


続きまして，トレーシー・グラスさんのご紹介に移りたいと思います。トレーシーさ んは，カナダのトロントご出身であります。 トロントといいますと，カナダの最大の国際都市，大変な大都会でして，トレーシー さんはそこに生まれ育ったんですが，実は大変うらやましいんですが，ご自分の馬を お持ちで近くの牧場に預けていたので，週末になるとその馬にまたがって野原を駆け巡ったという，テレビドラマのような少女時代を送られた。そしてアメリカの大学に進んで文化人類学を専攻された関係で，東洋の哲学，美術，宗教に興味•関心を持た れて，まず奈良の禅寺で修行されたと？


## 不便さがあっての良さ，不便なほど人が いなくて落ち着いて仕事ができる。

トレーシー 曹洞宗のお寺で座禅を学びました。仏教 にあこがれて日本に来たんです。

竹 市 さらにその後，陶芸を逘強されたという ことで，外国にも陶芸はあると思うんで すが，日本の陶芸に興味を持たれたとい うのは何かやっばりあったんでしょうか。

トレーシー そうですね。具体的にいえば備前焼。せ口から土から大地から物を作れるという ことで，さらに火を使って作り上げてい く。そこに䫥在手がけているのは備前焼とかではなく て，個人的な手法になっています。

## 竹 市

それから，もうひとつユニークなのが世界一周旅行。その後も機会があれば外国へ行っ ていろんな町をご筧になっておられるので， この後，バネルディスカッションでもその辺 の文化比較をお話が聞けると思います。そ して世界一周旅行から戻った後，日本でア メリカの大学卒業資格を取るという仕組み があるので，それを利用して卒業された後，日本に腰を落ち着けて陶芸作家活動をする ということで，その場所を選ぶのにいろいろ回られたということですが．．．．．。

トレーシー そうですね。陶芸の先生は九州でしたけ れと，お客さんは京阪神に多いので，京

阪神を中心にして或镸探しをした結果，素晴らしい自然に恵まれた垉を見つけた のがここ上林，22年媩のことです。

竹 市 㭧上林に決めたボイントは伺でしょうか？

トレーシー 基調䁪演で膏木美俣さんも話しておられ た，田園風景の自然の良さ，空気，川が流れて，管菆きの䢖彻があふれていて ……今は残念ながらトタンばっかりかぶ せてあるんですけど，まぁそういう，他 の地域では見られない国量に，不便さが あっての良さ，不便なほと人がいなくて落ち着いて仕事ができる，という点があ ります。それからちうーつは，緟解の皆 さんの情というが核引の情に要せられ て，典上林に家を建ててしまったんです。良い古民家が見つからちだったもので。

竹市では実禁にどんな作三を作っておられる か，写真でこ紹介してまいります。まず， トレーシーさんは良显にこだわっておら れるということですが…．．．

トトレーシー 本当に焚いてる気分にもなりますし，作品の仕上がりという銀きから言えには，不
 うというが，オリジナルなちのができる ので，ものすこくく致があるんです。


竹 市
ガス窝とか電気䯴とかのほうが温度調節 や管理が簡単で，安定したものが作れる けれども，あえてそうじゃなくて自然の造形•変化を楽しんでいるんですね。

トレーシー
やっばり炎に觔か れての仕事という側面があります ね。子どもたちの キャンブファイ アーでも，集むる としゃべりながら みなさん目が炎の方を見てしまう じゃないですか。 それと同じです。 これは徴夜した後
 みたいな顔になっていますけど，ごめんな さい。この作品は，去年，賞をいただい たんです。新匠工芸会といって，65 年く らい続いている工芸会で。

竹 市 もうひとつ，トレーシーさんの作品の特徵は，灰秞薬にあると思うんですが，こ の写真にある責に「クリ」「ナラ」「ケヤキ」 などと書かれているんですが……

トレーシー
それぞれに，ナラ，ツバキ，クリなどの木灰が入っています。それらの木灰と長


石，それに発色のために銅や鉄などを混 ぜて灰釉薬を作ります。材料となる粘土 もそうですけれど，すべて材料は自分で作ります，土作りから全部。そのあたり で，やっばり綾部の皆さんの，無農薬に こだわるとか農業をやっておられる人た ちと通じるところがあると思うんです。粘土にしても袖薬にしても，例えば材料屋さんに注文すると，何が入っているか分からないんで，それだったら自分の手 で，天然の材料を使って準備したい。木灰に関しても，自分の薪ストーブで焚 いて作るから一石二鳥みたいなもんです。昔であれば，工事をしているのを見かけた ら，担当の建設会社に一升瓶持って行って，「ちょっと分けてもらえませんか」みたいな感じで木を分けてもらいました。おかげさん で，上林の桜とか上林の楢とか，産地のはっ きりした木が手に入りました。本当はやって はいけないことなんでしょうけど。

