# 常総学院同密会々報 

発行／常 総 学 院 高 等 学 校 同 窓会 編 集／同窓会会報編集委員会委員長／飯田晃久印 刷／（株）大 鵬 社

－4



 1 ar








 ＂
 さ
$\iota$
話
は
変
3
$\vdots$
$ま$
$\vdots$
が


 に
を
戥
常
総
学
院
進
学


 わた。
た茨が地
て城
域議
社会議
に貝
㚐期 ら
せ
が
び
飛
ぞ
そ
ま





叓害
嬉

大自強て更果己アアに達が練を
強て更果己アアに達が練を 年パきぶの辛
$\square$

$\qquad$
$\qquad$ らけさむ




 す切私 1貴すに場欲有 るに場欲有をにのい同

$\square$
$\square$









䄯进





中学生十一期生，高校二十六期生の中村みりゅうさんは高校卒業後，美術大学に進学し，アニメの背景作成などを経て，現在は漫画家として活躍しています。昨年，「 $20 \times \times$ 年地球記念日」で第七十一回ちばてつや賞毟励賞を受賞，今年八月に「コミックDAYS」（講談社）で原画を担当する「オートマン」の連載がスタートしました。今回は，同窓会誌のために特別漫画を書き下ろしてくれました。今後のますますの活躍を期待したいです。

がまでよ声度













者
を
は
あ
あ
保
護
者
の
皆
様
や
卒
業
生



 を
え
そ
そ
れ
し
ま
す。
わ
が
部
員
今
後

待
さ
れ
る
水
泳
㟟
手
中
中
も
高
校
生
ス
績
収
あ
子
れ
あ
し
た
間
近
に
迫
た
た
三
年
女
子
○
○
m
自
由
形
同
選
手
が
同範
的
な
選
手
で
た。
そ
の
後
に
は
平
成
干
胸
の
良
さ
が
長
所
で
あ
り
ど
ん
な
時
で
む



## 






|  |
| :---: |


|  |
| :---: |

 し頑
お張
お
願し
しき
あた
すし
し
思
心
ま
す。
応
援
る
弓




他出
校場
か
憧
れ
$ら$
$れ$
る
部
に
な
る
た
あ
に
国出
出場
は
あ
と
歩
で
貝
そ
し
あ
し
ま



境
に
感
謝
を
し
た
た
さ
さ
方
に
恩
返
。し う
て
当
た
り
前
に
練
頨
が
で
き
る
事
環 うい
し
当を
た自
り指
前して
に練努
頨力
がし
でて
きい
るま
事す。
環こ
低習て て
号
仲
間
と
共
に
切
磋
玩
磨
な
が
ら
練し
先
生
方
の
熱

第23回しらかわ駅伝競走大会


## 1





な
課
題
も
発
見
乙
て
良
経
験
と
な
さ
た
乙




舞
台
は
地
茨
城
で
た
た。
慣
れ
て
る
る

関す查


 $ら$
な
の
で
少
じ
も
も
恩
返
が
で
き
る
よ
う て
る
の
は
多私
ふた
のち
方が
々
の
支三
え
が
あ
る
か上切方がに課でグ人 ににに々あは題しル戦＋ †

二
年
生
四
の
の
計
九
亿て
白
々
練
習
に
励
 の
木
内
先
生
山
先
生
北
筧
生


方
々
支
え
と
応
援
が
あ
る
か
ら
で
す をそ
で
き
て
い
る
の
は
周
り
の
多
く
の そ
て
て
私
た
ち
が
毎
日
バ
ド
ミ
ン
ト そた
に
に考
に
に
に
あ
が
す。



催
さ
れ
る
全
国
選
抜
大
会
優
勝
る
る
た
な


 で
し
ま
す
学
ま
ま
す
o近
隣
の
体
育
館
で
日
々
練
習
に
励
h
 －Hatsminizith

















強化部の活動状況
前項にあげた部活動以外の強化部における活動の様子です。
来年度の大会に向けて，自己を高め，日々鍛錬に励んでいます。引き続き応援をお願いします。



 —叫告相品






女
子
走
段㡟
跳男男







茨
城
県
㙜
学
校
陸
競
技
対
䢒
巽
権上
大
会 県
会
出
場男男
子
走走
高幅
跳跳

解




 $\qquad$





 ■ 几擐菲









 ズジッ

条











 －畍ドくくん

## 


$\qquad$
優4ス 4 ト 3 優優優優ト優勝位 16 位位位勝勝勝勝 8 勝

| 小㞓沼 | 大阿 | 塚 | 鶴阿 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 松桐尻 | 熊部 | 越 | 田部 |
| 崎 |  |  |  |
| 瑛裕大 | 青 壮 | 達 | 悠歩 |
| 兄星 | 葉登 | 也 | 斗 |
| 士 | 登 | ¢ |  |











