# 間椹夽だより 



第22号


昭和14（1939）年ごろの明石中学の全体配置図です。中学17回の故森本明信氏 が描かれたもので，母校資料館に保管されていました。戦前の明中の全貌を伝える貴重な資料で，資料館の棚の中に置かれているだけでは余りにももつたいないので，今回掲載させていただきました。

仔細に見れば興味深い点が多々あります。運動場が拡張されるずっと前で，北に隣接する浄水場との間には農地があったり，明中池角の川尻屋さんの場所は靴屋さ んだったり，その川尻さんは当時食堂の炊事担当で，運動場西の食堂の南におられ たようです。

この図の作成者の森本氏はご尊父が明中の生物の教諭で，弟様の正之氏（中 20 回，後に明高の教諭）とともに野球部のネットの西側の官舎に住まわれておられました。余談ながらこの官舎は昭和 30 年代に食堂の南側に移設され，筆者はそこで育ち，家の柱に森本兄弟の背比べの痕跡があったことを記憶しています。
（佐々木記）


北れしや徒入度しいて窓新年重窓る記年詩ご喜学す，化学を試こ決教な教な向てのと式に過年力素申区 ${ }^{\circ}$ 現圏校実かろ意育教輝け感皆が典昨ぎ 4 をはし が本行，選施らでを活職きて謝様で及年ま月晹，本げ わは16通のる通県たに堛こ増本しごま記，た本心校ま


し健ま皆自咲の庭

こるし生
受るり校
 さま筆上ぞのたおざの後い況して送援とて・立でたな校。行のが戸す高 せすにげご取いりすもとまのにやをを考の工といめがと本き度認市。等 てのなま支り学ま人ともす。伸よ口活いえ実夫，るにるし校たのめ西ま学 いごりす援組校す材，。びり大用たて践な教授はこてにい通ら区た校 た発まし ・み叐し明成い高建
だ学
きをた
を協進力高に志の な，学しだいをど職業，と，と学学れとし，学れて校区て淡自ら ど学へたいまつ居へ員へ何を意っ校区て淡自ら徐向オ学い。進力取集りいああは行のま市学徒
 にのプンすえて組や高期れ行る編 居と選

$$
8, \cos
$$





## 

明石中学•高校の創立90周年を祝って，平成25年5月24日から26日にかけて各種の行事が実施され，在校生や多くの卒業生，関係者の方々に参加いただきました。

5 月24日には資料館横の「明中祠」に関係者が集まり，この10年間にご逝去が確認された約1000名の同窓生のご冥福をお祈りし，その名簿をお納めしました。
翌25日には「明石市民会館」にて記念式典が執り行われました。式典につづき高校22回卒業生の阪神電鉄社長•藤原崇起氏にご講演いただき，現役トップビジネスマンの貴重なお話を，在校生とともに聴 くことができました。その後場所を移して「舞子ビラ神戸」にて開催された祝賀会にも約300名が参加 され，会場の各テーブルでは学年を超えて昔話に花が咲いていました。

今回は初めての企画として，美術科の創立30周年を記念した「記念美術展」が開催されました。 8 月 の兵庫県民会館，11月の東京•表参道会場ともに多くの方々のご来場があり，作品のレベルの高さと「明高美術科ここにあり！」の心意気が伝わったことと思います。それぞれの行事の一部を写真で紹介 します。

| 90周年事業会計報告 |  |
| :---: | :---: |
| （収入） |  |
| 90周年記念事業特別基金 | 5，000，000 |
| ご寄付 | 1，490，500 |
| 銀行利息 | 2，109 |
| 合 計 | 6，492，609 |
| （支出） |  |
| 記念事業実行委員会へ | 2，636，160 |
| 記念美術展へ | 1，274，397 |
| 新聞掲載費 | 1，417，500 |
| 独自事業費 | 848，514 |
| 合 計 | 6，176，571 |
| （収支残金） | 316，038 |



明石市民会館における記念式典


御霊になられた卒業生•旧職員を祀る「明中祠」


明中祠に献花される草川雄二前同窓会会長（高11回生）


美術科創立 30 周年美術展（兵庫会場）




| （回 $\infty$ 运 |  <br>  | $V \subset M\left(\begin{array}{c} \text { 真) } \end{array}\right.$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |





|  |
| :---: |
|  |
|  |
| ご惧to |





| をま動小化工川立 ，輪市工って磨に さき車に業高神第ど せしの工は砂神二の てろカ場稱市製工よ い商バを美を製場う ます事な設工を鋼のな <br> 株どしっ置高か場 <br> をプ兵し砂に と作う庫て製土業 しっス県い作山種 ててチチ加ま所工を営まそで郡明高加面 ${ }^{\circ}$ 自と石砂古 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| 物盤い工幅13 <br> をしすすへ牌年 <br> 持て <br> っ知戦庫重ド <br> 匠れ艦の3ツ <br> のて大播 0 製 <br> 隹いまの和磨ㅇ。 <br> です砲仝こ型 <br> す。○身島が旋 <br> 従を的盤 <br> 業削でも稼播長 <br> はた動麿 25 <br> 甞旋て第涂 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


