<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Title</td>
<td>近世仮名法語と近代文学における「〜底(ノ)」について</td>
</tr>
<tr>
<td>Author(s)</td>
<td>李 長波</td>
</tr>
<tr>
<td>Citation</td>
<td>Dynamis : ことばと文化 (2004), 8: 162-177</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue Date</td>
<td>2004-10-15</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2433/87707">http://hdl.handle.net/2433/87707</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Type</td>
<td>Departmental Bulletin Paper</td>
</tr>
<tr>
<td>Textversion</td>
<td>publisher</td>
</tr>
</tbody>
</table>

京都大学
近世仮名法語と近代文学における「〜底（ノ）」について

李　長波

0. はじめに

漢文と日本語の文法史、文体史との関わりについては、山田孝雄の優れた先行研究（『漢文の訓読によりて傳へられたる語法』、昭和十年、寶文館）以来、文法、語彙にわたって数多くの研究成果が蓄積されてきた。それに比べて、中国語の口語と日本語の文体史、文法史との関わりについてはまだ十分に注目されておらず、研究成果も語彙に関するものが多く、文体史、文法史に関するものは皆見の限り少ないようである。筆者は数年前平成10～14年度文部科学省科学研究費補助金特別研究（A）118 「古典学の再構築」に参加したのを機会に、中世禅宗仮名法語を日本語文体史の資料として用いることによって中国語口語と日本語文体史との関わりを明らかにしようと試みている。その成果の一部は、「日本語文体史資料としての中世禅宗仮名法語の研究―連体修飾節に用いられる「〜底（ノ）」を中心に―」と題して、平成10～14年度文部科学省科学研究費補助金特別研究（A）118 「古典学の再構築」の研究成果報告集 VII 『伝承と受容（日本）』（文部科学省科学研究費補助金特別研究（A）「古典学の再構築」総括班編、12-25頁）に発表した（以下前稿と略す）。そこでは、近世中国語口語の助詞「底」を例として、道元禅師『正法眼藏』において最初に観察されてから、中世後期の抜隊禅師と月庵禅師の仮名法語において主に連体修飾節に用いられるものとして日本語化するに至った過程を記述した。

本稿は、前稿に引き続いて近世仮名法語及び近代文学における「〜底（ノ）」の用法を調査した結果をまとめたものである。

1.1 基本資料と書誌

本稿に用いる近世仮名法語の主な資料は以下の通りである。

---

注: "1. 本稿は平成16年度より交付を受けている科学研究費基盤研究（C）「中国語口語との関わりを中心とした中世の仮名法語と禅宗抄物の文体史的研究」の成果の一部である。

162
近世仮名法語と近代文学作品における「～底（ノ）」について

一、鈴木正三『雛橋』（鈴木大拙校訂、岩波文庫、一九四八年）
書誌：鈴木大拙の解説によれば、『雛橋』は「正三の弟子惠中の輯めたものである。正三が、慶安元年、七十歳のとき江戸に出て、それから七十七歳で還化するまで七年的間に、彼が師の身邊で見聞したところを記したものである」という。

二、白隠禅師：
『遠羅天釜』鹿苑寺蔵本、芳澤勝弘編注『白隱禅師法語全集』第九冊所収。
『夜船閑話』京都法輪寺蔵本、芳澤勝弘編注『白隱禅師法語全集』第四冊所収。
『仮名因縁法語』河辺和年氏蔵本、芳澤勝弘編注『白隱禅師法語全集』第十一冊所収。
『布缬』加藤正俊氏蔵本、芳澤勝弘編注『白隱禅師法語全集』第十一冊所収。

書誌：
①『遠羅天釜』：
一、『遠羅天釜』巻之上、「鍋島棟州殿下ノ近侍に答ウル書」巻末「延寛第五戊辰曆仲夏二十五箇」
二、『遠羅天釜』巻之中、『遠方ノ病僧に贈リ書』巻末刊記なし
三、『遠羅天釜』巻之下、『法華宗ノ老尼に贈リ書』
三の二 旧友の僧の批判に答える
芳澤勝弘氏によれば、『遠羅天釜』が最初に上梓されたのは、右の一～三（三の二も含む）の部分で、自筆刻本として刊行された。巻之上の巻末に「延寛第五戊辰曆仲夏二十五箇」（延寛五年五月二十五日、一七四八）とあり、序に「寛延己巳年春日（寛延二年正月、一七四九）、四月に「寛延第二龍舎己巳仲春日（寛延二年二月）」とあるので、寛延三年（一七四九）二月以降に刊行されたものとなる。（芳澤勝弘編注『白隱禅師法語全集』第九冊『遠羅天釜解説』禅文化研究所、531-532 頁）
② 『夜船閑話』：
同じく芳澤勝弘氏によれば、宝暦七年（一七五七）、白隠七十三歳。『夜船閑話』の序文および本文末には「孟夏廿五日」とあり、また「宝暦七丑二月」という記録のものもあるが、実際に完成したのは五月ごろであったことが、「禅願首座に与ふ」（龍吟社版『白隠和尚全集』第六巻、四十八頁）という書簡によって分かれる（芳澤勝弘編注『白隠禅師法語全集』第四冊『夜船閑話解説』禅文化研究所、245 頁）
③ 『仮名因縁法語』：
版本はなく、写本のみで伝わる。（中略）底本は、唯一伝わる、河辺和年氏所蔵である自筆写本である。（中略）この物語には題名が付けられていないが、巻末の大観文珠
（阿鼻窟）の懐書にある「仮名因縁法語」をもって題名とした。書かれた時期は不明であるという。（芳澤勝弘編著『白隠禪師法語全集』第十一冊「仮名因縁法語・布袋解説」禅文化研究所、437-438頁）

