
ortch
 H＋

 ovgrrand

 や苦
祝労
会よ
記て
念講記
念念
念読
美発
術行
書式
道典 ん
の
知
恵
と
年
間
に
わ
た
る
変
な
ご業
の
取
組
す。
実
行
委
会
の皆
皆方
年
の
多
陽
会
孹
音
皇
年
記
念
和 は
最
初
に
思
い
出
れ
る
の
は
平
成



令

風
間
和
夫
会
に
は
は
た
」
む
え
の
課
 を
果
し
し
ま
い
$\vdots$
ま
し
た
た
会
貞
位力
足
で
は
あ
$\vdots$
ま
し
た
だ
か
 の
六
年
間
頜
の
皆
様
か
ら
温
か
励



 もを
恩与
返
し
を
しれ
てた
ま多
い陽
り
まし
す。 とかの事事を の 会会
で
き
た
を
と
は
私
に
と
っ
て
最

高 | 様 |
| :---: |
| 々 |
| な |
| 地 |
| 域 |
| や |
| 職 |
| 㮔 |
| の |
| 会 |
| の |
| 頃 |
| 様 |
| 」 |学

は
せ
も
$\vdots$
$\vdots$
ま
し
た
こ
こ
よ
う
こ
 ま
た
そ
そ
し
夕
夕
陽
や
母
校
に
対 の
視
野
や
考
竕
の
狭
さ
に
気
付
か
さ
れ

立
ち
上
ね
を
し
し
て
様
な
な
職
㮔
の
同会
社
員
公
務
部
会
の



陽
云
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
深
根
差
し
て



 か
ら南
は
東
京
ごれ
全
国
の
各
部
の




|  | － |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | oricys |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| oevot |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| oric． |  |
|  | \＃ncruout |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ＊ |
|  |  |



上
げ
次
の
日
程
検
討
を
行
た
た
な
な
名
副
会
䂞
委
し
し
た
令
和
タ



令
和
年
杂
月
星
に
拿
和
多
陽





## 

## 

黒 宮 藤新林 門近藤谷池佐新田栗島田下谷田 脇藤井口田藤 山 村田津
















小市加町田市碇市伊市藤市浪市能市玉市高市大市畑市本市道市平道二市横市沼市佐市安市塩市川市野市中柿石市小市寺市田市長市齊市古市渡市




会幹副長っ会幹副副長の会幹副副長っ会幹副副長っ会幹副副長っ会幹副副副長っ会幹副長の会幹副副長へ
宮木藤井 原藤尾倉葉 宮宮田見藤 藤野杉田水 間部藤林口 田岡坂木田藤夕田藤山村 野木本村元


平昭昭昭 平平昭平平 平平平平昭

平平平平昭 平平昭昭昭 平平昭昭昭昭
昭平昭昭 平昭昭昭昭
$629861 \quad 43616362 \quad 12261626060 \quad 63$ 元 $6361 \quad 763636162$


| せ江厚せ た差沢た な町部な町 町町 | 留小小苫留萌平平前萌市町町町市 | 豊豊稚稚豊富富内内富町町市市町 | 旭東旭旭旭川川川川川市町市市市 | 小小小小小樽樽樽樽樽市市市市市 | 倶真島余岩岩知狩牧市内内安村村町町町町 | 石江石当狩別狩別市市市町 | 札札札札札幌幌幌幌幌市市市市市 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 北江館北 | 留小小苫緑 | 豊豊稚稚兜 | 神東緑富旭 | 山山潮花桜 | 倶真島大岩岩 | 紅大花と | 山星川手資 |
| 檜差小檜 | 萌平平前乓 | 富富内积 | 居川新沢川 | のの悓園小 | 知狩牧川呙 | 南麻川う | 鼻置北稲生 |
| 山小長山 | 小小小小小 | 小小南東小 | 東小小小シ | 手手台小長 | 安小小小第東 | 小東中べ | 小東小北館 |
| 小頭中 | 諭諭諭長長 | 長長小中中 | 小諭諭頭亏 | 小小小長 | 小長長長二小 | 長中長つ | 長小長小小 |
| 頭 長 |  | 頭長長 |  | 頭長長 | 主 中長 | 長 学 | 長 長長 |