を






|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ジョ「心舞㞨 －+ |  <br>  |






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

い逝せ延とうな



のう察かと鹿9
終かしし養毕時そ現筑，て養父内 15 の在期老い養町の 15 後 の人ま謢の特時
方ホす老特別ま3 ど看ム仏ホ養護診半よ取で門1護老てばう り医にム老人いよな も師入っ人ホまり勤 しとっあぁボすす。務 てした影さムム木木水さ ま老響い 〕妙曜 す。衰でしでさ見見金 なとょでざ荘は謮

$$
\begin{aligned}
& \text { まと入て間て忠の } \\
& \text { しお院下いお誉雰頭 } \\
& \text { たっ3さつら拓っ囲の } \\
& \text { しカいぱれ郎っ気 }
\end{aligned}
$$

## 

官
高
2
は
原
子
号
に興
味
を
持
ち
ま
し
が
が生
物
部
に
入
つ
て
ま
し
た
高
1
は
戴
判






 が
大
で
す。
肉
親
の
死
そ
の
悲
み
か
ら
 で
唱
和
な
さ
る
方
も
あ
$り$
ま
す
す
死
か
近
S
W ご
臨
終
時
に
枕
経
を
唱
え
ま
す。
ご
家
族



イラスト・安藤 勉（中18回）


## 明 碻 校 旧 職 員 会 明 高 会




た
し
し
た
い
明
高
生
活
躍
和
参
加
者
同
称
賛



ま が時何次 月
皆寝の役話か出同たかを人ら席 じ切 だい 女退開を画多 の夫化電催進 い心を抱今日て，日何仏（送 を旦前れ え何の如以



す 安回ま陰 毎


謝と
い
たて
し く
まだ
す さ
ないをは
をらひ約れたの最し しるり青後た依つよな春に つうがの校自た た会堤拿明務 会しい さ局組計何だ んと有画度 い －の志・もた F 連の実打石た組絡み施合本 のなにせさ に労さ尽のん感をん力席を

$$
\begin{aligned}
& \text { 和 } \\
& \text { 気 } \\
& \text { あ } \\
& \text { あ } \\
& \vdots \\
& \text { の } \\
& \text { 時 } \\
& \text { 間 } \\
& \text { 過 } \\
& \text { す } \\
& \text { ᄃ } \\
& \text { が } \\
& \text { で }
\end{aligned}
$$

ま和にプこま写に事はを物例 ぞ
笑
の
輸
が
で
き
お
も
い
に
ぞ
ル

事
表
挨
か
あ
あ
て
乾
林
の
音
頭
宴 は
じ
り
幹 はを物例ららを交い講わ基時•状にで心頃る
祈故に事の参 あやを談し真うつ代を祈故まる歓ま義か礎に予いるの大加 いかく笑が，る挨り默のつ会ししり的備防て認ひき者 あでっの，ひと拶，䘠冥てはなってや知え・，知となの いはて輪会といが幹に福，恒 もすす識て発症症つ関日 のあ写が食りうあ



| 明 章 | にて | れ本減 | ぶを集 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 人高 1 こ | た分いそ | て人少参 | り市い母 |  |
| に11人の | かたれ | す，ので加 | に内 ，校 |  |
| 記回が2 | れ参で | 参入し者 | 行の昨を |  |
| 念生授年 | 加 $屯$ | 加院たは | いグ年卒 |  |
| 品は章間 | 在者 2 | 出や ${ }^{\circ} 52$ | まり11業 |  |
| を誇しに | 学は年 | 来両や人 | し1月し |  |
| 贈れて春 | 当クぶ | な 親は | たンにて |  |
| 呈るおの | 時ラ | いのり前 | ヒー52 |  |
| し存り叙 | のスの | 同介，回 | ル明年 |  |
| ま在 ，勲 | 話ご再 | 級護 72 よ | ホ高と | 大 |
| しだ自が | 題と会 | 生な歳り | テ 117 | 大 |
| たと彊3 | にのを | がどに 26 | ル回カ | 林 |
| 話会 人 | 懐 7 楽 | 急にも人 | 明 生 月 | 林 |
| しの | かテし | 増手なの | 石同の |  |
| 合中秋 | し1み | しをる大 | で窓同 | 省 |
| いでの | みブに | て取と幅 | 2 会 期 |  |
| も衰 | まルし | おら，の | 年 | 三 |




## 石

## 川

## 政

治

で川
開谷。含 す次の る回幹 よは事 う 錦 担 で城当 す中校

学は
す
来 •
秋附
姫
路伊





に
成
た
た
ら
ま
た
会
お
う
う
ま
$\qquad$


周 でれ真 前明くス続 過以理某格 以猛で音プ子 ラ月国到締す懐知まに君れリき何ご来をホ交名っ者や楽，さ体神10的高 にめ か がた戻のるッ，としで楽テ渉幹てでや部なん育戸日に校準のしさ今つ応福プ校言まのしル術事大恩コ和んコ会につ気 21備挨 いん回た援本，歌つし再みとに井髪師ケ田とンバて土温回 し拶 㐅がは様団吉そこてた会な同よ上親高な伸なビリ開こ40生 たは バ奈 2 なト高し応も。年がじり裕会徳が樹くに㫽じ催午度の ホ生 バ良年気り君て援武歓ら値，朗空雄らの幹よりさを後を卒杰生 がよ生がオい合歌岡 に長過 る
摱が途たし


