## 自樋会だより



第25号

## あのとき 手をつないだ <br> あの人は今…









誇
る
伝
統
あ
る
明
碻
校
の
校
長
を
拝
命
い
た創
立
94
周
年
3
3
2
0
6
5
人
の
卒
業
生
を永
其
邦
治
前
校
長
先
生
あ
を
を
受
ほ
し
て


ご力
し
ま
い
$\vdots$
た
い
し
思
ま
す
す
で
宜
し に
に
明
高
校
の
更
な
る
発
の
た
あ
に
努築
か
れ
た
素
晴
ら
し
い
歴
更
伝
統
の
基
䬩
の


 の
明
高
生
に
も
是
韭
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
た
た
間
に
な
な し
な
の
生
き
方
の
偉
さ
で
す。
私
は
そ
か
$ら$私
の
言
$う$
偉
い
人
と
う
う
は
人
人
間
と偉
$い$
な
し
し
感
し
さ
せ
る
ば
か
り
で
す。 く
焦
を
な
さ
て
て
い
ま
す
本
当
に皆
さ
ん
評
僄
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
決
し
て
嗼
く


皆
さ
ん
ろ
ん
な
世
界
で
社
会
隅
を
照
 さ
え
そ
し
て
関
系
者
方
々
に
お
出
会
し




## 蓡夺 <br> 木き <br> 原克 <br> 洋芳




忌を





$$
\begin{aligned}
& \text { 秶 会場間期 }
\end{aligned}
$$

$\begin{aligned} & \text { 会 } \\ & \text { あ } \\ & \text { い } \\ & \text { さ } \\ & \text { さ } \\ & \text {（2）} \\ & \text { 議 } \\ & \text { 案 } \\ & \text { 番識 }\end{aligned}$
$\begin{gathered}\text { 生 } \\ \text { 源 } \\ \text { 学 } \\ \text { 習 } \\ \text { セ } \\ \text { 多 } \\ \text { I } \\ \text { 学 } \\ \text { 装 } \\ \text { 至 } \\ \text { B } \\ \text { B }\end{gathered}$

# 学校創立100周年『準備会』発足 

| ＂ | ／ | ＂ | ＂ | 委 | 袋 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 吉 | 佐 | 伊 | 嘉 | 蔭 | 竹 |
| 田 | 々 | 川 | 藤 | 木 | 内 |
|  | 木 | 美 |  |  |  |
| 眞 | 卓 | 智 | 弘 | 原 | 信 |
| 司 | 郎 | 子 | 之 | 洋 | 六 |
| 高 | 高 | 高 | 高 | 校 | 高 |
| 21 | 18 | 16 | 15 |  | 13 |
| 回 | 回 | 回 | 回 | 長 | 回 |

主
体
$亡$
な
て
て
作
業
を
始
め
る
 だ
き
充
実
た
頁
年
史

 1
0
0
周
年
ま
で
あ
と
6
年


委委积員長路佐木藤佐秝伯下本智敏淳雅卓思美裕一人郎高高旧教って | 高高旧教高い |
| :--- |
| 38 |
| 18 | 職 $^{(18)}$回回員頭回す

百関力生けい多み
 を
お
願
す
る
所
花
明
中
明
高
 は
も
ち
ろ
ん
旧
職
の
先
生
方
に
ご
尽 で
く，
特
別
頜
で
あ
る
現
職
の
諸
先 る
に
に
な
で
て
う
う
卒
業
生
頜
だ ふ
皆
様
ご
ご
協
を
を
な
な
か
進
あ
て
ま


料
収
集
執
筆
最
終
校
正
まて
緻
密
な
作
業
歴
更
わ
わ
か
や
す
く
正
確
残
た
た ま
す
明
中
明
高
誕
生
か
ら
歳
ま
で






イラスト・安藤 勉（中18回）


長
寿
の
15
人
を
祝
福
 かりJーか形
を少
変
え
乙
こ
伝
統
雔
を
を
䋛
続
せ
せ象
年
と
な
る。
理
事
会
慎
重
に
議
た
た
末

