「ジェンダ一平等」について考えてみた やまなしわかものマガジン


Contents
－子どもたちとジェンダー
■性教育の大切さ～これからの性教育～
■＂なっちゃん＂に聞いてみた
■LGBTQそしてジェンダー
■女性の政治参画を考える

## SDGs×『ジェンダー平等』を考える学生ワークショップ について

地球上のさまざまな問題を解決するために，世界中の国々が力を合わせて 2030 年までに達成しようと決めたSDGs の 17 の目標のNo5に「ジェンダー平等」が揭げられています。また，ジェンダー平等は ひとつの独立した目標であるだけではなく，全体の目的，ほかのすべてのゴールを達成するための「手段」でもあり，SDGs の中でもとても重要なテーマです。

性別による差別を無くし，すべての女性と男性が対等に，権利•機会•責任を分かち合える社会を作る こと，女性が自分のことを自分で決めながら生きる力をつけられるようにすること，それがジェンダー平等です。ジエンダー平等は人権の達成の上で根本的なものであり，社会的及び経済的に不可欠なもの です。

私たちの意識の中には，「女性はこうあるべき」「男性はこうあるべき」といった固定観念や偏見，思い込みが知らず知らずのうちにできてしまっている現状にあり，すべての人が平等に，自分らしく生きら れる社会を実現するために越えなければならない大きな壁のひとつとなっています。

この壁を乗り越えていくためには，若い世代の力を借りて社会全体の意識改革を図っていくことが重要 です。そのため山梨県では，若者を対象として，ジェンダー平等とは何か，ジェンダー平等社会を実現 するにはどんな課題があるのかを学ぶワークショップを実施し，最終的には，そこから学んだことや思 いを，若者自身が社会に向けて発信する事業を企画しました。

令和 5 年夏，県内の高校生•大学生 10 名がこの事業に集い，探究活動を開始しました。

8 月～11 月までに4回のワークショップを行い，身近な課題 や疑問から探究するテーマを見つけ，4つのグループに分かれ てジェンダー平等について学びました。探究を進めていく中 で，学生たちは色々な方に出会い，話を聞き，アンケート調査 や街頭インタビユーを行うなど，自ら行動して＂ジエンダー平等社会に必要なこと＂をつかんでいきました。

この情報誌には，学生の探究の成果，考えたこと，同世代の若者や社会に伝えたい想いが詰め込まれています。ひとりでも多 くの方にとって，ジェンダー平等を考えるきっかけとなるよ う，願いを込めた一冊となっています。


SDGsの目標NO5「ジェンダー平等」つて なんだろう。県内の高校生や大学生が，身近にある課題を見つけ，いろいろな人に会 い学んできたことを発表•情報発信。

[^0]県内でジェンダー平等に関わる活動に取り組む団体や個人の話を聞く，会

## 学生たちが取り組んできたこと

 いたい人に会いに行く，グループでまとめる，考える，専門家と対談する，発表する，意見を言う，疑問をぶつける，行動する，書いてみる…… スタートから 6 ヶ月間，様々な活動に取り組みました。

【第1回目ワークショップで御協力いただいた団体】


## こどもみらい labo

https：／／kodomomirailab．wixsite．com／website


かけがえのない大切な命を自分で守る心と体づくりのための健康安全郷育 RHYTHM OF LOVE リズム・オブ・ラブ
https：／／heartandbody．net／


インタビュアー①
こどもみらいlabo

## 松り「清美さん

「子どもたちが自分らしく生きられる社会をつくりたい」





インタビュアー（2）
笛吹市立石和東小学校

## 早川恵子さえ

## 「一人一人の個性や多様性が尊重される世の中へ」














礁に





 か



## インタビューを終えた感想

子どもの方が，よりジェンダーフ リーな社会を生きていることを実感しました。「大人になっても，子 ども達から多くのことを学んで います」という早川先生の話を お聞きし，まずは私たちも謙虚な姿勢を持ち，自らの些細な発言 や行動を見直すことが大切だと感じました！





## わたしたちが気づいたこと



最後まで読んでいただき，ありがとうございました！



渡辺光美さん（リズムオブラブ主宰）












## 



| え人すす年バいえエむ他 てもる・次イでこたとデ も同こま生ザのやパめも। <br>  た大そ分し山講イズトリ切 V いにて心ても坐やアシすつ思す貧と体施重健性フヨヨる つこのをしえ教染ップ持学 てと周大てこ育症キ講ちび ま考のにましドつさ師公自 |
| :---: |



















|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |














年ー





 11
月
19
星
は
は
菲
崎
市
行
わ
れ
た
た

## 暴力のない社会 ジェンタ一平等社呈をめでして NPO法人 エンバワメントアクロー

あなたはたいせつなひと

具れや飲に過まの考体ないむ行去たがえこいいち。の密学も際シののの校的い睡なっの「特るとうな明そ秘をぶへにヨか子性にス なか眠。て失牧徴こを状ぜけの密二た马学ン，に教きト こら楽も帰敗師でと考況かて次を人めアんがど誘褺をラ をなえかて談さあるがえに他いのばの教どれしきどが。 えとらたたか ていれららら自 いうた危飲 $\neg$ 分 るよか険みトた

