列聖御製十四
忽略不计，但不知道
列聖御製目七
<table>
<thead>
<tr>
<th>聯句</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>碧聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>王流泉聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>燒香聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>白蓮聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>秋蟬聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>梧桐聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>自鳴鐘聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>煮茗聯句</td>
</tr>
<tr>
<td>墨聯句</td>
</tr>
</tbody>
</table>

列聖御製（點定）
第一冊
樂章

大王大妃殿賓齋六旬進饌樂章

夜進饌先唱樂章

翌日會酌先唱樂章

翌日會酌後唱樂章

致詞

大王大妃殿賓齋六旬進饌時親上致詞

夜進饌時親上致詞
卷之九十七

文

趙頤敦寧・萬永七十壽序

國朝寶鑑序

孝顯王后行錄

徽定殿親祭文

綏陵遷奉親進香文

趙頤敦寧・萬永成服曰致祭文

趙忠敬公・萬永發引曰致祭文

景祐宮酌獻禮祭文
刑曹參議閱致文問啓教

東齋首倡掌色及不赴殿講儒生並停舉教

判府事金弘根隱卒教

吏曹判書金道喜申飭行公教

経筵官成近黙始興行宮延見教

正廟朝述事人加資教
餙方伯居留之臣民國榮端條列畱聞教
三司諫罷九列越俸教
清化慰諭使差送教
清化被災邑下賑資教
大護軍趙秉樞隱卒教
清化被災民人發倉移轉及時狀聞教
諸道殿最申餙教
祿陵遷奉教
祿陵遷奉教
遷陵時內下三萬縑錢以補都監需用教
<table>
<thead>
<tr>
<th>遷</th>
<th>陵時</th>
<th>大王大妃殿服色收議教</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>遷</td>
<td>陵時</td>
<td>總制白靴以白鞋磨鍊教</td>
</tr>
<tr>
<td>遷</td>
<td>陵時</td>
<td>路祭後先詣新陵耶迎哭教</td>
</tr>
<tr>
<td>遷</td>
<td>陵後</td>
<td>楊州城餉耗條除減教</td>
</tr>
<tr>
<td>遷</td>
<td>陵後</td>
<td>黃海監司金鼎集譴罷京畿闢東關西三道</td>
</tr>
<tr>
<td>遷</td>
<td>陵後</td>
<td>道臣緘推殿最啓本改修正教</td>
</tr>
<tr>
<td>遷</td>
<td>陵後</td>
<td>維行武技別屬人收用令備堂及曾經監</td>
</tr>
</tbody>
</table>

因雷異減膳求言教

豐恩府院君趙萬永隱卒教
妃嫔，王大妃嫔加上尊号教
文陳賀教
鍾城前府使鄭誠一依律發配拿囚稽滯者
令金吾察糾教
揚州囚李玄文鳥配教
海恩府院令呂命恒故相臣崔奎瑞家遣官
致祭祀孫調用教
大司憲徐箕淳等謚削教
掌令李濟達等投畀教
<table>
<thead>
<tr>
<th>数学</th>
<th>数学</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>大学</td>
</tr>
</tbody>
</table>
因

因

因

因

因

因

因

因
領議政趙寅永，辭職疏批

右議政金弘根，拜相辭職疏批三首

右議政鄭元容，拜相辭職疏批四首

持平洪直弼，辭職疏批

經筵官宋來熙，陳勉疏批

副司直成近默，疏批

領議政趙寅永，乞免疏批三首

左議政金弘根，乞免疏批二首
領議政趙寅永乞免赴批三首
右議政金弘根乞免赴批二首
左議政鄭元容乞免赴批二首
副司直洪直弼陳勉赴批
左議政鄭元容等請罪人崔寬裕嚴覈議劄
副司直成近默陳勉赴批
成均館儒生撿堂啓批
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
略读播播播播播播播播播播播
備局操師科場事啓批

議政權敦仁乞免疏批三首

祠酒洪直弼陳勉辭職疏批

議政權敦仁辭職疏批

左議政金道喜乞免疏批

備局請武監李完根等島首啓批

議政權敦仁乞免疏批

備局請忠州前牧使李衡遠拿勘邑會主論

儒生發通通頭並令道臣依律勘處啓批

領府事趙寅永等請寢遷陵時隨舉之
領府事趙寅永等請諭劄，諸臣嚴加究覈。

副司直成近默陳勉疏劄。
<table>
<thead>
<tr>
<th>小学</th>
<th>小学</th>
<th>小学</th>
<th>小学</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
<tr>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
<td>小学</td>
</tr>
</tbody>
</table>
批

應教沈宜晃以進饌時工伶事陳戒疏批

領府事趙寅永乞解尊號都監都提調劄

領議政權敦仁乞免疏批

備局以朴禧英一律當否詢問大臣秋堂事

啓批

領議政權敦仁乞免疏批三首

領議政鄭元容附奏批

左議政金道喜附奏批
領議政鄭元容請各宮房漁塢堰柵等稅批

二首

領議政鄭元容等因雷異陳勉引咎請罷歸批

京外儒生李鎮宅等請通庶類聳報批

領府事趙寅永乞休致疏批
列聖御製
巻九七之八
<table>
<thead>
<tr>
<th>类型</th>
<th>数量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>十分</td>
<td>未</td>
</tr>
<tr>
<td>提學趙秉鉉</td>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
</tr>
<tr>
<td>提學趙秉鉉</td>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
<tr>
<td>校校提學金興根東寧尉尹宜善賡進</td>
<td>綠水永凈香羅不染塵素房雲液冷紺葉露</td>
</tr>
</tbody>
</table>
華新

提學趙秉鋐原任直提學徐熹淳檢校直

闕尹定鉉右承旨尹致秀檢校侍教南秉

哲趙鳳夏廣進

秋蟬駝句

溪亭新雨過疎柳晚蟬聲，漸覺金風動長含王

露清

提學趙秉鉉原任直提學徐熹淳檢校直

闕尹定鉉右承旨尹致秀檢校待教南秉

哲趙鳳夏廣進
皇惟五章章四句

齋壽千萬福

大王大妃殿寶齡六旬進饌樂章  戊申

皇惟 聖母德音不已乃堯乃舜乃任乃姒含弘

光大體坤之始奠我 宗祊裕我孫子天降純嘏

俾艾而耆爰啓鴻開吉朝燕喜萬舞備矣八音諧

矣酌彼康酌載抃載跄華華崇崇江漢瀟瀟顧言
列聖御製卷之九十六

瞻彼壽曜有煌今夕銀燭搖紅霞鸞流碧載歌載
列聖御製卷之九十七
文
憲宗大王
趙頌勅寧	萬永	七十壽序
詩曰酌以大斗以祈黃耇又曰壽考維祺以介景
福盈祝耆老之年高德劭者也况予小子之於豊
恩老人親愛之厚頌禱之切非但詩人所祝也今
年老人壽登者社禮舉凡校予可無志喜語哉兹
追先王篤畀之眷體慈聖不匱之恩爰作小
屏手書短引用寓永錫難老之意云爾時予即作
始修英廟寶鑑仍並修十二朝寶鑑未及編
者彙為一書凡首尾幾三百年歷屢聖而後書
始成viar正廟親撰序文若曰詔之子子
孫寔子之責也大哉言乎書云啟佑我後人咸以
正岡缺詩云子孫孫勿替引之子小子曷敢不
敬遵而繼成之乎肆我
體勲華之德恭儉寅畏道洽政治蓋三紀如一日
其嘉謨嘉猷之當大書特書者不可悉數亦我
皇考翼宗大王明達之姿仁孝之性克繼克承
德為聖人雖大統未集而追王之禮已舉矣況

憲宗
巻之九十七
憲宗大王文

四九
代聴四年之間厚澤至善有没世而不能忘今兹
三宗寶鑑之縉緅不宜緩也此正建立天地資鬼神
而百世以俟聖人者也詢謀既同考校既訖有以
仰光廟之事

也且是年即我

亦冠之而下恰蹌六旬

慈聖殿

下既届望五之嵗而我家有之慶也於乎銘之以琬琰

播之以管絃以揄揚慈德之萬一而

又追上我

翼兩廟徽號于小子靡極之誠

庶或少稱此際寶鑑適成有若湊合者然

宗邦

之幸孰大於是原編既有正廟御題弁卷故予
小子又不敢不敬遵之是亦奉先思孝之一大
下極其慈諒指導教諭無疾言遽色當見宮人曽
以鴻湯潑之地甚不豫止之曰恐地上蟲蟻之屬
因此被燀以傷生命其宅心之仁及於微物蓋如
此皆承聆於兩慈殿撫實之聖教非予有
毫釐差也義呼福善天理也仁者壽人道也七
載中壺內助罔愆而既不能有嗣育又不能致遐
永即我列聖以來所未見也豈天理人道有不
可諭而然哉予所以痛悼不已者是耳
徵定殿親祭文甲辰
閔子寡昧沖齡丕基夙宵淵永未堪孤危自右膺
冬而荐疊之禍變極矣小子時年亦不過八歲惟
衰麻在身而已又安知踐其位行其禮之痛窮崩
迫也哉幸而我太母殿下以皇祖之心撫恤
之我慈聖殿下以皇考之心鞠育之雖憘憘
孤苦形影相吊而猶能持而為命式至於今日是
豈小子始望攸及哉凡一飲一餐一事一物皆我
皇考默佑而陰騰之者欲報之德昊天罔極嘔
呼痛哉然而小子年紀稍長知思略進益覺其無
窮之哀徹天徹地當食而撤當寢而興哽咽抑塞
欲語而不能語者屢矣嗚呼寥嘗聞大德必得其
而悦。親之心協氣歡聲可追以想小子則雖處南面之尊享千乘之富以此日情事欲為孝安所
孝乎嗚呼今於中道禮陟萬事靡逮之後尚有
親賢樂利沒世而不能忘者以子小子无所肖似
之質何故望一毫續繼於皇考盛德而今乃承
列聖艱大之業奉兩殿慈覆之恩眇然托乎羣
列兆民之上者己十餘年矣夙夜惶惶恐不
有濟我皇考止慈之衷保嬰之念寧不有憂慮
悶愴於宴寢之中而整咳歔欷漠無所告訴此又小
子平日誠敬之不足未有以感通神明也嗚呼痛
其考尊諡之孝明二字即我皇祖所賜則
百世之徵信固無以加於此而至若薦之以
號奉之以顯冊封、陵而躋、廟靡禮不舉實惟
先王之典我家之故事也曷足曰揄揚萬一乎哉
惟是舊陵風水多稱其未形家之言雖非君
子取信自程朱大儒以来未或廢而不行則予小
子靡極之誠驚悚憂懼不敢遑寧而茲事至重且
大不得不遑回而趨起至今年大定于心仰禀
兩慈博詢羣工無待乎謀及龜筮而大遷之議已
決上古之兆己獲將以為聖人萬年之藏實我
皇考於昭在上之時由致亦可以少慰。兩慈殿

暨子小子窮天之痛一國臣民於戲之思而及其
玄和復出。翠華再臨依依惘惘若太踐之承
聞雲旗之攀瞻而厚夜修程。真遊已憂無由髫
像於如在之地幽明之理其真有耶真無耶小子
之痛將何以抑之耶我皇祖皇考粹容之分
奉於景慕宮之齋室。景祐宮之誠一軒者乃
萬世經遠之慮而在小子晨夕瞻依之道終有昨
悵缺不能已者方欲稍增殿制入奉寳幷以上
配子我。三朝御真神理人情罔間乎彼此則我
哀至懇極言不知載嗚呼痛哉

