

著被介知東動 内らを震



 S
t
i
t
c
h
h
は
被
炎
地
活




 の
情
報
発
信
被
炎
地
号
盛
盛







発行元：ラヂオもりおか


もりおか復興応援フリーマガジン「Stitch」岩手県盛岡市から三陸沿岸の情報を発信。人と人，地域と地域をつなぎ，德興へと向
から人たちを応援するフリーマガン。岩手県内を中心に全国へ向け 2 万部発行。

〒 020 －0871岩于県盛岡市中）橋通

報離ら









多くの「わ」が大きな「わ＝街」をつくりあげ音する事を願い
「わわプロジェクトと名付けられました。





$$
\begin{aligned}
& \text { 東人 地 } \\
& \begin{array}{l}
\text { 東人 地 } \\
\text { 北と域 } \\
\text { 岩を地 } \\
\text { 手域 } \\
\text { をな } \\
\text { 元げ } \\
\text { 気て }
\end{array}
\end{aligned}
$$

東北では「私」のことを「わ」と発音する。
「わわ」プロジェクトと名付けられました。
特集分そ䠅 かれ ちぞ意合れ商 うの楅課今崗題





















|  |  |
| :---: | :---: |
| \％ovtrtevざざ哏 |  |
|  | －ursmidurimitle |
|  | U |
|  | $\theta$ の敏䔒 $\omega$ |
|  |  |
| 1－1 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | さ兩。これく㷌 |
|  |  |
|  | す正っかっされひ必や离。 |
|  |  |
|  | $\theta$ |
|  |  |
|  |  |
|  | －rvity |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  | 可きすが， |







## 

















— Sticth 寄稿記事 — つくる，伝兑る，残す

3•11を経て今を生きる私たちが，未来のためにできること。





| 書りやた絵と | 思 | 天ほうは，じ亡沼 |
| :---: | :---: | :---: |
| た込ま大を本を震 | い |  |
| －¢ ど切を書淺が炎 | を | 心なもつ津しなば |
|  | 紷 | 健い同消波悲言か |
| 夢そ人てを半 | 紜 |  |
| 中そを残は年 | 本 | 兄悲を凉み大涙 |
| にてくら見以 | に | も思しいるさ切出 |
| っ津じ分上 | 託 | 同炎をた恐ななる |
| て波たと界のが |  | じはを味か怖し人の |
| 原稿悲思思過 | た | だきわらやさを |
| を怒み立をた | い | てもりそ然淺 |






ゆ代高ス ス観




石巻，南三陸町，気仙沼で出会った若芽たち
$\overbrace{e}^{4}$ ？


需災後，何かやらなきやと思いつつ，きっかけがつか



震災前から子どもたちのまとめ役として活躍してきた
進学する。今は，石巻の活動にも関わる石巻高3年


以前からプログラミングには興昧があった。であ，学



なんとなく，先生にな
炎で，学習翌援，ボランぎ，



しい海の世界で働くアナゴ漁師である父親の背中



震災の時は中学生で仲間と避蜼所の手伝いをし高校を卒業したら石券専修大学で人間科学部に入将来はカウンセラーになりたいという。震災のあと
何か人の役に立つことをしたい，と思いはじめた。
$\qquad$















作自活 る分動 る分動活に







＊も ち






福島第一原子力発電事故の影響により，福島県 に，福島の情報を共有。福島を愛する人達すべて ，有益で活力をあたえる情報を定期的に提供。

発行元：NPO法人福鳥ライフエイド
〒960－8031 福島県福島市采町9番地の 5 品












 わ
か
$ら$
な
し















- ・お母さんによるお母さんのための・•
- •支援団体をご紹介します。


格
蓶
乔舞
务套理





















hand to hand project
kawamata～小手郷～子供の被ばく量をなるごく低く
したい，特に内部被どくをさせ


【参加方法】川俣に限らず近堘の方の加入も随時受付け。会員制：年5，000円，
お問い合わせ先】 TEL：090－7665－7269（今泉）
http：／／hand－to－hand－project－kawamata．ijmmail．co

|  | ＠homeママーズ |
| :---: | :---: |
| ammama＇s <br> ＠home ママーズ | 福島在住のママ，県外避難先で禎張るママと一緒 よ，そばにいるよ」お互 いたそんな思いで相談，情報交換，ベントト告知 などを通じて交流してい きましょう。 |
| 【参加方法】メールにて登録（53019615＠ra9．jpに空メール） <br> ママ達のお話会，癒しイベント，子供お遊び会など予定してい <br> ます。随時，メールにてお知らせ致します。 |  |
| 【お問い合わせ先】 <br> TEL：070－5320－4724（沢田） <br> E－mail：：ryoga－s2000＠kra．bi |  |



