


















 $\qquad$






 のめ


者者後
援
会
1
0
役
員
人職
の
の
幹
部
や
保
護


 を
迎
㐬
し
た。




付
を
賜
し
こ
れ
に
対
し
し
し
し
感
謝
状
を
贈





全
の
の卒
業
生
皆
様新春


会
蒦
業
＊庄学













 ，1＋縕













カラーB3判の学園PRポスター

轟兴す




紙
に
こ
の
曲
は
大
阪
業
学
学
摄
学
学 がの日
 ご
協
を
を
得
全
各
各
地
有
線
放
递
な
ど






 し振
弓
う
の
題
点
素
晴
5
$し$
い
歌
が
出
来
上
歌
手
成
世
寔
氏作
曲
森
㝐
氏


## 大き いを にあ 歌手 おを う振 ろ う を を


 し
か
揭
で
ぞ
ま
せ
ん
そ
の
た
あ
4
月
以
降
は







 1
0
0
円
を
ま
た
当
該
部
に
は
支
部
活
動








各
学
校
キ
キ
キ
パ
ス
整
備
等
学
袁
創
立


## 


地
域
社
会
に
賁
献
る
と
ぞ
母
校
名
を
得
総
数
59
人
の
實
と
な
し
ま
し
た
こ
れ
ら





## 






 になったが










##  










元
金
制
度
を
実
施
て
い
ま
す
今
今
年
度
は
約























ま共学
幸
多
年
と
な
な
年
す
し
を
を
祈
念
し
新
年
の
還こ世，つザされが
 く
て
$\vdots$
$\vdots$
$い$
$\vdots$
ま
す
で
皆
様
に
は
是
韭
の
趣





族
と
吕
る
も
の
で
卒
業
生
皆
様
も
学
袁



間
交
第
I
期
中
期
計
画
と
て
具
体
的
標







低员レ焚む



 い
も
我
校
友
の
協
が
が
必
要
な
る
と
も今
後
は
学
生
数
減
少
向
か
母
校
お
お


 う
感
る
否
否
は
個
人
の
考
方
で
す
が
得









































 ご
克
援
し
た
だ
き
む
た
た
に
に厚
お
お
礼
を会
皆
様
に
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
格
の



本
学
の活
動
に
ご
理
解
こ
支
援
を
賜
ま
ま
す


 る
先
端
術
に
に関
連
し
今
後
り
層
道
携以
合
3
学
部
は
ま
し
に
現
社
会
が
め










会
求
め
る
に
に
優
い
環
境
共
生
を
配
慮昨
年
度
学
学
部
效
組
を
行
$\vdots$
21
世
紀




 | 任 |
| :---: |
| と |
| 乙 |
| 大 |
| 阪 |
| 工 |
| 業 |
| 大 |
| 学 |
| 学 |
| 長 |
| を |
| 命 |
| し |
| そ |





学
袁
校
友
会
員
の
皆
様
明
は
ま
し
お
あ




 の
考
品
こ
れ
か
ら
社
会
は
不
可
の
理


四器」Nこわが来
を
生
き
抜
㑲
力
を
備
た
た
材
の
輩
出
を
 に
は
行
動
力
を
身
に
は
て
な
な
は
れ
は
な
ま







革
を
推
進
し
魅
あ
る
学
学
に変
身
す
る
子


に で









 こ
れ
も
校
友
の
皆
様
ご
支
援
お
お
げ
と国
地
方
は
有
数
の
大
学
と
発
展
あ
し
た

 | 究 |
| :---: |
| 科 |
| 9 |
| 専 |
| 攻 |
| を |
| 整 |
| 備 |
| 学 |
| 生 |
| 数 |
| 約 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 人 |

本
学
は
$\stackrel{y}{5}$
の
10
年
で
6
6
学
14
14
学
科
3
3設

私
と
も
広
島
国
祭
大
学
は
今
今
4
月
に
創







大
摄
学
学
も
学
校
常
翔
学
袁
変


 | 同 |
| :---: |
| 19 |
| 年 |
| 3 |
| 月 |
| 29 |
| 日 |
| 条 |
| の |
| 理 |
| 事 |
| 会 |
| 評 |
| 議 |
| 頜 |


常
翔
学
高
等
学
校
o
同
高
は
集
学
校
と学
高
等
学
校
の
校
名
変
委
る。
新
名
は

昨年4月の入学式て新校名を発表する坂口理事長





改
革
の
取
り
組
が
が
実
〕
難
関
学
に
合
格




 り
組
を
を
進
ぬ
て
る
中
ন
大
阪
業
大
学
の



 に
業
科
の
募
集学
停高
正し学
現
在
は
熥
科
の










## School 01 Information








高
等
学
校
常
翔
学
園
高
等
校
改
称






南
大
学
を
設
置
し
た
と
に
伴
い
設
置
学
校


## 
















| ？ |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 保健医療学部心医療福祉学部2008年度一般入試日程 |  | －看護学部 |
|  |  | －薬学部〈6年制〉 |
|  |  |  |
| 入試区分 | 募集学部 | 試験日 |
| 一般入試前期［1科目型］ | 全学部 | 1月26日（土）•1月27日（日）試験日自由選択制 |
| 一般入試前期［2科目型］ |  | 2月9日（土）－2月10日（日）試験日自由選択制 |
| 一般入試後期 |  | 3月14日（金） |

広島国際大学入試センターフリーダイヤル0120－55－1659 テレホンサービス（0823）83－1659

| 普通科5コースの男女共学高校 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2008年度入試要項 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 募 } \\ & \text { 集 } \\ & \text { 人 } \end{aligned}$員 | 特進コース |  | 86名 |
|  | 薬学•医療系 | 学コース | 43名 |
|  | 情報系進学コ |  | 43名 |
|  | 普通コース |  | 301名 |
|  | 総合コース |  | 172名 |
| 願書受付期 間 |  | 2008年1月24日（木）～1月31日（木） |  |
| 考 | 査 日 | 2008年2月 9日（土） |  |
| 合 否 発 表 日 |  | 2008年2月12日（火） |  |

問い合わせ先
入試部 TEL（06）6954－4436（直）


校等スを翔校校りは変称校 致を路学さ展新をと身宣卜 だ学タ改啓しはま党更変法学し致目を校せ開た育り教 が校1称光啓中
そ
も
学
成
21
2
年中
学
校
$と$
も
も
2
年子








［每日新聞社提供］


## ㅊ大太大阪工業大学

知的財産学部＜法学系＞情報科学部 工学部 2008年度一般入試日程

| 入試区分 |  | 募集学部 | 試験日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 前 } \\ & \text { 期 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { A日程 } \\ \text { (AC日程*) } \end{gathered}$ | 全学部 | 2008年1月28日（月），1月 29日（火） |
|  | $\begin{gathered} \text { B日程 } \\ (\mathrm{BC} \text { 程* }) \\ \hline \end{gathered}$ | 情報科学部工学部 | 2008年 2 月 4日（月） |
|  | C日程 | 全学部 | 【大学入試センター試験利用入試】本学個別の学力検査等は課しません |
| $\begin{aligned} & \text { 後 } \\ & \text { 期 } \end{aligned}$ | 後期日程 |  | 2008年 3月5日（水） |
|  | C日程 |  | 【大学入試センター試験利用入試】本学個別の学力検査等は課しません |

## ※独自試験（A•B日程）と大学入試センター試験を併用する方式

## －問し）合わせ先

大阪工業大学 入試部 TEL（06）6954－4086（直）http：／／www．oit．ac．jp

| $\int_{\text {SETSUDAI }}$ |  | $1 \text { T }$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 人法学部－外国語学部－経営情報学部－楽学部〈6年制〉 |  |  |
| 2008年度一版入試の受験テャンスが桩大！ |  |  |
| A日程は，試験日自由選択制，配点セレクト方式を導入！ <br> 一度の受験で二度または三度の合格チャンスが得られる併願方式です。最大 $<1$ 日 3 回 $\times 3$ 日間＞の併願が可能。 |  |  |
| 2008年度入試日程 |  |  |
| 入試区分 | 募集学部 | 試験日 |
| A日程〈前期〉 | 全学部 |  |
| B日程〈中期〉 |  | 2008年 2月15日（金） |
| D日程〈後期〉 |  | 2008年3月 7日（金） |

※このほか，大学入試センター試験を利用した入試も実施しています！詳細は学生募集要項でこ確認ください。
－問い合わせ先
摂南大学 入試部 TEL（072）839－9104（直）http：／／www．setsunan．ac．jp



