## 間樋夽だより



第 20 号

## 2012 年の空は今日も青い。


と中～nc

充母が読



 いで


す。
日
も
早
い
安
心
で
安
全
な
生
活
か
戻
る
こ
と
を
願
$う$
ば
か草筑

村
ま
た
た
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
な
ず ロ6やっ6れの自旭』（潇 みの一㮍子

自
疆
兵
明
明
高
校
屋

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


















 | 明 |
| :---: |
| 高 |
| 六 |
| 四 |
| 回 |
| は |
| 卒 |
| 業 |
| 数 |
| 方 |
| с |
| 〒 |
| 名 |
| 榢 |
| 族 |














| 吾四三二二申会場時期込費所間日 |
| :---: |
|  |  |

で同五グ午平
に封干リ後成会の円

記

| 予中を |  | 四三二二。 |  | 数左 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 次場時期 |  | 出記 |
| て・て後 |  | 第所間日 |  | 席に |
| 势16い。 |  |  |  | 頂あ |
| り回た示 |  | （3）（1）グ午平 |  | き， |
| ま生だ年 |  | リ後成 |  | ，ま |
| す。のきに | 懇 | 質会！424 |  | 忌す |
| 先 |  | 疑萇ン時年 |  | 憚よ |
| 輩扬度 | 親 | 応あヒ答いル受号 |  | のう |
| $\begin{aligned} & \text { を気軽懇 } \end{aligned}$ | 会 | さホ苻 26 |  | いに |
| 招に親 | の | つテは日 | 記 | ご定 |
| き参会 | の | ル 3 亿 |  | 意例 |
| し加を | ご |  |  | 見総 |
| て，開 | 案 | （4）（2）石 30 |  | を会 |
| ， |  | そ議二よ |  | 聞開 |
| 米・た | 内 | の案階り |  | 加催 |
| 寿懇し |  | 他審 |  | せい |
| を親ま |  | 議 |  | 下た |
| 祝会す |  |  |  | さし |
| うの。 |  |  |  | いま |
| 会中ご |  |  |  | す |
| ーで友 |  |  |  | － |
| を「人 |  |  |  | 多 |






$\begin{array}{cc}\text { き } & \text { ぞ } \\ \text { 見 } & \text { 異 } \\ \text { 事 } & \text { 例 } \\ \text { な } & \\ \text { 出 } & \text { 開 } \\ \text { 来 } & \text { 催 } \\ \text { に } & \text { で } \\ \text { な } & \text { し後 } \\ \text { り } & \text { た } \\ \text { ま } & \text { が } \\ \text { し } \\ \text { た ス } \\ \text { 。 } \\ \text { ム } \\ \text { I } \\ \text { ズ } \\ \text { な } \\ \text { 動 }\end{array}$日
が
五
旦
続
い
た
直
後
に
予
行
な
し
で
行
$j$
と









 し ま
で
以
上
の
進
路
結
果
を
残
す
こ
と
が
で
き
ま






向
上
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
エ
ア
コ
ン
を
活
用
析思（1）＊
 $\begin{array}{cc}\text { で } & \text { 七 } \\ \text { の } & \text { 月 } \\ \text { 大 } & \text { の } \\ \text { 雨 } & \text { 新 } \\ \text { 潟 } \\ \text { 洪 } & \text { 県 } \\ \text { 水 } & \text { と } \\ \text { と } & \text { 福 } \\ \text { 多 } & \text { 島 } \\ \text { の } & \text { 県 } \\ \text { 自 } & \text { 九 } \\ \text { 然 月 } \\ \text { 災 } & \text { の } \\ \text { 害 } & \text { 紀 } \\ \text { に } & \text { 伊 } \\ \text { 見 } & \text { 半 } \\ \text { 舞 } & \text { 島 }\end{array}$ $\begin{array}{cc}\text { で } & \text { 七 } \\ \text { の } & \text { 月 } \\ \text { 大 } & \text { の } \\ \text { 雨 } & \text { 新 } \\ \text { 潟 } \\ \text { 洪 } & \text { 県 } \\ \text { 水 } & \text { と } \\ \text { と } & \text { 福 } \\ \text { 多 } & \text { 島 } \\ \text { の } & \text { 県 } \\ \text { 自 } & \text { 九 } \\ \text { 然 月 } \\ \text { 炎 } & \text { の } \\ \text { 害 } & \text { 紀 } \\ \text { に } & \text { 伊 } \\ \text { 見 } & \text { 半 } \\ \text { 舞 } & \text { 島 }\end{array}$









