## 曼粫食だより



第26号

## いまも心のどこかにある，

「特別な場所」で過ごした「特別な時間」。





































蔭外

木き

原雫

洋芳

も



## 第 <br> 代 <br> 校 <br> 辰


$\qquad$
し 様
自
疆
の
皆


ワサ
タウ
シイ
只フ
ナモ
りノ
タニ
イ










入分かんKコK $\exists$
$ク$
ヨ
キ
キ
シ
ワ
カ
リ



鲬くれた


[^0]

# 学校創立100周年『準備会』発足 



$$
\begin{aligned}
& \text { 思 } \\
& \text { ま } \\
& \text { ま }
\end{aligned}
$$

組
織
$さ$
れ
本
格
的
な
準
備
が
 A
教
育
躼
咼
同
窓
会

将
来
的
は
学
校
P
T
 に
同
窓
会
主
体
と
な
り，
準



て手た申ご明お帳。し協卒中りなあ出力業時まどりがをア代すのがあおル の。身とり願バ も
無 のいりしで理 品ま揃たて揃 $\begin{array}{ll}\text { か } & \text { のたてこえ } \\ \text { れ } & \text { 寄たまろたい } \\ \text { れ } & \text { 贈又い，}\end{array}$ れ 贈又い
ま 寄考
せ 愛生ま贈耍
ん



を
進
あ
て筬
ま
い
り
ま
す。
限飌


  ぽ
决
ま
て
し
ま
い
ま
し
た

出
し
合
て
し
ま
す。易
も
の
を
創
た
た
に
亡
賲
同
同
知
恵
を





た少ら太ら先おすで回の し しれ郎れ日願 ${ }^{\circ}$ の生制明今ずま校でいお紺ま服高後つし長い昭し持のではの とでたのた和まちづが，制 も は 額－9 す のレ着 3 服 ごあり左が作年 ${ }^{\circ}$ 方ザ角度は ごりの拹ま業に精完あ゙，した変澵力す真か神成 りそ制っった をが，り，したした まし服てして
願整 資題作 たて現高まい思館る館 ごの $57 \circ$ す。納㞫掲 贈の生校明

し め佐げ

中野田田良考広浩眞良考広浩谷
現現事高職職務 21員員長回

品
眞
重
高買買艮

（A＞CRO
（ACros

 お
願
し
ま
ま。
す。






















 た。 う
に
感
し
つ
思
$\vdots$
出
に
に
花
を
咲
か
せ
ま
杯
で
始
ま
っ
た
歓
談
の
時
間
なと
は
か
て
て
の そ
の
後
谷
㕯
豊
先
の
ご
発
声
よ
る
乾 げ
令
後
の
層
飛
躍
祈
念
ま
し
た。


## 






 え事だ生りては加上し盛のたし完打と，願当話たり母回 $\vdots$
 り壮あクだ影に念名予なげさた司のえてた付加名表勤還ル29


## 等 <br> 等

今生式拍今全典子旧す比明ラ の中援 1 第田先しに高ス校部団ル 2 先生 のに歌講長を送の生方歓席
介る唱で貝て生か山本の高
祭を祭を役のた䑤出温生ご年





し生を当に
学たも賜百て向年 ○共り年り向 のに－恩 38 の同 歓 全 師 回 風窓 談 国 徳 生 薫会 の各田のる時地先同3 よ生窓会 10

黒

木
明
弘

## 高 校 三 十 八 回

## 影

を会いいる

33
回
生
を
华
表
し
御
待
申
し
士
げ
ま
す謝助 し に
よ
b
支
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と 33 心か本ひか次ク回よら同と りの窓時に回イ゙ を感補会はい60で

昔
と
題
し
今
の
制
限
を
着
な
な
？
？
な
権





第 明
明
 に
始
ま
っ
た
50
歳
の
同
窓
会
終
わ
り
ま
し集
ま
う
祝
半
世
紀
！
を
合
豆御 発 れ窓会筧港
 た周
り
の
同
窓
に
に
声
掛
け
し
作
業
を
手
伝
信





