

たかし五外神学が振会 らた方国原教 ，興会平謝。円人武育平会学成辞まが留理図成外研二及た助学事書示国究十今そ者奨か四五留成年後れぞ学ら階年学金度決れり四学ミ月奨び十意の一名研室七学第八述成に対助おにの七肥 べ者手し成い熊合回後 らの渡て金て本同肥医 れ代さ，四行大授後育 ま表れ各名わ学夺医振

| 与金平 |
| :---: |
| 式－成 |
| を外 |
| 開国十 |
| 催人五 |
| 留年 |
| 学度 |
| 生医 |
| 奨学 |
|  |
| 金究 |
| の助 |
|  |
| 授成 |

流条研位ス見ろに度 論い方あ行ケ規
りとなで究地かた研りな
と件修でテものなが今でう式るつ1模こまし診す者域ら年修，が医 なをが選ム背一つ長回 「現（2てトなのして療がのや 「と制平ら師 り，持で択に景つた期の昨行必二いを実間た逆者 きし基とはと間見年制修年まを績の逆都るたづな多い継直年度診間すに調成 に市制病くつくえ続し度の療の。に査果地部度院新てのそさに末大科期最制やに方大型ずの制い現うれでよに枠を間終制研つ学病院
院へ果ツ修マ医こは後れさすをテ制価指生 かの的チはッののほこてる含1度と導労 ら流に＂，「チ肯よぼのいとむトの見医働遠れ有に希ン定り確研まい研と基直の省 ざが利よ望グ的ど定修す。う修い幹しアは か本なり順シ意こ的制 •結とうでをン大

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

ごと と こ 頂

 て
は
ら
に
弾
力
化
徒
た
構
成
研
修
医
募 て
はた
さう
$ら$
に ぞ
弾院修修 $\square$元 た わ わ
せ
て

$\square$ ま ま 待待
応
忘
得 と研数研し医修 えい修は修た採医得え，医－医 数 の 用 か各イ○よ修割え を研ド○り病合示修に名相院は昨 し病選を当の半年 て院別超多定分の いがのえく員以全 くい機て，枠下国必か会い全のにの要に炛ま゙ま国総ま大 がそ十すで計で学 あの分 ${ }^{\circ}$ 定は減病 り期につ員実少院

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