 ぶふホっthto ${ }^{\circ}$













 に
協
力
さ
せ
て
$い$
た
だ
き
た
い
し
思
ま
ま
す
の こ
れ
か
ら
も
こ
の
明
石
高
校
の
さ
ら
な
る
繁
栄 う，
日
名
努
力
し
て
き
た
い
し
思
ま
ま
す。




技
大
会
早
々
の
授
嶪
や
休
み
時
間
の
何
気 な
て
て
取
$\vdots$
組
だ
た明
高
祭
体
音
大
会
球

は助育 は助育 にて同いきを番安教なか本 たなと同いきを番安を なが本 たなよ窓る䋛さな時介 うなよう窓る。









 い焽入れ
 し
い
緑
だ
そ
の
頃
に
こ
の
冊
か
発
行
さ
れ好
き
な
の
は
吾
有
だ
若
葉
が
輝
よ
よ
う
に
美化
を
育
え
で
き
た。
四
季
の
中
も
私
が
番







○学革3日九第中旧同しで年本四二国満父 25ま明っに六中翻州の年じ石の帰昭学陽国仕年た高ち国昭に市奏事明一に学明 21 学の市関石九転制石年－奉 係高五入改中－一天現で






\section*{思を <br> | まりま |
| :---: |
| まりき |
|  |  |
|  |
|  |
| －や |
| ¢ ${ }_{\text {¢ }}^{\text {¢ }}$ |
|  |  |
|  |
| でい。 |
| 欲自 |
|  |




| 間 |  |
| :---: | :---: |
| を一 | 分ば山 |
| 姫九 | 便線陽 |
| 路九 | 利がと |
| ま八 | に開の |
| で○ | な通相 |
| 桩平 | りし互 |
| 大成 | まて乗 |
| し10 | し |
| た年 | た |
| ほに |  |
| か直 | 面続 |
| 通 | － |
| 運 | 行 |
| 転 | く阪 |
| ○の | の神 |
| 九区 | がな |



まかして態阪性車高議仕歩新両自阪
しけて，を神悪両速論事ははを動急A たても社見グ化ははすの人大導改思
 りう強こ阪さプ経し有路こ半働くし機陽は


菜管得だ散た継なでていますぎいまし年性た 43
 ら年事よ営急収け神い私の術い後阪


## 

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| リ．コN心形 |




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



浸レ考 屯 っビえのま てでるなず欲は，ら本 し味想何を いわ像で読 とえすもん思なるいで いい力いく
ま大をとだ すき養思さ

なっいい創てま造欲す興 のし「味世い自の界－分あ にテでる

す中学をそでしし天ムに川地半ボしを



 が




















 ॥
途
年
転
校
॥

松
本
直
彦
氏
高
13
回


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


























 |  |
| :---: |
|  |
|  |
| 麻 |
| 学 |
| 部 |




## 発 が $ん$ と 予 防 に い て









 ，开而 $\theta$ over















や
は
り
り
し
は
思
た
む
の
の
時
間
を
考
 ま
た
$?$

ル






出
来
た
か
な
し
思
て
〕
お
ま
す。
特
に
や
っ


 こ
れ
か
ら
を
生
き
て
な
た
た
あ
に
の
順
で
話 ド
ィ
ツ
前
期
ド
ィ
ツ
後
期
帰
国
後
s







 frNEV）

誓雨」











－ュト








$$
\begin{aligned}
& \text { 書 } \\
& \text { 館 } \\
& \text { 寄 } \\
& \text { 贈 } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$



