hallenge



## 2018 年度 理事長年頭所感

## Opinions

## 年頭所感



新年あけましておめでとうございます。
私は，2018年度公益社団法人岡山青年会議所第 68 代理事長を務めます，青木浩平と申します。
「明るい豊かな社会の実現」を活動の根幹とする私たち岡山青年会議所は，郷土おかやまの次代を担う青年として自 らの行動に責任と，68年間連綿と受け継がれてきた歴史 と伝統を胸に，おかやまに住む人々が郷土に誇りが持てるまちづくりを，進取果敢な挑戦を繰り返し実現して参ります。
東京を含む首都圈では，オリンピックの開催に向け経済•文化共に盛り上がり，様々な資源が集中している一方，郷土おかやまに目を向けると，近年の少子化や大都市圈への人口流出を一因と した 2 0 2 0 年以降見込まれる，岡山市の人口減少問題に付随して派生する様々な課題を，依然 として多く抱えています。このような時代だからこそ，岡山青年会議所は地域に根差し存在意義 のある団体として，地域の課題解決に向け，若者らしく先進的で斬新な手法を持って，それらの課題を解決していく運動•事業を展開して参ります。そしてひとが集い活気溢れるまちおかやま を創出していかなければなりません。
これからのまちづくりに重要なのは，若い世代が安心して暮らすことができ，誇りを持って自ら の夢を描けるまちであること，そうでなければ，郷土の持続的な発展は望めません。岡山青年会議所は，おかやまにしかないポテンシャルの高い地域資源を掘り起こし魅力ある宝とし，郷土の みならず全国，そして世界の人々に発信し，その魅力に共感していただくことで新たな人の流れ を生み，活気溢れるまち郷土おかやまを確立して参ります。
その結果，若い世代が郷土おかやまの価値に気づくことで郷土に誇りを持ち，おかやまのまちを愛してやまない，郷土おかやまの為に能動的に行動し貢献できる人材を育むことで，郷土愛溢れ る輪を広げ多くのひとに愛されるまちおかやまとなり，郷土おかやまの持続的な発展を実現して いく所存でございます。
最後になりましたが，関係各位におかれましては公益社団法人岡山青年会議所に今後とも多大な るご支援ご協力をいただきますことを衷心よりお願い申し上げまして，新年のご挨拶とさせてい ただきます。


岡山県知事
伊原木 隆太

すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」を目指して
新年あけましておめでとうごさいます。


速に向けた取り組みなとを初心にさまざまな施策を推進してまいりました。
教育の再生については，昨年の全国学力•学習状況鮦相において，小学生の平均正答率か初めて全国平均を上回るなと成果か表れてきており，今後も，目檦を高く持ちなから，教師の教える技体の向上 と子ともの学習習慣の定着，子とももちかか落ち着いて学習できる猡䚈の整偳なとにより，さらなる学力向上を図っていくとともに，グローバル人林の育成に向けて，留学促進に顑する荡策なとにも觬堛にに的り組んでまいります。
等の橡くカの道化に努めてまいります。








岡山市長
大森 雅 夫
岡山青年会窚所の皆様におかれましては，希鈤に满ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げま
昨年は，市政の羅跍鳘となる新繳合計画の具体的展開を示す前期中期时画の策定や，学力向上と間題行動等の防止を柱とする教育大棚の策定なと，市民の皆様に，市政の方向性をお示しするベくカ を注いでまいりました。
前の1 1 倍超となるなと多くの成果が得られ，昨年，民間が主体となった定䐓開崔への移行を実現 したところです。
酉年にぶさわしく，央り多い年にすることができたと考えておりますが，まだまだ罝賏は山積して おります。

域の発展をリードする活力ある地或社会を実現していくためには，強みや特色をしかかした経済の活性化と健全な行时政運営との両立，さらには，女性や元気な高駖者の方々の社会夋加を後押しする
件整䵊などか重要となってまいります。
今年は，いよいよ申•酉•成と続く桃太㿟の仲間の干支の最涤年を迎えますが，全国ワースト 2 位となり，最大の整案の一つとなっている待

 まいる所存です。
新年のごあいきつといたします。


岡 﨑 彬

















授とをせていただきまま。 い豊かなる社会をともに决現しましょう。
年間とうそよろしくお愿し申し上けまます。


新年あけましておめでとうございます。
公益社団法人岡山青年会畽所が青木理事長のリーターシップのもと，カ強くスタートされましたこ
厚く御礼申し上げます。
 1のシンキュラリティ。期待と不安の中，次の時代を形作る新しい社会や生き方を笑紧することが必要です。しかし，そういう生き方は，娭にでもできるわけではありません。ロールモデルが少なく，前人未到のフロンティアを切り開いていくのは，大変りスクの高い行為であり，とても高い能力か必要とされます。そのような挑蝫は誰にでもできるわけではありません。新しい社会を作る尖兵と