では，実際に灰婇薬が どんな仕上がりになる のか説明していただけ ますか。

トレーシー
これは穼出しの後の写真 なんですが，最近は嬏薬 を削って秞薬の少し下の層が見える状態……きれ いなものを少し汚くする ことで裏に出てくるもの を見せる技法を模索して
 います。釉薬の下には，目に見えない素晴らしさ……宇宙があるんです。

竹 市 こちらの写真が，トレーシーさんの自宅 の敷地内にあるギャラリーですね。やは り「綾部市特産品抽選会」において，ト レーシーさんの作品……先ほどの受賞作 とか大作は無理ですけど，お持ち帰りい ただけるような作品が用意されています ので，お楽しみに。

$$
\begin{aligned}
& \text { 仕上がりにこだわるから, 湅薬も粘土も, } \\
& \text { すべて材料から自分で調達します。 }
\end{aligned}
$$

## 竹 市

中川さん，どうもありがとうございまし た。
さて，本日のシンボジウムのテーマは「里山」ということなんですけれども，ここ で「里山」という言葉について，簡単に振り返ってみようと思います。
こちらに簡単にまとめてみましたが，「里山」という言葉を最初に使ったという，記録に残っていることころでは，どうも江戸時代に，尾張藩の木曽材木方という お役人の記録帳みたいなものに「村里家居近き山を指して里山と申し㬋」と，そ んな記述があるようでございます。そし て「里山」という言葉が普及したきっか けとしては，よく知られております，京都大学の名誉教授であられます四手井縌英先生が「林学でよく用いられる農用林 のことを里山と呼ぼう」と提案したこと にあるようです。また，そうした学術的 な定義とは別に，地域によっては昔から，人が暮らす里山と一般の人が立ち入らな い奥山，そうした区分がなんとなく田舍 のほうにはあったようでございます。奥山というところは，普通の一般の人は入 らない冒してはならない，せいぜい山伏 や修験者が入るところだ，そんなイメー ジがあったようにも聞いております。
以上は一般的な概念ですので，今から， バネリストの皆さんご自身のご意見を伺 いたいと思います。
それでは井上さん，井上さんにとって里山とはどんなものなんでしょうか。

\＃上 そうですね，いまさら「里山とは」とい われてもね，困りますが。特に意識した ことはないんですけども，とにかく，イ ノシシ，鹿，熊，あいつらの故郷でしょ うね。そういうイメージしかなくて，山見ても「どこにイノシシがおるんやろ」「ど こから出てくるのやる」というくらいし かないですね。特に，大きな恩恵を受け ているとはとても思えない。

竹 市 はい，井上さんの立場としては，あまり恩恵よりは被害のイメージのほうが大き いということでしたが，川端さんはいか がでしょうか。愛知や東京など，故郷を離れておられた経験があると，抱くイメー ジも変わってくるのでしょうか。

III媏 はい，今，綾部では，市街地を除いた所 はすべて里山じゃないかなと思っており ます。それだけやっばり自然が豊かで，住んでる皆さんの気持ちも非常に豊かだ というところが里山の特徵じゃないかな と思います。

竹 市 トレーシーさんはどうでしょうか。
トレーシー 日本の里山に関してしゃべりますね。世界は広いですから。季節感をしっかりと実感できて，空気のきれいさと水のおい しさと，基調講演で高木さんが本当に上手にまとめられたんですけど，田舎の情 ……都会とまったく違って人間の優しさ と安心して暮らせる静かな落ち着いた所， という印象です。

竹 市 中川さん，いかがでしょうか。

中III私は「命が育つところ」だと思ってます。都会はほんとうは人の住むところではな くて，命というものは里山っていうか，自然との関わりのなかで育つべきだと思 います。
最近は，若い方に会いますと「どちらの ご出身ですか？」と聞くようにしていま してね。「長野です」と答えが帰ってくる

と「すぐ長野県にお帰りください」と言 うんです。その調子で，区役所の女性職員に尋ねたら「綾部です」「あんたすぐお帰んなさい」と言いましたら，来年の 4

月に帰ってくるそうでございまして，言っ てみるもんだなと思いまして。皆さんも， お子さんが東京にいらっしゃるかたは，即帰るように言ってください。

竹 市 安心安全のための子育てを考えられてお られる親御さんたちが集まってくる，そ れも里山の魅力なんでしょうかね。

井上 たぶんそうでしょうね。緑が豊かで，風 がフーと吹いてもね，ビル風のような ムッとした熟風ではありませんからね。今年の夏も，エアコンなんかほとんど使 わなくていいような生活ができるわけで


井 上 コ宝っていうのは，まあ子宝のことなん ですけどね。とりあえず田舎が元気にな るには若い人に住んでもらわなあかん と。そして，田舎には空家がいっばいあ るやないかと。一方都会には，「豊かな