六
年
夏
者
国
体
出
場
者
ら
の
ィ
צ
夕季
を
観
賞
野
球
部
甲
甲
園
出
場
¿
九学
校
か
ら
措
信
り
た
ビ
デ
オ
明
高
生
の
四


 プ
号
ラ
今
は
ま
す
前
回
平
成
20
年
10
 い
出
社
会
時
代
結
婚
後
人
生
主
に さ
せ
66
人
の
同
窓
生
号
高
校
時
代
の編
集
貴
会
代
表
春
茂
秀
喬
発
足 し
た。
記
念
誌
は
こ
の
旦
に
向
け
1
年
前
に す
明
高
時
帒
発
行
出
席
者
全
に
配
布年
に
な
る
の
を
記
念
乙
記
念
誌
見
は
る
か杂
六
昭
和
36
年
萃
業
以
来
50如禹


\section*{| 高 |
| :--- |
| 校 |
| 士 |
| 三 |}

青
山
卓
哉


| 生 箱 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 月 | な | 事 | を | ま |
| 18 | お | 業 | 置 | た |
| 日 |  | 団 | き |  |
|  | 次 | に |  | 会 |
| ＋ | 回 | 寄 | 寄 | 場 |
|  | は | 託 | せ | に |
| に | 古 | し | ら | 東 |
| 集 | 希 | た。 | れ | 日 |
| う | を |  | た | 本 |
| こ | 記 |  | 善 | 大 |
| と | 念 |  | 意 | 震 |
| が | し |  | を | 災 |
| 決 | て |  | 神 | 義 |
| ま | 平 |  | 戸 | 援 |
| $\bigcirc$ | 成 |  | 新 |  |
| た。 | 25 |  | 聞 | 募 |
|  | 年 |  | 厚 |  |


致 社
を
ま 通
だ
た東
旦
本
大
震
炎
義
援
金
を
拠
出







た
し
亡
思
い
ま
す。 て
の
こ
で
し
た
。
次
回
は
年
後
に
開
催
し加
で
会
場
後
に
し
た
の
は
夜
も
七
も
も
過
ぎ し
し
た
別
室
で
の
次
会
ほ
ぼ
舎







先
生
方
近
況
を
話
し
て
頂
た
り
蝶 Hっがつが







 | 先 |
| :--- |
| 生 |
| 青 |
| 先 |
| 先 |
| 生 |
| 男 |
| 先 |
| 生 |
| 立 |
| 村 |
| 先 |
| 生 |



窓



世
古
有
加


張
て
て
い
て
も
こ
$\vdots$
や
て
て
集
え
る
故
郷
が た
が
各
地
で
活
躍
て
て
て
屯
地
元
で
頑




思
い
ま
す。
年
を
重
ね
な
な
く
な
る
の
は
体



















## 成 記 念 同 窓 会



|  |
| :---: |
|  |
| 化珻 |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
| トリ小゙縕く6 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 相 |
|  |
|  |






















市
の
開
催
だ
け
で
な
く
東
京
開
㞺
視
野時
期
に
開
雔
す
る
予
定
す
含
回
は
明







切
さ
か
わ
か
$\vdots$
ま
し
た
こ
れ
か
ら
自
分
の
環

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






 | ら |
| :--- |
| L |
| か |
| っ |
| た |
| こ |
| は |
| は |
| 4 |
| 中 |
| 学 |
| 生 |
| の |
| 皆 |
| さ |
| え |
| に |返

て
て
感
想
を
高
校
時
代
に
や
て
お
い
た

 き
か
か
け
$\nabla$
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
現
在
思
り


し材現生 能ののグず人ク明いル
哖能能ののグす講人開現 リ
代
工
業
除
$\vdots$
そ
の
日
の
体
育
館
は
中
学 は
し
ぞ
な
い
し
し
な
な
で
し
よ
か
？
選
六
人
！
全
の
公
立
高
校
ご
れ
だ
け
加
て
し
れ
し
た
が
そ
れ
も
そ
の
は

