## 2012年度 茨城県平和委員会大会特集 <br> 草の根の平和運動を，乡くの人たちと連帯して地域から進めよう！


2012年の定期大会は，7月17日（日），県青少年会館で開催されました。水野秧一郎県代表理事の開会宣言のあと，議長 に近藤輝男常任理事（土浦），山口由夫常任理事（石岡）を選出し，議事に入りました
伊達郷右衛門県代表理事，佐藤光雄日本平和委員会代表理事大内久美子日本共産党県会議員の挨授（挨摱の概要は前号参照） がありました。
木村事務局長から，11年度の活動報告および 12 年度運動方針 の提案され休息に入りました。 再開後，決算報告と予算案の提案，会計監査報告がなされ，討論にはいりました。

## 【大会代雃員の主な色吾】

－「東海原発再稼動反対」は緊急課題として当然取り組む。ま た，長期的な全国課題として安保条約，沖縄の米軍基地撒去 のたたかいを重視すべきだ。（水戸西）

○地域のいくつかの九条の会へ呼びかけ，新聞折込などを含め脱原発のチラシを 7 万枚のチラシを配布した。地域の雰囲気が変わってきたのを感じた。 140 名から 20 万円のカンパがよせら れた。情勢を確実につかんで，果敢に取り組んでよかった。 （古河）



## 多くの地域実行委員会を結成して成功した「脱原発 4.1 県民大集会」

○脱原発の取り組みで，地域の学習会を何度も開崔した。「さ よなら原発 4 ， 1 大集会 inいばらき」では，実行委員会を結成し，何度も協議し，大型バス3台160人以上の参加が あった。20数万円の賛同金も集まった。今後も取り組みを進 める。（土浦）

○地域で放射線量を継続的に測定した。「4．1集会」では，地域の各団体に呼びかけ実行委員会を結成した。地域の人たち に広く呼びかけ 60 人で参加した。（下館）

○41名の参加で「廃炉を求める石岡地域の会」を結成した。議会に廃炉の請願を提出したが継続審議となった。10日間で1300名の署名を集め，みんなで議長に申し入れた。 各会派の責任者とも会った。結果「東海第二原発廃炖」の請願が採択され た。（石岡）

○原発の稼動で「安全」だけを言うのは問題だ。知事は県民，自治体は市民の安全を守る義務がある。 防災の原則は 「事故 は起こりうることを前提する」 視点で，安全性の問題をはつ きりした要求を出していく運動を工夫してもいいのではない か。（内原•友部）
－「4．1集会」はネットワークで広 く取り組んだ。若い人はフェスブック などて横につながっていると思う。昼 の 400 人がつながっていると，夜には 11，000人にもなっている。 平和委員会 としても若い人に発信していってほし い。（花だいこん）


## 平和かわら版No． 629 （7月5日•15日

合併号）別刷り（ $1 / 2$ ページ）

決議は，事務局に一任されました。閉会挨授は植田代表理事で用意された大会決議を採択し，「オスプレイ配備反対」の」第一回理事会が䦝催され，代表理事，常任理事を互，選し，代表
理事，事務局を大会に推㚜しました。議案採択後，役員（理事）が選出されました。休賏中に， －
（田 $¥$ ）
 かける」（那呵），「各地域の平和展に使用できるバネル

「定期大会として，オスプレイ配備反対決議を出して抗議の意 べて承認をれました。また，

大会では，延ベ 20 人の代議員が発言し，提案された議案はす


5

（阿見）県平和委員会も 1,100 名を実現するためがんばっていこら。
 －「数はカ」」仲間を增やそう。全国で「6月末の大会までした。上が賛同！！このちからを仲間づくりへ！「脱原発広告」に個人1200人余，130団体以