 する成長を送 る。中国地区のリーテイングLOMとして岡山青年会䀯所の未来を切り開く新たな運劯に期待して


公益社団法人日本青年会講所第67代会影池田 祥 護

明けましておめでとうごさいます。薗んで新年のご铁㩐を申し上げます。平素より公益社団法人日本青年会衖所の運動に多大なるこ地力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。本年度，公益社団法人岡山青年会墭所力理事長青木浩平君のもと，基本理念として「若者的しい先見
碓立しよう。そして，進取果敢な扎㖑を続け，暲りあるまちおかやまを実現することで，郷土にもっ とも求められる存在となろう」を捍げ，「BraveChallenge共感湴れる新胸代へ！」のス
 ふより期待申し上げ ます。

 ことに，深く敬意を表します。


 し，地域の未来を切り開くリーターとして，主体的な通動を展開されることを改めて期待申し上げます。本会と致しましても，地方臫生に向
 す。
結びに，貫青年会棫所のさらなるこ発展，並びに，本年が先箸諸氏や現役会員の皆様にとって実り多き年となりますことを心よりこ祈念申 し上げ，新年の挠曖とさせていただきます。


公益社囲法人日本青年会議所中国地区剛山クロック協溒会第54代会長
佐 古一太

 み大きなインバクトを地域に生み出すことを行念するとともに，岡山フロック場洫会とも共感で繋がることで岡山県全体を盛り上げてい ただきますようお願い申し上げ，新年の授授とさせていただきます。

## 新春特別対談

岡山市長 大森雅夫 $\times$ 第 68 代理事長 青木浩平


青木理事畏（以下，青木）：本日は大変お代しい中，費重な時間をいただきましてありがとうごさいます。どうそよろし くお願いいたします。今年で25周年を迎える「うらじゃ」 についてお風いいたします。踊り連も年々增えておりまし て，昨年は130連，6000名以上の方に参加いただく祭 りとなりました。その「うらじゃ」について大森市長のこ意見をお聞かせいただければと思います。

大森市長（以下，大霖）：私は高校までしか岡山にいなかっ たものですから，その頃は当然，「うらじゃ」はありません でした。もちろんお祭りは他にもありましたが，「うら しや」のように夏の一日中，みんなが元気に楽しく踊つてい
 テーマとして行っている，ということは則营に素暗らしいこ


岡山市では今年から「ももたろうの街おかやま」ということ で「魅かわいい」を始められて，これにカを人れられた経網
をおが間かせいただけますか。

大森：私が市長になって絡合計画を作りまして，その際に全国で通用するような岡山のイメージを売り出したらとうか， という案があかりました。もちろん岡山といえば機やマス カットもあるかと思いますが，全国で桃太郎といえば岡山と いうことで，桃太郎を売り出していこうとなりました。そし
 われている桜井日菜子さんに登場していただいきました。

青木：今後の展開はとのようにお考えですか。
大森：役所の行う事なので一年単位で変わっていきますが，綝読性というのが大事だと思っています。「鬼かわいい」 動 て桃太䬦からのアブローチとしてとのようにしたらいいか，

青木：今年が 25 周年ということで，これから毎年続いてい くわけですけれども，私達も今後も持続的に発展するため に，䊉えず多角的に見据え支援していきます。今後の展開に

大森：今や岡山の夏の風物詩になっていますので，ぜひ今後 も続けてもらいたいです。あんなに罢い日にやるのか，とい うご意見もありますけれとも，真夏の暑い時に「うらじや」
 けている けていきたいと思います。
＊「こらしゃゃ」に閏連したということではないですが

も 2 ヶ月で 2 万回再生されていますので，枚井日莱子さ んにはこれからも登場していただきたいです。しかし同じこ とをやっていたのでは飽きられてしまいますか，人気を博し ているものについては絞して続しやっていきたいと考えていま す。

青木：私も 2018 年度に青年会議所が行う事業の中で，市長のおつしゃられた全国的にも有名な晀十師にてボットを当 てて事業を行っていこうと考えております。「魅かわいい」 の発表のときと相まって考えた事業ですが，岡山城と後䊾園 の間を流れる相川に桃のボートを何榃が浮かべようとと「とん ぶらこプロジェクト」を計画しています。大森市長は青年会
 れておられますか。

大森：みんなで盛り上げていただけるとありがたいです。青年会議所を分解して考えると，経営者と若手という二つの㑡面があるかと思います。若手らしい奇想天外な発想，そして経済人らしい発想の中で，我々行政や固定概念でステレオタ プに考える世代に対して，柔欨な発想で問題提起をしてい ただければありかたいと思います。


青木：青年会講所が行う事業で，今年で 5 回目となる「キッ ズヒジネスパーク」というイベントがあります。最初は参加者が 400 名程だったものが，昨年はコンヘックス岡山で 000 人規模の参加を募って行うイベントになりました。子供の職業体検を通して，将来の菐を持ってもらおうという考 えから始めた事業になります。今後の展䦎に期待されるもの はありますか。