大
阪
中
心
部
な
の
就
職
活
動
強
に
に
バ
ク




大
阪
杢
業
大
学
大
学
院
知
的
財
産
究
科
の
サ え
る
社
会
人
教
䏍
な
は
社
会
学
生
多
い


 を
平
成
19
年
9
月
4
日
灭
大
阪
市
北
区
梅





## School 03 Information














 く
は
す
と
語
た
た

 ら
奞
集
員
何
何
倍
の
志
願
意
集
た
た
た










年
5
月
下
旬
ご
に
募
金
趣
意
書
が内
さ
れ
い
ま
す
が
卒
業
生
に
は ど
部
の
対
象
者
に
は
先
行
て
て
案


体
現
し
90
周
年
を
記
念
方
に
甬
さ園
経
営
理
含
弯
る
四
位
体
を付
金
額
墳
額
ど
に
活
用
さ
学金
新
し
啋
学
基
金
設
咅
給
充
実
に
限
定
さ
れ
た
を
が
大
夫募
金
対
象
事
業
が
啋
学
金
制
度 な
じ
が
計
画
さ
れ
し
し
ま
す。
今
回
の記
念
事
記
念
婁
輩
施
挙
行


 に
記
念
事
業
募
金
計
画
に
て
て
検委
員
と
て
出
席
す
る
中
そ
そ
ま
松
常
務
理
事
和
設
置
さ
圮
学
園



学
薗
は
は
学
園
餢
立
周
年
記
念

学
嶅
業
部
菱
課


 の
記
念
事
業
と
募
金
の
深
甚
な
堂 は
何
と
そ
お
見
通
し
た
た
き

学 | た |
| :---: |
| た |
| し |
| て |
| お |
| $\vdots$ |
| ま |
| す |
| が |
| 来 |
| 信 |
| の |
| 祭 |





2007年4月1日～2013年3月31日（6年間）

## 4．ーロの金額

5，000円（2ロ以上でお願いいたします）
ただし，口数に関わらずお受けいたします。

## 5．お申込方法

お申し込み方法の詳細は，後日お送りする募金趣意書を ご参照ください。

## 6．税法上の優遇措置

個人向けの場合は，特定公益増進法人への寄付となりま す。寄付金（ただし，その年の総所得金額等の $40 \%$ を限度とする）が5，000円を超える場合，その超えた金額が該当する年の総所得金額等から控除されます。減免措置を受ける手続きとして，寄付の翌年に確定申告が必要です。申告の際に本法人が発行する領収書（裏面に特定公益増進法人証明書（写））を添付してください。

個人からのお申込みのほか，法人，団体からのお申込みを受け付けて おります。この場合，法人税法上特定公益増進法人に対する寄付受配者指定寄付のいずれかの優遇措置が受けられます。申請書類が個人用とは異なりますので，ご必要な方は募金課までお申し出ください。


## 平成19年度総会•全国支部交歓会 開催報告

学び舎の地へ750有余人が集まり，校友会の歌を熱唱






















支
援
筑
願
し
た
し
と要
望
た評
価
を
鿓
え
る
学
園
に
な
る
$\vdots$
う
皆
さ
ん
の
ご創
$\frac{1}{1}$
1
0
0
周
年
に
は
多
の
方
妿
ら
立
派
な じ
し
し
し
来
る

 \begin{tabular}{c}
$し$ <br>
$い$ <br>
学 <br>
園 <br>
を <br>
を <br>
作 <br>
に <br>
上 <br>
\hline

 

時 <br>
を <br>
皆 <br>
$と$ <br>
共 <br>
に <br>
新 <br>
<br>
<br>
\hline
\end{tabular}

学
園
は
変
革
の
時



校
友
使
命
は
口
部
新
学
園
知
名 と
高
の
唯
妳
が
変
更
に
な
し
ま
す。
わ
れ
わ
れ


議
買
会
の
会
碽
含
全
国
各
地
卒
業
〇




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


語
号
れ
興
深
い
内
容
参
加
者
た
ち
は
び

渡辺元館長が大阪城を解く


 こ
の
も
す
唱
平
作
詞
森
甼
作
㤟
校









大
阪
号
号
宿
泊
卷
食
事
券
提
供
热
た。

 が
行
わ
た
た。
賞
は
は
最
高
分
相
当
の
キ






名
紹
筑
が
わ
れ
た エ
賋
公
歓
参
架
部年
部
が
登
場
恒
例
段
落
た
た
号
高
橋







平成19年度全国支部交歓会支部別参加者数一覧表

| 支 部 名 |  | 人数 | 支 部 名 | 人数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 北 海 道 | 道 | 0 | 東 播 | 0 |
| 東 | 北 | 1 | 姫 路 | 9 |
| 関 | 東 | 10 | 西 宮 | 24 |
| 富 山 県 | 県 | 7 | 鳥 取 県 | 2 |
| 北 陸 | 陸 | 1 | 島 根 県 | 8 |
| 福 井 県 | 県 | 3 | 岡山県 | 9 |
| 愛 知 県 | 県 | 9 | 広 島 備 後 | 2 |
| 岐 阜 県 | 県 | 0 | 広 島安芸 | 7 |
| 三 重 県 | 県 | 7 | 山口 県 | 3 |
| 滋 賀 県 | 県 | 18 | 香 川 県 | 6 |
| 京 都 府 | 府 | 19 | 徳 島 県 | 4 |
| 奈 良 県 | 県 | 32 | 愛 媛 県 | 5 |
| 和 歌 山 県 |  | 4 | 高 知 県 | 2 |
| 高 相 | 槻 | 22 | 北 九 州 | 6 |
| 茨 才 | 木 | 17 | 福 岡 県 | 3 |
| 摂 津 | 津 | 18 | 佐 賀 県 | 2 |
| 吹 | 田 | 15 | 長 崎 県 | 7 |
| 豊 | 中 | 3 | 大 分 県 | 3 |
| 箕 | 面 | 9 | 熊 本 県 | 5 |
| 池 | 田 | 7 | 宮 崎 県 | 2 |
| 枚 | 方 | 25 | 鹿児島県 | 2 |
| 交 | 野 | 4 | 府 窓 会 | 10 |
| 寝 屋 J |  | 14 | みおつくし会 | 2 |
| 守口 門 真 |  | 12 | 阪 神 電 鉄 | 0 |
| 大 臬 | 東 | 9 | 堺城北会 | 10 |
| 八尾•柏 原 |  | 26 | 大成城北会 | 0 |
| 南 河 ゆ | 内 | 42 | 三菱城北会 | 0 |
| 堺 |  | 40 | 学内OB会 | 13 |
| 泉 少 | 州 | 20 | きんでん | 24 |
| 泉 南 | 南 | 11 | 長 谷 工 | 2 |
| 西 大 嗗 | 阪 | 8 | 近畿工大会 | 2 |
| 旭－都 島 |  | 9 | 浅海電気 | 0 |
| 城東•鶴見 |  | 14 | 鴻池城北会 | 0 |
| 淀 1 | 川 | 2 | FUDO城北会 | 0 |
| 川 兄 | 西 | 12 | 奥村城北会 | 0 |
| 宝 㙇 | 塚 | 11 | 支部なし | 9 |
| 伊 f | 丹 | 5 |  |  |
| 尼 崎 | 崎 | 7 |  |  |
| 六 | 甲 | 18 | 合 計 | 674 |



え唱を席披語このひ生化

言
葉
に
会
場
信
は
太
き
な
拍
手
か
わ
き
起




成世氏の歌唱指導のもと，全員が手を大きく振りながら熱唱


庄司会長より熊手が手渡された


# 時代のニーズを，確かなフォルムに。 

ひとつひとつのピースがしっかりと結びつき
美しい形を完成させる球体組みパズル——。
きんでんは電気をはじめとする様々な技術をピースとして社会生活の安定を支える

確かな結びつきを創造しています。

未来のことを はじめています。
きんでん
本 店 大阪市北区本圧東2丁目3番41号〒531－8550＊06－6375－6000東京本社 東京都千代田区九段南2丁目1番21号〒102－8628 玉03－5210－7272 http：／／www．kinden．co．jp／







|  |
| :---: |
























## 平成18年度 大阪工業大学学園校友会会計決算

## 平18年4月1日～平成19年3月31日

| 入の部】 |  |  | （単位：円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 款•項 | 予 算 | 決 算 | 比 較 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 援 助 金 | 50，000，000 | 50，000，000 | 0 |
| 諸 収 入 | 9，750，000 | 12，992，172 | 3，242，172 |
| 繰 入 金 | 4，000，000 | 4，000，000 | 0 |
| 合 計 | 63，750，000 | 66，992，172 | 3，242，172 |


| 【支出の部】 |  | $\Delta$ は超過額を示す（単位：円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 款•項 | 予 算 | 決 算 | 比較 |
| 本 部 費 | 17，300，000 | 14，961，236 | 2，338，764 |
| 組 織 費 | 12，831，000 | 10，356，919 | 2，474，081 |
| 事 業 費 | 9，410，000 | 7，450，905 | 1，959，095 |
| 広 報 費 | 15，800，000 | 14，135，106 | 1，664，894 |
| 青 年 部 費 | 1，000，000 | 972，029 | 27，971 |
| 交 付 金 | 4，100，000 | 4，100，000 | 0 |
| 寄 付 金 | 1，000 | 0 | 1，000 |
| 予 備 費 | 1，905，000 | 3，355，555 | $\triangle 1,450,555$ |
| 諸支出金 | 1，403，000 | 11，660，422 | $\triangle 10,257,422$ |
| 合 計 | 63，750，000 | 66，992，172 | $\triangle 3,242,172$ |