お前た
リ疆れ意辞者ご時不，息を出述代代記 おのを，所 に封お欠判ルし席1べ表で戻撮 し変る。高書送席明のと者モモたし出り影 $\circ$

葉
蕃した。
校はカ2020さ話後舎おで回回れして校土荒のの方花竞章産城勝川もが， の焼しの野㠃搔ら咲ブ きてい志れたで印拪をささ披えん。中は り自露はが出に学 オ自己得謝席は生

|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  |  |
|  |  |
| －兵 |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 舞 苗 田 羅 |  |
|  | 廿 |
|  |  |





 だ
が
同
臺
会
番
前
に
な
り
本
人
ま
た

気
の
自
主
張
も
高
校
年
生
に
に゚
レ
会
持
病
の
軽
重
競
合
い
¿
神
新
聞


$$
\begin{aligned}
& \text { 」人維人納男此一。 }
\end{aligned}
$$

\section*{| 佐 |
| :--- |
| 々 |
| 木 |
| 木 |
| 伸 |
| 郎 |}


\section*{| 高 |
| :--- |
| 校 |
| 士 |
| 二 |
| 回 |}




 た
世
話
の
集
い
で
総
括
慰
労
会
行
い後
日
11
月
22
日
に
今
畐
の
同
窓
会
を軍
営如思边心媩人 り
お
互
$\omega$
の
元
気
な
再
会
約
束
乙
お
お
開回
も
や
ま
し
$\vdots$
$う$
し
と
期
倝
も
き
ま た
む
む゙
か
し
さ
を
少
し
感
し
ま
た
た
次



歌
$\vdots$
最
高
潮
に
達
た
と
と
そ
で
少
早
め後
は
応
援
応
援
そ
乙
校
歌
応
援会
場
雰
园
に
は
勝
て
ま
せ
そ。
そ
れ
か


受 と上ずの間と熱のフプ 認を気で前か当ム京な始さのん 確業余地50ラ けさうげ 2 い恩で憂交の旅あめ生はすのし時顔各 96 りまれのがっ認に波震年ザ平 ててごま名て師すこに換約行る合き昔。こさの写地名まって只幸被を九お発しを成 く，ざすごおのがの語も束し者って仲飲とも顔真かのすたい常い竞災加州さ生記会28 れ次い。参ら先そ日る飛もへはてき間むでよををら $71{ }^{\circ} 15$ ま常いさえ方ま 1 念場年 た回まっ加れ生れ初者びでと，こただ輪すり胸名集歳 Hはし小くま方ぞめ 交き出こと者がが一に札合が氏10た倉だすもれて同いま発の時どら喋 「層携ので は回 先さが回に知じましし機をうでる参高え半す千既目 生い「を感っ中すたて会過しし和加まて分 ${ }^{\circ}$ 。葉 にで ま ま高追慨た学。○いにご，ょ，しりのに本•準す 武し齢う深者の農メきぃしおう和たま対プ年横備。閚たにごい。出業りま仲て互 ○気もし面りは浜 を幹 先。もと時た身のルし良いい 70 藹のたどと卒始事 生感かに間っで苦アたじまの年々ぱなト業三 めを あ謝か足でたあ学ド。グす。健のの皆当り，「ア重
回せ生にれま面ら週峝に4生え活もたしにぬ間窓－月同でに4方た住中，後会遅21窓し支名々 む む，のをれ日会た障とに 4 準こ開ばホ今のあもは名備と催せテ今のる摇申 ののでしなル回幹被れし同最しまがキ で事害を訳 窓終たしらゅ 9 挨に感あ 生仕 0 たのッ回拶はじりの上地 ${ }^{\circ}$ のス目か遭たま 安げ震熊卒ル否作の本業プ 郎


開で
るなれけれ き達皆会どぞるて と者さにはれそい いでんしいのうま た過又たか趣です しご会いが味す まさいもでの ${ }^{\circ} 3$ すれまのし作ビ年 んしでょ品ン間 こょすうやゴ卒 とう。 か農ゲ業
を3 「産！生
お年 喜物ムの
祈後 ん生の今析後 で産賞を も者品追 ら直はい
おま え送そか


の会長責っ感たいた年

時のを引くゲ開 17
回
生
の
同
窓
は
れ
ま
で
ぼ
五
年
每

 き
金
な
て
そ
え
後
は
我
も
も
$亡$
引
き事
面
々
の
趣
向
を
凝
し
た
た
力
オ
ケ
が ム
ク
イ
ズ
な
ど
で
気
分
を
ぐ
し
続 か
れ
た
が
退
出
す
る
人
殆
な
な
か
た
た次
会
に
引
き
続
き
次
会
畐
じ
会
場