④『布袋』
全五巻、二十三話の因縁話を著録する。底本には、宝暦三年（一七五三）、京都、吉田屋三郎兵衛、日野屋半兵衛の刊本（加藤正俊氏蔵）を用いた。これは『布袋』（巻之一）と『再録布袋』（巻之二～五）の二部分に分かれる。『布袋』（不孝ノ子二贈りシ書）は白隠が三十歳の時に書いたもので、『再録布袋』はのち、延享四年、禅師が六十三歳の時に加えたものである（「布つづみの序」）。（芳澤勝弘編著『白隠禪師法語全集』第十一冊「仮名因縁法語・布袋解説」禅文化研究所、438頁）

1.2. 白隠とその著書

鎌田茂雄『白隠—その全体像と思想的特質—』（日本の禅語録十九『白隠』、講談社）によれば、「白隠は鎌倉時代の大応国師、大覚国師、無相国師（関山慧玄）のいわゆる応縁閣の日本臨済禅の流れを汲むものである。中国禅の日本化という意味では道元と白隠はその双璧であるといえる。」（35-36頁）という。その著書を性格によって大きく分けると、漢文語録と仮名法語といったが、漢文語録はどこまでも中国の臨済禅や、応・鎌・関の日本臨済禅の承継であり、伝統のあくとたき踏襲である。「漢文語録を向上門にたとえれば、仮名法語は向下門であり、強烈にはたらく利他の行願が人々に親しまれ、理解される書を書かせたのである」（前掲書、35-36頁）。
一方、白隠と盤珪を比較して、鎌田茂雄氏は両者の違いを次のように指摘する。

白隠と盤珪という近世のすぐれた禅者がいるがその性格はまったく異なる。白隠は伝統的な禅の型の中にありながら、しかもそれを新しく再組織したのに反して、盤珪は一切の禅の伝統の型にまったくとらわれることがなかった。それはまさに型を無視した思想であり説法であった。白隠と同じくあれば各地で説法したが、その法はほとんど伝わることがなかった。しかるに白隠は公案体系をもった伝統禅を承継したからこそ、これだけ法脈を盛大にすることができたのである。ここに白隠の思想史的意義が存するとみる。（鎌田茂雄『白隠—その全体像と思想的特質—』日本の禅語録十九『白隠』、講談社、58頁）

このように、白隠の仮名法語が多くの人間に親しまれるものとしての思想史的意義も
さることながら、そこに文体史における意義を見つけだすのが本稿のねらいである。

1.3. 近世仮名法語に用いられる「〜底（ノ）」

おおむね前稿において用いた分類に基づいて白隠禅師の仮名法語における「底」の用法全72例を分類してみると、以下のようなになる。

表1. 白隠禅師の仮名法語における「底」の用法

<table>
<thead>
<tr>
<th>用法</th>
<th>用例数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A 名詞（若しくは代名詞）十底十名詞</td>
<td>1例</td>
</tr>
<tr>
<td>B 用言十底十名詞句</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B' 肯定形十底</td>
<td>18例</td>
</tr>
<tr>
<td>B'' 否定形十底</td>
<td>2例</td>
</tr>
<tr>
<td>C 用言十底十名詞十名詞句</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C' 肯定形十底十名詞</td>
<td>27例</td>
</tr>
<tr>
<td>C'' 否定形十底十名詞</td>
<td>12例</td>
</tr>
<tr>
<td>D 直読</td>
<td>12例</td>
</tr>
</tbody>
</table>

これを『鷲鶴橋』と比較すると、その間の変化が明らかになる。『鷲鶴橋』中計5例の内訳は次のとおりである。

表2. 鈴木正三の『鷲鶴橋』における「底」の用法

<table>
<thead>
<tr>
<th>用法</th>
<th>用例数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A 名詞（若しくは代名詞）十底十名詞</td>
<td>0例</td>
</tr>
<tr>
<td>B 用言十底十名詞句</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B' 肯定形十底</td>
<td>1例</td>
</tr>
<tr>
<td>B'' 否定形十底</td>
<td>0例</td>
</tr>
<tr>
<td>C 用言十底十名詞十名詞句</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C' 肯定形十底十名詞</td>
<td>1例</td>
</tr>
<tr>
<td>C'' 否定形十底十名詞</td>
<td>0例</td>
</tr>
<tr>
<td>D 直読</td>
<td>3例</td>
</tr>
</tbody>
</table>