自然のなかで子育てしたい」「自分たち の食べるものぐらいは自分で作りたい」 と考えている人や，「都会でこんな生活 をしていていいんだろうか」と不安を感 じている方もたくさんいらっしゃって，「よし，都会を捨てて出ていこう！」と いう人もやっぱりたくさんいらっしゃる わけです。そういう人たちに「せひひ志賀郷に来てください」と，空家を世話する団体なんですけども，「定年過きた人は いらないよ」と。「お年寄りは志賀郷に は山ほど，もう宝の山のようにいるわけ だから，若い人が欲しいんです」「子ど もを育てている人たちに来てほしい」， そういう意味で「子宝」。でもここまで言っちゃちょっとトゲがあるんで，子は カタカナにしました。コミュニケーショ ンの「コ」ですよとか，古民家とか子ど もも含めて「コ宝」ってメンバーの一人 が考えてくれました。 はやっばり自然の中でしっかり育まれて いるというか，「自分のカで生きている んじゃない，自然の中で生かされてい る」っていうことを，それぞれが口には しないけれども意識して感謝しているっ ていうところが，やっばりあるんではな いかなって思いますね。

竹 市 先ほどの活動紹介の中では触れなかった んですが，井上さんは「コ宝ネット」と いう団体を主宰していて，都市からの移住，リターンされてこられる方のいろん住，1ターン支援をされてるんですか，その「コ宝」 という名前にはどんな意味が込められて いるのでしょうか。
\＃
\＃上 そうですね。里山の魅力っていうより，里山に住んでいる人たちの魅力でしょう ね。僕はずっと田舍に慕らしていて，九州とか北海道に出た時もやっばり田舎 ばっかりですし，あまり都会で生活した ことがないので，これが普通としか感じ てないんですね。候が基らしているのは志賀郷なんですけれども，やっばり住ん でる人がみんな㮩やかなんですわ。これ


すから，そういうところにおいては非常 に経済的でありがたいと思いますし，木々が生きているから，里山の木々や川 や田んぼが熱を奪ってくれて，木の木陰 を通って吹く風というのは特別に心地よ くて，私らが感じるよりか町にお住いに なったかたのほうが，感動していただけ るんではないでしょうか。

中 III 井上さん，年寄りも役に立つんですよ。私はね， 60 歲過きて，たくさん退職金も らって年金をもらっているかたに来ても らって，どんとんお金を使っていただき たいと考えています。田舎では 80 堿ぐ らいまで活躍する場がたくさんあります から。生活費の心配がないので，いるん な地域活動をすべて手弁当でやっていた だくのに安心しますので。
それから，やっばり次の世代を育てるに は，おじいちゃんおばあちゃんが一緒に住むことがとても大切です。お父さんお母さんたちも，いろんな意味で協力して もらえるから助かるんじゃないかしら。 なんかそういう形もあっていいかなと。是非，お年寄りも歓迎していただきたい と思います。

## 竹 市

川端さんいかがでしょうか，里山の魅力。III 媏 里山といって，深く考えたことはないん ですけれど，私も田㚼を持ってはいるん

ですが，忙しくて田んほの管理は人にお願いしていますし，㚼も「どうされてい ますか？」って聞かれたら，「非常にき れいなグリーンになっております（笑）」 と答えるしかない状態です。そんなこと を知ってか知らずか，近所のおばちゃん達がキャベツ持ってきてくれたり，キュ ウリ持ってきてくれたりするんですよ ね。スーパー行ったら店員が「キュウリ持って帰れ」って言ってくれるなんて聞 いたことないですけれど，そんなんで やっばり昔から「向こう三軒両隣」がう まくかみ合って生活が成り立ってんじゃ ないかな，というふうに思います。「困つ たときにはお互いに助け合うんだ」とい う気持ちが，都会の人よりは数段上であ るというふうに思っています。それが里山の魅力だろうというふうに思います。

竹 市はい，ありがとうございます。自然云々 ではなくて人々の暮らし，コミュニケー ション，思いやり，そんなところが魅力 じゃないかという意見が続きました。で は，トレーシーさん。

