# 自数会だより 



第24号

## 明高に新風を




 せ
で
た
が
明
高
に
来
た
い
思
う
生
徒 た
結
果
し
し
て
定
を
割
る
と
と
あ
b
ま

 き
ま
し
た
し
か
し
な
か
ら，
3
月
の
の
複
志定
に
に
対
し
て6
名
の
出
願
を
得
る
こ
が
が げ
を
も
ち
ま
し
て
28
年
度
入
試
ば
は
名
の究
類
型
定
割
れ
の
の
対
で
し
た
お
か が
し
ま
す。
着
凭
し
て
靠
緊
課
題
が
理
数
探









待
て
し
ま
す。
い
ろ
ん
な
¿
そ
で
生
達


 い
思
し
ま
す。
方
本
校
学
校
事
は



試
験
の
出
願
率
も
高
ま
り
ま
た
た
指
定
校







## 記

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


|  |
| :---: |



平
成
28
年
度
総
会
の
ご
案
内
開
 n

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ort |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| NH $\sim$ T |  |







部
に
出
場
シ
シ
ラ
ク
ラ
ス
35
35
45
歳

お夏にでち ムプ及日卓創た
いもあしに3 でしし本球設が錦卓 し蛇った食号あべ競で部じ城球 か口た。堂館つル技はをて 4 中を つが一練を北たで人手選い歳学始 た結列習なのと活口軽びた上校め の露に後つ三思躍もなまこの時ら が紫並そた角いし置スしと兄代れ忘るんの建池またくポたもがはた そほだ北物とすご運っと蛇側が戦り而り明球は れ冷口の卓動 またの武球場 せ ん て て道場の間本のと練で当水の習


り歳 Ho し時業と全 たの後が員同もでが窓 同き知 に公まり は間たし 60 の




$$
\text { Ethto }{ }^{\circ}
$$












最最

不そ続持秘問し診きろ ご可の的の訣題かしまか夕健髪欠たにたとはしたしらバ康の でめ運めいないとた身コそ毛 すに動野うくそこが体こうは ね



イラスト・安藤 勉（中18回）



い別う
員全の
まよの乾
を まれ間大変応で責下祝し た惜過和援校中の
 よ
う
感
じ
つ
つ
思
$\vdots$
出
話
に
花
を
咲
か
せ

亲

会
る

員
前
室
で
記
念
真
撮
影
復
司
鍺
 し
し
ま
し
た
大
変
口
ケ
1
シ
ヨ
ン
の
良
喜
寿
記
念
喬
窓
会
平
成
27
年
5
月
22

日 | 高 |
| :---: |
| 校 |
| 九 |
| 回 |

## 


 $屯$
$ら$
い
ま
た
た
そ
う
言
い
な
か
ら
太
極
拳
会
話
を
楽
ん
で
頂
く
為
に
部
屋
両
側
に紹
な
は
無
に
し
て
懐
か
し
友
等
$亡$
の
 を
出
来
$る$
だ
け
沢
山
の
方
々
と
話
話
し
を
し
て り
し
た
今
呂
は
は
時
間
の
限
ら
れ
た
時
間 －ポか
 は増減が テ
ル
明
石
で
2
年
ぶ
り
に
開
催
ま
ま
し高
11
回
生
同
窓
会
を
市
内
グ
リ
1
と
ヒ
ル
ホ



大

林
省
三

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

大
 を
ハ
ク
に
む
う
度
写
真
を
撮
り
再
会
を
歌
を
合
唱
会
を
終
し
ま
し
た
舞
子
ビ


 の
時
期
は
3
年
後
傘
寿
80
歳
高
次
の
世
話





戴
た
り
仡
仲
間
の
京
の
名
誉
授
で
後
期



演
奏
に
聴
き
入
た
た
ま
た
人
人
ビ
シ ン
幻
想
即
興
な
な
ど
6
曲
の
見
な
た゚
ァ姿
で
挨
拶
I
写
真
小
小
智
1
さ
ん
の
シ
ョ
パ
䘠
姫
路
城
か
か
$\vdots$
の
黒
官
兵
衛
ど
き
に の
司
会
始
ま
り，
逝
去
さ
れ
た
同
期
に
用
た
参
加
者
情
報
葡
な
を゙
を
狏
施
た。