に
深
$<$
感
謝
申
し
上
げ
ま
す



 で た で
喋
り
か
か
れ
て
解
散
ホ
木
に
に
疲
れ
様 み側と

然て
然で B ルかは司

事木写


卒
$\qquad$
45周
年記談，段 J 君突等も親事るのれ1超業 で3でRの入先年内父長会山ま時え 45楽年内 2 ， いのの程場時還充行費間暦実っ・ を同した料同会料の価生第
の 6
乾回
柂生
の野
音球
頭和

田
伸
樹

$$
5 \text { 放 } r
$$

でら
解円なっ新のな何
散初雰を神時り度
初囲も可間まも
ホ恋気楽のはし巻
シかなしグ出たき
トらのいラだ 「が

$$
\begin{aligned}
& \text { に持に2 「午 入 } \\
& \text { お次病 } 2 \text { 次ン後 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 疲 } \text { の時 }_{2} \text { 会 プ } 3 \\
& \hline
\end{aligned}
$$

れ話間べラ時
様 ま 飲
記に全午配おは紹校生特司開写同人せてどつ雄ま浩と し同念あ員午配介り，露歌とに会開催真当窓登ておの紹先し嗣し当ま窓平写がが後布さ 「神しを神今•会さ撮日会士いり先介生た先て日し会成真り参3されラ戸て歌戸年開にれ影はと子だ生の，。生，はたを26撮一加時れまジ新いつ室は会先まを，な様だ当もあ佐恩を同卒。年年影人すかましす聞たて内還挨立し行11りもき時大と伯師お窓業 リ1 もひるらした番にだいオ暦拶ちたい時ま参まの変打勝と迎会生 1 月 わら行と次た。組勤きたぺ同は物




お協担 超た成 にがの
り，閉力当今え開26日同，ソ今会をし回る催年程窓今チ年話後いまの多と1が会後では題もたし還数な月平をはオ冬 は三だた暦のり4成開，リ季 つ次き ○同参ま日 25 催冬ン オ き会感多窓加しの年す季ピリ なま謝く会とた開度るオッン かでいの実なが催でこりクピ っ参たク行り，とはと盛人なあとピがッ よしま うたす。幹長でで，まりクさ年 で同 事はしは南た 130 少ずじし開ま口


礼 と最



葉
を
し
た
だ
き
ま
し
た
還
柏
新
し
出









全
に
送
ら
せ
て
た
だ
た
き
早
く
か
期
日



明 平
高
校
24
回
生
還
楠
窓
会
を
盛
に
執


$\begin{array}{ll}\text { し } & \\ \text { て } \\ \text { い } \\ \text { る } \\ \text { 年 } \\ \text { の } & 1 \\ \text { で } \\ \text { の } \\ \text { 今 } & \text { 成 } \\ \text { 回 } & \text { 式 } \\ \text { の } & \text { の } \\ \text { 参 後 } \\ \text { 加 } & \text { に } \\ \text { 者 } & \text { 学 } \\ \text { は年 } \\ \text { あ } & \text { 同 } \\ \text { ま } & \text { 窓 } \\ \text { り } & \text { 会 } \\ \text { 多 } & \end{array}$




そいて場含席ま深をこと方ての
しを丁先先者活しこ会部庫科念
てを下しとめさすく頂ののやく最当が行の動てざ場総県同事平
母てさっ最，され。感けよ再懐沢絡旦あに承報いいま会民窓業成
母てっ後美た総謝たう会ががばはつつ認告会までを会会し25

展改方



告発者活しご会部庫科念


## 平成26年度同窓会美術科支部総会のご案内

下記にありますように，第8回総会を開催いたしますので，多数ご出席下さい。

## 記

期日 平成26年6月29日（日）
時間 13：30より
（受付は13：00から）
場所 明石高校資料館
※日時変更等，あります場合は，「分家ブログ http：／／meibidousoukai．cocolog－nifty．com／」
にてお知らせいたしますのでご確認のほ
どよろしくお願いします。



㠇
校
長
か
ら
の
祝
辞
と
明
高
の
現
状
亡
今
後
の設
営
號
れ
た墾
親
会
場
移
動
て
濱

拓
也
28
回
生
清
水
真
美
な
回
生
三 $\overparen{23}$
回
生
佐
藤
喜
字
25
回
生
岩
信担
当
小
西
幸
男
回
生
原
秀


