

楷樹（山崎記念館前）

The Higo Foundation for Promotion of Medical Education and Research肥後医育ことーデレー

発行所 公益財団法人肥後医育振興会
〒860－0811 熊本市中央区本荘2丁目2番1号
TEL•FAX（096）373－5425
ホームページ http：／／www．119higo．com／
E－mail 119higo＠fc．kuh．kumamoto－u．ac．jp
発行人
理事長 西 勝英
編集人 禾原 信市
印刷所（株城野印刷所 TEL（096）286－3366（代）
 •興月法月後過ね健助れし法に五機月こいり・分で療に織療現のと究近「熊申。新長後公会四人二医去て康成また人し○に，のま適医野す啓 「が機代よ言＂傍医本しこたに医益に日認十育士ま増しで。肥て年い熊よす。切療の ${ }^{\circ}$ 発県必関医うつ診の療の上こに推育法脱に定一振三い進，熊設後，に細本う。な関研一活民要に療なて療医教地げに理薦振人皮公を日興年りを地本立医熊及川大な とす益受に会余ま図域で以育本ぶ藩学観 なる財け熊はにしる医の来振の肥の医点 りこ団 「本平及たた療医十興医後再学か既と法平県成ぶ。めの学八会療医春部ら にが人成の二努
年き後十一一が 努上育を設支の創立平 をま医二号年実力とや経立元伝設百成 を住研過さる統以周八経し育年公十り か民究しれ財を来年年


幸協いや療付ここ財 目社題民ま異高成保本展す化熊をの報県にの
でをのま多様す。任うい要過 い力折に関金のろ政以を会をのしな齢しち財がま大本進健の民対と一す展業し大，しくな時なし をで伺連がよで面上発の提皆たつ社た 「団期す学大め康提のすし層公切はい施寄うあでの揮構起様。た会い医も待医と学た増供皆るての益にあま設せなりの事し築しにこ局をと療熊さ学しはい進の様更 「公財おりすのら財ま健業たによ高れ面迎考い本れ，て，とに充にな医益団願ま。運れ団す。全をい公り齢らをええ医大る医選こ考貢実対る学活 にいす現営，に。化達と益住者の迎，て学学と療定のえ献をす助「動対すが在に大対先が成考法み医事え医お研とこ関さたてで図る成医の する＂経奇学し進求すえ人や療情る療り究密ろ連れびいきり正活療義 る次皆済与いて諸めるてとすのをよはまに接で分ま国まる県し動の務皆第様状し病多外らたおしい様考う従す協なあ野し際す体民い 研を様で方態て院く国れめりて超々えに前 ${ }^{\circ}$ 力関りでた競 ${ }^{\circ}$ 制の医並究負方すの厳いっのでるにまの高な，なと，係まの。争幸作皆療び活う の・ごしる医寄はとはす役齢問県りは方助をす。発ま強いり様情に動も
開績たの医幸 「時期役

しをが支療い責期に目ま た継，援関 任に到をす い承今を係過の四達果ま とし後受の去重代したす

ではは幅産教解お医を五すに神をはご面とた理神を発 そ広業育し手療受○通本向原築 慰をにこ事原務足番類のいそはて伝・ほ年り公けのか西労おなと長理めし目似先内し，いい医てを「益て三れ新さ借りかが事てて にの進容て現ます学「超再財努代ま理せりまら新長ま以設財県を生代する教熊す再団力のし事てしし 「理のい来立団の含活社。役等本春法い理た莀いてた副事ごり さ法一えに会医割の県肥館人た事徳をた。「理長勇ま庶 れ人つで関に学を振に後医はす長臣支だ神ま事に退し務 たとでお与お 」 持興お医学，所の「そき原ず長就にた担 もしす。すいい医つをけ育校そ存方岡完前はを任伴が当 のて。，るて療も側るし西ので針崎財す理 務さい では本熊極，学面医の以名すのそ団 ○事こめれ，こ党 す日法本め学医とか学伝来の。継しの今長のるま西の理月が後 が本人県て術学理ら


第動去りに皆ま就よな重
提国高学要るて協県鑑でて療な能能就就評事

い事年 のたのに財退月成 ごし議次団任神二挨まを期法に原十拶し経理人伴理六
加流なお高なよ支提日りえなら学じ求流なけ高なし支提日りら学び大 めにりるま医た援供進まれのに学 らよ「各る学 ○すす月せて教熊医


央

| おでと熊定のつ公り方じご願，工本第今でき益まのら寄 いま夫の一後もを財すごれ附申すと医号はあも団 ○ 支るは しまを育の，るたとこ援こ税上す重の栄熊とらののをと制 げのねた誉本思す間こ期に面 まごためを県い可にと待なで す。支いに活公ま能よはすつの援とさすこ孚らす。性り強皆をお優 ごじなと団 秘固様こり措鞭まるな法 めな方ろ撻すの力努く認 もび結とで皆が |
| :---: |

力た方と員もき後そや各し名関 だの会を事ての医種介ねの護ま心う若る国迎し割れ要法すくのの関医添いと「会最新・の報界かにはさとお議迎業い育療を護ば県＂せにないと民えとてをるな人•役熊架あ学 えと力西や適た肥よ道のも及評て思手しそのる成•優にな民健えしや世いのてこい果よ寄と平割本ける系 を思を理監なな後う関代 ぶ議 「い伝はる一とと介に関らの康。てり代わ約おろまたら付な成をの橋いの おい合事事も課医な係表医評員本まい医っつ思専護超すな総維そ乗方へれ三りですすに金り二果柱のは大願まわ長のの題育評のに学議会法すを療熊とい門力えるい力持のりでのて○，い。上なを，官たを一医学 いす。せを先だを振議方加「員で人 い。て始生と見興員々え医ですの た皆役め方思出会会もて療構が最 し様目理のいしがのお，成 高 まのに事ごまて取構ら行医さそ意 す幅取の指すいり成れ政学れれ思広り諸導 ${ }^{\circ}$ く組はま－教ては決 い組先の評上む「す財育お三定 おな生も議でべ今 ${ }^{\circ}$ 界の の つ
 る門県てす間いい間思挙能めつ地担まがす本 ユ職医今 ○のそる職いげ力にて域をす六三は ニの療年本連れとはまてのはい内増 ${ }^{\circ}$ 五○超「育尖度法携らさいす図向 かのやそ歳年高 ク成育第人にのれま ○ つ上医ね協さの以ご齢 なと成五のか専てや医てを療ば力な時上ろ社会連総回公か門お三療い熊なをい期にに会議携合目益つ職り，○やか本介り中よをなはを

でっ受全三しをさつ療や大たけ国年てらに機専 きこ入学一行にな関間 なとれ会月け大ると学効はるのにるきこ県校力 「窓開公とくと民 をこ口催益思しでと研発のにに財いて 「の究揮役な必団まいこ間機

