

「tovo／トヴォ」は東日本大震災によって，親を失った子どもたちを，青森から支援 するプロジェクトです。
チャリティーグッズを制作•販売し，その経費を除い た全ての収益を，長期的な子 どもたちの心のヶアの為，あしなが育英会へ継続的に寄付し，青森から「あなたがたのそばにいつ もいますよ」と伝え続けます。
おかげさまで，2011年6月から2019年8月現在 までの総寄付金は「 $777,796,476 」$ となりました。 10年間（2011年6月～2021年6月まで）の活動を目標にしています。引き続きのご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。
チャリティ缶バッチなどのお取扱店（2019．10 現在）

## 青森県内

－青森市 A－Factory／アトリエカヌー／もぐらや／oppen plaza sora／oppen plaza sena／CAFE 0371／カフェ・デ・ジターヌ（古川店）／boulangerie TATSUYA 青森店／古民家カフェapricot －弘前市ホームワークス／津軽工房社／バンブーフォレスト／中国料理豪華楼／Garret
中国料理豪華楼／Garret
－黒石市 木田理容所


青森県外

- 東京都（杉並区）大怪店
－葉県野市 茶寮たるふじ
- 千葉県野田市 茶寮たるふじ
－岡山県岡山市 レストランMint

表紙写真について～「tovo paper でエネル
 の中で揚影に適した場所を探し，つがる市のベンセ湿原周辺へと行きき差
 なったが，終始涼しけなな既を作り続けてくれた。おりてうさんで揚影を待ってくれていた娘のななきちゃんにも感懒申し上げたい。（工藤文昭）


「tovo plus」は，tovoの発行 する月刊のフリーペーパーで す。月に1度，青森県内に住む ご家族のお話を伺い，311当時 の様子，それ以降の考え方や生活の変化を時間の経過と共 に記し続けています。 100 号 100ヶ月，100家族が目標です。
長かったようで，あっという間の91ヶ月。ついに残り9号，9ヶ月，9家族まで迫りました。最終号ま で，どうぞご支援をお願い致します！
フリーペーパー「tovo plus ${ }^{\text {Tw }}$ 」配布ご協力店

## 青森県内

－青森市 A－Factory／アピオあおもり／看ダイニング心／ふたば与真館／もぐらや／oppen plaza sora／oppen plaza sena／ヒー リングサロンLULU／アトリェCANOE／カフェ・デ・ジターヌ／ SUBLIME／miageru．／cafe 0371／OOLJEE／レストランTera ／boulangerie TATSUYA青森店／古民家カフェapricot／ Okome Cafe \＆Bar 米 b
弘前市 まちなか情報センター／弦や／弘前市役所／chicori／弘前市 まちなか情報センター／弦や／
バンブーフォレスト／太平洋画房／Garret

- 黒石市 木田理容所／おかしのオクムラ／津軽黑石こみせ駅
- 五所川原市 むすぶカフェえいぷりる
- つがる市 HMVイオンモールつがる柏
- 八戸市 Saule Branche Shinchõ
- 平内町 BASE CAMP 野辺地町 自遊木民族咖琲
- 東北町TBT英会話教室


## 青森県外

- 岩手県 YOSHIDALIFE
- 山形県 熊谷伊兵治ナメコ生産所くまちゃんなめこ
- 福島県 田村市テレワークセンターテラス石森

東京都渋谷区 Only Free Paper／RE：BIRTH STUDIO

- 東京都杉並区 大怪店
- 千葉県野田市 茶寮たるふじ
- 大阪府大阪市 はつち
- 岡山県岡山市 レストランMint
- 広島県福山市繋々－tunatuna－



## カトヴォの最新情報は以下で更新中です。  <br> 【発 行】代表：小山田和正（email：info＠tovo2011．com）

住所：〒037－0056 青森県五所川原市末広町14－1tove
PAPER
www．tovo2011．co
青森県のエネルギーにふれる（1）
本州最北端の反核ロックフェス
大マグロック Vol． 12 レポート
PEACE LAND•大マグロック YAM インタビュー

次号 「tovo PAPER No． 23 」 も青㮐のエネルギーについて


言葉だ。そのマサカリ半島は，今はエネルギー半島だ。巨大な石油借䔬基地，並ぶ風力発電のプロペラ，一面のリーラーパネル，さらには，原子力発電所，核燃料サイクル基地，使用済み核燃料中間貯蔵施設（建設中）が点在する。映画 ゴレードランナ－2049」の冒頭，スヒナーが美しく並んだノーラーパネルの」 を飛ぶシーンを歓た時ここれは末来の青森県だと思った。大自然に囲まれたの どかな田舍生活とはかけ敬れた近末来がここにあるように感じている。ゆんごた けじゃない。ということで，次号は12月頃発行予定。（tovo代表小山田和正）