会幹副副長 根会幹副長 釧会幹副副副副長 帯会幹副長 百会幹副副副副長 胆会幹副副長 空会幹副副長 函会幹副副長渡
野井山森川 部海海崎 戸原田田下原田十渕㧚嶋嵐 藤田葉村形本﨑陽島村野邊川 平口江木湯 ${ }^{\text {館 }}$ 野藤藤澤邊
治文雄晴美 広厚厚久 絵暢子真寛次史平平昭平昭 平昭昭平 平平平平昭平希卓彦信子光男嘉憲博均

一紀佳樹一紀史仁之浩聡彦博力聡 102622

21585810 734 元元 612

$$
\begin{aligned}
& \text { 平平平昭 } \\
& 14 \text { 元 } 261 \\
& \text { 新浦新新 } \\
& \text { だ河町だ町 } \\
& \text { 町 町 } \\
& \text { 町 }
\end{aligned}
$$

平平昭昭昭昭昭
平昭昭昭昭 平平昭昭昭平平昭昭昭 平平昭昭昭 746161626061 863626363 43636362 23626261

| 深夕岩月岩 | 函函函函函 | 七 |
| :---: | :---: | :---: |
| 見形見 | 館館館館館 | 䇣雲部叮 |
| 沢町沢 | 市市市市市 | 町 |

海室海標海 路路路路 広得別更更更広
町市町津町
伊客登白苫登登
蕔町市町牧市市
市
西落上中野
別石春標付諭長中勄漸示長少
諭長中東長

高東静新 東追䉆萩拓幌緑
静部内冠 小分別野進別陽小小第小 頭小小小小中中主長三長皊 中

| ゆ志月栗 | 駒港桔五港 | 七 |
| :---: | :---: | :---: |
| 已う文形沢 | 場小梗稜小 | 重松部小野 |
| 中ば小中小 | 小頭小郭長 | 小小小長小 |
| 頭り長長長 | 頭 長中 | 頭長長 長 |
| 㝸 | 長 |  |

長代」会幹副副副長」幹副長」会幹副副長」会幹副副長」会幹副副長」会幹副副副副副副副副長 幹副長石森橋山熊村金嘼宕松松鈴森坂澁佐佐木素矢川湯黒原森宮中北吉久別酒上三扇須花水清江佐藤等齊吉二走田屋 都 ${ }^{\text {产口谷上沢木面 }}$ 生倉木南本谷木木村西野村田丸子津下條嶋野富援井村井柳藤松澤水尻藤井学藤村神連恒 圏 道勇政道茂手大良 部広隆謙康修五久 秀健雄 ${ }^{\text {軽知由公隆正校一晴智尚由 弘信 浩 校 憲孝合 }}$

|  |  |  |  |  | 紀年 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 久宏 | 孝明夫悟子樹 | 介子稔 | 樹行一栄治 | 光浩樹吾治 | 子子博宏規 | 弘美和英司均幸彦巧健之 | 修彦久 |
| 昭昭 | 平昭昭昭昭昭 | 平平昭 | 平平平平昭 | 平平平平平 | 平平平平平 | 昭平平平昭平昭昭昭昭昭 |  |
| 5555 | 95752515048 | 11858 | 1645261 | 元 2 元元 2 | 48323 | 6174 院5236363626063 | 2661 |
| $\begin{aligned} & \text { 日千 } \\ & \text { 野代 } \\ & \text { 市田 } \\ & \text { ( } \end{aligned}$ | 花盛花盛宮奥巻岡巻岡古州市市市市市市 | $\begin{aligned} & \text { 階八 } \\ & \text { 目市 } \end{aligned}$ | 青つ五つつ <br> 森が所がが <br> 市る川るる <br> 市原市市 | 青青青青青森森森森森市市市市市 | 函函釧北新館館路斗篠市市市市津村 | 函北浜函函函東江清せ北館斗頓館館館川別水た斗市市別市市市町市町な市 | $\begin{aligned} & \text { 佐遠佐 } \\ & \text { 品軽䦓 } \\ & \text { 町 町 } \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & \text { 星参 } \\ & \text { 野睢 } \\ & \text { 第傹 } \\ & \text { 小誐 } \\ & \text { 䫃 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 石豊 } \\ & \text { 鈢崎 } \\ & \text { 小惊 } \\ & \text { 諭頭 } \end{aligned}$ | 県瑞謷車向謷䄼意力陽离小䝴小小文頭室長長 <br>  | 県本県三浪亲郷靖内打森小素中小畦諭穿長長躼 <br>  | 附附北北北属属海海海特特迫噵噵嗸別路斗䳡援支野㗱集 <br> 校諭喜䗅権 | 函北北函清市北北北北北館海海筧党童海海海海海中道道学学函道道道道道部上浜付院館東大清檜十 <br> 頭高䕍 長長長亴長 | 佐遠佐 <br> 間中閶 <br> 中暴少 <br> 長岡長 <br> 分 |