 ま
そ。
そ
れ
は
7
月
9
旦
に
開
侮
し
ま
し テ
ビ
等
で
首
に
さ
れ
た
方
あ
あ
か
思背
さ
え
の
中
に
も
神
新
聞
明
石
ケ

ブ | か |
| :---: |
| ！ |
| 含 |
| 度 |
| は |
| も |
| う |
|  |
| の |
| 自 |
| 行 |
| 事 |
| か |

作
た
し
ま
し
た
ま
た
毎
圭
曜
日
は
午


 （目 N


高
に
し
思
ま
ま の選
手
が
我
が
校
に
隼
学
て
し
れ
る
こ す。
な
ん
$と$
か
こ
の
中
か
ら
文
武
両
首
意し中 ず
O
B
達
か
$\vdots$
$\vdots$
感
嘆
声
が
1
が
$\vdots$
ま
し
た
無
縁
の
静
か
な
地
下
の
お
店
で
の
会
食
な
な
り で
賑
か
が
で
た
そ
そ
な
中
雑
踏
ら
は天
国
年
気
屯
申
し
分
な
く
大
変
な
人
盛
り は
銀
座
4
丁
貝
当
日
は
銀
通
り
は 䀤
者




12
人
が
懐
石
料
理
で
和
気
藹
々昍的可㳔泚


|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| H．入れ |

[^0]


味
覚
を食
な
な
か
ら
出
席
者
順
番
に
1
年
を





 ん
だ
り
食
た
た
$り$
の
2
2
時
間
に
車
る
近
況
報
做 人
 マ
グ
品
仲
卸
業
者
案
内
で
見
を
が
で
き







| （ $\infty=\downarrow$ Y！ |
| :---: |
|  |
|  |
| $x_{8}$ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## 






関西学院大学


同志社大学


関西学院大学聖和キャンパス


関西大学














机 三 帅 时（浯が回）
























着
集
来
こ
の
人
に
聞
$\vdots$
$\vdots$
と








清水 正孝（高3回）浅田 弘子（高 6 回）茨木 智（高 8 回）米澤 淑介（高12回）三浦 宏（高14回）松本嘉代子（高16回）

学年理事
（中 1 回） （中 3 回） （中4回）
松岡 謙治（中 5 回）䅖原 勝美（中6回） （中7回） （中8回） （中9回） （中10回） （中11回）永田 貞雄（中12回）前川 利一（中13回）浅田 正行（中14回）倉内 禅（中15回） （中16回）中尾 和一（中17回）安藤 勉（中18回）佐伯 勉（中19回）杉山 清巳（中20回） （高1回）高木太三郎（高 2 回）

桃尾 行男（高3回）赤松 信（高 4 回）向井 勝夫（高 5 回）密谷 和正（高 6 回）安藤 博美（高 7 回）石井 清隆（高 8 回）堤 明（高 9 回）小山 孝治（高10回）柳瀬 弘（高11回）佐々木伸一郎（高12回）西川 真澄（高13回）谷川 博男（高14回）津野 弘子（高15回）岡本 建二（高16回）奥田 寛（高17回）佐々木卓郎（高18回）岩澤 武（高19回）池田 隆行（高20回）藤丸 達美（高21回）池内 満（高22回）広岡 克哉（高23回）河合 昭彦（高24回）瀬川勝太郎（高25回）長谷川恵一（高26回）永井 邦治（高27回）坂東 英敏（高28回）小椋 利雄（高29回）福本 明彦（高30回）吉田 信次（高31回）

