「tovo／トヴォ」は東日本大震災によって，親を失った子どもたちを，青森から支援するプロジェ クトです。
チャリティーグッズを制作•販売し，その経費を除いた全ての収益を，長期的な子どもたちの心の ケアの為，あしなが育英会へ継続的に寄付し，青森から「あなたがたのそばにいつもいますよ」と伝え続けます。
おかげさまで，2011年6月から2017年2月現在ま での総寄付金は，「 $74,867,700 」$ となりました。 10年間（2011年6月～2021年6月まで）の活動を目標にしています。引き続きのご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

青森に「あしなが育英会ファシリテーター」を
ふやしてくプロジェクト
「あしなが育英会ファシリテーター」とは，震災や津波で親を亡くした子どもたちの心に寄り添うボラン ティアのことを指します。
tovoの活動期間は10年。残り5年。この5年が過ぎれ ば，このプロジェクトは，すぐに皆の記憶からは忘れ去られていきます。そんなことはどうでもイイことで すが，でも，消える前に，楽しく支援できる『人』を残したい。ずっと僕が強く思い続けていたことを，今 まだtovoが余力のあるうちに始めたいと思いました。 2016年から，tovoでバックアップして，年に1人ずつ合計5人のあしなが育英会ファシリテーターを誕生さ せたいと考えています。
が陋生しまい，1016年，1人のファシリテータ が誕生しました。今年も募集しております。2人目に なりたいという方，お気軽にご連絡ください。

チャリティ缶バッチなどのお取り扱い店（順不同／2017年3月現在）

【青森市】A－Factory／kotabi（コタビ）／アトリエCANOE／
もぐらゃ／oppen plaza sora／oppen plaza sena／
大澤歯科医院／とき歯科／
【弘前市】HOMEWORKS 4th／bambooforest／
津軽工房社／中国料理 豪華楼
【黒石市】木田理容所

## （上北郡】TBT英会話教室

【岡山県岡山市】レストランMint

## ボランティア大夢集中！

今年はトウラオ活䡃開始より6年を迎えます。ここて新しい風を入 れてくれるボランティアを大大募集中です！青㚞県内，県外閭わ ず，残り4年を共に歩んでくたさる方，是非ご連絡ください！ メール：小山田和正（info＠tovo2011．com）

フリーペーパー「tovo plus＂」 配布ご協力店（順不同／2017年3月現在）

【山形県】（有）熊谷伊兵治ナメコ生産所くまちゃんなめこ
【茨城県】art space bar conflictable cube コンフリ
【東京都】Only Free Paper／RE：BIRTH STUDIO

## 【大阪府】はっち

【岡山県】ブックランドあきば岡山高島店／レストラン Mint【青森県青森市】A－Factory／アピオあおもり／kotabi／寿ダイニング心／ふたば写真館／もぐらや／ アトリエCANOE／oppen plaza sora／oppen plaza sena／ ヒーリングサロンLULU／カフェ・デ・ジターヌ

【青森県弘前市】まちなか情報センター／弘前市役所／
chicori／弦や／バンブーフォレスト／太平洋画房
【青森県五所川原市】むすぶカフェえいぷりる
【青森県黑石市】木田理容所／津軽黒石こみせ駅／
おかしのオクムラ
【青森県北津軽郡板柳町】monoHAUS
【青森県上北郡七戸町】TBT英会話教室
（電 $\begin{aligned} & \text { 「ブクログのパブー」にてPDF配信中！} \\ & \text { http：／／p．booklog．jp／users／tovo2011 }\end{aligned}$



青森市「アトリエカヌー」の竹内さんと，みんな で一緒に蓝の種まきから始めて，青てて，染め て，䒸染チャリテティ商品を作っていきたい！その製品ができるまでの行為も合めてチャリティにし ちゃったらどうだろう？ということで，去年から始めた㯰染プロジェクト。今年もはじまります。ボランテイア大募隹。 ふるってご参加ください。なお，今年のホーンテイアは以下のような
－（1）2017年5月制旬（種表き

tovowEE＠ブックランドあきは高島店

トゥラママルシュ


## カトヴォの最新情報は以下で更新中です。

 －tovo2011．com swor shop．tovo2011．com（ㅇ）＠tovo2011 f https：／／www．facebook．com／tovo2011 ＠tovo2011【発 行】代表：小山田和正（mail：info＠tovo2011．com）住所：$\overline{\text { T }} 037-0056$ 青森県五所川川原市末広町14－1

ALWAYS WITH YOU


## 月干刂リリーペーパー

「tovo plus」
について，今の僕が筆 えるいくつかのこと。

「青森県に住む100家族に，100ヶ月連続，100号まで，2011年3月11日の東日本大震災についてインタビューし続ける。」なんで，こんなことを始めてしまっ たのだろうか？と，今さらながら考えはじめたのは，テレビ局によるちょっと長い期間 の取村を通して，インタビュアーである彼女がとても粘り強〈何度も切りロを変えな がら投ばてくる問いだからだ。その度に，僕は当時のこと，当時の気持ちを思い出そ うとするのだけれど，なかなか誰にでも解る明碓で簡単な言葉が出てこない。
tovo 代表 小山以利正
この「トヴォプラス」というフリーペーパーは，チャリティグッズを販売して寄付を し続けるプロジェクト，つまりトヴオの本体が始まった半年後，2012年3月からス タートした。今は，だんだん仲間も増えてきて，5人でこのフリーペーパーを順番につくっているし，配布店をまわって配本してくれる仲間もできたたでも，はじめは，たつた1人で，家族を探して，説明して，日程を調整して，写真を撮つて，インタ ビューをして，文字起こしをして，レイアウトをして，印刷所に入稿をして，できあがったこリーペーパーを持つて県内の配布ご㙝力店をまわった。これを1年間続けた。思い返すと，我ながらよくやってたなあと思うけけども，辛いとか，キッイ とは思ってない。

