The reception of Anton Chekhov＇s literature in Japan ：understanding of＂Vishnyovyi sad＂by IBUSE Masuji

| メタデータ | 言語：jpn |
| :--- | :--- |
|  | 出版者： |
|  | 公開日：2017－08－21 |
|  | キーワード（Ja）： |
|  | キーワード（En）： |
|  | 作成者：河野，基樹 |
| メールアドレス： |  |
|  | 所属： |
| htpl | https：／／saigaku．repo．nii．ac．jp／records／1035 |

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution－NonCommercial－ShareAlike 3.0
International License．
〈造

（2）






 ぶアが
 ortu tr
 ースヘッド



## 1 <br> 

野
基
樹


















人細然）





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | 北 |
|  | － |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
































4









## 







 \＃












 rrodrธ












































 －shthu snever

（九｜l｜l）

|  |
| :---: |
| －0vor |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

7

## 


























 ＊






 （ニナ率ントロで1















 ＊《坒 6 問》）






 ＂口，－


















る。

















































































|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 叔サリビ |
|  |  |
| 沺光 |  |
|  |  |
| 河匽こ！！ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 河以叫！ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | － 0 ！ $\mathrm{P}^{\text {¢ }}$ |
| 四！1＋＋次 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 【算】 |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 江什いい～ントリ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 676I＇gохәһ＇Ш |
|  |  |
|  | 沺玳いいい |
|  |  |
|  |  |
| mll 1 成O | （口田！ |
|  |  |
|  | 潈穴べ |
| －evot | ㅍ口阝 |
|  |  |
| 㓯式い1，－ |  |
|  |  |
|  |  |

## The reception of Anton Chekhov＇s literature in Japan

— understanding of＂Vishnyovyi sad＂by IBUSE Masuji－

KONO，Motoki

近代日本のアントン・チェーホフ受容は，レフ・シェストフ『虚無よりの創造』の影響下に長く留まっていた。井伏鱒二は，この＂情意＂的なチェーホフ解釈の傾向に対して， チェーホフ文学の＂社会批評＂性に着目し，その相対化を計る。井伏の随筆「桜の園」は， ウラジーミル・エルミーロフ説を祖述しつつ，チェーホフ戯曲『桜の園』を思索的なコ メディー，ファルス，ヴォードヴィルと理解し，歴史時代に相瓦るその社会批評性の質の再規定を行なっている。