## 平成19年度 大阪工業大学学園校友会会計予算

## 平成19年4月1日～平成20年3月31日）

## 【収入の部】

$\qquad$ $\triangle$ は減額を示す（単位：円）

| 款•項 | 19年度予算 | 前年度予算比較 |
| :---: | :---: | :---: |
| 会費収入 | 0 | 0 |
| 援 助 金 | 50，000，000 | 0 |
| 諸 収 入 | 2，910，000 | $\triangle 6,840,000$ |
| 繰 入 金 | 6，600，000 | 2，600，000 |
| 合 計 | 59，510，000 | $\triangle 4,240,000$ |

［支出の部1 $\qquad$


| 款•項 | 19年度予算 | 前年度予算比較 |
| :---: | :---: | :---: |
| 本 部 費 | 20，300，000 | 3，000，000 |
| 組 織 費 | 13，927，000 | 1，096，000 |
| 事 業 費 | 1，010，000 | $\triangle 8,400,000$ |
| 広 報 費 | 15，800，000 | 0 |
| 青年部費 | 1，200，000 | 200，000 |
| 交 付 金 | 4，700，000 | 600，000 |
| 寄 付 金 | 10，000 | 9，000 |
| 予 備 費 | 1，460，000 | $\triangle 445,000$ |
| 諸支出金 | 1，103，000 | $\triangle 300,000$ |
| 合 計 | 59，510，000 | $\triangle 4,240,000$ |

平成19年度支部活動者会議開催状況

| 日 程 | ブロック | 支部出席者数 | 開催場所 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6／16（土） | 近畿北•南，職域 | 41支部 74人 | 学園•本部棟 |
| $6 / 30$（土） | 中 部 | 6支部16人 | 名古屋ガーデンパレス |
| 7／7（土） | 中 国 | 6支部21人 | サン・ピーチOKAYAMA |
| 7／14（土） | 東日本 | 3支部12人 | 学園•東京センター |
| 7／27（金） | 四 国 | 4支部14人 | ホテルニューフロンティア（高松） |
| 7／28（土） | 九 州 | 8支部 26 人 | 博多都ホテル |

る
が
が
き
た
た
细叫區十才长笽品

 d｜tuvarinay | 鿾 |
| :--- |
| 蔍 |
| 感 |
| さ |
| ず |




な活部理ま発
意
睍
瘓
地部
出
も
あ
あ理
䟴
は
は
め
幹



20の子全開部職

小如枫品く6風


中状排々，私＂＂














支
部
会
貝
の














と慶で平
共び15成 にを人18
 そあげか （要





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



 も
耐
え
中
国
の
抑
留
生
活
乗
$り$
越
只
大

科
見
四
年
生
に
な
る
带
剣
を
着
は
銃
を


「H
















 $+==$


入
社
取
締
役
副
社
長
特
別
顧
な
年
を
経
プ 同 し
乎
成
12
年
5
月
退
職
同
6
月
日
産
建
設
株遣
省
門
家
夕
亿
国
内
務
省
行
刑
局
な
を
を
曆






期
20
年
間
合
わ
せ
60
年
間
地
方
自
治
に
貢
献公
務戦
と
し
て
年
間
続
て
県
会
議
員
を
5我
後
学
園
紛
争
の
中
C
卒
業
以
来
地

哏
6
35
19
19
19
0

























 my friend！－



















 $\ddots$細ぼ
谷た
な
千を
尋
氏















## あらゆるニーズへ，優れたエンジニアを総合的に提供。

VSNがワンストップソリューションを実現します。
VSNは，高度な教育を施した正社員エンジニアの派遣，熟練エンジニア（個人事業主）の契約登録•業務委託，人材紹介の

3 事業を展開し，産業界に優れたエンジニアを創出することで企業の競争力強化に貢献しています。

手
振
弓
う
を
聞
き
な
が
ら
校
友
会
の
未
来 の
中
は
新
し
ぐ
き
た
校
友
会
歌
さ
あ



 た
彦
根
城
に登
る
天
天
守
大
津
城
品
移
築







根は会 幹





2年に一度の幹事研修会を開候
$\qquad$
我
姿
姿
見
や
哀
れ
こ
の
度
の
修
会
改
め

間
練
$\omega$
步
た。
た
内
宮
静
䍀
中
中
自
然
柏











宮
会
修
会
銘
垫
ち
繀
勢
15
が
か
神
領



大 －宮天


 り
新
$\vdots$
い
校
会
歌
を
合
唱
す
る
し
う
明


学
袁
校
会
長
ほ
各
学
校
別
友
会
長
を







見
頃
迎
毕
今園
ば
花
蕞
今
が接
す
る
城
北
公 を
開
催
し
た
隣成員
19 和
年出
度席
総し
会平館
出で
席 30
し
平会館旧
で 60
30 周
人年
の記
会念舎
研
修
セ
ン
タ学
園事
大
宮西
学工 19
事旦
完
箴新
た装平
成
19
年
5
月
野平
須成
氐
を会度
長総
に再
選



 get the fllires

#  

「完全ライブ講義」だから，その場で疑問点を即解決！！

## 20歳代1級建筑士登録者 占有登 NO． <br> 口号空量 NO』





 20合资格学险




 $\square$

梅田校 TEL．06－6374－1411 新大阪隻 TEL．06－6101－1911 京橋校 TEL．06－6882－8211 なん｜子校 TEL．06－6648－5511堺 校 TEL．072－222－9311 尼崎校 TEL．06－6430－6811 神戸校 TEL．078－241－1711 姫路校 TEL．0792－24－1411京都校 TEL．075－352－3011 草津校 TEL．077－566－6911 奈良校 TEL．0742－30－1511


（仆田 雌K）


達
し
早
と
1
等
賞
を
当
て
た
校
友
に
対
し
†






 の
改
革
に
協
力
す
る
呼
か
か
が
あ
た
た
元
短
共
に
四
位
体
の
推
進
に
協
の
要
請
が

針
予
算
案
審
議
承
認臨
蕔
管
今
年
度
運
営前
年
度
事
業
報
告
算



事韦賓
辻
井
校场
友課学
長園
庄理

人 か
の
校の
友板
を阪
集セ
め
短
大 で
大 44数
前
前
オ
プ
？
し
た

ば | 平 |
| :--- |
| 成 |
| 19 |
| 年 |
| 9 |
| 最 |
| 8 |
| 旺 |




大阪センターで初の総会開唯

工崎司校と45





































恒
例
日
帰
$\vdots$
旅
行
秋
を
満
喫
















久
の
講
㜔
聞



兼セオ

山
品
笑
校
友
副














[^0]

