うもな物イち
なし薬はレの

き
る生感もは

で実かてつに数けつにつつなコどはいさ


もき自日影て分本響お中は しり心す て，で いそはス るのなト文くラ が他ア性人に教軸比育でべ

## インタビユーを終えて

今まで，私たちは「性教育」とは「性行為」や「男女の体の違い」など生物学的なことを，いかに正 しく学ぶかだと思っていた。
しかし，今回，「性教育は人権教育の一環」とい う話を聞き，人間関係や相手の価値観について学ぶことも性教育に繋がるのだということに改め て気づかされた。
「人間関係」をしつかり学ぶことで，交際相手と適切な距離感を保つことができ，どこまでが良くて， どこからが相手に不快感を与えたり性暴力にな るのかが明確にわかるようになるとわかった。

学校現場では，生徒が相談しにくい現状がある中でも，生徒一人ひとりの状況に対応できるよ う，学校全体の課題とすることが重要だというこ と，また，県内で DV•性暴力•性の健康に積極的に取り組む団体が活動していることも知り，とて も学びが大きかった。

引き続き，私たちもアンテナを高くして，自分事と して考え，活動していきたい。

チームB

都留文化大学 1 年花田凪沙

山梨英和大学 4 年近藤大志



性教育を受けた経験などに ついて，街頭インタビューにも チャレシジしてみました。


山梨県内の大学生（山梨英和大学•都留文科大学），ま た，ワ一クショツプ参加高校生や在籍高校（甲府第一，甲府東，甲府南）にも御協力いただき，県内高校生に対して性に関するアンケートを実施しました！今回は項目を抜粋して掲載します。御協力ありがとうございました。

## ① 高校生に聞いてみました！（アンヶートからの抜粋）

## アンケート概要

- 回答数： 105 件
- 性別比：男性44．8\％•女性53．3\％•回答しない1．9\％
- 全 7 問


## 「性教育」で教えて欲しかったことは？

1．性感染症や望まない妊娠を避けるための避妊の方法。
2．ジェンダーやセクシュアリティに関する知識。
3．男子生徒に対する月経や生理に関する教育。
4．特になし。
（105人中65人が回答）

## 性に関する悩みを相談する相手は？

> -友達 ■家族 ■専門機関 ■相談しない


## ② 大学生に聞いてみました！（アンケートからの抜如）

## アンケートの概要

- 「性教育」に関する認知度調査を実施。
- 全 12 問の選択式（内 1 問のみ記述式）。
- 42 件の回答を得る（内訳：山梨英和大学 23 件／都留文科大学 19 件）
- 男女比は，男性：52，2\％女性：47，8\％その他：0\％。
- 年齢比率は，10代： $35,7 \% 20$ 代： $64,3 \%$ 。


## 「性教育において最も重要視される ことは何だと思いますか。

| 36\％ | 32\％ | －妊娠や出産，心身の発育といった生物学的プロセス |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | －性感染症や望まない妊娠を避けるため の避妊方法 |
| 14\％ |  | －DVや性犯罪を起こした際の法的処遇•社会福祉における子育て支援等の制度 |
|  |  | ■ジェンダー平等やLGBTQ等の多様な「性」の捉え方 |

## 「性教育」に対して恥辱心を感じましたか。

- 感じた
- 感じなかった


# 「性教育」の内容に関して疑問や違和感を感 じたことがあるか。 



## 疑問や違和感を感じた理由

1．なんだか肝心ことを教えられていない気がするためです。世の中にはどんな性の方が存在し，その多様性についてや，バートナーに対する接し方など，女性の鵱合は生理などの重さにも䍚人差があることな ど，もっと鞂えるべきことがたくさんあるだろうと感じたためです
2．LGBTQに関する内容はさらっとしか能れずに話がその先に進んでいったので，このこ時世の中で LGBTQについてやらないのは何故だろうと思った。

3．子どもができる仕組みや身体の生殖器官について教科書に沿って学んだけで，DVや性被害，現状起き
 どちらかに原因がある疾患なども挙げて，もっと身になる性教育が必要なのではないかと思った。