 た
際
は
2
0
0
名
を
超
え
る
現
乺
甭
明
者





指
料
亭
御
馳
走
亡
美

ま呼けか学
学
 し
 り
で
し
か
か
卒
嶪
後
め
初
顔
会
わ
す合よ30 舎かに頼た面もじ うう余でし筧に前おた談な年共瞬ら探のりが笑笑のにくれる校 の輪で空びにまし学間まし友当卒 が往を語，たにおの後会時一ら海場の気っを ぎが飛時蹦 でだ飛時出 にを越蘇疆広を越えって鯀置 りに弾のの



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





後
恩
師
と
卒
業
生
の
会
話
は
熱
を
上
げ
講
 の
朗
$ら$
か
な
先
生
だ
$つ$
た
こ
と
あ
あ
り
大
笑
 ム
が
行
わ
れ
じ
や
ん
け
ん
に
勝
$ち$
続
け
た
3 た
こ
と
で
し
$ょ$
う
。
会
の
中
盤
で
は
$ミ ~$
ニ
ゲ

1 | 間 |
| :---: |
| と |
| の |
| 交 |
| 流 |
| は |
| 明 |
| 日 |
| の |
| 力 |
| 力 |
| 強 |
| い |
| 応 |
| 援 |
| な |
| な |


 を
た
た
だ
き
ま
し
た
卒
業
か
ら
2
年
少
 ご
し
し
た
開
会
直
後
卒
業
生
に
鿄
$<$


 $q_{i}^{*} \psi^{*}$ 菏


| 着 | 出 | 初 | 術 |  | を | て | 中 | $フ ゚$ | れ |  | 頭 | 科 | 部 | ン | 寿 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 席 | 席 | の | 大 | 更 | 展 | い | に |  |  | 今 | を | 支 | か | に | ガ | 2 |  |  |  |  |
| し | を | 試 |  | に | 示 | る |  | ヤ | 神 | 回 | お | 部 | ら | て | 1 | 0 |  |  |  | ？ |
| て | 得 | み | 日 |  | し | 阿 | 阿 | 健 | 戸 | は | 迎 | 会 | 竹 | 定 | デ | 1 | 定 |  |  | \％ |
| 頂 | て | と | 大 | 東 | て | 随 | 随 | ク | を | 美 | え | 長 | 内 | 例 | ン | 7 |  |  | 関 |  |
| き |  | し | 芸 | 京 | 頂 | 秀 | 金 | リ | 拠 | 術 | し | の | 会 | の | $フ$ | 年 | 例 | 野 |  | ER |
|  | 6 | て | 術 | 芸 | き | 昨 | 属 | ス | 点 | 科 | て | 鷺 | 長 | 総 | L | 11 | 総 | 野 |  | 回 |
| 過 | つ | 招 | 学 | 大 |  | 氏 | 工 | 卜 | に | 支 | 開 | 森 | と | 会 | ス | 月 |  | 呂 | 東 |  |
| 去 | の | 待 | 部 |  | 作 | が | 房 | フ | 創 | 部 | 催 | さ | 草 | － | ス | 11 | 会 | 呂 |  | 89 |
| の | テ | し | に | 多 | 品 | 会 |  | ア | 作 | 挙 | し | ん | 川 | 懇 | あ | 旦 | 開 |  |  | 3 |
| 懇 | 1 | た | 在 | 摩 | の | 場 | を | 1 | 活 | げ | ま |  | 前 | 親 | る |  |  | 食 | 支 |  |
| 親 | ブ | と | 籍 | 美 | 說 | に | 構 | 氏 | 動 | て | し | 高 | 会 | 会 | ビ | 前 | 催 |  |  |  |
| 会 | ル | こ | す | 大 | 明 | ご | え | と | を | の | た。 | 校 | 長 | が | ア | 回 |  | 久 | 肬 | C |
| で | に | 3 | る |  | 。 | 自 | て |  | さ | 協 |  | か | お |  | ス | ¢ |  |  | 部 |  |
| は | 分 |  | 美 | 武 |  | 身 | 活 | 東 | れ | 力 |  | $ら$ | よ | 自 | テ | 司 |  | 高 |  |  |
| か | 散 | 名 | 生 | 晟 |  | 作 | 動 | 京 | て | が |  | 滕 | 美 | 德 | シ | 倳 |  | 回 |  | 析 |
| っ | て | の | を | 美 |  | 品 | れ | 谷 | る | 5 |  | 教 | 術 | 云 | $\cdots$ | 比 |  |  |  |  |