 は
ま
気
に
鹿
れ
れ名
集
左
た

当 | 家 |
| :--- |
| 族 |
| 参 |
| 妿 |
|  |
| 25 |
| 25 |







楽
爻
1
㯙
会
た
た



















参妿
啫
34
34
夫
を

哭吴傫 6 长快さ

福
岡
県
開
催








覍
悲
諬
初開開




## 





































##  <br> 会を 亝苯 た。 た散来 䊾年 し し再 散会 | 彰 |
| :--- |
| 変 |
| 筑 |  













| 学園校友会富山県支部 <br> 相談役 中田昭夫•此川阜二夫 <br> 林 富男•関口孝志支部長荒木 甫 <br> 副支部長小川秀明•高島驎太明吉幹雄 $\cdot$－新木清治河合初男事務局長石永裕明 <br> 事務局福田正伸•高林博俊森 登•長谷川孝史 | 学校法人大阪工大摂南大学校友会 関東支部大阪工業大学学園校友会関東支部掑南大学校友会関東支部広島国際大学校友会関束支部 <br> 会長 水 野 秀 樹 （ES37•工大） 会 員 一 同 | 学園校友会東北支部 <br> 支部長平野勝三 ${ }^{(39 C)}$ <br> 理 事中出和人（460） <br> 事程房 <br>  <br> 岡田賢－（47C）TELO22－386－2284 <br> 学園校友会福井県支部 <br>  | 学園校友会北海道支部支部長 中 谷 暁 生副咕部長 岡 孟高 橋 陽 —幹 事 岡 山豊 昌会 計 橋 本 信 昭監 査 山下政紀原 田 裕 功 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学園校友会奈良県支部 | 学園校友会京都府支部 <br> 支部長 小 泉 和 秀 <br> 副部韔 金 过 俊 付 <br> 宇 田 辰 雄 <br> 事務局長 中 坊 傳 | 学園校友会滋賀県支部 <br>  | 学園校友会愛知県支部 <br> 支部長 松 本 恵—副支部長 岡 村 淳 三会 計 多々内丈雄事務局長 大 前 秀 俊 |
|  | 捸 津 支 部 <br> 事務所〒566－002摂津市正雀4－8－15 （株あやた内 綾田 TEL 06－6382－1740 FAX 06－6382－8363 | 学園校友会高槻支部支部長根来道徳副支部長 山本宏道•山下捷雙睩田頼夫•吉田達雄杉原 尚幹事長 平野頼彦 $\qquad$ | 支暗長 高 井 保 二 <br> 〒641－0055 和歌山市和歌川町6－36 <br> TELO73－444－7273 |
| 学園校友会 <br> 枚 方 支 部 <br> 支韔 内 山喬 之 | 箕 面 支 部会員一同 | 学園校友会 | 学園校友会茨木支部 <br>  |
| 学園校友会守口門真支部支部長 長崎省吾 <br> 副支部長 橋本三千穗•淠川 泰南出正和•齋溙精二中川龍美 <br> 相 談 役 越前屋 棟•中野鬼子夫 <br>  <br> T571－0066 門真市幸福町1－42 TEL 06－6908－604 |  | 学園校友会交野支部 <br> 役 員 — 同 <br> 〒576－0022 交野市藤が尾2－10 <br> TELX 072－892－56 |  |
| 学園校友会泉州支部 <br>  | $\begin{array}{ll} \text { 学園校友会西大阪支部 } \\ \text { 支部長 北 村 守 } \\ \text { 副支部長 三 宅 昭 栄 } \\ \text { " 金 沢 — 博 } \end{array}$ | 支部長吉村晴之 <br> 副支部長 西川 充•神保義一 <br> 呉宮仁鎬 <br> 願 問 芦田武夫 <br> 事務局長比良純高 | 学園校友会大東支部 <br> 齐部長麻田幹彦 <br> 副部長早界朝勝 <br> 北田幸明•衣田順一 <br> 畭事長增田嘖夫 <br> 幹 事 衣田武史•西川英紀 <br> 事 務 長 村上 康 <br> 他 役員一同 |
| 森 隆 |  | 会堺支部 | 会 |
| 森 本 將 夫 |  |  |  |
| $\begin{array}{lll}  & \text { 幹"事長 溝 崎 雅 雄 } \end{array}$ | 幹 事 徳 永 淳三 | ＂向坵村幸勇 | 相談役 松 尾 福寿 |
| 副螒韦長 㔛 野 正 美 | 春 雄 | 䫏＂問啠村辛隆 | 大 鳥 正 弘 |
| 柴田 正 明 | 橋 本 耕 司 | 相談役 婁數 上 勉 | 支部長 中 林 嗣 貴 |
| 山下昭 | 学園校友会城東•鶴見支部 | 山澤 | 副辝長 西 山 吉 男 |
| $\begin{aligned} & \text { 監查藤杰啡雄 } \\ & \text { 喜弘 } \end{aligned}$ | 相談役 白 石 直 治 |  | 岩口蕒村治 |
| 幹 事 高 橋 明 裕 |  | 会 計渡辺光正 | 藤松喜久次 |
| 越智嗣 夫 | 副支部長 加 島 哲 也 |  | 上田 幸男 |
| 第井置沺憲治雄 | 酒崎隆弘 | 吉村 武 亚 | 伊 庭 純 夫 |
| 高田 定 | 会 計 明 蕩 孝行 | 会宝塚支部 | 幹事長 井 上正 |
| 竹永雅実 | 衛 藤 政 宜 | 相談役 岡崎茂雄•和田 力 | 会 計 道 本 克 秀 |
| 中进村忠史 | 田中 久 | 支部長男中凱男 | 西川 久 |
| 綿野宏司 | 査林孝史 |  | 今 澤 光 男 |
| 滝谷 幸 | 柴田 喜 文 | 代表螒事岡野義雄 | 事務局 松 原 正 明 |


| 学園校友会 |  | 学 | 学園校友会伊丹支部 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 屭 問 上村 俊 弘 | 相談役 小竹凫卯三次 | 相談役 大 島 宗 彦 |
| 姫 路 支 部 | 陰山恭道 | 支部長 鐘ケ江明男 | 前田茂夫置 |
|  | 相談役 今 栄 利 熊 | 副支部長 阿部紀生 | 支部長 徳 山 幸 信 副支部長 过 本 良 男 |
| 支部長 中 山 哲 男 | 門 脇 亨 | 橋 川 彦 六 | 会 計 児 島 正 徳 |
|  | 城 野 修 身 | 松 永 吉 市 | 事業部長 㘔 片 正 晴 |
| 学園校友会西宮支 | 乃込 亦 辛 | 事業局長 坂元武一郎 | 監 査 佐々木獄海 |
|  | 畑中 輝 夫 | 会 計 成 松 幸 司 |  |
| 支部長 中 田 喜 通 | 丁 畑 裕 紀 | 監 査 畑 宏 樹 |  |
| 25歳～90歳まで幅広い参加者のある な支部です。ゴルフ，釣い，日帰り旅行 | 支部長 寺 西 芳 明 | 堂 脇 三 郎 | 林 幹 良 |
| 校友と人生を楽しみませんか？ | 副支部長 莫 原 健 雄 | 事業部長 松 永 吉 市 | 樋 口麻 人 |
| TEL 0798－26－1800（ 森田） | 早 水 勝 徳 | 幹 事 — 同 | 増田蔶美夫 |
| 学園校友会岡山県支部 | 谷 守 正 康 | 学園校友会島根県支部 |  |
|  | 会計田中義过 | 兂 |  |
| 支 | 会計監査 長谷川邦㖪 |  |  |
| 副支部長 木村 旭（A－39） | 澤 克 治 | 副支部長 ＂洲濱賢雄•石川輝海 鐘築—雄•石田正直 | 支部長 柴 $⿴ 囗 十$ 国 郎 |
| ＂板矢文雄（C－43） | 代表幹事 向 井 淳 | 幹事長齐石膡凖雄 | 員－同 |
| 事務局長 坪 井 貮（A－39） | 事務局長 平 井 正 博 | 幹事長石倉保客客 |  |
|  | 学園校友会山口県支部 | 学園校友会広島安芸支部 | 学園校友会広島備後支部 |
| 支 部 長 | 碩 問 國 久和 夫 | 支部長 松岡幹太郎 | 支部長片山幸 |
| 副支部長 |  |  | 副支部長 門田修 |
| 会計監査 床田正和•佐藤吉則 | 支部長 | 〒733－0833 広鳥市西区商工センター8丁目9－ | 幸 |
|  | 副支部長 原 靖 博 | $\begin{aligned} & \text { TEL 082-277-2573 } \\ & \text { FAX O82-277-2789 } \end{aligned}$ | ＂伊藤倫彦 |
| 高僑满TEL 0877－75－0648 |  |  | 監 査 服部潤一•屋敷和則 |
| 学園校友会愛 | 監査員 三 宏 文 <br> ＂ 石 田 哲 明  <br> ＂事務局長 山 本 秀 孝   <br> 会計係 津 田 清 隆   | 学園校友会北九州支 | 学園校友会高知県支部 |
|  |  | 支部長 田 村 豊— 副支部長 中富美津男 | 会 長 永 野 正 展 |
| 支部長 高 松 昭 |  | 副支部長 中富美津男 | 副会長 榎並谷哲夫 |
| 事務局長 兼 久 芳 |  |  | 山本平四郎 |
| 務局 $\overline{\text { F }} 791$－8062松山市住吉 $1-1-26$ <br> TEL 089－951－3193 |  | 事務局 上 田 進 | 井添健介 |
| 学 | 学園校友会長崎県支部 | 学園校友会福岡県支部 | ＂${ }_{\text {幹事長 池田野寺祐 功 }}$ |
| 硠 問 福 岡 哊 | 太 田 孝 和 | 顧 問 宮川 方延•松尾 豊英 | 幹 事 岡本敬一郎 |
| 支部長 松 嶋 祐 治 | 副支部長 古 賀 野 絋 雄 | 支部長 白木秀彦 | 本 山 幸 — |
| 副支部長 藤 川尞次次 | 長 野 紘－野 | 副支部長 岩田 正之•溝口 成毅田中 邦夫 | 監 事 公 文 高 志 |
| 滕 河 繁 利 | 平 野 傳 |  | 事務局長 森 部 慎 之助 |
|  |  |  | 学園校友会鹿児島県支部 |
| 相談役 北 村 七 良 | 学園校友会大成城北会支部 | 学園校友会堺城北会支部 | 支部長山 内康 功 |
| 松 田 達 | 理部長 茂 山 哲 司 | 顧 問 土 師 幸 平 | 理 事 䒩 圓 旱 |
| ＂植 村 陸 男 |  | 支部長 婁 上 勉 |  |
| $\begin{array}{ll} \text { 会長林 正 己 } \\ \text { 事務局 杉 本 修 } \end{array}$ |  | 副支部 | 副支部長 大 坪 憲 市 |
| 学園校友会府窓会支部 | 学園校友会浅海電気支部 | 監 查 松 井 利治 |  |
| 会 長 片 山隆文 | $\begin{array}{cc} \text { 支部長 松 沢 祥 二 } \\ \text { 副部長 上 野 佳 裕 } \\ \text { " 大 橋 良 信 } \end{array}$ |  高 田 裕 次  <br> 幹事長 島 田 憲 明   <br> 会 計 橋 本 茂 浩   <br> ＂  植 木 輝 親 | 鱼 |
| 副会長 山 |  |  | 張 迫 良 平 |
|  |  |  | 会 計 松 尾 光 高 |
|  |  |  |  |
|  | 学園校友会FUDO城北会支部 | 学園校友会鴻池城北会支部 | 学園校友会きんでん支部 |
| 反 光 見 |  |  | 顧 問松 岡 憲 生 |
| 蓳 菜 邦 雄 |  |  | 上 垣 泰 久 |
|  |  |  | 部長山 川博 司 |
|  |  |  | 副支部長 高 |
| 会計監査 山口耕 「 |  |  |  |
| 紛務部長 |  | 今㘹田 泰 宏 | 田中号要 |
| 事業部長 |  | 幹 事 来䭴 俊 樹 | 事務局長 森 本 勝 則 |
|  |  | 永井 貴 志 | 会 計 筋 原 啓 之 |
| 企画部長 |  | 「530－8517 大阪市北区梅田3－4－5毎日インデラ才 | 会計監査 藤 原 信 也 |
| 財務部長 吉 田 光 弘 |  | FAX $06-6343-3793$ | 西 田 保 男 |