動期 すて恩よ援事時部ごし函 参添や運がな務函間 責支地ら富力れせ前陽力六藤 ${ }^{\circ}$ 与にうし務のを理た館まりえ役営ごがめ館務私をえでれな量なつ会会六 を年川 え少にて局橋運解 ○市たたを員もざらさ市めは果て活る役不いか長本月発に前 らしこいの田営と函支 いいの含い，せ中て以たい躍事員足もりの部二揮わ会 れでれた方会しご館部平とた皆めま幹て学お前したし務のでのま後総十 さた長 たもまだ々長て協市長成考だ様＂せ事い校り，てだて局皆はがし任会五 れりに 使報でいにを参力のを妿えき，細ん長た長ま本参きおの様ごごたとに旦
•卓お命いいて常はりを会仰十てな事部。はだ会し部りなら方やざざ。しおに本越か とるたおにじまい員せ七おが務にしじき長たのたがれ々会いいそてき開会しれもこだり函めしたのつ年りら局つためまと •研いらる 蓩ままの会ま催 のたま 考といま館，ただ皆かかま早のいが事しし令修と，会そにすす重長しさ充指し えがたし市本 ${ }^{\circ}$ き様つらす急方てつ務たて和部存誠員し精が $\circ$ 責のて，そ実導て て会本た支部何なにて正。に々はて局。副元長じ心のて通 こもは大藤ま －力は お長会•部役よが様お年 学に，本のし会年をま誠皆全し経と計役川し発と展行三

でお顧会経か長度二す意様国て験よりを年し職に各お豊り知仰隆夕

就ごめ同と会会コ話らな残が事てたの考るし能広たとた立正念手三にまの任支て窓先がも員ロ題今つ念ホ長先参の総え会たないこさここ百に事腕十感した の援参のがよ共名けを抱てなス会日りで会ると。会世とらろと周八業を年謝ため挨べり絆不く通簿禍共えしがト議，た，で検でそに代をにとは年面潰の申。に摱ごまが透わし作で有てまらをが九い方は討あれなのき藤存会記六記憾いし心多 と協す確明かて成のすいいら務開月と針基委りがる同つ川じ員念臂念な夕上よ大 い力


校くと 感在輩町来しら様るり にので私謝にのと，私努の思まこ教事総はい至ごど函羽はめごいしの員を務橋たつ指の館幌，さ指でて度養学を田して導地市町昭せ導お成ぶ経元ておらに「の和てをりそ副機事験会おりごお上小四い頂まの会能がさ長りま支い磯学十たきす重長存でせ，ます援て町校四だな。責の続きて藤す。をもいに年きが会に大 のまい川 ${ }^{\circ} そ い 夕 戸$ 採にまら長身任 $^{\circ}$ たした前 のた陽井用母すい，のを めただ会 ごだ会町ささ校 「微役引仰組雨符織館多も意 諸知て卒 なの締つ に現先内以業 が皆まか


るな枝 ろ業まが中 ス後が三の夕いは強でにす十止三をの盛干総陽よゆいす行が分に年与夕会年力会うら風 ${ }^{\circ}$ き，にな続え陽裡夕を を祈ゆが仲先行るけら会に陽あ真りら吹 間日えなてれの終会げ価ま摇く 意いなど本たあわ創て揮す。ま大 を生状計総等方た百動 の創すき 感の態画会がを事周し
時創 ${ }^{2}$ 。
で造誰伸 じ生がしくあ考 年た て活続て大げえ十の事
すしもびき支いい懇らる年記や －行がた た援てた寴れチ二念，動折木 すれのこ作り動がすこ年業成


影併をを函れい函 わす町しとの響後図作教た＂教旧っる役私たし でもっり大記と大上てま場は睦いい歓B がうB町ま三奉和会てま迎もあよで役し十職五
 は，「新，す趣場は 間来年 で近こ年役。旨に，令卒
 き年の会場その先私 $\begin{array}{ll}\text { き年の会場その先私 } & \text { 地和業 } \\ \text { まはOなのご }\end{array}$ $\begin{array}{ll}\text { せコBどに後とは二 } & \text { 行年 } \\ \text { ん口会で } \mathrm{O} \text { 徐をい人 } & \text { 政に旧 } \\ \text { がナは親 } \mathrm{B} \text { 々言ら目 } & \text { に退上 }\end{array}$ がけは親B々言ら目 に退上