 た
和
み
の
雰
困
気
に
溢
た
た
貇
親
と
な
り


資料館にて
代きに事


## 鷺森智 <br> 美 <br> 支 <br> 部

め方役 よ々者ま亡数多世関 9 く界東月増で近 20 え も郊日－芸に こま術拠水た活点新動 にた等置美なでき美交活
科をす舞東広る伎

まちま理で校わすに同に支 すらし解ご同りの同窓な部今当

本か兼にい
 ま゙をた報いだ務先学発登基本送 ご

## 


そ き

## 水

願て
いこ
しこ
こやに゙
変
更
れ
れ
方
は
明
石
高

学さ
やせ
就て
職頂
方どて
ばい
住ま
所す。
が
変で る
会
詁
自
自
德
云
よ
り美
術
科
支
夏部
疆会
だ貝
よ
りは
画
報
発
方
方
洼
信
変
わ
り

感副
屯々
全を
でじ
尽め
く
し画
て報
れ
れ編
る集
会作
垣な
当多
忙
の
中
原
稿
の
依
頼
快
受
そ
て
頂 を
発
行
た
た
し
し
た美
術
科
支
部
㝘
紙
美
術
科
画
報
第
12
号
 そ
そ
経
験
さ
れ
た
企
の
の 魅
や
や
営
の
難携
わ
っ
た
美
術
科
同
窓
生
の
皆
さ
む
が
そ
れ


$\qquad$



ざ
い
ま
し
た

> に活活 どご理最動含しで後だっ援 き深してな くたいど本感がきを当謝かた活 にい美い用 あた術とし りし科思情 がま支い報
> ごま活す。広 う 事 美 2 近プ東活京 と業術 0 況チ京用支東再に展2報同新部

まを寿学

まを


業
も
積
㯨
に
に
取
り
組
で
で
き
ま
し
ょ




東京新宿にて交流会開催





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| －小Cv |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| も | マ | お | れ | な | ま |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| の | の | り | な | ど | る |
| ば | － | ま | い | の | 休 |
| か | 気 | す | よ | お | み |
| り | 観 | $\bigcirc$ | う | 稽 | に |
| に | な | 映 | な | 古 | な |
| な | ど | 画 | お | に | り |
| り | や | や | 芝 | は | ま |
| ま | は |  | 居 | 行 | す |
| す | り | 録 | を | き |  |
| － | 趣 | 画 | 観 | ま | 隹 |
|  | 味 | し | に | す | み |
|  | む | て | い | － | の |
|  | そ | お | $つ$ | ま | 時 |
|  | う | い | た | た | ＋ |
|  | い | た | り | 普 |  |
|  | $\bigcirc$ | ド | U | 段 |  |
|  | た | ラ | て | 観 |  |

 ん
休
み
た
い
時
は
自
分
か
$ら$
申
し
出
る
必
要




歌舞伎座楽屋にて猪 s +4 to ${ }^{\circ}$

し
む
し
$つ$
た
永
$\vdots$
ス
パ
ン
の
楽
し
み
万
む
ご
 さ
れ
る
の
は
屯
$ち$
る
ん
で
す
が
負
屓
の
役
者楽
し
み
し
て
は
的
芝
居
そ
の
も
の
を
堪
能 ゴ
।
ル
の
無
$\vdots$
所
で
す
ね
0
ま
た
お
客
様
の



$\because \vee$ of K ＋6 in I $\sim N$ stoto ${ }^{\circ}$
所
よ
よ
て
は
自
炊
も
で
き
ず
健
康
維
に
は






 か
$?$









す 無








舞台裏の時間に

す。応
援
ご
協
务
を
し
て
さ
さ
た
た事
に
尽
き
ま








野
さ
え
と
の
共
演
か
実
現
た
な
な
え
と
特

※中村芝のぶのブログ Ameblo．jp／nakamurasinobu











## 




 で
に
は
身
の
の
こ
デ
ィ
シ
ョ
シ
を
全
に
整若
手
俳
優
勉
強
会
出
ま
す
で
そ
れ
ま


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


| 硬 |  |
| :---: | :---: |
| 式 |  |
| 野 | 会䛗 |
| 抒 | 48 |
| 球 | 45 |
| 部 | ふ |
|  | b） |

