## 山形の母なる川



## vol． 16

平成21年1月26日
［発 行］
山形県倫理法人会 ［発行人］中村恒一 ［編集発行人］加藤 章山形市やよい二丁目1－47 TEL 023－647－5582 FAX 023－646－7660 URL：http：｜／www．yamagata－rinri．net／表紙題字／中村俊光氏


真下慶治「大淀の最上川」1980年制作 村山市 20号

## 目 次

| 会長あいさつ 中村 恒一………2 2普及拡大委員長報告……．．．．．．．．．．．．． 3 <br> モーニングセミナー紹介……．．．．．．．．．3 <br> 特集 研修委員会……．．．．．．．．．．．4～5 <br> 山形県，山形市，米沢市，寒河江市，山形市蔵王 <br> 酒田市，鹤棡市，上山市，南陽市 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

倫理を学んで…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6

単会トピックス…．．．．．．．．．．．．．．．．． $6 ~ 7$
クリスマスパーティ，忘年会，新年会
倫理ライセンス17000を受賞して……8
朝礼の薦め ． 8
書道会•短歌会のご案内……．．．．．．． 8

社団法人 倫理研究所
山形県倫理法人会

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 퍼 ，入i Hax |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 㛁：車揫四上 |



















#### Abstract

のきで能よをしこか絆かを今いミかがい法が世 げ新金くし作よ事強聞ろグ今生て広そ のりうもくきいセこま動み活力か可ししろミそれいんも性を ○能行 なな ナチ化出倫に動共成いやるにな にし理でしに功等頑合法きた学さにス張い人るなびれどとな佮携 り，会のら，たん思い理し異 ま山のでば共講どいでの目業の し形倫は，に師ん よ県をな不絆の出モよきにの況 う。内大い可を話席1うな向輪のだセるなで理嵐に上端上 に


コ ス管て営し
ト
意を理自とた
自と


に 践
ユ 報
モ
 け
る
多
額
の
社
会
保
障
費
全
件
費
貝市
が
あ
ぶ
な
$い ~$
い
国
家
市
財
に
に
お




後
の
M
S
が
開
催
さ
れ
ま
し
た。
講
師


## 

## 




分
か 一
ら
メ
ト
ロ
ロ 日
ポ
リ
夕
ン
山前
山六
形 時
で
開


 （
病
気
は
生
活
の
赤
信
号
皆
様
今




## 丸山理事長，山形に来る！！

県内の倫友のみなさん，友人•知人の方を誘つてご来場ください。
－山形市倫理法人会 H21年度倫理経営講演会日 時：2月16日（月）午後 6 時より
場 所：メトロポリタン山形
テーマ：日本創生の心「ここに倫理がある」
講 師：社団法人倫理研究所
理事長 丸山 敏秋 氏
会 費：講演会 2，000円 懇親会 3，000円


135社，165名が参加

ご
ざ
い
ま
し
た。友
み
な
な
さ
九，
本
当
に
あ
り
が
亡
$j$ お
寒
さ
中
ご
参
加
い
た
だ
だい
た
た
 －（10）（9） お個 M わ 性 E
万豊
N に妿A以
上
レ
シ
ユ
メ

 メ 機


お日
ま
ま 経
す。営
者
の
み
の
開
催
に
な
子
子

今
回
の
経
営
者
倫
理
セ
今
は
は事
を き会に －社倫社 すを純理 のれ玉
 し理なの企推まし，筫


## 




$$
\text { to } 3 \text { Hto...... }
$$


 さ
む
に
お
任
せ
す
る
を
し
我
が
委


偷
理
法
人
会
は
モ
I
ミ
ジ
セ
ミ
子
I

 た
だ
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
に
す
る
こ
し
が
自
の
任 に
よ
り
多
く
の
方
々
に
参
加
分し
て

 こ
ど
は
あ
り
ま
せ
が
が
自
社
の
社
業会
の
社員法
の思
方会
も
参で
加す
でか
きら，
る
わ会
けで貣決
た
と
思
$う$
$て$
い
る
の
で
ず
が
こ
の



舞和：以 を
生
み
気
付
き
の
連
鎖
始
ま
る






万
象
是
我
師

## 

| き |
| :--- |
| 境 |
| 遇 |
| は |
| 自 |
| ら |
| 造 |
| る | | と |
| :---: |
| 考 |
| 夫 |
| お |
| $\vdots$ |
| ま |
| 運 |考

て
お
り
ま
す。
運
命
は
自
ら
招 も
頑
張
て
て
協
力
し
し
し
し る
倫
理
経
営
講
演
云
事
業
委
員
長
と が
年
間
の
最
重
要
に
掲
け
お
お

れ ま
す。
ま
た
当
単
会
桜
并
云
長


取
れ
る
よ
そ
に
巽
定
の
工
夫
を
な
な
が ナ
の
講
師
の
選
定
に
多
数
出
席
が




 しい講幸け



参
加
よ
る
る
気
き
を
体
験
て
欲
L のき ます。


人
も
多
ふ
の
人
に
M
S
の
の


りい私ま大局かた間大とした恩 でたのつ会酒ら事の会決ただ師 す。会イた賈講田りは，苦のまった。段つど，の あの1囲演会が会い取たのま思 り皆ジ気会貟た長経りのよす心 が様にがそ皆く始験をかうまの とにつ作れ様思め，行もなず璣い分経フけ
にと厳置モ深ナま修行と修 M 思しいラめ1たを動当い委今 S いいてルるに「企！研い員年 をま時開す。代 資とも加極しを委す。