続
て
て
役
貝
選
で
会
野
哴
良 と
す
る
事
承
認
さ
れ
ま
た
し




 | 周 |
| :---: |
| 年 |
| 機 |
| に |
| 再 |
| 発 |


 れ
し
た
た


雄
氐
自
德
云
務
局
長
吉
異
司
氐
を





|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 年ハて生成援君ル |
|  | 24 イ27の 23 しへ魂 |
|  | 年で年指年て引 |
|  | もぶ導にいき |
|  | りのはく継 |
|  | に |
|  | 県と子とで |
|  | 大，ハをい奮 |
|  | 会宿ン決 |
|  | で敵ド意た |
|  | 進優のボしめ力 |
|  | み勝㧞 \｜まにす |
|  | 部まし川ルし |
|  | はし，学部た |
|  | 県だイ院が |
|  | 工 |
|  | 勝て交 |
|  | 軍い流たデ集明 |
|  | 団けをO イめ石 |
|  | とば図 B がる高 |
|  | し必り会あの校 |
|  | てずなをるには |
|  | 兵が確と私公 |
|  | ら庫ら立思立立 |
|  | な県現しい高高 |
|  | ハ役－ま 校校 |
|  | 発ン支更すにな |
|  | 展ド援なが比の |
|  | をボのる，べで |
|  | 期 1 体会しる有 |
|  | 待ル制員つと望 |
|  | 界を同か少な |
|  | の作士りし選 |
|  | 常っのとハ手 |

$$
\begin{aligned}
& \text { ルそ発様れ会 }
\end{aligned}
$$






す師 援 施 練 心
 ま講支類
硬
式
野
球
部

| る | 致し |
| :---: | :---: |
| 両こ 明最 | した会 |
| 立と石後 | まら費 |
| をに高に | す |
| め誇校現 | ご 寄 |
| ざりの役 | 協付 |
| をハチ | 力 金 |
| て持ン । | いの |
| 頑つドム | たお |
| 張てボ の | だ 願 |
| 勉 1 メ | き |
| 学ル ン | ま の |
| と部バ | す 案 |
| だクの 1 | よ内 |
| ラ－に | うが |
| い。ブ員お | お あ |
| 活でい | 願り |
| 動あて | いま |








垂第
○
垂第開

垂第開れダ催向構員をゴた優ゴ回 優ゴ回状のににペて目れつし会孝前位勝勝ルコ位勝勝ルコ況でプ楽リお的いたたは治会 $\vdots \vdots \vdots$ フン $\vdots \vdots \vdots$ フンはふレしアりとゴ方者大吉藤倶ペ藤江岩倶ぺ以る 1 ん方ましル原及明高の石川原楽 原島井楽下っでで式す，フ則び石10後部平部平のてきおで。毎をと，中回任尚 成福昭正 成通ごるり上ハ年通し同学気忠三博 3625 正臣美 2625 り参こま級ン春じて校校でし高高高㚐 10 年 高高名 4 年 $冖$ ず 16610 加月 131313 加回回回
 を
楽
し
そ
で
お －ィ秋親歳教明す。選




三
瀬
が
優
勝
井
上
昌





 －




 さ
せ
て
十
十
画き
し
し
た さ平り

帰15仏製路名国鉄最と亡垂高当さ工のます着横師建にわて込力認て後口実す。 し賀念館竐近す。 た会を見
想し
学した
を㭡
に
に参
务し
々た覚な た・賀
 の
雲
の
撮
影
際
て
は
記
念
艦
な
筑
さ


蛍れ帰か務人供の のず宅○の部長某光，は母O損屋女 まで結許子L保ので


私達，18歳！開宴前からはしや ぐ受付嬢トリリオと会場一番乗 りの伊滕豊
 た占駅
琹鳥弯




甲南大学




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









真



 に
は
㮂
想
に
し
ま
世
で
$亡$
た

毣
て
時
年

お | 空 |
| :--- |
| 噵 |
| 部 |
| 練 |



## 淳




4月は新たに来られた先生方と の出会いの時です。明高では開校以来，『自疆不息』（自ら努めてや まず）の精神が受け継がれ，「自分 で考え，行動する」ことを重視す る学校です。従って，「マニュアル」 が少なく，最初は不親切に感じら れるかもしれませんが，先生方の経験を存分に活かしていただき，在校生（後輩）へのご指導よろし くお願いいたします。


```
はな員な務化 \downarrow数度し者
ないのり員し24はもて数ま
で合ま就ま午䋛いの䅧し度 22続ま数
心予者た者た5年しすが就
ま想数。数。名度まが
せじが当がそ右6しで, 総関
え。ま増初兵れ26名だ選係
    し加は庫に年\downarrow。の時で
    たす`県対度 23 民傾代す
    がるそ警し3年間向よが
        のの1 て名度就はり
    そで公名 `と9職今激就
    うは務と公変名者年減職
```

