れ意びか者ぞまさ一賞五名研に後が振会 まが今らのれたれ人者万「究お五，興医平 し述後謝代の「まにひ円各助い時平会学成 たべの辞表受そし手とが件成て半成外研二 ら決及者賞れた渡り受十金行よう国究士
六わり十人助二名れ，医学留学金年外神教九生及第国原育月奨び等人武図二学第五留理書平金十回学事棟八の四肥生長四日合回後奨か階学ら同肥医学らゼ火授後育


ろ展研夕を着毎キ
ものりじが学ま提に合組」ま催学 ん示究1予型年ヤ今身皆まて行んす供少いむしすを医今か。係祭毎等の・定の好ス年近様すいわで。でし，我で今予学年ら医者祭こ年を最ナしイ評夕はなに。たれい我きで生々す年定部は感学の運度多多先1てべを1 「存とそだてる々れも命の。のし本十謝部み営は く数端スおン頂でN在つしけいの学ば興の姿医テて荘月し学なの熊 のごに体りトいあEにててるるか生と味偉を真 お お キ 三 て 生さた本方用触験まったる W な熊 よ よ のがいを大通人マりャ干お二まめ大 に意れやす。真お村 S れ本こうか大旦う持さしてとはまン日，り同に肥学 ごしら模 ${ }^{\circ}$ 人笑尾
評おる手たこラ尚E い医九示てどどがい療域学蒖十に干 ${ }^{\circ}$ 表御育部 をり参術他テイ氏Rで学祭を のの込たののに具七て一致礼助頂ま加体にスブに○す部を予触よよめだ素人真
 いも医医ドな域講イ し地て，研事て会し触取鹳

げを 開も校方され 感こき薬三ち肥関営 よ迎本催－風々らる薬謝にま学平は後係の うえ年し興をにに地学申ごし部一，医者たの と，はて味体対は域展し報た大日平育のめ度 い例創いを感しこのは上告 「薬 成振皆肥は う年立ま持して，皆じげい薬学旦管興様後熊 こよ二すこて，か様薬また学展き二会に様集 こよ と でさ五いた在薬は部 ${ }^{(1)}$「ら周ただの学じの薬に年だき熊をめ，近学薬展學と改 め大留節
大盛目
学上年

薬りの留毎し少学部すので
た薬大指卒に
め学学そ業住
にに薬う生え
毎し部す方お
年でのる々ら



 の
お
力
添
に
に
よ
り，
私
た
回本
祭
祭
開日
に
熊
大

| $+$ <br> 又 <br> － <br> K <br> 長 <br> 崔 ， |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ぜりテスブ音まデ人 ひだイコン学たイ体九さメなンと部ル剖祭えンどゴア活の学 へでトな大ン動仕 おす。性ど会サな事漢越。にに，に豈バミブが紹方様えラスル出も示 だ おだエ本部店予 さ誘楽テ九にす定救 いいして祭よるし急合いとを企工決音ザ お体 せ画こめ楽1，り のもタる上盛1ミイ軽すメ

ごいの

## ざ

た益最た地とと部うう部の上た解大
ただ々後だ域な思生薬事を様心
まきのにけのるい一学を支なと運ご薬のす
しま発，る皆べま同部常援薬愛営支学薬
た。

思ろでしコ部体楽館地すもがまな白紫た展心んはてこ部体楽館地の有行すな口少

に育サで域ま有行ずもク霎 ろ薬お よ 館口は交ま意つ。のリ膏公い な剤りクるにンア流た義て模っ1や開う画体す。ズイスよせサ目擬時だ授菜の春験称 を験 ${ }^{\circ}$ 大ブテうン的店間さ業 作館とに体も昨会をしなっでとのがるはな成製し変験で年なはジ設ど雰じし規提たとど 「薬てえ き，立様め設気がいもで｀も断R サ｀ R る薬さ々，けが演ま拡き参ユ面I ポ火て い学れなダて楽奏す大る加ニのを1傷い い部た企ンおしし。しか者1観用トにた機全模画スりめな宮，とのク察いによだ会体擬を淮こ，軽すが本更思方なをてよなくき たで薬準ミ軽す。ら記ない々先行身る効ま

