</td>
<td>16507</td>
<td>16506</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>16505</td>
<td>16504</td>
<td>16503</td>
<td>16502</td>
<td>16501</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>16500</td>
<td>16499</td>
<td>16498</td>
<td>16497</td>
<td>16496</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>16495</td>
<td>16494</td>
<td>16493</td>
<td>16492</td>
<td>16491</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>16490</td>
<td>16489</td>
<td>16488</td>
<td>16487</td>
<td>16486</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>16485</td>
<td>16484</td>
<td>16483</td>
<td>16482</td>
<td>16481</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>16480</td>
<td>16479</td>
<td>16478</td>
<td>16477</td>
<td>16476</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>16475</td>
<td>16474</td>
<td>16473</td>
<td>16472</td>
<td>16471</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>16470</td>
<td>16469</td>
<td>16468</td>
<td>16467</td>
<td>16466</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>16465</td>
<td>16464</td>
<td>16463</td>
<td>16462</td>
<td>16461</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>16460</td>
<td>16459</td>
<td>16458</td>
<td>16457</td>
<td>16456</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>16455</td>
<td>16454</td>
<td>16453</td>
<td>16452</td>
<td>16451</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>16450</td>
<td>16449</td>
<td>16448</td>
<td>16447</td>
<td>16446</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>16445</td>
<td>16444</td>
<td>16443</td>
<td>16442</td>
<td>16441</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>16440</td>
<td>16439</td>
<td>16438</td>
<td>16437</td>
<td>16436</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>16435</td>
<td>16434</td>
<td>16433</td>
<td>16432</td>
<td>16431</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>16430</td>
<td>16429</td>
<td>16428</td>
<td>16427</td>
<td>16426</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>16425</td>
<td>16424</td>
<td>16423</td>
<td>16422</td>
<td>16421</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>16420</td>
<td>16419</td>
<td>16418</td>
<td>16417</td>
<td>16416</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>16415</td>
<td>16414</td>
<td>16413</td>
<td>16412</td>
<td>16411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>16410</td>
<td>16409</td>
<td>16408</td>
<td>16407</td>
<td>16406</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>16405</td>
<td>16404</td>
<td>16403</td>
<td>16402</td>
<td>16401</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>16400</td>
<td>16399</td>
<td>16398</td>
<td>16397</td>
<td>16396</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>16395</td>
<td>16394</td>
<td>16393</td>
<td>16392</td>
<td>16391</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>16390</td>
<td>16389</td>
<td>16388</td>
<td>16387</td>
<td>16386</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>16385</td>
<td>16384</td>
<td>16383</td>
<td>16382</td>
<td>16381</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>16380</td>
<td>16379</td>
<td>16378</td>
<td>16377</td>
<td>16376</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>16375</td>
<td>16374</td>
<td>16373</td>
<td>16372</td>
<td>16371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>16370</td>
<td>16369</td>
<td>16368</td>
<td>16367</td>
<td>16366</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>16365</td>
<td>16364</td>
<td>16363</td>
<td>16362</td>
<td>16361</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>16360</td>
<td>16359</td>
<td>16358</td>
<td>16357</td>
<td>16356</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>16355</td>
<td>16354</td>
<td>16353</td>
<td>16352</td>
<td>16351</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>16350</td>
<td>16349</td>
<td>16348</td>
<td>16347</td>
<td>16346</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>16345</td>
<td>16344</td>
<td>16343</td>
<td>16342</td>
<td>16341</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>16340</td>
<td>16339</td>
<td>16338</td>
<td>16337</td>
<td>16336</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>16335</td>
<td>16334</td>
<td>16333</td>
<td>16332</td>
<td>16331</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>16330</td>
<td>16329</td>
<td>16328</td>
<td>16327</td>
<td>16326</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>16325</td>
<td>16324</td>
<td>16323</td>
<td>16322</td>
<td>16321</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>16320</td>
<td>16319</td>
<td>16318</td>
<td>16317</td>
<td>16316</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>16315</td>
<td>16314</td>
<td>16313</td>
<td>16312</td>
<td>16311</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>16310</td>
<td>16309</td>
<td>16308</td>
<td>16307</td>
<td>16306</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>16305</td>
<td>16304</td>
<td>16303</td>
<td>16302</td>
<td>16301</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>16300</td>
<td>16299</td>
<td>16298</td>
<td>16297</td>
<td>16296</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>16295</td>
<td>16294</td>
<td>16293</td>
<td>16292</td>
<td>16291</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>16290</td>
<td>16289</td>
<td>16288</td>
<td>16287</td>
<td>16286</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>入</td>
<td>503-171末</td>
<td>前</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---</td>
<td>----------</td>
<td>----</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16372</td>
<td>1</td>
<td>16372</td>
<td>16372</td>
<td>16372</td>
<td>16372</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16373</td>
<td>2</td>
<td>16373</td>
<td>16373</td>
<td>16373</td>
<td>16373</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16374</td>
<td>3</td>
<td>16374</td>
<td>16374</td>
<td>16374</td>
<td>16374</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16375</td>
<td>4</td>
<td>16375</td>
<td>16375</td>
<td>16375</td>
<td>16375</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16376</td>
<td>5</td>
<td>16376</td>
<td>16376</td>
<td>16376</td>
<td>16376</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