## もし，あなたが性に関することで悩んだ時，誰（どこ）に相談しますか。

| ■友達 | －親 |
| :--- | :--- |
| ■先生 | ■警察や行政の運営する相談所 |
| ■相談する相手がいない | ■インターネットやSNS |



## 国立女性教育会館（NWE C）理事長

# なつちゃんに閫いてみた！！ 



ワークショップのメインイベントとして，10月，（独）国立女性教育会館理事長であり，ジェンダー研究のレジェンドであ る萩原なつ子先生と学生が座談会を行いました。 またとない貴重な機会に，学生ならではの素朴なギモンをぶつ けてみました！

Q．NWECの理事長や日本NPOセンターの代表理事など，女性として組織のトップで職務を遂行するう えで苦労したことはありますか？

大小問わず，若い頃からいろんな仕事をして，自分にできるだろうかという仕事を頼まれることもあり，20代の頃から地道 に積み上げてきた結果が今だと思っています。女性であるとか男性であるとかではなく，今までの積み重ねや実績から「私」という人間が周りにはこう見えているから，役職を任されているのだと思います。社会文化的に女性であるということ で，何か困っていることは特にはありません。性別にかかわらず個人の能力をしつかり把握して，引っ張り上げるということが管理職には求められているので，今，企業の社長さんたちに対して講義もしています。

## Q．管理職の意識が変わることが大切だとわかりましたが，社会に出たばかりの立場の人が意識した方がい いことはありますか？

とにかく，もらった仕事をこなして積み重ねること。この仕事は私には向かないなんてことはなく，それは自分が決めることで はないのです。日高敏隆先生（動物行動学者）も，「相手があなたにできると思って頼んでいるのだから，やるんですよ」と言っていました。若いうちは特に。積み重ねていくことで信頼関係もできてきます。
ただ，ジェンダーの問題からは切り離して考えないといけません。例えば，お茶くみなど女性にだけ頼まれることって結構あ ると思いますが，「これっておかしくない？」ということは男性も女性も一緒に声をあげていく必要があります。その上で，「私自身」に仕事を頼まれたと思ったら，「やらせていただきます！」としていけば，次の女性がついてきます。私たち（ジェンダ一平等実現に向けて尽力してきた先人たち）が肩パットを3つも4つも入れて頑張ってきたのは，後輩のためなんですよ。

## Q．DVや性被害を防止するために，現在の学校現場での性教育は十分だと思いますか？

まず，性教育というと，どうしてもセックス（性交）の話になってしまいますが，それでは捉え方が非常に狭いです。性教育と いうのは，リプロダクティブ・ヘルス／ライツとセクシャル・ヘルス／ライツ※の全てを含みます。性にかかわらず，相手をどう リスペクトレ，尊重していくかという人権の話なんです。どうしても人権教育というと，何か別物みたいに見られてしまう。でも全部繋がっている話なんですよね。LGBTQについても，属性の話ではなく，人権の話なんです。文部科学省でも子ども たちが性暴力の加害者•被害者•傍観者にならないための生命（いのち）の安全教育を推進しています。しかし，多くの人 の中で性教育についてバイアスがある（性教育＝性交の話と考える）ために，学校現場では自主規制をしてしまうんです。相手の命が関わることでもあるので，学校教育だけでなく，色々なところが協力し合いながら，人権という視点で教育を進 めていかなければならないですね。
※セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツSexual and Reproductive Health and Rights（性と生殖に関する健康と権利）

## Q．まちづくりでLGBTQの方たちに対してどのような配慮をしていくことが考えられますか？

「まち」そのものがもう多様性なんですよね。年齢から何から，多様な人が存在している。LGBTQは性のあり方が多様な人であって，もっと言うとその方たちも一人の人間としてやっぱり多様なんですよ。だから，LGBTQの人たちを意識してま ちづくりつてよりも，一人ひとりに寄り添うようなまちづくりをしていくにはどうしたらいいですかと考える方がいいのかな。性別とか障害とかではなく，「その人」が何に困っているかとか，どういう格差があるのだろうかとか，「その人」に寄り添いな がら変えていけるものは変えていこうよとすると，結果としてユニバーサルな誰ひとり取り残さないまちになっていきます。そ のためには，カミングアウトしてくださった方のお話をいっぱいい聞くこと，聞けることがとても大事だと思います。そもそも，カミ ングアウトという言葉自体がおかしい気もしますよね。私は私でいいと思える，そういう社会を私たちは作っていきたい。ジェ ンダ一平等社会についてはぜひ，若いうちから，やわらかい頭で一緒に考えて欲しいなと思います。