全体的に用例数が少ないことに加えて、直読の例が3例と多数を占めていること、近
世期にあっても「〜底（ノ）」の使用は限定的なものであり、中世の拔興和尚や月庵和尚の仮名法語に比してもその用法の範囲が狭められていることは注目してよい。以下主に白髪興師の仮名法語を用いて考察を進める。

上に上げた白髪興師の仮名法語における用例のうち、前稿に取り上げた拔興和尚の『塩山隠法解集』、『拔興仮名法語』と月庵興師の『月庵仮名法語』に比べると、以下の点が注目される。

一、仮名法語における「〜底」の用法が連体修飾の用法において盛んに用いられていたことを示すものと見作ろうとする。中世の仮名法語において注目したい。因みに、これは中国語の「底」としてはありえない用法である。

1. 姫ノ内ヲ目卸レモセデ詠メ居ケルニ、奔馬ノ聴せ通ルクノクナル早ヤ手ナレバ、次第に火勢ヲ弱リ、煙ヲ薄ウ成リ行キケルニ、定体ヲハノ打チ傾キタル底ニテ、少シモ焼ケ・タル働モナクテ、灰ヲ雲ニ区然トシテサウバンノ響キモ念仏ノ音ヘモ、尋常ネ初夜啓静ヲ喚ヨスヲモ替ラデ、妙ヘニ貴ク聞ヘケレバ、人々烈砕ヲ隔テ伏シ転ヒ、感淵骨ヲ徹リ、悲鳴肝ニ鉄ズ。『假名因縁法語・休心坊、火難ニ逢ウ事』

2. 近世における「〜底」と「蒼」との混用

近世仮名法語における「〜底（+名詞）」の用法として、もっとも注目すべきは、「底」と「あお」が混用されていることである。しかしこれは近世に始まったことではない。

日本語として用いられる一宇漢語「蒼（体・體）」がいったいかなる漢文の文体からもたらされたものであるかについては審かにしないが、古い用例としては『今昔物語』に散見するほか、『古本話語』、『百名抄』、『平家物語』、仮名法語に用いられる一方で、『話曲』、キリシタン資料の『こんでむつすむ地』、抄物などにまで広く用いられているようである。試みに『今昔物語』の例を示すと、このようなものである。

2. 山然レバ佛神ニ祈祈シテニ儲ケム事ヲ願ヒツルニ、今我ガ国ニノ内ニカハレル者出リ、定メテ知ヌ、此レ我ガ位ヲ継ヒガ為ニ仏神ノ給タル者也。況ヤ、者ノ餓ヲ見ル
二、更二只者非のみ卜喜仕、忽二御子ノ宮二立テ彼事無並シ。『今昔物語・巻六』
この「者ノ室」は、漢文の用法として一般的ではない。強いてこれに近い表現を漢文に求めれば、たとえば次のようなものになるだろう。

3. 陰陽合徳、而して剛柔に體有り。孔顕達疏：「若し陰陽合はざれば、則ち剛柔の體従って生じる無し。以て陰陽相合いし、乃ち萬物を生ず、或は剛或は柔、各々其の體有り。」（『易・繋辭下』）（原文：「陰陽合徳、而剛柔有體。」孔顕達疏：「若陰陽不合、則剛柔之體無從而生。以陰陽相合、乃生萬物、或剛或柔、各有其體。」）

4. 端は體の序無くして面して最も前の人なり。（『墨子・経上』）（原文：「端、體之無序而最前者也。」）
この二例の「體」は何れも「形体、物体」の意である。これを、『今昔物語』に用いられる「～の體」の用例、たとえば「衣服ノ体」、「風波ノ体」、「寺ノ体」、「物ノ体」、「山ノ体」、「裳ノ体」、「鳴ノ体」などと比べれば、日本語としての「体」の用法がものの「樣子」、「様態」といった意味に傾いていることが明らかである。こうして見れば、『今昔物語』よりも先にすでに「体（體・體）」が漢文の用法から脱離して日本語化していったことが推測されるが、その具体的な経路については今後の調査にゆだねたい。

一方、近世仮名法語における「底」と「体」の混用であるが、すでに前稿において指摘した抜髪禅師の『塩山和泥合水集』と『抜髪禅師仮名法語』に用いられていた「是底」（計4例）も元をたどれば、『沙石集』、『太平記』の下記の用例との混同であったと考えられる。

5. 物クルハシキニコト、看病ノ者スル程ニ、アマリニ無術カリケル時ミレバ、股ノ肉ムラ、サナガラヨク刀ニへ切トリタルガトシ。懐かノ事ト承はりキ、是體ノ事アマタ侍レドモ、一つニテタリヌ。ヨテ不注。遠江ニモスル事、近キ比アリキ。『沙石集』

6. 去程ニ兵佛殿ニ乱レ入ツテ、佛壇ノ下天井ノ上迄モ無残所捜シケルガ、餘リニ求メカネテ、「是體ノ物 コソ怪シケレ。アノ大般若ノ履ヲ聞見ヨ。」トテ、盖シテル倉ニツヲ開イテ、御経ヲ取出シ、底ヲ翻シテ見ケレドモノハセズ。『太平記』