維道光二十六年歲次丙午十月癸丑朔十四日

府院君忠敬趙公之計至子率百官舉哀聞庭擬

哭于禁川橋命有司設饌外孫國王親繒文字謹

遣內閣檢校待教趙鳳夏替真而告之曰嗚呼懇

矣公胡忍棄我，慈殿貽終天罔極之懇至使子

卷之九十七　憲宗大王文
小子抱此世無窮之悲也猗我慈殿事公之之孝之誠純篤根性洞洞屬屬卓越百行此小子之為心以為慈殿之事為事天理之正也人情之常也況小子於公情理之別匪尋常祖孫之比也哉自子誕彌之初式至今其保護教導之若心至忱靡不用極寒燠保養飲啜節宣公之所以戒小子也終始典學危微精一公之所以勉小子也無教逸欲則公乃披心善政養民則公乃進言志願子小子期望子小子非先王之憲章不陳之非前
聖之誡訓不稽之忠款焉誠實焉夙夜不懈罔或少忽鳴呼小子孤露未堪家多難公感知遇於兩朝受倚恆於太母以肺腑之親托心膂之重鞠躬盡瘁入贊非我公何由以得有今日民國之維持耶惟勤與勞終不可懸也若公之恢鉞注而策廟務掌甲兵而綱金義功業不為不多而小於此尤悲有勤懸者往在癸卯冬小子患痘積暱積致難醫之源委無復舊日之形容小血竭神耗所不順公於是乎勞心焦慮無倦無夜禁直多月
子之隐于忧，何念豈外人之所可尽知者耶？昨冬元舅之殡，丧天寔难，以公之仁和，德厚宜其受禄而迟暮，道理一至，於此岂有慟矣？尚忍言哉？呜呼！小子靡憇靡依，只有赖公而为安，恃公而无恐不。料秋间之一面，遂作千古之永诀，荐祸斯酷，今焉已矣！公何使子悲恨，纓结，掩抑，徊徨，若将复见而不可得也？仰观慈殿，号嘶之度，俯惕小子险靥之至，苦此何景，无从慨，日时之不留，既殡，敛之，淹过，嗟德仪之邈，不可攀，悦非真而如。
勤也嘆呼懽哉

趙供邑員盡極轉職之賓禮月易得

自公騶箋冊冊極轉職之賓禮月易得

大孝稱賢小情理若為寬押俾也可忘久

切緬懷軼公之志忘家慮國紀公之行偉功厚德

鳴呼我公當世之特以祖孫親為朝野式篤庇

遜本乎學識 先王曰嘉履操謙軽公惟導子一

是恊痛公惟輔予名矣正直汗竹有先金石可勒

豈子私公鞠瘁盡職而今成就伊誰之力終始忠

勤小心翼翼于何復觀今儀今色繋惟夫人貞範

巻之九十七 慶宗大王文

巻之九十七 慶宗大王文
懿則誕我慈聖逮子護翊芝醴根源賢淑閨閽
捎棄在先撫舊增盡春阡兆哀啓軸載即同茲佳
宅神理罔忒執緇臨哭齋意未克倏焉永隔雪風
悽惻子将疇依苦恨靡泐忍說西河天實難測愍
恤後嗣報宜不食替奠篚歆有淚沾臆
維天為大純廟則之達虞舜孝鄣姬周基於乎
顯穆聖人之母忠獻餘慶範懿德厚自膺嘉選
禮遇載隆哲規今猷愈謙愈崇繇我宗祏長發
其祥宏功徵則何時敢忘緬懷入宮寶甲周躔

六六
恩深後際切奉，先小子興感適，迫皇祖皇
祖之思繼志繩武永言報本，是來展洋洋孔邏
尊彝度葳若觀，音容輝惟優然冀錫申休尚鑑
潔蠲
趙忠敬公萬永小祥日致祭文
自公捐館一暮遲盈墓草云宿燧木屢更以子小
子情理之單曷慰，慈哀致寢膳安公於家國有
德有功保恤予孤導牖子蒙由初及終鞠瘁是期
苦心危悃匪外人知癸冬勤勞俾也可謹遂召元
妄源委則存時猶起居獲拜容頽民憂國計耿然

憲宗
卷之九十七
憲宗大王
文
如丹西河血泪豈公所宜日憶月憶宴由悼疚永
稼告祲星縱斯顔俯仰廓然常期且歴臨吊汔曠
恒禮莫展慈孝慈慕子則誠淺縈今日懷若
前冬時邇列替仲庶歌茲危
判府事沈象奎隱卒教戒
方恆貞之操華國之文章也傳家之秉執也非但
為同朝所推許粤自正廟在宥際遇隆任以
為同朝所推許粤自正廟在宥際遇隆任以
腹心亦我純若體先仰成擢至上相逮子小
子倚仗之篤不啻若著龜而況有院相之勞乎病
種種有此流丐之衡大民家燒燻與粲死若是夥
多聞甚驚懼元恤典道臣雖已舉行別恤典亦為
題給爛死人等如有生前身還布並蕩減使之即
為結構奠接無有一民失所棲遑之災而讞捕禁
戢之方各別嚴飭於各該營邑鎮更無如是之弊
事廟堂措辭嚴飭
都政日飭兩鈞教
每都日飭諭視為文具反用慨然初仕守令之擇
差何時不關重而今日急務莫先於此振拔淹滯
收拾人才尤切於目下並以此意分付兩鈞另念
對揚忠臣清白吏，皇朝人子孫西北松都人及

軍功人尤加收用事一體分付

判敦寧金邇根隕卒教

此重臣貞亮之姿淹雅之識明達之材更於何處

得末重以義同休戚克趾先武斷斷向國勤勞久

著朝家所以倚重何如而不幸病淹于家自我不

見今幾年所忽見逝單予心之盡傷如此況我

東來至切之恤乎卒判敦寧金邇根家東園副器

一部輸送元致賄外別致賄令該曹優數輸送成

服日遣承旨致祭

卷之九十七　　憲宗大王文

憲宗
即聞元老之長逝，實用憤懣。此大臣以端亮愷悌之姿，溫醇清慎之操，加之學術淵粹文章爾雅，趾乃家之矣早荷正廟之眷而自純祖虞廷之意。儲位子寡躬任三世輔導之責，厥功茂焉。不但為廊廟翼贊之勞而已，況其懸車之後年尊德邵巋然若靈光之存今焉已矣。卒南奉朝賀家東園，副器一部，輸送成服日遣承旨致祭，嗣子待闕服，調用祿俸限三年，輸送令弘文館不待謚狀葬前。議謚。
祭酒宋啓翰隱卒教

以耆孝儒雅操彌堅子所以期致經

愛擢正卿繼宣敦召而逝單遷至喪盡易諭吊祭

之節喪葬之需令該曹照例舉行造墓捨軍亦

令本道題給

陈賀後貢人舊遺在諸道舊還蕩減教

慈德益隆。冊賞恭上子小子懼伐之忱庶得少

伸其在廣慶之道不宜以特例為拘貢人舊遺在

三千石市民徭役限一朝洋人懸房贖限十日諸

道舊還十萬石並蕩減事令廟堂行會

憲宗

卷之九十七 懷宗大壬文
四忠祠致祭教

是歲即英廟冊儲之再回甲而我正廟祗謁
四相臣協策之功殉國之忠永扶宗社曰篤不
忘在今繼述之道豈可無示意之舉依正廟
辛丑已例四忠祠遣承旨致祭

飭禁乘轎教

俄聞乘轎之肆然冒禁云苟有一分國綱寧容
如是如是解弛何以為國此專由於掌法之臣按
廉之地視朝令如弁髦也毋或以沖君新稔未能
右議政鄭元容罷職教
右相事豈不異哉？前後敦勉庶可感回而舉措轉
益乖當事體轉益虧損是欲力抗乎務勝乎敬禮
自敬禮分義自分義右議政鄭元容施以罷職之
典
向日前右相處分特不過稍存朝體而亦欲使前
右相所引之義更無餘藴也然而當此潦炎使眷
注想望之大臣許久棲遑於鄉廬湫隘之中者于
予心恒用不安前右議政鄭元容叙用復拜相職
仍以此傳教遺史官傳諭與之偕來

都政日程式鉦教

每都日守令初仕擇人之教輒歸文具良用慨然

今當躬識之初特行親臨之舉者意非徒然惟我

兩鉦之臣果能對揚乎仍作例餼乎咸須知悉

判府事朴宗薰隱卒教

此大巨端雅之姿綜明之才不但華國之文采而

已先朝之所簡拔也寡人之所倚重也向因醫

官之啓雖知證形沉綿平日精力尚有所恃今見

逝単不勝愴盡卒判府事朴宗薰薰卒之典依
領府事又逝矣周歲之間元老耆舊之次第凋零
不勝驚厞況此大臣端重之姿明削之識逮
朝躊八著歸然為師保著鵲子所敬信而朝野之
所倚重者乎重為之愱簋不已卒領府事隱卒之
典依例舉行東園副器一部輪送成服日遣承旨
致祭祫俸限三年輸送嗣孫待闕服調用
刑曹樂議閔致文問啓教士寅
秋議疏之籠列西繡若是狼藉而直閥對章則以
為全無來歷云到此地頭反署繡衣之有傷事面
猶屬細故其在朝家之處分決不可置人於黷昧
之地刑曹叅議開致文令政院招致啓板前其疏

所以有問啓之舉矣今其所陳不過自明而已要

之非的確可據面然也設令繡衣真有可論台閣

風聞不患無人則繡勘守令之若是反置非但於

古無聞實有關於後日無窮之義揆以朝廷事體

決不可仍置刑曹叅議開致文施以判削之典

閱致文問啓捧入承言罷職教
此問啓可謂問東而答西，亦問者即論列御史之諸條而無一立證。漫為說者是果執跡之言，而據實之對乎況其屢幅，張皇有若受詰之分殊，循例捧入極為駭然，當該承旨罷職。因日次殿講儒生不赴嚴飭，泮長教。”

今日日次殿講四學東齋儒生舉皆不赴雲未知，緣何事端而究其實則自歸於王命之力抗士習之角勝也世道至此寧不駭惋，終當有嚴處之道。而今日日次講姑先撤罷，不能檢率之泮長施以八一。
譏削之典其代行副護軍李啟朝除授使之當日
內修正單子以先舉行後謝恩講則明日更試
於仁政殿考官仍用命官舉行
東齋首倡掌色及不赴殿講儒生並停舉教
日前東齋掌色果何為也義理乎情勢乎此輩事
予雖不欲索言苟有一半分嚴畏君父之心寧容
若是然而此輩無足責也即其父兄之責也果有
父兄教飭豈至於此等駭悖縱悠悠之舉乎此不但
今日君網臣分世道士趨之壞敗無餘而已所當
嚴加處分而其在不治治之之義反不如略施責
以此拈出岂非乖當之甚乎全羅監司徐箕淳施

關西殿最改修正上送教

前後提飭何如而關西殿最果何為也通一路皆

善治乎道臣不欲事事乎將謂子無足畏憚乎歷

日思之寧欲無言原啓本還下送使之改修正上

送事令廟堂播馬行會

都政申飭教

遐土窮鄕亦多有經行之士弓馬之技可合收用

者而每都政提飭都歸文具今番則各別對揚事
分付兩銓

科場嚴公公考試公然後人才可興士趨可正其嚴不

嚴公不公顧不在主司之實心對揚乎百年積奬

雖然一一追論而向者大臣箕奏特其大略耳國

有關和予何多諸令廟堂以此下教更為措辭闢

飭於掌試道臣及北評事處仍令政院招致京試

官都事於啓板前各別曉諭可也

金邦斗刑配教

先正文集雖有所重此不過本家子孫爛議處之
之事原非推上朝廷者而况事在四十年前乎

所謂金邦斗者前後供招何其囫囵胡亂也其挾

富忘祖之罪不可容貸令該曹發開捉上嚴刑速

配

前全羅監司徐箕淳按昇教

此係先正遺集之事而又登臺疏故姑使之行查

則此胡甚難而始也審查單招草草了當已不成

事體仍又遷就不為舉行以致屢煩飭教者果何

故也至於揭題不審之失前已勘罷而若曰真如

言者之言意在移怒自陷飽正之科云爾則衆以
皆落空則忽又以無形沒把之言攬及故重臣故
相臣姓名登諸章奏者指意何居誠可謂究不
而說不去也此不可曲恕大司憲李憲球施以投
界之典
賜豐恩府院君趙萬永凡杖教乙已
豐恩府院君今年當入者社矣仰體
喜幸當如何哉凡杖之禮擇日舉行仍以此意遣
史官傳諭
方伯居留之臣民國親端條列訪聞教
子之嗣服已過十載民國之事無一可恃子雖寡