 て
い
る
（林）
サ
ラ
ト
殿
に
依
頼
て
運
営




 た
镨
の
姫
路
城
を
ハ
ク
に
ホ
テ
ル
日
航



[^0]ほ
 によ ぞそで
















 れ「NンNo






杯

体
は
思
に
任
せ
ず
口
だ
は
は
変
お
ら





利
雄


す見高し か生節初も位で鳴に1者いそ名屋度たりの本がぶれ3さ西高 てはて私つと目め学でクもな回がひの簿金もだ出陰当りりま 9 れ明 36 終校く一思がた再でて年はラあるで多と時やち実く来にに，にし名ま石回戦則れ人つ明で会1で全会スりとはく時間案や行よるは楽話会たのし生記 むたのた石す。で3 ，体う会まい収てでも内ん委うだ，ししう。同たホの念

 な事して明学 に同いのつブ今い 2 真参楽成



之


中が も
で的 所記ン会りため
でえの歳母を念ケ はのでを校移写楽なすくでし真

し

いも

$$
\begin{aligned}
& \text { いもまてご時影 } \\
& \text { このたもし間の }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { このたもし } \\
& \text { とで共消た間 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { と } \\
& \text { や } \\
& \text { 辛 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 辛 } \\
& \text { い 合 }
\end{aligned}
$$

$\qquad$ す
交
姿
印
象
的
で
た
た
そ
の
後
同
窓

 だ
き
旧
担
任
団
ス
ピ
1
チ
と
進
な
ま






$$
\text { H6ta } 0^{\circ}
$$

|  | が |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| い | 見 | た | 支 | 至 | ら | 学 |
| る | 守 |  | 援 | る | 校 | 中 |
| と | $\bigcirc$ | 大 | を | ま | 内 | か |
| い | て | 勢 | い | で | 設 | ら |
| う | ＜ | の | た |  | 備 |  |
| 安 | だ | 先 | だ | 多 | の |  |
| 心 | さ | 輩 | き | く | 桩 |  |
|  | 万 |  |  |  |  |  |




松
村
为边
高
高
68
回
社
山"む制to
 り
支
え
て
い
け
る
よ
$う$
努
力
し
ま
す
の
で
今 て
の
役
見
を
果
た
し
後
輩
信
成
長
を
し
か
支
え
る
側
に
立
の
だ
と
思
$う$
と
自
然
背






関東圏明石高校OBOG懇親会にて た
た
た
き
関
東
巻
て
活
躍
さ
れ
て
る
る高 協
38 力 8 力 高 美


費のす納 皆
入
に
も
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
伿
 し
て
で
頂
け
る
よ
う
趣
向
を
凝
$ら$
し
ま
し
た た
だ
け
な
か
っ
た
方
に
も
懐
か
し
く
ま
た
楽











阿随金属工房 工場見学




 か
ら
も
平
成
17
年
に
岡
态
郎
記
念
現
代
 ま
す
y
a
■
店
で
会
を
開
ま
し
た。
突

 そ
そそ
そ
れ
人
生
中
中
培
っ
て
き
た
経
験
後


| 平成28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10回総会を開催いたしますので，多数 ご出席いただきますよう，よろしく お願い申しあげます。 |  |
| 記 |  |
| 期日 | 平成28年6月26日（日） |
| 時間 | 13時30分より |
|  | （受付は13時 から） |
| 場所 | 明石高校 資料館 |



高校39回 棚田康司氏の展覧会へ



更
な
る
明
高
ブ
ラ
ド
ト
を
創
り
ト
げ
て
い


一傫系㠶to ${ }^{\circ}$ と
は
後
輩
と
し
て
も
貴
重
な
体
験
な
な
た
た

ら会永









回
生
以
67
回
生
ま
で
の若
華
世
代
の た
昨
年
は
1
1
0
0
名
近
$\vdots$
出
席
者
和
あ
た
た
の








## 関 <br> 東 支 部 <br> 東 支 部 <br> 東 支 部


含
め，
総
会
墾
親
会
開
侮
方
法
そ
の
 し
た
が
こ
の
会
た
た
に
尽
力
し
て

秶
第
す。

$$
\begin{aligned}
& \text { で } \\
& \text { す。 } \\
& \text { 标 }
\end{aligned}
$$


