## 



## 

前号に引き続きコンディショニングについて紹介いたします。今号は，国立スポーツ科学 センターからアテネオリンピック出場選手のコンディショニングやオリンピック選手の出身県についても紹介していただきました。

## 特別寄禞

コンディショニングからみたアテネオリンピック
国立スポーツ科学センター情報サービス事業地域ネットワークプロジェクト

スポーツ情報研究部 齋 藤 実
http：／／www．jiss．naash．go．jp／
日本選手のメダルラツシュに沸いたアテネオリンピツク。昨年の8月は連日繰り返される日本選手の活躍に，心躍らされる毎日だったのではないでしょうか。今回獲得した金メダルは16個，メ ダル総数は37個，金メダル数はあの東京オリンピツクと並び，総数ではこれまでで最名のメダル獲得数でした。金メダル数がバルセロナオリンピツクで3個（1992），アトランタオリンピツク（1996） で3個，シドニーオリンピック（2000）で5個だったことから考えると，今回のメダルラッシユは日本スポーツの飛躍とも言えるのではないでしょうか。
今回の結果には，選手やコーチの努力はもちろんのこと，樣々な要因が挙げられています。文部科学省のニッポン復活プロジェクトや，日本オリンピック委員会のゴールドプラン（2001），国立 スポーツ科学センター（1999）の設立によるものなどと言われていますが，数年で結果がでている ことから言えることは，日本スポーツの持つ潜在能力が，近年の国際競技力向上のための様々な施策が開始されたことに刺激されたのではないかと考えられます。今回の結果が，来年度のトリノオ リンピツク，さらに北京オリンピックに続くことが期待されています。

さて，日本のもう一つの飛躍の要因として，コンディショニングの成功もあげることができます が，日本だけでなく，オリンピックでは各国が大会時に最高のコンディションで臨めるように様々 な努力と工夫をしながらコンディショニングを行っています。今回は，その「コンディショニング」 に焦点を当ててみたいと思います。

## 暑さ対策

今回のオリンピックは，「暑さ」が特に話題になりましたが，暑熱対策は各国で様々な取り組み が行われていました。マラソンでは，通常のマラソンレース以上に給水所や水のシャワーが準備さ れました。また，金メダルを獲得した野口選手は，腹部には生地のないウエアを着用し，少しでも熱を放散するように工夫していました。

今大会が暑かった原因は，アテネがそもそも乾燥はしているものの暑い地域であることが一つと， それに加えて8月中旬から後半にかけての大会だったから（8月開催は1984年のロサンゼルスオリ ンピック以来）ですが，日本を始め，各国から暑熱対策の情報がありました。

アテネオリンピックで最も注目されたのは，「クーリングジャケット（ベスト）」です（写真；韓国チームのベスト）。これは，ジャケットの中に保冷剤を入れて体温を下げるもので，簡単に競技現場に持ち込むことができます。例えば，サッカーやホッケーなどのフィールド脇の控え室で，試合前，ハーフタイムでこれを着用します。この効果は研究論文としても発表されており，それによると， サッカーやホッケー，ラグビーなどの競技の後半で， ジャケットを使用しなかった場合と比べて持久力が落ちないことが報告されています。つまり，試合最後の『粘り』の部分に効果があることになります。

クーリングジャケットは，知っている限りアメリカ， オーストラリア，韓国など，様々な強国がアテネに持ち込みました。試合時のみならず，暑熱対策が必要とされる環境での練習時に使用することで，練習 の効果をより上げることができるかもしれません。

また，別の暑熱対策として，「ハンドクーリング」 を使って練習を行っていたという情報もありました。練習会場に冷気の出るカプセルがあり，練習の合間 に選手がそこに手を差し込んで数分間手を泠やした後に練習に復帰していました。手を循環する血液を泠やすことで，体を泠やそうとしているようですが，
暑熱環境下の練習時に利用できそうです。ただし，手を使う競技の場合は，冷やすことでその感覚が麻痺してしまうことも考えられますので，この方法は試験が必要かもしれません。

## 移動時のコンディショニング

オリンピツクのような国際競技大会において，もつともコンディションを崩す可能性がある局面 の一つに「移動時」が挙げられています。世界で活躍する競技においては，その対策も徹底してい ました。

アテネまでの機内において，シンクロナイズドスイミング（以下シンクロ）の選手は，機内を快
適に過ごせるような空気枕やブランケットの持 ち込みはもちろん，風邪対策としてマスクを着用していました。マスクは，乾燥する機内で喉 を乾燥させないようにするための工夫です。実 はオリンピツクでコンディションを崩す原因の第一が「風邪」です。うがいや手洗いも欠かす ことはできません。
移動で話題になったのは，体操男子チームです。 オリンピックの 1 年前にアナハイムで行われた世界体操選手権での事例ではありますが，従来，選手はエコノミークラスでの移動でしたが，オ