卷之九十七　憲宗大王文
九一
清州諸邑水灾以道啓之已徹者觀之漂溺渰没
若是驚慟況其罹屑失所之狀如在目前乎慰諭
使今廟堂擇差使之明日下直新道伯亦令從近
辭朝
清州被災邑下賑資教
慰諭之行雖已发送計其漂過四千滯踐五百清
北列邑無異滄桑則惟恤之念靡時止屆此豈以
常例拘哉道內上納京司錢中限三萬兩折留以
為額壓修改漬決補築之資其給代之方今廟堂
從長稟處可也
大護軍趙秉龜隱卒教
訓將喪逝極用驚盡此重臣乃心王室勤蓋著績
予昨按今彌已矣卒大護軍趙秉龜不待謚狀
易名之典即速舉行東園副器一部輸送成服
遣承旨致祭喪需亦令該曹從厚輸送
清北被災民人發倉移轉及時紓解
予於清北民事常所係念而當此歲倉頹寒之時
被災之餘果能無流離失所之民乎方伯守令想
必極意對揚而丙枕憂念不勝憧憬可以發倉者
發倉可以移轉者移轉凡係措置及時紓解以活
我西土之民事，令廟堂三懸鈴知委。
諸道殿最申飭教，民生之苦樂由於守宰之治不治，守宰之治否由於殿最之嚴不嚴，朝家之前後提飭非止一再而視為文具每當京察僅以一二疲殘之類塞責而止豈曰國有紀綱乎今日無告之民皆我祖宗之赤子也窮黎受困在於貪墨之未祛子雖否德君臨于上豈可坐視而莫之恤也今當考課之時，先此令申之諭如或循私用情不以實登聞有所現發則當施以一切之法階前萬里子亦豈無可
知之道乎其各惕念對揚事令廟堂措辭行會

綏陵遷奉之議已久亦為親審而事體至重不可
不十分難慎博詢處之時原任大臣二品以上待
明朝來會賀廳收議以入

綏陵遷奉

綏陵遷奉之議已為仰稟于
兩宮殿親為奉審

而堪與之言朝廷之論可謂詢謀俞同子志亦已

大定諸凡儀節即速舉行

遷陵時內下三萬緡銭以補都監需用教
遷陵時路祭後先諭新陵可迎哭教

隨舉非但有已例子之情事痛迫期欲行之屢

承兩慈殿下教懸摰憐恤至使諸大臣相率力

挽到此地頭不敢不仰承意十八日路祭後

當先諭新陵可迎哭矣依此改付標以八

遷陵後揚州城餼耗條除減教

大禮克襄愜幸交切新舊陵役浩繁雖是都監

舉行必多有貽棄巵民之端況又揚州邑之專當

者乎其在軄念之道何用常例今年城餼許令邑

捧耗條特為除減軍需亦不可不念令廟堂區劃
給代
黄海監司金鼎集謹織罷京畿闢東闢西三道
道臣纖推殿最啓本改修正教
殿最之前後申飭何如而今番四道之各以如干
残邑中考磨勘者此何道理乎至於海西之一邑
中考尤为駭然如是而朝令何以行乎黃海監司
金鼎集施以謹織之典原啓本勿施待新道伯赴
任使之更為修正京畿闢東闢西三道道臣並施
織繖從重推考之典啓本亦令還下送使之同夜
改修正以聞

卷之九十七　憲宗大王文

九九
司守令別薦教

昨年有經行武技之別薦而尚無一人舉擬者鳥
在其蒐羅之義乎分付兩銓另加收用仍令廟堂
務精考選以為次次進庸之地守令別薦亦令備
堂及時原任曾經監司各薦以入事一體分付
豐恩府院君趙萬永隱卒教

勑矣勑矣尚何言哉病患多年沈篤而期望恒切
於過復豈料今日遂承函音子小子驚懼之懷已
無可喻而慈殿憂慮前灼之餘遭此罔極之境
抑以何辭仰慰寘實不勝悶迫之至嗚呼小子

遭家不造先庚後甲陰鬱闕歷頼至誠之保護

至有今日者厥誰之賜也受兩朝之托付逮嬴

昧之仰成以祖孫之親兼導迪之責輔以養德

翼子以篤敬內以忠勤勳勞之大外以寅協匡濟

之績垂二十年始終如一曰其衛國忘私之純心

偉功求之古昔孰有倫比昨冬元舅遠理之喪已

是家國之不幸而未及一暮又聞此報悽矣憾矣

予將疇依卒豐恩府院君家東園副器一部擇送

崇報之典不容懶緩不待狀令弘文館當日議謚
遣閑臣致吊明日遣承旨恤孤祔祀俸限三年輸送
禮葬等節令各該司照例舉行
因雷異臧膳求言教
電之頻疊無如今年而轟轟之異又發於收藏
之時災豈虛生必有所召予小子沖齡否徳上不
能對越天心下不能懷保民生以致仁天示警至
此之極懼惕憂懼曷敢自已自今日臧膳三日凡
厭在廷各陳衷闗以及時政俾為修省消弭之策
王大妃殿寶齡四旬親上表衷致詞箋文陳
賀教
明年即我慈殿寳龄恰滿四旬在小子愛日之
誠慶祝曷已謹遵戊子已例宜舉進爵之禮故自
內屢為仰請而慈殿以儀節之張大私情之悲
懇不賜勉從之音下情豈勝缺然既然有今日
援據之已例則飾慶無所為拘而仰德為謙之
慈心亦不敢縷縷力請進爵之節自有展誠之時
當於月正元日親上表裏致詞箋文告布等節令
該曹磨鍊以入
月正元日縉儀誕舉子小予頒祝之忱曷有其極
陳賀後貢人舊遺在諸道舊還蕩減教丁未
憲宗
卷之九十七　憲宗大王文
仰體慈愛謙之德，雖未能備禮識喜亦豈無便。慶之道，貢人舊遺在三千年，市民役役限一月，洋人懸房贖限十日，諸道舊還最久條限五萬石，並特令蕩私事，今廟堂行會，景祐宮酌獻禮親行教，今年即嘉順宮嘉禮周甲也仰體昔日之孝，倍切追慕之忱。二月十二日當詣景祐宮親行酌獻禮祭文當親撰以下，該房知悉。申飭儒武及守令別薦教。
輕律則衰彼小民何以聊生所以有嚴立法條之
議而即見右相之劄以律文增減為慎亦無惟其
如也立國規模本尚忠厚列聖仁澤洊洽民
心則令不可別立苛刻之條而若王府之法文自
在犯者之治律反輕則非但人不信法此何異於
罔民而誚盗也裁參互本律期于無刑使彼無良
不法之暴革心改面知戢而罔犯則民國之幸莫
過於此並與守令還徵逋吏用律宜合廣詢而處
之收議於時原任大臣諸備堂曾與藩任令廟堂
嘉禮經費省略教
嘉禮設第既有日矣度支尚方措備物種已於別
單中點下而以今經費凡事宜從省略豈容一毫
侈靡乎須體此意一依丁未年例無或過濫納采
等各項行禮日內外宣醞並除之本家接待果盤
與禮單亦令除之事分付都監
犯越罪人施以次律教
日前北查中宋朔不伊事廟堂回啓之置辟雖出
於守經而渠既蒙駭隨父犯禁況父子並命在所
惻念合有傳軼之道特以好生之意減死次律施
行事令廟堂分付本道

因雷異減膳教

邁来冬慄之太暄已有乖於時行之令而轟燁之

異又在此際不令不寧不啻若警告而提撕滿心

驚悚繞壁不寐其在昭事之道何敢晏然自逸自

今日限三日避正殿減膳撤樂庸伸予一分懸對

之忱

純宗大王 翼宗大王 追上尊號 大王大

妃殿 王大妃殿加尊號教

明年即我大王大妃殿恰躋六句 王大妃殿
宓五之慶年也于小子歡欣頌禱之忱容有極哉

聖德於王賚祝，寶齡於瑤觴即亦我家已

行之典禮政合援用於今日而況我純宗大王

暨我純宗大王聖德大業比如天地高厚環東

土億萬蒼生至百世有不能忘者而尚未有發揮

闔揚之舉予小子攀慕靡極之情尤當如何今當

亞歲令節招見時原任大臣及禮堂以此大典下

問則懇議詢同一辭稱慶亦已仰糗於兩慈殿

矣純宗大王追上尊號大監大王大妃殿加
付

鍾城前府使鄭誠一依律發配拿囚稽滯者

日前赦單雖以遇慶曠蕩之意並令放釋而其中

縉衣封庫人與他罪有異其在憫貧之政不可任

其倖追鍾城前府使鄭誠一依本律發配因此而

又有提防者凡待待命拿囚者皆有期限而或至

三四月以俟倖倖亦開紀綱此後則令金吾察防

事分付

楊州因李玄文嶧配教
| 小带自络缘而络制 四一图一
| 茵络络络络
| 海八
| 茵络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络
| 茵络络络络络络络络
因雷異減膳求言教

當此收藏之節有何轟轟之異乎天之降災必有
以也靜言思之咎在寡躬自今日避正殿撤樂減
膳三日凡我大僚三司及在野之臣咸言得失毋
有所諱

雷異後因大臣劄子責躬減膳教

昨日昨夜又有雷異矣上天之示警於小子何其
至也十日之間丁寧諫複不啻若耳提面命不
昧雖未知謚告之在何事而天豈遠人災不虞
生反顧循省惟有憂懼責躬舊例不可以應文而
廢之自今日減膳三日以伸敬畏萬一之忱子則
雖以貶躬之意特減常膳至於大臣引義之剖本
是過當則續為之反歸屑越士抵致災皆由予
否德何有於大臣今番則須各安心
罪人李承憲安置教
李承憲之絕懷之言網打之計即此已可不蔽至
若而鞫而訊情節之終不直招尤極狡惡固當到
底窮覈明正典憲而張大之舉不欲拖至多日姑
從寬大之典特貸一縷鞫廵罪人李承憲旌義縣
減死圍籬安置
明年即我東朝寶齡周甲望七之慶年也予小子愛日之誠難老之祝容有其極宜舉大節慶之禮以伸喜懼之忱故自內屨為仰請則以儀節之張大不欲連舉於頻年終靳勉從之音情私之缺然雖切而承順為諱之慈心允合養志之道當於月正元日親上致詞箋文表裏矣告布之節令儀曹磨鍊以入大王大妃殿寶齡周甲陳賀後施惠廣慶教

巻之九十七 慶宗大王文
今年即我東朝周甲之慶年也親行上箋之禮。庸伸祝罔之忱此日予心之歡欣慰幸何以容喻。其在及老之義宜有讃喜之舉文臣三品從行上武臣三品相帥以上之官。十一歲人各加一資一人有慶兆民頼之施惠尤屬於廣慶之方市民徭役限三朔泮人懸房贖限。二十日蠲除貢人舊減在限五千石諸道舊還粟。久年條限十萬石並蕩減事分付京外仍令政院下諭道臣居留之臣使匝域民庶偕知此歲此時為國家莫大之慶。
科場之弊，古或有之，然古之科場惟在於考試之必明程式，今之科場又有在於考試程式之外者。物色而取之書札而圖之顯多。弊法營私之習。茶飯行之，甚至以莫重之國試便作龍斷。之私貨是以每經大小之科軒失中外之望，泯泯然。然之曰為公為私惟在於掌試者則為其任者苟能一心持公明白對揚雖百佞幻弄千徑鑽刺所得關節焉得到於包老大抵士趨之不正則試
官之不秉公而然也，試官之不秉公則謂予一人
可以欺蔽無所畏忌而然也思之及此，寧欲無言
見今生進覆試只隔數日姑未之知畢竟試取之如
何而如是別論之後視同尋常不思警惕則是不
可以人理，臣分而貴者國綱雖曰掃地太阿不
此手乎其於事過之後有毫末涉私之入聞者律
以作奸科場之外加施不信王言之罪而雖以士
子言之皆是公卿自期之人也其若發身之初已
犯罔上之科他日事君將何以藉手乎為其父兄
者亦不敢曰在家不知此則随其想發斷當以加