トレーシー 確かにね，今に出たお互いに助け合うと いうかね，やっぱり醤油がなくなったら すぐ隣りの人に借りに行くんですよね。

竹 市 トレーシーさんの「お隣りさん」と言い ますと $\cdots \cdots ? ?$

「困ったときにはお互いに助け合う」という
気持ちが, 都会よりも強い。


トレーシー
「隣り」と言っても結構歩かないとだめ ですけどね（笑）。隣の峰子さんていう おばちゃんがいるんですけど，とても世話になっていますよ。家を建てている間 でも，お風呂が無いもんだから，「お風呂入りにおいでよ」って皆が声を掛けて くれるし，茶碗蒸し運んでもらったりと か，そのうちにご自宅まで食事に呼んで もらったりとかね，ほんとに田舎の情は温かいですよね。でもまあ，そうした話 も 22 年前の話ですから。里山の魅力と 22 年前と今とでは，ずいぶん変わりまし たからね。綾部に移住したときはコンビ ニもーつもないし，上林の道はクネクネ曲がりくねっていてね，ゆっくりゆっく り街中から45分くらいかかったんです ね，家まで。今はもう，あんまりもう広 すきてトラックがバンバン走って，看板 ばっかり增えてね。だから22年の間に觖力もずいぶん変わってきましたね。 さっきの高木さんの話でも田舎を「田舍」「少し田舎」「ド田舍」「とてもド田舎」の 4 つに分類されていましたが，か つては「ド田舍」か「とてもド田舍」で した。でも今は，「田舎」しか感じなくなっ てきているんですよ，残念ですけど。で もまあ，その田舎に私のすべてのライフ ワークがありますから。
3月11日の震災の様子を，カナタに帰っ たときに映像で見ました。泣きながら吐 きなからみたいな感じで。家族や友人た ちから「日本には帰るな」と言われたん ですよ。まあ原発事故の影響で放射線の ことも心配で，「放射線浴びに行くょう なもんですよ」とか。でもそんなわけに はいかない，ここは私の故郷でしょ。私 は旅行から帰ってきても，自分の玄関に入った途端に落ち着くんですよ。自分で

車を運転して，やっと最後のバス停を越 えてから田舎の良さが生きてくる，しゃ べりかけてくる，「お帰り！」みたいな感じで。自然と間うんじゃなくて自然と ともに生きているような気持で。だから，何があっても日本に帰ってきました。

竹 市 実は，このシンボジウム始まる前に，バ ネリストの皆さんと，それから山崎市長，京都府中丹広域振興局の木村局長，みん なで簡単な打ち合わせをしてた時も，東日本大震災は，ひとつの大きなターニン グボイントになったんじゃないかという話が出ました。「戦後日本が，物質的豊か さと引き換えに，失ってしまったものが あるんじゃないだろうか」「失ってしまっ た大切な何かか，里山には残っているん じゃないだろうか」と多くの人が薄々感 じていても，それを大きな声で訴えたり行動に㧎したりという人は少なかった。 それが東日本大震災をきっかけに，そう した意見や活動が一般化してきたんじゃ ないか，そんな話も出ておりました。ま たこの話も後半，里山の活用の仕方で出 てくると思います。では，中川さんにとっ てどうでしょう，里山というのは。

中III私は，「豊かに慕らせる」ことが里山の魅

カだと思っています。奥上林に宿を持っ て，そこに行くたびに，水の流れる音，風のそよぐ音，そして空気の美しさ，こ ういうものが，皆様にとっては当たり前 なのかもしれませんけれども，私たちに とっては宝物のようなところです。昨日，「あやべ吉水」のスタッフがお嫁さ んをもらいました。それで，昨日，一昨日とお嫁さんをもらう本人がですね，自分の披露室のために毎晩，毎晩お料理を作っていました。私も一緒に作ったんで


## ＋

作っていました。私もー緒に作ったんて

すけどね。そして昨日は，彼に着物と袴 を着せてあげて，それからお嫁さんにも花嫁衣裳を着せてあげて。これはですね，昔はみなさんそういう形で花嫁さんを迎 えて，自分の家でご飯を食べていたこと が普通だったわけですね。これが「ちょっ と前の日本の暮らし」では当たり前の光景だったと思うんです。その後，少し小雨だったんですけども坂尾呂神社までみ んなで歩いて，そしてそこで近くの神社 の神主さんにおいでいただいて，祝詞を あげていただきました。近所の人たちも一緒に参列していただきましたけと，ほ んとうに感動しました。森の中で，神樣 がそこにいるという神社でみんなで心か ら，これからの人生をどうしていくかと いう祝いの室をしたんですけれども，こ れが普通の光景だったと思うんです。 その少し前に，東京のホテルで同じよう に，やはりご活動をしている若者が結婚 したんですが，これが大変ですよ。ビル の上階層，35階から見ると都会が一望 できて，出てくるお料理は私なんかが食 べられるものが出てこないんですね。そ れで花㛝さんが自分で料理を作って自分 で㜞を祝うなんていうことは，まずめっ たに今の世の中ではないんですよね。こ れができるのは里山である綾部の奥上林 だからこそできると思いまして，本当に素晴らしい人生の出発をしたと思いま す。それは皆様も，おじいちゃんおばあ ちゃん達はそういう出発をされたと思う

ので，是非そういう環境を大事にされて ほしいですね。くれぐれもホテルだとか， まあホテルもたまには行ったらいいです けども，できれば本当におうちで冠婚率祭をされるような，そういう里山の生活 を大切にしていただきたいと思います。