Q．ネットの書き込み等から男女の間に溝があると感じることがあり，その溝は埋まらないのかなとか， もっとお互いを思いやることができればいいのにと思うことがあります。そんな世の中で，私たちは未来 の子どもたちに向けて何ができるだろうかと考えるのですが…。

まさに政治ですよね。個人的なことは政治的なことなんです。一人ひとり悩みがあると思いますが，その悩みが自分個人 の責任なのか，それとも社会構造的な問題なのかということを，研究者はいろいろ分析します。例えば，「私はこうなんだよ ね」と悩みを打ち明け，聞いていた方が「なんだ，僕だけじゃないんだ」となる。コンシャスネス・レイシングと言って，それぞ れの悩みを打ち明けていくことで，その悩みは社会構造的な問題なんじゃないかとか，制度的な問題なんじゃないかとい うことを考え，変えていくきっかけとなる。

あと，初めから溝って思ったら溝なんだよね。私の大親友である元競馬騎手の岡部幸雄さんも，「壁だと思ったら壁だ」と言っていました。言葉って言霊なので，良い方にも悪い方にも，自分の内面を決定してきちゃいます。溝だと思わなくて，泳いで渡れる川だと思ったらどうでしょうか。否定し合ったり批判し合ったりしたら前に進まないじゃないですか。まずは相手 の言うことを聞く。「なるほど」って。受け入れて，自分の中で消化できないものは誰かに相談してみて。そういう場がこうい うワークショップとか政治なんですよね。


萩原 なつ子氏（愛称 なっちゃん）－
独立行政法人 国立女性教育会館理事長，認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター代表理事，立教大学名誉教授，山梨県男女共同参画•共生社会推進統括アドバイザー
（経歴）
山梨県出身。広告代理店勤務，（財）トヨタ財団アソシエイト・プログラムオフィサー，東横学園女子短期大学助教授，宮城県環境生活部次長，武蔵工業大学助教授，立教大学社会学部／大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授 （R4．3月定年退職）等を経て，現職。
$\diamond N U E C$（ヌエック：国立女性教育会館）の名物館長として，全国で知られる。
$\diamond$ 日本の社会学者。博士（学術）。専門は環境社会学，ジェンダー研究，非営利組織論。
ゝ長年，大学で教鞭をとる傍ら，女性にやさしいまちづくりをめざした『としま 100 人女子会』，消滅可能性都市と言われ た「東京都豊島区」の再生に向けて区が立ち上げた『としま F1会議』の座長を務めるなど，広範なネットワークを生かし て，ユニークで斬新な事業を全国各地で仕掛けている。

## 

づと会




$\begin{array}{cc}\text { ど } & \text { 性 } \\ \text { ん } & \text { 的 } \\ \text { な } & \text { イ } \\ \text { 支 } & \text { 援 } \\ \text { が } & \text { リ } \\ \text { で } & \text { 个 } \\ \text { き } & \text { 〒 } \\ \text { る } & \text { 人 } \\ ? & \text { に }\end{array}$


bond place さんに話を伺 い，これまで自分たちが具体的な解決方法を考えていなか ったことに気づいた。

「もっと知りたい」
という気持ちから，LGBTQ当事者の方や支援団体の方に インタビューをお願いしました



## bond place さんに教えてもらったこと

Q 支援のために，まず自分たちが始めることは？
A傍観者の体制づくりをしよう

## $Q$ and $A$

現状を変えるには，活動が必要！！活動につなげるためには，少しずつ声をあげる人を増やすことが必要です。性同一性障害ということを周囲に話せず，つらい思いをしている人もいる。その人たちを救うために，傍観者である私たちが，専門家などの＂相談できる機関につなぐ人＂になること。そのための体制を整えていきましょう。もちろん知識をつけること（学び）もすごく大事。

## Q 具体的にどうすればいい？

## A 足を運べるところに多く支援者（つなぐ人）がいる環境を作ろう

生物学的な性別（sex）に対し，ジェンダー（社会的•文化的につくられた性別）も根付いてしまっている今の世の中。多様な性についても，自分とは違い特殊なことだ，などの固定的な考えから，現在の状況（自ら相談にいける場所が少 ない）が作られている。だからこそ，「気軽に行く場所」に＂なにげなく＂相談できる人が大勢いることが大切。支援者の体制づくりにつながります。

## $Q$ 誰かの相談にのるとき，どう進めたらいいの？

## A 何が課題となっているか書き出してみよう

PDCA サイクルのように，できることとできないことを図で可視化することで，何が足りないのか明確にすることができる。 また，「書く」ことによって気持ちの整理，考えを吟味すること，新たな案を考えることができます。自分に必要とすること をいろんな案から選択することができると思います。