... (更多内容)
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>页数</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 16624 | 5 | 赵

李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>切上</th>
<th>切中</th>
<th>切下</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>豪毛</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
<tr>
<td>朋茂</td>
<td>朋茂</td>
<td>毛布</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切聲参照：李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>底</th>
<th>本體</th>
<th>本體推定</th>
<th>李永富 [1973] 推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切補表

入 12點-13點

切補表
<table>
<thead>
<tr>
<th>主一</th>
<th>切三</th>
<th>木槌预定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.88</td>
<td>信</td>
<td>幸</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>1.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>2.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>2.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>3.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>3.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>4.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>4.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>5.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>5.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>6.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>6.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>7.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>7.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>8.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>8.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>9.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>9.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>10.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>10.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>11.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>11.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>12.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>12.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>13.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>13.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>14.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>14.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>15.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>15.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>16.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>16.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>17.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>17.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>18.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>18.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>19.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>19.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>20.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>20.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>21.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>21.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>22.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>22.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>23.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>23.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>24.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>24.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>25.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>25.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>26.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>26.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>27.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>27.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>28.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>28.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>29.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>29.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>30.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>30.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>31.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>31.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>32.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>32.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>33.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>33.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>34.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>34.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>35.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>35.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>36.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>36.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>37.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>37.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>38.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>38.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>39.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>39.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>40.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>40.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>41.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>41.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>42.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>42.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>43.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>43.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>44.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>44.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>45.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>45.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>46.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>46.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>47.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>47.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>48.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>48.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>49.88</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>49.89</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
<td>信</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>切一</td>
<td>切三</td>
<td>未梢推定</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1172</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1173</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1174</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1175</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1176</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1177</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1178</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1179</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1180</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1181</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1182</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1183</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1184</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1185</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1186</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1187</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1188</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1189</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1190</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1191</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1192</td>
<td>edad</td>
<td>eda</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**注**：未梢推定和李永富[1973]推定是根据音韵学理论进行的结论，具体推定结果需要结合更多语言和文献资料进行验证。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>並列</th>
<th>切音</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/10</td>
<td>並列</td>
<td>切音</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

入字

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>並列</th>
<th>切音</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/10</td>
<td>並列</td>
<td>切音</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切音表

<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>並列</th>
<th>切音</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/10</td>
<td>並列</td>
<td>切音</td>
<td>切三</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
</tbody>
</table>
切韻表

李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>删</th>
<th>漢字</th>
<th>省</th>
<th>古字</th>
<th>删</th>
<th>漢字</th>
<th>省</th>
<th>古字</th>
<th>本稿推定</th>
<th>以外推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1773</td>
<td>15</td>
<td>蒇</td>
<td>椀</td>
<td>1772</td>
<td>14</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1774</td>
<td>14</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1775</td>
<td>13</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1776</td>
<td>12</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1777</td>
<td>11</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1778</td>
<td>10</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1779</td>
<td>9</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1780</td>
<td>8</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1781</td>
<td>7</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1782</td>
<td>6</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1783</td>
<td>5</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1784</td>
<td>4</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1785</td>
<td>3</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1786</td>
<td>2</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>1787</td>
<td>1</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
<td>陏</td>
<td>未</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本稿推定为李永富《[1973]推定》。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>釋音</th>
<th>发音</th>
<th>釋音</th>
<th>发音</th>
<th>释音</th>
<th>发音</th>
<th>释音</th>
<th>发音</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
<td>音</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本稿推定：李永富[1973]推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>韵部</th>
<th>音反合</th>
<th>音反合</th>
<th>音反合</th>
<th>音反合</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1784</td>
<td>11</td>
<td>麦</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1785</td>
<td>12</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1848</td>
<td>13</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1849</td>
<td>14</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1850</td>
<td>15</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1851</td>
<td>16</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切音表：