【参加方法】 $\times$
【お問い合わせ先】











 きで
が
出あ で城な意人過 当きを東を後



北感
行
き
見
を
輝
か
世
地








増さ
さ
し は
て笑
い
る 顔
と希
望
を
少
じ
ず
 ＝＝



右腕募集する「みちのく仕事マッチ
次回は 2 月（日）に，東京で開催。山中資久
当。2011年ETIC，位絮職
東京都溙谷区神南 $1-5-7$ APPLE OHMIビル4階東京都法谷区神南1－5－7

evardtrit－$-4-=$







在ど習



アスイクの支援により運学されているまなび
子どもたちの話を复く時間が何よりも大切

## 大橋雄介

1980年生まれたNPO法人アスイク代表理事。コンサルルントとして独

【連絡先】NPO法人アスイク〒983－0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5－3－21












$$
\begin{array}{r}
6 \\
\\
\\
\hline
\end{array}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { 死たる続を携 } \\
& \text { 者 人 は は紹元し来 }
\end{aligned}
$$

を老 そ
縁はう死


$$
\begin{aligned}
& \text { 言 } \\
& \text { そ } \\
& \text { の葉 } \\
& \text { 言 枈 } \\
& \text { 葉 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 形負 } \\
& \text { あ } \\
& \text { あ た } \\
& \text { る } \\
& \text { 語 } \\
& \text { の } \\
& \text { は } \\
& \text { す } \\
& \text { す } \\
& \text { て } \\
& \text { て } \\
& \text { 無 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { れた } \\
& \text { また } \\
& \text { し い } \\
& \text { たた } \\
& \text { た方 } \\
& \text { そ か } \\
& \text { のた } \\
& \text { 消た } \\
& \text { 息さ } \\
& \text { を } \\
& \text { 訪 お } \\
& \text { ね ら }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { にま } \\
& \text { はし } \\
& \text { かた } \\
& \text { て被 } \\
& \text { 民話した } \\
& \text { 語 } \\
& \text { 沿 } \\
& \text { て地 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 聞 が } \\
& \text { きそ } \\
& \text { 手 に } \\
& \text { は } \\
& \text { 透 あ } \\
& \text { 明て } \\
& \text { で } \\
& \text { あ } \\
& \text { た } \\
& \text { た } \\
& \text { た } \\
& \text { か }
\end{aligned}
$$

小野和子（おの・かずこ）

1958年より宫城䢙仙台市在

中心に束北地方の民䛨报を訪


宣城県岏童文化おなてんとさん
政功劣劣者文文等地地方教育行
政功労者文部科学大要
－界


わわの写真vol．1 変わらない風景，はじまりの風景
歩き疲れた僕は，水音に誘われて小さな沢へと歩みを進めた。強い日差しを逃れ辿り着いた水辺の木陰は，素晴らしく心地良い場所だった。周りの緑を映し込んでゆらゆらと摇れる水面。何気ない風景のなかに，変わりなく続いてゆく小さな景色が，そこかしこに沢山あるんだ。そんなことを考えながら，目の前にある光と水の瞬きを見続けた。（岩手県山田町）



## わわの写真 わわ新開では，あなきまからの「わ」をテーマとした写真をご紹介していきます。

大募集！！
人の輸，私，羽なと，創造力にあふれた写真をお寄せください。
《募集作品》「わ」をテーマにした写真の被写体，掫影時期は問いません。撮影した年月日，場所，人，撮影状況等のエビソードを添えてください。
（xール応募）info＠wawa．or．jp
方法

合わせにはお答えできませんのでで了承ください。


【読者プレゼント】ブレゼントをで希望の方は，応募用紙にで記入いただき，ハガキまたはメール，FAXにてお送りください。
 ＊ブレゼント品は被災地で生まれた手仕事やで当地名物などを中心に，わわプロジェクトが直接筫い付けてお届けしています。

（1）「ハナミズキのみち」
絵本 < 3名様>

東日本大震災で息子を亡くした母の体験を元に描かれた䋡本。
 （P1にてインタビュー記事を絽介）
（2）わたりのFUGURO $<5$ 名粶 $>$
古い着物の残布で
侍立てた袋に入れて送り物を沒もという宫城県亘理に残る風習を再見したポーチ。


（3）つながりのカバン $28<5$ 名様 $>$
 つくるペーパーバッグ 28（フタパ）の数字がポイント丈夫なつくりです。
（4）書籍「つくることが生きること」 ＜10名様〉
3．11から1年5カ月の様々な活動を記録 した書籍。2013年の日本図書館協会選定図書に選ばれた一冊。


ハカガキで応募】応募用紙をハガキに貼以，以下の住所までお送 ください。テ101－0021東京都干代田区神田䥔町2－1 わわブロジェクト「わわ新聞11号ブレゼント」係
（FAXで応募】応募用紙を03－3518－9102．までお送りください。【メールで応募】応募用紙内の項目をメール本文にご記入いただき info＠wawa．or．jpまでお送りください。

プレゼント応募用紙【ご記入欄】

- 住所：$\overline{ }$
- 氏名：年紫


## －電話番号：

－希望するプレゼント（いずれかに○をつけてください）
（1）絵本（2）FUGURO（3）カバン（4）本

- 『わわ新聞」をお読みになった感想
- 『わわ新聞」を入手した場所
- 『わわ新聞』で今後取りあげてほしいこと