| 三木 | 翔理（高32回） | 和田 亮磨（高61回） |
| :---: | :---: | :---: |
| 戎 | 義弘（高33回） | 西山 直幸（高62回） |
| 堀田 | 健一（高34回） | 中下 将太（高63回） |
| 井上利可子（高35回） |  | 小柴 智弘（高64回） |
|  | （高36回） |  |
|  | （高37回） | 兵庫県庁支部 |
| 西川 | 昌宏（高38回） | 宮野 敏明（高22回） |
|  | （高39回） |  |
|  | （高40回） | 神戸市役所支部 |
| 梅田 | 光一（高41回） |  |
| 谷口 | 正晃（高42回） | 明石市役所支部 |
| 高雄 | 正臣（高43回） | 大西 和彦（高24回） |
|  | （高44回） |  |
| 本田 | 学（高45回） | 淡路支部 |
| 藪内 | 健吾（高46回） |  |
| 西山 | 武（高47回） | 東京支部 |
| 澤田 | 雅文（高48回） | 浜口 臣邦（高5回） |
|  | （高49回） |  |
|  | （高50回） | 神戸市垂水支部 |
| 芝 | 純司（高51回） |  |
|  | （高52回） | 美術科支部 |
| 小島 | 一朗（高53回） | 鷺森 智美（高38回） |
|  | （高54回） |  |
| 橋本 | 真彰（高55回） | 事務局 |
| 村中 | 裕（高56回） | 木下 裕一（高15回） |
| 豊島 | 千尋（高57回） | 吉田 真司（高21回） |
| 山本 | 芳行（高58回） | 本城紀代子（高25回） |
| 佐藤 | 匠（高59回） | 角野 友昭（高42回） |
| 竹内 | 裕貴（高60回） |  |



成中土土塘谷克小宮奥石学松辻石石土学深服西鶴学真中加入学難常田河安学米森宮
112尾川肥井 前保宮澤田井 ${ }^{15}$ 尾 崎川肥 ${ }^{14}$ 澤部山田 ${ }^{13}$ 垣谷藤江 ${ }^{12}$ 波深中西藤 ${ }^{11}$ 田本前卓正勝嗣 達公康康耕晴 節安真宏 昌三哲寿 一吉 正光俊武 喜哲郎久美郎武雄雄之人平夫 茂造治也二 人夫雄夫 二治裕登 博剛照雄二弘幹夫藤一長中瀧須久角押上学米吉山橋永砂楠神学村松藤野長壺高田田佐卯伊升学森藤根尾杉井井野賀保野部田 ${ }^{18}$ 澤川口本田村 尾 ${ }^{17}$ 尾下岡田尾坂嶋中付武月藤上 ${ }^{16}$ 本兵

幸信 和修利二廣良 三信俊弘 司 重健 次 精 健 茂 峰章雄一悟雄郎治郎衛英 馨稔正次久男毅昭 朗宏美二博夫定陽治正治透喜 孝生進

田塚村内 ${ }^{5}$ 本上山井室田井藤 ${ }^{4}$ 脇安本井 光井 ${ }^{3}$ 野浦條西本谷 ${ }^{2}$ 木谷田嶋藤中原

| 豈健宜義 | 寿英允清佳玲靖隆 | ス幸義誠正利 | 一 利善 良 | 保義唯誠隆和幸 |
| :--- | :--- | ---: | :--- | :--- | :--- |
| 子哉義展 | 男子樹弘隆子郎文 | 明卫子弘一男春 | 三透一裕忠子 | 人夫夫一夫己男晃 |開清小河植高棩高小岡小違高菱福岸千橘竹田鈴芝佐菊小梲吉小松田八福垣棱吉堀永地水岸田松 ${ }^{10}$ 上 ${ }^{9}$ 林部川口 $^{8}$ 島井 種 下守木 藤地野 ${ }^{7}$ 川男田村和本内 ${ }^{6}$ 田岡田