倍之律罪其家長矣須各知悉惕念舉行事自廟
堂別般申飭
教
犬王犬妃殿周甲誕辰親上致詞箋文表裹
東朝周甲誕彌之辰近隔一月即國朝罕有之
大慶也。誕日又當行賀禮告布則只行於元朝
已諭於昨冬筵中矣子小子罔陵之祝尤切於
流之節仰承撫諄之。慈德雖不敢張大節慶五
月十五日當詰明政殿月臺親上致詞箋文表裹
略伸微誠依乙卯年巳例磨鍊儀節以入事分付
文

諭領議政李相璜

卿

三朝舊臣，國之元老今兹重卜簡自，慈衷

豈非傳所云尚猷詰詰黃髫乎卿試思之歷考往

牒國勢之孤危岌業寧有如今日之甚者乎然則

其維持而奠安之道匪弼而整頓之責捨老成伊

誰而又誰賢於卿哉卿不以小子之言為是則已

矣如以為是則以卿平昔體國之誠想必不待竟

憲宗大王

列聖御製卷之九十八
日而幡然矣，

諭右議政李止淵三首

有國之置相何時不重而未有如今日之甚者鳴

呼肆子沖人叨承艱大之業仰願我慈聖覆育

之恩姑幸朝著無事方域獲安而以言乎紀綱則

委靡而無振起之堂以言乎朝象則泮粥而無寅

協之道以言乎民生則倒懸而無樂業之期以至

凡百攸為無一可恃彌綸匡濟之策顧不在於輔

相之得人乎卿以端方簡貞之操有憂國顧忠之

誠歴試內外績庸茂著標準廷紳輿望久蔚今日
東朝之特簡實由我，純廟知遇委畀之遺意也

豈徒小子之所深幸卿亦當感激思造益倍於他

人而其所以振紀綱而靖朝象救吾民於倒懸之

中者予豈不責之於卿卿豈不自任而圖報乎自

卿放卜之日子實喜而不寐茲遣史官略悉心曲

望卿即日幡然以濟時艱

詩云無言不報無德不報日昨之批固已罄子衷

曲矣獨意卿之不日幡然攜予之餘又何徧而不

復也卿於予縱無可報之徳獨無可贖之言乎以

卿平日才學早抱當世之志歷試內外無適不當
今又進而居有為之地，目見時事之艱險，有岌岌殆殆之憂而方且伈泄優游袖手傍觀不展布其。

丠蕴則其為負壯行之心而缺朝野之望。當如何也望卿念大義之終不可逃悶國事之終不可緩。

一朝起而整頓之子方拭目以俟。

子之欲必致者重在民國有其說而不可已者非。

所謂公而卿之所固辭者重在虛文無其說而強。

為之說非所謂私乎雖在庶僚尚不可以私掩公。

況以輔相之重居具瞻之地欲以強為說之私易。不可已之公曾謂卿念不及乎然則卿之去就。
不待兩言而決子何多詰兹遣史官庸申先之
意望卿勿復固執即起膺命

諭右議政李止淵已亥

史官之回謂卿即起偕造令見附奏延衍之餘大
失所圖噫輔相果何等重任也進退去就關係甚
大尤宜十分審裁無一毫違庭者然後上下相孚
兩盡其義而令卿之逆出江干晚晚然若置國事
於相忘者其果洽於義諦乎設有可引之端若
念及於今日國勢以公為先則自處之道固不當
如是況此所以為引尤是萬萬過中禁堂之疏因

卷之九十八 憲宗大王文
賢每承慶，國恤時之教，惟卿可以濟艱危奉
義下之受知，豈如是之深且大乎？且孝友忠盡家
法於卿而卿克趾美文學才猷大用於世而世莫
與京任輔導而專資啟沃則儒之處深嚴也歴
外內而茂成績庸則朝野之想風采也令欲加之
以大擔負貴之以大期望惟卿是已非卿莫可
慈惠先定無待乎金颣之卜也幸有日先敷心
腹之誦卿庶謙之無欲文具之備焉
日昨敷心之諭謂卿犢然感，慈眷之特殊體子

卷九十八 宗rowCount(391)
意之罘懸造朝之期知在不日及見附奏有不覺
惘然失圖者盖君臣之間貴在知心況予之於卿
乎是以予之諭卿果不能華其醉而衍其語只道
實際以冀孚信而卿之所以復予者不免乎前人
例述草草晚晚無一言相感之意是豈所望於卿
哉卿試思之席之不得具備未有如近年之久
而今又空虛豈可規規於徃來之禮拖過歲月置
國事於苞薈之邊乎子不多詰卿無固醉幡然即
起以副如渴之望
前批勅心殆盡餘蘊而卿不見諒君無變動虛勞
未尽而然反而自顾惭歔歔歔相之任犹股肱
於人而顾令中书之曄已至多日此无异於人之
无股肱其若忧隘常复如何而卿若念及於国事
之时可悁则亦何可一向逡巡不思所以体此
至意乎除却千言万语此非上下相持徒费日子
之时也卿须幡然深思即地趣驾渴望之切不暇
多及
昨见附奏重觉歔歔歔歔以慨咄卿之才德可以
弘济国事非徒子之所需实国人在所需卿无可
辞之义难进之端亦非徒子之所需实国人在所需
薛絳瑶官金根成績薊宋來熙

寡人冲年御極學未知方專資乎啓沃輔導而茲
求其人豈非爾等林下讀書之賢哉前後敦勉非
不至矣一向無幡然變動之意者或以寡人質下
志卑無足為而然執誠淺禮薄無足可感而然
勵反躬自軽繼以恤歎兹又別遣近侍布此縷縷
此非但予言也即亦舉國臣民之所共望也須諒
國之有三公上應台階下象鼎足雖於平時闔一
廷議政金弘根六首辛丑

卷之九十八　寳宗大王文
雖欲不責於卿得乎且元輔共貞端揆弁弁允為
同寅夾贊之會而予小子恭己南面之基其在於
此其將心腹之論先為敷示卿其體子至意勿用
文具之備例即起造朝
日昨宣諭草草末悉而倚毗之重期待之切亦已
略具之矣以卿平素體國之誠想必犠然幡然不
待更煩敦勉而及見附奏尚作例規是豈子注意
之本意而亦豈卿經世宰物國耳公耳之宿志哉
慨咄之至只以誠淺辭短自愧也卿試思之此誠
何等時也以予眇末托于兆民之上懼不能奉承
先王緒業而其相須而相資者，即我列祖同德
之後裔克世其家也，卿非其人哉？卿若思卿家文
正以来世作元臣與國同休之義則似不待予言
之再而有所感回者矣！詩不云乎？不顯亦世子方
以是望卿卿其詣之以副予側席之想
置相之難自昔伊然而今日為尤難民產足興
士趨端敏國計裕睦朝論協敷百度俱隠，岌岌乎
有收拾不得之勢此固積衰漸弛非一朝一夕之
故而苟欲扶持而全安之顧不在相惟其人而宜
輔篤弼之盡其義哉！子所以撫艱大而增惕思得
誦右議政鄭元容九首
卿之引義不出三載於今矣朝家所以昭晰者靡
不用極而卿所以撕捔者尚未挽回是豈我君臣
間情志相孚之義哉敦勉之誠寔言不忘乃者愛
立之舉不待夢卜而簡之於心操之於衆惟卿諏
馬卿於是雖欲復事逡巡不可得也卿是我　　先
朝初年已蒙揀拔眷顧之恩自予冑廷久效輔導
之誠者也歷試外內堂實俱隆朝野之所詹想也
上下之所倚毗也今欲使端委廊廟坐鎮雅俗則
歴數朝端無出卿右卿之文學才猷特卿餘事耳
卿以平之閱世濟其美而重之端亮之姿明達
之識清儉之操謙約之行積之久而發之遲庶可
以上贊君德下度世道而民與國有賴也況子新
庶務夙夜憂懼愧一念在於得賢得卿之後
而喜可知且令恭席已備庶績將熙卿其毋徒
事勿拘故規起筮朝協恭翊亮俾子小子垂
仰成
仰成
子豈以卿年前遭罹或有一分疑卿之心哉此可
看作良限以謫以補尚不知變至於 جانب之後仍
即出城傳諭之回又無附奏有若真有可引之情
人而寡人所以眷注以幸邦國者乎大官去詔自
異庶僚君臣情志不在虛禮況卿追先報今之義
在於此非學壯行之志在於此乎卿若念及於此
必不可如此萬萬當之舉即為幡然聽我面諭
日昨批皆悉諭子意卿庶幾諒之而從今以往卿
無可引之事可執之說矣子乎以取卿任卿必欲
致卿乃已者豈或私於卿而然我特不過以才以
德惟卿可以謨謀我廟堂扶持我綱紀也卿既具
卿其思之

乃使卿前既留滞於關外今又棲遑於江干則推

我懼惋知卿眷戀卿獨無低回遙遠之恩哉此卿

重故堂之也深待之也急故勉之也切卿其思之

以眷遇者卿先世所以弼亮者當如何乎昇之也

以傾嚮倚恃者不須更論而又於我先王所

所以私誠得矣其所於民事何其於國事何予

卿一身之處義退讓卻顧自占便宜之地則在

此薦抱得此際會當有以展諸施為而乃反作千

萬不近似之處義退讓卻顧自占便宜之地則在
不可不出者一也卿祖文翼之後名徳勳庸奕世
相望歷數故家放卜最多相門出相於卿騐之在
今承先武而述先義者豈非卿與此卿不可不出
者二也卿輔臣也先公後私先憂後樂即其當然
之則設有必辭之勢決去之志固不宜邀佇卻顧
以違匪躬之訓而況卿強引者全没着落硬執者
過諭界分者乎此又卿尤不可不出者三也至如
君臣大義似不待子言之誡複而卿當自知之矣
兹又申諭卿其諒悉
昨批之後亦無變動則子不欲以卿之去就更煩
言使臣以禮與敬大臣之訓矣今予勉卿或
非然者前所謂君臣大義亦不可不恤卿何不深
念而細謹以固執之意只為牢拒之舉乎上下
相持彌日曠時情志否隔事面虧壞果成何樣
體乎如是申諭亦出於眷眷不已之心望卿亟改
前圖副本渴望
卿之必欲去子之必欲致一何相左之至此也前
諭忽遂未悉子意卿之處義果是移易不得變動
卷之九十八
宣宗大王文
予於卿以諭以批凡見可嘉特緣誠有未盡情
有時未孚辭有時未悉禮有時未備以致卿逡巡
顧無意出諸然則子何惜非常之舉不以為
感曰之道乎此在卿諒處之如何耳
論經筵官宋來熙成近黠
予之欲招廷餞等任以啓沃之責者夫豈一日忘
於心哉敦飭亟勉異譛恐此予以中朝興歎
而亦未能無愧於爾等子固知誠淺德薄不足
以為回遐心而爾等獨不念義之義分生荔之
想望乎見今講席連開筵官新抄若得爾等于予
悉