が日りがが例かよ窓 80
悠
々
自
適
か
ど
$う$
か
は
$\vdots$
も
か
$\vdots$
$亡$
し
て


 なり会名平

## 平

成 い減が加年 のたた得月 のたた得月
とも。 16
思の参古品



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



|  |
| :---: |
|  |


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
















 $\begin{array}{ll}\text { 年 } & \\ \text { 金 } & \\ \text { 記 } & \\ \text { 念 } & \\ \text { 同 } & \\ \text { 窓 } & \\ \text { 会 } & \\ \text { を } & \\ \text { 開 } & \text { 池 } \\ \text { 催 } & \text { 内 }\end{array}$ | 高 |
| :---: |
| 校 |
| $\overline{+}$ |
| 士 |満



[^0]








加肌 $\mathrm{S}^{\prime 2}$

代
表
幹
事
松
尾
衛
さ
え
で
た
た
特
に
松
 に
サ
ポ
1
ト
し
て
く
れ
た
か
が
学
年
理
の
河
 は
小
学
校
長
3
人
組
の
伊
輿
異
高
思回
首
な
な
る
同
窓
会
実
施
し
ま
し
た
幹
事
高
校
$\overline{+}$
四
回

彦


ラい抒方が会だごの生先岡佐名当き画配てのもわ会て記ホが スた話か最でをき参恩，生先伯の日まをし下方多かでか念テ祝 ごあしら初き開，加師前，生先同はし進なさがくら，ら同ル日海 ととい近にまく盛を5思菅，生窓一ためがる参，な隹2窓キとの



上
山


還暦記

## 念



歌に過過い ひ
$亡$
$\Sigma$ し 校
ま
す時校の
時写
真 ス
ク
リ てテ いいて時勢とす代真リ名ジ
後，まは方で懐顔壇このは上武援まてとたし今の映のり閊歌しも歓。くの顔し自し先生明た短談 む顔と出さ 己 の中元－る指校応あに揮歌援つは でを団と明みのい 3高んエう時校な」間間時が見れ介人 のオ比たをが流・べ卒行マ れバな業いイ を।がアまク感ラらルしを じップバた持

 い窓を風高私過名そを た生迎年50たごが後合 ま皆ま時年がま加西し ん。私記校たて石
名で屋会
 し次ま い会し間 も


を人 80 いま楽生歳，し しのを再た み始超会 たまえを最 いりた誓後 もで今いは のも，合全 であ還い員 り暦まで まはし高 す私たら －た。か元ち平に気の均校 で第寿歌
人2命を
生のが歌






















 る
高
校
羔
術
科
を
卒
業
て
す
ぶ
刀
棚
冨
選
で
も
有
名
な
和
歌
山
県
㟶
奥


名
工
を
目
指
乙
て

| oororooroor <br> 的いこ <br> なるの <br> 方方コ <br> を <br> 紹自ナ <br> 介分। <br> すのは <br> る夢 <br> もを各 <br> の追界 <br> でいで <br> す。続活 <br> け躍 <br> るさ <br> 個れ <br> 性て |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


親
方
師
匠
の
河
内
國
平
氐
の
出
会
い し

系
の
大
学
を
出
て
制
作
活
動
が
ぞ
き
る
を
ろ



小舞合边
 の
皆
頭
良
い
し
絵
う
ま
し
し
自
は美
術
科
に
入
つ
て
し
ま
た
け
れ
ど
ク
ラ
ス は
$?$代
に
刀
匠
と
$\vdots$
$う$
職
嶪
を
志
き
き
か
か
け は
現
在
3
5
0
0
名
ぼ
と
ま
す
が
高
校
時







中
も
和
か
に
に
自
然
品
な
䖝
景
楽
み

 た
 ら
い
や
や
た
ら
辞
や
た
ら
え
え
」 か
ん
首
に
紐
を
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
て
す
け
や
な
か $い$
し
言
わ
れ
た
$ら$
ハ
イ。
し
と
答
な
な
あ $う$
に
た
$る$
る
そ
の
代
$り, ~$
力
ラ
の
の
頭
白 で
た
た
5
5
年
居
$\vdots$
た
ら
食
べ
て
$\vdots$
け
る
よ師
乒
お
お
会
し
た
の
が
初
め
て
の
出
会
い