内
自
鲄
会
会
永
茾
琞
高
等
学
校
か
ら




 は
現
湖
特
に
若
世
岱
の
頜
が
年
名
減


 と
そ
で
す
が
諸
般
の
事
に青
に
り
今
今
会
を
ホ
テ
ル
北
野
ラ
サ
サ
六
荘
で
開
催
し















喜
く
思
$\vdots$
て
お
り
ま
す
方
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
駆
け
け
け
て
く
だ
さ
る た
方
の
中
は
は
徳
島
県
愛
知
県
な
あ
遠
 た
41
名
の
方
名
を
は
じ
め
実
に
た
」
さ
え
の た
会
場
は
は
演
に
に参
加
し
て
だ
さ
さ
っ




れ い
ご
声
援
頂
$い ~$
て
お
$\vdots$
ま
す
皆
様
お
お
か
げ
東
播
春
楽
連
盟
虽
爱
賞
る
を
が
で

き | る |
| :--- |
| 順 |
| に |
| は |
| ふ |
| す |
| か |
| に |
| 及 |
| は |
| な |
| か |
| な |
| む |
| む |
| の |

 ト
東
播
会
で
も
$ク$
ラ
リ
ネ
＂
ト
5
重
春
が
金 し
た
ま
た
各
の
ア
ン
サ
ジ
ル
コ
テ
テ
ス
 を
受
賞
た
屯
の
の
惜
し
し
県
会
に
出夏
吹
桼
楽
ン
ク
I
ル
東
播
会
ば
賞



$$
0
$$

の
奮
に
に
期
す
る
る
あ
で
す。
縊


挨
㨫
を
受
ほ
ま
し
た



硬
式
野
球
部









 し










## 加 三

$\qquad$










前
田

$\qquad$
登 か 園 跡 森


















## 

井
上
昌
俊

| フ．ソ UV |
| :---: |













同志社大学


立命館大学


武庫川女子大学


大阪市立大学


大阪府立大学


関西学院大学


関西大学


バスで出発
 $\qquad$ さ い
ま
す
今
後
と
も
自
分
を
信
し
て
頑
張
て
て











|  | れ方い校 80 |
| :---: | :---: |
| せ 語 | 五るにたの周明 |
| んり | こ多折節年高 |
| が出 | 出と大に目 ，出 |
|  | がなは節そ身 |
| 永ば | でご，目し者 |
| 年切 | き援明のてと |
| 受り | ま助高事平い |
| けが | かせをを業成う |
| 継な | んい愛に 25 |
| が | たす参年 |
| れ | だる画ので |
| て思 | い自さ 90 㓣 |
| き い | た 彊せ 周創 |
| た出 | こ会て年 |
| 明は |  |
| 高 尽 | も皆た，缸 |
| の き | 忘様だ母年， |

中
で
伸
び
伸
び
と
仕
事
を
さ
せ
て
い
だ
だ
き
校
時
代
教
そ
て
た
だ
た
た
先
生
方
数
名 お
世
に
に
な
ま
し
た
着
任
た
頃
に
は


ま
永受












退
職
近
つ
い
た
ま
ま
自
分
の
漢
の
塐

伝
て
步
き
ま
っ
た
明
琞
高
校
は
す
ご
い


卓
越
て
$\vdots$
る。
こ
の
部
を
会
の
名
前
し

「ごわが。



こ $6 \because^{\circ}$
世
界
を
た
」
た
数
行
ほ
ど
漢
文
で
琴
出
さ紀
元
前
の
中
国
は
こ
よ
よ
な
微
少
な
愛
の