B 各しはて昨現紀総ま種た現練年役を明会た表交役習も部超石 と，彰流部用主員え高懇年等会員具なにる校親がをのとの活対歴陸会明行実の寄動す史上 をけい施交贈とるあ競開てま催みした まに し

聡
高
30
回

昨 なの大
年今活結会しせらら続

$$
\begin{aligned}
& \text { ま } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$

メ高

 －。大初生メ高 －大初まン校こ現附戦でバ野の が役属はの1球大 オは高624が選会 •近校月名中手に ル年O25で心権 1 ド 2 B 旦参と大 9 メ連チ「加な会 8 バをム豪し，に年 はしと㭇し回学場第名ま対戦 ら ら 57 回 69 回全回生国

で員と 待れクウzにんた録に場君高1 いが現ましぞシン繋で。を初でへ跳5さ く頑役たてれ1ド他がし全更出の三の0て つ張部こいがズでのるた国新場近年塩 0 もれ員 O る新ンの部競がイすな畿 地m現 りるのBとしを冬員技，ン るがイの君の役 で環絆会こい迎の達で彼タ勝らン三へ武部 す境をとろ自え練もあら1負緊夕名き下員作よしで分よ習いつのハ強張।名年君の りりてすにうを寒た人イさ感ハ，以方 に二ぱ 出と終風と生出をのイ京1来は精層 会し元が思の場區あに都 13 昨一深今 元て，吹い次こせる駒•0年年杯め後 るい春くまのそて虫を西m振取 屯 り現組役 O
ん部B




たに
シ
や
多
।
音
絶
な
な
い
散
策
な
な
ま
ま














㸶入十 加 \＄

10




を加ゴ回

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 戊 |
|  | 行 ク 会 |
|  | わラゴ |
|  | れ ブ ル |
|  | た／フ |
| 最 | コ |
|  | 後 野 |
|  | 期コ |
|  | 高 |
|  | 齢スが |
|  | 者で |
|  | の |
|  | 仲 18 士 の |
|  | 間名 O |
|  | 入 |
|  |  |






 テ
ィ
ル
ム
で
の
補
㜥
談
終
え
ま
し
た

























員れ刺き校のをが季い変育赴 とた激は風お感こ節箇わ実任 し母的やにおじんは所っ非い






## ようこそ明高へ！

満開の桜が咲き誇る4月2日，
これから明高でご活躍いただく先生方が着任されました。

開校95年になる母校は，開校以来の大家族主義がもたらすのかも しれませんが，良い意味での「お おらかさ」と「アバウトさ」があ ると思います。

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•発展することを期待して います。




## 平成28•29•30年4月進路実績表

| 大 学 名 | $\begin{aligned} & 28 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 29 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 30 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 【国立大学】 |  |  |  |
| 帯広畜産大 | 1 |  |  |
| 北海道教育大 | 2 |  |  |
| 東 北 大 |  |  | 1 |
| 筑 波 大 | 1 |  | 1 |
| 群 馬 大 | 1 |  |  |
| 東京海洋大 | 1 |  |  |
| 東 京 藝 大 | 1（1） |  | 1（1） |
| 富 山 大 |  |  | 1 |
| 信 州 大 |  | 1 |  |
| 滋 賀 大 | 1 |  |  |
| 京 都 大 |  | 1 |  |
| 京 都 教 育 大 | 1 |  |  |
| 京 都工緎大 |  | 1（1） |  |
| 大 阪 大 |  | 2（1） |  |
| 大阪 教 育 大 | 3（1） | 1 | 2 |
| 神 戸 大 | 1 | 1 | 2（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 | 6 |
| 島 根 大 | 1 | 1 |  |
| 岡 山 大 | 2 | 4（1） | 2 |
| 山 口 大 |  | 1 | 2 |
| 徳 島 大 | 3 |  | 3 |
| 鳴 門 教 育 大 | 1 |  |  |
| 香 川 大 |  |  | 1（1） |
| 愛 媛 大 |  | 1 | 1（1） |
| 高 知 大 | 1（1） | 1 |  |
| 琉 球 大 |  | 1 |  |
| 合 計 | 25（3） | 21（3） | 23（4） |


