







6




 が契
 い構講前講に全た ま申し座 $\underbrace{\circ}$ ， は
少
数
で






## 

 い消
費
者
を
見
指
守
た
あ
も
も
の と
に
に
生
活
上
手
な
か
し に
対
す
る
自
分
の
現
状
を
知
と









|  |  |
| :---: | :---: |
| －94 9HEBtyyy | 「丁四梱 $\omega$ 椎？ |
|  | 마 |
|  | 㽗人困•边 |
|  | 㡀 |
|  |  |
|  | 舶 |
| H |  |
| 寺姍㐭 |  |
|  |  |
|  | の |
|  |  |
| ， | 比 |
|  | 「造 |
|  | ＋ |
| ト ト ト <br>  |  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ortc |  |
|  |  |
| 界习，入Шヶ¢ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


\％飲人導をり
で酒は入助ア平るば夜


##  <br> 

朝 醒 働
コ（1）題 酒寝睡もの方眠な気寝割目原たル酒眠あ習も薬る分る合覚因め，がでのり忉眠䀸注化る代等も前で めに 「切眠質注化る代の良にし のな途れりが意にのわ効く少た。悪り中るに悪がはでり果な量 さま覚とつく必次しにがりの やす。醒覚いな要のよよ寝あ，飲 れま早作もます。うがをのうを がた朝用アす。筧がル な 「問寝れでやす


保 健 師珍 坂 美 紀


（Nのமい—Nのの日）

納
得
き
る
自
5
し
い
生
活
が㶵
事
生
活
の
調
和 $\Theta \cap-n \cdot \ln \vdash \cap \cdot=\ln \lambda \sim$ ， $\rightarrow$ カに
 －
ひ
と
し
が
意
識
を
傾
て
乙
生
活






「戸かったいますひ」
 に
と
あ，
寝
酒
の
頨
貫
は
は お
酒
は
適
量
で
楽
あ
る
範
囲
臓な
等り，
の
病 ア
気 ル
をコ
引
き 酒
起依
こ存
症
や
す肝
徐
々
に
飲
酒
量
を
増
し
し
た
り てす
効る
果と
が 体
薄が
れて
まル
す。コ
そ し
そル
た慣 と
で
きて
も
も
寝
酒
か
頨
慣
化

 ②
$\sim$
ル
$子$
1
ル
依
存
症
等
な
な
る ほ
ど
悪
し
や
す
して
す。
し


等 れ


