
－特集
東日本大震災から3年一これまでとこれから －フロントラントー

－ヒヒーナ゙ル





$う$
時
代
新
さ
¿
は
に
も
真
黒
B

東日本大震災から 3 年。この間，国民の防災意識は急速

## に高まり，南海トラフ地震対策なと新たな自然災害への備

えも進んでいる。しかし，被災地に関する報道は目に見え
て減り，国民の心に占める被災地への想いも小さくなりつ
つあるようだ。被災地は，そして被災地の保健師の活動は，
いまどうなっているのだろうか。特集では過去 3 年間の保
健師活動の道のりを振り返りつつ，現状を報告する。

P12「はまってけらいん，かだってけらいん」〈陸前高田市からの報告〉

○佐々木亮平（岩手医科大学）
P18 住民主体の復興で生活不活発病予防〈南三陸町からの報告〉

○膏橋晶子（南三陸町）
P24 地域を肌で感じつつ，市民とつながり見守る体制づくり〈東松島市からの報告〉

○大内佳子（東松島市）
P32 安心して住める市をめざして〈南相馬市からの報告〉

○石万里子（南相馬市）
P38 復興をめざして市町と心ひとつに〈県保健所からの報告〉

O阪本喜恵子（宮城県東部保健福祉事務所）
P44 放射線より地区組織の立て直しが課題〈川内村にみる健康課題と保健師活動〉
－渋井哲也（ジャーナリスト）

备 6 溦爫








## 東日本大震災から3年

## これまて

## これから

## 「はまってけらいん， かだってけらいん」



良
岩
室
紳
也
先
生
通
1
続
け
な振
劦
会
凡
ス
プ
ロ
モ
シ
ヨ
シ
研
究




 き
ま
し
た
そ
の
後
の
2
年
間
も
被
災
直全
の
皆
さ
え
と
も
に
考
え
る
と
と
か
で N＇N．NN．


 て
通
$\cdots$
続
け，
5
月
か
$ら$
は
本
誌
な
の
報
告





陸前高田市からの報告

奇跡の一本松に象徴される岩手県陸前高田市。年月の経過と ともに「見えない被災」「見え ない孤立」に対する支援活動も始まっている。震災直後から支援に入っている佐々木亮平さん の報告。

| へ」 |
| :---: |



時
に
当
時
か
ら
こ
訪
問
自
体
が
ケ
ア の
有
効
な
手
段
で
あ
た
た
と
考
え
ま
す。
同計
画
や
今
後
の
対
策
に
反
映
て
い
く
た
め





 ———

## 災見 そる し被 て災 見え な兄 な見 孤な 立し 被




 も
約
3
割
が
犠
牲
と
な
り
元
同
僚
の
保
健
的
被
害
宅
甚
で
死
者
行
方
不
明
者
は







秋
胃
看
護
学
の
あ
る
秋
田
市
経
験
し
ま




囲
然が然














 いが，


$$
\begin{aligned}
& \text { 就 } \\
& \text { 職 } \\
& \text { 先 } \\
& \text { は気 } \\
& \text { 岧 } \\
& \text { 霽 } \\
& \text { 選 }
\end{aligned}
$$



















