
※ご応募はお一人様 1 枚といたします。ご容赦下さい
※写真はイメージです。プレゼント商品と多少異なる場合もございます。


2月3日（日）15：00 中央商店街恒例の「まけ る日」の抽選会場において関係者立ち合いの中行われました。約140枚の応募の中から34名の方々に当選通知をさせていただきました。貴重なご意見と励ましのメッセージありがとう ございました。

## 編集後記

丸どの店も興味深い品や楽しい人ばかり。一店集中記事か多店一気記事か迷った。（E） ふ走りました！歩きました！頑張りました！ パーマンになりたかったなぁ～。
丸ようやく出来た～」早く編集に慣れて，もっ とスムーズに出来るといいなぁ～。
ふ春号らしいワクワクする内容です！読者の みなさんにも伝わるといいなぁ～」（J）
丸ここで一句！ちょこっとの取村通して十和田知り歴史の深みにズボッとハマる。（C）
ふ春といえば食欲の春？フリーマガジン片手 に食べ歩いてみようかな。

## CONTENTS

2もっと十和田を好きになる

## 4 なにかを始める 局

『新しい多ート
8毎日を健やかに

## 10 春の陽気に誘われて重力

12 ミュージシャン 桜田まこと
14 ちょこっとグルメ\＆ランチ
16 稲生町の働きマン
快眼案内人 溝口奈美子
スタイリスト 金見聖子
18 中央商店街 MAP
$20 ち ょ こ っ と$ 探訪
21春のイベントピックアップ
22 ちょこっとプレゼント
22 編集後記

## STAF｜F

＊ちょこっと編集部（順不同）

Emiko Matsumoto
Mihoko Maeda
Namiko Mizoguchi
丸資料•写真提供協力
和田光弘•南部裂織保存会社十和田市観光協会稲生川土地改良区

Junko Seto
Chiemi Suda
Akiko Maekawara


写真撮影：和田光弘
制 作 者：南部裂織保存会
http：／／www．sakiori．jp／／presentation．html

「暮らしに創る喜びを手仕事の温もりをいつまでも」 2007年9月十和田市民文化センターで開催された『南部裂織 帯千本展』に出展された作品。貴重な布を有効に再生するために生み出された織物で，汚れたり，擦り切れたりした古い布地をもう一度織り直すことに よって新しい布地として蘇らせる技術は青森の風土が生み出した一品で現代に息づく伝統工芸です。

## 次号は6月30日発行予定です

この事業は，＋和田市，財青森県市町村振興拹会の助成を受けて実施しています