す。一応，申し入れっていうのは個人からではな くて，団体からあった場合に受けるものだってい つこととかを鹿内さんから聞いて，そうか，じゃ あ何か団体を作ればいいんだって思って，共同代表になっていた会からは僕は1人でやりますって言って抜けて『PEACE LAND』っていうのを作つ たの。そして，1人だけの団体として申し入れに行ってた。」
－PEACE LANDではフリーペーパーを作ってまし たよね？
YAM「元々は共同代表をやっていた会にいた時に僕みたいな人が入ったんだしフリーペーパーみた いなもの作ろうかって作り始めたのが『PEACE LAND press』つていうフリーペーバーだったの。 ．．あ，いくつか持ってる？カラー刷りのやつで しょ？それは1人になってから作ったやつ（現在は発行休止中）。でね，その会にいた頃の話なんだけ ど，会を作った当初は僕があまりにもシロウト だったから，下北ツアーをやろうってことになっ て，みんなで出掛けたんですよ。その時に僕は （熊谷）あさ子さん＊ $\mathbf{9}$ と会ったんです。あさ子さ んの話を聞いて，俄然頭に来たわけよ。今までも他から話（土地買収，劦迫，その他諸々…）を聞いた ことはあったけど，あさ子さんは実際＂そういう目＂に遭ってる人なのよ。ここの現場（大間原発建設予定地）もこんなになる前に見てるし。国策と言いながらも，やってることはヤクザみたいじゃ ない。何でそんなことが許されるんだろうって凄 など色々諰べ始めたかな。」 原発や再処理のこと など色々調べ始めたかな。」
－「（反対運動を）カッコ良くやりたい」の一面 だと思うのですが，カラー刷りの紙面では綺麗な たと思っのですが，カラー刷りの紙面では綺麗
AM「そう。高校がデザイン科だったんですよ。 その頃から描いてる。その後は東京へ出てずっと服屋とかアパレル業界で働いてました。その頃は

原発嫌だなくらいには思っていたけど，活動は何 もしていませんでした。」

一青森県への移住をきっかけに再処理にまつわる実状を知り，反対運動への参加～独立しての活動 ～反核ロックフェスの開催となっていくと思いま すが，音楽的活動はいつから？
YAM「僕本当，正直なこと言って，こっち来てか らなんですよ。楽器持ったのつて。いや，以前か らもやってたけど，それは面白半分でやってただ めたんです。こち来て一番最初にサンバチームを始 あたんですよ。魔太郎定食＊（6）と同時くらいかな僕と一緒にやってるタクちゃんと，zodiac nova， pop－machine \＆contemporary system＊＊をやっ てます。基本的にはパーカッション。ギターはノ イズギター。」
－僕も少しだけギターやるんで分かるんですか YAMさんみたいな音出すのって，なかなかできない。 YAM「できないと思います（笑）。打楽器奏者だ からああいうことができるのかなって思いますね －あ，あと他にもやってるバンドがあってね，僕 5 年ほど前からイベントで『トルホヴォツコの おはなし』つていう物語を舞台にして，子供た
 かなんですよね。なので，少し違うやり方も考え てみて，じゃあ，トルホヴオッコっていう架空の国を作るとしたら，僕らはどういうことをすれば良いんだろうっていう話を作ったんです。その中 で絵で表現したり音で表現したり…柔らかい方法 で伝えた方が伝わるんじゃないかとも思えてきて ね。で，その国の楽団が，このあと出て来るトル ホヴォッコ楽団。トルホヴォッコってtovoとも響 きが似てるでしょ。小山田さん（tovo代表）に聞い たことあるんだけどさ，出所は一緒で宮沢賢治。 ィーハトーヴオ＊ 9 。

－2010年のvol．3までは『PEACE LAND』が主催。2011年のvol．4からは反核の意志を持つ個人や団体が一つとなった『OhMAG－ ROCKS（オオマグロックス）』が主倠者として運営。＊2008年4月，経済産業省が大間原発設置を許可。同年5月，着工。 984年に大間町議会にて謡致が決議されてから24年を経ての着工である。＂Oフランス，日本，ドイツ，ベルギー，イタリ




