



$$
\begin{aligned}
& \text { うぎき物のろ }
\end{aligned}
$$


度写
真
で
も
も
衣寄
頼
あ
あ
ち
た 平
2
2

 れ
合
Ј
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
冥
真問
や
移
動
力
フ
工
な
を
被
者
触




被災写真の返却に取り組む復興推進支援員の（左から）木村さん，佐藤さん，山下さん

己
を
己
て
お
き
た
し














が見つ こや災て1寛社
 ま


育次
盛代
急の
曒
手 $364+8$ のシ
は
は

震
炎
子
と
も
た
ち
の
心
身
ふ
ほ
ほ

 $\omega$
$\omega$
の
か
し
い
う
悩
み
は
あ
り
ま返
却
し
た
り
保
管
し
た
$り$
す
る
の
が
 き
れ
ば
写
真
を
見
た
く
な
い
し
う解
や
答
そ
が
な
い
と
い
こ
し
で被
炎
地
に
来
て
感
じ
る
の
は
正 た
だ
に
に
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す。最
初
に
た
た
作
業
写
写
真
洗
浄
た
ち


にのドイ尚組たとあ訪合し建興力現 トド人姶のより訊号。た設興紴 を在に。こさ理は震のるメーす目の災 あ 16 ta $^{\circ}$

て間し





止を験さま宅が
に山 い め生やんしが中語すり写こ伝田悲か るか記がた全心り ${ }^{\circ}$ 部真のえを惨つ たし憶心 壊街部 め に被の風す配震する構の害化る るかなどえ組 そ す きにのりを経に害舗と な食教，て遭やえ のい訓体昆し






参
加
者
の
人
般
法
法
相
 と希
望
の
鐘
の
の前
で
3
年
前
の
大


に









れ
 を話
傾孚
ま全
し
た
た
ヘ
2
2
0
0
人
が
耳





 が
ら，
私
た
ち
も
当
時
体
験
助