 し
た
高
校
2
年
生
の
1
月
に
上
京
L
学
蒷
物
館
分
剣
博
物
館
旦
本
美
術
剣
保
存
協
亡
頭
に
あ
っ
た
が
大
切
な
進
路
だ
$亡$
思
$\vdots$
美
術
午
鑑
揭
載
$さ$
れ
て
い
召
匠
の
連
絡


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


























僕
は
刀
の
方
に
神
様
信
宿
て
欲
い
か
ら
し









刀
は
基
的
に
に
に
振
$り, ~$
短
は
は し
て
の
気
配
を
感
じ
る



向人 95

社
を
通
じ
执
役
に
立
ば
し
䯩
贈
申
申






美術科棟見学
$\qquad$ が
あ
し
ま
し
が
無
動
出
者
度
承
認
を
得




画選
美出
術新
科旧
画顧
報
発
行紹
に分
心活
て動
関告
東新

支 び | 義 |
| :---: |
|  |
|  | ざ




美
術
科
支
部


引ラル県 たごと応今生 きンな内現し理思援後を年継ドどで役ま解いしも広々 い力で むのす でをの数美 い向受々術 ま上賞 の科 ま上賞の科 すし者展生 よ



支部役員会 \＆岡村先生壮行会 ～異世代交流会～

 で
羔
術
科
な
ら
で
は
の
盛
$り ~$
上
が
$り ~$
で
今場
明
石
駅
周
辺
に
移
乙
開
催
た
懇
親
会
回
生
の
高
63
回
中
久
美
さ
ん
の
日
本
画

総
会
後
支
部
恒
例
の 懇
親
会
は
は
ま
だ し
た
本
当
に
あ
し
が
う
ご
さ
ま
し
た か
し
風
景
に
し
ば
し 浸
る
こ
し
が
で
き
ま






$$
\begin{aligned}
& \text { 検 } \\
& \text { 索 } \\
& \text { く } \\
& \text { だ }
\end{aligned}
$$

$$
\sim
$$

美術科展会場






音
楽
部




 Hった形が
 て
連
休
前
力
月
間
集
中
練
習
重
演
奏
会

















指
䆃
信
お
ら
れ
ま
し
た
私
も
現
在
歳 ル
部
監
は
は
故
人
の
方
を
含
素
晴
L
L
い藤
先
生を
は
し
め
明
高
校
ハ
ン
ボ
 う
生
徒
ち
ち
共
精
進
し
し
き
た
い
し
思
っ






为


|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| 罒｜T \＃ |














[^1]


| 明 | す。 | ま | い | 最 | 思 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 石 | 明 | － | 目 | 後 | い |
| 高 | 明 | こ | に | に | ま |
| 校 | 䂞 | の | 見 |  | す |
| あ | 槀 | 力 | え | 明 |  |
| り | 尔 | は | な | 高 |  |
| が | 寺 | 永 | い | は |  |
| と | 好 | 遠 | 力 | Д |  |
| う | き | だ | の | 人 |  |
|  | で | と | あ |  |  |
|  | す | 確 | る | を |  |
|  | $\bigcirc$ | 信 | 学 | 育 |  |
|  |  | し | 校 | て |  |
|  |  | て | だ | る |  |
|  |  | お | と |  |  |
|  |  | り | 思 |  |  |
|  |  | ま | い |  |  |


 ば
か
り
で
関
係
者
の
な
さ
ま
に
多
な
迷
惑

 と
情
け
な
い
思
い
で
い
な
ぱ
で
す。
特
に
野何
つ
出
来
て
お
ら
す
申
し
な
な
い
気
持
ち か
し
明
高
の
た
あ
に
何
が
出
来
た
か
$亡$
考
え
る
 $い$
な
な
事
を
給
私
自
も
精
神
的
に
少屯
鮮
明
に
覚
え
て
ま
す。
こ
の
12
年
間
$い$
$ろ$ ま
た
た
時
は
本
当
に
$\vdots$
れ
し
っ
た
し
と
を
今思
$\vdots$
ま
せ
は
12
年
前
母
校
の
赴
任
が
決
明
石
高
校
あ
り
が
う －Stの＂くN゙が いコNGNA－
大
好
き
で
す
。 $\begin{array}{cc} & \text { 昭 } \\ \text { 明 } & \text { 高 } \\ \text { 石 } & 42 \\ \text { 高 } & \text { 回 } \\ \text { が } & \end{array}$
$\stackrel{S}{\sim}+6 \mathrm{ta}^{\circ}$
 す。
今
後
屯
明
高
の
暖
か
や
さ
さ
し
し 光
が