賢治の作品中に登場する架空の理想郷。



本州最北端の反核ロック・フェス
大マグロック Vol． 12 レポート

青森市から車で 1 時間。肉厚でグリコーゲンを多く含み，甘味に特徴のあるホタテが育つ陸奥湾 を助手席側の窓越しに眺めつつ走ると，次第にそ の景色の中には，大きなのっぽの白い風車が目立 ち始める。野辺地町～横浜町に存在する大規模風力発電施設だ。毎年 5 月には辺り一面黄色で覆わ れる菜の花畑で有名な横浜町。あちらがブルーラ ィトのヨコハマならば，こちらはイエローフラ ワーのヨコハマ。その横浜町に隣接するのが，核燃料サイクル施設を有する六ヶ所村である。
青森県北東部に位置する下北半島は，その特徴的な姿から「まさかり半島」の別名でも知られる が，その柄の部分，特に握りやすそうな辺りが横浜町（陸奥湾側）と六ヶ所村（太平洋側）にあたる。六ヶ所村には広大な土地を活かした大規模な太陽光発電施設や，やませ（東北地方太平洋岸に春～夏にかけ て吹く偏東風）を活用した風力発電施設も稼働して おり，多分にエネルギッシュな「まさかりの柄」 となっている。
青森市から車で 2 時間。横浜町を抜けると，青森県内最大面積の自治体であり本州最北端の市，日本初の平仮名の市でもあるむつ市に入る。半島 の中核都市であり，恐山やとびない旅館といった見える人には見えるが測定することは難しい「霊

的エネルギー」に満ちた魅力溢れる地ではあるが，今回の旅では素通りだ。
むつ市中心部は，大別するとまさかりの刃の付 け根部分。そこからまっすぐ北上すると，今度は フロントガラスに海が現れる。3 億 3，360 万円の黒いダイヤや核兵器を搭載したどこかの軍艦が往来し，ブラキストン線が設定されている津軽海峡 である。そこで右折すると，大規模風力発電施設 （岩屋）や寒立馬が草を食む尻屋崎が見えてくる。 しかし目指すはまさかりの柄の突端ではなく，刃 の上端である大間町だ。左折し，運転席側の窓に津軽海峡を写す。
青森市から車で 3 時間。地元の温泉と津軽海峡 のイカが大好きなマスコットキャラクター「あん きもん」が暮らす風間浦村にも，やはり大きなのつ ぽの白い風車がある。「あんきもん」に別れを告 げると，ようやく目的地である大間町に入る。自宅玄関から 145 km 。その間には様々な形のエネ ルギーが存在していたが，今この町にも大きなエ ネルギーが存在している。全く工事の進んでいな い原子力発電所などではなく，その隣接地にて開催される世界唯一の反核ロックフェス『大マグ ロック』と，その大黒柱であるYAM，その人である。

Day 1 （2019．7．13）


2019年7月13日（土） ～14日（日），青森県下北郡大間町大字大間字小奥戸 （大間原発敷地隣接地）に て『大マグロック Vol．12 は開催された。初日 12 00，前もって聞いていた通 り「だいたいその頃」にサ ウンドチェックを終えたノ ブの演奏がスタート。男が 1 人，ベースが 1 本。掻き鳴らされる 4 本の巻弦。驚いた。たった 1 人の体，たった 1 本の棹，たつ た 4 本の弦から放たれる音は固く，能天気に晴れ た空を緊張させた。音は地面を伝わり，金網の向 こう側の地にまで届いている筈だ。
続くCissy Strut は，弘前市で活動中のシティー ポップバンド。先程までとは異なった硬度の音が，会場に漂う。確かな演奏により，芯の強さを感じ る。安心して身を委ねられる音に，空は緊張を解 いたように感じられる。会場から見下ろせる海を ゆっくりと大きな船が滑って行く。その風景を金網が切り取る。心地よ い音の中で，ため息が漏 れる。
所謂「巻き」の進行と なっており，予定されて いた時間よりも早めにア カリトバリの登場となっ た。唄と三味線を担当す るアカリと，アコース ティックギターを担当す
 るトバリの男女デュオ。福島県会津若松出身のア カリの唄声が，真っ直ぐ聴衆の心臓に届いている。福島民謡を主軸としてステージは進行し『会津磐梯山』では，会場から手拍子が。手を打つ拍が奇数と偶数の両派がいたことから，結果的に 4 つ打 ち民謡となっていたのが面白かった。音楽はいつ だってどこでだって自由なのだ。


