

| 営大にい に会関ま競関にわす技 わ参るが人 <br> る驾材や足 をる不は少 もだ足りし つけが審ず とで挙判つ やならどつ てくれのでき い運す営て |  |  | 間大大と催夕 1 会会協して協 0 運開しい白で昂営催小ま中，は超てて学。併会 まるま向たせ員 す延すけは，10向 ま日そも育大に た数れ 3 3 委会な県年のの会開イ | 主 <br> 活 <br> 憅 <br> 教 <br> え <br>  <br> だ <br> さ <br> い |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| え込いま市 てめるせ内 い 今どん。は す後も 今 女 <br> 作たソ子 っのトは て受ボの け皿ル たのたム と味」あ考もてら |  |  |  |  |  | す行くの ねい！のよ <br> 人がに <br> 材参 <br> を噔登 <br> 掘き し <br> きょく <br> れうな <br> ばなく <br> い大て <br> い会考 <br> でを多 |  |  |  |

