## 間樋会だより



第23号

天行ハ健ナリ。君子以デ見ら疆メテ息マズ中国古典「易経」より（自疆の由来）


## 「文」「武」とも道半ば




学




| ※ | 定え来 | 次 | 会時期 |  | 忌を |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ご3会 | と貇年本 | 第 | 場間日 |  | 憚開左 |  |
| 注場 |  | （3） 1 |  |  | の催記 | 平 |
| 意くは | て会明は倠 | 質会 | 生年前成 |  | いたあ | 成 |
| 下\｛母 | 打米19 親 | 疑云辰 | 淮 1027 |  | ごじし | 27 |
| さ3校 | り寿•会 | 底あ | 羿時年 |  | 意ま | 年 |
| いくで | まを 20 の | 答い | セ受 6 |  | 悓すす | 度 |
| は | す祝回年 | さ | シ僢月 | 記 | を○す | 総 |
| あ | －視可で |  | 多偫 20 |  | お多う | 会 |
| り | 会生は |  | ，9－ |  | 聞数に | の |
| ま | 会皆あ | （4）（2） | 学時 |  | かごに | ご |
| せ | を枈をり | そ議館 | 習45 圭 |  | せ出定 | 案 |
| ん | なえ | の棨 | 室分 |  | 下席定 | 内 |
| の | うをせ | 他審階 | 3 よ |  | さ頂緿 | 内 |
| で | 予迎え。 | 議 |  |  | いき笖 |  |

幸



 す
ま
ち
が
え
き
き
た
高
を
少
し
す
修
正








 で
す
ね
と
$\vdots$
$\vdots$
か
が
あ
$\vdots$
ま
す。
ア
フ
り
力
の















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


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




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

は日る当発といを遠川旧ら提は「直 9 9 管距病病35南で村そ供医とを土月し理離院棟ロキ三す先の し師いし曜かたすのつ部離陸か生後 てがう火百ら。る238門れ診しはは い手ス曜の月負常力床をた療 た薄ケ日午1担勤所 借登所 だなジに後回が医にがり米㠶 けのユはが少師管再受市再 まで」自ら車しの理開け立開 ずすル院曜でで疲先じま 6 ねした食す診の曜軽が分し月やた そ事。察朝日く目散だにまめ れと土をまのなにし以宿（しで夜れ見 こし立療同外泊日て日にばえそ志志所町 は所曜い・出－てれし津のか
$\begin{array}{ll}\text { ど } & \text { の } \\ \text { の } & \text { よ } \\ \text { よ う } \\ う & \text { に } \\ \text { に 診 } \\ \text { 支 療 } \\ \text { 援 体 } \\ \text { さ制 } \\ \text { れ } \\ \text { て } & \text { し } \\ \text { い } \\ \text { る }\end{array}$



大
震
炎
発
生
当
の
公
童
津
病
院
は


まい石まこ校5 しる巻しこの月 たの日たで一に ・を赤 ○軽室石 こ知病次症を巻 のり院にの借市時－のネ方りの は 7 外ッの救中 テ月来ト診護学 ンの軙で察所校持末部本避作参を門登難て同 でー た た担

当し会
当してがし



| が3高 |
| :---: |
| 好年校 |
| き 間 |
|  |
| し放の |
| た送タ |
| の部 |
| でブ |
| し |
| －だ動 |
| 機 |
| 械 |
| い |
| い |
|  |


|  | $\begin{aligned} & \text { か か } \\ & 5 \text { 父ら医 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |
|  | ら父ら医自が師 |
|  | 然医すに |
|  | に師かな |
|  | ，だいろ |
|  | そつ |
|  | うた |
|  | 思の |
|  | っで |
|  | て |
|  | い付 |
|  | ま属 |
|  | し小 |
|  |  |
|  | 中 |
|  | の |
|  | 頃 |