竹 市 ありがとうございました。井上さんから，先ほどの活動紹介の中で，トントン馬車で すか。「ここだけの話，違反です」とボツ リとつぶやかれたんですけれども，今の中川さんのお話なんかをうかがっていても，都会のライフスタイルや規範といったもの が，何かこう，里山生活の対極に見え隠 れするんですが．．．．．。井上さん，そうした里山に即していない法規制について，いろ いろご意見をお持ちのようですが，いかが でしょうかったとえば，「かかりつけ米農家」 の前身である活動をスタートされたとき は，まだお米の直売が許可されていなかっ た頃だったと思いますが。
\＃上 そうですね。食管法（食糧管理法）とい うのがしっかりしておりまして，自分でお米を個人売買してはいけないという法律 があったんです。でも僕は，「自分で作っ たものを自分で売ってどこが悪いんだろ う」と考え，直売に踏み切りました。農家が苦しいのは，中間㬝取のされ過き，何を見たって取られて取られて取られて ばかりでないか。そういう仕組みをなくし たい，自分で作ったものは自分で売る。そ うしないと日本の農家はいつまでたっても捕助金にすがりつくばかりになるという考えが，今も僕のなかにあります。これ は変えないといけない。僕の世代に少し でも変えたいという思いがあって，人に
値段をつけても らって買っていた だくというのはと んでもない話だと思います。これを当たり前だと思っ


ていること自体がみんな異常だと思いま して，自分で作ったものは自分で売るとい うことで直売をスタートした，それが違法 でした。

## 竹 市

綾部でも手作り市の火付け役としてたい へん注目されている三土市は，いかがで すか？いろいろな許嚁可の手続きなど

で大変だと思うんですが。
井 上 衛生面やら通行規制やら，モメにモメて ……いろいろありますし．．．．．．何をしても難しいですね。そうした弊害を改善して いこうと思うと，悪いんですけれども，も う堂々と破っていくしかないんじゃないか と。いくら署名を集めたとか誰々さんにお願いしたとか言ったって，何の進展もあ りません。そのうちに自分の寿命がなくな りますね。これはやはり改善すべき点で，本当におかしい。「地域のためにこうした いけれど，これが弊害になっている。こう こう，こういう理由だからこの条例は良く ないですよ。改正してくださいよ。それま で僕は自分流でやり続けますから，さよな ら」って言うぐらいで，やはりけんかを打 つぐらいの馬力がないと，世の中変わら ないというふうに感じています。

うか，紙に書いた倩報に過きないと思う んです。要は一人と一人の話がとこまで できるか，とれだけの思いがあるか，そ こが重要だと思うんです。紹介されたほ うも「この人だったら……」という思い，受け入れる側も「この人だったら田舎に すぐになじめそうだ」「この人の子ども たちが来てくれたら，小学校の複式学級 の問題もすぐに解決される」「夫婦とも に，考え方が田舎で子育てをしたいだと か，自分たちの食べるものは自分で作り たいと思っているんだな」とか，生き方っ ていうものがはっきりしているような人 たちだと安心しますね。
20 年とか 10 年ほど前までは，家を売る と「お金に困っていた」と噂されるんじゃ ないかとか，「お盆と正月にお墓参りに帰るにはやっぱり家がないと」とかで空 き家を手放したがらない時代が続きまし た。でも最近は「息子が町に家を建てた，田舎には帰ってこない。この家を私の代 で処理をしておかないと……。子どもた ちに負担をかけてはいけない」との思い のかたもたくさんいらっしゃいます。そ うした動きのなかで心配なのは，空き家


定住促隼課が主催の古民家見学ツアー

を不動産屋など売ってしまうと，転入 してきて，村付き合いもまともにせずに， あいさつもしない，ゴミは勝手に放り出 す，草は刈らない，雪は禎もり放題…… とかですね。あるいは，別荘代わりに使 われる，夜にワイワイ騒いだだけでゴミ だけ置いて帰っていくというような，村 とのゴタゴタを起こすような人に入って もらったら困る，という思いが家主の方 にはあります。家主の本音としては，た まに故鄉に帰ってきたときに，「お前と この家に入ってもらって良かったなぁ。見てくれお前，子どもは3人目が生まれ たそ，村の中でもうまくやってくれてい るし，いい人に住んでもらった」と，家 を誏った人はたぶんそう言ってほしいと思うんですよね。「地域のためになる人 が来るなら一肌脱ごう」「よし分かった。 この人なら住んでもらおう」ということ が，粋ですね。値段は本当に安くお世話 くださる人もありますし，古民家を持っ ておられるかたは，一言で言うと「粋」， これしかないですね。くどいようですけ れども，「こういう人が，住みたがって いるんです」と実際に会ってもらって「こ の人となら！！」と同調してもらったら，話はうまく進んでいくように思います ね。

徐々に話題が，3つ目の謸題，「綾部市は， これから，どのように里山を活用してい くべきか」に徐々に移ってきましたが，

井上さんのご意見は，行政の規定とか法律とかですね，その辺の対応を待ってい るよりもとにかく前に進もうということ で，リターン者とのマッチングにおいても，「独断と偏見」とまでは言いませんが，「子 ども」「子育て」の世代を優先している というお話でした。
川端さん，上林地区ではどうでしょうか。綾部市さんのですね，定住促進課のかた からいろいろご紹介があったり，古民家 の見学ツアーが実施されたりするようで すが．．．．．？

