富士山，福島，広島の3地区で，森•人•地域を育てる10年間のプロジェクト

# の学校だより 

ろうきん森の学校全国事務局 419－0305 静岡県富士郡芝川町下柚野165 TEL：0544－66－0790 FAX：0544－67－0567 URL：http：／／www．wens．gr．jp／morinogakko／index．html E－mail：forest＠wens．gr．jp

## 穼の人 山菜採りだけじゃない Who＇s Who！？森の魅力に気がつきました

> 自然を＂知る楽しみ＂に すっかりハマってます

Q …ご夫婦で活動に参加して 2 年目だそうですね
そう，「いわきの森に親しむ会」に入ってからは「ろうきん森の学校」の活動にも顔を出すようになっ た。森に行くなんて，以前は山菜採りぐらいだった けど，今じゃ定例の整備作業や勉強会，毎月の活動にも参加しています。きっかけは，市の植樹祭。植えた苗が気になって見に行ったら，枯れてしまう苗も多いのに驚いた。市に報告したら植え直してく れたけどね。これじゃあ，森の手入れもしてやらん と木が可哀想だなあと思っていたところに，後輩 から＂親しむ会＂の活動を教えられて参加したんで すよ（武さん）。

## $Q \cdots$ 最初は常連でもなかったんですね

主人に連れられて時々顔を出すようになったんで す。 2 回目に出たのが冬の自然観察会。寒いし雪も ないし，そんなところで何ができるの？って思って いたら，冬芽の観察や，葉っぱの落ちた里山の散歩 がとてもよかった。それ以来，植物の名前に始まっ て，鳥や虫，星や木といろんなものに興味が広がっ て，すっかり＂知る楽しみ＂にハマってしまいました。勉強会では大学の先生の講義もあったりするんです よ。知りたいことが山ほどあるから，この活動は長 い間楽しめそうです（珠紀さん）。

## $Q \cdots$ 武さんは整備班の担当だと聞いています

整備班はノコギリやチェーンソウで森の手入れを手入れをすると森が元気に なるのが分かるんです

お話をする人
福島地区

## 猪村武（いむらたけし）さん 珠紀（たまき）さん

いずれも石川県出身で，いわき市に移り住んで 40 年余り。武さん は駅伝，珠紀さんはウォーキングが趣味だったが，定年後に参加 した「いわきの森に親しむ会」で里山仕事や自然の楽しさに開眼。「ろうきん森の学校」の活動にも欠かせない常連メンバーに。

したり，今年は観察道の整備もやった。敷地のなか に8の字型の回遊路を作りました。最近は畑も始め たから野菜もたくさん採れます。ここの仲間は森林 をもっとよくしたいと願っている人が多いから，作業の方法や道具のことも話し合える。それに，手入 れをして森が元気になっていくのを実感できるんで すよ（武さん）。

## $Q \cdots$ 自然観察とパン焼きは珠紀さんのご担当とか

パン作りは子育て時代からの趣味で，もう30年に なります。種がふくらむのも，みんなに美味しいっ て言ってもらえるのも楽しいんです。ここには石窯 があるからパンやピザ焼きは私の担当かな。自然観察はまだお手伝いですが，自然のなかで一緒に遊 びながら人を感動させることができればいいなあと思うんです。立派な施設もあるし，いい指導者もい るので，ぜひ遊びに来て，この楽しさを体験しても らいたいですね（珠紀さん）。

最近，よく聞く「メタボ」。メタボリックシンド ロームといって，内臓脂肪が増え心臓病や脳卒中の危険が高い状態をいいます。ベルトがきつ いというあなた，要注意ですよ。でも，体脂肪の減る「森のメタボ」もあるって知ってましたか？

みなさん，「簡茷」ってご存じですか？植林し た木を間引き，森のなかに光を通して樹木の生長を促す作業です。日本では昔から高密度で植林し，できるだけ短期間にまっすぐで質の高い木材を生産してきました。そのためには，間伐を適切に行うことが不可欠なのです。また，間伐で林内に光や風が入ると，下草が増え，様々な生き物に生息環境を与え，私たち人間にとっても気持ちのいい森をつくることができます。
ところが，近年この間伐が十分に行われず， モヤシの様に細い木がびっしり生えた真っ暗な森が増えて問題となっています。こうした森は見 た目が悪いだけでなく，風や雪で折れやすく，根がしっかりと張れないために大雨や地震で土砂崩れを引き起こす危険もあります。林野庁に よると，間伐が必要な森林は全国で約 330 万ha。 これは関東地方 1 都 6 県の合計面積に匹敵します。
膨大な面積の間伐を行うには専門の技術者が