震災当時ほとんどの人が「311を忘れないと口にした。僕もまったく同じ気持ちであったけれども，今朝の朝食 の献立さえ五れてしまう僕は「忘れない自信」はなかった。10分間しか記憶を保てない映画「メメント｣の主人公レナー ドが，忘れても思い出せるよう自らの身体へメモ代わりに刺青を彫り続けるように，僕にはそれを忘れないための少し の痛みと覚悟が必要だった。僕は「青森県に住む 100 家族に，100ヶ月連続，100号まで，2011年3月11日の東日本大震災についてインタビューし続ける」という方法で，現実と向かい合い続けることにした。

その「現実」とは，つまり，僕らは，もう後戻りできない「震災後の世界」を生きているっていう「現実」のことだ。時間 の経過と共に，その「現実」を生きる家族の一瞬，一瞬を記録していきたい。これが，このフリーペーパーのコンセプト的 な動機だ。トヴォプラスで取材する家族は，号数を重ねるごとに，「震災後60ヶ月後の世界（青森）に住む家族」，「震災後61ヶ月後の世界（青森）に住む家族」，「震災後62ヶ月後の世界（青森）に住む家族」…と続いていく。毎月，1ヶ月ご とに，同じ構図で撮影し，同じ質問を繰り返す。もういい加減飽き飽きされているであろうマンネリの中に浮き上がって くるのは，家族の個性と，僕たちがどのようにして「震災後の世界」を受け入れていくのかという過程だ。僕にとっては，青森の100家族を動員して，100ヶ月という時間をかけて製作される「震災後の世界」のコンセプチュアル・アート（概念芸術）だ。

過程を記録していくことと，支援はイコールではない。僕は，このフリーペーパーは支援を支えるための媒体と位置付けている。当時，僕には，フリーペーパーより先にはじめたチャリティグッズを販売して寄付し続けるプロジェクトを継続的に支える何かが必要だった。活動期間10年と声高にうたってはじめたチャリティグッズ販売だけど，どこの馬の骨 かわからないチャリティグッズを買ってくれる人がいるのかどうかも分からなかったし，それが10年も続くのかと言っ たら，今だって不安だし，ものすごく怖い。トヴォが継続して活動していくための「仕組み」としてはじめたのが，このフ リーペーパーだ。現実的に，毎月，寄付金の総額をアップデートしてお知らせする必要もあったんだけど，それよりも， もっと大事なことがあった。つまり，青森県に住む100家族に，100ヶ月連続，100号まで，東日本大震災についてイン タビューし続けるということは，（賛同してくれるかどうかは別にして）1 家族1家族に，確実にトヴォの活動を知ってもら えるってことだ。無名のド素人のプロジェクトが活動を続けるには，1人1人に直接会って，話して，そして，知ってもらう以外ないでしょう？と，同時に，トヴォの活動を知ってもらえるというのは，言い換えれば，震災で親を失った子どもたち が，場所は離れていても，僕らと同じ時間を生きているってことを，継続的に意識してもらえる機会があるってことだ。毎月，号数を重ねるごとに，僕たちも，その子供たちも歳を重ねていく。そういうことを全部含めて，じゃ，青森に住む僕た ちは彼らと同じ時代をどのようにして生きようか？そういう問いを僕は毎月，「震災後の世界」の自分に，そして，読者に投げ続けている，つもり。とにかく，100ヶ月間は，考えて，考えて，迷い続けようと思っている。 ，$^{2}$


「tovo plus～あおもりの 100 家族，わたしたちのこれから。」青森県に住む「家族」の写真とインタビューで，
東日本大震災以降の「家族」の様子，変化，そして，これからを フリーペーパーを通して，100ヶ月間にわたり伝え続けるプロジェクトです。


SEASON 6 （2017年3月11日～）

| ${ }_{\text {no }} 061$ | n062 | ${ }_{\text {no } 063}$ | ${ }^{2} 064$ | ${ }_{\text {no } 065}$ | ${ }_{\text {no }} 066$ | ${ }^{\text {no } 067 ~}$ | ${ }_{\text {no } 068 ~}^{1}$ | ${ }^{2} 069$ | ${ }^{1} 070$ | n071 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | тотчяรия | 2оияяяния |  |  | 207\％еяия | гогтиояия |  | เгяия | 201\％限阳 |  |

SEASON 7 （2018年3月11日～）

| no72 | ${ }_{\text {no }} 073$ | ${ }_{\text {no }} 074$ <br> 2018年5月11日号 | $075$ | $\text { \% } 076$ | 077 | $078$ | no79 | $\text { \% } 080$ | .081 | $082$ | ${ }^{\text {ro } 083}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| SEASON 8 （2019年3月11日～） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${ }_{\text {mo }} 084$ | no085 | no86 | n087 | n088 | n089 | $\ldots 090$ | no091 | n0092 | n093 | no． 094 | ${ }_{n 0} 095$ |
| ＊яиия | moser | zuns | 209 | mos | 2043sa | зпеяяиия | Istion |  | тัมะรия | хохепиия | гоорялиня |

SEASON 9 （2020年3月11日～）

2020年7月，東京オリンビックで大いに笽の上がっているであるう時販に，