崎原 ${ }^{17}$ 井郷谷尾浜本島 ${ }^{16}$ 崎木口田木原西 ${ }^{15}$ 木田 ${ }^{14}$ 中野野顔 ${ }^{13}$ 村村野 ${ }^{12}$ 本 ${ }^{11}$ 田嶋原場幹秀 顕旦嘉 俊 裕昭高栄克美伸 眞元 正泰史成 明次仁 富 収義幸晃三介 勝生芙郎明敏雄 晤彦志典征和子 人子 昭子郎基 伯代志 美 平伸宏代


平成 23 年度決算報告（平成23年度決算報告は総会で承認頂く予定です）

| 1 一般会計 |  | （単位：円） | 03 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （収入の部） | 予算額 | 決算額 | 0 |
| 1 平成22年度繰越金 | 3，120，544 | 3，120，544 |  |
| 2 平成 23 年度年会費納入金 | 3，200，000 | 3，575，750 | 0 |
| 3 財政調整基金より | 2，000，000 | 2，000，000 |  |
| 4 在校生会費積立金 | 6，300，000 | 6，385，450 |  |
| 5 雑収入（ご寄付，財政調整基金銀行利息，銀行利息等） | 10，000 | 449，715 | 53 |
| 合 計 | 14，630，544 | 15，531，459 | ） |
| （支出の部） | 予算額 | 決算額 | 5 |
| 1 総会費 | 300，000 | 45，450 | ． |
| 2 会報発行費（取材費，印刷費，発送費等） | 4，000，000 | 3，387，952 | 0 |
| 3 活動補助費（同期会，支部，部活動補助等） | 1，200，000 | 682，500 | 1 |
| 4 母校援助費（振興会分担金，学校活動支援費等） | 5，700，000 | 4，110，449 |  |
| 5 事務費（会議•通信費，維持管理費，事務局費等） | 3，100，000 | 2，409，698 | 0 |
| 6 学校創立90周年記念事業準備費 | 300，000 | 300，000 | 48 |
| 7 予備費 | 30，544 | 0 |  |
| 8 次年度繰越金 |  | 4，595，410 | 2 |
| 合 計 | 14，630，544 | 15，531，459 | 0 |
| 2 基 金 |  | （単位：円） | 0 |
| （1）財政調整基金 | （収入の部） | （支出の部） |  |
| 平成22年度繰越金 | 4，000，000 |  | 5 |
| 銀行利息 | 8，038 |  |  |
| 一般会計へ繰り出し |  | 2，008，038 | 46 |
| 次年度繰越金 |  | 2，000，000 |  |
|  | 4，008，038 | 4，008，038 | 50 |
| （2）90周年記念事業特別基金平成22年度繰越全 | 5，000，000 |  | 0 |
| 次年度繰越金 | 5，000，000 | 5，000，000 | 5 |
| 合 計 | 5，000，000 | 5，000，000 |  |
| （3）自彊セミナー特別基金 |  |  |  |
| 平成22年度繰越金 | 3，630，788 |  |  |
| 銀行利息 | 219 |  |  |
| 活動費（大学見学バス借り上げ料等） |  | 385，550 |  |
| 次年度繰越金 |  | 3，245，457 |  |
| 合 計 | 3，631，007 | 3，631，007 |  |

## 3 監査報告

平成23年度の決算について，会計帳簿および関係書類を監査照合した結果，適正に処理されている ことを確認しましたので報告いたします。

平成24年4月3日 監事 前川 利一 印
監事 加護谷 榮章 印



約50年前新車で投入された
市バス「きんぼ号」の
1／32 スケールモデルです。


1934年のおもいで。


発行：県立明石中学校県立明石高等学校
同窓会（自鲳会）
明石市荷山町 1744 番地
078 （913） 6554


[^0]:    
     た
    話
    か
    盛
    り
    上
    か
    り
    時
    間
    の
    経
    の
    の
    も
    忘
    れ
    
     の
    マ
    ド
    ト
    少
    伴
    奏
    で
    合
    唱
    し
    次
    会
    は
    締 し
    て
    下
    さ
    た
    た
    楽
    譜
    明
    高
    校
    歌
    を
    ご
    本
    