しかし、白髪禅師の仮名法語における「底」と「體」との混同はかかる用法ではなく、次のような場合である。

7. 彼ノ山ノ半途ニ、地獄トテ、湯ノ湧き出ル所ヲ有リケルニ、今朝ニ刃ヲ利キ、夥シク湯気ノ上ガリケルヲ、伴レドモ立テ留テヲ居ケル處ロヘ、傳教ヲ取り乱ダンシクテ底ニテ進イ
付本、渋谷五反田本、手サシ入レガルガ、手引き出セバ退へガタク熱ク、手サシ入ルレバ左モナカリケレバ、「布陣・邪須ノ傳教、生キナガラ奈落ニ沈ム事」

8. 女房ハ、案ノ外ナリケレバ、カラナゲニ、スゴスゴト立チカヘリ、引キカツキ伏シ居タリケルガ、軽ト思イ付キタル底ニテ、ハネ起キ、「母ゴゼ母ゴゼ」ト、混呼ピニ呼ビカケタリケレバ、母モノ如何ニヤ答ユレドモ、カマワデ、「母ゴゼ母ゴゼ」トノミ云ケリ。「布陣・不孝ノ妻、狼ニ化スル事」

9.「今日ハ己レハ物ホシカラネバ、和ドノニ収ラスルソ」トテ、指シ出シニタリケレバ、李生ハトツツヲキツ、熟タテ打チ見テ、顔レル眼コニ濡ラナン酒ギテ、且タク思案シケルガ、軽ト思イツキタル底ニテ、妻ヲナニ呼ビテ、「女房ヨ、疾来リテヨ。・・・」
『布陣・布陣ニ小兒ノ兎ヲ塗リテ、母ニ進メシ事』

10.「百味ノゲ物ドモ受ケ玉イネ、貧女ガ灯トモゴランゼヨ」トテ、手打チ合セテ、ウレンジニ守り居ケル処ヘ、文セハ取リミダシタル體ニテ、外面ヨリ立チ飯リ、「母人トヨ、物ホシキシキ、早給ギビテヨ」ト、ワメキ入リケレバ、・・・「布陣・布佐美文七。亡魂ト戦ヲ事」

ここに引かれた例 7 と 10、8 と 9 が同じく白隠禅師の自筆本『布陣』に見られることは、両者が同一作者、同一作品において同じ表現においてほとんど区別なく用いられていることを物語っている。そして、これは何も『布陣』に限ったことではなく、先に引いた例 1 も同じく白隠禅師の自筆稿本『假名因縁法語』に現れていることを考え合わせれば、白隠禅師にとっては両者の混同はいかに自然なものであり、また避けがたいものであったかが想像に難くない。実際両者が混用される状況では、下記の例 11 の「 Wilde」というかた書きもいわば偶然というよりは必然的な表現と言えるかもしれない。そのこそ音形を同じくする別の語だったものが混用の結果、同一の音形に両方の意味が宿ることになったのである。

11. 能々見レバ、アサマシヤ、吾ガ女房ノ頭ペハ、モハヤ犬ニナリスクラシテ、衣類モ手足モマダルニテ、恐レイリタルテイニテ、ブルブルトフルヘテ、スクミ居リケリ。『布陣・布陣ニ小兒ノ兎ヲ塗リテ、母ニ進メシ事』

そして、ここに引かれる「用言+テイ+ニテ」の形もそもそも『太平記』の次のような用例に通じるものであろう。

12. 只一夜松ノ嵐ニ御夢ヲ被覚、主忘レス梅ガ香ニ、昔ノ春ヲ思召出スニモ、昌泰ノ年
3.0 明治時代における「底」と「体」

新潮社刊 CD-ROM『明治の文豪』を用いて「～底（の）」を中心に検索をしてみると、夏目漱石の7例をはじめ、森鴎外、長塚節、泉鏡花には各1例見つかった。以下これらの用例の分析を通して、近代文学における「～底の」の用法と近代の書き言葉におけるこの語法の文体的な特徴を見てみたい。

3.1 夏目漱石の場合

13. 一代の文豪が皆で二十三種以外に出る事が出来たのを以て推せば、人間の文章を一人で受診した神の手際は格別なる者だと驚嘆させるを得ない。到底人間社会に於て目撃し得ざる底の文筆であるから、これを全てるな文筆と云っても差支外ないだろう。夏目漱石『我が輩は猫である』

14. 「とうとう、ウェルテル君のヴァイオリン物語を拝聴する當だったね。さあ話し給え。もう邪魔はしないから」と迷亭君が肩を鋸に突くと、「向上的の道はヴァイオリンなどで開ける者ではない。そんな音楽は三味など宇宙の真理が知れては大変だ。這裡の消息を知ろうと思えばやはり懸崖に手を撒して、絶後に再び蘇える底の気魂がなければ駄目だ」と独仙君は勿体振って、東風君に訓戒しているのはよかったが、東風君は禅宗の学の字も知らない男だから頓と感心した容子もなく「へえ、そうかも知れません。やはり芸術は人間的の極致を表わしたものだと思いますから、どうしてもこれに拾へる訳には参りません」夏目漱石『我が輩は猫である』

