## 「tovo＂」について

「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4月現在 までの総寄付金は，「 $75,184,238 」$ 」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。

おかげさまで，2017年6月で，トヴォは6周年！
残り4年，これからもぞうぞ宜しくお願い致します！

チャリティ藍染商品（2017年監発売！
昨年，2016年，「アトリエカヌー竹内さんと作 るトヴォの天然藍染」にて，藍の「種まき」から「刈 り取り」までボランティア参加された皆様，ありがと うございました！
おかげさまで，昨年はたくさんの藍が取れ，その藍 で染められた「トヴォの藍染チャリティ商品」を 20 17年6月末に発売開始予定です。昨年と同様に
 シャッで』と『藍染てぬぐい（2017年獥）』を発売。お手伝 い頂いた皆さまのおかげで，今年の藍染チャリティ商品は，昨年より値段を若干下げることができそうです。 1年かけて皆で種から育てて作った各々の想いが込 められたチャリティ商品。たくさんの方に喜んで頂け るとありがたく存じます。
商品の詳細につきましては，サイトなどで告知させ て頂きます。本年も何卒宜しくお願い致します！

チャリティ缶バッチなどのお取り扱い店（1相不同／2017年6月現在）
【青森市】A－Factory／kotabi（コタビ）／アトリエCANOE／ もぐらや／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
【青森県上北郡】TBT英会話教室
フリーペーパー「tovo plus＂」配布ご協力店（順不同／2017年6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／看ダイニング心／ふたば与真館／もぐらゃ／SUBLIME 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／BEAMLLC．

## 【岡山県岡山市】レストランMint

## ボランティア大募集中！

2017年6月，トヴオは㴻動開始より6年を迎えます。もうな
 4年。青森県内，県外問わず，残り 1460 日を共に試行鍢誤し





ごしました（笑）。会場探し，出展者探し，1人でゼロからのス タートで，お客さんが来てくれるかもわかりませんでした。

何よりl番の大きな壁は「無償」と「有償」でした。tovoを続ける中で，辛いこともあれば，悲しいことも経験してきまし た。でも，続けてきました。それが私の覚悟であり責任でし た。今回のトヴォマルシェの開催にあたって，この「覚悟」が ないという指摘もいただきました。売り上げがなければ生活
 していけませんし，それを生業としている方たちなので当たり前の話です。だけど，そんな方たち を無償で全て1人で背負いきれませんでした。そこに覚悟がないという事を言われると，私は前 に進むことも，後ろに下がることもできませんでした。


開催することで迷惑をかけてしまうのか？中止にした方が いいのか？1 人で考え続けました。当っとこれからも入れ替わ りに「お手伝いしたい」という素晴らしい人たちがtovoには出てくるでしょう。その方たちに，続けることのしんどさも喜び も，両面を知ってほしいからこんな苦しい面もあえて書きまし た。1度うまくいかなかったとしても，もう1度チャレンジしてほ しい。1度だけで離れていく寂しさを被災地の人たちに味 わってほしくないから，形を変えても，tovoじゃなくても，何で もいい。「ALWAYS WITH YOU」で行動できる人が増えてほしい。

## さて，そんなトヴォマルシェがどうなったか。

2017年3月11日，築100年を超える素晴らしい京都の町屋を貸し切り，開催することができました。開催前に漠然 と私が思い描いていたこと。それは「tovoとみなさまの優し さがあふれる日」にすることでした。オーガニックな人も，ジャ ンクな人も。復興支援なんて興味がない人も，協力したい人も。あらゆるジャンルの人に来てもらい，その中心にtovo
 がいる。そんな日にしたかったのです。


運営ボランティアスタッフもいなかったので，終了後も後片付けに追われ，手ごたえは全くありませんでした。その日の夜，ボランティアカメラマンをしてくれた友だちからたくさん の写真が届きました。その写真を見て，初めてどんなイベント になったのかを知りました。

それは温かい写真ばかりで，出展ブースの至る所にtovo がいて，tovoとのコラボ商品（売り上げの一部を寄付するも の）を売っている姿とそれを買う人たちがいました。それを見 て初めて「tovoとみなさまの優しさがあふれる日」になった事を知りました。またやりたい，やっ てほしい，そんなもったいない言葉もたくさんいただきました。

チャリティーやボランティアがまだまだ浸透しない日本で，こういうイベントが増えていけばいいなあと願っています。そして，「トヴォマルシェ」がゴールまで にVol．2，Vol．3と続と，京都以外に拡がって開催できることを夢みています。

私のゴールはどうなるのか。まだぬだトヴォコは走り続けようと思っています！