てた明度状学すうた学
まみの高の況区 「だ。教 26 ずまか 66 進を再そっ1第年 ，し ，回路予編した期 4 度就よ



平成24•25年度進路実績表

| 大 学 名 | 年 | 25 <br> 午 <br> 度 |
| :---: | :---: | :---: |
| 【国立大学】 |  |  |
| 北 見 工 大 | 1 |  |
| 筑 波 大 |  | 1（1） |
| 上越 教 育 大 |  | 1 |
| 富 山 大 | 1 |  |
| 福 井 大 | 1（1） |  |
| 信 州 大 | 2 |  |
| 滋 賀 大 | 1 |  |
| 大 阪 大 | 2（1） | 1（1） |
| 大 阪 教 育 大 | 1 | 3 |
| 神 戸 大 | 1 | 2 |
| 兵 庫 教 育 大 |  | 1 |
| 奈 良 教育大 |  | 2 |
| 奈 良 女 子大 | 1 |  |
| 和 歌 山 大 | 1（1） |  |
| 鳥 取 大 |  | 3（2） |
| 岡 山 大 | 3 |  |
| 広 島 大 | 1 |  |
| 山 口 大 | 1 | 2（1） |
| 徳 島 大 | 1 | 1 |
| 香 川 大 |  | 4（1） |
| 愛 媛 大 |  | 1（1） |
| 高 知 大 | 2 | 2 |
| 鹿 児 島 大 | 1 | 2（2） |
| 鹿 屋 体 育 大 | 1 |  |
| 合 計 | 22（3） | 26（9） |


| 【公立大学】 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 岩手県立大 | 1（1） |  |
| 秋田公立美大 | 2（1） |  |
| 埼玉県立大 | 1 |  |
| 長岡造形大 |  | 1 |
| 金沢美術工芸大 | 2（2） | 3（2） |
| 石川県立大 | 1 |  |
| 静岡文化芸大 | 1 |  |
| 愛知県立芸大 |  | 1（1） |
| 京 都 府 立 大 | 1（1） |  |
| 大阪市立大 |  | 1 |
| 大阪府立大 | 1 |  |
| 兵庫県立大 | 11（1） | 13（1） |
| 神 戸市外大 | 1 | 1 |
| 新 見 公 立 大 |  | 1 |
| 島根県立大 | 2 |  |
| 尾道市立大 | 1 | 1 |
| 県 立 広 島 大 | 1 |  |
| 広 島市立大 | 1 | 2 |
| 下 関市立大 |  | 1 |
| 香川保健医療大 | 1 |  |
| 高知県立大 | 1 |  |
| 高知工科大 |  | 2 |
| 沖縄県立芸大 | 1 |  |
| 合 計 | 30（6） | 27（4） |


| 国公立大学合計 | $52(9)$ | $53(13)$ |
| :--- | :--- | :--- |

（ ）内は過年度生

| 【私 立大学】 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 青 山 学 院 大 | 1 | 1 |
| 多 摩 美 大 |  | 7（4） |
| 武 蔵 野 美 大 | 2 | 6 （6） |
| 駒 澤 大 | 2（1） |  |
| 東 海 大 | 1（1） |  |
| 東 京 農 大 |  | 2（2） |
| 法 政 大 | 1（1） | 1（1） |
| 京 都 外 大 | 2 |  |
| 京 都 産 大 | 6 | 8（1） |
| 京 都 女 子 大 | 2 |  |
| 京 都 精 華 大 | 11 | 19（2） |
| 京 都 造 形 芸大 | 1 | 15（1） |
| 同 志 社 大 | 11（4） | 13（3） |
| 同 志 社 女 子 大 | 2 | 1（1） |
| 佛 教 大 | 4 | 5 |
| 立 命 館 大 | 11（4） | 4 |
| 龍 谷 大 | 5（4） | 13 |
| 大 阪 経 大 | 18（3） | 10（2） |
| 大 阪 芸 大 | 3 | 4（1） |
| 大 阪 工 大 | 3 | 5（1） |
| 大阪電気通信大 | 6（1） | 8 |
| 関 西 大 | 37（2） | 39（7） |
| 関 西 外 大 | 6 | 2 |
| 近 畿 大 | 30（3） | 41（15） |
| 関 西 学 院 大 | 27（2） | 44（3） |
| 甲 南 大 | $70(3)$ | 80（5） |
| 甲 南 女 子 大 | 15 | 5 |
| 神 戸 学 院 大 | 50（4） | 46 |
| 神戸芸術工科大 | 8 | 8 |
| 神戸 女学院大 | 9 | 14 |
| 神 戸 女 子 大 | 16 | 17 |
| 神 戸 薬 大 | 2 | 3（1） |
| 松蔭女子学院大 | 4 | 19 |
| 神戸親和女子大 | 19 | 4 |
| 武庫川 女子大 | 17 | 25 |
| そ の 他 | 112（5） | 105（13） |
| 合 計 | 514（38） | 573（69） |
| 文部省管轄外合計 | 0 | 0 |
| 短期大学合計 | 22 | 52 |
| 専門学校合計 | 48 | 42 |
| 就職•公務員合計 | 5 | 4 |

合格 おめでとう！！

$\begin{array}{r}\text { 進 } \\ \text { 路 } \\ \text { 指 } \\ \text { 丹導 } \\ \text { 部 }\end{array}{ }^{2}$
野
孝
広

度大い生
52 学うと進名合結ほ学 $\downarrow$ 格果ぼ関 25 者に同係年数なじで度 23 り は 52年ま善，名度し戦昨 と 77 た－年 な名 ○惜度 り $\downarrow$ 国敗の ま 24 公し65 し年立と回