ように舞う福士。蛇に賏 まれた蛙か，蛙を睨む蛇 か。会場にいた全ての人 が，眼前の光景に身動き を封じられてしまってい る。その舞踏，その音に込められたものは果たし て何か。観た者，聴いた者は皆，頭の中でぐるぐ ると考えを巡らせつつ圧


自由といっても，ルールは存在している。自由 であるための決め事が。即興とは，自由ではあれ無法状態ではない。混沌とした様を即興的に構築 し，観る者聴く者に作品として届けてきたのがオ ドラデク道路劇場主宰である舞踏家福士正一と その音を担う浅原ガンジーである。今回は「その場にいた」YAM らも加えてバンドも即興でこしら えられ，舞踏に寄り添う。サックスを吹きながら ステージの周りを（裏も）歩くガンジー，ステー ジ上でギターと組んで解れつノイズ ノイズを産み出す AM，一挙手一投足衣裳表情その全てにあらゆる感情を一度に詰め込んだ
ように舞う福士。蛇に睨込められたものは果たし ろうか。演奏と舞踏が止んだ時，何かをやり遂げ た充実感のようなものを感じた。会場にいた人間，会場にいた動物，会場に吹いた風，つまり会場に存在した全てが作品の一部だったのだと気付く。 YAM が抱えていたギターはヤマハのパシフィカ ミニ。パシフィカは数多く世に出回っているが ミニはなかなかレアな 1 本だ。多弦ギターのよう に見えるのは，ボディーの小ささからくる錯覚。弦用のペグとサドルが外され，5 弦仕様となっ ていた。パシフィカミニと VOX 小型真空管アン プ AC4C1－MINI－BL という，ミニミニコンビを撤収し終えたところで声を掛け，山梨の歌う弁護士中のひろのりの強いメッセージが込められた歌声 の中，（前記の）YAM へのインタビューを行った。
ステージでは，弘前市を中心に活動中のロック バンド creeps のヴォーカリストである竹内晃が彼にしか作ることのできない世界を作り上げてい た。その歌声，優しく爪弾かれるギターの音色に


意き込まれる。楽曲自体の魅力も大きく，繰り返 し聴きたくなる，一緒に歌いたくなるものばかり である。この日のセットリストの最後には creeps の名曲『世界はそっと美しい』が用意さ れていたが，ゲストプレイヤーとして YAMとタ クも加わっての演奏となった。竹内がステージを下りた後も YAM とタクはそのままステージに残 り，トルホヴォッコ楽団がスタンバイを始める。 YAM とタクにドラム，そして女性 3 人を加えた 6人編成楽団であり，打楽器 3 人，ギター 1 人，鍵盤1人となっている。子供たちの耳にやさしく響 く音色と言葉で構成された楽曲が，実に愛むしい。音から理想鄉トルホヴォッコの物語が見えてく る。未来を担う子供達は，どんなトルホヴォッコ を築き上げていくのだろう
『大マグロック Vol．12』1日目のラストを飾る のは，神奈川の Ballad Shot。アイリッシュフォー クに日本詞をつけて歌う事から始まったという3 ピースバンドで，アコギが 2 本とジャンベという ベースレス編成。多くの人が「パンクバンド」と いう言葉からは想像しない編成だと思われるが彼らから放たれる熱量や鋭いメッセージから感じ るものは，まさにそれと言ったところか。卒業式定番曲『仰げば尊し』（実は『Song for the Close of School』 というアメリカの曲が原曲であることが2011年 に判明）のメロディーにのせ，会場の皆と気持ち良く「安倍～さら～ば～」と唄い，大マグロック初日は終了となった。

## Day 2 （2019．7．14）

快晴。刺すような陽射しが，大間のあっちにも こっちにも分け隔てなく降り注いでいる。大マグ ロック会場ステージ横には「こちらのステージ音響は $100 \%$ 太陽光発電で発音しています」と書か れた大きなボードが置かれており，そのボードと向かい合うようにソーラーパネルが並んでいる （160w $\times 20=3200 \mathrm{w}$ ！）。これらは，山形は天童市の自然エネルギー専門店『リーラーワールド』がイ ベント趣旨に賛同し，毎年大間へ駆けつけ設置，