## 誰もが自分らしく ありのままの自分で輝く小野 明日香さん

小野さんは技術者•経営者として電気保安管理所を営んでいます。誠実に仕事をし，父として子どもたちにも寄り添う一方で，幼い頃から体と心の性の不一致に悩み苦しみ，いじめや心ない言葉，好奇の視線 に耐えてきた経験を持つています。名前の変更，声帯手術，男性から女性への性別適合手術を受け，現在は周囲にも性同一性障害であること を明かしています。実体験を通して LGBTQ 当事者である自分の生き方を見つめながら，「一生懸命に一つずつ夢を叶えてきた。いつも自分 らしくありたい」とおつしゃる，強い気持ちを持った素敵な人でした。

## Q．どんな生き方をしたいですか

## A。相手に認めてもらえる自分になる

性別で相手や自分を見るのではなく，仕事を完璧にこなし，＂自分自身＂を認めてもらえるような存在になる。自分に自信が付くことで，悩みは少なくなると私は思っています。

小野さんは仕事を一生懸命し，お客さんとの信頼関係を築いていた ため，性別適合手術をするときも受け入れてもらえた経験から，まず は自分自身を磨かなければ，という強い思いを持つています。


Q．同じ悩みを抱えた方ヘメッセージを伝えるとしたら


A．制度や助けに甘えすぎない気持ちでいてほしい
辛さはもちろんよくわかっています。その上であえて言いますが，相手に合 わせてもらおうという考え方だと，周りが手を差し伸べてくれることに甘えす ぎてしまう。そうすると，本当に大きな衝撃を受けたときに耐えられないこと が多いのです。

LGBTQ の診断はある程度の歳まで育ってからのほうがいい，というのが小野さんの考え方。身体や心が未発達なうちは，様々なことを受け止めきれず自殺してしまう人も多いからだ。とにかく生きて欲しい。小野さんはそう願つ ているそうです。

## Q．すべての人に伝えたいことは？ <br> A．諦めずにやり続ければ夢は叶う

## 明日香さんのことばから

－夢を持つこと。努力すること。そして性別では なく「一人の人間」として生きることが大事。
－今誰かに酷いことを言われていても，人を見返 せるくらい努力すれば何も言われなくなる。
■ 結論が出る前から諦めてしまっては，何事も成功しない。最初から諦めないで。
■ 子供を支える立場の大人は，手を出しすぎず，大きな何かがあったときにこそ手を差し伸べて あげて欲しい。口うるさく言わずに子供を信じて あげて。



 やはに傫のポ







㝬
際
相
談
に
の
る
を
き
に
自
分
ど

## CoPrism につит

山梨県甲府市を中心に，多様な性のあり方について発信し，どんな性を生きる人であっても，自然体で過ごせる場所を増やしていくことを目的と した団体。

どんな性であっても個々人が自分自身のあり方を肯定できる社会
お互いにさまざまな性や生き方があることを知り，共生できる社会 を目指し，山梨で情報の発信や場づくりを通して，日常の中で自分を隠 さずにいられる時間や仲間と一緒にいられる時間を増やしていきたいと活動している。（HP から抜粋）
（HP）https：／coprism．jimdofree．com／

## interview



|  |
| :---: |

Q



代表 飛嶋一歩さん
十嶋さつき さん

# どんな性を生きていても，自然体で いられる社会に CoPrism 

空畍～。


CoPrism で活動されている飛嶋一歩さん・十嶋さつきさんに，当事者と支援者 の両方の立場から意見を伺いました。日本の社会における性的マイノリティに関する歴史や，それに伴った社会を取り巻く人々の考え方の変遷を，当事者と しての思いも踏まえながらお話しいただき，学ばせていただきました。

## 私たちは多樣性の中で生きている

小野さん，飛嶋さん・十嶋さんとお話をさせていたき，当事者の考えにも様々あ ることも知りました。大切なことは，それぞれの人の望む生き方を尊重し，多様性のある社会が当たり前になることだと思います。課題点を払拭し，SDGsの No． 5 「ジェンダー平等」を実現できる社会をイメージすることができました。




品くポ。







## ワークショップに参加して，私たち，こんなに変わつたよ！

## ワークショップに参加する前．．．．．．



ジェンダーについて考えたこと ない！それに私は LGBTQ の方 と関わったことなくて，自分に はあまり関係がないって思って あの女の子のラン ドセル，黒色だ。珍しいね。