 だ
挽
回
す
る
余
地
を
残
て
$\vdots$
る
と度
の
77
名
と
比
較
す
る
亡
ま
だ
ま


 き
な
安
堵
で
した
た
総
選
代
代
の た
50
台
を
維
持
で
き
た
こ
は
は
輩
た
ち
に
残
て
く
れ
ま
し
た

に剣自短
じ な名体で大院の期に分期こまり $\downarrow$ でき 70 大待努た大のす－ 24 はる名 27 因 こで力ち学よ ${ }^{\circ}$ 勢年 結 $\downarrow$ 名で て有 るて進専に有く路門意れ実ま学卒義まし現校業成た向含た果。けあち後 後 真

勢年，結 $\downarrow$ 名で は514年で名44。維名度しは名そ持 $\downarrow 491$ た』はれ し 25 名 ${ }^{\circ}$ 順復で て年 $\downarrow$ 私調復も
い立
活 い度 23 立し活 と名度学評甲西感と548全価南学

そトらや感習節克技日 し上の最謝にを也術頃部 てでこ後の対重氏のか員私現とま気すんの進らは自れがで持るじ言歩部着身る部あち姿る葉な員実 もこ活きち，槷ををし葉をに常を憅ら周 埶とをしくは進 にををめ囲支いけと 步学学行なへえ日てい人し ぶん ぶ持 ち をてなちりる校。解長葸㠵まりご責々活儀者く野しま

す次にに台大つゲか に何勝高会れ 1 け つがて校でたム
な足なにはも分強

## げらい延べの析豪

 れいこ戦ト2徹砂年で成ま度取にハ3て統 るのの点底南度し よが，差末を差し高県 う，を，がでて校総ば修がのん夏組いドが子る日選う敗け敗臨と体いめ，近でき1 ぎ ン石々手埋れた退み対ででら他畿き $ル$ まじ高努と埋ま試。戦はす力共るし合同最しで て考 ま持著で 24 ち活女なそ

## 崓子ハンドがール部

 れの大ま追部しボ校 ず大会しいの 悔会にた越輝 しでは。すか近顧任 いは出平気し年問し気顕場成持いのと
## 寺 口 吉 <br> 行



で力あの度き導たに不顧てか あのまたはかし意は毛問 27 し明㮂 つ中りつ つった識厳のを年明石会初 た心にた選たチのし学担間石高にめ



毅

| 二息ぬとだ多部 ま ${ }^{\text {或大開大成 }}$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ずのうかての日年 ${ }^{\circ}$ のが成し |  |
| つ気いれい○会度 |  |
| 成持そたま B に | 国庫年 |
| 長ちしハす。がは |  |
| しをてン ${ }^{\circ} \mathrm{O}$ 発新 |  |
| て忘明ド校G足た | 出 |
| いれ石ボ門のしな |  |
| きる高 1 横方－ |  |
| たこ校ルに々現明 |  |
| いとの部あか役高 |  |
| とな精のるらのハ |  |
| 思く神石Ъ支生ン |  |
| い努口碑自援徒ド い |  |
| ま力自に彊をにボ |  |
| す。し彊恥魂い対 1 |  |
|  |  |


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

## 女子ソフトがールト部

出てがれで在自物り
しほ（て鍛で由に返
切し今いえはすあっ勝 つい一なる こるふて負 た。度いこ誰これ真弱 か勝自のともと
？負分かをがの環先弱し自もあ自少境に私音た身しま分なに思が をかをれりをく恵って吐？振な必追なまた年 い実りい要いつれこ間 て力返。と込た いをつださん現不だ。振行

神部
信躙 が







人選敗うだゴれる敗るに対 2 の後と」れま対年度

## を

 ト



組育け動越自きのいなでな んてるでえ身る条ない諦い でたこいなのの件いかめか いいと昨け夢かでか？て？ る。し日れを？あ？やい言私にのば叶もるこりない は挑自なえも も こ ごきい訳 うしをない，そ挙ず？て思よ超いなそれげに困な つうえ。られでた飽難い てとよだ，ぞ君もきかか部思うかこれたのてら？活うとられのちはし逃心動気あこら者は全まげの に持がそをが満てつてど取ちき部乗自足失てはこ

て回ま気と不し手感今 くるるのは可，打じ年また思たにき，徐すないなラ きと分めてげ究しいグスしたしはい。う！！さ 强を能切をいままで気で 7 々々としガ忘にじしになれ抑る1だは持決時まになった れなとがどいなえ，ム結なちめ半た自じど対な いばう管だし打バッ県とか以こら休的各相す で気でけみ線ッチ先して会て考には練日に習の役手して し能ちる勝于点が1ではえ増さを練で動が㲅勉 い。は性が常か強ム奪れして位 っぐに $\downarrow$ さでうをつをてる昨っ相負・あったか狙し日と手け負るそオりえな の増をてけ。れ口とるが自し上たんあが1相と