III媏 ええ，定住促進課のかたが，かなり活発 に事業を展開されておるようですけども， やっばりこれは地元とうまく話が合わな いとなかなか難しいだろうと思いますね。過去の経験からいって，平成12年にむ さくさ会が立ち上がり，そこの会員の皆 さんの，かなりの方々が，ロ上林に定住 されたという実績があります。というの は，やはりそういった会のイベントを通 じて交流が深まって，その土地の魅力と いうのが発見できたと。また，まったく知らない人ばかりの所に入ってくるとな ると多少不安もあるだろうけれども，地元会員の皆さんがそういったところをう まくリードされたんじゃないかなという ふうに思っております。
ですから，そういったことも含めて，我々 ができることは我々でしないといけない んですね。もう一つ言えるのは，今日明日の話ではなく，冒頭の紹介にもありま


したが，「綾部かんばやしの里体験推進協議会」っていう長ったらしい名前があり ますけど，これ，我々は「子どもブロジェ クト」と呼んでおります。都市から子ど もたちを呼んでですね，上林，いわゆる田舍の良さを体験してもらおうというこ とで，これからも事業を展開しています。年間に 100 人来てくれるのか 200 人来て くれるのか分かりませんけれど，その中 の一人でも二人でも，大きくなってここ で生活してみようという子どもたちが出 てきたらいいかなと。それも一つの狙い でありますし，この前の福島の子たちな んかでもですね，民泊した家に「非常に いい経験をさせてもらったと，是非また行きたい」という手紙や電話が寄せられ る……といった話も聞いております。で すから，それだけ上林もいいところなん だよ，ということをもっともっと，子ど もたちから，定年を迎えて資産がしっか りある人にまで，一人でも多くの人に P Rをして，実際に上林に来ていただきた いというのが私の願いであり，これから活動していかないといけないボイントだ ろうというふうに思っております。

竹 市 はい，ありがとうございました。小さな交流を重ねていくと，そのなかで地域の かたか「里山の发力」に自信を取り戻す， それを見直す，そんなきっかけになるん じゃないかというお話でしたが，トレー シーさんはどうでしょう。里山を今後ど のようにしていったらいいかなど，ご提案などありましたら。

トレーシー まずは自然を守ること。何よりも命をつ なぐ場でありますし，多様な生態系が営 まれる場でもあるはずなのに，生活して いく上で当たり前の環境が汚染された現状が今，あります。先ほどの話にもあり ましたが，福島から受け入れられた子ど もたちのなかにも，仮設住宅に住んでい る子どもたちもいるとか。

竹 市 特に原発事故の影響で，屋外で遊べない ということになりましたので，せめて夏休みぐらい屋外で遊ばせようということ で受け入れを実施されたんですよね。

トレーシー 今のお話しを聞いただけでも胸がワーっ ときますね。私の家も，原発がある若狭湾から 10 キロメートル图内にあり，先 ほど話しましたように，親類や知人の反対を押し切って，この夏，カナダから帰っ てきましたけれど，今までの何百倍もの不安を抱えながら住んでおりますし，や はり里山を守るにしても自然と食べ物，自分たちの食べ物を守るというのは一番大事です。
基調堽演で高木さんも話しておられたよ うに，3月11日以降，ずいぶんこの問題 は話し合われていますが，日本人は新エ ネルギーのノウハウを絶対に持っている ので，その活用を私たち日本に住んでい る人たちが大きな声で言わないとだめで すね。そのために私は，カナダから日本 に帰ってきたのかも分からないんですけ どね。里山•綾部に住む，農業をやって る人たちこそ，そういう声を出していっ てほしいですね。䌜部こそ，先祖代々か らの，こじんまりした自然を大事にして る場所なので，もっとそういう声を聞き たいですね。

## 竹 市 <br> はい，ありがとうございます。綾部には本

日バネリストとしてご登壇いただいている かた以外にも，こうした活動を展開されて

## 羔あった技術や発想を見直して，

里山の良さを守りながら暮らしていく。

里山の魅力を生かした体験や「綾部里山交流大学」など多彩な活動を展開する「里山ねっと・あやべ」

いるかたがたくさんいらっしゃいます。「里山ねっと・あやべ」をはじめ，実際にいろ いろと活動している団体もあるのですけれ ど，そういった活動を，より発信力のある形にしていくにはどうしたらよいのか，中川さん，そのあたりはどうでしょうか。発信していく方法は。

中 III里山の綾部にいらっしゃるかたは，ご自分の住まわれている環境がどれほど素睛 らしいかということに，逆に気がついて いらっしゃらないかたが多いかと思いま す。本当に自然がそばにあるということ の豊かさというんですか，これは慕らし ていくための命をつないでいくための条件が全部そろっているわけなんですね。 ところが，この美しい里山の村に，例え ばですね，福島県の飯舘村のように，あ る日突然「ここに住んではいけない」と言われたら，皆さん，どうされるのでしょ うか。私も昨日，同上林に来たんですが， もしも突然に「もうここに帰ってきては いけない」と言われたら，一体どういう ことになるんだろうと考えましたね。で もこれは今，日本中の美しい里山を持っ ている所に共通した課題なんですね。「自分の住んでいる場所だけは大丈夫だ」と