ワークショップを通じて気づいた！


私たちは知らず知らず
に，性別や性に関する偏見にとらわれている のかもしれない！


私たちにできることって何だろう。

まずは実態を知ろう。知らないのに，無意識に決めつけていない？みんな違ってあたりまえ。固定概念はないか自分を見つめ直そう

## そして

一人ひとりが得た知識を周りのみんなに知って もらい，一人でも多くジェンダーで悩む人を救 う。悩ませる原因となる人にならないこと！

## ○ジェンダー社会の現実

－ジエンダー平等教育が行き届いていない $\rightarrow$ 社会の制度が不十分。政治分野の女性参画が進まないことも要因

## OLGBT当事者の現実

- カミングアウトによる偏見
- 性別適合手術をしなければ性別変更できな い。金銭的に厳しい。
－異性婚と同等の権利が得られない


## 「性別•「性」が生きずらさの原因に

## ○ LGBT当事者の声

「周りにLGBTの人がいないと思わないで」「差別されることが心配でカミングアウトし にくい」「誰にも打ち明けられない」
「LGBTは自然なことと知って欲しい。なぜ軽荗するの？」
「当事者も考え方は人それぞれ。ひとくくり にせず，多様性を理解して。」

[^1]

## 日本と世界の現状

政治における，女性議員の割合がとても低い

- 政治は男性のもの，という世の中の価値観
- 女性政治家を育てる環境の未成熟
- 目指すべき女性リ—ダー像の不在等の声が上がる。また，家庭との両立の自信 がないといら女性からの意見もあるようだ。

私たちが考える政策

| 各国議会（下院）の女性議員の割合と順位 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1位 | ルワンダ（ $61.3 \%$ ） | 73位 | 中国（24．9\％） |
| 2位 | キューバ（53．2\％） | 781位 | 米国（23．5\％） |
| 3 位 | ボリビア（53．1\％） | $8{ }^{81}$ 位 | シンガボール（23．0\％） |
| 4 位 | メキシコ（ $48.2 \%$ ） | 121位 | 韓国（ $17.1 \%$ ） |
| 5 位 | スウェーデン（ $47.3 \%$ ） | 131位 | ロシア（ $15.8 \%$ ） |
| 10位 | 南アフリカ（ $42.7 \%$ ） | 165位 | 日本 $(10.2 \%=$ 重院） |
| 60 位 | アフガニスタン（ $27.3 \%$ ） | － |  |

## BuzzFeednews より

## 男性の育児休暇の義務化？

働き方の柔軟化？ クオーター制※の導入？制度のこと。一定数の女性を確保したい際に，あらかじめ割り当てを行う。クオータ制の発祥地で知られるノルウェー では，法制化によって一般企業にもクオータ制を導入し，女性の社会進出が大きく進んだことで知られる。

## クオーター制，

設けるべき？？

クオーター制のメリット
議員席を設けることで，政治に対する価値観が変わり女性が立候補しやすくなる。
クオーター制のデメリット
運用に問題が？現状では出産や育児期な どのライフイベントとの両立が難しい。

萩原なつ子さん（国立女性教育会館理事長）は「クオーター制はこれからの日本に必要」とお話しされた。「日本は少子高齢化社会が進んでおり，女性が積極的に政治に参画して行かない限り，この問題はさらに深刻化していく一方 です」と語り，制度化は日本の将来のためでもあるとお話しさ れた。


## 甲斐市議会議員

## 若尾 彰子さん

保健師として働いていたが，2人目の子どもを出産後に退職。子育てに専念する一方で，自分の望むキャリアを築きたいと，山梨大学にて「女性のためのインター ンシップ型ステップアッププログラム」を受講したのち，看護師として仕事に復帰。 その後，働きやすい環境を作りたい，政治に若い世代や女性の声を伝えたいと，政治の道に進むことを決意した。2022年4月，甲斐市議会議員に初当選。現在，小学校1年生，年中の2児の母。



は



お忙しい中，ズームで参加して下さいました。

## 若尾議員の1日のスケジュール


4：00 起床 議会の準備
6：00 朝食，お弁当作り，家族を起こす，朝の準備諸々
8：00 子供の見送り
9：00 登庁～業務
18：00 公務終了 子供のお迎え，夕食
21：00 子どもと一緒に早めに就寝…．$\rightarrow$ ハード！！


## 実は，議員は女性も働きやすい仕事です！

## 藤田亜由未さん（南アルプス市議会議員）のお話しから

政治は，議員になる前には，興味がない縁遠い存在だったという藤田さん。元々，いろいろな人が気軽に立ち寄れる「居場所」づくりを計画していたそうです。 $\rightarrow$ 「居場所」があれば人生の選択肢が広がる！
$\rightarrow$ 個人で駄菓子屋的な施設を作ろう
$\rightarrow$ その時！議員になったら，と知人に強く勧められる。