の合硅会にかなの機煘
ろ
わで者な 努かは再 と流員新 し不っもばかフめら民就退思でと入 く慣て違か時ルての間職職いき「職 おれい年りり間夕い脱のし後まる同員願でけたのだイま却社てはす。
西

## 谷

昭
和 文
子

いは いあ こりとかのまの しま思ら中せ勤 ます すがま

考に本員
，
今た窓か前ま
令めにけ会す


宏
米





长过 $1<$ 亚 6 人








陽かど課き間支にを 務賜長を会 のいを題まお部採卒私めわ様仰監こ絆支夕やし世に用業はさりはせ査の を援陽勤て話十さし，せなじつ武度強を会務もに九れ 昭てがめか田ご くいの地な年て長和いら役り隆勇感た諸に時り間以万五た 「員ま雄退 じだ先応代ま「来部十だ微のし様さ てき輩じがし函三町五き力皆たのれ勤，かた抱た館十立年まで様林後ま務心ら適え。支六長にすごて て支指ないのに間部月 ま少導対た地十•中に い・•応教に七渡学母 すを間大夕 り夕温な育お年島校校 が，会役陽




境たけしが諸務年函 がと陽まの で。なてら先し間館私らし会で任こ仕振が多 「輩ま・市は今てで私にの事りらくまかし附内 筆のごを就度 を返研のたらた属及平を責ざ見 され鑚後い御。罒び成と任い等こ副 せばを輩教指こ館渡五つのまりと幹 て，積の肓導の中島年て重す育と事
も本む皆実•間学管におさがてな長 ら当こ様習御•棱内母りをいてり つにとかの教様での校ま改そくま兼
 たれき激等賏場年校業 感部っ 部 と身環し受通な面閣でし，じ懄たた長
き

 おさい務て三に多雔組りつてし㜈て主に江






## 昭 <br>  <br> 雄





| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 25 | 11 | 4 | 4 | 26 | 21 | 21 | 20 | 7 | 21 |

場
品 が
效
に
に
寒
施
さ
そ
る全
交
部
会
議
本
部
総
会









新
組
織
部
名
出
席
る





5








8
18
たに迎た二る四 動だ十度を な小はま十 私す 常光かでなポキス だつえ。年部月今をき名に減歴つ中，し二七ががこににけ並ど11ポ夏海 きい，小ぶのに年行なのはら史て併小た万万小，の上行焼ぶ，ツ場1はと まて登樽り活紙度つが先百しあい置学。人人樽大よ位っき新魅。でッ海山 た対校陽夏と憅のて開活お輩周てるま校校学ををにきうにてそ鮮力石爽。水に研㗄援の会季し研てと偳動り現貟をま樽
修式室上修しし況す。会おえた陽


思べ小樽れ職感せ て新議I ま活今 てもなで会のダ四理等会一で体厚 いき樽のま以じた小いし，Cすにまコい元がは！小少1回職に員号すで生 まか夕現で外て変樽まい運T ${ }^{\circ}$ 活でロま気ら，レ樽しにののつ連を ${ }^{\circ}$ 。の部 すを陽状課のい革夕す方動の学かのナすを懇議を夕ずも学研い転発庶懇担
 とくの小こ教とわれ 会るい生

けでい議陽度ず1年管動退第抱全
召
和
62
年
卒
小
小
尊
市
立峃
小
学
校
長


## 旭


行 し
市
易
な
命 い い だ
た
た
と
と
当
に
感
謝
の
気
持
$ち$足
を
運
で
い
た
た
い
て
勇
ご
け
け聞
き
驚
ま
し
た
上
上
に
は
何 で
は
藤
会
会
の
会
勇
退
の
お
話
を


支
部
年
来
年
全
峝
部
長
議
に
参川
支
部
の
近
況
報
告
の
中
わ
た
し
は
新校
で
開
か
れ
た
全
国
支
部
長
会
議
上 と
し
れ
し
い
限
で
す。
六
に
母



上業
支郭
部
員
会
を
ま
あ
に
開
き
鋭





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


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





18

