

北部タイ山岳少数民族の子どもたち
（写真はア力族の村）
 $\cup$ RHATS

の現ス
 よ
う
と
行
わ
れ
て
き
た
か
が
熋
Y
Y
M

 や
萶
に
手
を
染
あ
る
な
様
信
な
課
題








号
希
と
も
に
に
若
竹
尞
課
題
支今
品
は
タ
ィ
黒
親
運
動
步
を
を振 て
理
薢
深
て
て
い
ま
す。





 し
北
部
ィ
に
暮
す
す
㟶
采
数
族





 フ
と
も
様
な
な
詮
論
が
交
わ
さ
れ
ま















nervevoHn六utrit̀

若竹寮の子どもたち


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |







 こ
れ
た
で
に
1
7
5
名
の
子
と
も
た
た

ワークキャンプや
スタディツアーに
参加すると，直接
現地の生活を知る
ことができる
個人•団体からの寄
付が，子どもたちが
共同生活を送る若
竹寮の運営資金と
して役立てらるる

> 寄
筑
る




手工芸品の販売や子どもたちから送 られる手紙の翻訳 にボランティアと して協力できる

| 子どもたちがつくつ た手工芸品を購入す | 買 |
| :---: | :---: |
| ると，売上が彼らの |  |
| 教育や自立のために | う |
| 役立てられる |  |

はしと手現援
きら
マ










入ルトR




 の
第
歩
す。 れ



 | い |
| :---: |
| ま |
| す |
| 熋 |
| Y |
| $M$ |
| C |
| $A$ |
| タ |
| Y |
| 荲 |
| 親 |

都

43し目てらま味のわ造かの 望人そ変た茶子つまでなの済え少えもし鏡えい教7 はにはたせで味から自よとむがのさが碗ど変せしい姿ま機なの近てのがっ会月こ 味 4ああどめん。おがるれ分うこのい大をおにもわんよでがせがく光頃とよ終せのでの わ