大森：同じような取組で，就実大学の先生が主催する「キッ スタウンKYOYAMA」というイベントがありまして，先日，子供達と一緒に私も参加させていただきましたが，子供墇が活き活きとしています。そういった経絤を通して社会と いうものをおぼろげながらでも知ることができるだろうし，意義あることだと思います。

青木：大森市長が力を入れて取り組まれている，待機児童の問題については今後とのように取り組まれていきますか。

大森：待譏児童について，岡山市の場合，私の就任前はあま取り組んでいませんでした。この数年で平均700くらい の受け皿を作っており，必要とされている方への保育の受け の受け皿を作つており，必要とされている方への保育の受け血を作ることが大切だと考えています。たた，急に作ろうと待㥜をあげていく，また事務職員への助成も必要であり，ま だまだ不足感はあります。保育の問题は総合的な取組が必要

ですので，来年度の予算でも改善していく予定です。
青木：青年会欏所は単年度制をとって運営しております。単年度制の良いところも悪いところもあると思いますが，事業 を行うにあたりアトバイスをいただけますか。

大森：おかやまマランンの事務局長は毎年，県と市が交代て担っています。また後楽園と岡山城の協域会も同様です。そ うすることで，前年の閭题点を克服していくことができます し，新たな取組を行っていこうという思いや前任者には負け ないという精神が，必要なアイデアを出していくことに繁が ると考えています。青年会䧳所も同様に毎年同じことをして いるわけではないと思います。自分か理事長の時にテーマを决めて何をやるか，ということが将来の自分にもかえってき ますし，1つ1つが青年会講所の足跡にもなっていきます。 そういう点で，理事長が何をしよううとするのか，を皆かか興味滐々で見ています。スタートタッシュが肝心です。その様な気持ちで挑まなければ，すぐに終わってしまいます。

青木：その通りだと思います。今年が始まって半年も経ては「うらじゃ」も終了し，もう緤わったような気持ちになると思います。また，まちづくり事業として考えている「とんぶ らこプロジェクト」についてはぜひ成功させたいと思いま す。今，観光客に向けたインスタ映えするようなコンテンツ か非常に大事になってくると考えております。そういった䘽点からも，この「とんろうらこブロジェクト」と「鬼かわい い」をラボレーションさせていければと考えております。

大森：ところで，フルーツバフェを食べたことはあります か。岡山の旅行維読を見ていると，岡山で最初に載っている のはフルーツバフェです。とんぶらこのフルーツハフフェをつ くってみてはいかがずすか。ぜひ頂䛫ってください。

卌木：ありがとうございます。では最後に岡山市として，岡山青年会撞所に期待することをお闘かせいただけますか。

大森：先ほと申し上げた青年会講所の二つの要素，経営者と して，君手としてのカを思い切りそんふんに死揮してほしい と思います。商工会證所や市䛰会，経済同友会なと，立派な たちが多いと思いますか，遠慮することなく，またた特に行政に対しても自由奔故に頑䛫ってほしいと思います。


本年度， 5 回目の開倣を迎える，キッズビジネスバーク は青木理事長の掍げる共感を意識し，市内小学 3 年生～ 6 年生1，000名を対象に9月下旬に開㫦を予定して おります。本事業は，児㫦保濰者，ボランティア，出店企業，協力団体と連筫し，地域貨源を活用しなから新た な人の流れをつくるとともに，子とも達か職業体験を通 してて地元企業の魅力を感じ，将来の夢や自己実現に対し て意欲を持てるきっかけを提供することにより，働く とへの興昧関心を高め，実社会の成り立ちや関わり方を学んて頂き，自分が思い描く未来や進みたい道，就きた い職業を考えて頂くことを目的としております。また， これまで5年に渡り紡いできた岡山青年会識所の大切な事業として，事業横築の過程においても行政，他団体，地域企業と協働することにより，本事業に対する共感の輪を広け゚，新たな主管団体へ事業移誏するにあたり，地域一丸のキャリア教育事業として位置つけられるよう， さらなる推進力を高めて参ります。



今年で第25回の镍目となる に始まり，24年の歴史を着実に㱴あ重ねてきました。昨年では132連6000名の踊り子にご参加いただ き，800人ものホーディになり運宫されました。 これもひとえに，踊り連や，ボランティアスタッフの皆様，こ支援をいただいております企業様，うらじゃを しみにしていただいている観客の皆栐のお支えによる
 は，うらじゃ実行委員会の総務部会として，また開催支
 25周年の記念イベントも予定しております。参加され る方々，锶客の皆様にとって楽しい夏の思い出となるよ う岡山青年会議所一同一丸となって設営をいたしますの で，よろしくお願い申し上げます。