 は
彼
が
何
し
か
し
生
き
し
て
ほ
し
と


今槑「お。


号
言
た
た
す
る
る
母
親
は
そ
れ
を
聞
く
や あ
の
将
軍
が
だ
$い ~$
だ
い
だ
1
い
好
き
っ
し
と


 た
と
き
母
親
に
か
あ
ち
や
こ
な
な








## 明 槀 棱 で の 年 年

役立
こ
か
が
で
き
れ
ば
し
思
て
し
ま
ま
す。 ご
区
区
し
ま
す
が
こ
れ
か
も
明
高
に様
々
な
思
を
を
も
て
の
教
員
活
活
こ屍
な
な
る
し
は
お
か
い
元
前
中
中
で
で
見
事
に苗
い
て
い
る。
見
橄
め


 か
と
で
あ
る。
そ
の
た
あ
に
国
家
の
愛 た
め
の
武
器
輸
岂
を
2
年
前
に
薢
禁
た
ば に
た
た
こ
の
同
し
政
府
は
平
和
を
守
る め
に
海
外
に
若
者
を
派
乒
る
る
を
を
吉
能


## 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。

旧制中学以来の伝統をもつ母校は，「おおらかさ」と「アバウトさ」が混在していることと思います。これ は開校以来の大家族主義の影響かも しれません。着任いただいた先生方 に新風を吹き込んでいただき，母校 がさらに飛躍•発展することを願っ ております。

[^1]


| 大 学 名 | $\begin{aligned} & 27 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 28 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 【国立大学】 |  |  |
| 帯 広 畜 産 大 |  | 1 |
| 北海道教育大 |  | 2 |
| 筑 波 大 |  | 1 |
| 群 馬 大 |  | 1 |
| 千 葉 大 | 1 |  |
| 東京海洋大 |  | 1 |
| 東 京 藝 大 | 2（2） | 1（1） |
| 富 山 大 | 2 |  |
| 静 岡 大 | 2（1） |  |
| 滋 賀 大 |  | 1 |
| 京 都 教 育 大 |  | 1 |
| 大 阪 大 | 2 |  |
| 大 阪 教 育 大 |  | 3（1） |
| 神 戸 大 | 5 | 1 |
| 兵 庫 教 育 大 | 2 | 2 |
| 奈 良 教 育 大 |  | 1 |
| 奈 良 女 子 大 |  | 1 |
| 鳥 取 大 | 1 |  |
| 島 根 大 | 1 | 1 |
| 岡 山 大 | 2 | 2 |
| 広 島 大 | 2（1） |  |
| 山 口 大 | 1 |  |
| 徳 島 大 | 2（2） | 3 |
| 鳴 門 教 育 大 |  | 1 |
| 香 川 大 | 2 |  |
| 高 知 大 | 1 | 1（1） |
| 佐 賀 大 | 1 |  |
| 合 計 | 29（5） | 25（3） |


| 【私立大学】 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 青 山 学 院 大 | 2 |  |
| 国 士 舘 大 |  | 1 |
| 芝 浦 工 大 |  | 4（1） |
| 多 摩 美 大 | 14（1） | 13（2） |
| 東 海 大 | 1 |  |
| 日 本 大 | 2（1） |  |
| 武 蔵 野 美 大 | 8（1） | 7（2） |
| 明 治 大 |  | 1 |
| 立 教 大 |  | 1 |
| 金 沢 工 大 | 8（1） | 5（4） |
| びわこ 成蹊大 |  | 2 |
| 京 都 外 大 | 1（1） |  |
| 京 都 産 大 | 7（3） | 2 |
| 京 都 女 子大 |  | 1 |
| 京 都 精 華 大 | 20 | 10（1） |
| 京都 造形芸大 | 3 | 2 |
| 同 志 社 大 | 3 | 20（1） |
| 同 志 社 女子大 |  | 4 |
| 佛 教 大 |  | 5 |
| 立 命 館 大 | 12（2） | 25（14） |
| 龍 谷 大 | 2 | 13（1） |
| 追 手 門 学 院大 |  | 3 |
| 大 阪 経 大 | 6 | 11（1） |
| 大 阪 芸 大 | 2 |  |
| 大 阪 工 大 | 27（3） | 9（2） |
| 大阪電気通信大 | 7（1） | 8（1） |
| 関 西 大 | 46（6） | 90（7） |
| 関 西 外 大 | 6（1） | 13（1） |
| 近 畿 大 | 68（7） | 57（5） |
| 大 和 大 |  | 13（4） |
| 関 西 学 院 大 | 41（10） | 61（3） |
| 甲 南 大 | 73（9） | 81（4） |
| 甲 南 女子大 | 8（1） | 43（2） |
| 神 戸 学 院 大 | 53（3） | 71（1） |
| 神戸芸術工科大 | 11 | 3 |
| 神戸女学院大 | 7 | 12 |
| 神 戸 女 子大 | 17（1） | 30 |
| 神 戸 薬 大 |  | 2 |
| 松蔭女子学院大 | 2 | 10 |
| 神戸親和女子大 | 10 | 11 |
| 武庫川女子大 | 29（1） | 35 |
| そ の 他 | 106 | 75 |
| 合 計 | 602（66） | 754（58） |