のこり最んながの
地 できし い呈休
し
さ
を
を
感ま
じ
た



## 3


でいつきいは
口読モは医学け事が すとけ上る持座座書デ大学もる故親 いてが宮つ右右のル好研工かにか うーり城てのの一にき究べら遭ら言七小県お銘銘つしな所レ：つ禁葉転法のりとをでたのをス：，た止 がび師おまい教す新で設ト，場さ

ム敗ず と 戦 ず，お ふ
敗大高 畿ハはがに高で第
そ しす府に畿会出川定利に高 てるたはに近代コ大に場高しし1 シ 校 のケは，至畿表1会出は校また対 に転転1守終る三のルで場逃にしこ0 ドコ機ス備盤ま位清ドはすじ 1 たとで校 ノ は かのまで風勝 3 くれの紅了海月

## 男子ソフトボール部

 あかり白し高た戦にが惜な末りら1戦ま校後京ない敗が兵しをり徒式しソ 6 行は主野まフ明実体球ずト石 きの練経そ，は，『

|  | 選 |
| :---: | :---: |
| 男 | 抜 |
| 子 | 大 |
| $\bigcirc$ | － |
| 卜 | 会 |
| ボ | 出 |
| 稲 | 場 |

行し量を練た わた失守習 れ。点り試 たチしき合但 1 てれに
 で胹で南 「にタ戦以試姫決日惜は陽近 1 で内合路勝生 で


[^0]


境トにき 10 着のきにしかにすな人関た のが日－名3実伝ま県たな出。ど戦谷中3々人の年に統し大がか場男3で文新 で面練に部生受をた会秋勝し子年出梨于 すと習愛員がけ3。会のちてに生場•， がいにさで引継年卒勝新き以おの頁いム決励れ活退い生業ち人れ来い力30ノで男決んる動しで，生進戦ず団てをペ谷臨ま女しで者し いい 2 がみで苦体は引ア愛んた試ス のていにて現ま硬 －なのきます子
軟 いテこす。20
式コニと式コニを気名 テトスを気夺
ス環 1 標 利 子

年生い活個いで3思は䋛中気秋 て 1 強が体し全って張に播大ま年强見戦て会全て賞女会す。生明えときで大 号て見見で が高てもまな会まる個は
 し生
く最
ま後
た試
誇合
り名
にで
思きた
まし
すし
まし
ま 嬉





平
$\qquad$
1
平

## 成

## 27






た憶か利年総べ戦先ておの準た決た にけし敗体スで取ばい成々も勝っのまり残る，れにトはす全て績決のま県思すま る執べ続お林梶る国，を勝ので総いがし試念スけてしと原も大小残で第進体を，た会生た同平 を気16いもう次り出末ま磨位育は䁍徒当新成生迫にた男結が返場織し学，育，し自初た 26徒を進清子果べさとがた園女英男い身はな年 た全出風団をス体残ト第う決ま校団校団々や怱持月 はにま校戦し8，示試勝たに体に体活るいち1
 し れした本にて，近晶個にな また本に，近态個本，戦トて敗てまま達じと部涂道部

ま女8 県戦体 し共に苠に戦新 たべ進大お優于 －ス出会い勝 こトしでて の 16 たは は女で結とも女高子は果いの子尾団 をうの僾㫫体東受悔 け， い新に優牙来結人お勝位大 た果大いし 「会 るに会てま男で最終でべし子男後わはスた個子


思
分
で
さ
$ら$
に
良
い
方
に
に
持
つ
て
い
こ
よ
す身
を
成
等
さ
世
ま
す。
そ
の
よ
う
に
分
を
自柄
を
悩
み
考
え
る
そ
の
取
$り$
組
か
自
分
自 た
あ
は
ど
$う$
$し$
た
$ら$
$い$
$い ~$
の
か
と
し
う
事




今
年
は
絶
対
に
賞
苃
獲
つ
て
県
会
に
平
成
26
年
12
月
26
日
舞
台
に
立
た
8
人











昨
年
の
先
輩
ち
の
の
震
を
後
韭
た
ち
が る。
ア
シ
サ
ン゙
ル
コ
シ
ス
ト
東
播
区二
画
か
ら
雔
に
に
似
た
慜
が
起
こ