| 学園校友会理事 エ専クラブ常任委員 | 学園校友会川西支部 | 学園校友会理事 摂津支部長 | 学園校友会理事 大東支部長 （株総合資格総合資格学院顧問 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 与 光 孝 | 代表取締役綾 $\square$学 | 副理事長麻 $\square$幹 彦 |
| 〒567－0841 茨木市桑田町18－18 <br> TELO72－634－0305 | T661－0953 尼崎市東園田町2－213 TVLO6－6494－2223 FAX06－6494－2290 | T566－0023 摂 津 市正雀4－8－15 TE K O $6-638-1740$ FAX06－6382－4516 | $\begin{aligned} &(\text { 自宅 }) \text { T574-0007 大東市北楠の里町21-15 } \\ & \text { TEL } 0 \text { FAX } 072-878-2131 \end{aligned}$ |
| 工大校友会副会長電気クラブ会長 |  | 学園校友会 | 学園校友会監事工専クラブ会長 |
| 宕 \# 吉 䒠 |  | 相談役 今 栄 利 熊 | キ上 文太郎 |
| T520－2271 滋賀県大津市稲津3－7－1 <br> TEL077－546－2204 | （短大C62年卒） <br> 〒534－0001 大阪市都島区毛馬町2－11－10－503 <br> TELO6－6923－5869 |  | T567－0885 茨木市東中条町3－28 <br> TELO72－623－3678 |
| (学) 大阪 | 学園校友会副会高校校友会相談 | 学園校友会理事奈良県支部相談役 | 学園校友会理事奈良県支部事務局長 |
| ［村 利 雄 | 越前屋棟 | 枚 㟝 引ム | 植 <br> 全 紀 |
|  | 〒570－0039 守口市橋波西之町1－8－3 <br> TEL06－6996－0701（代） | 633－2223 宇陀市菟田野区宇賀志1213－2 <br> TEL0745－84－2489 | 631－0011 奈良市押熊町531－4 <br> TELO742－46－9739 |
| 学園校友会理事•尼崎支部長 <br> （社）関西電気管理技術者協会会員 <br> 鐘ヶ江電気設備管理事務所 | 一級建築士事務所 土地家屋調査士事務所 （株）奥田設計室 | 学院クラブ相談役建築コンサルタント主 | （学）大阪工大摂南大学評議員学園校友会理事•事業部長短大大宮会会長 |
| 所長 鐘ケ江 明男 | 代表取縭役 小寺 隆（短大60A） |  | （株）太田澄建築事務所代表取締役 |
| $\begin{array}{r} \text { 〒661-0977 尼崎市久々知3-8-13 } \\ \text { TEL 06-6499-4728 } \\ \text { FAX 06-7500-6584 } \end{array}$ | 大阪事務所 中央区内平野町1－2－6 TEL06－6947－1666交野事務所 交野市私部2－3－10 TEL072－892－0900 | 〒543－0044 大阪市天王寺区国分町18－22 <br> TEL 06－6771－8071 <br> FAX 06－6771－8072 | T530－0047 大阪市北区西天満3－6－4 TE $06-6314-2571$（代） FAX 06－6314－2572 |
| 学園校友会理事•広短大大宮会相談役 | 学園校友会川西支部幹事長有限会社コーチ・エンジニアリング | （学）大阪工大摂南大学理事•評議員城北俱楽部会長 学園校友会 西大阪支部支部長 | 学園校友会理事長崎県支部顧問九州ブロック会代表 |
| 大興機工（株）代表取䋨役 佐 久 小 厚根 | 代表取締役 | 会長•主筆 北木守 守 | 岸 川 隆 映 |
| T $577-0012$ 東大阪市長田東5－1－14 TEL 6 － $6748-7838$ FAX $06-6748-7840$ | T666－0111 川西市大和東5－18－16 TELO72－794－1531 FAX072－794－8388 | 〒550－0012 大阪市西区立売堀3－6－17 TEL $06-6533-3345$ FAX $06-6532-7541$ | T852－8117 長崎市平野町1－10 TEL $095-845-6465$ |
| $\begin{aligned} & \text { レンタルのニッケ } \\ & \text { 関西営業部 } \\ & \text { 工場ンシンスチーム } \end{aligned}$ | 学園校友会茨木支部相談役奨学財団副理事長 <br> 工大建築学科28年卒業 | 学園校友会城東•鶴見支部相談役学院クラブ監㭗 <br> エC16 学院ダルマ会会員 | （学）大阪工大摂南大学理事大阪工業大学学園校友会会長 |
| 高 橋 明 裕 | $\text { 高 } \mathbb{H} \text { 干 良 }$ | 石 直 治 |  |
|  TEL $06-6445-4410$ FAX $06-6445-4417$ | 〒567－0046 茨木市南春日丘1－15－29 <br> TEL 072－627－1909 | T536－0006 大阪市城東区野江2－19－14 TEL 06 －693－5643 | 〒566－0053 摂津市鳥飼野々3－16－10 <br> TEL072－654－4857 <br> FAX072－654－4490 |
| 工専クラブ副会長豊中支部顧問 | 学園校友会理事堺支部副支部長 <br> （有）アセッツコーポレーション |  | （社）関西電気管理技術者協会会員谷脇電気設備管理事務所 |
|  | 代表取締役土 | 丹下正 男 | 谷 脇 富 写 |
| T560－0021 豊中市本町2－2－20 <br>  TEL 06－6854－1407 | $\begin{array}{r} \text { T593-8311 堺市西区上205-4 } \\ \text { TEL 072-271-8841 } \\ \text { FAX } \end{array}$ | タンゲ印刷 | 〒572－0051 寝屋川市高柳3－12－8 TEL 072－829－0225 FAX |
| （学）大阪工大揕南大学評議員学園校友会出納長 <br> 工大校友会監査 <br> 中野 鬼子夫 <br> 〒570－0014 守口市藤田町6－17－5 <br> TEL06－6905－0877 | 学園校友会理事•事業副部長 <br> ナカタ産業森代表取締役 <br> 〒564－0042 吹田市穂波町6－6 <br> TEL 06－6386－3914（代） <br> FAX 06－6386－5435 <br> E－mail：k．nakata＠nakata－sangyo．co．jp <br> http：／／www．nakata－sangyo．co．jp | 学園校友会伊丹支部長工大校友会相談役 <br> 奨学財団副理事長 <br> 徳 山 幸 信 <br> 〒664－0881 伊丹市昆陽3－88 <br> TEL 072－777－4177 | 学園校友会理事 短大大宮会監査出口行政書士事務所 <br> 行政書士 出口セツ子 <br> 〒562－0001 箕面市箕面4－8－14 TEL 072－721－0249 FAX 072－722－0692 E－mail：u1234567＠osk．3web．ne．jp |
| （学）大阪工大摂南大学評議員 （株）野田テック相談役 | 学園校友会監事学院クラブ会長 |  | 学園校友会副会長学園校友会南河内支部長 |
|  | 野 須 守 | 楢 木 毎每 雄 |  |
| 〒564－0044 吹田市南金田2丁目16番14号（野田ビル） <br> TEL 06－6385－6141（代） <br> FAX 06－6385－6845 | 〒703－8205 岡 山 市 中 $\#$ \＃7 3－2 TELO $8-279-0312$ | 〒639－0213 奈良県北葛城郡上牧町米山台1－3－8 <br> TEL0745－77－6332 | 〒584－0067 富田林市錦織南1－34－12 <br> TEL 0721－20－4660 |
| 学園校友会理事吹田支部副支部長組繊副部長 | 学園校友会六甲支部 | 学園校友会堺支部常任碩問社会福祉法人浜寺保育園晴美台保育園 | 奨学財団理事長 西宮支部顧問工大校友会参与 <br> （侏）アクク設計 <br> 相談役 <br> 技術士（建設部門） <br> 〒665－0022 宝塚市野上1丁目2－7（宮本ビル） <br> TEL 0797－71－0432 <br> FAX 0797－71－5139 |
| 濱 田 清 治 | 相談役 畑 中 览軍 大 | 理事長告 師 幸 平 |  |
| 〒564－0041 吹田市泉町2－40－21 <br> TEL06－6385－3364 | T657－0846 神戸市灘区岩屋北町1－7－9 TEAX $078-881-0183$ | 堺市西区浜寺南町2丁411－9 TEL 072－262－7974 FAX 072－262－7977 |  |