| 【公立大学】 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| はこだて未来大 | 1 |  |  |
| 岩手県立大 |  | 1 |  |
| 秋田県立大 |  |  | 1（1） |
| 秋田公立美大 | 1 |  | 1 |
| 首都大東京 | 2（1） |  |  |
| 富山県立大 |  | 1 |  |
| 金沢美術工芸大 | 3 | 2（1） | 1（1） |
| 愛知県立芸大 | 2 | 1 |  |
| 京都市立芸大 | 2 | 3（2） | 3（1） |
| 大阪市立大 | 1（1） |  | 1 |
| 大阪府立大 | 1 | 1（1） |  |
| 神戸市看護大 | 1 |  |  |
| 兵庫県立大 | 12（2） | 11（1） | 4 |
| 神 戸市外大 |  |  | 2 |
| 奈 良 県 立 大 |  | 1 |  |
| 公立鳥取環境大 | 1 |  |  |
| 新 見 公 立 大 |  | 1 | 1 |
| 岡山県立大 | 1（1） | 3（1） | 2 |
| 尾道市立大 |  | 1 | 1 |
| 県立広島大 | 2 |  |  |
| 広 島市立大 | 1（1） | 1 | 1 |
| 高 知 工 科 大 |  |  | 1 |
| 高知県立大 |  |  | 2 |
| 沖 縄 県 立芸大 |  | 1 | 1（1） |
| 合 計 | 31（6） | 28（6） | 22（4） |
| 国公立大学合計 | 56（9） | 49（9） | 45（8） |


| 【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） |  |  |
| 女 子 美 大 |  | 1 | 7 |
| 多 摩 美 大 | 13（2） | 7（2） | 8 |
| 東 海 大 |  | 1 |  |
| 武 蔵 野 美 大 | 7（2） | 7 | 4 |
| 早 稲 田 大 |  | 3（3） |  |
| 明 治 大 | 1 |  |  |
| 立 教 大 | 1 |  |  |
| 金 沢 工 大 | 5（4） | 1 | 1 |
| 京 都 産 大 | 2 | 12 | 3（2） |
| 京都女子大 | 1 |  |  |
| 京 都 精 華 大 | 10（1） | 7（1） | 14 |
| 京都 造形芸大 | 2 | 1 | 5 |
| 同 志 社 大 | 20（1） | 19（3） | 2 |
| 同志社女子大 | 4 | 1 |  |
| 佛 教 大 | 5 | 1 |  |
| 立 命 館 大 | 25（14） | 7 | 8 |
| 龍 谷 大 | 13（1） | 4（2） | 1 |
| 追手門学院大 | 3 |  |  |
| 大 阪 経 大 | 11（1） | 13（1） | 4（2） |
| 大 阪 芸 大 |  | 1 | 2 |
| 大 阪 工 大 | 9（2） | 24（4） | 22（9） |
| 大 阪 産 大 | 4 | 12 | 27 |
| 大阪電気通信大 | 8（1） | 8 | 11（1） |
| 大 阪 薬 大 |  | 1 | 1 |
| 関 西 大 | 90（7） | 56（3） | 29（5） |
| 関 西 外 大 | 13（1） | 2 | 11 |
| 近 畿 大 | 57（5） | 66（10） | 42（10） |
| 摂 南 大 | 2 | 5（3） | 7 |
| 大 和 大 | 13（4） |  | 11 |
| 関 西 学 院大 | 61（3） | 51（8） | 19（3） |
| 甲 南 大 | 81（4） | 57（5） | 47（9） |
| 甲南女子大 | 43（2） | 20 | 18 |
| 神 戸 学 院 大 | 71（1） | 86（3） | 98（3） |
| 神戸芸術工科大 | 3 | 7 | 12 |
| 神戸女学院大 | 12 | 7 | 3 |
| 神 戸 女 子大 | 30 | 15 | 19 |
| 神 戸 薬 大 | 2 | 3 | 1 |
| 松蔭女子学院大 | 10 | 14 | 16 |
| 神戸親和女子大 | 11 | 6 | 13（1） |
| 武庫川女子大 | 35 | 18 | 21 |
| そ の 他 | 1（1） | 90（4） | 136（4） |
| 合 計 | 754（58） | 638（54） | 623（49） |


| 防衛医科大学校 |  | $1(1)$ |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 国立看護大学校 |  | $1(1)$ |  |
| 文部省管轄外合計 | 1 | $2(2)$ |  |