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>韵部</th>
<th>音反合</th>
<th>音反合</th>
<th>音反合</th>
<th>音反合</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1784</td>
<td>11</td>
<td>麦</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1785</td>
<td>12</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1848</td>
<td>13</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1849</td>
<td>14</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1850</td>
<td>15</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
<tr>
<td>1851</td>
<td>16</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
<td>翎羽</td>
</tr>
</tbody>
</table>

李永富[1973]推定
入 19陌
廣 唐 王二 王三
12 溪 B 開 郤 𨛠 郤 郤 人姓俗作郄
12 溪 B 開 綌 ☒ 綌 綌 〻絺
12 溪 B 開 𠊬 𠊬
𠊬 大𥬇
12 溪 B 開 𡭴
𡭴 𡭴 西方小白
13 疑 2 開 額 額 額 額 五陌反五
13 疑 2 開 䱮 䱮 䱮 䱮 𩹺
13 疑 2 開 峉 峉 峉 峉 岝〻
13 疑 2 開 詻 詻 詻 詻 〻教令聲
13 疑 2 開 䩹
䩹 補履頭亦作隔
14 疑 B 開 逆 逆 逆 逆 冝㦸反不順三

序数 小韻
17962
17963
17964
17965
17966
17967
17968
17969
17970
17971
17972
17973
17974
17975
17976
17977
17978
17979
17980
17981
17982
17983
17984
17985
17986
17987
17988
17989
17990
17991
17992
17993
17994
17995
17996
17997
17998
17999
18000
18001
18002
18003
18004
18005
18006
18007
18008
18009
18010
18011
18012
18013
18014
18015
18016
18017
18018
18019

音類

14 疑 B 開 屰
屰
14 疑 B 開 縌 縌
縌 緩〻
14 疑 B 開 㘙 㘙 㘙 㘙 呻
14 疑 B 開 𥿬
𥿬
15 溪 2 開 客 客 客 客 苦陌反賔三
15 溪 2 開 喀 喀 喀 喀 吐聲
15 溪 2 開 礊 毄 礊 礊 堅
16 影 2 開 啞 啞 啞 啞 烏陌反𥬇聲二
16 影 2 開 𩚬 𩚬 𩚚 𩚬 飢〻
17 曉 B 開 虩 𧈊 𧈊 虩 許郄反懼㒵又所責反或☒一
18 徹 2 開 𡍩 𡍩 坼 坼 丑格反裂四
18 徹 2 開 𧼳 𧼞 𧼞 𧻀 半步
18 徹 2 開 𩑒
𩑒 脳盖又防陌反
18 徹 2 開 𤖴
𤖴 開〻
19 影 B 合 䪝 䪝 䪝 䪝 乙百反佩刃飾一
20 滂 2 拍 𢫦 拍 𢫦 普百反打六
20 滂 2 魄 ■ 魄 魄 〻魂
20 滂 2 怕 怕 怕 怕 憺〻靜又蒲各反
20 滂 2 珀
珀
20 滂 2 皛 皛 皛 皛 亦打又胡了反出蜀都賦又莫百反
20 滂 2 敀 𤽐
20 滂 2 𠓗 𠓗 𠓗 𠓗 疾〻
20 滂 2 洦
洦 洦 淺〻
21 曉 2 開 赫 赫 赫 赫 呼格反赤四
21 曉 2 開 嚇 嚇 嚇 嚇 恐
21 曉 2 開 爀 爀 爀 爀 火色
21 曉 2 開 𢅰
㦦 〻㡗紙
22 匣 2 開 垎 垎 垎 垎 胡格反土乾四
22 匣 2 開 䞦 䞦 䞦 䞦 〻䞽
22 匣 2 開 楁 楁 楁 揢 鞌〻
22 匣 2 開
☒
22 匣 2 開 𨍇 輅
輅 車前横
23 見 2 開 格 格 格 挌 古陌反十二
23 見 2 開 𢓜 𢓜 佫 𢓜 至亦作假
23 見 2 開 𩹺
𩹺 𩹺 〻䱮
23 見 2 開 茖 茖 茖 茖 山䓗
23 見 2 開 骼 骼 骼 骼 骨〻
23 見 2 開 觡 觡 觡 觡 鹿〻
23 見 2 開 鵅 鵅 鵅 鵅 鳥名
23 見 2 開
愅更
23 見 2 開 𩹿
𩹿 海魚
23 見 2 開 𪌣
𪌣 碎夌
23 見 2 開 挌 挌 挌
23 見 2 開 ☒
㦴
23 見 2 開 蛒
蛒 蠀螬
23 見 2 開 𢼛
𢼛 擊〻
24 曉 2 合 謋 謋 謋 謋 虎伯反然速㒵三
24 曉 2 合 漷 漷 漷 漷 水名在東海