然歴子實左右思而莫之解也心腹之譲卿當諒

自將特擢之初子欲有心腹洞論者而齋居未遑

鬱悒如結卿試思之今日事勢果何如也世道人

心國計民產有百可憂無一可恃而予以沖年托

乎兆民之上升仰成而圖理者即惟曰二三大臣

不幸者者倚毗之地凋落殆盡三公未備左揆獨

賢則悠悠萬事豈有先於擇相而夾輔乎然而擇

相之道自古攸艱匪德無以持重匪才無以制繁
才德兼備可謂相矣是豈易言哉子於是左忱
右度量能計功則惟卿以端凝之度明達之識綜
錄之猷典瞻之學克承儒家之經禮聖蒙
先王之知遇內外踐履嘉績茂著採之與人之誄簡在
小子之心有不待金颴之卜而吾之相捨卿伊誰
遂乃斷然不疑畀之以勺衙之職任之以匡弼之
責卿其克思追報益勉殫竭即速進朝弘濟王室
無以中書三讓作文具也
前有上來之旨繼下勦勉之教側席之念計日以
俟乃者直向郊第漠然無變動底事是豈子眷眷
虛徐其才而無其位與有其位而無其才者皆無論
己若其有可為之才當可為之位而又得可為之時則雖古名臣碩輔欽退之士未或有終始辭異
者蓋以薈抱之展施君子之所願也界付之對揚
人臣之常節也此豈非家國有光臣主兩榮之會
哉卿之以疏以為子之以批以諭亦云屢矣尚不
能挽卿之執而致卿之出誠淺禮薄只自慚嘆雖
然所任於卿者重故所望於卿者厚不得不說之
詳而勉之切卿須諒之諒之
巻之九十八 寬宗大王文
卿之三疏以前尚可为郑重於礼让三疏以后又移易者诚是说不去而究不得也卿本非草野跋涉之迹即朝廷崇显之地则今之三事之任不
过一朝之进特与卿大夫具僚相著不同耳至於
民国之忧君臣之义岂有异哉然而在前则夙夜
励翼在今则终始避巽亦有夷险燥湿揃择
易之分数而然乎世道之难平俗尚之漸下民心
国势之收拾维持固如卿前所控辞而惟其如是
也故择之而任之委之而望之实在于卿也卿若
之想

論右議政金道喜五首

今日國勢之孤危岌残固無可論而鼎席之不備
亦久矣況當有事之日益切得賢之念而睹言在
廷無出卿右既簡之心吾相已定雖於靜攝之餘
殆欲喜而不寐即以卿喬木故家 consc重而德
器之重厚也識慮之深遠也事務之通鋭也持守
之堅確也皆足以端委廟堂坐鎮雅俗則有不待
金甌之卜而僉議之詢故特畀卿匡弼之任卿其
體予至意勿以中書故規為拘即起視事輔予不
日昨别谕之后卿或有幡然出膺之意否耶子以

寡昧冲龄御极行将十载于兹其所有任而仰成
者惟先王委畀之者旧大臣而不幸凋落无余
况今左揆独贤之际得卿共贞岂但曰子心之充
如有得乎抑亦朝士之相贺而庶民之加额者也
卿若体卿家先祖篋梁我英庙之眷眷至诚则
宁可有忽於君德国事世道民心之擔荷乎如渴
之念一日為忬兹又申勉卿其諄悉
子於卿以諭以批聲悉予意卿尚未曉然耶此誠
何等時也山陵未竣子亦尚未復常而賈對之停
閣又幾月矣至如兩西之歉憂客使之有期俱係
廟務之不容少緩而卿乃暇豫若無事時一日二
日侖泄至此誠不勝紛憂也子之所以取卿者豈
有他哉有器量而後可以任棟樑之寄有德望而
後可以畀邑亭之調而民國之事始可為也卿顧
非其人歟子則曰得其人而卿則尚為之邁邁此
予左右思而不得其說也茲又不憚繁複卿其諒
之
【不知所云】

不知所云，不知所云，不知所云。

不知所云，不知所云，不知所云。

不知所云，不知所云，不知所云。

不知所云，不知所云，不知所云。

不知所云，不知所云，不知所云。

不知所云，不知所云，不知所云。
理左矣，予言至此，良觉藐然。予惟三公，倍位然後上可以應台階，下可以象昌足而百僚翊萬化之功始可論矣，肆於月正上旬端門聽治之餘，永念金隄之卜，先採輿議簡之在心則今日端揆之席，捨卿其誰卿以故家，偉器早歲蜚英為短廟，翼考之所鶴，謂拔以遺，寡人者也，風儀之秀，整德度之老，成踐履績庸之，望實俱隆，莫有先於卿者，於是乎吾之相始定，而元輔左揆列而為三，交賛交修以左右王室則君
德可裨國事可做世道民心其将永有願焉豈非
朝廷之大幸於兹進近侍先敷心腹卿其謹予眷
眷之注意
卿之拜相今過旬餘以諭以批亦已屢矣一向無
轉動底意予心紆鬱容有極哉以卿體國之誠追
先之義當此可為之地不思所以擔夯匡輔則實
非所望於卿也且今朝象不至湧散國事不至孤
危者惟我二大柱是賴乎卿於此時出而膺
命俾有以匹休共貞則予雖否德猶足為垂拱仰
成之治卿其念之
[The text is in Chinese and cannot be accurately transcribed without expertise in the language.]

This page appears to contain traditional Chinese characters that are not easily transliterated into pinyin or modern Chinese script.
為辭此固非不奉命，卧閤將冊自當漸次康復而
臚席之一空時日為問，卿其念及於此亟思所以
幡然之道焉，
以諭以批不當申複而聽我藐藐，自時已更，或者
禮遇之有未盡情志之有未孚，而然駸駸誠自省
之不暇，而雖以卿量入之計觀之，既灼知其推移
前卻不得則有此相持致令民國之務日曠一日
是豈所望於老成宿德之地者乎？凝守之切茲又
奉煩卿其駿之
予必欲致卿乃已者已悉於初次敦勉之諭蓋導
一念未嘗不懸懸於輔相之任卿於此時誕無其責子所以知卿取卿者即惟日經術文學之彌خضر
鎮安也平日眷毗知應稔悉今兹復拜意豈徒然
況席席俱盧廟務多摳子何多謹卿何多讓卿須
即速遷朝其尚粥子以副朝野之望
昨批猶有所未釐者矣國有僑木是謂世臣卿是
喬木世臣也國安與安國危與危者非世臣之責
與國休共休國戚共戚者非世臣之責歟於斯三者
舊典昭乃辟有义者又非世臣之責歟於斯三者
卿必審其去就予不多詰卿須即膺惟厚渎寅
恭昭亮永有一心辅子不速
昨批之後側聴也久並與回奏而聞然卿真欲固
守前執而然欽元輔為官重為責大其簡之也難
而慎其受之也亦不得不鄭重然子既舉卿而昇
之卿豈可獨立己見乎以今日國勢民命至艱至
危所願而仰成者惟二三者舊之臣而迄不見詣
為此相持此果休戚與共之義乎卿試思之卿是
先朝眷遇之臣小子倚毗之相人亦有言必曰世
好歷數朝廷豈有子與卿之世好乎叩卿之所存
竭卿之所知端委廊廟夾袁弘猷措國勢於泰磐
即亦郎僕之所識視何嘗有必辭之端固辭不止
乎近以卿等之去就不容不費神情關慮每有一番
酬應輒增一番悶鬱卿何困予至此也以卿忠厚
長德出而一試將見漸亂者復治而消弭於未然
也豈非民國之幸歟予言不再卿其欽承即日遴
朝以濟時艱

諭判府事鄭元容（己酉）

卿之遜荒今幾月矣往事不須更說而予心悖缺
尤何言哉況今東朝慶辰只隔數日在卿情禮
亦豈可退處鄉廬不思所以獻賀乎兹遣史官悉
諭十行望卿即為還第勿復逡巡以副予至意

卷之三十八
憲宗大王文
列聖御製
卷十九之百
憲宗大王
文
領議政沈象奎乞免疏批二首乙未

省疏具悉卿懇貶予沖人嗣有丕基所仰成而圖

疏具悉卿懇貶予沖人嗣有丕基所仰成而圖

言可乎否乎卿 三朝元老也德望足以扶弧危

之勢材猷足以濟屯艱之會則當以追先報今鞠

躬盡瘁為第一義諫而以卿平日之誠獨不念及

於此乎況卿年齡雖高精力尚旺臥閱論道綽有
餘地日前。慈教又不啻丁寧懸懸。望回遐心。亟

斷來章焉。省疏具悉卿懸。日前批旨己整子意。意謂卿幡然

改圖無復子終始倚恉之誠。今見異牋。再至是豈

所望於蹇蹇匪躬之地乎。卿試思之。今誠何等時

也。以予寡昧沖昧。尚賴卿宿德重望匡輔。彌綏可

幸無事於民國今若捨卿。豈君中流失楫之比而

卿之必欲捨予。而退者。又豈。先王所以簡拔

卿。非特以勉留之。意哉。卿之高年。康強子所悉

也。東朝所以勉留之意。庶卿之高年。康強子所悉

也。卿須深諒於國耳。公耳之義。更勿以辭免二字為
下無有此個義理況日前所下前後慈敎丁寧懲悵傍觀為之感泣卿安得強引無據之義不思所以仰承德意之地乎勿復固執即為入來肅命左議政朴宗薰乞免跪批。戊戌省跪具悉卿懲鼎席具備屬耳國勢之憂虞溢目卿以老成豈忍言私於此時乎況今移募重役卿方監董尤豈可許卿就閒乎卿其憫時事之艱棘念推車之至義亟斷來章勿復辭異是所望也判敦寧金道根乞遞兼職跪批。
省疏具悉卿之慎節非不惱慮而內戎重寄也以卿衛國之義向上之誠豈可因一時妄逺請釋符而況聞卿諸證比之向來漸就差減者乎營務坐鎮而卧治萬萬不當萬萬不可卿其安心勿辭專意調理上護軍金履載辭新資疏批省疏具悉卿是耆舊今番晉秩出於圖任老成之意而況秉執二字是卿家之世守乎令此所陳益見其忠愛之悃君臣上下所共遵守者豈有於此
日

多

先

在

只

于

并

在

只
省疏具悉卿懇慎節之尚未良已豈勝奉慮而亦
可以卧閑論道何異辭之存乎前批已諭悉之
矣卿何不體予意之懇至念國事之艱棘況況欲
必辭乃已乎諒非所望於卿而益歉淺誠之不相
孚也且卿之所以為辭者即不過一病字爾以一
時無妄之憂遠思釋負從以曲遂是豈相須之義
而決知為無其說也卿須安心調理俾圖畧瘳之
喜亟斷來章益盡匪躬之責
右議政趙寅永拜相辭職疏批三首
省疏具悉卿懇立相必慎為相克艱卿言是矣而
一八九
子亦知其義種種時事之小憂大悶卿又言之
而予則曰累卵縦旒不足以喻其危懸弘濟共理
惟輔相是已所以必慎子簡任卿克艱支傾扶顚
與卿籌之回否為泰與卿圖之措國勢於泰山磐
石之安此非無其道而做不得之事則所望於卿
者安得不厚且大矣而卿乃過自謙巽不欲擔
者安得不厚且大矣而卿乃過自謙巽不欲擔
歸之一著之誤寓以弼違之義一則子誠淺二則
子誠淺懼歎之極夫何云喻而予雖誠淺卿未可
以勉回初心庸答我慈聖憂勤付畀之念哉傾
注之深懸企益切卿其諒之卿其諒之
政處之如何焉耳今卿之處果可使不知而卿之
以此為歉者得無過矣乎裁至若盈盛之懼人皆
同之況卿家謹約之規而無其實而享其福亦可
畏也國耳公耳恆恆懷懼懼懼勞心焦慮食息靡寧致
澤之功效垂無窮則猜怒之無所至也而消受全
保之方在是矣卿又憂之今無復徃復之辭中
書之故事亦已備矣卿須即日還朝毋使子更勞
執義金鼎元疏批庚子
側席之思
省疏具悉治邪不嚴子亦憂之爾今以兩司之知
卷之九十九 慶宗大王文
而不同譏斥憂懍而居其職矣，又不洞言直陳，何也？末端事之推上尤無嚴矣。

經筵官成近黯疏批省疏具悉爾懺廷仔之餘大失所圖此由寡昧未能盡其誠禮以致東岡之陂去益晚晚也雖然子之所望者惟在爾克追爾祖先正左右我先王而己望爾勿復控辭侯間篷朝以副予至意經筵官宋來熒疏批省疏具悉爾懺前遣近侍別宣親諭者豈出於彌文虞禮而異備又至惆歎良深爾雖終始牢讓子
實用其力云者簡要切至當慥慥服膺而求輔真
取其人云者欲求其人捨爾伊誰此子所以求爾
自輔而爾不可辭焉者也春煦漸長講筵將開爾
其矣間上來庸副予意
掌令金仁根辭職批
省疏具悉爾懇子之欲致爾等於經席之上者豈
有他哉即由沖年茂學又當親總之時必待林下
讀書之士朝夕左右輔子不逮故也況爾世篤忠
貞志在致澤之地又有此晚晚不屑若將永矢者
然乎實子誠禮淺薄不足以勉回雅操誠不勝慚
來輔我不逮
領議政趙寅永辭職疏批
省疏具悉卿懇予所倚毗於卿者不必以元輔為
重而循例陞次卿何辭為況今畧席己備國事甚
幸卿其協恭弼亮以副予眷眷之望
左議政全弘根拜相辭職疏批三首
省疏具悉卿懇再諭之後意謂卿不佞駕扈屢者即
以予所從卿爰立者以卿當趾先美也卿所
輔子如卿家蜃世弼亮者亦以卿當趾先美也今
見異變大失所圖卿之辭異專在於病而病非一