15. 唯哲人がヘーゲルなるものありて、講壇の上に、無上普仏の真を伝うると聞いて、向上求道の念に切るがため、堤下に、わが不穏底の疑義を解釈せんと欲じる澄浄心の発現に外ならず。この故に彼等はヘーゲルを聞いて、彼等の未来を決定し得たり。自己の運命を改造し得たり。のべらばに講義を聴いて、のべらばに卒業し去る
公等日本の大学生と同じ事と思うは、天下の己覚なり。公等はタイプ、ライターに過ぎず。しかも意張るるタイプ、ライターなり。公等のなす所、思う所、言う所、遂に切実なる社会の活気関せず。死に至るまでのつければうなるかな。死に至るまでのつければうなるかな」と、のつければうるを二遍繰返している。「ヘーゲルの講義を聞cationとして、四方より伯林に集まれる学生は、この講義を衣食の資に利用せんとの野心を以て集まれるとあらず。夏目漱石『三四郎』

16. 高柳君は今まで解脱の二字に於て著て考えた事はなかった。只文界に立って、ある物になりたい、なりたいがなれまい、なれんのではない、金がない、時がない、世間が寄ってたかって己れを苦しめる、残念だ未然だとばかり思っていた。あとを読む気になる。「解脱は便法に過ぎぬ。下れる世に立って、わが真を貫徹し、わが善を標榜し、わが美を提倡するの際、尽泥帯水の弊をまぬがれ、勇猛精進の志を固くして、現代下根の衆生より受くる追害の苦痛を委却する為めの便法である。この便法を証得し得ざる時、英霊の俊児、また遂に鬼窪裏に堕在してかの所謂芸妓紳士通人と得失を較するの愚を演じて懐からず。国家の為め悲しむべき事である。解脱は便法である。この方便門を通じて出頭し来る行為、動作、言説の是非は解脱の関する所ではない。従って吾人は解脱を修得する前に正魔にあたれる趣味を養成せねばならぬ。下劣なる趣味を拘泥なく一代に塗抹するは学人の恥辱である。彼等が貴重なる十年二十年を挙げて故紙堆裏に兀々たるは、衣食の為めではない、名聞の為めではない、乃至爵禄財宝の為めではない。微かなる愚癡のうちに、光明の一炬を点じて、点じ得たる道火を解脱の方便門より担い出して暗黒世界を照照させんが為めである。「この故に真に自家証得底の見解あるものの為めに、拘泥の煩を払って、出来得る限り彼等をして第一種の解脱に近づかしむるを道徳と云う。道徳とは有道の士をして道を行わしめんが为めに、吾人がこれに対して与うる自由の異名である。この大道徳を解せざるものを俗人と云う。夏目漱石『野分』

17. それにしても昨夜あの女のあとを付けなかったのは残念だ。もし向後あの女に逢う事が出来ないとするとこの事件は判然と分りそうもない。いらぬ遠慮をして流星光底じゃないが逃がしたのは借い事だ。元来品位を重んじ過ぎたり、あまり高尚にすると、得てこんな事になるものだ。人間はどこかに泥棒的分子がないと成功はしない。紳士も根性には相違ないが、紳士の体面を傷げざる範囲に於て泥棒根性を発揮せんと折角の紳士が紳士として適用しないなる。泥棒気のない純粋の紳士は大抵行き倒れになるそうだ。夏目漱石『趣味の遺伝』『倫敦塔・幻影の盾』
18. このむさくろしき兵士等は仏光国師の熱喝を喫した訳でもなかろうが幕末に進むと
云う禅機に於て時宗と古今その摂を一にしている。彼等は幕末に進み着して頓如と吾家
に帰り来りたる英霊漢である。天上を行き天下を行き、行き尽してやまざる底の気魄
が吾人の尊敬に値せざる以上は八荒の中に尊敬すべきものは数塵程もない。黒い顔
中には日本に籍があるのかと怪まれる位黒いのが居る。夏目漱石「趣味の遺伝」『倫敦
塔・幻影の盾』

19. 写生文家の人間に対する同情は叙述されたる人間と共に頭名なく煩悶し、無体に号
泣し、直角に跳躍し、一斉に狂奔する底の同情ではない。傍から見て気が地の念に堪
えぬ裏に微笑を包む同情である。冷刻ではない。世間に共にわめかない許である。従
って写生文家の描く所は多く深刻なものでない。否如何に深刻な事をかいても此態度
で押して行くから、一寸見ると底迄行かぬ様な心持ちをするのである。しかの名ならず
此態度で世間人情の交渉を視るから大抵の場合には滑稽の分子を含んだ表現となって
文章の上にあらはれて来る。夏目漱石「写生文」