輔

期がそ日 総行らの目々体 し ，䧩標の努自 すれさ達力分 かの成をたた あ精進楽にで を


## 




米
寿
の
会

イラスト・安藤 勉（中18回）


中津勉
め山和勉久次福龍正田納の羊新㪯釈隆實皆新橋考隆中 程以本俊植尾中责清植和 18 回水弘回東杕焕

畧三松中
二田原 17
，中信回敬久隆篤安称清－島 藤


$$
\begin{aligned}
& \text { てい彼らたが筦席 } \\
& \text { いた岸い清書文克とな } \\
& \text { るだに, のか心なお } \\
& \text { い床掛鄧とれ 経 つ } \\
& \text { たの軸石誖てをた私 } \\
& \text { 久間に如話い久事 } \\
& \text { 納にしとりた納で } \\
& \text { 氏掛, の, だ氏恐 } \\
& \text { 更て春こ手いが本たらだ } \\
& \text { 竹ない更な彼と本はたら第をが } \\
& \text { 内るる岸早18和書坴 } \\
& \text { 信長記お速紀に紙体テ } \\
& \text { 六寿念盆装に活若書ブ } \\
& \text { 記願品を秋て躍心れで }
\end{aligned}
$$

下頃人 代な子ん此年の さに 」あのり守どの1空 い考12れ方ま爆ん空月襲 そ人かなし弾窨競19も てがららたが龖で些始 い集 70 よ 。広も亡でま す。り，ご後島しなた。
様平を会を事生投世た生の気 27 成き思開活界をでそ 空気 27 き思は さ でそ 4 年ま襲



 り
合
う
と
を
楽
し
に
に
星
頃
健
康
に
気
を欄
か
増
玄
ま
す。
時
に
は
又
顔
を
合
わ
せ
語





 た。皆
な
な
か
和
し
て
若
き
昔
の
気
分
に
浸
b
ま て
頂
き
濱
校
唇
の
明
中
の
校
歌
発
声
に



び行ての学ないた も成配 か事き展習れ思企今と 26 だ思 けとて示のばい画回，年っい たしいや様人出をは無10たが
手を1趣振さ 。寿催日足い手互発•返こ春念る同で型 はい耇習ると時忍こ窓通台別にないのな代とと会り風 に知ど事もがのしがは過襲
参とかかと喜しょった。名の影 を記生作生と楽と 加しが


## 山 <br> 﨑 <br> 英

喜
㬰
記

## 念

教
散
同て気によ
り付の多
多
なのの絵て負会校窓く持」う後，きはく残り人写画，担残
年始後まっ
楽に後 門 に援 しで が締
ら あ た出る共る

を
な
な
い
が
主
方
家
族
介
介
護開
雔
し
に
少
ず
つ
寂
く
な
る が
ら
布
庿
答
中
中
体
調
良
も

今
ま
で
知
$ら$
な
か
つ
た
$\vdots$
と
話
題
に

手期
荎
复
詩
集
思
$\vdots$
あ
出 こあ 出があっの

 て
く
れ
た
の
が
嬉
か
か
た
だ
す間
ぼ
ど
皆
オ
シ
べ
り
を
あ
て
聞
き
入
〕
偏
号
ず
静
分
な
荖
後
の
生
活
話
地
域
の出
席
た
人
は
最
侁
先
後
は
出
世
た
た
に