$\qquad$








奀


 シダン
 シダ

 $\qquad$ シダ
ジルス
少ス

$\square$入入へこと

シダダ
ジルス
スス $\square$
ダシダ
ジル
水ス
ス


## 


シ

シダダダ
ジブブブ
ルススス
ス










シタ
グ
ル
ス
シダシ
ジルス
スス
ルス
ルス
ダジッダス

ダル゙
シダ
ダル
ススス
スス
シダジ
ダル
ルス
ルス


 ベ スベ鹪ス準準「優優卜
 34

| （姆畋》 导 |
| :---: |
|  |

光 元




账突米 シ
ジ
ル
ス シタタ
グラ゙ル
ススス ダジ
ル゙ング
スル
ス ダ
グ相
ス

## シダシダシダ ジルダルダル ルスルスルス ルススス

$$
\begin{aligned}
& \text { ダシダジ } \\
& \text { ルグル } \\
& \text { スルス } \\
& \text { スス }
\end{aligned}
$$

ダシ
ズジッ
スルス
ス



$\qquad$ ダダダダ
ブブルルス
ススス

 ※く
なH
 3
7
位位
薪
光
光 ー八㫌く大价或楚【瀚 ベ
ス
16 優









 $\begin{array}{ll}1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ m & m \\ \text { 自バ } \\ \text { タ } \\ \text { 形 } \\ \text { ラ } \\ \text { イ }\end{array}$



㱐攸光

$$
\begin{aligned}
& \text { 顀 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { シダ囷 } \\
\text { ダル体 } \\
\text { ルス優 } \\
\text { ス 膀 }
\end{array} \\
& \text { 莎 }
\end{aligned}
$$

チ※ソカ日 1
セ
レ
ジ
カ
ツ
ブス
出
場
定


ミ！ミ ミ笹グ入
川 賞

夢
梵




NOOE゙SANMR
－OOE゙スANINt
男
子
4 猿
0 山
0
$m$ 遠
又藤
男男
84
0
0
0
0
$m$
7
7

菊
池
福
m崎
永
永
潒





|  <br>  |
| :---: |
| 【嗉桇 絲】 |
|  |






面第
－




48


$\qquad$
女
子
8
0
0
0
0
0女
子
1
5
0
0
$m$女
$子$
3
0
0
0
0
 $\begin{array}{ll}\text { 男男 } \\ \text { 子 } \\ 3 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ m & m \\ S & S \\ C & C\end{array}$ $\qquad$



 ※


男女子
子
3
0
0
0女
子
3
0
0
0
$m$

7
7
位
根
美
栚




女
子
3
0
0
0
$m$

9
位
油
源
愛女 女
子 子
3
0

駅
 221136485位位位位位位位位位


素石心忡
位位位
【獈叭 垱胀负】













##  




## 

##  <br> 

## 

## 






3
位位

男女
745
kg
k
級起
級
男女女女女女男茨男男晟

女
子
52
kg
級
女？
子2は
kg
市
民

 $\begin{array}{llllllllll}7 & 6 & 5 & 2 & 5 & 4 & 3 & 3 & 3 \\ \text { 位位位位位位位位位位 }\end{array}$谷㟔箞酒鈴滝増堀が可入口
啓㓐
态凌秦維彩䧺蕃蕃深深百頁桃