$\rightarrow 2020$ 年 11 月，南アルプス市議会議員に初当選（女性では当時史上最年少の 39 歳）。

（立候補の思い）
－子育て世代や現役で介護をやっている人たちといった現状をリアルに知る「当事者」が議会に いなくていいのかな？という問題意識
－議会は「公的な制度を作れる」「地域に与える影響が大きく地域の決定に物申せる」 ＂影響力がある議会に様々な境遇の人が集まればいいね。＂
市議会はスケジュールがある程度決まっており，自分が自由に動ける時間も取りやすく，
子育ても終盤の今，議員という仕事は女性にとって働きやすい！と感じているそうです。


男性議員である笠井辰生さんにお話しを伺うことができました。女性議員の少なさについて伺ったところ，やはりとても深刻に思っ ているとおつしゃっており，「例えば災害時の際など，どうしても同性だからこそ被災者に寄り添える，ということもでてきます…。女性 の力が求められています。」と私達に話してくださいました。
また，クオーター制についても，「まずは立候補する女性を増やす意味で，私は導入すべきと考える」とおつしやつていました。

例えば，子育て世代がより参画しやすく，という意味で，議会にオンライン会議を導入するのも良いし，過去のやり方一つに縛られずに，日々変わつていく時代に合わせて，よりよく変えていく「柔軟性」がとても大切だともおつしやる笠井さ ん。私たち若者へのメッセージとして「他国で起きている紛争も，決して人ごとではない。身近な暮らし，社会のしくみは全て政治に繋がっている，という目線でぜひ自分事として考えて欲しい」との言葉をいただいたことが心に残りました。







 が
議
云
中
に
に
人
で
も
い
る
と
議
は
住













[^2]















「・ひひルくた




 のNこか゚


## コーディネーター 田中 伊代さん（リコージャパン株式会社）

16 歳から 22 歳までの若者たちが，自発的にこのワーキングに集まってきたという時点 でとても素晴らしいと思いました。私はコーディネーターという立場でひたすら彼らに問いを投げ続けてきましたが，初日の研修では自分が何に違和感を持っているかに気付 いてもらい，同じ疑問や課題感を持ったメンバーで4つのチームを作成。初対面にもか かわらず，お互いの強みをすぐに見つけて活かし合う姿，それぞれが持っている疑問や想いを伝え合い対話する姿は素晴らしかったです。行動力という面でも，性というテー マでの街頭インタビュー，LGBTQ 当事者への問い合わせ，県の議場まで足を運ぶ彼ら は，今後も常に考え行動できる大人になってくれると思います。答えがなくても対話す ることの意義を学べた 6 力月でした。ありがとうございました。


## 最後に，みなさんの感想を聞かせてください

（

## 都留文科大学 1 年 花田 凪沙

私はジェンダーやLGBTQ 当事者の話を直接聴 いてみたいと思い，今回参加した。前期に大学で ジェンダーの講義を受けていたが，一方的に話を聴くだけで自分の求めていた実践的なジェンダー研究はできなかったので，この機会に自分で講演会を聞きに行ったり，実際に自分の目で確かめた りしたいと思った。「性教育」といら広いテーマで研究を進めていく中で，日本ではまだまだ国のいわ ゆる＂歯止め規定＂に準拠した教育がなされてお り，社会に出た時や実際に自分に恋人ができた時にどのようにしたらよいのかといら直接的なこと は学ばないといら性教育の現状に改めて気づかさ れた。しかし，それと同時にそのような現状を変え ようと取り組まれている「リズムオブラブさん」や「エ ンパワーメントアフロッキーさん」のような団体が山梨県にもあるといらことを知ることができた。自分は都留市といら甲府からは離れた場所に住んでいる が，これからもジェンダーに関するイベント等があ れば積極的に参加したいと思っている。


## 山梨英和大学 4年 近藤 大志

今回，この活動に参加して，私たちを取り巻くあらゆる事象に，ジェ ンダー平等に関する課題が顕在化していることを理解することがで きました。その意味では，私たちのテーマとした「包括的な性教育」 が，今後の日本におけるジェンダー平等を左右すると言っても過言 ではないため，こうして県民の方々に問題提起を投げかける機会を いただけたことを，非常に嬉しく思います。これで活動は終わってし まいますが，今後も誰もが平等に権利を享受できる社会のために，邁進していきたいと考えています。貴重な経験をありがとうございま した。