| 学園校友会理事•総務副部長伊丹産業設備株） <br> 執行役員部長 耳 $\begin{aligned} & \text { T664-0836 } \text { 伊丹市北本町2-255 } \\ & \text { TELO72-777-0001 } \\ & \text { FAX072-775-1185 } \end{aligned}$ | 地域産業活性化への付加価値創造を目指す組み込みンフトウェア人材の育成達成に専念 して参ります <br> 技術士（情報工学）耳＇\＃ <br> （工大D44） <br> アイ・ティ・エス・エイ教育研究所（株） <br> URL：http：／／itsa－eri．jp | HAPPY PACKING DELIVERY SERVICE包装資材•物流用品販売 <br> トーカン <br> 東 野 <br> 〒591－8034 <br> 堺市北区百舌鳥陵南町2－195 <br> TEL 072－278－9999 <br> FAX 072－278－9988 | 学園校友会理事 <br> 東芳会（関東支部）顧問 <br> （有）原山総合研究所 <br> 取締役社長 原 山 士日 <br> 〒206－0011 東京都多摩市関戸1－1－5 <br> ザ・スクエアB－1408 <br> TEL 042－355－7170 <br> FAX 042－355－7169 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学園校友会理事•広報副部長高校校友会副会長 <br> 学園校友会吹田支部事務局長 <br> 〒564－0037 吹田市川岸町5－30 （株）藤井精密 <br> TEL06－6317－1345 | 学園校友会城東•鶴見支部 （侏ユーコウ産業 メカニカルシール設計•製作 <br> 代表取䌊役 福 田 佳 哲 <br> 〒578－0967 東大阪市新鴻池町12－33 <br> TEL 072－963－7700（代） <br> FAX 072－963－6336 <br> http：／／www．yu－kou．net | 学園校友会理事 福 岡 孝 <br> 〒866－0833 熊本県八代市夕葉町8－13 | 学園校友会理事•宝塚支部副支部長 <br> （有）ケイ・エフ・コーポレーション（電気通信，環境） <br> 代表取絞役 深 堀 帰— <br> 〒665－0884 宝塚市山本西2丁目2－1－308 <br> TEL0797－88－8730 <br> FAX0797－88－9939 |
| 学園校友会奈良県支部相談役松村電気設備管理事務所 <br> 醍醐寺大僧都正大先達 <br> 斑䲧ヨが禅道場主 <br> （仁浄 道人） <br> 松 村 忠 男 <br> 〒636－0116 奈良県生駒郡斑垉町法隆寺1－5－37 <br> TELO745－75－5886 <br> FAX0745－75－5851 | 高校校友会会長 <br> 前 $\square$勝 <br> 〒593－8303 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁15－14 | 学園校友会豊中支部長工大校友会幹事 <br> 東洋鋳機部品製作所代 表 者 <br> 〒534－0022 大阪市都島区都島中通2－22－14 <br> TEL06－6922－2701（代） | 学園校友会理事 事業副部長短大大宮会事業部長 掁津支部副支部長 <br> 勤務先（株）ライフエンジニアリング <br> 〒566－0024 摂津市正雀本町1－39－10 <br> TEL06－4860－5888 <br> FAX06－4860－5877 |
| （学）大阪工大摂南大学評議員会副議長学園校友会理事•組織部長 <br> 工大校友会参与 <br> 宮 本 悦 郎 <br> （株オクダソカベ <br> （工大M31卒） <br> 〒578－0977 東大阪市鴻池徳庵町3 <br> TEL 06－6745－5671 | 学園校友会理事•総務副部長泉州支部幹事長 $\square$浩 <br> 〒595－0071 泉大津市助松町3－1－31－115 <br> E－mail：h－mizo＠amber．plala．or．jp | 学園校友会理事 <br> 美 崎 良 史 <br> 〒567－0861 茨木市東奈良3－1－3 | （学）大阪工大摂南大学評議員学園校友会理事奈良県支部長 <br> 〒610－0102 城陽市久世里の西204－37 <br> TEL 0774－54－2020 |
| 奨学財団元監事 学園校友会元理事（事業部長）学院クラブ顧問 摂津支部顧問（第二代支部長） <br> 関西医大白菊会理事 <br> 篤志解剖献体登録日本尊厳死協会員登録 | 社会保険労務士 | （学）大阪工大摂南大学評議員高専会会長 <br> （株）タケムラ <br> 取 締 役 <br> 鉄工部長 <br> 鉄 工 部 寝屋川市点野5－22－18〒572－0077 TEL072－827－3705（代） | （学）大阪工大摂南大学評議員摂津市公平委員会 委員長 <br> 村 <br> 〒566－0071 摂津市鳥飼下1－18－9 <br> TEL 072－654－5783 |
| 学園校友会理事 <br> 徳島県支部支部長 <br> 阿南生コンクリート工業（株） <br> 代表取維役 横 手 晋 — 郎 <br> 〒774－0045 阿南市宝田町平岡898 <br> TEL 0884－22－2020 <br> FAX 0884－22－0398 | 学院クラブ所属 昭和18年工学•機械科卒 <br> （社）大阪技術振興協会終身会員（昭和41年入会）日本テクノサービス（株）昭和39年現商号登記 <br> 代表取締役 $\square$山 $\square$敬〒577－0066 東大阪市高井田本通7－3－27 TEL06－6783－6491 | 学園校友会副会長工大校友会会長 <br> （株）ユニット企画販売 <br> 代表取締役 $\square$崎 雅 雄 <br> 〒556－0011 大阪市浪速区難波中2－7－23 TEL 06－6641－6960 FAX 06－6641－6966 | 関西工業学校昭和 18 年卒業 $\begin{aligned} & \text { 矢 田 武 博 } \\ & \text { 〒591-8021 堺市北区新金岡町4丁7-26 } \\ & \text { TEL 07 } 072-253-3505 \end{aligned}$ |
|  | （株）ミトヨ <br> 代表取縍役 渡 辺 俊 夫 <br> 〒534－0002 大阪市都島区大東町2－13－10 <br> TEL 06－6922－1178 <br> FAX06－6928－1481 | 学園校友会交野支部支部長 <br> 若松富士男 | 学園校友会理事泉州支部支部長 吉 村 <br> 譲 <br> 〒595－0017 泉大津市池園町12－27 <br> TEL 0725－22－3292 |

$$
\begin{aligned}
& \text { 本年をようこく } \\
& \text { お願いこますす }
\end{aligned}
$$

姿
が
問
わ
れ
そ
た
た













昨年の11月7日（水）に行われた最後の奨学生証書交付式にて


## 学 園 校 友 縓 学 䝭












## 


 8人ごッ

定






 20
日
金
の
同
議
貝
の
の議
経
亿
今
今
度





制
を
確
し
し
よ
う
と て 「
学
園し
の
協と
妿な
体「
し
し
と
と


理事長杯を受ける高岡氏（左）

| 優 勝 | 高岡 唯晶 G82 H10．8 <br> （工大C45／和歌山県支部） |
| :---: | :---: |
| 準優勝 | 筒井 規雄 G90 H18 （工大С33／泉州支部） |
| B • G | 高岡唯晶 G82 |

しの部い た種








 ，凡敬ず罪ぐす が ル
ら抜
も
終 の
始歓
和談
や に
渡
た
た
兄
に
」 で
校
会
員
の
手長勝
杯
は
2
年
続
き が
見
事
ス
グ
口氏
积
崱
部参
加
の
高
唯
晶 れ成
た
績
優媴
勝表
は
初 い
さ
を
行
寺
後 と
事
業
説
明
の
あ $\begin{array}{cc}\text { け } & 1 \\ て & 0 \\ \text { の } & 0 \\ \text { 経 } & \\ \text { 周 } \\ \text { 営年 } \\ \text { 理 }\end{array}$口
0 理
0 事
周長
年俗
に学
向園跟
事親
が
が
学は
園坂


## 建物に <br> 新しい生命力を吹き込みます。

私たちメックスは，快適環境の創出•情報化対応•省エネルギー対応など，建築•設備に関するあらゆるシステムの構築・リニューアルを展開する，総合設備のスペシャリスト集団です。