師
良
き
友
の
ご
亘
福
を
祈
乙
黙
梼
を
さ
 と

 が
同
期
生
の
方
は
57
名
㚣
性
26
名
男






本（ （

無｜亦 才分府




 し
た
先
生
抒
気
で
口
調
そ
し
て
最
後
の
言
葉
は
次
$\vdots$
ま
た
来

た
が
こ
れ
が
何
と
ご
病
気
と
は
思
え
な

る Ł
年
に
は
盛
に
に開
催
し
た
し
の
こ
と
な 19（1）











 を
た
だ
だ
た
た
報
告
そ
れ
に
関
連
て
て
年









武


会り団明解生での
約場員中て勂い簐人は しはの学い輩人は1第表現最一植校まな生単ル 2 の際高段田歌すらのにをの差先潮と建を场を先恩送人は先 の盛夫声最は達師 うち君高後のと年してにる順 ち上がらはお出し生頂船も頁不終り，に明葉歩をたすの気 わ，ル謳石でま云こる異し ま年音，校って関で々同ス生 し後頭旧校たき係すに音ピ
•再取援•理人だ



 の
コ
1
$ラ$
ス
隊
か
昔
懐
し
し
い
歌
を
披
露
る君
亦
林
正
明
君
等
ギ
多
演
奏
年
性
陣

次
を
修
学
旅
行
等
で
緒
だ
た
た
高
校
2
年





| 高 |
| :--- |
| 校 |
| $=$ |
| 干 |
| 五 |
| $⿴ 囗 口$ |

還
暦





福

本
明

彦


 Htar ${ }^{\circ}$

な
る
次
予回
定 は
で 4
す年
•後
て合








安
先
生
に
乾
杯
ご
発
声
を
願
し を め
喜て
び
合参
加
輪者
か も
見多
ら数
れ あ
ま り
し会
場
各
所
に
再
会 め 物
て 足
の
参な
加 い
者 参
も 加
多者
数数
あ な
り な
会 り
場 ま
所た
に が
再
会 初
高ク
徳
先真
生
柴に
原設
先定
生結
安男
先し
生
の恩
師
を先思 の
思
か
が
あ
$\vdots$
開
催
日
程
を
ゴ
ル
デ
ン
ウ
ィ
 なの参に

れ 月先真
生
柴に
原設
先定。
生
結
安果
先し
生
の吉
恩 先
を生 ち
合
わ
せ
は
当
日
日
の
と
し
う
中
で
見
事



$\qquad$ がの
 て
し
し
し
思
ま
ま是
韭
近
$\vdots$
回
生
で
れ
れ
の
記
録
を
更
新
続
学
3
年
間
で
75
回
と
$\vdots$
数
字
に
な
$り$
ま学
年
主
任
は
勝
に
学
年
通
信
発
行
し






 ま
ず
近
い
で
で
今
回
の
成
記
含
盆 で
の
明
高
を
首
た
た
す
革
$?$
て
て
ま
す。明こ
高ら
記 で
録
を
を
持 65
て回
て生
ま
ま
す。
こ
れ
れ な
ま 所
 まて






 み
に
て
い
ま
す。

$$
\begin{aligned}
& \text { し } \\
& \text { な } \\
& \text { に } \\
& \text { して } \\
& \text { し } \\
& \text { ま } \\
& \text { す。 } \\
& \text { 再 } \\
& \text { 開 } \\
& \text { ぞ } \\
& \text { ま } \\
& \text { る時 } \\
& \text { を } \\
& \text { 楽 } \\
& \text { し }
\end{aligned}
$$

大
切
だ
思
い
ま
す。
5
年
後
10
年
後
$\vdots$
$\vdots$


一堌ご肘to


 ち
が
伝
わ
り
ま
し
た
講
堂
で
の
行
事
後
に明
石高
校
来
て
良
か
っ
た
と
し
う
う
持 で
䝺
し
ま
た
た
明
石
高
校
が
好
きだ
だ



| 案締實状 | 蒂實 場 星 |
| :---: | :---: |
|  |  |
| の 7 六 | 六 恵平 |
| 送月 | 月 比成 |
|  | 寿 27 |
| 付末 | ガ年 |
| 報 |  |
|  |  |
| に 事ヤ |  |
| 同 |  |
| 封 |  |
|  |  |
|  | －シス12 |
|  | 込 $\underbrace{\text { a }}$ 時 |
|  | s |
|  | 制 15 |
|  | 時 |