管理しているものだ。今日は太陽光だけでなく風 も強いため，風力での電力確保も大いに期待でき る。

強めな風に乗って，時に切り裂いて，類家心平 のトランペットの音が耳に届く。若手 No． 1 ジャ ズトランペッター類家心平（るいけしんペい）は，八戸市出身。過去に YAM やタクと共にバンド活動をした経験もある。今回はカルテットでの参加 だが，キーボードの中嶋錠二も八戸市の出身だ。日曜の朝 10 時から大間の陽の光と風に包まれて，上質な演奏に身も心も委ねている。少し不思議な感覚だ。しかし，この状況が当たり前の風景であっ ても良いのだ。気持ちの良い朝に上質の演奏を楽 しむことが，今確実に行えているのだ。これから だって行えるはずだ。もし行えなくなるとしたら， それはどんな理由でか。それを止めることはでき るか…。約 50 分間のカルテットの演奏の間，己 の低質脳の片隅では，そんなことに電力を割いて いた。
類家心平も「前から出たいと思っていた」大マ グロックは，前述のように 2008 年にスタートし ている。「反対集会ばかりでは若い人が来てくれ ないだろうから，音楽も入れてやりたい」という YAM の思いが形となり，反対集会前の 1 時間をも らって始まったのだ。東日本大震災のあった 2011 年（Vol．4）までは，現在の場所ではなく『あ さこはうす』（熊谷あさ子さんが最後まで守った大間原発未買収地に建てられた，反原発運動のシンボル的ログハ ウス）にて開催されていた。そのステージには，趣旨に賛同した三宅洋平や PANTA，OKIDUB AINU BAND，ランキンタクシー，ラビラビ，いし だ壱成等の全国区で有名なアーティストが多数上ってきたが，最近の開催では地元青森県で活躍 するバンドや歌い手の割合が増えてきている。そ れは「その県内からの出演者が，地元の子たちを連れてきてくれたら良いなぁって思ったの。もっ と身近なものにしていきたいんですよ，エネル ギーのこと電気のことを考えることを。原発の話題って控えた方が良いものだって思っている節若い人達の中に割とあるじゃない。そう思わされ ているようなところが。でも本当は若い人達こそ一番関わっていかなきゃいけない問題だと思うん


ですよ。政治的な話じゃないんです。身近にあっ て普段からたくさん使っている電気の話なんです よ。そんなことを考えて話せるきっかけになれば良いなと思うようになったんです。」という， YAM の考えからだ。
2 日目の会場には，1日目と明らかに雰囲気の違う参加者が目立つ。身に纏っているものや手に した旗，プラカードに様々な言葉が並んでいる。全国から「原発いらない」の意思を表示する為に大間に集まった，300を超える人達である。サン バのリズムに合わせて大間の町を歩き，自分たち の声を示す人々の長い列。年配の方が多い印象だ が，子供の姿もある。歩みのスピードに差が生ま れ，列は大間の町に長く伸びていく。パーカッショ ンの音と人々の声が混じり合い，大間の空に染み ていく。
デモ行進から戻った YAM は，ひと息つく間も なくステージへと向かう。『大マグロック Vol．12』 の最後を締めくくるのは，YAM 率いる魔太郎定食 だ。本日のステージには，昨年急逝された核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会代表，澤口進氏の写真 が飾られ，花が供えられている。YAM はその花を手に取ると，自分の首元に挿していく。顔はほと んど隠れてしまっている。YAM 自身が供えられた花束のような姿になる。その姿でパシフィカミニ を抱き，あらゆる感情が絢い交ぜになったような音を出していく。ドラム，ベース，YAM も含めて ギターが三本。途中，YAM はパーカッションやマ イクに持ち替えての即興演奏が続くが，バンド内


での音を介した意思疎通が高次でなされており徳衆は深くその音世界に没頭できている。澤口氏 へのメッセージが聴こえるようだ。語りかけてい るのが分かる。共に闘ってきた友と語らい，これ からを誓い，そして旅立ちを見守っている。ラス トは YAM の文字通り言葉にならない叫び，スト レートな心の内が連射され，40 分の音の旅は派手に締め括られていた。以上をもって『大マグロッ ク Vol．12』は閉幕となったが，参加した皆の胸の中，頭の中，瞳の奥には，昨日よりも強固な何か が宿っているように感じられた。その何かをどう育て，どう使い，どう広めていくことができるか。 そしてその大きなエネルギーは，人々やこの星に何をもたらすのか。これは誰かの話ではなく，自分たちの行動が繋ぐ自分たちの未来の話なのた と，ゆっくりと夜へ近付いていく海と空の繋ぎ目 をぼんやりと眺めながら考えていた。（終）