## ■業務内容

電気設備工事•電気通信設備工事•計装設備工事．空調設備工事．衛生設備工事。
消防設備工事•建築工事•機械器具設置工事・リニューアルエ事の設計•施エﾒメテナンス



 13
が
参
加
前
品
に
は
霜
降
た
が
当
日
は







## 春夏秋冬年中



若を校友たちの楽しい企画に家族揃って，是非ご参加ください！









 タ夕 が
ゴ
がよ
ど
ん し
どた
h が始
ど途
よ 端
た込
た船落
と
し
込
み
開


 と
午
前
0
0
分時 しり
た
会
晴尼
の開
も 催 て
恒
烈
タ
夕
倠釣 20
が
が参
加
し庫 22
県旦
石白
浦兵平
成
19
19
年
7
兵


 し
い
る
表
年
部
に
は
多
の
皆
様
が
軽
に $し$
い
日
を
過
ご
$\vdots$
$\vdots$
が
が
き
た
を
を
を
感
謝
浴
露
風
呂
も
あ
り
と
み
の
あ
る
お湯
疲 も
少
し
な
れ
た
乞
万
併
設
の
潼
温
泉






 ク
ク
を
氺
歓
声
が
上
が
そ
い
た。
2
ゲ
1
台
 で
お
な
じ
み
の
岡
嶋
氏
奈
良
県
部
の
始
球






> 排｜








ボールの行方に真剣な表情





 ortくこ瞟こ近

都
合
で
最
終
日程出
や
メを
メ
バし
バた
の日


##  <br> 

| 支部 |  |
| :--- | :--- |
| 優勝 | きんでん支部 |
| 2位 | 奈良県•川西支部連合 |
| 3位 | 各支部連合 |

## －個人 <br> 優勝 森 久和（きんでん支部） <br> 2位 岡嶋千賀夫（奈良県支部） <br> 3 位 穂 苅 研 二（きんでん支部）

に
い
た。
 た
宴
も
た
は
な
あ
あ
こ
万
中
男
幹
事
あ
い
さ



飲
だ
だ
料
理
は
中
華
料
理
の
コ
I
で
味
ボ



 る
だ
け
い
波
を
か
ぶ
る
状
況
だ
た
た
午
前
11
時





 まポポ
船芥
首に
右到
側着 う し
揺
华
い
る
よ は
出
発
船
は
少 る
中
れ 門
れ
れ
れ し出
帰を
航
人
も
も
い他
の
船
は
次
名
と
乗 時
合に船明
集石
合机
。松
 り第
大 9
会高
開青
䦗部
し 釣
人月
が 18
参旦
加旦
乙
て
19

## 

（䱁
 き
た
o
目
の
回
る
$\vdots$
$う$
$な$
㠸
し
さ
だ
た
が
達
成
 た
残
た
時
間
は
学
生
達
の
出
店
I
K
に
行


客
h
が
来
る
気
が
付
と
行
列
が
ぞ
そ
い
悪天候にも負けずに出発



 な
筆
に
悪
戦
古
闘
そ
の
後
西
端
泉
氐
に






 の
中
に
建
寺
院
$に$
行
ц
と
と
も
す
が
す
が
し












\＃本住職の講義を受ける



## 同空会「大阪工業大学学園校友会」運学蕒助金（協力金） ご劦力皆のご䓅名録

## 第5回報告（H18．10．17～H19．10．31）

平成16年秋のお願い開始以来，昨年10月末までに全国から3，200人 を超える校友の皆様にご協力をいただいております。校友会を想う「おー人おひとり」から複数回にわたるご支援も多くあり，感謝に堪え ません。ご協力誠にありがとうございます！！
また，この中には，平成17年度をもって廃止となった正会員制度の年会費預り金から賛助金へご寄付いただきました方も386人含まれて おります。この場をお借りして改めてお礼申しあげます。
なお，個人情報取扱いに留意する点から，ご協力者へのお礼葉書に明記の確認に基づき，事務局宛に「揭載を希望しない」とのご連絡を いただきました方につきましては，掲載しておりません。








































郎郎干郎盛雄士一 人 态

郎












 | 長 |
| :---: |
| 長 |
| 㠃 |
| 号 |
| 䦓 |北

葠
巷
咅
部

枩桎園
理
倳
越㐫
部
監

 | 秀 |
| :---: |
| 出 |
| 者 |
| 25 | 24

日平
金1
割
䮧














初参加の会員龙迎え，支暗かならいに充実

平
 8
24
旺
金册了思卡

## 瑞 要 炎 常 受 章 視 う































 26
童
實
松
学 む
号
も
崖
屠





て橵芸














 た
㣂
昨
年
少
な
参
啫
な
た
た。
し














## 

名中
蔶出
崖
炭
学 23
査囯室理
重
中㐫
林部
校監
前
年
事
業
教








手
に達よ景るちら回難3が囲でうテ












学
園
香
川

県 | $j$ |
| :--- |
| $\vdots$ |
| $\vdots$ |
| 京 |足

30
周
年
と

今
年
度
業
計

田 校






羞㣿品

会
計
監
蕔
告



黁
40
变
觟

 | 5 |
| :--- |
| 星 |
| 分 |
| 尾 |

## 


















力園副要幕会金 まうから越 た協学屋そて報



 の






































平
岡
校
会
総




 | 12 平 |
| :--- |
| 日成 |
| 永 19 |
| 大 9 |
| 年 |













| と |
| :---: |
| 次 |
| 午 |
| 度 |
| の |
| 再 |
| 会 |
| 約 |
| 乙 |
| 散 |
| 会 |

敏
就任あいさつをする前田新支部長


䵮
敏
$=$

午
後
9
時
を
太
き
く
過
き
た
と
方
で
平
田
副
江
州
音
頭
大
夫
き
く
場
に
に響
わ
わ
た
に
宴
は
常
壬
幹
事
ら
の
司
会
太
$い$
に
盛
上
が
る。
残
姿
が
見
ł
そ
た
。
校
友
会
歌
の
C
D
に
同


 が
あ
た
た。
引
き
続
外
村
参
の
乾
林
の
発向
け
た
夫
き
な
変
人
の
取
$り$
組
な
な
の
報
告

 を
た
だ
き
学
園
嵒
学
校
法
常
翔
学
園内
部
㯺
至
至
と
宮
本
縕
織
部
に
ご
あ
さ
さ ち
白
并
斎
部
長
あ
い
さ
の
後
山
理
事毎年恒例の記念撮影













2 期目を迎えた北川支部長（前列右から3番目）を囲んて

















団結力はNO．1！きんでんファミリー

に
次
で
で
弟
支
部
て
あ
る
韓
国
同
門
会
李
会 の
司
云
$\vdots$
$り$
り
開
雉
中
林
支
部
長
あ
い
さ
賓
韓
国
同
門
会
李
会
長
夫
妻
校
友
会国
支
部
交
歓
に
に
合
㐬
る
形
r－
䍜
し
た。
来





相入）さ れ 矿 स の全
ス
ス支部
支
部篗
に会全
支
部
交知度
答
度
活
動
方
針
そ


韓
国
同
門
会
会
名
賔出
崎
校阪
出
席
者

45 | 극 |
| :--- |
| 1 |
| 才 |
| 1 |
| タ |
| 天 | 20

日
壬
李
罢


新
く
く
開
さ
さ
た
た
大
阪
也
多
I
の
ラ
ウ












意
述
た。
た。
議
事
は
前
年
度
活
動
聕
決 に
る
る
財
政
基
秴
確
立
向
け
活
憅
る
決 に
会
の
増
強
と
李
部
行
事
の積
極
白
参
加




 は
あ
い
さ
Ј
で
日
頃
支
部
役
員
活
動
の
労

名
大
阪
出
席
者
37
名
蔶
崎
校
会







者
同
固
唾
を
飲
ぞ
聞
き
入
た。
そ
の
後
山長
に
よ
る
太
平
洋
戦
争
期
の
体
験
に
参

尼
崎
音
部
長
の
乾
杯
の
発
声
で
和
か
な
嚮
親 を
た
だ
い
た
近
隣
立
部
を
代
表
乙
鐘
江





支
部
所
属
の
中
中
淳
之
氏
平
成
15
年
に









 ら
品
合
唱
し
堺
音
部
同
記
念
典
会
場歓
会
に
合
流
し
さ
あ
手
を
振
う
う
を
高



畑中前支部長（右）に花束贈呈

















会
前
度
辞
報
告
会
計
監
蕔
告
支
小さこ【田他稩】



大きく手を振つて呵おう

$\qquad$

















































 T
 ——洞蕞皿田》


虽
務
理
部事
黒䆬
松
学
袁
男

杰 11
















[^1]

見
け
て
握
手
を
す
る
人
親
く
話
込
む
人










 미이․


年
度
活
動
計
画

友課
長
中
中
野
校事
辻
并
校
友
 96 芳


東芳会とともに50年，三島氏



## 栫 <br> 芳 和 <br>  <br> 



田長 87
 を
迎
る
る
記
念
年
記
念
総
云
成
功
と
再
















就任あいさつをする真野新支部長
したが

内
匠
氏
は
今
回
恩
師
の
前
常
務
理
事
と
の
出
席
た
た
校
友
の
紹
介゙
信
皆
来
年
も
出
席
















宝永
野
季








 $H^{\prime}$ f




会
長
総
会
前
年
度
活
動
聕
会
計
監



$ワ$
イ
で
時
を
を
忘
そ
る


中林副会長の報告に聞き入る参加者

## 校友会の歌 ついに完成！！

学園の経営理念「四位—体」の精神に基づき，まず，卒業生同士の「絆」をより強固 なものにしたい。そのような想いもあり，学園校友会は，創立50周年を記念し，卒業学校 の垣根を越え学園の全ての卒業生が歌える「校友会の歌」を製作した。