高
校
で
63
回
生
は
理
系
担
任
66
69

 や 臨 明 校 上 間 $\begin{array}{ll}9 \\ \text { 年 } & \\ \text { 前 }\end{array}$

司

時や見て



踾ごつ胜が



 れ
に
な
な
て
た
た
と
在
学
吊
に
足
げ


 た





懐
か
し
い
母
校 NTSIN







受
変
わ
ら
ず
堂
々
と
自
疆
か
丘
に
あ
り
伝
統









標
し
す
る
相
手
と
し
て
見
き
ま
た
だ
今


## 






専目目19門立に名学た多な校ないど へい合 のと格進こ者ご にで出年関はし間 し て就しは屯職た 2

## 

9

名ら68た神学は思頑全 し し 回 ○号へ63い張体さす関ま生関大の回まっ的て西しと酉学酫生すてに今大たの圏に格以。く生年学か | 学 |
| :--- |
| 56 |名開西志院志院し数学し出阪ににな京おい努で

学51減も，じ・学てとしが


平成28•29年4月進路実績表

| 大 学 名 | $\begin{aligned} & 28 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 29 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 【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 |  |
| 東京海洋大 | 1 |  |
| 東 京 藝 大 | 1（1） |  |
| 信 州 大 |  | 1 |
| 滋 賀 大 | 1 |  |
| 京 都 大 |  | 1 |
| 京 都 教 育 大 | 1 |  |
| 京 都 工 繊 大 |  | 1（1） |
| 大 阪 大 |  | 2（1） |
| 大阪 教 育 大 | 3（1） | 1 |
| 神 戸 大 | 1 | 1 |
| 兵 庫 教 育 大 | 2 | 1 |
| 奈 良 教 育大 | 1 | 1 |
| 奈 良 女子大 | 1 |  |
| 和 歌 山 大 |  | 1 |
| 鳥 取 大 |  | 2 |
| 島 根 大 | 1 | 1 |
| 岡 山 大 | 2 | 4（1） |
| 山 口 大 |  | 1 |
| 徳 島 大 | 3 |  |
| 鳴 門 教 育 大 | 1 |  |
| 愛 媛 大 |  | 1 |
| 高 知 大 | 1（1） | 1 |
| 琉 球 大 |  | 1 |
| 合 計 | 25（3） | 21（3） |


| 【私 立大学】 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 自 治 医 大 |  | 1 （1） |
| 青 山 学 院 大 |  | 1 |
| 慶 応 大 |  | 2（1） |
| 国 士 舘 大 | 1 |  |
| 芝 浦 工 大 | 4（1） |  |
| 多 摩 美 大 | 13（2） | 8（3） |
| 東 海 大 |  | 1 |
| 武 蔵 野 美 大 | 7（2） | 7 |
| 早 稲 田 大 |  | 1（1） |
| 明 治 大 | 1 |  |
| 立 教 大 | 1 |  |
| 金 沢 工 大 | 5（4） | 1 |
| 京 都 産 大 | 2 | 12 |
| 京 都 女 子 大 | 1 |  |
| 京 都 精 華 大 | 10（1） | 7（1） |
| 京都 造 形 芸大 | 2 | 1 |
| 同 志 社 大 | 20（1） | 19（3） |
| 同 志 社 女子大 | 4 | 1 |
| 佛 教 大 | 5 | 1 |
| 立 命 館 大 | 25（14） | 7 |
| 龍 谷 大 | 13（1） | 4（2） |
| 追手門学院大 | 3 |  |
| 大 阪 経 大 | 11（1） | 13（1） |
| 大 阪 芸 大 |  | 1 |
| 大 阪 工 大 | 9（2） | 24（4） |
| 大阪電気通信大 | 8（1） | 8 |
| 大 阪 薬 大 |  | 1（1） |
| 関 西 大 | 90（7） | 56（3） |
| 関 西 外 大 | 13（1） | 2 |
| 近 畿 大 | 57（5） | 66（10） |
| 大 和 大 | 13（4） |  |
| 関西 学 院 大 | 61（3） | 51（8） |
| 甲 南 大 | 81（4） | 57（5） |
| 甲 南 女 子 大 | 43（2） | 20 |
| 神 戸 学 院 大 | 71（1） | 86（3） |
| 神戸芸術工科大 | 3 | 7 |
| 神戸 女 学院大 | 12 | 7 |
| 神 戸 女 子 大 | 30 | 15 |
| 神 戸 薬 大 | 2 | 3 |
| 松蔭女子学院大 | 10 | 14 |
| 神戸親和女子大 | 11 | 6 |
| 武庫川女子大 | 35 | 18 |
| そ の 他 | 7（1） | 109（6） |
| 合 計 | 754（58） | 638（53） |