まず、この7例の用いられた文脈を見てみると、14、16、18の3例はともに禅を語
るものはまたはそれに類した文脈に用いられていることが注目される。これはすでに前
稿において指摘したように、「～底 (の)」が禅宗の仮名法語から由来していることによ
るものと見て間違いいない。そして、他の4例はすなわち同じ語法が一般的な文章へと
その用法を広げていった結果と見ることができる。概していえば、この二通りの用法は
いずれも禅宗仮名法語のなかでも中国語の「～底」に沿ったものといえる。これは他の
作家のものと比較するときにいっそう明確になるところである。

3.2 他の作家の場合

夏目漱石において「～底 (の)」の用法が比較的多く用いられているのに対し、他の
作家の用例は少数に限られる。森鴎外、長塚節、泉鏡花の例を次に挙げる。

20. 煙は快男子である。戦略戦術の書を除く外、一切の書を読まない。浄瑠璃を聞いても、
何をうなっているやらわからない。それが不思議な縁で、ふいと浪花節と云うものを聴い
た。忠臣孝子義士節婦の笑うら泣く劣可蹴可蹴可蹴可蹴可蹴が、朗々たる音吐を借って
演出せられて、処女のように染黒無垢な将軍の空想を刺戟して、将軍に睡壊を挙げする
底の感激を起さしめたのである。煙はこの時から浪花節の愛好者となり、浪花節語り
の保護者となった。森鴎外『余興』
21. 不義、毒殺、たとえば父子、夫妻、最親至愛の間に於ても、其の実否を正すべく、
是を口にすべきからざる底の条件を以て、咄嗟に畱発して、河野家の家庭を襲ったので
ある。私は挑戦だ、はじめから敵に対しては、機謀権略、反間苦肉、有ゆる辣手段を弄
して差支えないと信じた。幕末「関西図」

22.「本当にやる、丸っきり狂気のようだものなあ」という驚異の声が到る処に反覆され
た。「唯ただ思えねえよ、勘次さんもああに仕ねえでもよかんべと思うのになあ」嘆
声を発しては各自の心に伏在している欲物を口には明明白に云うことを懐る様に眼と
眼を見合せて互に笑うては 働に「厭だ厭だ」という底に一種の意味を含んだ一語を投
げ棄てて別れるのである。殊には村落の若者の間へは寸もも遠慮の無い想像に伴う陰
口を逞しくせしめる好箇の材料を提供したのであった。長崎『土』

このように、森鴎外、泉鏡花、長崎節にそれぞれ1例という、けっして多くはない用
例数であるが、とりわけ例 20、21 はまったく一般的な文脈において用いられているこ
とは、漱石におけるのと同様、かかる語法の一般化を示す用例と見てよさそうである。
そして、例 22 の一例は、とてもなおあず「黒い」の用例へ至機械による混用と考えられ
る。これは「底」に先行する用言がその動作性よりも形式的な「という」であること、
「底に」の形の連用修飾に終わっていることに従して明らかである。これは節 3.4 に触
れることになる例 35 と通じ合うこともあるまでもない。

3.4 夏目漱石の作品における「～体」の使い方

同じく新潮社版『明治の文豪』CD-ROM 版を用いて、夏目漱石の以下の作品におけ
る「～体」を検索した。

『吾輩は猫である』、本文 1044 頁
『倫敦塔・幽影の盾』、本文 435 頁
　収録作品：『倫敦塔』、「カーライル博物館」、「幽影の盾」、「琴のそら音」、「一夜」、「
　「遮蔽行」、「趣味の遺伝」
『坊っちゃん』、本文 290 頁
『三四郎』、本文 563 頁
『それから』、本文 593 頁
『門』、本文 467 頁
『明暗』、本文 1162 頁
検索結果は表3の通りである。

表3. 夏目漱石の作品における「体」の用法

<table>
<thead>
<tr>
<th>作品名</th>
<th>用例数</th>
<th>本文頁数</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>『吾輩は猫である』</td>
<td>26</td>
<td>1044</td>
<td>内名詞+体1例：著生体の男</td>
</tr>
<tr>
<td>『倫敦塔・幻影の盾』</td>
<td>7</td>
<td>435</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>『坊っちゃん』</td>
<td>2</td>
<td>290</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>『三四郎』</td>
<td>1</td>
<td>563</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>『それから』</td>
<td>2</td>
<td>593</td>
<td>内名詞+体1例：車夫体の男</td>
</tr>
<tr>
<td>『門』</td>
<td>1</td>
<td>467</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>『暗闇』</td>
<td>1</td>
<td>1162</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

まず注目したいのは、『吾輩は猫である』の「〜体」の用例が26例と最も多く、他の何れの作品よりも多用されていることである。これは猫の目から見た会話様式をかなり勿体ぶって語るという視点の設定と猫の性格に大きく依存している結果と見てよいであろう。そして、全26例の内訳を見てみると、最も多いのは「〜の体である」の13例、続いて「〜の体で〜」、「〜体に（見える・見受けられる）」圏5例の順である。残る他の3例は、それぞれ「解しかねたところを無理に納得した体にもてなす」1例、「美学者の迷亭がこの体を見て」1例、「著生体の男」1例である。この内訳も小説の視点と書き方の特殊事情に一致するところである。