言い切れないような状況なんです。飯舘村と私との関係といいますのは，築地本願寺の朝市に農家さんが出店してく ださっていまして，そのお一人が毎月い らしていたのに突然来られなくなった。聞けば，8千人いた村の人が全員，村を出ないといけなくなり散り散りバラバラ になってしまった。で，どうなったかと いうと，草はぼうぼう，牛はその辺を歩 いている，野生動物は歩いている。本当 に美しかった村がいっべんに糜城となっ たわけです。この間，「死の町」という発言で大臣を辞められたかたがおられま したが，実際は本当にその言葉どおりな んです。ですから今，奥上林といわず上林地区，志賀鄉全部がそういう問題に直面しているわけなんですね。いつそうな るか分からない状態なんです。
そういう意味からも，私たちは今，「里山 を守っていく」という問題を考えるとき， エネルギーの問題についても考えるべき です。毎日，当たり前のように，好きな だけ電気を使って慕らしていますけれど も，この考え方から脱出しない限り里山 を守っていくことはできないんです。私 ごとになりますけれど，震災後，2度ド イッに行きましたが，ドイツはこんなに電気を使っていません。そういう市民生活が根付いているんですね。ですから，私たちは政府や行政にあれこれ要求する前に自分たちの慕らしのなかで，いかに贅沢しているのか見つめ直し，暮らしを変えていくことが大切だと思っていま す。自分たちが電気に頼りすきない暮ら し，それをもう一度呼び起こすための条件が綾部にはあるんです。豊かな里山の惠みや安心安全な日々の暮らしを守って いく仕組みを考え，それを支えるエネル ギー政策と合わせて，ぜひ綾部から発信 して，国をリードしていけないだろうか ということを，実はずっと考えています。 それには，綾部市は，ちょうどいいサイ ズの市ではないかと思いますし，また， たくさん守らなければならない里山があ ります。そして食べ物があります。今日 は市長さんもいらっしゃいますので，新 しい仕組みづくりを，ぜひ綾部で実践し ていただきたいと。それには，「ちょっ と前の日本」にあった知恵を呼び起こせ


ばいいと思います。新技術を開発すると いうよりは昔あった技術や発想を見直し て，里山の良さを守りながら暮らしてい くエネルギー政策を綾部で作っていただ きたいと切に思います。そうしましたら世界中から注目を浴びますし，経済も豊 かになるかと思います。

バネリストの皆さんに様々なご意見を頂戴したなかで，いくつか気になる言葉が ありました。ひとつは「不便さ」。トレー シーさんが「22年前と比べた，今の不便 さ」について述べられた通り，「不便さは，決して否定的な要因ではないんじゃない か」という気がしてまいりました。また，中川さんからありましたように，「高度成長やバブル期などで当たり前になって しまった私たちの基らしのあり方を見直 す，変えていく」とか，あるいは井上さ んのおっしゃられた「時代や社会にそぐ わなくなってきた法規制」ですね。それ らの改正を待っているんじゃなくてぶち壊していくぐらいの禎極性が必要だとい うようなアグレッシブなご意見も，大き な示唆を秘めているように感じました。 では，そろそろまとめに入りたいと思う んですけれども，この綾部は，いろいろ な可能性を秘めた方々が活躍しておられ ます。そうした活動や情報発信は，日本

全体の経済や社会のしくみ，あるいは市民レベルの，一人一人の意識に大きく影響を及ぼしていく可能性を秘めていま す。実はそうした，影翌力のある声を挙 げていく第1号，第1歩を綾部市がして いくべきではないかと，そのような意見 だったと思います。そこで，そうした先進的な取り組みをされている皆さん，ま た里山を守ってこられた自治会や地域の皆さん，あるいはもっと大勢いらっしゃ います。そうした活動や提言を外に向け て発信していくよう綾部市さんに働きか けていくと，こんなことで今日のバネル ディスカッションのまとめとしたいと思 います。

司 会 どうもありがとうございました。自分た ちの当たり前のような生活なんですけれ ど，あらためて見直していきたいなと感 じさせていただきました。そして，この綾部には美しい里山の文化というものが しっかりと根付いております。地元に住 んでいらっしゃる方だけではなくて，外 から，綾部の勉力にひかれてこられまし た，リターン，Uターンをされましたとか都会の人たちがいらっしゃる中で，温か い懐の大きさで受け入れてくださってい る方たちとの交流というのも，これから も深めていただきたいなと感じました。


## 綾部の里山文化は日本全体の経済や

社会のしくみ，あるいは市民レベルの，一人一人の意識に大きく影響を及ぼしていく可能性を秘めている。


バネリストによる意見交換の後，急遽，会場との質疑応答を取り入れるなどで，予定時間を超過してバネルディスカッションが終了，第26回国民文化祭綾部市実行委員会副会長，田所卓•綾部市文化協会会長による閉会挨拶へと進みました。