## －変矿篗









 JRC／RCY International Meeting Mt．Tokyo 2018 俐吴
哆のフレー■

畍けい入へこの こ く


 ＊KHKがNへこ


 ■ト11イ品






茨
俅写
真
学部





## 進路指道室より活動城告

## 大学入試状沉

2018年度大学入試の状況について簡単に述べた いと思います。志願状況は国公立大で前年並み，私立大で増加と国私で異なる状況となりました。系統別で は，近年の「文高理低」を基調としつつも，社会情勢 が反映される動向となっています。新卒の採用が好調 なことから経済系の人気が際立つ—方，農学系や資格 に直結した医療系•教育系の人気は低調でした。また，成長分野への期待感から情報系で志願者が増加しまし た。また，私立大では受験料割引，複数学科併願制度 など，1人あたりの出願数を増やす仕組みが広がって おり，志願者増の要因となりました。一方，都市部大規模大を中心に定員超過を是正するため，正規合格者数を減らし，補欠候補者数を増やす大学が目立ちます。補欠からの繰り上げで調整することにより入学者数を厳格に管理しようとする方針のあらわれであろうと考 えられます。今年の入試にもこのような傾向は続くよ うですので，特に都内の私立大学入試の厳しさが緩和 される見通しは立ちません。したがって，受験校の選定には特段の慎重さが必要になります。

そのような中で昨年は，国公立大学では筑波大をは じめとする医学部医学科に3名，東京医科歯科大学歯学部に1名などを含め95名，私立大学ではいわゆる早慶上理•GMARCH 85 名を含む 886 名の計 981名の合格者を出すことができました。この同窓会報が発刊される頃は，今年度の3年生の推薦•A○入試の結果がほぼ出揃い，私立大学の一般入試が始まる頃で あろうかと思いますが，我々進路指導部の教員は受験生のサポートに全力で行ないたいと考えています。

## 2020年度の入試が大きく変わります

さて，2020年度，現高1生が受験する入試から大 きな変化が起こります。1つ目のポイントは現行の大学入試センター試験が廃止され，新テスト「大学入学共通 テスト」が導入されることです。—部記述式を導入する など，新しい出題形式も加わり，全教科において思考力•判断力•表現力をより重視した問題が出題されます。ま た，英語は民間の英語検定試験を活用することにより「読 む」「聞く」「書く」「話す」の4つの技能がすべて問わ れる入試になります。2つ目のポイントは学力の3要素 が求められる入試になることです。学力の 3 要素とは，「知識•技能」「思考力•判断力•表現力」「主体性•多様性•協同性」のことで，これらの力を「多角的•総合的に評価」 する入試になるということです。すでに国公立大学の推薦•A○入試の新規導入•定員拡大など，その動きは強 くなってきています。このような新しい動きに対して本校では，クラスディスカッションや 1 分間スピーチを始 めとして様々な対応策を講じていますので，日々の学習活動を大切にし，きちんとした学校生活を過ごすことで，自然と志望校突破の力が身に付き，良好な大学合格実績 につながることと確信しております。

## 進路講演会について

なお，本校では，ほぼ毎月進路講演会を実施しており ます。在校生は希望制で自由に参加できます。参加者は毎回100名を超え大盛況の状況です。卒業生で，各界 でご活躍の方々の講演も随時募集しております。生徒に とつて，さまざまな分野で活躍されている卒業生の姿を見ることはこれ以上ない進路指導になるものと考えてい ます。ぜひ，ご協力をお願いいたします。

最後になりますが，卒業生の皆様のご健勝と益々のご活躍をお祈りいたします。
（進路指導室長 須藤 正浩）



常総学院高等学校 四年制大学別合格者数

■国公立大学

| 大学名 | $\begin{array}{\|l\|l} \hline \begin{array}{l} 5 \\ \text { 年 } \end{array} \end{array}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline 26 \\ \hline \text { 度 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \frac{27}{27} \\ \text { 蔗 } \end{array}$ |  | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \begin{array}{l} 29 \\ \text { 剫 } \end{array} \end{array}$ | 30 <br> 度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 小樽商科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帯広畜産 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北見工業 | 16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 北海道 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 北海道教育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 室闌工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 東北 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 宮城教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 山形 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 福島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 茨城 | 156 | 22 | 40 | 32 | 31 | 31 |
| 筑波 | 58 | 10 | 18 | 13 | 13 | 4 |
| 宇都宮 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 群馬 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 埼玉 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 千葉 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| お茶の水女子 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 電気通信 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東京医科歯科 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 東京外国語 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 東京学芸 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 東京芸術 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 東京工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜国立 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |
| 新潟 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 富山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山梨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 信州 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 島根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 長崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿屋体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 琉球 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |
| 鈕路公立 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 公立はこだて未来 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 青森公立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 秋田県立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国際教養 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 会津 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福島県立医科 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 茨城県立医療 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 群馬県立女子 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 高崎経済 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 前橋工科 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 埼玉県立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 首都大学東京 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 横浜市立 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 都留文科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 岐阜薬科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尾道私立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 広島市立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名桜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 長野 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |

## ■文部省管轄外大学校



| 大学名 | $\begin{aligned} & 5 \\ & \text { 年 } \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 26 } \\ & \text { 年 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 27 \\ \hline \text { 镀 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 28 \\ & 28 \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 29 \\ & \hline \text { 29 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 国土舘 | 73 | 14 | 19 | 16 | 17 | 7 |
| 駒澤 | 83 | 16 | 30 | 12 | 12 | 13 |
| 駒沢女子 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |


| サ |  |  |  |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 埼玉医科 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 産業能率 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 自治医科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 実践女子 | 19 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 芝浦工業 | 58 | 19 | 11 | 9 | 12 | 7 |
| 順天堂 | 23 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 城西 | 22 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| 昭和 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |


| 大学名 | $\begin{array}{l\|} \hline 5 \\ \text { 年 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 26 \\ & \hline \text { 㭔 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 27 \\ & \text { 䍙 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline \frac{29}{29} \\ & \text { 度 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 年罂 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 武蔵野美術 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 明海 | 31 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 |
| 明治学院 | 37 | 10 | 8 | 3 | 11 | 5 |
| 明治薬科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 目白 | 30 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 |

## 目白

| 立正 | $\mathbf{5 8}$ | 12 | 10 | 13 | 8 | 15 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 立命館 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 龍谷 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 麗睪 | 36 | 1 | 4 | 5 | 12 | 14 |


| 和洋女子 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


| （医学部医学科合計） |  |  |  |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 【国公立】 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 【私立】 | 34 | 10 | 6 | 12 | 2 | 4 |
| 合計 | 48 | 13 | 10 | 14 | 4 | 7 |

（四年制大学合計）

| 国公立给む大学优 | 538 | 99 | 114 | 125 | 105 | 95 |
| :--- | ---: | ---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 私立 | 4302 | 914 | 827 | 832 | 842 | 887 |
| 合計 | 4840 | 1013 | 941 | 957 | 947 | 982 |

※据俴されておりますのは合格した大学の一部です。




とくやとにろに学めとなにでくをめが事序て係た証文そ科口医 てキ二どをよい株びのを額（し鐘東学や体のにいし。読戸探な学 ツ学十 もヤユち知つろの「資肌の私たや証び（験内よくた三売口究工探ク探月大ツ1らりてな投そ金でおが。株アま多で容きと五人新してリリ究血究十切チスのま世国資の集感金想為価ロし方きもてい人一聞ズィアフ液フ六 だす等訪し界やゲ後めじが像替の1た向 大質うか組社に！東イセイロ とるで問た経機｜実まやもや電ズ。かもき問もらにで見ル京はン，は感に世先 •済関ム—ロしりつ株光でらのくのの取なは学ドにルタルハ じはのに がにを○1た取か価掲は まの中お 大よ行〇ル。りなが示 しの たと動てく指ま万レ社れほ動な場 －のきも 揺標し円イ設てどすどの勉を「らやたを形立いのるが際強正新 ぐ発。元式のる莫た圧に がし聞 こ言い手でたこ大で巻つ

見でか内で材つ取には るとわ容すして材行読私がとがた本が関た私 このつつかが，同体き売がリ本が関ち と優て変－記じ験ま新所ス所東 の先いわ取事催をし业を属 1 防甲災甲大順くり材をしした社すピ災信年切位こ，の書にましとるア館越は



|  <br>  <br>  <br>  <br>  d＋N～ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




 た








## ヘI小さて菣NNZ

## $马$ $\xi 3$ 35 3




## 



会長
菅谷博之
（高校•英語科•進路指導部）

この度，常総学院教育学会の会長を仰せつかり責任の重さを痛感しております。

本会は，常総学院で学び，教育関係の職に就いた方々が誰でも集える会です。定例会として10月の第2土曜日の午後に集い，教育 について情報交換をする中から研鑽を積む，年に一度の教育関係者の同窓会です。次年度も魅力ある企画を立案しております。

これまで未登録の卒業生の方々，是非以下のメールアドレスより必要事項をご連絡下さい。次回の教育学会の案内をメールにて送 らせて頂きます。多数の方々のご連絡をお待ちしております。

未来を担う若者の為共に教育のあり方を熱く語り合いましょう！


副会長
櫻井直己（4期卒）
（高校•事務次長）

私はリコージャパンで24年間勤務し，15年間管理職をさせてい ただき，30年度より本校にお世話になっています。前職での経験を活かし，常総学院教育学会のおお役に立てればと思います。