例言者也若微末小臣奔走晨夕之頴苟有病也
道可也侯間逢朝亦可也不宜以此為必詳之義
謹也審矣矧卿言病非有疾痛害事之急切著見
也年齡未及於耆艾氣服素稱於康強調理則自
當勿藥強勉則亦可無曠而特卿因此為讓耳是
豈子注意於卿托心於卿者哉卿其諒予眷眷
復苦辭　　省疏具悉卿懸卿何不諒至此之甚也無乃諒讓　　之太過而誠信之未孚輿自顧慚歎繼以慨然卿
以治國之醫比之治病之醫的確之喻無以易此

而子亦聞醫不三世不以先卿所以輔先王所以待先卿

三世治國之良醫乎子方以先王所以待先卿

此子必欲致卿者而尤為卿不容不出之義諫也

至若以驟踵為必辭者子誠莫曉也卿之避卜較近世愛立之例非無差違差速之分而前亦有

釋褐未十年已為登庸者則惟在其人之可不可

耳何足以比其較計於大官哉在子惟當盡禮敦勉

在卿惟當竭力弼亮卿須體此勿復苦懇
省疏具悉，卿愍今卿所引不覺訝惑之至，卿果有不穎之言乎？昨年疏辞中略千句，不過章奏間尋常過去，諸可設於耳。乃欲以此看作不可，不穎者豈非萬萬過中乎？急流勇退雖曰美事，卿當負以卿遭際，當此時為此言，可乎？否乎？此不須再煩論難，而義非有源委，自可調護而又能以此為必辭之端乎？中書之故事備矣，豈可以此為消沉之堂乎？亟今之事，宏圖之奮，後世之議，元容拜相，辭職，署批四首，省指出，省指出，省指出，省指出。
此弊本依舊是決不當引之前日語也大抵被人
彈駁原係恒有之事則只當論虚實與否耳焉有
一經彈駁不論其他便作永矢不告之理乎卿之
年前事今欲一一條辨反恐有傷於事面而蔽一
言曰橫逆也橫逆之來事過則已譬如水流雲空
無可指迹況子前後辭旨洞然無上下疑阻之端
則以卿達識雅量寧有不知此眷眷之意而必欲
長往而不返哉此子所以終始思惟不得其說者
也苟使卿處義必不可不然而一或撻改有懲
維則予雖寡昧豈其敷心之勤且懲若是乎卿之
憲宗

卷之九十九
憲宗大事記

感者良由子誠禮未盡而然也予方懺歎之際適
因批論更此申複望卿諒子側席之念即起幡然
謂斯具悉卿懇子言非不勤勤卿意尚此邁邁真
所謂説不去究不解者也既曰醜辱云爾則即此
二字便已落空既曰增謨雲爾則卽此二字便已
撫實夫何待多費開釋屢煩敦敎而前奏後奏初
不殊一何待多費開釋屢煩敦敎而前奏後奏初
限之莫越上下相持寧不咄嘆卿必欲永畫自靖
長往而不返乎此不過肥遯之士高尚其事者一
苦節也大臣去就斷不宜徑情直行反歸於過中
失當也審矣虛禮而隆之彌文而飾之不如就事
論理易於覺悟情志流通或可感回故茲不多詰
卿其更思
省疏具悉卿懲卿言之尚復如此實所未料今欲
更事辨析乎則前下批諭罄悉之無餘矣又欲重
煩敦飭乎則每上疏奏頻複之不已矣正不知如
何為說可以使卿心釋然有感回者而聽之輿論
莫不以卿之似此舉措為千萬乖當則民之為言
亦不可拂也況今三疏已備故事則尤豈可虛徐
已不在多説卿須深諒

右議政鄭元容復拜相職諭疏批二首

省疏具悉卿懇卿之愜然何若是甚也在古元臣

頑德憐惜被傍厚而復出者又可量哉此必有權衡

尺度於去就鈍受之際輕重大小之分而惟義是

歸耳曷當執一不通拘於小節如卿今日為哉予

雖寡昧若使卿等輔弼之臣盡篤棐之責樞克庶

之誠則尚可以保我艱大之業而凡士亦世當益

有光以卿識度寧或不念於此而然耶況卿從前

自引更無毫末可論者乎言至於此卿當犢然
以為捨我其誰而然哉特以禮遇誠意之不可孤
顧懇歎繼之恱然然而尚有所望者以爾家先正
之故事爾當克遵勿替也爾其諒之
領議政趙寅永乞免疏批
省疏具悉卿懇卿之陳病既如是切至子諱悵然
豈不為之曲念而且卿直輔之義有不係時任與
否則一向相持亦非敬禮之道所辭議政之任特
為許副卿其安心調理
左議政金弘根乞免疏批三首
省疏具悉卿懲，以病辭而卿又如是言病，誠非意慮之所到也。視減則自是向衰之例，既相去就關係不輕，卿勿更辭益勉。庶彌以母去委，寄之至意。省疏具悉卿懲，又此辛勤何也？一之為過其臣。上下感應之理，即切當無乃子小子誠淺。引也至若有明輔臣，事亦自有當時事勢之不得。
予意虑之近不及矣，卿须谅此至意亟断来章安。心调护以副子终始皆毗之诚。领议政赵寅永辞职移别，二首，先王之所。省疏具悉卿懽，是元臣也，宿德也。先王之所简拔而太母之所登庸，则有何谦祥于威属与否而每以此为必较之义乎至如缓疾常所奉悉，目下别述尤用。即非以筋力奔走责卿则又不必甚妨于论道之地。即不更辞即起遂朝以副子。眷眷之诚。省疏具悉卿懽。
卧闥而至於請急乎？甚非子小於重委畀之本
意卿其諒之，卿其諒之。於藥院之任，例多均勞
今姑許副，省疏具悉卿懇前批已為洞諭，又此陳懇何也卿
之善病固所諒悉即舊證也非別製也藥餌調護，
自當差復況卿精力亦可強勉獨不念國事民勢
之茫無涯畔而猶為辭免乎卿試思子倚毗之
眷卿擔荷之誠則公私之分有不待兩言而卿之
起居任便又不以居位去位有間則子不多詰卿
勿更煩
庶僚之協恭在於卿寡昧之交修在於卿卿若幡

然改圖毅然自任不日箴朝毋曠機務則其於慰

朝野之望幸民國之事當何如哉卿須追先正貽

後之訓念小子由中之諭即起膺命用副渴想

省疏具悉卿懇予於卿有必致之心卿於我無可

辭之義則何其不諒之甚而屢控之至此也予之

擢卿而任卿者非有私好於卿也即卿匡濟之才

亮弼之志重之閱事理鍊時務足以調劑彌繕俾

我民國永有所倚頼焉耳以卿衡度固當斟量於

進退辭受輕重大小之分而尚不動念一例率讓
左議政鄭元容乞免疏挑二首

省疏具悉卿懇慎節雖用奉慮亦是衰境例證非有形現之可論則豈可以此言去而此時又豈卿可去之時乎予之托付何如卿之擔着何如民國事勢之艱虞又何如而卿乃以此時請去乎前席面諭諒悉予意而今茲疏陳大非所望亟斷未章益勉弼亮以副予責成之至意

省疏具悉卿懇卿之前疏已為萬萬不可之義則今此再辭尤萬萬之前批又悉萬萬不可之義則今此再辭尤萬萬不然矣卿之三條所引子則曰無一観着卿何不
思子所以畀付眷遇之至意而一向以敘退為計乎愕然之至未暇長語亟斷來章益勉輔佐之方副司直洪直弼陳勉疏批省疏具悉爾懇爾之又為辭巽良由寡昧之誠淺禮薄無以招徠賢德而爾以林下讀書之士亦豈無君民之願乎爾緩中堯舜自期之說可謂要而不煩而愧不能得其要而矧今春暮漸和郊甸無遠如得爾愜然起造出入経席則豈不有資於朝夕啟沃而感服民心豈在於是乎予所望於爾也承宣事纔因堂疏而聞之為之驚駭已有一處分而
爾何有所引乎

左議政鄭元容等請罪人崔寬裕嚴覈職劄

判

省劄具悉卿等之懇執法之論固為切當而但念

罪人端緒不露贓物未執則歸之失性無知實合

罪疑惟輕故特貸一命者有以也卿等諒之

副司直成近默陳勉疏

省劄具悉爾懇子方以未得相見為悵歎爾何以

長往不返作義諫乎史官之回又見附奏之邁邁

益失四圖第今陳勉之言足察憂愛之誠子豈不
臣則直因相府下屬大臣則不得囚內閣下屬其

臣則直因相府下屬大臣則不得囚內閣下屬其
中国现代文学理论发展

中国现代文学理论的形成和发展是一个漫长而复杂的过程，它受到多个因素的影响，如社会变革、文学实践、政治环境等。自20世纪初开始，中国现代文学理论经历了多个阶段，每个阶段都有其独特的理论贡献和思想影响。

1. 20世纪初至20年代
   - 文学革命
   - 白话文运动
   - 新文学理论的提出

2. 30年代
   - 无产阶级文学理论的形成
   - 作为革命斗争工具的文学

3. 40年代
   - 抗战文学
   - 民族主义文学

4. 50年代
   - 新文艺政策
   - 社会主义文学理论

5. 60年代
   - 文革时期的文学

6. 70年代末至80年代
   - 改革开放后的文学
   - 现代主义文学理论

7. 90年代至今
   - 后现代主义文学理论
   - 文学理论的多元化

中国现代文学理论的发展不仅体现了文学与社会的互动关系，也反映了中国社会思想史和文化史的变迁。
右議政金道喜拜相辭職疏批三首

省疏具悉卿懇卿於是職以為萬不堪稱而卿若

厚之訓釋禍以來三十餘年內著績不為不多

朝野儲望不為不久則予所特揀豈或私於卿而

然哉一則為國事也二則為國事也而卿乃如是

冀讓頓無擔當直前之意實非予眷注畀之本

心也費辭敦促亦涉文具須悉此誠勿復控辭

省疏具悉卿懇卿之再辭又何為也古之名頌亦

多有不備例規者蓋時措進退之如何得宜耳此
昨諭之後意謂卿有所感回即見附奏尚無動靜，予於是不得不為卿慨然也。卿是世祿也舊臣也。非如林下高士則何可於八座卿月之列循，創應公而獨於政府即看作艮限乎似此義諫，子所未曉也。成均館儒生撲堂啓批，完伯事真有是也。侮賢醜正惡罪何居然而此若非病風衰性者萬萬無此理矣況此宰臣為此家，人乎無心之中巧有湊合容或有事情之偶然而有意看過把持無餘則不幾為挟攈捋成之歸而
況以先正遺集之查事延拖捏合於道大臣試題至
及於其時查官而臘列論斷直驅罔測則世豈有
完人亦豈能以此服人心哉苟其不然予叱嚴斥
豈待爾等言乎至如遺集行查事令該曹更為嚴
飭行闢使之即速舉行以此曉諭即為勸入
成均館以撲塲儒生所懷啓批
前諭己悉予意爾等何不曉然又為再次所懷乎
聖廟空齋何等事體而尚不還入乎予當更諭之
矣今曰此四字即賊鐶詭厚大老之言則固然而
若曰賊鐶自造之語則不可莊周本文既無目無
二字故爾等認以為賊鐏自造之語乎爾等獨不見紫陽書中有此語乎此不過偶爾拈題而若是捏合烏能使其無辭抑服乎設如爾等之言彼固真出於掇拾賊鐏之悖說陰肆先正之誣辱此果有一毫加損於先正一分利益於道臣而然乎似爾等之言何必臆造於然疑之間摸索於形影之外以自取誣辱乎今有一言可辨者自本館三懸鈴行闢於本道伊時鮮題及居啟試券使之贊上以覈其只引莊語與專引紫陽書與否後摭實草
記為可以此更諭使之斯速還入
備局以朴長復所犯原律請上裁啓批
此因之殘酷戕殺如彼之甚子為人君烏能無憐
憐痛惋之心特以償命刑訊不載法律故所以
有詢問之舉而廟quoi既如此子亦無以自定但不
可以原律施行則前已諭之矣前慶州府尹朴長
復特為除刑推施以邊遠窩配之典永勿叙用
副司直宋来熙疏批
省疏具悉爾懇子於悼廼之餘疾病之後如得如
爾讀書之士常在經席朝夕啓沃則豈不為開發
善端之一機會乎春序無遠爾之幡然来造于日