| 短期大学合計 | 43 | 31 | 27 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |


| 專門学校合計 | 45 | 58 | 46 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |


| 㟲職•公務員合計 | 3 | 6 | 7 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

数字は合格総数，（）内は既卒生の合格数 4 月 2 日現在

謳間徒が
歌のが
し高ほ本
－校と校
成生えへ
長活どの
しをで入
てそし学
いれたを
つぞの目
てれで指 くの
れ形3た


現力習はクはまた年年

$$
\begin{aligned}
& \text { へ・習補ラ基し教後団直考 } \\
& \text { 結体慣習ブ本た育のの接え } \\
& \text { 付•定課動生特動路贅指い } \\
& \text { け学着題と活にに希見導ま } \\
& \text { る力, ・の習生取望同にす。 } \\
& \text { 指をそ進両慣徒り実 } \\
& \text { 導進こ路立の指組現入た } \\
& \text { 心希培談学立をで根時ま } \\
& \text { 掛望っ等習や通ま幹よし } \\
& \text { けのたで面部しいにりた } \\
& \text { て実気学で・てりし } 3 \text { 学 }
\end{aligned}
$$

## ま

文いがだとした校増るのい化き，・のた感生し合厳り祭た来進原学が徒へ格しま体甾

削
つ
て
鉛
を
を
作
体
験
に
参
加
ま
し
た
が い
ふ
か
の
体
験
।
ス
ス
う
ち
私
は
木
を

 く
な
b
ま
た
た
品
韭
常
に
へ
ル
が
高
く
か
個
性
的
 な
て
て
$\vdots$
る
よ
と
親
に
に
教
そ
頂
い
た
こ ゆ
し
て
大
変
だ
」
た
け
ど
慣
る
る
と
大
夫
に

 る
と
が
で
ま
ま
た
施
設
見
学
漆
房 ム
か
気
に
な
る
入
試
情
報
ま
で
詳
し
く
知明
会
を
聞
い
て
校
や
緟
嶪
の
力
キ
ユ
ラ

京
都
市
萻
術
大
学
は
落
ち
着
た
た
雰
気





## 



京都市立芸術大学

志
望
校
を
選
S
立
で
自
分
の
見
で
見
て
体
験 に
行
て
て
聞
$い$
て
な
な
$\vdots$
と
分
か
$\vdots$
ま
せ
ん に
在
学
さ
れ
て
い
る
学
生
の
生
声
は
実
際 て
う
り
有
意
義
な
に
に
な
り
ま
た
た
特 こ
が
番
良
か
っ
た
で
す。
内
容
も
充
実
し施
設
見
学
体
験
段
取
$り$
良
参
加
で
き
た何
よ
b
も
旦
に
宗
の
学
で
説
会
や交
通
面
で
と
て
も
助
$\vdots$
ま
し
た。
そ
し

 ぱ完

























関
西
学
院
大
学
に
行
つ
て

阿

部
志
信


関西大学


関西学院大学



## 䲱テハンドがール部


$\begin{array}{cc} & \text { 大 } \\ \text { 閭 } & \text { 会 } \\ \text { 寺 } & \text { 経 } \\ \text { 口 } & \text { 験 } \\ \text { 吉 } & \text { 乙 }\end{array}$
行













涨


















 た
試
合
後
の
選
手
を
み
る
と
想
以
上
に
疲


 ら
れ
折
り
返
ま
し
た
後
半
追
い
上
げ
1



 れ
も
や
れ
る
己
は
や
り
モ
チ
べ
I
シ
ヨ






 れ
ま
し
た
し
か
し
期
末
考
査
が
終
わ
$り, ~$















徳
島
県
立
徳
鳥
采
技
術
高
等
学
に
0
対
4
 は
大
分
県
立
分
日
男
㷊
高
等
学
校
に
対
 た
全
選
伖
会
で
は
回
戦
は
鳥
県
立