| 【公立大学】 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| はこだて未来大 |  | 1 |
| 秋田公立美大 | 1 | 1 |
| 首 都 大 東 京 |  | 2（1） |
| 金沢美術工芸大 | 4 | 3 |
| 静 岡 文 化芸大 | 1 |  |
| 愛知 県 立 芸 大 |  | 2 |
| 京都市立芸大 | 3 | 2 |
| 大阪市立大 |  | 1 |
| 大 阪 府 立 大 |  | 1 |
| 神戸市看護大 | 1 | 1 |
| 兵庫県立大 | 13（2） | 12（2） |
| 公立鳥取環境大 |  | 1 |
| 岡山県 立 大 | 1 | 1 |
| 尾道市立大 | 1 |  |
| 県 立 広 島 大 |  | 2 |
| 広 島 市 立 大 | 2（1） | 1 |
| 高 知 工 科 大 | 1（1） |  |
| 沖縄 県 立 芸大 | 1 |  |
| 合 計 | 29（4） | 31（6） |
| 国公立大学合計 | 58（9） | 56（9） |


| 倉 敷 市 立 短 大 | 1 | 0 |
| :--- | :--- | :--- |
| 国公立短大合計 | 1 | 0 |


| 文部省管軴外合計 | 0 | 1 |
| :--- | :--- | :--- |



| 専門学校合計 | 57 | 45 |
| :--- | :--- | :--- |

柶男分

今
年
特
筆
す
き
き
点
は
本
校
で
は
文


そ
れ
で
は
進
路
結
果
ば
ぞ
で


び
自
己
採
点
省
数
は
例
年
を
を

ち
が
韭
に
よ
よ
く
頑
張
う
ま
し
た点
を
置
$\vdots$
て
$\vdots$
る
ク
ラ
ス
の
生
徒
た

##  そ の 結 果 関 関 同 立 南 大 の 合

Nor or
 に
易
き
に
流
れ
ず
最
後
の最
後
，

合格 おめでとう！！

 は
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
先
で
期品



し結部昇戦束敗ろ場てあ新の行試月
た果残格で播退でとばと人選わ合に
 でりいず部りましたと会拿は会播と公九




## バレーがール部

重感
ら
桼
に
ま
す



顧
若
山
賀
世

## 陸上䇏挂部

|  <br>  <br> 率 喕 H E 画感 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


















 $\Theta$＝置人驱紧屏二：










## 

 $\qquad$












断退けのか」
 N二为to








































 －V傫ご此が
























篫
大
喜
な
自












 す。













平成 27 年度決算報告（平成27年4月1日～平成28年3月31日）


平成 27 年度事業報告

| 月 | 日 | 内 容 | 月 | 日 | 内 容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | 11 | 第23号会報編集委員会（第3回） | 9 | 12 | 第3回本部役員会 |
|  | 18 | 第1回本部役員会 |  | 12 | 第2回自彊セミナー運営委員会 |
|  | 26 | 第23号会報編集委員会（第4回） | 10 | $3 \cdot 4$ | 自彊セミナー「全統記述模試」（ 3 年生） |
| 5 | 9 | 第1回理事会 |  | 17 | 第2回理事会 |
|  | 27 | 会報第23号発行 |  | 17 20 | 自疆セミナー「全統センタープレテスト」（ 3 年生） |