て決 い務でび受すこ数の援にら戸
い定次と局振か付るの 20525 金本向の大平 ましに考で込け時こ資名 \％と部け伝学成 す。ま，元自用，にと金分をしかた達東 27 し本ま疆紙同にををの支てら協事京年
 の度 ${ }^{\circ}$ 本ごが費定年○す年伝をの甲月


出てるき合会令金を後をて年開
席以卡 よ後は费後と受實た 同 度催役
期のに通し旦えス，こて総使り納公支部 命本部を
じ通 た事場呼会用り，者費攱 催か神



明石高校資料館 総会会場


$044+50 x$


美
術
科
展
で
も
900
ほ
ぼ
の
来
場
に
ご
高 し
く
今
年
で
第
30
回
を
迎
そ
た
明
石
高 ま
た
現
役
高
校
生
活
躍
年
条
素
晴
5 if $\Omega$ Htor
以
上
作
品
俗
展
さ
れ
る
記
念
き
き
き美 した







幹僱 監会許副副会事問 䇿計䦨会関茜会会

フ岡佐井津東阿稲谷築村藤上村 随葉本秝若奈江
干津里恵陽敬秀
名子子子子鿆昨展研智
高高高高高高高高高
395239403939444438
回回回回回回回回回

平
成
27
年
度
喬
窓
羔
術
科
部
役
表


原田の森ギャラリー会場



野
球
部
O
B
会
野



O
B
会
会
長
交
代


PL学園高校OBの桑田真澄さんも出場



写真左から 池内／大塚／藤村／穐原／木村／木戸／大皿／吉川会長 各氏








パだバでか時 やてた名名生なま出り7顔に加バBB す な
｣さすらよまり1。の全のそれた来ま名まをは率ル総会今。O干 シいでな50りたい年こ合員祝しば明れし たた見96もを会歓年

 チ年てでバの土いが過名いOがし来達本度OくカOい親事3
 が特のエチもは兵にでテヌ行明庫 50 －ィでつ高県才度 ノ言て体 で । 覗につい育 3 バいとたま館連 ノてんらすで覇のみだ年 ${ }^{\circ}$ 午全 1くンし手六

て高
い
く あ
の
で
す
な
な
あ
な
いつ し 12 告


O 支
支
会 も動て
告再
を 開

いに
たな
き ま
ま し

$$
4
$$

活周 和

## 田 直 樹 高 28 回 <br> 田 直 樹 高 28 回 <br> 田 直 樹 高 28 回

（|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |



でい杯しにる員め，よ部 O 思 B のとし全近中桴晅各目援競年50 すく努てO環が，り員 B 今 心思を種いた全畿長学現例各種援競年 50 周明 －つ力，B境頑現一のと後ま喜目うがイイ距園役の表と他場主年石




[^1]

$\begin{aligned} & \text { 藤 } \\ & \text { 并 } \\ & \text { 幐 } \\ & \text { 君 } \\ & \text { が } \\ & \text { 優 } \\ & \text { 勝 }\end{aligned}$
特 3 準優
別 優
賞位勝勝
杉最台台藤
山高岸崎村
齢
清参區喜三
中者第第高
$\begin{array}{ll}20 & 303013 \\ \text { 回 回回回 }\end{array}$


ま 2 早 集
せ人く合な んは写っ帰写お

ったに記
い性－念

楽
袁
を
散
し
て
少
し
早
縕
葉
を
愛
で









 ま

 ま
た
旦
本
球
思
名
投
手
対
峙
す
る
ビ
デ





 かく州





同志社大学


立命館大学


武庫川女子大学


大阪市立大学


関西学院大学


関西大学

 いか組か入の隻な












[^2]入しせ宕え美
明


## ようこそ明高へ！

桜が咲き誇るこの季節は，ご尽力 いただいた先生方との別れとともに， これから明高で活躍いただく先生方 との出会いの時でもあります。

創立92年を迎える母校は，伝統校 としての良さと同時に，改善すべき点も多々あるのではないかと思われ ます。新たに着任いただいた諸先生方に新風を吹き込んでいただくこと が，母校の飛躍•発展につながるこ とと思います。在校生（後輩）への ご指導，よろしくお願いします。