## 男チソフトがールレ部

 でき
た
高
知
県
に
お
て
て
わ
わ
れ抜
会
の
出
場
を
果
た
す
と
が
宿
敵
あ
あ
る
滝
川
高
校
を
3
対
0
で






地されこ。

 ボ
」
ル
だ
ぼ
で
な
く
学
校
行
事
な
ど
さ
ま
ざ力
を
積
重
文
て
き
た
い
ま
た
た
ソ
フ
ト





部
は
近
畿
大会
蕉
優
勝
そ
乙
て
全
選
抜
 だ 組
こ
たで
。
き
た
こ
と
が
結
果
と
し
て
表
れ
た
瞬
間 れ
そ
か
敗
戦
ら
考
え
常
に
練
て
取
$\vdots$


## 

| 会 長 |  |
| :---: | :---: |
| 副会長 |  |
| 安藤 | 勉（中18回） |
| 伊川美 | 智子（高16回） |
| 佐々木 | 卓郎（高18回） |
| 和田 | 直樹（高28回） |
| 鷺森 | 智美（高38回） |
| 常任理事 |  |
| 嘉藤 | 弘之（高15回） |
| 今村意 | －郎（高16回） |
| 長塩 | 知子（高18回） |
| 岩澤 | 武（高19回） |
| 藤丸 | 達美（高21回） |
| 田中 | 雅子（高23回） |
| 竹林 | 秀野（高28回） |
| 福本 | 明彦（高30回） |
| 吉田 | 信次（高31回） |
| 松村み | なみ（高68回） |

## 監 査

加護谷榮章（高 7 回）草川 雄二（高11回）

蔭木 原洋（校 長）岸本潔（中19回）
越智 聰明（高 1 回）
秋山 泰治（高 1 回）
松本 ヤス（高 2 回）
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

䅖原 勝美（中 6 回）浅田 正行（中14回）

|  |  |
| :---: | :---: |
| 荗滕 |  |
| 原 |  |
| 野 |  |
| 尾 |  |
| 渕上 |  |
|  |  |
| 上てる予（高 |  |
|  | 和正 |
|  |  |
|  |  |
| 藤 |  |
|  |  |
| 呵 |  |
|  |  |
| 山 |  |
| 原 | 溥 |
| 瀬 |  |
| 佐々木伸一郎（高 12 回） |  |
| 田 | 良昭（高13 |
|  |  |
| 川 | 博男 |
| 口 | 卓海 |
| 塚佳世子（高14回） |  |
| 野 | 弘子 |
| 本 |  |
| 田 |  |
| 左々木卓郎（高18回） |  |
| 澤 | 武 |
| 上 | 利夫 |
| 井 | 功一（高19回） |
| 谷三枝子（高19回） |  |
| 田 | 隆行（高20回） |
| 松 |  |
| 藤丸 | 達美（高21 |
| 池内 | 満（高22回） |
| 南谷 | 雄司 |
| 高木 | 文雄（高2 |
| 河合 | 昭彦（高24回） |
| 河合 |  |
|  | 郎（高25回） |


|  |  |
| :---: | :---: |
| 谷 | 典子（高25回） |
|  |  |
| 永井 | 邦治 |
| 木 | 雅 |
| 藤本 |  |
| 竹林 | 秀野（高28回） |
|  | 代 |
| 小椋 | 利雄（高291回） |
| 福本 | 明彦（高30回） |
| 吉田 | 信次（高 |
| 木 | 翔理（高 |
| 宮脇 | 貢（高32回） |
| 野 | 雅三（高33回） |
| 本 | 和三（高33回） |
| 特 | 和美（高33回） |
| 田 | 健一（高34回） |
| 田方 | 宏幸（高34回） |
| 井上利可子（高35回） |  |
| 石下 | 景教（高36回） |
|  | （高 |
| 西川 | 昌宏（高3 |
| 川端 | 大造（高38回） |
| 黒木 | 明弓 |
| 廣中 | 芳範（高39回） |
| 北山 | 力也（高40 |
| 梅田 | 光一（高41回） |
| 谷口 | 正晃（高42回） |
| 高雄 | 正臣（高43回） |
| 葉 | 展（高44 |
| 本田 | 学 |
| 藪内 | 健吾（高46回） |
| 西山 | 武（高47回） |
| 澤田 | 雅文（高48回） |
|  |  |
|  | （高50回） |
|  | 純司（高51回） |
| 木村功太郎（高52回） |  |
| 小島 | 一朗（高53回） |
|  |  |
|  | 真彰（高55回） |
| 中中 | 裕（高56回） |


