



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



## 版 浮 上

$$
8 x_{1} ノ \boldsymbol{J N}
$$









会
走
成
年
几
月
号
高
智
杂








この男，天才学者か書金王か！？






## 谷 寔氏の略歴

昭和14（1939）年高知県高知市生まれ。
高知大学文理学部卒。高知新聞社入社後，東京支社副部長，高松支社長などを歴任。この間，「牧野富太郎のすべて展」他を主導。『高知県人名事典•新版』編集委員。退社後，土佐史談会副会長，高知市文化財保護審議会委員など歴任。著書に『鏡川の流域に生きてー土佐藩典医「はしご炎」の家 谷家の奇跡』ほか。共著に『坂本龍馬全集』『山内容堂 のすべて』『炎の軌跡一土佐企業人物語』。

著書に『高知県の不思議事典』『高知県謎解き散歩』。講演多数。画家として個展を十数回開催。




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 六潈Ө柬 |
|  |  |
| 经 9 － |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ， |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Hi |  |
|  |  |







 ※，）+16 なの
 て
は
う
$ら$
や
ま
し
限
$\vdots$
で
す。
こ
そ れ
ま
す
か
趣
味
を
持
た
な
い
も
の
と



公
孫
樹
32
号
で
ご
こ 本
の
の
詩
の
生
に
よ
る
す
ば
ら
し
い
詩
检
を
詠
て

 ン
サ
$\vdots$
に
な
$\vdots$
ま
し
た
と
に
に
改
め全
が
参
加
で
き
岕
よ
$り$
癒
さ
さ
れ
る
$コ$

私
達
は
気
に
高
校
生
時
代
に戻
こ
た
気
 て
き
た
仲
間
で
す。
打
$ち$
合
わ
せ
ぞ
久在
学
中
は
共
に
ア
や
や
合
晅
張
っ





 に相

## 

丸
8
回
生
の
紹
介
や
お
礼
の
挨
等
か ン
が
ポ
1
ル
か
ら
来
ら
$れ$
れ
中
島
勲
¿
ん さ
え
丸
8
回
生
が
行
い
ま
た
た
シ惜
い
中
で
閉
会
挨
拶
を
福
并
和
子






 テ
ジ
で
は
㳋
鳥
早
春
賦
荒
城
の し
し゚
ケ
伴
奏
歌
唱
だ
の
童
謡
ス泉
寺
さ
えて
の
連
弾
で
ク
ラ
シ
ク
メ
ド


定
期
演
会
の
オ
プ
プ
ニ
ぞ
ぞ
歌
わ
れ


 ト
と
て
活
躍
$さ$
$れ$
そ
い
る
音
楽
科
の し
い
先
生
じ
た
ブ
ギ
ヴ
ギ
ピ
テ
ス

長
$の$
7
$ッ$
$卜$
$ワ$
1
$ク$
の
軽
さ
は
当
時
$亡$
何

 な
$\vdots$
$\vdots$
な
え
て
思
$\vdots$
$て$
$い$
し
し
た
し
か す
尋
ね
ま
し
た
私
は
内
心
太
夫
夫
か
先
生
達
も
緒
に
ミ
ニ
ב
ン
サ
1
$卜$ $\underbrace{10}$
 て
い
し
た
西
岡
先
生
氐
次
先
生 る
氏
次
礼
先
生
も
教
諭
し
乙
赴
任
れ し
た
ま
た
私
た
ち
の
期
先
輩
あ
あ



 の
ど
自
慢
な
ど
に
出
演
る
な
ど
歌

 の
参
加
を
含

途
上
八
力
国
な
ど
に ク
ラ
イ
ナ
の
大
統
領 7 日 は当
 やの回井 田甘 〔イサ入一狒㚼丁初〉

## 関

 り
ま
た
た
白
鳳
の
間
$い$
$つ$
ぱ
い
に
同
窓様
$と$
共
に
歌
い
コ
ン
サ
$\vdots$
ト
を
締
め
$<$
$<$ は
丸
の
内
高
校
の
校
歌
を
会
に
い
る
皆過
ご
さ
せ
て
い
た
た
き
ま
し
た
最
後
に な
か
ら，
私
達
同
も
大
変
良
い
時
間
を な
笑
顔
手
手
拍
や
拍
に
応
援
れ い
ま
す。
参
加
さ
れ
た
皆
様
楽
し
そ
う る
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
て
て