望之

副司直宋来熙疏批甲辰

省疏具悉爾懇子有必致之心而誠未孚爾無可

辭之義而志彌堅皆由子不能好學而好賢也反

躬自慚夫何多喻尚以爾幸追乃祖幡然改圖為

厚望耳

左議政權敦仁乞免疏批二首

省疏具悉卿懇卿於今春頻有慎節非不奉慮而

此不過一時無妄也安心調理自可勿藥何至於
以此為弔免之舉乎至於時矣諸條雖徵卿言子
亦憂歎而其鴛抹之道子惟曰責成於卿而已卿
惟曰篤棐於子而已此豈卿可去之時乎千不當
矣萬不可矣陳勉一段實子之咎正擬自今以往
惕然自勉而亦在卿朝夕納誨之如何也以是求
去子豈不撫躬慚恥乎省疏具悉卿懇前批已罄子
意又何為辭免之舉乎誠有所未孚禮有所不承而然乎設令憑節有
所彌留非闐論道甚至不可則何至於一蹉再蹉
之若是重複乎大官去就關係何如而殆若有不
容不去之義諦者子實莫曉也卿試思之此豈卿可去之時而子又可使卿釋負置國事於何地乎以卿平日體國之誠似不待兩言而決卿其亟斷來章益加調護俟少間進朝至堂至堂左議政權敦仁等請罪人閱逵鏘施以當律省劄具悉卿等之懇子非曰卿等之言為不可也於情於法俱無可以一分原恕而子之為此處分者特以肅廟朝科獄其難其慎於徇律則子小子繼述之道惟當曰式遵而已子雖寡昧豈不知
[The text is in Chinese. It appears to be a traditional or classical Chinese document. Due to the nature of the text, it is difficult to provide an accurate transcription without specialized knowledge in Chinese script.]
列聖御製巻之之十九
文

右議政朴晦壽拜相辭職疏批三首乙巳

為三事備位而然也卿若曰不可則誰其可者予

所取於卿者卽休休有容斷斷無他也何必為應

文備例之語乎此所以托付於卿倚託於卿者也

卿須誡此至意即速邁朝

省疏具悉卿懇子之懇懇於卿益切而卿之邁邁
於子轉甚是何君臣上下之情志不相交若是也
子固知子敬禮不足之致自顧懽歎而卿既以
先王恩渥為言則在卿義詆恐不宜一向辭異以
違卿平日國耳公耳之誠也卿若自以為不可則
誰其可者卿之才識不逮乎器量不及乎聲望不
優乎子則曰端委廟堂坐鎮雅俗惟卿是已況歲
首賞對尚今遷就厦遷討議必多闊漏顧不在卿
之一出乎卿若念及於此必不以中書故事之備
例為拘望即幡然俾慰子心
省疏具悉卿懇卿之必欲諴者即惟曰識量才猷
見附奏大失所圖不料卿牢執而堅拒至於此也

予之所取於卿者即以沉深之度足以儀表百僚

宏遠之謨足以翊資萬機故不待求諸夢卜而決

之矣卿乃與予意一切相左惟以謙抑巽避為事

全無直前做去底意子恐古大臣匪躬之義不如

是矣兹又申諭袁曲堂即逵朝

昨見附奏又將有陳疏之意無或以三疏備例不

得不然而然乎古或有一疏而出膺者再疏而出

膺者惟其時措之得當而已何必曰三疏為不易

之典乎予之敦勉之辭已竭矣卿之謙抑之義亦
悉矣！卿若念此，当敬然故兹申谢卿，其谅之。

昨卿附奏有曰：才不逮官不称分不堪子于是得其说矣，我家宣布之示非於草野之里士为相，即选之九列中经试而已，亦汉以来相沿之古制也。是此一路何处得来而卿既著绪於方面，於盛寄右六秩班亚三事则岂有才逮藩鎬不逮昌席惟职与分用可称堪於六秩而并不可於三事乎千萬無是理矣然则令卿所授雖謂之節次平進可也有何如是異讓許久相持者乎大官辞受，雖曰郑重在今三疏之后又不宜一向坚执。
卿須諒此即起膺命

領府事趙寅永乞休致疏批二首

省疏具悉卿懇向於庭中老論子意卿何不詳而
又為此千萬不當之陳懇乎卿試思之卿元老也
先王之所遺於子小子也卿豈可捨子而言乎
為憂者非卿所自憂也卿若念及於此必有公
省疏具悉卿懇卿之多病知之熟矣卿之至懇諒
之久矣但以令則千萬不可子豈無許施之日卿
領議政權　敦仁乞免疏批三首

省疏具悉卿懲向筵已為面諭又何有辭免之舉

乎卿試諒之今日國事豈卿可去之時乎卿之患

節亦非別樣急切之證則以此為必遡之義諦者

予實究不得也卿須諒此亟斷來章

省疏具悉卿懇前批已悉予意又何有辭巽之舉

乎顧今朝象協乎士趨端乎民產足乎國計裕乎

卿之家時請去予實左右思而未得其說也慎節

雖甚奉慮亦不大妨於必閹論道卿須諒此至意

勿復控辨
省疏具悉卿懇昨年許解只緣卿病勢未及差復

而今又若是辭免非所料也非所望也卿豈不悉

子前後批意而然乎然而一向敦迫亦非敬禮大

臣之道所辟元輔之任特為勉副以便卿調養之

地而予小子悵然之懷無以喻矣

蔡酒洪直弼陳勉辭職疏批

省疏具悉爾懇成均之任非爾伊誰方擬因此而

稍俟涼生以為敦召之地爾不宜辭異至如滿幅

陳勉字字切實一則感歎一則愧惡子雖否德亦

豈無好學好賢之願而只緣志不固誠不篤以致
省疏具悉卿懇子於前批已諭不可捨卿之意卿

先王官僚養德林

樊亦多年丐則此時幡然補子不逮實子日夜所

想望者也爾其諒之

領議政權敦仁辭職疏批

省疏具悉卿懇今此相職是卿宿趼則一疏再疏

懇辭不止者不已過乎大官非筋力奔走之地詰

閣論道固無不可以卿老成豈不念體國之義而

有此屢辭為堂卿卻即出膺以幸國事

左議政金道喜乞免疏批
為奴崔致壁等五漢及李源雙井依草記施行其餘諸漢分送三營嚴棍三十度後仍充苦役軍可也

領議政權敦仁乞免疏批

省疏具悉卿懇不意異牘此何事也予所委畀專為國事向來面諭卿必諒之而今有此千萬不當

之舉惘然失圖不知為喻慎節誠為奉念而連加調搢則自當差復豈可以一時微謹為此釋負之計乎卿雖日封十疏斷無聽許之理望卿安心視事弘濟時艱毋負子至意
備局請忠州前牧使李衡遠拿勘邑會主論

儒生發通通頭並今道臣依律勘處啓批

朝家之尊學官待士林何等優厚而今番湖儒之

妄藉衆會扶持誣官者此何風習乎況聖廟捲堂

事體何如而因一失實之儒通無難空齋敬不

已首善之地貽羞莫甚捲堂時班首及發論儒生

並停舉

領府事趙寅永等請寢遷陵時隨

舉之

省劄具悉卿等之懇以小子不恭之懂當今日終

命聯劄批

卷之二百

淳宗大王文
響卿今忽巽牕又至此專由於子之沖年否德誠
禮未盡而然也可勝慚懸卿試思之顧今國勢民
憂如水益下挽回無期此時弘濟之責專委於卿
卿亦庶幾知子倚卿之至意而至引一時之微疴
只思奉身之圖者果有何不可不去之義諒乎卿
即先朝眷遇之臣也寧無追先報今之意乎
於敦心不能多詫如是而卿若一向求退是貽子
也棄子也予復何言卿其諒之間經大禮廟務必
多積滯堂卿專意調攝俟間賓對以副子眷眷之
我
先王簡拔卿以遺小子任之以輔導之責寡
昧之幸免大過有今日云誰之力此尤卿之不
宜退也卿之請休不過曰病患二字而卿之年
衰邁未嘗不由於盡瘁之故此小子之常所憂
也善加調攝自當迤復予於卿曾以成就有時質
言久矣子當有踐言之日卿亦可遂初之志卿豈
不以小子之望於卿者答子之至意乎望卿亟斷
來章毋異昨時之誠
領府事趙寅永請寢豐恩府院君成服日臨
吊之命劉批
省劄具悉，卿懇今見劄辭悲懼，倍切小子情理，卿

豈不知而卿之力挽至此且，慈教屡屢此時恐

承旨李卿臣等請兩司諸臺亟賜處分仍自

引職疏批

省詔具悉當初口教於政院者，不過釐正其藥房

啓辭之謬而遵，列朝己行之例也，前後爭難之

諄曰屢十年舊例不可遽改云而此節始行於辛

己三月以後則在今日之事體決不敢援用而以

格劄間微事看作大事轉成滋惑之階若有事端
事挾雜罔念自歸於誹訐之科世道人心胡至此
極包藏設計明若覩大卿等之如是聲罪非不得
矣而特以事屬寡躬也故姑此存商卿等其諒之
領府事趙寅永等請臚箝諸臺嚴加究覈