会場の皆様，壇上のバネリストの皆樣も貴重なご意見をいただきましてありがと うございました。それではお時間も迫っ てまいりましたので，本日のシンボジウ ム閉会にあたりまして，主催者を代表し，第 26 回国民文化祭綾部市実行委員会副会長，田所卓•綾部市文化協会会長より閉会のご挨拸とそして里山文化宣言を申 し上げます。どうぞよろしくお願いいた します。

ご紹介いただきました副会長の田所でご ざいます。今の感動といいますか，興熦 が冷めやらないかもしれませんが，終わ りにあたりましてご挨猡を申し上げたい と思います。本日は長時間にわたりまし てシンボジウムにご参加いただき，あり がとうございました。里山の魅力を改め て感じていただけるシンボジウムだった のではないかと思います。基調諢演をい ただいた高木美保さま，お田植え式をご

披露いただきました綾部八语宮お田植え式保存会の皆樣，ほんとうにありがとう ございました。また，バネルディスカッ ションにバネリストとして参加いただき ました井上さま，川端さま，トレーシー さま，中川さま，また皆様の意見を上手 くまとめていただきましたコーディネー ターの竹市さま，本当にありがとうござ いました。
さて，本日のシンボジウムは10月29日 から9日間にわたって京都府内全 26 市町村において展開されてきました，「第 26 回国民文化祭•京都 2011」を締めく くるイベントとして開催いたしました。「戦後，日本は，物質的豊かさと経済的豊かさを実現したが，その半面，大切な ものを失ってしまったのではないか」と いった謸論を，ここ数年，よく耳にする ようになりました。物質的豊かさと引き換えに日本人が失ってしまった大切なも のとは何か……それを考えるに当たっ

て，とても重要なヒントを秘めているの が「電山の要らし」であり「里山の文化」 ではちいのかっとの思いで，この 2 年間，
建自を這らてまいりました。
待に綧当は，垔文的に「京の都」という一大洞貫阭をひかえ，農産物をはじめ黒

 な）」の忩剖を担ってきました。それだ けに，「量山文化」を考えるにふさわし い烀ではなかったでしょうか。
今こうしてシンボジウムを終え，私自身，改めて里山に秘められた力を認識すると ともに，里山文化の大切さを発信してい く役割を，ここ綾部が担っているのでは ないかという思いを強く抱きました。そ こで，本日のシンボジウムの締めくくり といたしまして，ここて「「里山文化宣言」 を提唱させていただきます。

## 里山文化宣言

里山はかつて，人々の慕らしに不可欠な環垷でした。集落，人の手が入った森林，農地などで構成され，日本人は長年この里山で暮らし，生態系の一部となり，今 で言う，持続可能なライフスタイルを実現していました。そして，人々の営みと自然とが駐合•睭和するなか，里山には独特の文化がはぐくまれてきました。
里山はまた，私たちが心に思い描く「ふ るさと」の情景でもあります。自然と人間が出合い共生する姿营が，日本の四季 を愛で，自然になじむ文化を生み出した といわれますが，これも里山のような原風景を持っていることが大きな要因であ り，日本の文化や伝統，そして私たちの生活習慣を形成するのに，里山はとても重要な役割を担ってきたのです。
しかしながら，戦後の急速なライフスタ イル・産業構造の変化等により，里山は失われつつあります。森林は荒れ果て，里山文化を知る方々は高齢化し，文化の継承は待ったなしの危機的状況にありま す。その一方で，都市部から里山の魅力 を求めて多くの人が訪れるようになり，里山の恩恵を享受するのはそこに暮らす住民だけではなくなってきました。里山 に䰦せられ，移り住む人たちも增えてき

ています。
思えば，里山の豊かな美しい景観を守 り，独特の文化を培ってきたのは，そこ に幕らす人々の連綿とした生活の営みで した。都会では失われつつあるコミュニ ティのカでした。今，私たちは，里山を守り伝えてきた人たちの功績を再詺識し感謝するとともに，求められている「地域再生」を実現するヒントを秘めた里山 の魅力•文化を守り，未来に伝えていく ことを颜います。
平成 23 年11月6日

第 26 回国民文化祭絓部市実行委員会
司 会 田所さま，どうもありがとうございまし た。そして，バネリストの井上さま，川端さま，トレーシーさま，中川さま，そ してコーディネートしていただきました竹市さまに，どうぞ今一度大きな拍手を お送りください。本当にありがとうごさ いました。こあそれでは皆さま，以上を持ちましてシンボジウム里山を終了とさ せていただきますが，この後引き続きま してお楽しみ抽選会へと移らせていただ きます。どうそ，皆樣，ご参加ください。 また，屋外では京都国民文化祭で築かれ た文化の灯火を次世代へとともし続け， また東日本大震災の復興への祈りを込め て，由良川，里山，心の灯ろうを展開い たします。灯ろうを由良川の延長 146 キ口にちなんで，146個並べ，綾部里山合唱団の有志の皆様の歌で，ご来場いただ きました皆様に心をこめてお見送りをい たします。ぜひご観賞いただきますよう にお願いいたします。