次に注目したいのは、この内訳に明らかのように、「〜体（の）+名詞」の用法が一例もなく、先に見た「〜底（の）+名詞」の用法と相補的に使い分けられていることである。これは、近世仮名法語における両者の混用は「〜底」がその用法を広げたために、「〜体」の用法に一方的に接近した結果であるのと解して一にする。しかも近世の仮名法語において両者が混用されるようになってからも、連体修飾節には「〜底（の）+名詞」を用いるという区別意識が依然強く働いたものと思われる。

ちなみに、「〜体（の）+名詞」の用法は、管見の限り、『沙集』に次のような3例を見るほか、中世・近世の仮名法語には一例もない。

23. 「児共八、学問ナムドスルコソ、サアルベキ事ナレ。コノ児、歌ヲノミスキテ、所詮ナキ物ナリ。アレノノ物アレバ、餘ノ児共モ見マナビテ、不用ナルニ、明日里ヘ返シヤルベシト、同宿ニ她々申含クメラレケルヲモ不知シテ、『沙集』
24. 物クルハシキニックソト、看病ノ者思フ程ニ、アマリニ無術カリケル時ミレバ、股ノ肉ムラ、サナガラヨケ刃ニテ切リトリタルガゴトシ。従カノ事ト承ハリキ。是験ノ事アマタ侍レドモ、一ツニテタリヌ。ヨテ不注。遠江ニモノスル事、近比アリキ。『沙石集』

25. 「禪ノ法門ト云フ事未聞。何カ験ノ法門ソト、彼仰ガレバ、上人申サセ給ヒケルハ、「下座ニ居テ法門申ス事ハ、佛法ノ中ニ候ヲヲ事」ト申ス。『沙石集』

これらは、いずれも指示詞の類が「ある」と験合された形であり、普通の連体修飾節に用いられるものとは範疇を別にするものである。『吾輩は猫である』にある「書生体の男」、「車夫体の男」も同じである。

次に『吾輩は猫である』からそれぞれの用法を一例ずつ挙げておく。

26. 「猫はどうでも好いが、着物をとられたので寒くていかん」と大に 鉱沈の体 である。夏目漱石『吾輩は猫である』

27. 主人は思わぬ発見をして 感じに入った体 で、ふっと吹いてみる。夏目漱石『吾輩は猫である』

28. 美学者の迷亭がこの体を見て、産気のついた男じゃあるまいし止すがいいと冷かしたからこの頃は廃してしまった。夏目漱石『吾輩は猫である』

29. これだけ装飾がととのったところへ、下女が這入って来て坊ばの着物を拭いた序に、すん子の顔もふいてしまった。すん子は少々 不満の体 に見えた。夏目漱石『吾輩は猫である』

30. 僕は三字のゆきさつだが鼻の下があるのないとないのとでは大変感じに相違があるよ」「成程」と東風君は 関しかねたところを無理に納得した体にもてなす。夏目漱石『吾輩は猫である』

31. 頭を奇麗に分けて、木綿の縞付の羽織に小倉の袴を着て至極真面目そうな書生体の男である。夏目漱石『吾輩は猫である』

3.4 現代語の場合

現代語の「〜底（の）」の用法は、もちろん主に禅宗文献においてである（井原徹山（1941）を参照）が、その一般化を示すために、ここでは一般的な文章の用例を取り上げる。
近世仮名法語と近代文学作品における「〜底（ノ）」について

32. 極々落々底を気取った現実是認説が言いそうなデタルニューマニスムはみごとに脱落し、すべてが相互に呼びあい、支えあい、現実化しあっている、邁界現成、邁界不成立の世界の、澄明な素描がここに提出されているのが分かるでしょう。（寺田透「中世法語の文学性一意義と一遍一」『文学』第三十七巻第十号、13頁）

33. なお、ここで断りしておかなければならないのは、第五巻に収めた告辞類の表題についてである。このうち「一六」乃至「二一」の表題は『私の哲学と人生観』に収録の際、その編者（木場）が付けて著者の了承を経たものであるが、同書の出版後に属する「二二」乃至「三六」の表題は、本集注の編修に当たって仮に付けたものである。遠からずといえども当たらざる底のもの、あるが、前例に倣った措置と見なしていただければ幸いである。（『高橋里美全集』第七巻「編者後記」、323頁）

34. 第二の差異は、倒置句の文の種類の問題である。後の「心ゆも我は思はずき」とは純然たる平叙文に属し、前の「思ひきや」はいわゆる疑問文に属する。歌全体が倒置法という感動的・誇然的な手法にもとづいて構成されている以上、冒頭の倒置句に、平叙文を据えるのと疑問文を据えるのとは、当然、いちじるしい効果のちがいが出てくる。その点、倒置句に、平叙文に疑問文「思ひきや」を据えることによって、「遠イキナカへ別レテ来テ居テ、此ヤウニオチプレテ、猟師共ノスルシゴトヲアセツトハ思フタカイ、思ヒヨラナンダ事デヤ」（古今集速鏡）という底のゆたかな余韻をただよわせている前者は、わずか五音節の短句であるにもかかわらず、「心ゆも我は思はずき」という後者の、具体的ではあるが、平板で冗長な叙述から完全に脱却しきっている。（佐竹昭広『万葉・古今・新古今』『万葉集抜書』岩波書店、3頁）