今後のテーマとして，法改正が騒がれている＂働き方改革＂など が皆様の共通の悩みごとであったりします。過去の延長線で行って いたことを根本的に変化させ，対応することが必要な環境や社会と なりました。そのため，これからは 0 ベースで物事を考え，枠組みに とらわれず柔軟な発想を教育学会のメンバーと考え，共有すること で，働きやすい環境や新たな気づきができます。その活動の対価と して子供たちの教育に繋がると信じています。

初代会長の思いを我々が引き継ぎ，情報が集まる場に育ててい きたいと思います。


副会長
西牧奈緒（26期卒）
（高校•情報科•情報処理課）

情報処理科を担当しております。そこで本会では，会員の方々の情報を集約し名簿の作成や，facebook等を利用し情報を発信してまいります。常総学院を卒業し，各学校で活躍されてい る皆さんよりの近況報告等を頂けるのを楽しみにしております。

今後の教育学会活動計画や行事のご案内等はネットを通して
発表していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い
致します。

9教職関係者の方々へ・•是非『常総学院教育学会』へご登録ください。会費等は一切掛かりません。登録連絡先メールアドレスは次の通りです。（joso＿edu＠joso．ac．jp）登録された方々へは会合等のご案内をお送り します。申し込みのメールには，卒業年度，氏名，電話番号，メールアドレス，勤務先，近況等をご記入下さい。

■平成29年度 常総学院高等学校同窓会決算書
（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）

| V収入の部 |  |  |  | （単位：円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 備 考 |
| 1．会 費 | 8，590，000 | 10，190，000 | 1，600，000 |  |
| 卒業生会費 | 780，000 | 885，000 | 105，000 | 䅂身会費26名，会員36名 |
| 在校生会費 | 7，810，000 | 9，305，000 | 1，495，000 | 緤浍䙲111名，会員653名 |
| 2．雑 収 入 | 12，000 | 3，457 | $\triangle 8,543$ | 受取利㴧他 |
| 3．前年度繰越金 | 61，758，125 | 61，758，125 | 0 |  |
| 収入の部計 | 70，360，125 | 71，951，582 | 1，591，457 |  |

マ支出の部（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．消耗品費 | 100，000 | 8，272 | $\triangle 91,728$ | 事数開品等 |
| 2．通信運搬費 | 800，000 | 824，767 | 24，767 | 会较送料 |
| 3．印刷製本費 | 1，700，000 | 1，745，289 | 45，289 |  |
| 4．会議費 | 200，000 | 101，156 | $\triangle 98,835$ |  |
| 5．旅費交通費 | 300，000 | 84，000 | $\triangle 216,000$ |  |
| 6．部活動補助費 | 3，500，000 | 880，000 | $\Delta 2,620,000$ | 男女バドミントン部 硬式野球部等 |
| 7．記念品費 | 750，000 | 923，910 | 173，910 | コサーシュ，生征手誰代 |
| 8．広報費 | 110，000 | 0 | $\triangle 110,000$ | 新閪发告料 |
| 9．行事費 | 400，000 | 420，218 | 20，218 | 常友禁テントイ隹等 |
| 10．雑費 | 200，000 | 116，250 | $\triangle 83,750$ | 㰮之一手数炓等 |
| 11．次年度繰越金 | 62，300，125 | 66，847，711 | 4，547，586 |  |
| 支出の部計 | 70，360，125 | 71，951，582 | 1，591，457 |  |

上記のとおうか決算いたしました。
平成30年5月12日 常総学院高等学校同空会会長 飯田 晃久
上記の決算書について諸艮簿闌倸証書を監查した結果，適正かつ正確であることを証明致します。平成30年5月12日 会計監查 久保田美幸 前川信史

## 平成29年度決算について

1．収入の部
当初の予算額より卒業生終身会費の納入が増えた為，会費収入が増となりました。
2．支出の部
ソフトボール部•男子バドミントン部•女子バドミントン部•女子バレーボール部・パワーリフティング部•陸上部•駅伝部•水泳部•JRC•写真部・チアーリーディング部•常総学院教育学会補助•卒業生•新入生への記念品等の事業活動を行いました。その他，支出は極力経費の節減に努ました。

