


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



|  | 的伝運おい葃このとし法華搝を頓年と次 も布し題現では安よ法仏の祖えの宗に代 あ教で目実あ |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 建 設 業 <br> 砂 利 採 取 販 売 業 コンクリートニ次製品製造販売有限会社 阿 蘇 品 組代表取絃役 阿蘇品 豊山 鹿 市 中 483電話（0968）44－7815 |  |


|  | げだ宗兄なの供壱名苦 まさ派弟きよ羲百の行 <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| くつ・はきもの専門店 <br> やまが中町商店街 て（0968）43－2 282 | お食事処 <br> HANAMIZAKA <br> 山鹿市花見坂 $330 \sim 13$ <br> 844－6435 |



相身し念燃御か学のそが専圓資満 と「申て堅え心らた二の＂従頓格し諸未すま固るをずへ道ご出い寺を問だまいに心，ななを遺家たに取日題現でりてを己諸ば励訓得し帰得蓮 と実もま日内の詓仏みに度て山し宗取のなし夜に，実法候あ以おして，の り厳くた。研秘求相はべる来り，修組し若 鑽め道抄あしっ，ま法今法 みき年 精 「心こる，行宗し務般師世の 進道にのべ行学祖たに＂の


初行成満した副住職

－佂 A 鹿本㑣鹿本広域福祉センター総合葬祭会館 やすらぎの里 ，alyer 天 寿 苑

〒861－0535 熊本県山鹿市南島1246（山鹿大橋そば）
tel．0968－44－09́83

寺就自七に寒べ りけ道の人行願に睡に雪夜暁と一り門と己百は壱く皆まのを秘直現奥端魔身を半天言日隆｀の五－百堅様す。修求法伝に義座とを踏十三うよ寒昌こ罪十日日い方 「行めがの従伝しの清み一時もり壱 をれ障年蓮問信のをて伝っい授て苦め 一時のの二百請か消御宗の念御願ら滅報立苦の期 しの，恩教修も待
致さ
すま
こさ
とに
に命
なが授御なと読闘

壱をる䘠宿中一人で菩

|  の修さ ，伝 $\neg$ 荒日来副圓厳行れ第秘法行よる住頓此 しはま再法華堂り平職寺の行酷た行を幣に入成荒の度 で寒 大承し行葉八英継私 あ中 荒さのさ県年人法達 り，の 行れ祈机正十上嗣の | $\begin{aligned} & \text { 副 } \\ & \text { 常職 明 } \\ & \text { 萑 } \\ & \text { 荒 } \\ & \text { 䫟 } \\ & \text { 英 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |




副住職を出迎えた役員一同

圓願御皆り人當を成心蕉頓い支様下上山賜満か寺申援のさ人のる後ら筆しを御いの後もは御賜芳ま決をの一成 り志し意継と層満

同 郎


と大まーま願徒御荒す層す。を，の拶第お賛何致様再願助卒すの行 い 御 右 所 諸上行し援察で成再拝

# ニッセイ同和損害保険株式会社熊本支店 

〒860－0804 熊本市辛島町5－1 日本生命熊本ビル \％（096）353－3491 FAX（096）355－7380




# 刊 <br> 行 <br> の <br> こ <br> と ば 


山号を常明山と称し又一名湯町寺とも言はれ三百六十年の伝燈を以て発星山「能本•本妙寺｜の直末として今日に至って おります。山紫水明の自然の美と菊池川の清流と八百年の湯煙と織りなす町の中心部に位置し共に発展して参りました。仏教中の大乗経典，別して法華経を依所として幾多の人材を得て地方文化の発展に寄与し城北随一の䇺場とせられていま す。さて終戦後殊に最近一般の状態は無責任と申しますか， あるいは自己の権到のみ主張しかつ自分本意と申しますか純真さが無くなり益々すさんで行く様な気持がいたします。経済大国等といばる半面には一般大衆の生活は大変なものであ ります，又宗教界においても例外ではありません 金銭問題人事問題等にて既成宗教団中に毎日もめ事も起っています その間げきをくぐって新興宗教は雨後のたけのこのことく出 て参りました。大衆の幸福達成のためい萁実の教へは一体どこにあるのでしょか，仏軴の一切経典中大乗経ことに法華経は最位第一真実の教へとされています即ち慈悲であり愛であります䋨悲•愛と言ふ事は自分の事はあとまはし先ず他の人々の為めに最善を尽し施の心をまっとう して行く事をボサッ道と示されております。私達仏教徒は大乗経典中第一の法華経の教へを受持し，実践して大衆の䅧福達成の悲願に向一て突進し世の中を浄化せなければならないと存じま す。
—，我れ日本の柱とならん，二，找れ日本の眼目とならん 三，我れ日本の大船とならん谚刊に当りいささか所感を述べて仏教徒別して日匡宗徒の皆様の奮起をお願いしたいと存じま す。

## ○ 七百遠忌を目前にして

このたび日蓮宗では五年後の日連宗総力あげ ての宗祖御入滅七百遠忌に向って全国寺院忈 び信徒一同に結束し，着々と御遠忌報思記念事業が計画されております。円頓寺におきましても内外の基本的整備即ちー，位ハイ堂建立二，荳地整備等を計らねぱなりません。また信徒の方々一人一人の信心の増進を ケン剛に 身 $\square$ 意 に真実の仏道修行＝お題目の修行を受持してい ただき各自の萦高な信心を日常の生活の中に求められるためにも信行会 と言う信心修行の場を開設し毎月十三日午後一時より円頓寺本堂にて行 なはれており，また会発足以来一年数ケ月目を迎え各地区に会支部結成 の起運となク毎月日時を決めて支部 ことに信行会が初設されており去す。このよ うに外には，境内の整備充实と内には，核信徒の方々の信心育成の充実を胡りたく寺と楮信徒の関係を増々深めていただき僧俗一体す なはち異体同心 心灾一人一人が自確してい たたきこの七百遠忌を目でして円頓寺䣬路の ために多力していぎたいと思いるす。 はた

ノこの会報は円項寺の一年の歩みとし て，年中行事の内容を各檈信徒の方々へアピールしこの紙面を利用して いただきお寺と信徒の方々の連絡の場として真室のお寺を理解していた

だくための円頓寺のいふきであります。

## 信行 会の <br> 呼びかけ

現代の世相を見てみますと物心両面がひきおこす問題で悩まされる毎日です。人間の力によって造り出さ れた物によって振り回されて，その物に動かされている。また高察成長 の名のもとで高価な代償であるかの ように物心の両公害によって人類の大なる損失を受けている。一方の精神面も利己を前面に主張した生活が当然かのように社会の認るところの個人の自由の依もゆがめられている世相であります。この濁世にしたの を私達一人－人の責任であり，この濁世から逃避されません，この両公害はもともと私達 の邪悪心が荒潅を重て引き起した事を認め反省しその元凶を取りのぞき人間本来の姿を回後せねばなりません。人間の留底にあるまこ との心，即 仏心をぞがし求めなから御遠忌 にあわせ笑に精䢙しさしょう。（信行会事務局）

| なおまれ思ま り釈れま ま 議す。縁 <br> 住様日え力私職に蓮。をはと と出聖日感こい な会人蓮じのう り，いに宗ず言言 <br> 圓僧会寺はにが頓侶いにい，あ寺と，生ら不り |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | だしての無上時始 いてこ後縁人はめ て今ら，ので福て いのれ圓方あ岡お まお，頓でり，県会 す。付荒寺し <br> き木様た圓妙し合英に。頓教ま い知養し寺寺し を住子か様のた い職としと花 たとしそは田当 |  |
|  |  |  |
|  | 大久保理容店 <br> 山鹿市堀明町1025 <br> 조 43－2410 <br> 地区総代 大久保 健 一 | 朝日新聞 <br> 山鹿専売所 <br> 山鹿市上広町 344 の 7 <br> て $43-2664$ <br> 藤 本 俊 範 |