## 甲府第一高校 2年 岡田 琉那

私が今回参加しようと思ったのは，「今でも顕著に差別があるの？」といら疑問からでした。最近は，「ダイバーシティ」や「多様性」といら言葉を耳にしたり，女子の制服のズボン可に より学校でも「多様性が進んでいるな」と感じ ることがあります。これらのことから男女や LGBTQ＋の方に対する差別などは，あまり ないと思っていました。しかし，この活動に参加して，自分の知識不足を目の当たりにしま した。また，気づいたことがあります。それは，情報を発信することがとても大切だということ です。「差別」と聞くと，心のケアのための相談所の活用や，差別を解消する法律を作るのが良いと思ら人は多いと思います。もちろん，こ れらはとても良い事だと思います。
しかし，根本的に差別を無くすためには，差別を差別として認識していないことを解消しな ければいけません。私たち一人ひとりは，被支援者であり，支援者でもあります。だからこ そ，私たちが，調べたり，活動に参加したりす る事は，とても大きな意味のある行為であり こうしたことが現状を変えていくのだ，と私は思います。

Cチーム

## 甲府東高校 2年 伊藤 聡音

あまり知らなかった「ジェンダー・につい て，考え話し合ったことはとても大切な経験になりました。実際にLGBTQ当事者 の方から聞いたお話は何よりも心に残っ ています。よく分からないから遠ざけるの ではなく，自ら知ろうとすることで必ず得ら れるものがあると思います。まだジェンダ ーについて完全に理解したとは言えませ んが，理解するためのきっかけは得ること ができました。ここで終わらせず，これか ら私にできることをしていきたいです。「目 を向けられる人になりたい」と感じました。

## 甲府東高校 2年 石田 さくら

このワークショップで多くの対話を重ね，自分のジェンダー観の変化を感 じました。「ジェンダー平等」を実現するための最適解はたつた一つでは なく，世界中の人の数だけあります。だからこそ私たちに求められている ことは，自分の都合を押し付けず一歩相手へ歩み寄る姿勢を持つこと。 それが大事だと感じました。私はこれからも「学ぶ者」として，そして今回得た経験からジェンダー問題を「伝える者」としてジェンダー平等の実現貢献したいです。
 での体験を通して心の底から感じます。
私たちにとってこのワークショップはとても貴重な経験となり，未来を考える ＂きっかけ＂になりました。
そんなワークショップの賜物であるこの情報誌が，お手に取ってくださる皆様 にとってもジェンダー平等やこれからの未来を考える＂きっかけ＂になれば幸 いです。

甲府東高校 2年 磯野 あやめ
この活動を通して自分自身大きく変わる ことができたと思います。だから，皆様に もぜひ考えてもらいたいのです。「なぜ ジェンダー平等が大切なのか」といらこと を。まだまだ世界的に男女格差はなくな っていません。しかしどこで暮らしていて も「ジェンダー平等」は基本的人権の一 つであり健全な社会を作る上であらゆる側面で欠かせない事なのです。だからこ そ私達はジェンダーについて真剣に考 えていかなければいけないのだと思いま す。またその活動は私たち若者が率先 して先頭に立ち行動していくべきことだ と今思っています。



やまなし（C）のジェンダ一平等

この情報誌は，県のHPでこ覧いただけます


発行 令和5年12月
山梨県男女共同参画•共生社会推進統括官
〒400－8501 甲府市丸の内 1－6－1
Tel055－223－1358 FAX 055－223－1320
E－mail danjo－kyosei＠pref．yamanashi．lg．jp


[^0]:    （表紙タイトル・イラストについて）
    4回目のワークショップで，参加者みんなで冊子タイトルのキーワードを出し合いました。その中から，うれしい，たのしい，繋ぐ（connect），色とりどり（colorful），個性（character），chart（海図）などの「しい・C」と「やまなし」をつないで冊子タイトルを「やまな C」にすることとし，参加者の甲府東高校 磯野あやめさんが，みんなのイメージをイラストにしてくれ たものです。

[^1]:    ジェンダーに関する様々な問題について，今までは，私たち自身と切り離して考えていた部分が多くありまし た。「自分には関係のないことだ」と無意識のうちに思っていたのです。
    しかし，実際にジェンダーと闘った方との貴重なお話や，ジェンダーに関わる最前線で奮闘している方のお話を伺う機会を得たことで，私たちのジェンダー問題に対する考え方が大きく変わりました。
    高校生という年齢ではもはや遅すぎるくらいですが，自分たちに浸透していた表面的なジェンダー問題に対 する考え方を，私たち若い世代と大人の方たちとの対話を通じて見つめ直すことができました。女性が弱い立場に置かれていることは政治的，文化的，あるいは私たちの身近な環境においても見られることだとも知 り，私たちのような固定概念を持った若者たちの一人でも多くの人に，ジェンダーや性の多様性，LGBT に対 する知識•考えをきちんと理解して欲しい，と強く感じました。

[^2]:    ## 

    