平成30年度 常総学院高等学校同窓会予算書（案） （平成30年4月1日～平成31年3月31日まで）
『収入の部（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．会 費 | 8，685，000 | 8，590，000 | 95，000 |  |
| 卒業生会費 | 705，000 | 780，000 | $\triangle 75,000$ | 絲身会費20名，会員35名 |
| 在校生会費 | 7，980，000 | 7，810，000 | 170，000 | 絲身会粪50名，会員673名 |
| 2．雑 収 入 | 12，000 | 12，000 | 0 | 受取利他 |
| 3．前年度繰越金 | 66，847，711 | 61，758，125 | 5，089，586 |  |
| 収入の部計 | 75，544，711 | 70，360，125 | 5，184，586 |  |



| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．消耗品費 | 100，000 | 100，000 | 0 | 事鄮用品等 |
| 2．通信運搬費 | 850，000 | 800，000 | 50，000 | 会戬送料 |
| 3．印刷製本費 | 1，800，000 | 1，700，000 | 100，000 |  |
| 4．会議費 | 200，000 | 200，000 | 0 | 役員会㭙放入物代等 |
| 5．旅費交通費 | 300，000 | 300，000 | 0 | 役具会時教韭 |
| 6．部活動補助費 | 3，500，000 | 3，500，000 | 0 |  |
| 7．記念品費 | 900，000 | 750，000 | 150，000 |  |
| 8．広報費 | 110，000 | 110，000 | 0 | 新開広告料 |
| 9．行事費 | 450，000 | 400，000 | 50，000 | 常友察テント代等 |
| 10．雑費 | 200，000 | 200，000 | 0 | 振込手数笙等 |
| 11．次年度絽越金 | 67，134，711 | 62，300，125 | 4，834，586 |  |
| 支出の部計 | 75，544，711 | 70，360，125 | 5，184，586 |  |

## 平成 30 年度予算について

平成 30 年度予算は，平成 30 年度の事業計画と平成 29 年度の収支実績を勘案して編成致しました。
1．収入の部
卒業生の入会金，会費673名，会員年会費50名を収納予定として計上致しました。
2．支出の部
本年度の事業計画は，（1）第18号同公会会報の発行（2）常総学院教育学会への補助 （3）会員への同空会会報郵送（3）各部活動への補助（4）卒業生•新入学生への記念品 が主なものである。これに基づき予算を編成致しました。

| 平成29年度常総学院高等学校同窓会 会務分担表（案） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担 当 | 本 部 役 員 |  | 学 校 | 主 な 業務 | 担 当 | 本 部 役 員 |  |  | 校 | 主な業務 |
| 総 務 | 副会長 <br> 泉 玩 磨 <br> 副会長 <br> 坂田 英 一 | 岡田 慎一郎中原 僚汰山田 拓也中根 弘貴 | 飯塚 康 弘仲野谷 宗治櫻 井 尭 史 | 会議の招集•運営•進行同窓会の統括的業務 | 事務局 | 副会長 <br> 伊沢 勝德 <br> 副会長 <br> 入江 道雄 | 酒井 |  |  | 事務局と相互蓮携 |
| 経 理 | 副会長 <br> 伊藤 哲也 |  | 磯部 和弘 大海 聖賀 | 予算編成と執行•決算諸会費等の徵収 |  |  |  |  |  |  |
| 会 報 | 副会長 <br> 山口 大武 |  |  | 会報の編集•発行 | 監 事 | 久保田 美幸 |  | 前川 | 信史 | 本会会計の監査 |
|  |  |  |  |  | 同窓会事務局より |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 常緵学院高等学校同公会絃会四權のお知らせ <br>  <br>  <br> 思貿な電話信信馀）にご注意 <br> 同窓会事務局あるいは常総学院事務局と名乗つて，電話などで強引に勧誘する事件が発生しています。不審な勧誘，確認 <br>  <br>  <br>  <br> 会員毞焃より会報への寄稿をお願い致します。特に，同窓会，クラス会開催等，卒業生の活躍に関する情報をお寄せ下さ <br> い。詳細は同窓会事務局までお願い致します。 |  |  |  |  |  |



毎年11月に行われる「常友祭」。同窓会でも毎年，串カツ・お汁粉の屋台を出店しています。今年も大好評 でありがたい限りでした。毎年，活気に満ち溢れた在校生との交流は活力の源です。また，生徒達の姿を見 ていると自分達の青春の記憶を思い出すまたとない機会です。ぜひ，来年度もお越しください。