切韻表

312

切三
𨛠 人姓
☒ 絺〻

本稿推定
郤 人姓.
綌 絺綌.

李永富[1973]推定
郤 人姓.
綌 絺綌.

額 五陌反三
䱮 鰏䱮𩵋名
峉 岝〻

額 五陌反.三.
䱮 𩹺䱮魚名.
峉 岝峉.

額 五陌反.三.
䱮 𩹺䱮魚名.
峉 岝峉.

逆 冝㦸反一

𨒫 冝㦸反.一.

逆 宜㦸反.一.

客 苦陌反二
喀 吐聲

客 苦陌反.二.
喀 吐聲.

客 苦陌反.二.
喀 吐聲.

啞 𥬇聲烏陌反二
𩚚飢
𧈊 懼㒵許𨛠反一
坼 裂丑格反二
䞣 半歩

啞 𥬇聲.烏陌反.二.
𩚚 飢.
虩 懼㒵.許郤反.一.
坼 裂.丑格反.二.
䞣 半歩.

啞 𥬇聲.烏陌反.二.
𩚚 飢.
虩 懼皃.許郤反.一.
坼 裂.丑格反.二.
䞣 半步.

䪝 佩刀飾乙白反一
𢫦 打普伯反五
魄 魂〻
怕 憺怕静
珀 虎〻
皛 亦打又胡了反出蜀都

䪝 佩刀飾.乙白反.一.
拍 打.普伯反.四.
魄 魂魄.
怕 憺怕静.

䪝 佩刀飾.乙白反.一.
拍 打.普伯反.四.
魄 魂魄.
怕 憺怕靜.

皛 亦打.又胡了反.出蜀都賦.

皛 亦打.又胡了反.出蜀都賦.

赫 赤呼格反三
嚇怒
爀 火色

赫 赤.呼格反.三.
嚇 怒.
爀 火色.

赫 赤.呼格反.三.
嚇 怒.
爀 火色.

垎 圡乾胡格反三
䞦 〻䞽
揢 鞌〻

垎 圡乾.胡格反.三.
䞦 〻䞽.
楁 鞌楁.

垎 土乾.胡格反.三.
䞦 䞦䞽.
楁 鞌楁.

挌 式古陌反七
𢓜至
𩹺 〻䱮
茖 山葱
骼 骨〻
觡 𢉖角
鵅 鳥名

格 式.古陌反.七.
𢓜 至.
𩹺 〻䱮.
茖 山䓗.
骼 骨骼.
觡 𢉖角.
鵅 鳥名.

格 式.古陌反.七.
𢓜 至.
𩹺 𩹺䱮.
茖 山葱.
骼 骨骼.
觡 鹿角.
鵅 鳥名.

謋 〻然虎伯反二
漷 水名在東海

謋 〻然.虎伯反.二.
漷 水名在東海.

謋 謋然.虎伯反.二.
漷 水名在東海.


