
process of completion

日頃，長崎で平和活動を行っている私たちは，この「世界こども平和会議」の長崎での開催を機会に，より多く の人にその輪を広げたいと考えました。私たちが作った この「STEP」は，世界の子どもたちが，被爆の実相や核兵器の現状について学び，身近なところから希望をもっ て平和の発信をしてもらうためのものです。


このSTEPは，長崎の被爆の実相や平和の尊さを学び伝える活動を行っている「青少年ピースボラン ティア」のメンバーと，「長崎大学核兵器廃絶研究 センター」，通称「RECNA」の学生サポーター総勢18名のメンバーによって作成されました。それ ぞれの活動を活かし，「被爆の実相」と「未来への展望」のページをピースボランティアメンバーが，「核兵器の現状」のページを主にレクナサポートメ ンバーが担当しました。


12月の顔合わせを皮切りに，1月から本格的な作業 をスタートさせました。始めは，どのような内容を取り入れるか，この冊子を通して知ってほしいこと や考えてほしいことを一人一人とことん書きだして いく作業からでした。メンバーそれぞれ伝えたい思 いをたくさん持っていたことが写真からも伝わりま す。

## First Step



1月から4月までは3班にわかれて原稿を作成し，定期的に全体で集まって推敲を重ねました。それ ぞれが限られた時間のなか，どうすればより よいものになるのかを意見を交わし，話し合 いは夜遅くまで続きました。

## Second Step



言葉の一つーつ，ページの細部にまで強いこだわりを持って話し合い，ほとんどが経験のないなか，「みん なにこの冊子をもって伝えてほしい」その一心で試行錯誤を重ねました。何度も何度も推敲を経て，みんな が納得いくものができるまでに約 4 か月もかかりまし た。


## 原稿の完成後，5月には翻訳を依頼し，それと同

時にデザインの校正をしていき，完成に近づけて いきました。
## Third Step



## そして7月，ついにこの「STEP」が完成しました。

## Final Step



長崎原爆という「過去」，未だ核兵器が存在すると いう「現在」，そしてこれから私たちが歩む「未来」という時間の流れから平和を考えていける冊子 です。

## Final Step



「もう2度とヒバクシャをつくらない」これが被爆者 の願いであり，私たちに託された使命でもあります。思っているだけでは変わりません。まずは，この冊子 を通して知ったことを周りの人に話してみてください。 それも大事な平和活動のfirst stepです。平和への願 いが長崎から世界へつながっていくことを願っていま す。