欠かせません。しかし，ボランティアが行える間伐も少なからずあります。ろうきん森の学校では， 3地区それぞれで間伐作業も行っています。初心者が気軽に参加できる作業もたくさんありま す。腕ほどの細い木でも高さは数メートルあり，切ったあとに森に光が差し込むのがわかります。予想以上に大きな空間が生まれます。

「木を切るなんて自然破壊だ」という声も耳に します。しかし農作物を手塩にかけて育てるよ うに，間伐は木を育てる過程で不可欠なもので す。森の作業で汗を流せば，森のなかが明るく スッキリするだけでなく，ココロと身体もスッキリ。 これぞ，間伐体験「メタボ（メッチャ・楽しい・ボ ランティア）」！一緒に体験しませんか？

ありっちょの
体当たり
験レポート

今回のありっちょは，福島地区へ。山に立つ木を初めて切り倒しました。

「ギギギッ」「ズドーン」…。木の倒れる音が森のなかに こだまします。「あぁやって倒されたら木も本望やろな あ。家の柱とか，薪とかス パッと次の人生（木生？）に移れるよ」なんて思いなが ら，私が切る相棒の木を品定め。目に留まったのは，私

と同い年くらいのスギで，太さは直径 15 cm 弱。幸か不幸か選ばれた相棒 は，今曰が新たな旅立ちの日となるの です。

斜面でまっすぐノコを引くのは意外 に難しく，「ゆがんでるよ～」と何度も注意されます。「これができればパソコ ンなんて簡単なものよっ！」という山男の言葉にも納得。心優しいスタッ

フの方に助けていただきながら，やっ とのことで「切り倒した！」と思ったの ですが，倒れるときに聞こえる爽快な音はいつまでたつても聞こえません。結局，スタッフの手馴れた作業によっ て，やっと倒すことができました。私 の相棒には，なんとも歯切れの悪い スタートを切らせてしまいましたが，次の人生での活躍を期待しています。
＂ありっちょ＂こと，有正あかねは「ろうきん森の学校」の全国事務局担当。前職の教員時代に，自然体験で子どもたちの目が輝くと実感。現在は，ホールアース自然学校で鶽間し つつ環境教育のプロを目指しています！ て，今日のありっちょはどこへ行く？間伐作業に挑戰！

～「森林整備」in 福島～

まずは，切りやすい高さで挑戦。

適度に人が手を入れることで健全に なる森。切り倒したあとの空を見上 げ，その意味を実感しました。



福島地区の魅力は，温泉や海 も楽しめること。もちろん，森


保護ゾーン

森林学習
ゾーン

トレイル
（A）

の自然もこれからが本番です。



## 自然わくわく観察会 ～春の野外料理～

「森の恵みを得ること」が「森の手入れ」に繋がれば…，それが福島地区 の取り組みのひとつ。今回の「自然わ くわく観察会」は，ハハコグサ，スミレ， タラノメ，コゴミ，ワラビなどその場で採取した約30種類の野草や山菜を


摘みたての山菜をその場で天ぶらに。絶品です！

天ぷらにしていただきました。
福島地区の食事ですっかり舌が肥 えた参加者たちも，この山菜尽くしに は感服です。同時に，野草や山菜の生育する環境も観察しました。山菜を植物としてじっくり観察することで，里山の自然の仕組みも理解していただ けたと思います。今後もこんな「おい しい」活動を，森の手入れに役立てて いきます。

## 800坪の畑で自給自足も夢じゃない！？

畑にはジャガイモ，サツマイモ，トウ モロコシなどたくさんの野菜が植えら れています。6月はじめには，タマネギ やソラマメも収穫。田んぼや畑での活動が福島地区「森の学校」の大きな楽

しみになってきました。
この畑は5～6年前までは放置され，藪になっていましたが，1カ月かけて再生整備し，約300坪の見事な畑に変身しました。昨年は100坪しかなかっ た畑が今年はなんと800坪に！半分 は野菜畑，半分はブルーベリー畑です。自給自足の活動も夢ではないかもしれ ません。


ブルーベリーの収穫が楽しみ


個人の趣味や体験学習などの目的で農地を借りて花や野菜を育てる「市民農園」が増えています。放置された農地の有効利用を目的に，平成17年度より地方公共団体や農業協同組合以外の者も小規模農地を貸すことが できるようになりました。土地だけを借りるものから，農家の方の指導を受けられるもの，滞在型のものなど運営形態もさまざまです。自治体に問い合わせれば地域の情報を教えてもらえますよ。


## 葉っぱで木を見分けよう！

今回の講師は『葉で見分ける樹木』 の著者，林将之さん。山口出身の若き葉っぱの専門家です。見分け方の4つ のポイントを習った後，2チームに分か れてエリア內の樹木調査を行いまし た。その後，木をテーマに周辺の里山