省劄具悉卿等之懸子豈不知此事之大關世變
而但其捏無謂有指虛為實敢售謬弄詎訐之計
者固絕悖而豈如渠之所敢為也打破之際慮
或張大所以計許者此也卿等其諒之

右議政朴晦壽因雷異陳勉引答劄批

憲宗
卷之二百
憲宗大正文
省疏具悉卿懇子知卿之積年苦心在此而立言
既久則豈無奉以成就之念而以卿處地體子倚
毗以公以私卿不可必退矣子不可遽許矣在前
而尚猶如此況今日乎卿家之連年喪禍荐酷
仰貽慈悲無窮之哀疚且子小子之情理傷痛
無以裁遣卿於此際何忍復申前說必欲奉身乃
已乎萬萬非平日之所恃賴而仰望者也知予愛
子莫有如卿子雖不多詰卿必諒之諒言自當有
時亟斷此懇以副予意
兵曶以庭試試記冒録人嚴查啓批
科場事體何等慎重臨殿親試尤當謹嚴而渠輩
俱以近侍傳命之人乃敢無難犯科作奸於帳前
試冊現露於行查之下此與臺下舉行冒法圖奸
之類尤有別焉無嚴無憚莫此為甚如不加倍嚴
懲則其何以杜後弊而慰武乎當該宣傳官許
燦李敏棟吳宅善申桓並為先汰去令該府各別
嚴勘在囚諸武士所當嚴處而遠道鄉曲之人不
足深責特為曉諭放送未捉之類不必發關推捉
亦為安徐可也
待教洪淳穆請日省錄遺漏之査書官拿處
日省錄事體何等謹嚴而因各處公事之未推不
得修正云者寧有如許道理乎検書官亦多有錯
誤漏落之失捧現告拿處正廟受教昭在本閣
則不能恪遵致此煩請疲軟極矣爾則推考年前
下教即因閹臣之非閹事推治也故轉成葛藤至
有其時處分今何必銷刻為嫌乎大抵本閣事體
之重非比他司即尊校章閹之名也所以抜屬
尚可以直囚況外司乎凡有關閹事者一遵受
教五上司所屬則本閣直囚閹屬則進來囚推之
藥院初無未盡之事而今以詭誣之説作為難安
之舉者非徒千萬不當事體之虧損果何如也予
庸嘫咄當藥重任也卿雖一日十誥決無奉詔之
理卿若復以此提道則卿不信予也卿豈有是予
不多誼卿其即為還第以安子心
領府事趙寅永因李承憲疏自引疏批
省疏具悉卿慮還第經日尚未相面只切悵然向
來悖疏之挽論朝臣即假托也包藏之計意有所
在卿之如是為引誠萬萬過當矣況卿之前席懸
陳即惟曰醫藥則言者之言可知其意不在醫藥
而莫掩其诋誹，打之無所不至，卿勿復提是予
之望矣，卿其安心。
右議政朴晦壽乞免疏批
非所望於卿也，輔相之有國所重，何時不然而卿
試思之目下，百千艱虞，是豈卿言私之時乎！慎節
非不奉慮而卧閑坐鎮，既不以奔走為職，則安心
調理自可，勿藥卿，其亟斷來章，以副子倚毗之至
意。右議政朴晦壽因雷異，陳勉引咎，批。
省劄具悉，卿懽正陰，非重，不當驚憟。今見卿劄，懽憂愛之意深重，感歎而奮發二字，尤覺惕然。自警中世，大臣之遇災策免，既非誠實之政，況由子寡昧於卿何有，今此可辭萬萬過當卿其益懋，宣輔上下交勉，不至於狃於懷安，是子之切至之望。判府事鄭元容等請趙秉鉉亟行告請處分，貳具悉卿等之懇，目下層生之論，未始非積而後發，而卿等試思之，全保世臣即我朝家法也。
以若声讨有此商量亦豈无所以而卿等之言又
如是巓正子亦何可一向斟持重伤事面乎当有
处分矣卿等其谅之
省劄具悉卿等之怨自见合辞可谓日闻其所不
闻而声讨峻严转益难透子亦何可一向曲贷但
島置之典即不與同中國之義也過此以往子有
十分深量此豈出於力拒羣請而然也卿等亦庶
幾諒之也
右議政朴晦壽乞免疏批
省疏具悉卿懇子之不欲捨卿者豈有私於卿而
於此卿其必而契克體敷心之言以副加額之情
子則曰非但慎節致爾其於民憂國計殆將無可
做處而然耳惟其若是之矣矣也故望卿而待卿
者亦若是之切切苟非然者前秋勉副既出於體
念之義則豈欲以此復煩於一眷之頃乎譬如良
醫副手不容久悱在其人非曰不勞而勞則有之
所被者廣故耳國不可一日無相而今既閱月臨
嵗百務又非常時可比卿其深惟遠念更勿辭異

[Content of the page is not legible due to the quality of the image provided.]

由于内容不可辨认，无法提供自然语言的文本表示。
奉副之理顧不為徒損事面之歸乎言由衷曲不
在多詒卿其諒之卿其諒之
省疏具悉卿懸慎節奉慮此非卿可去之時而卿
之言病如是切摯顧念國事如中流失弭誠不知
所圖然卿則必欲遞觽子則必欲勉留有若上下
相持反非所以禮遇之道所辭議政之卿今姑許
副卿其安意調將輔相之重不以時原任有間卿
不當以釋負言時時造朝告予嘉謨嘉猷益殫庶
粥之責深所望也
領議政鄭元容附奏批
日昨會論之後倍切虛席之侶見卿附奏不覺失
圖顧今國事茫無涯畔如立漏船之上其可雍容
餘豫視以淺水虛舟乎人心有泮綽之慮庶事多
叢脞之歎此時此任捨卿宿德元老將於何舉而
聽之而卿乃屹屹如是乎茲遣史官更布心曲卿
須體予至意即日幡然以盡弘濟之責

d日昨史官之曰見卿附奏不覺愕爾顧今國事板
蕩艱虞溢目縉縉累卵不足以喻其危也以卿平
向國之誠豈可備例崇讓不之出膺乎慎節非
不奉慮而輔相非奔走供屬之任將謹則自可勿
藥賸席不備已至多日望卿勿復為異即起肅命
以副委畀
領議政鄭元容辭職疏批二首
省疏具悉卿懇子則以敷心之言告卿卿反以過
異之語答子有必欲致之意卿無不可出之端
抑以誠禮之未盡而然數周書曰制治子未亂保
邦子未危藉使今日國勢己治已安其在輔相之
任者猶當如救焚拯溺之為況世道人心無一可
恃乎卿所言人君之職在於舉相舉卿於元輔之
重者子亦曰職耳卿之純厚足以鎮氣渾恬雅足
以抑躁競僶約足以骫奢麗而則有嘉謨嘉猷入
告焉子將永有顧於卿卿安得一向邁邁不思自
居乎傾注之極企盱也切卿其謹之卿其謹之
省踝具悉卿懆以諭以批豈子至意今此巽駱又
何為而至也良由子誠未足以動卿聽也深用
愧歎卿疏所論魏丙姚宋之才不借異代德量事
功卿豈多讓況以兩朝受恩卿既言之子亦有
奉復者矣卿苟思先朝受恩之深小子倚毗之
切豈可拘於克讓之美不思所以追報之圖乎不
當過復廟務不宜久曠望卿毋為強引之辭備例

之讓即起膺命以幸民國

省疏具悉卿懇前所批諭整無餘藴卿猶聽子決

既忽或誠有所不足禮有所未盡欽卿雖以督力

不求為非子則以尚有老成為幸扶顛濟危非卿

人之望不可孤也卿何從事於邊幅之事不可緩也輿

申股肱之託卿其轂然趨駕以副如渴之思
雖不逮子當以繼述為心，卿當以承弼為責。上下交勉，遐底大道，深所望也。

領議政鄭元容，請各宮房漁獲養等稅貢，禁止。奏批

此事每欲一番下教，各宮房漁獲養等稅貢，外邑害及居民，萬萬駭然，自今正廟朝，常以此罰教訓，如非籌司知委，或有內司諸宮房，園署文責，於外邑，則該道臣即為狀聞之意著為法，禁矣。在今日，尤當遵守成憲，卿，言又如此，自廟堂開，罰諸道，若有此等之事，切勿施行，即為狀聞。
義之舉有論於俄者傳教卿等其安心勿辭

省疏具悉此豈徒為爾等之寛慰而已實有欠於王者立賢無方之義況有列聖朝前後聖諭又

如是勤至者乎疏辭令廟堂從長禀處

領府事趙寅永乞休致疏批

省疏具悉卿懇自卿有此懇歲幾閱而疏幾到矣

期於遂初則卿之志也論以踐言是予之批也進

退全節之義終始禮使之義今予豈不之思也然

更有一語為卿諭之夫人臣處地各自不類有宜
於急流勇退者亦有宜於鞠躬盡瘁者顧卿所處
宜何居焉況今國事民憂茫無攸濟子所以僕
朝野所以望者其誰執卿於此時寧忍有長往
之請乎且使卿休致果能角巾東歸放情邱壑情
義所不可事勢亦難必苟若是則卿所苟直
三字喟而已抑有何貞退之志哉卿其優容西樞
認作懸車在卿有休養之方俾子無悵缺之心斯
豈非兩全而俱得者乎卿須體子之意是所望也
判府事鄭元容引義疏批己酉
省議具悉卿懇昨日別諭以往事之不必更提情
卷之一百	憲宗文
煥乎仁為址而義為門頌曰川如至而山如壽眼
前突兀稽篁從心上經綸大農不費頌周家宥
基之命侖見滋休慕夏禹早宮之治敢曰昭僉君
臣上下各得封比屋於明時左右前後皆賢際一
堂之盛會庸答呼枌助舉脩樑
兒郎偉樑東閣閣重重瑞旭紅王燭金膏蘇萬
品上林佳氣碧蕊龍
兒郎偉樑西闕閣連甍鳳翼齊千歲蟠挑裁
兩殿五雲深處壽星躋
育恩波万顷绵纹涵
儿郎伟抛岩北文昌夜夜璀璨极金华讲席绕香
烟花漏铜壶传画刻
儿郎伟抛岩上王衡齐七天工亮从今弟禄答昇
平八域烟花歌鼙壤
儿郎伟抛岩下银潋芙蓉玉露溅花底红霞巢縵
龟仙家春色献纯嘏
伏愿上岩之后百灵护而吉祥臻四时和而邦本
固与民同也豁如心於洞开有道求之尚不愧于
屋漏

壽康齋重修上樑文

述夫于王母受茲萬千歲俾昌俾熾厥庶民錫汝

九五福曰壽曰康所以奉老之堂寓此祝釐之義

蓋聞自古福祿之盛莫如壽考且寧為君蕩無能

名封人之謂聖者事親諒有深愛文王則曰安

喜之猗我慈殿思京室之媚配聖人之尊微

柔懿恭之風自闔門而闢發含弘光大之德遍繃

埏而涵濡既隂功之丕彰宜天休之滋至惟子小

子恭承堂構載趍庭闡漢長樂之歡愉粗效干乘
之养鲁阅宫之燕喜拟追三朋之诗伊寒暄节适
之方尽诚力之攸到当晨昏定省之際恐跬步之
或违迩兹有齋於乐善之傍揭扁以壽康之号蘭
房桂殿因歳制而重修藻井緋疏運新巧而增飾
爰啓南戶寸草之晖方舒乃临北堂瑞萱之葉初
长於焉母儀光御子職敬供三百有六旬寶曆
紀壽星之次八十一萬歳法延进康老之盈秩秩
斯天猗竹苞而松茂渠渠我屋願地久而天長百
堵斯興六頌载舉
儿郎伟抛樑東駃嵋晴光入綺椁好是柳絛如手
久聞不識，謹此報到。

Recent news about your matters.

此報即我 總是報關 逐事報關 逐事報關 逐事報關 逐事報關 逐事報關

今報關 拆分 與 關需細查。
正憲大夫工曹判書兼知經筵實錄事原任奎章閣直閣臣金鼎集
資憲大夫知敦寧府事兼知經筵春秋館實錄事同判均館事原任奎章閣直閣臣李景在
嘉義大夫吏曹參判兼同知經筵春秋館事原任奎章閣直閣臣金洙根
嘉義大夫禮曹參判兼同知經筵春秋館事原任奎章閣直閣臣趙秉駿
嘉義大夫咸鏡道觀察使兼首司水軍節度使巡察使咸興府尹原任奎章閣直閣臣徐有薰
嘉善大夫判刑曹參判兼同知春秋館事奎章閣直閣臣鄭致朝
通政大夫成均館大司成原任奎章閣直閣知製教臣李公翼
教监印

宣略将军行龙骧卫副司果

宣略将军行龙骧卫副司果

宣略将军行龙骧卫副司果

通训大夫行济用监主簿

奎章阁兼检书官臣金駄

奎章阁兼检书官臣李敬荣

奎章阁兼检书官臣金僊

奎章阁检书官臣柳隠

奎章阁检书官臣洪燮周

效力副尉龙骧卫副司勇

效力副尉龙骧卫副司勇

效力副尉龙骧卫副司勇

奎章阁检书官臣柳隠
<table>
<thead>
<tr>
<th>十</th>
<th>九</th>
<th>八</th>
<th>七</th>
<th>六</th>
<th>五</th>
<th>四</th>
<th>三</th>
<th>二</th>
<th>一</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>叶</td>
<td>翘</td>
<td>憔</td>
<td>汲</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>叶</td>
<td>翘</td>
<td>憔</td>
<td>汲</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>叶</td>
<td>翘</td>
<td>憔</td>
<td>汲</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>叶</td>
<td>翘</td>
<td>憔</td>
<td>汲</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>叶</td>
<td>翘</td>
<td>憔</td>
<td>汲</td>
<td>洓</td>
<td>洓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*注：此表为日语五十音图的简化版本，表示日语声母和韵母的发音。*