行た部の勝るにチあらとも校会位り込 ○割 $\circ$ 員か負と先 」るず1，ににに挑ま そに風ひ 。強相制么。－点こ敗駒食んれ の分紀とミく手点にこ後差のれをいだて ど結か・り1なのを対の半で試る進込東の服果れ整一ティるペ取しよに食合とめむむ播コ第部・にンめスれはに滅下つうがと人ル部・に学役グににれる実に滅下がいうがと人結 が大ド

しがい結 「が大ド ボで習割をは飲まを互てつて果1で会負 き। 」返うての揮じた回わで兵•新 てリをタるしししまでくルにまっ神庫なチ ボ明とここたま シ 確 はドもでた戸県ん格負か 1 。星新とム につにず良・るい。上けか対し城人かと

対てルくリ国グけ高 ししダま 1 体競ずい山う まリでドで技3壁岳気

山下 つつ登競はと」を競持 1てグつ技リい5登技ち年分るの目が位で国 ドもはたも1うmるはでこのケ岐の今でと 6 体去 は何時人ボド2のリロ競そ力ア阜国回き •位 ${ }^{\circ}$ 年 1 度間がル競つ低11技はがレ国体のま 2 そその度で内勝ダ技のいドプに自出ス体だ国しつボこ 10落もでちりか種壁競を臨分せミでつ体たのルで月 ちトあでンら目を技つみのなスはたは。表ダ僕に たラれすグ始に登とけま登か等緊の僕 らイば・競まわる いてしりつに張でに そで途で技りかボロ 15 た れき中すもまれル 1 」 でるでがよしてダプ 20 おの墜，りたいてリはm しにちボ高

をたよやすと
よで全れがって取競しれ
う，くに去2 こで競東
と今自よ年度と7技京



る回彼 とけに人れ開れ分 こり女追までれ心間てけをを ともたいだ改ばに形はる本超 と成ち込まめなと成なと気え期長なめだてらめのらいでよ待しらな，そなて場なう積う し，部い礼うい，こいこみと て新活な儀誓。部とこと重あ い新活な俄言私部しことを重あ


こな常｜忘はそ


援 よこ よこ善点問まと分しかっる回んカが るれし特の世7のかってのとルでこし選楽言にヤケい しかてに国ん位実しかと国か面きのたをしい ンアの かてに国ん位実しかと国か面き調 ${ }^{\circ}$ 突む聞競スレ1 くらいフ体。。力 力ない体 7 のま子 おもきィで来とを僕とうは位弱しで願頑たジは年い出は思目はにさたボ い張い力っはうし今い標緊入が。ル し張っとルきもこ切回まは系る足ボダ しっとルきもこ切回まは す。 $\begin{array}{r}\circ \\ 4+4 \\ 4+5 \\ \hline\end{array}$
応

平成25年度決算報告（平成25年4月1日～平成26年3月31日）


## 明高 25 回生還暦同窓会（案内）

3年間お世話になった先生方を囲 み，クラス・クラブ仲間と楽しいひ と時を過ごしたいと思います。
多数の参加をお待ちしています。 （案内はがき発送予定）

日時：平成26年9月14日（日）
12 時30分 集合写真 13 時 開宴場所：西明石 ホテルキャッスルプラザ会費：10，000円

25回生学年同窓会幹事一同
（問合せ先 078－911－4376 本城）



平成 25 年 度 事 業 報 告

| 月 | 内 容 |
| :---: | :---: |
| 4 | 第1回本部役員会第1回理事会会報第21号発行 |
| 5 | 第2回本部役員会 <br> 明中祠献花式 <br> 学校創立 90 周年記念行事 |
| 6 | 第 3 回本部役員会第2回理事会 |
| 7 | 第4回本部役員会•第1回自疆セミナー運営委員会自彊セミナー「代ゼミ模試」（3年第1回） |
| 8 | 自疆セミナー <br> 「代ゼミ衛星夏期講習」開始（対象 3 年生） <br> 自彊セミナー「関西学院大学」見学 <br> 自疆セミナー <br> 「関学大•関西大•同志社大•立命大」見学自彊セミナー「兵庫県立大学」見学 <br> 自彊セミナー「武庫川女子大学」見学 <br> 創立記念美術展（兵庫会場）開始 |
| 9 | 第5回本部役員会•第2回自疆セミナー運営委員会第 3 回理事会 |
| 10 | 創立記念美術展（東京会場）開始 |
| 11 | 自彊セミナー「代ゼミ模試」（3年第2回）第 6 回本部役員会•第 1 回会報編集委員会 |
| 1 | 第7回本部役員会•第2回会報編集委員会 |
| 2 | 第66回生同窓会入会式第4回理事会 |
| 3 | ```第64回生成人記念同窓会 自彊セミナー 「代ゼミ衛星春期講習」開始(対象2年生)``` |