平成 26 年 度 決 算 報 告（平成26年4月1日～平成27年3月31日）


平成 26 年 度 事 業 報 告



|  |  |  | 同窓会役員 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 茨木 | 智（高 8 回） | 安藤 博美（高 7 回） | 福本 | 明彦（高30回） | 中下 将太（高63回） |
| 竹内 信六（高13回） | 米澤 | 淑介（高12回） | 伊藤 雅子（高 7 回） | 吉田 | 信次（高31回） | 小柴 智弘（高64回） |
|  |  | 宏（高14回） | 石井 清隆（高 8 回） | 三木 | 翔理（高32回） | 櫻井 拳人（高65回） |
| 副会長 | 松本嘉 | 代子（高16回） | 堤 明（高9回） |  | 義弘（高33回） | 山内 圭哉（高66回） |
| 安藤 勉（中18回） |  |  | 小山 孝治（高10回） | 堀田 | 健一（高34回） | 平田茉有香（高67回） |
| 嘉藤 弘之（高15回） | 学年理事 |  | 藤原 博（高10回） | 井上利 | 可子（高35回） |  |
| 伊川美智子（高16回） |  | （中 1 回） | 柳瀬 弘（高11回） |  | 景教（高36回） | 兵庫県庁支部 |
| 和田 直樹（高28回） |  | （中3回） | 佐々木伸一郎（高12回） |  | （高37回） | 田中 敬一（高26回） |
|  |  | （中4回） | 西川 真澄（高13回） | 西川 | 昌宏（高38回） |  |
| 常任理事 | 松岡 | 謙治（中 5 回） | 井上 健（高13回） |  | （高39回） | 神戸市役所支部 |
| 今村意一郎（高16回） | 䅖原 | 勝美（中6回） | 谷川 博男（高14回） | 北山 | 力也（高40回） |  |
| 佐々木卓郎（高18回） |  | （中7回） | 谷口 卓海（高14回） | 梅田 | 光一（高41回） | 明石市役所支部 |
| 長塩 知子（高18回） |  | （中8回） | 手塚佳世子（高14回） |  | 正晃（高42回） | 前田 豊（高29回） |
| 岩澤 武（高19回） |  | （中9回） | 津野 弘子（高15回） | 高雄 | 正臣（高43回） |  |
| 藤丸 達美（高21回） |  | （中10回） | 岡本 建二（高16回） |  | （高44回） | 淡路支部 |
| 田中 雅子（高23回） |  | （中11回） | 奥田 寛（高17回） | 本田 | 学（高45回） |  |
| 福本 明彦（高30回） |  | （中12回） | 佐々木卓郎（高18回） | 藪内 | 健吾（高46回） | 東京支部 |
| 吉田 信次（高31回） | 前川 | 利一（中13回） | 岩澤 武（高19回） | 西山 | 武（高47回） | 野呂 良久（高14回） |
| 驚森 智美（高38回） | 浅田 | 正行（中14回） | 井上 利夫（高19回） | 澤田 | 雅文（高48回） |  |
|  |  | （中15回） | 川井 功一（高19回） |  | （高49回） | 美術科支部 |
| 監 査 |  | （中16回） | 尾谷三枝子（高19回） |  | （高50回） | 鵸森 智美（高38回） |
| 加護谷榮章（高7回） | 中尾 | 和一（中17回） | 池田 隆行（高20回） |  | 純司（高51回） |  |
| 草川 雄二（高11回） | 安藤 | 勉（中18回） | 藤丸 達美（高21回） | 木村功 | 太郎（高52回） | 事務局 |
|  |  | （中19回） | 池内 満（高22回） | 小島 | 一朗（高53回） | 木下 裕一（高15回） |
| 顧 問 | 杉山 | 清巳（中20回） | 南谷 雄司（高23回） |  | （高54回） | 吉田 眞司（高21回） |
| 永井 邦治（校 長） | 竹原 | 學（高1回） | 高木 文雄（高23回） | 橋本 | 真彰（高55回） | 本城紀代子（高25回） |
| 前川 利一（中13回） | 浅田 | 博（高2回） | 田中 雅子（高23回） | 村中 | 裕（高56回） | 寺口 吉行（高34回） |
| 岸本 揳（中19回） | 桃尾 | 行男（高3回） | 河合昭彦（高24回） | 西角 | 千尋（高57回） | 角野 友昭（高42回） |
| 越智 聰明（高 1 回） | 渕上 | 初美（高3回） | 瀬川勝太郎（高25回） | 山本 | 芳行（高58回） |  |
| 秋山泰治（高 1 回） | 赤松 | 信（高4回） | 上山 宏（高26回） | 佐藤 | 匠（高59回） |  |
| 松本ヤス（高 2 回） | 向井 | 勝夫（高 5 回） | 永井 邦治（高27回） | 竹内 | 裕貴（高60回） | 本部役員及び監査は |
| 清水 正孝（高3回） |  | 和正（高 6 回） | 坂東 英敏（高28回） | 和田 | 亮磨（高61回） | 総会で承認いただく |
| 浅田 弘子（高 6 回） | 高徳 | 雄三（高6回） | 小椋 利雄（高29回） | 西山 | 直幸（高62回） | 予定です。 |