 に
少
し
困
難
さ
も
あ
$り$
ま
し
だ
が
新
訳
本
な
と
の
名
編
集
祳
て
て
活
躍
¿
れ ン
の
名
著
永
遠
平
和
の
た
め
に
の

 | 講 |
| :---: |
| 烛 |
| 伝 |
| 記 |
| で |
| あ |
| $\vdots$ |
| そ |
| そ |
| 版 |
| 元 |
| が |




 の
エ゚
ヒ
ソ
ド
で
綴
る
世
界
の
マ
キ











様
々
な
番
組
で
取
$\vdots$
上
げ
$ら$
$れ$
そ
だ
げ
で り
N
H
K
G
T
V
－
朝
ト
ラ
を
㗉
機
に

 た。待
し
た
く
な
る
特
別
な
日
と
な
$り$
ま
L
『evgr へgry草
な
し
に
架
え
博
が
植
物
を牧
野
博
$士$
の
名
言
雑
草
と
う
種
類
の日
き
と重
重会
な
議
た
こ 諸
と会
で 合
す。歴
ま 史
さ的
に最
終
甿 $n$ rimull




購
入
小
学
校
寄
贈
自
号
茧
学
で
西
洋
音
楽
普
の
た
あ
の
高
知
西羊
音



時
代
に
自
民
権
連
動
に
㕵
同
盟
云 と を
挙
げ
縁
る
深
$\omega$
牧
野
富
郎
博
士
の
業
績

川
町
の
花
$\cdots$
サ
力
$ワ$
サ
イ
シ
シ
の
の
記
憶
青
山
文
庫
そ
し
佐
高
高
校
た
た
っ
た

 の
䝉
学
屋
竞
継
承
た
佐
町
町
酒

 が
る
縁
な
ど
地
縁
血
縁
同
窓
友 て
も
富
郎
の
少公
年
時
閉
の
友
人
に
者
な私
と
も
同
窓
会
の
関
東
在
者
に
と
$\vdots$文た


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




シャンソンを歌う太田さん

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

H縟和今心美





 た。
吉
茂
の
像
だ
つ
て
知
D
て
い









乙
高
知
阜
前
高
棱
校
会
の
方
各
が


「




た



車
が
行
な
た
後
に
た
た



 （田跳：罟気）




ギターを弾く藤村さん



 or


































好のが

 ＊



































 は
学
校
向
中
学
桠
向
姿
は ボ
1
箱
多
多
ス
裏
保
管
長
女




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





## ＊寄贈のお知らせ

## 丸の内高校同窓会会長 殿

## 本校同窓会への寄付金の申出書

私達 6 回生は， 6 回生同級会を結成し「おきゃく電車」に乗車，「母校に表敬訪問」•「桂浜荘 での中秋の名月鑑賞会」•「料亭濱長での喜寿，傘寿を祝う会」等の同級会を開催してきました。

今年「米寿を祝う会」を計画，案内をしましたが，高齢・コロナ等の関係で参加者が極少数 でしたので開催を断念しました。 6 回生同級会も今回の企画で，活動を終了します。
つきましては，会員から預かっている会費から通信費，会報の送料等に使用し，残高が36， 212円在りますが，今後活用の予定がありませんので，本校同窓会に寄付したいと思います。 金 37，000円を同封いたしますので，本校同窓会の活動に使用下さい。

丸の内高校•同窓会の益々の発展を祈念しています。
令和 5 年 6 月 30 日
6 回生世話役 飯田 正
＊有り難うございます。いろいろな活動に使わせていただきます。


## 



古山岡比井中中脇河加森松小博堀長山森久島國川今池西渋飯明橘町山畑大中和中中近長福戸川㠃林江上内石 村藤本浦坂田部田本本保村松村村 野谷田坂田本山平屋田内村藤野井田



回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回


長佐三池森坂工荘植坂坂中小 松藤藤松小入橋長細中徳明岩秦小岩林墨黒嘼江豊䈉中竹近沢々嶋上田本藤本松本和山松義稝香博繁周辰晃美佐恵澄正

 121211888864642625232014回回回回回回回回回回回回回



 186 校 717112536312626177363634333333228262525222220回回長回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

















交
の
あ
た
た
牧
野
か
ら
の
手
紙
や
書
な
ど
の
新
た
な
資野
畐
太郎
に
に関
わ
る
べ
ン
や
や
関
連
事
業
紹
介
親







## 