|  |  | 同 窓 会 役 員 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 会 長 | 秋山泰治（高 1 回） | 浅田 博（高 2 回） | 戎 | 義弘（高33回） | 小柴 智弘（高64回） |
| 竹内 信六（高13回） | 松本ヤス（高2回） | 桃尾 行男（高3回） |  | 健一（高34回） | 櫻井 拳人（高65回） |
|  | 清水 正孝（高3回） | 赤松 信（高 4 回） | 井上利可子（高35回） |  | 山内 圭哉（高66回） |
| 副会長 | 岡野 茂晴（高3回） | 向井 勝夫（高 5 回） |  | （高36回） |  |
| 安藤 勉（中18回） | 浅田 弘子（高 6 回） | 密谷 和正（高 6 回） |  | （高37回） | 兵庫県庁支部 |
| 嘉藤 弘之（高15回） | 茨木 智（高 8 回） | 安藤 博美（高 7 回） | 西川 | 昌宏（高38回） | 田中 敬一（高26回） |
| 伊川美智子（高16回） | 米澤 淑介（高12回） | 石井 清隆（高8回） |  | （高39回） |  |
| 和田 直樹（高28回） | 三浦宏（高14回） | 堤 明（高9回） |  | （高40回） | 神戸市役所支部 |
|  | 松本嘉代子（高16回） | 小山 孝治（高10回） |  | 光一（高41回） |  |
| 参 与 |  | 柳瀬 弘（高11回） |  | 正晃（高42回） | 明石市役所支部 |
| 草川 雄二（高11回） | 学年理事 | 佐々木伸一郎（高12回） | 高雄 | 正臣（高43回） | 前田 豊（高29回） |
|  | （中 1 回） | 西川 真澄（高13回） |  | （高44回） |  |
| 常任理事 | （中3回） | 谷川 博男（高14回） | 本田 | 学（高45回） | 淡路支部 |
| 今村意一郎（高16回） | （中4回） | 津野 弘子（高15回） | 藪内 | 健吾（高46回） |  |
| 佐々木卓郎（高18回） | 松岡 謙治（中 5 回） | 岡本 建二（高16回） | 西山 | 武（高47回） | 東京支部 |
| 長塩 知子（高18回） | 稳原 勝美（中6回） | 奥田 寛（高17回） | 澤田 | 雅文（高48回） | 野呂 良久（高14回） |
| 岩澤 武（高19回） | （中7回） | 佐々木卓郎（高18回） |  | （高49回） |  |
| 友國 仁男（高20回） | （中8回） | 岩澤 武（高19回） |  | （高50回） | 神戸市垂水支部 |
| 藤丸 達美（高21回） | （中9回） | 池田 隆行（高20回） |  | 純司（高51回） |  |
| 福本 明彦（高30回） | （中10回） | 藤丸 達美（高21回） |  | （高52回） | 美術科支部 |
| 吉田 信次（高31回） | （中11回） | 池内 満（高22回） | 小島 | 一朗（高53回） | 路森 智美（高38回） |
| 鷺森 智美（高38回） | （中12回） | 南谷 雄司（高23回） |  | （高54回） |  |
|  | 前川 利一（中13回） | 河合 昭彦（高24回） | 橋本 | 真彰（高55回） | 事務局 |
| 監 査 | 浅田 正行（中14回） | 瀬川勝太郎（高25回） | 村中 | 裕（高56回） | 木下 裕一（高15回） |
| 前川 利一（中13回） | （中15回） | 長谷川恵一（高26回） | 西角 | 千尋（高57回） | 吉田 眞司（高21回） |
| 加護谷榮章（高7回） | （中16回） | 永井 邦治（高27回） | 山本 | 芳行（高58回） | 本城紀代子（高25回） |
|  | 中尾 和一（中17回） | 坂東 英敏（高28回） | 佐藤 | 匠（高59回） | 寺口 吉行（高34回） |
| 顧 問 | 安藤 勉（中18回） | 小椋 利雄（高29回） |  | 裕貴（高60回） | 角野 友昭（高42回） |
| 濱田 浩嗣（校 長） | （中19回） | 福本 明彦（高30回） |  | 亮磨（高61回） |  |
| 岸本 揳（中19回） | 杉山 清已（中20回） | 吉田 信次（高31回） | 西山 | 直幸（高62回） | Cinf |
| 越智 聰明（高 1 回） | （高1回） | 三木 翔理（高32回） | 中下 | 将太（高63回） |  |

事全













 sthto




















 K K 以




昭和14（1939）年ごろの明石中学の全体配置図です。中学17回の故森本明信氏 が描かれたもので，母校資料館に保管されていました。戦前の明中の全貌を伝える貴重な資料で，資料館の棚の中に置かれているだけでは余りにももつたいないので，今回掲載させていただきました。

仔細に見れば興味深い点が多々あります。運動場が拡張されるずっと前で，北に隣接する浄水場との間には農地があったり，明中池角の川尻屋さんの場所は靴屋さ んだったり，その川尻さんは当時食堂の炊事担当で，運動場西の食堂の南におられ たようです。

この図の作成者の森本氏はご尊父が明中の生物の教諭で，弟様の正之氏（中 20 回，後に明高の教諭）とともに野球部のネットの西側の官舎に住まわれておられました。余談ながらこの官舎は昭和 30 年代に食堂の南側に移設され，筆者はそこで育ち，家の柱に森本兄弟の背比べの痕跡があったことを記憶しています。
（佐々木記）


発行：県立明石中学校
県立明石高等学校

