持人製段と大し工は要炉い化を高場が 大 る希 しつ口鐵グをきた場線なやるの取度をあ釜切職望地 かての所ラ簡な製だ材設転。中り成提り，石だ場を域 しい減のフ単影鐵けと備狺1で巻長供，市。が持が


をこ生鐵ん んが由感のま所だ新求の釜 じ土れの労しめ一石 た地育多働いたつ製 ・をつく者製かは鐵 あ離たのも鐵ら，所 るれ人労い所でそが いる々働たへあこ存 は，こで者がのるで続家にる倳倳蟿き働で家にる釜釜勤もくき庭不か石石をち人た の安らで製望ろ々理



釜石市人口と釜石製鐵所従業員数


従業員数は，86年までは新日鐵，87年以降は釜石市（2005）『釜石市の概要』における 4 人以上の鉄鋼事業所における従業員数。人口は釜石市（2005）。



高炉から移した火がともる釜石製鐵所のモニュメント

のメいいのににそ高業行よ所の鐵ご二製の労 あでるる。よは書の炉全きう長所所存兄鐵釜働し るのおなな永込念止の何い，が高だンの経合し が火りお短遠わの め 大度東高残炉ろト入営だ今，は高 ここ文したの思ざきも京炉しをうを陳にをた止か石口も陣けでそ
石らの書彫さる。のなのたるずで時れあこしく願駅移モかられ。記く中が本にあにはるプて，い のしこれれた石念なで，社済る当，ののい多は前たユてて次碑碑り，産にむ。時製をモたく


し今と者 かも具 以 し存体労上続的働製しな組釜鐵て働合金所いき，製 だる掛経鐵 けのけ営所 ででに陣は はあよの なる。つ願労

の水成ど動のり識ぶ品し主き商高淮功の車技組をさをた西を残品し いかし細の術ん持れ出時工れがか商らたい夕者だつてさの場ななし品す。鉄イはとてしな責をいけ どれこをヤ努い次まけ任1。れ現 あばれ開に力う。のうれ者 9 大ば実 つ非は発使を。製とばは8形にに た常当すう重そ品い製，O工製は に難のこ曜ねてし開う鐵新年場䥫優易技と毛 釜に機がい閉いはれ度術にほ自在取意つ商鎖う生た

## Profile あおき・ひろゆき

1974年生まれ。県立高知短期大学准教授。専攻は人的資源管理，労使関係論。特 に製鉄業に詳しい。





モニュメントの足元にある石碑