| 防衡医科大学校 |  | $1(1)$ |
| :--- | :---: | :---: |
| 国立看護大学校 |  | $1(1)$ |
| 文部省管暒外合計 | 1 | $2(2)$ |


\section*{| 短 期大 学 合 計 | 43 | 31 |
| :--- | :--- | :--- |}



のた
の
進こ
学れ
を
奨し
めて
る
近
隣関
塾
閏
予立 こ ラ
ト
し
そ
た
よ
よ
に
感
ま
し国
公
咅
学
和
ら
近
隣
私
立
学
に で
た
。
生
徒
の
進
路
標
が
 ら
ず
數国
F公
間立
学
最へ
も
少入
な試
人出
願



 く
の
生
徒
が
第
二
志
望
の
合
格

へ闘大のし層果た検特るる備 のし学合たのか 69 討徴の生校合まに格 ${ }^{\circ}$ 薄ら回すでか徒の格し関者こさ，生べあ，層影者たし数のを上はきるあの響数がてに問常位－事のる変や は，は現題に層模項かい化本 57 県 66 れ点指と擬と，はが校名丙名まは摘比試考今69背に とのをし産れ較験え後回景入 こ南し。邀数大て近龍い中の。けけてて年学健畿龍ま位結まてのあく

[^2]| 考 |  |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 7 | $引$ |  |  | 生 | 中 | に |  | ミ | キ |  |  | 1 |  | 自 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| え | 29 | 大 | 日 | 岩 | 日 | 理 | 嘉 |  | 日 | 名 | 月 | 局 | 名 | 月 | 率 | 訪 |  |  | た | だ |  | ナ | ＋ |  | 88 | 主 2 |  |  |
| て | 年 | 教 | 11 | 澤 | 閏 | 事 | 藤 |  | 11 |  | 6 | 長 |  | 31 | 者 | 問 |  |  | か | 号 |  |  | ン |  | 年 | 要9 |  | 3畺 |
| い | 度 | 諭 | 武 | 武 | 関 |  | 弘 |  | 関 | 山 | 日 |  | 丹 | 旦 | は | し |  |  | 学 | 党 |  |  | ， |  | 度 |  |  |  |
| る | 加 |  | 庫 | 常 | 西 |  | 之 |  | 学 | 田 | \｜ |  | 野 | 11 | 次 | た |  |  | 力 校 | 名 | 名 | 実 |  |  | も | 大名 |  | セ |
|  | 5 | 竹 | 川 | 任 | 大 |  | 副 |  | 大 | 達 | 大 |  | 孝 | 同 | の | 日 |  |  | 教 | － |  | 施 | 見 | ， |  | 学が |  |  |
|  | 美 | 内 | 女 | 理 |  |  | 会 |  | 左 | 雄 | 阪 |  | 広 | 志 | 通 | 時 |  |  | 育 | 有 | 参 | L | 学 | ， | 関 | 才参 |  | 三 |
|  | 術 | 信 | 子 | 事 |  |  | 長 | 38 | 38 | 教 | 府 |  | 教 | 社 | り。 |  |  |  | く | 加 | 加 |  | を |  | 関 | 1 加 |  | 7 |
|  | 系 | 六 | 大 |  |  |  |  |  |  | 諭 | 大 |  | 諭 | 大 |  | 大 |  |  | － | － | が | 2 | ，中 |  | 司 |  |  | J |
|  | の | 会 | 11 | 草 | 都 |  |  | ， | 中 |  |  |  |  | $\downarrow$ |  | 学 |  |  | 環 | 環 |  |  | 心 | 兄 | 立 | ン | 8 |  |
|  | 大 | 長 | 25 | 川 | 留 |  |  | 中 | 中 | 竹 | 大 |  | 吉 | 立 |  |  |  |  | と | ， | っ | 1 | L |  |  | キ |  |  |
|  | 学 |  | 名 | 雄 | 佳 |  | 木 | 江 | 江 |  | 阪 |  | 田 |  |  | 参 |  |  | と |  |  | 年 | 年 |  | の | ャ |  | 報 |
|  | の |  |  |  | 代 |  | 卓 |  |  | 信 | 市 |  | 眞 | 館 |  | 加 |  |  | ら |  |  | 生 | た |  | 才 | ン |  |  |
|  | 訪 |  | 田 | 監 |  |  | 郎 | 涼 | 凉 | 六 | 大 |  | 司 | 大 |  | 者 |  |  | 元 |  |  | を | を | 南 | 1 | パ |  | 告 |
|  | 問 |  | 中 | 査 | 教 |  | 常 | 教 | 教 | 会 |  |  | 事 |  |  | 数 |  |  | と |  | 休 | 中 | 彊 | 震 | $フ ゚$ | ス |  |  |
|  | も |  | 稔 |  | 諭 |  | 任 |  | 諭 | 長 | 17 |  | 務 | 23 |  |  |  |  | 先 |  | ， | 心 | 心 |  | ン |  |  |  |