| 西角 千尋（高57回） |  |
| :---: | :---: |
| 山本 | 芳行（高58回） |
| 佐藤 | 匠（高59回） |
| 竹内 | 裕貴（高60回） |
| 和田 | 亮磨（高61回） |
| 西山 | 直幸（高62回） |
| 中下 | 将太（高63回） |
| 小柴 | 智弘（高64回） |
| 櫻井 | 拳人（高65回） |
| 山内 | 圭哉（高66回） |
| 平田茉有香（高67回） |  |
| 星野 | 優輝（高67回） |
| 松村みなみ（高68回） |  |
| 山澤 | 勇登（高68回） |
| 前山 | 颯太（高69回） |
| 豊田 | 萌夏（高69回） |
| 西岡 | 美裕（高70回） |
| 木戸健太郎（高70回） |  |
| 兵庫県庁支部 |  |
| 安井 | 幹雄（高29回） |
| 神戸市役所支部 |  |
| 明石市役所支部 |  |
| 前田 | 豊（高29回） |
| 淡路支部 |  |
| 関東支部 |  |
| 野呂 | 良久（高14回） |
| 美術科支部 |  |
| 鴊森 | 智美（高38回） |
| 事務局 |  |
| 木下 | 裕一（高15回） |
| 吉田 | 眞司（高21回） |
| 寺口 | 吉行（高34回） |
| 上田 | 修平（高56回） |

＊＊＊同窓会開催のお知らせ＊＊＊

## 高 8 回生

1 期日 2018年9月27日頃
2 場所 舞子ビラ神戸の予定
3 連絡 今回はE組が担当。
ご案内は7月下旬の予定。

## 高11回生

1 期日 2018年11月10日（土）
2 場所 グリーンヒルホテル明石
3 連絡 ご案内は夏ごろの予定。

高19回生
期日 2018年11月4日（日）正午～
2 場所 西明石ホテルキャッスルプラザ
3 連絡 今回は古希記念です。 ご案内は夏ごろの予定。

## 高21回生

1 期日 2018年11月15日（木）13時
2 場所 ANAクラウンプラザホテル

3 連絡 卒業50周年記念の集まりです。
ご案内は夏ごろの予定。

## 高29回生

1 期日 2019年2月9日（土）
2 場所 グリーンヒルホテル明石
3 連絡 今回は人生の節目となる還暦。多数のご参加を！


## 高 31 回生

1 期日 2018年8月12日（日）14時～
2 場所 西明石ホテルキャッスルプラザ
3 連絡 卒業40周年記念の集まりです。連絡先：吉田信次（090－8203－4662）

| 高 31 回生 |
| :---: |
| 1 |
| 期日 2018 年 8 月12日（日）14時～ |
| 2 | 場所 西明石ホテルキャッスルプラザ



平成29年度決算報告（平成29年4月1日～平成30年3月31日）


平成29年度事業報告（平成29年4月1日～平成30年3月31日）


## 会費納入にこ劦力をあ酮しします



会報の発行を年1回行っています

## 83

お陰をもちまして平成2018年5月1日現在，316万円の寄付金をいただき感謝申し上 げます。この度，更に生徒の活動に適したグラウンドとするため，目標額を 430 万円 に変更させて頂きました。
目標達成に向けて引き続きご支援をよろしくお願いします。

いきいき部活動活性化事業
～県立学校環境充実応援プロジェクト～
寄附金で学校用地を第2 グランドとして整備し，生徒がいきいきと活動できる環境を作ります。

○ご支援いただいた方には，税金の控除等があります。
○ ご寄附の手続きに関しましては，明石高校ホームページをご覧下さい。又，明石高校の事務室へ電話でお尋ね下さい。

兵庫県立明石高等学校 8 078－911－4376 FAX 078－911－4377
〒673－8585 兵庫県明石市荷山町 1744 http：／／www．hyogo－c．ed．jp／～akashi－hs／



初代 2回生～男子 黒の詰襟 女子 紺の箱ひだスカートにベスト


なつかしの明高歴代制服写真館

二代目 46回生～男女とも，紺のブレザー型にグレーのズボン・スカート



発行：県立明石中学校県立明石高等学校同窓会（自疆会）


[^0]:    
    
    

    本こ
    こ
    が
    明
    明
    高
    皇
    年
    に
    向
    そ
    て
    の
    精
    神
    的