昨秋の全国支部交歓会で披露された校友会の歌「さあ，手を振ろう」は，すでに全国各地の校友の間で評判となっている。

## 「絆」

## Key word

「学園設置学校で学んだ者は＂絆＂を大切にする」「絆」を支えるものが信頼である。 これは，現代社会に最も望まれる理念であろう。

学園の経営理念は「四位一体」。四者がお互いに家族としての意識を持ち，支えあっ て成長と発展を目指していく。また，学園内には止まらず「家族」から社会へと発信され，あ らゆる人たちと共鵬できることを望む。よって，歌詞中には，本学の名称やそれを想像でき るような内容のものは登場しない。
－「作詞・もず唱平，作曲•森田公一」
Key word
作詞は，『花街の母』をはじめ，数々のヒット曲を生み出すとともに，最近では文化人とし ても幅広い分野で活躍されている日本歌謡界を代表する作詞家，もず唱平先生に。また，作曲についても「ひなげしの花」，「あの鐘を鳴らすのはあなた」など数々のビッグヒットを生み出し，自らも森田公一とトップギャランとして名曲「青春時代」がミリオンセラーとなる など，文字通り時代を超えて歌い継がれる歌を数多く手がけられている森田公一先生に決定し，我が校友会のためにビッグネームお 2 人によるスペシャルタッグが結成された。

「さあ，手を振ろう」
Key word
旅立ち，出会い，別れ，そして再会…言葉を発することがなくとも手を振ることで親愛の情を表すことができ，全世界•全人類に発信することが可能である。
「友達なら，先輩•後輩なら，家族なら…さぁ手を振ろう」。
「歌手•成世世昌平氏とのご縁」
Key word
広島県生まれの成世氏は，12歳の時に大阪市旭区大宮へ転居し，少年時代を過ごし た。淀川の堤防沿いが絶好の遊び場であり，毎日のように足を運んだ。その時いつも目に していたのが「大阪工業大学」の校舎であった。そのような生い立ちの成世氏がこの曲を歌うことになったことには，運命のようなものを感じる。


「世界へ発信！英訳は，あのパックン！」
Key word
「国際交流推進のため，世界中でこの歌を歌ってほしい」というもず先生のご提案によ り，英語バージョンの製作にも着手。製作にあたり，英訳詞の作成をお願いしたのは， NHK総合テレビ「英語でしやべらナイト」で大活躍のコメディアン＝パトリック・ハーラン氏 （お笑いコンビ「パックンマックン」のパックン）である。そして，歌唱は国境を越えて大活躍中のMAYUMIさんにお願いすることになった。これで，訴えたい内容が世界中にいる聞 き手に対して正確に伝わる，生きた「Just wave a hand my friend」が完成した。

## 「カラオケで歌おう！」

Key word
このCDには，カラオケも収録されている。また，昨年末からは，全国の通信カラオケ［（株）第一興商＝DAM］や有線放送でもリクエストが可能である。家，スナック，カラオケボック スで大いに歌おう。卒業生が一丸となれば大ヒットも夢ではない。

## ■主なCD取り扱い店

| 店 名 | 住 所 | TEL |
| :---: | :---: | :---: |
| キクヤ | 札幌市中央区南3条西3丁目 | 011－271－5571 |
| 山野楽器本店 | 東京都中央区銀座4－5－6 1F | 03－5250－1069 |
| 五番街 | 束京都豊島区西池袋1丁目1－25 束武かトロボリタンブラサ館7F 8番地 | 03－3985－6824 |
| ミュージック・テイト紀伊国屋店 | 東京都新宿区新宿3－17－7 紀伊国屋ビル $2 F$ | 03－3354－7048 |
| 宮田しコード | 東京都台東区浅草1丁目31－7 | 03－3841－0409 |
| 濃尾商会 | 名古屋市熱田区金山町1－1－18 名鉄金山ブラザ2F | 052－683－7890 |
| あこや楽器店 | 大阪市北区天神橋4－4－8 | 06－6351－0871 |
| タワーレコート梅田大阪マルビル店 | 大阪市北区梅田1－9－20 大阪マルビルB1F | 06－6343－4551 |
| ミヤコ なんば゙うォーク店 | 大阪市中央区千日前1丁目なんば゙ウォーク5－3 | 06－6213－6129 |
| 大忠楽器 枚方近鉄店 | 大阪府枚方市岡東町 $12-2$ 枚方近鉄百貨店 1 F | 072－841－3329 |
| レコードショップニ光 | 大阪府啔屋川市早子町23－2－104 | 072－822．0084 |
| 大蓄 本店 | 神戸市中央区元町通り1－6－12 | 078－331－2680 |
| JEUGIA 四条店 | 京都市下京区四条通烏丸東入る | 075－221－2541 |
| 音響堂 クレアル音楽館 | 呉市中通3－2－18 クレアル4F | 0823－21－4311 |
| 印藤楽器店 | 福岡市中央区天神2丁目8番地234 | 092－751－3140 |

## 

江村利雄氏（前高槻市長•摂工24卒）を招き

## 「高齢者の人権•介護講演会」を開催

平成19年10月28日（日），石川県羽咋郡志賀町「文化ホール」で定員近い 400 人の参加者を得，高齢者の人権•介護講演会が開催 された。これは，同町の社会福祉協議会と校友会北陸支部が共同
主催したものである。校友の江村氏は，「＂夫のかわりはおりまへん＂寝たきり夫人の介護体験記」 と題し，大阪府庁勤務を経て高槻市長時代のこと，奥さんの介護と，昨年に奥さんを見送ったこと などを柔らかい口調の関西弁で分りやすく，面白く講演。大きな拍手のもとで講演会が終了した。

参加者の感想は，「寺の坊さんより人生の生き方，考え方がよく分った」「涙を拭くためにハンカ チを3枚準備していたが，腹を抱えて笑った」など好評であったため，5月初めから幾度となく打ち合 わせや準備を行なってきた主催者にとっては感無量であった。関係者各位には，改めて感謝したい。

なお，主催者，協賛者からのご芳志，江村先生のお気持ちから，社会福祉協議会へ「善意の花」 として62，310円を寄付させていただいた。
（藤田 実）

## 「絆」を大切にするため，住所の変更時にはご連絡ください！！

ご住所を変更された場合や，本誌送付時の宛名•住所の変更，また，本誌の送付を今後希望 されない場合には，誠にお手数をおかけしますが，事務局までご連絡ください。
－学園校友会事務局【窓口対応時間：月～金の10：00～18：00】住所：〒535－0003 大阪市旭区中宮5－16－29 学園 大宮西学舎 本部棟2階 806－6955－6662 FAX：06－6955－1412 E－mail：office＠oitaa．com

絧墔後记「再び逢える幸せに感謝！」学園校友会の創立50周年記念全国支部交歓会は，校友の皆様や関係各位のご協力を得て，大盛況のうちに無事終了しました。また，「校友会の歌」 が完成し，母校を想う心がひとつになる良いきっかけになればと大いに期待しています。学園も改革が進み，めまぐ るしく変化しています。我々校友も一丸となって母校の発展を応援しましょう。
（広報部長 佐々木 厚根）

## 学闧PRポスターの掏出について（お。願い）



学園校友会では，学園で作成された設置学校掲載のポスター掲出を校友の皆様に お願いしています。全国に広く学校をPRす るため，ご自宅や会社などで掲出可能な場所がありましたら，ぜひご協力をお願いします。 ご希望の方は学園校友会事務局までご連絡ください。なお，今年4月より法人名称等 が変更となりますので3月末までの掲出となります。新バージョン は，5月頃完成の予定です。

## 高専会（大阪工業高等専門学校 高専会）総会 〔ご案内〕

日 時：平成20年1月26日（土）
受 付：18：30～総 会：19：00～懇親会：19：30～
場 所：ホテルモントレ グラスミアハウス
大阪市北区曽根崎新地1－12－8（大阪駅前第3ビル南筋向い）
206－6341－7111（代表）
会 費：7，000円
申込み：学園校友会事務局 $\boldsymbol{B P} 06-6955-6662$（担当：北川）

## 学園校友会平成19年度第2回理事会〔ご案内〕

日 時：平成20年3月22日（土）14時00分～
場 所：学園 大宮西学舎 本部棟5階会議室1，2
※理事の皆様に，別途ご案内します。
問合せ：学園校友会事務局 © O 06－6955－6662（担当：砂見）


[^0]:    劦かして井上会長を支える崸虽

[^1]:    ## 作

    品