| 6 | 6 | 第2回本部役員会 | 11 | $28 \cdot 29$ | 自彊セミナー「全統センターブレテスト」（ 3 年生） |
|  | 21 | 平成27年度総会（於 生涯学習センター8階） | 1 | 23 | 第4回本部役員会 |
| 7 | 10 | 第1回自彊セミナー運営委員会 | 2 | 13 | 第5回本部役員会 |
| 8 | 1 | 自彊セミナー「関西大学」見学 |  | 13 | 第24号会報編集委員会（第1回） |
|  | 2 | 自彊セミナー「同志社大学•立命館大学」見学 |  | 26 | 第68回生同窓会入会式 |
|  | 3 | 自疆セミナー「関西学院大学」見学 | 3 | 12 | 第3回理事会 |
|  | 7 | 自彊セミナー「兵庫県立大学理学部」見学 |  | 12 | 第24号会報編集委員会（第 2 回） |
|  | 9 14 | 自疆セミナー「大阪府立大学•大阪市立大学」見学自疆セミナー「武庫川女子大学」見学 |  | 21 | 第66回生成人記念同窓会 |



[^2]



デ校か午 知東プり れ5 た1機年過 も面1 少定る

ビのの線しさ経上゙，ことを度厳 さ1か地いい5こ市測に和は せ O 知を日る度の教事建3 れ 0 ら決本のの台竞業設年そ ば周なめきも通を会をさのの


山陽電車人丸前駅
プラットホーム思 し －
卓龺間
腮にく偉
に母偉子

3 を 7 地 のにメ現なにこ日 5 設 $\int$ を昭では1在い際と本度置8明和す古トのとしは標子し月確 $3^{\circ}$ びル明思明－準午てにに年 たの石い石明時線計同す ， は測教る今 は測教る今 こした授ため三 のたをめ天
観そ含京皇
即台の4等後名の位 の西の多の野記西のが野記
42 明満念 7 力中隆じし
0 月塾治て明 －にに博明鈑立高ま中䂭す子学市


| 4 及寝士石 | そつる | っいの |
| :---: | :---: | :---: |
| mぶ泊に教 | のそプ <br> 銘り | $\begin{gathered} \text { てまタ } \\ \text { いす } \end{gathered}$ |
| を詳ま天青通細り体会 | $\begin{aligned} & \text { 銘り I } \\ & \text { 板と } \end{aligned}$ |  |
| 過なし計は | の置の | こがの |
| す計 「測東 | 要加南 | とそ中 |
| る算そを経 | 旨れ側 | をの央 |
| のの依 1 | は－に | ご通を |
| と結台頼3 | 次そ一 | 存過通 |
| 果にし5 | のの辺 | 知地過 |
| ，経た度 | よ台お | の点し |
| 東緯・の | うのよ | 方のて |
| 義同通 |  |  |



昭和 2 年 明石デパートから北方向に明石駅，公園を見る。


昭和 6 年 運動場北 上水場の給水塔


昭和29年 フェリー開通


昭和 35 年 天文科学館


昭和 5 年 子午線標柱


昭和 29 年 お城から南方向，駅•淡路島を望む


昭和 31 年 国鉄明石駅•山陽電鉄明石駅（撮影＝木村時彦氏）


昭和 49 年 銀座通りと国道 2 号交差点


発行：県立明石中学校県立明石高等学校
同窓会（自疆会）
明石市荷山町1744番地


[^0]:    
    
    

[^1]:    
    最 し
    て
    $い$
    け
    た
    $ら$
    し
    思
    い
    ま
    す。
    晴
    ら
    し
    い
    出
    会
    や
    大
    切
    な
    学
    び
    か
    多
    々
    あ
    $\vdots$
    
    

[^2]:    