同志社大学


立命館大学


武庫川女子大学


関西学院大学


大阪市立大学


大阪府立大学


関西大学


明高よりバスで出発


















 て
き
き
ま
す
斬
新
な
表
現
力
か
発
捙
さ
れ
る イ
ト
を
身
に
け
け
作
品
を
見
る
眼
を
窇
っ







成
25
年
度
重
会
に
展
ま
し
た
ま
校
総
齐
文
祭
全
国
高
等
学
総
离
化
祭

## 女子ソフトがール部




## 碩 <br> 後

勇
至


「我流天星」上出 晋也
 て
ま
す
写
真
部
の
の活
動
が
将
に
れ わ

写
真
学
科
に
㕠
学
た
生
徒
屯
複
数
り
写

大
会
終
わ
り
練
習
合
を
し
い
る
中





 が
シ

ド
権
獲
信
な
な
ま
ま
迎
え
た
県




















## 女子バスケットアがール部




久

 し
で
き
る
感
謝
の
気
持
ち
を
胸
に
こ
れ
か た
た
く
く
さ
ん
の
人
々
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
プ

 い
る
貴
重
な
能
分
だ
思
$\vdots$
ま
す。
大
会
を
通
以
上
の
力
や
気
追
感
し
る
場
面
多
$\vdots$
あ
$\vdots$







平成 28年 度 決 算 報 告（平成28年4月1日～平成29年3月31日）


平成 28 年 度 事 業 報 告（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

| 月 | 日 | 内 容 | 月 | 日 | 内 容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | 16 | 第1回本部役員会 | 9 | 10 | 第3回本部役員会 |
|  | 23 | 会報第24号編集委員会（第 3 回） |  | 10 | 自疆セミナー運営委員会（第 2 回） |
|  | 27 | 会報第24号編集委員会（第4回） | 10 | 22 | 第2回理事会 |
| 5 | 7 | 第1回理事会 |  | $29 \cdot 30$ | 自彊セミナー「全統記述模試」（3年生） |
|  | 27 | 会報第24号発行 | 11 | $26 \cdot 27$ | 自彊セミナー「全統センタープレテスト」（ 3 年生） |
| 6 | 11 | 第2回本部役員会 |  |  | 自彊セミナー「全統センタープレテスト」（3年生） |
|  | 18 | 平成28年度総会•懇親会（於グリーンヒルホテル） | 1 | 27 | 第4回本部役員会 |
| 7 | 10 | 自彊セミナー運営委員会（第1回） |  | 18 | 第5回本部役員会 |
|  | 31 | 自疆セミナー「同志社大学•立命館大学」見学 |  | 18 | 報第25号編集委員会（第 1 回） |
| 8 | $6 \cdot 7$ | 自彊セミナー「関西学院大学」見学 | 2 | 28 | 69回生同窓会入会 |
|  | 6 | 自疆セミナー「大阪府立大学•大阪市立大学」 | 3 | 4 | 3 回理事 |
|  |  | 自疆セ |  | 4 | 会報第25号編集委員会（第 2 回） |
|  | 12 | 自彊セミナー「武庫川女子大学」見学 |  | 20 | 第67回生成人記念同窓会 |