| 生 | 誇 | 会 | 嵩 |  | の | が | と | 進 | そ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 貝 | 校 | ま |  | 明 | に | 路 | た |  |  |
| ま | 持 | し | 同 | た | 生 | 石 | り | 進 | れ |  |  |
| す | ？ | て | 窓 | た | と | 高 | ま | む | 違 |  |  |
| －う | て |  | 会 | 明 | と |  |  | － | $\frac{\text { 涟 }}{}$ |  |  |

明高36回生同窓会開催

日時：平成27年8月15日（土）
時間：15時～18時（受付14時15分）
場所：ホテルキャッスルプラザ（西明石）
会費：8，000円

開催実行委員：浅田，浅野，浅野（財田），石井，石下，入江，榎原，大倉，金谷，
小坪（丹治），小引，小引（小林），
高島，長澤（坂本），松尾（野島），
橋本（豊根），藤澤，山下，米根

住所変更等は，
女性 akashi36girls＠gmail．com 高島，
男性 akashi36boys＠gmail．com 榎原まで。












 KHentortor












採收スレバスグ耕耡


夏休ミ中ハ每日当直教員指導ノ下二奉仕作業ヲ行フ雜草菱除キ


ピィピィ聞エルゾ
卵乎卵廿日目


罐詰作業四年農科生


ヨイサくト庭樹／移植


建築ノ手傳 屋根ふき

## アルバム「労作生活」より

労作生活とは，初代校長山内佐太郎先生による明中教育の特色であ る体験労作の教育の中で名付けられたものである。

この作業教育は頭脳の養成に力をつくすと当時に，頭脳活動そのも のを我々の全身に表現し実行するように導く教育であった。
昭和3年度から全校生に作業科を課し，農業園芸実習地や農業館
工業館などの設備も整備され行われた教育は，今日の「勤労体験学習」 の先駆けとなった。
表紙裏の蜂蜜のラベルはそこで生まれた自疆ハチミツのもの。



[^0]:    稲
    垣 部

[^1]:    聡
    高
    30
    回

    ## 

[^2]:    横
    美
    術
    科
    の
    思
    い
    と
    想
    い
    $\begin{array}{cc}\text { 横 } & \text { と } \\ \text { 山 } & \text { 想 } \\ \text { 正 } & \text { い }\end{array}$