<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18025</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18026</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18027</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18028</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18029</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18030</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18031</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18032</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18033</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18034</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18035</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18036</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18037</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18038</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18039</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18040</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18041</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18042</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18043</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18044</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18045</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18046</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18047</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18048</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18049</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18050</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18051</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18052</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18053</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18054</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18055</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18056</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18057</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18058</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18059</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18060</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18061</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18062</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18063</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18064</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18065</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18066</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18067</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18068</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18069</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18070</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18071</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18072</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18073</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18074</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18075</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18076</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>18077</td>
<td>高百</td>
<td>高百</td>
</tr>
<tr>
<td>序数</td>
<td>類名</td>
<td>類別</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>俗</td>
<td>河</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>俗</td>
<td>河</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>俗</td>
<td>河</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>俗</td>
<td>河</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>俗</td>
<td>河</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>俗</td>
<td>河</td>
</tr>
</tbody>
</table>

切開表

李永富[1973]推定
<p>| 序号 | 原文 | 切音 | 平假名 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 | 漢字 | 拼音 |
|------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/1 | 22 | 入 | 22治-23甲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>切呼表</th>
<th>出典</th>
<th>入切</th>
<th>原文</th>
<th>备考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>犬</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>切</td>
<td>麦</td>
<td>蟹</td>
<td>蝴</td>
<td>()</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>声類</td>
<td>音類</td>
<td>切字</td>
<td>字典推定</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
<td>門</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：此表格内容为切韵表的一部分，代表了不同声類和音類的字的切字分类。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>部名</th>
<th>王三</th>
<th>P3799</th>
<th>切三</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1861</td>
<td>部</td>
<td>部 末名</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1862</td>
<td>部</td>
<td>部 末名</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1863</td>
<td>部</td>
<td>部 末名</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1864</td>
<td>部</td>
<td>部 末名</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 序数

18708

### 入

26緝-27藥

### 切表

<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>類</th>
<th>切</th>
<th>本稿推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>324</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>序号</td>
<td>读音</td>
<td>用例</td>
<td>本稿推定</td>
<td>李永富[1973]推定</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>構</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
<td>構反</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【注】
- 本表信息来源于李永富[1973]的推定。
入 27藥

Dx1372 + 3703

P3799

本稿推定

李永富 [1973] 推定
<table>
<thead>
<tr>
<th>切韵表</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>切名</td>
<td>再反</td>
<td>二反</td>
<td>三反</td>
<td>四反</td>
<td>五反</td>
<td>六反</td>
<td>七反</td>
<td>八反</td>
<td>九反</td>
<td>十反</td>
<td>十一反</td>
<td>十二反</td>
</tr>
<tr>
<td>切字</td>
<td>甲</td>
<td>乙</td>
<td>丙</td>
<td>丁</td>
<td>戊</td>
<td>己</td>
<td>庚</td>
<td>辛</td>
<td>壬</td>
<td>癸</td>
<td>甲</td>
<td>乙</td>
</tr>
<tr>
<td>韵目</td>
<td>一</td>
<td>二</td>
<td>三</td>
<td>四</td>
<td>五</td>
<td>六</td>
<td>七</td>
<td>八</td>
<td>九</td>
<td>十</td>
<td>十一</td>
<td>十二</td>
</tr>
<tr>
<td>韵字</td>
<td>甲</td>
<td>乙</td>
<td>丙</td>
<td>丁</td>
<td>戊</td>
<td>己</td>
<td>庚</td>
<td>辛</td>
<td>壬</td>
<td>癸</td>
<td>甲</td>
<td>乙</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注：此表格为切韵表的一部分，具体含义和使用方法请参考相关文献。）
<table>
<thead>
<tr>
<th>序数</th>
<th>切韵</th>
<th>表</th>
<th>切韵表</th>
<th>切韵表推定</th>
<th>李永富[1973]推定</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>121</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>251</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>253</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>259</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>262</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>264</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>285</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>293</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>294</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>喜</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*注：部分切韵表和推定信息可能需要根据上下文和具体语境进行解读。*
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
<th>音類</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>P4746</td>
<td>主三</td>
<td>P4746</td>
<td>主三</td>
<td>P4746</td>
<td>主三</td>
<td>P4746</td>
<td>主三</td>
<td>P4746</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
<td>入</td>
</tr>
</tbody>
</table>

以上の表に示されるように、入の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」、音類の部分は主に「入」。