林さんの著書『葉で見わける樹木」を片手に。

を散策。「ビナンカズラは整髪料とし て使われていたんですよ」なんて「禾に なる話」に参加者一同感心しきりです。「間違ってもいいからまず自分で調べ て，自分なりの答えを見つけることが大事」という言葉が印象に残りまし た。木の名前が分かると，木との距離 もぐ一んと縮まる気がします。

## －森と畑のようちえん

## ～野原であそぶ！～

富士山もばっちり見える晴天に恵ま れ，自分たちが食べるものは畑や野原 から調達，というサバイバル！？な2日間。野原から摘んできたイタドリはそ のままおやつに，ヨモギはバームクー ヘンの中へ。ただの「草」が，おいしい食べ物に変身することに子どもたちは

驚いた様子。イタドリを食べて，「茎を食べた～！」という感想も（笑）。2日目 の朝は，ちょっぴり早起きしてタケノコ堀りへ出発。意外な重労働に，お父さ んも大活躍。子どもたちもせっせとご飯の材料掘りに精を出しました。
たくさん笑ってたくさん遊んだ2日間。次回は7月21，22日。「水であそ ぶ！」で待ってますよ。



「旬」というのは，農産物や魚介類の収穫量が増え，安 く美味しくいただける時期のこと。栽培に適した時期 の食材だから，農薬や肥料の使用も比較的抑えやすく，化石燃料を使って八ウス栽培する必要もありません。 なにより，栄養価も高く新鮮でおいしい！そして定番 の旬の食材は，長年の食習慣から，その季節に体が必要とする栄養分をたつぶり含むものが揃っています。「旬」のものは体にも環境にもいいんですね。


## 森のカフェ <br> ～山菜採りと山菜料理～

去る4月21日，ようやく春の訪れた森の学校に集合した参加者は，おいし い山菜料理を夢見ていざ出発。散歩を しながら山菜を集めました。山菜採り名人による山菜の見つけ方や解説，そ れにまつわるエピソードも聞きながら，


たくさんの山菜，香りも歯ごたえも千差万別！

みんなで和気あいあい。
少し時期が早く収穫は少なめでした が，持ち寄った山菜も加えて，竹の子 ご飯，タラやコシアブラの天ぷら，キ クイモの素揚げ，ノビルのおひたし， セリの胡麻和え，ミツバの味増汁，焼 き竹の子などなど山菜のフルコース に，みんなお腹いっぱい！春の陽気 の下，五感を全部使って旬を味わった 1日でした。

## プロジェクトワイルド

5月19日～20日，プロジェクトワイ ルド・エデュケーターの養成講座を行 いました。今回の講師は環境教育事務所Leafの河野さんと，ひろしま自然学校理事の大丸さん。大丸さんは動物園の獣医さんなので，時折飛び出すお

得意のマニアックな動物ネタに参加者 も興味津々です。さらに，巨大望遠鏡 が何台もある民宿「夢天文台」に宿泊 するオプションでは，北広島の夜の星空観察も。特に，土星の輪の観察では歓声があがりました。

豊かな森や真っ暗な夜空…。こうし た自然を体感•体験し，実習できる場 があるということは，とても貴重なこ となんですね。



## プロジェクト・ワイルド

アメリカで生まれた体験型プログラム。環境教育を学び，環境保全活動 を行うことで，人間が野生動物と共生し，地球環境にもよい影響を与え ることを目的としています。参加者が野生動物やエサ，住処，水などの役を演じてみるなど，生態系のしくみと人間の関係などを模擬体験でき るアクティビティ（活動）が特徴。日本でも1999年に導入され広がりを見せています。
http：／／www．projectwild．jp／

## 年



## 事務局より

ドイツで開かれたサミットの主要議題のひとつは「地球温暖化防止」でした。映画『不都合な真実』でも警告していますが， もはや一刻の猶予も許されない状況にあるようです。10年前 の「京都会議」の取り決めにより，日本は来年度から5年間で 1990年比 $6 \%$ の温室効果ガスの排出削減を義務づけられていま すが，既に2005年時点で1990年に比べ8\％以上も排出が増えて おり，実際には合計 $14 \%$ 以上の削減が求められます。森林間伐の促進は，健全な森づくりだけでなく，森林の $\mathrm{CO}_{2}$ 吸収を促進させる有力な対策にもなるとされています。ところが，間伐が不十分なため，環境省などの試算によると2005年のCO2森林吸収分が予定の8割弱にしか達していないとのことです。

木を切ることで森を育て，温暖化防止にも役に立つ。みな さんもぜひ一度，間伐作業を体験してみてください。


|  | 富士山地区 | 福島地区 | 広島地区 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $8_{\text {月 }}$ |  | －8月18（土）自然わくわく観察会 <br>  <br>  |  |  |
| $\mathrm{g}_{\text {月 }}$ |  |  |  |  |
| $10_{月}$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