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








 し
ま
$い$
0
$ま$
す。
ま
た
経
党
者



研
修
参
加
者な
を
莱
る
だ
け
多
く
確

 の
法
人会
を
安
定
を
発
展
せ
て
い


幹
部
研
修
㟶
席
率
0
$\%$

何
で
マ
チ
テ
グ
す
る
え
だ
ろ
う
！？ す
る
と
が
幾
度
を
な
あ
あ
り
え
l モ
セ
モ
ヤ
に
対
応
た
た
内
容
た
こ
た
し す
る
章
が
自
分
が
そ
の
時
持
つ
て
い
る で
方
人
幸
福
の
琹
を
読
む
き
き
輪
読 で
い
な
が
$ら$
モ
I
ニ
グ
セ分
に
な
が
し
ま
す。
そ
そ
な
気
持
ち

 す
が
そ
そ
た
場
に
に
自
と
し
て の
身
に
も
降
$う$
か
か
$つ$
$て$
$\vdots$
る
わ
け
で そ
れ
が
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
自
 ず
る
コ
が
あ
ま
ま
す。
そ
和
毎 と
そ
で
あ
り
ま
す。
さ
て
最
近
感 か
ず，
実
践
お
ぼ
か
が
し
と
い
た
た会
員
す
が
倫
理
ま
た
ま
だ
身
に
付 は
米
沢
市
倫
理
法
人
会
設
立
時
か
ら
の未
だ
緒
に
付
い
た
ば
か
り
$\vdots$
弊
社


## 











## 㩖灯へNO



先
の
自
で
す。
倫
理
通
自
分






 で
行
き
た
い
と
思
$\vdots$
て
い
ま
す。 る ば
だか
は
拝な
聴 の
じ
自こ
分れ
では
何令
か 後
を も
学で
え き









 い
頃
情
景
と
も
に
思
U
出
れ
れ
ま




参




米沢女性合唱団の歌声に㿍されました

## $\rightarrow$ 层  <br> へこイトイ゚ニーけとい緯」N順 <br>  <br> 

 き





哣
和
子
さ
』
の
ピ
ア
演
奏
を
闆
き





 や
か
銀
顧
間
の
和
瑛
光
昏
方
迎催
た
し
し
た
た
ゲ
ス
に
に
き地
元
ラ
ラ
ド
木
ク
ヨ
ウ
茾
に
開








て中 で く，「間後大流名理沢子かし よ南計は変を刺解山1りう う陽画，意は交頂頂にま形 め 倫 て理定者か事仲し倫出 ま法してのつ思間た。理来特見 り会いどそし思ま識た会い方 す。発行の事充また業会貟少のシ

展事充また業す顕
 セ
号
1
に
参
㠰
莱
な
い
方
々
の
出
















 こ
幸
あ
$り$
を
熱
唱
今
度
是
翡

お待参皆企べ楽に方豪と少に中初が大鏡塞加春ホ



あっという間に姿を変えるバルーンアート
洏燎细


 い餅
そ
きした
でた
は
子
供
」
の
参
加
や


 に
よ
盛
に
開
催
に
た
ま
し
た家
蔟
を
を
絰
勢
＋
四
К
の
参
分（1



授賞式にて，倫理経営に努めます






業
経
営
必
要
不
欠
で
あ
り，
も
」
と が
意
識
を
高
あ
る
こ
が
今
の
事

 は
よ
り
層
倫
理
を
座
標
軸
お
お
に
た
私
自
が
番
驚
し
し
お
$\vdots$
ま
が賞
に
出
席
て
ま
$い$
$り$
ま
し
た ○
○
〇
そ
セ
ス
企
業
認
定
さ
れ
授倫
理
法
会
で
交
番
首
な
な
倫
理
七



推化しり大独や員せでかわだて十の ど朝奨して上概自り企んす。ら，ざいき五で実う礼鶴 すていげはの方業。。○わたた年ははぞ委岡 るいまた独っは以朝 $\triangle$ そざ数経もな私宜員市 るせて自型皆外礼やこ遠は験前くなし長の型よう」よの ご違のの×は方四者がかたくを秋 がでどでを持てがり所〇でらす調業た願る あずちす。長つイ多方に見五。べのまいこと り。ら。年てイいははか学十見て朝こしとし ます倫もたに少だ渡らデで理当○行でさ社学に礼のまに役すな が研してつらス，法然しくしせ際つに
－究ず完てれま。朝人然ののよてにいな あ所つ成きま皆礼会き会でうい試てつ し 今 あれが変は創す。求の礼会ま社すかったしてただった期



$\stackrel{\text { 周 }}{\text { 三 }}$



通
の
よ
い
社
風
で
お
客
様
品
更 せ
明
る
く
元
気
で
前
向
な
な
な社
貝
両
莡
業
を
創
$ら$
な
は
れ
ば
な
り そ目
は
は
地
社
会
に
貢
献
す
そ
そ
ぞ




和気あいあいとした会の様子


URL
http：／／www．yamagata －rinri．net／
約
岱
の
さ
な
か
こ
え
な
な
配