このわずか3例のうち、32は中世仮名法語をテーマとすることによる連想の結果であり、33、34は一般的な文章である。特に例34は、先の節3.3において挙げた長編節の「僕に「駄だ駄だ」という底に」の例と同じく、「〜体」との混用と思われる。そしておそらく「底」と「体」との混用を踏まえているであろう次の用例も、現代語の用例として注目に値する。

35. 法語の側から見れば、それは法語を支えている仏教的世間観の影響を受けてのことであるが、女に逢いたいの恋しいのというのは何か物足りないものがある、愛欲の迷いから離れて、決然として女性を斥けるていの力強い文芸があったはずであるが、従来の伝統的な文芸を支持する側からいえば、愛欲とか女性とかをそういうふうに考えるのがおきしい。それでは文芸というもののがわかっていなかったことになるの
である。井手雄紋『法語文芸・非文芸』『文学』第三十七巻第十号、23 頁

これは同じく中世仮名法語をテーマとしながら、「底」とも「体」とも表記せずに、「て
い」に仮点を施すという表記の意味するところは、おそらく「てい」において両者の表現
性が凝縮されていることへの着目とその積極的な応用を示すものと見てよいであろう。
そして、先に『吾輩は猫である』には、「～体（の）＋名詞」の用法が一例もなかったのと比
べれば、この「愛欲の離れて、決然として女性を斥けるていの力強い文芸」
にみるように、両者の混用はついに連体修飾節にまで及んでいると見ることができる。

4.0 まとめ

道元禅師の『正法眼蔵』において「～底」を用いる表現が最初に観察されて以来、中
世後期の禅宗仮名法語において既に連体修飾節に用いるものとして日本語化した「～底
（の）」の用法は、近世においてもひきつづき禅宗の仮名法語に盛んに用いられる一方
で、それよりさらに古い文句の「～体」との混同が起こった。これは白隠禅師の仮名法
語において特に著しい傾向である。これはかかる用法のさらなる日本語化を示すとも
に、同じく連体修飾節を受ける「～体」の用法の領分を一方的に侵した結果でもある。

近代の文学作品に用いられる「～底（の）」の用法を調査した結果、用法そのものと
しては基本的に近世仮名法語のそれを踏襲しているが、「～体」との混同もそのまま近
世のものを受け継いだ感があり、この混同は現代語においてもそのまま踏襲されている
ところである。そして、夏目漱石の作品においてすでに禅宗関係の文脈に主に用いられ
る一方で、一般的な文章への用法の一般化もすでに見られた。現代語においてもこの一
般化の流れは引き続き受け継がれている。しかし、現代語においては、「～底（の）」と
「～体」の用法はいずれもすでに古風な文体指標として連体修飾節に用いられているに
止まっており、ほぼそと一縷の命脈を保ちつつ、もはや他の連体修飾節に用いられる
用法、たとえば「～スルところの～」の類によってすっかりその用法を狭められつつあ
る現状にある。
参考文献:

井原徹山（1941）「禅の文字、禅語の文法的考察、特に名詞篇一」『禅』第六巻、雄山閣、1-123頁

入矢義高（1983）「禅語つれづれ」『求道と悅楽—中国の禅と詩』岩波書店、120-167頁

入矢義高（1992）「中国口語史の構想」『空花集一入矢義高短編集』岩波書店、221-243頁

入矢義高（1992）「白話文と白話小説」『空花集一入矢義高短編集』岩波書店、244-249頁

鍛田茂雄「白隠—その全体像と思想的特質」日本の禅語録十九『白隠』、講談社、11-58頁

川瀬一馬（1970）『五山版の研究』日本古書籍商協会

金 兆粹『國文法之研究』中華書局 1955年

曹 廣順（1995）『近代漢語助詞』語文出版社

田島敏堂（1978）『正法眼蔵の國語學的研究資料編』笠間書院影印本

中村 元（1964）「仏教の民衆教化と仮名法語」日本古典文学大系『仮名法語集』月報、1-3頁

永井岳水（1934）「禅門曹洞法語全集解読」『禅門曹洞法語全集』坤、中央佛教社、1-47頁

H.Maspero 馬伯樂（1944）「晚唐幾種語録中の白話」『中国學報』第1巻1期、73-91頁

馮承鈞譯

山田孝雄（1935）『漢文の訓誦によりて傳へられたる語法』宝文館

横尾了胤（1944）『薬山禪師傳光録』解説、『薬山禪師傳光録』岩波文庫、岩波書店、331-338頁

芳澤勝弘編著『白隠禪師法語全集』禅文化研究所、2002年

呂 叔湘（1943）『論底地之辨兼及底字的由來』『漢語語法論文集』中国科学院語言研究所編輯、科学出版社出版、1955年、51-58頁