内本上 前 波伯本 木 崎嵪江 田野部 垣村原座 沢 藤宅瀬原畑木沢馬田川田上野田輝八峰 安 善 正 俊 寿 龍 隆秀三俊 高 久 信登政智 昭 清健芳新善雄郎久 保 雄保信 人 猛三朗 郎茂雄 夫夫典雄 芳 光進雄惠幸彦実二彰馬一郎次明
杉木大大学保茶竹田橘梶小学吉山薬西千鈴白木景井学菱林住末加学小山尾学横堀藤谷竹佐江稲学山原下森西 ${ }^{18}$ 城谷内中高岡倉 ${ }^{17}$ 田本寺海葉木岩村山上 16 川 友長藤 ${ }^{15}$ 砂本上 $^{14}{ }^{\text {浜口原井中野戸葉 }} 13$ 下敏 清康 雄彦悦 順幸 鉄正弘舜俊達貞建敦澂 文謹信一 泰 久 善時與延 壽正 壽彦淳伸雄 勉良維二茂輔雄 也利郎二壹郎美吾正也 博郎弥志明 男實雄 郎彌彦弘実一安薫 男


前西中中谷谷竹有金井林高本増中川松池池荒棱宮土玉石高長柳安藤張服二竹桑兼池梲横宮原原森田高田里川川川井内山井上 ${ }^{4}$ 木田島里岡本内井 ${ }^{3}$ 内岐田本 ${ }^{2}$ 谷田福田口部星田原田田 ${ }^{1}$ 山川田田岡尻尾和重勝省 正恒和周正 和徳絢尚葉卓賢孝 一義義幹 義 正文 幸光和正 元和 俊宽博和彦徳之子繁弘喜子子巳 久一子之子磨明郎 磨輝也郎 輝功望明穂勉一夫志雄孝 勇洋勝輔治章雄


前田崎井上上 ${ }^{18}$ 田本川河口井岡井田本野藤林井本嶋 ${ }^{17}$ 野 ${ }^{16}$ 本本田羽川野 ${ }^{15}$ 坂田 政村田部 ${ }^{14}$ 村崎重栄壽 亮和 篤正司雅和敏 章 和義嘉賢敏義三 義 行英八栄政一 紘雄民 仁臣凱 邦建美子郎昇一美 雄治朗明子和勇良修義雄久一雄信佳 子 秀輝郎子純信 一治子茂子甫郎 文司
野藤 ${ }^{22}$ 井野村川藤井 ${ }^{21}$ 福本 沢藤村 ${ }^{20}$ 本矢田野 ${ }^{19}$ 部尾上波原安瀬野河原島本田谷尾川藤野原崎博伸 勝朝 秀晴良 省豊英俊敏能 善進憲和昭 律悦健節 勝耕 昭 義ひ修哲豊昭博吉信道之子 広二操一三範 三子光作樹久 文三作子美 子子二子章治平進夫徹治虫身也季博康春一夫





なつかしの<br>明中•明高写真館

## 1941





[^0]:    名
    を
    越
    参
    参
    加
    者
    が
    22
    時
    ま
    で
    晈
    を
    温
    め
    ま
    

[^1]:    

[^2]:    
    れ来くにこで度
    まとれ位 る春最向のあの最せ違ば層は こに後け人つ進後ん をはまてたた路に を大で安ち者結
    願輪懸易がが果69
    っの命に，40が回 て花に妥自名残生
    まを努協己程念の
    す咲力すの度なう
    せ続こ標まら
    てけと達す不今
    く，な成 ○調年