リンピツク出場権のかかる世界大会で選手に力を発揮させようと，ビジネスクラスで大会に向かい ました。その結果，団体で 4 大会ぶりにメダルを獲得し，ついにアテネオリンピツクでの団体金メ ダルをとることができました。選手を第一に考えた，協会のウルトラCと言えるでしょう。

## －環境対策

器具•床
体操の事例が続きます。体操のオリンピツク対策は充実していました。体操では，鉄棒や鞍馬，床，平行棒，つり輪と，様々な器具を使用します。実は，大会で使用される器具は同じメーカーと は限りません。メーカーが違うと，例えば鉄棒の「たわみ」や，床の「弾力」がことなります。そ こで，世界選手権とオリンピツクでは，大会で使用されるメーカーの情報をいち早く入手し，全く同型の器具のすべてを購入して練習を行いました。その総額はそれぞれ1000万円と500万円と言い ます。体操団体の鉄棒で，各国が着地や鉄棒のキャツチを失敗する中，日本チームが完璧に演技で きた背景に，このことがあることは間違いないでしょう。

柔道においても同様のことがあるようです。畳は世界で同じ規格という訳ではなく，表面の摩擦 が異なります。摩擦によって足技がやりやすい，寝技で逃げにくいなどの影響があるそうです。オ リンピツクでも会場で畳の具合を確かめる選手も多数見られました。

## 練習環境

シンクロチームは，練習場所に工夫をしています。2つの例を紹介したいと思います。
シンクロは今回，屋外プールで行われました。また，アテネは大会時期にはメルテミと呼ばれる強い北風が吹きます。普段シンクロでは屋内プールで練習をすることが思いのですが，大会と同様 の環境に慣れるために，アウトドアで風の強いプールを持つホテルを合宿地として練習を行いまし た。このようなことは，何もアテネオリンピツクに限ったことではなく，シドニーオリンピックの際にも，その会場よりもさらにスケールの大きい会場で練習を行い，「シドニーの会場は狭い」と選手 に言わせるほど環境に慣れさせたそうです。

もう一つの工夫は，人前で練習をしたということ です。シドニーオリンピツクでの話ですが，選手村 の他国の関係者が多数通るような場所を選び，そこ でシャドートレーニングを行いました。日本人以外 に見られることに慣れること，自分たちの演技を日本人以外に楽しませることなど，様々な意味がある とコーチは話していました。
大会会場で，その会場のスケールや観客に心を乱
 されてしまい力が発揮できなかったという話は良く耳にします。しかし，ちょっとした工夫が本番 で最大のパフォーマンスを発揮できることに繋がるのではないでしょうか。

## 

今回メダルを獲得した選手の多くに，シドニーオリンピック経験者がいることがわかります。競泳の北島選手，山本選手，中西選手，陸上の室伏選手，柔道の阿武選手，上野選手など，シド二ー でメダルを取れなかった。あるいは金メダルを逃した選手がアテネで飛躍したことがわかります。 その他でメダルを獲得した選手もたくさんいますが，その選手たちは世界選手権などの国際大会を経験しています。つまり，オリンピツクをはじめとする国際大会の舞台に立った経験があることが，今回の大会での活躍に繋がっているのです。これはオリンピックに限らず，野球の甲子園やインタ ーハイ等でも同様で，初出場のチームはなかなか初戦突破をできないことがそのことを物語つてい ます。

試合でいつも通りのパフォーマンスを発揮できなかったことを，「精神面が弱かつた」と評する

ることがあります。しかし，オリンピックで金メダルを獲得する選手でも同じことが言えるという ことは，どんな選手でも持つ共通の悩みと言うことができます。それを克服するためには，「経験 させる」ことが鍵になっていることがわかります。
それでは，他国はどうだったのでしょうか。オリンピックで好成績を収めた強国の選手構成をみ ると，興味深いデータを得ることができました。ほとんどの国で26－28歳の選手が最も多いのに対 して，韓国は24歳，中国は22歳が最も多く選手がおり，更に中国はそれ以下の年齢の選手が他の国 に比べて突出して多くなっていました。これは，明らかに北京オリンピックで好成績を収めるため に，若手の選手に大会を経験させようとする意図があります。
その一方で，日本選手の平均年齢は25．8歳でした。これは他の強豪国とほぼ同じ結果で，今回の オリンピックで好成績を収めるための布陣であったと言えます。その意味では，北京世代のこれか らの成長には早急に国際大会での経験を積ませることが必要になるかもしれません。
ジユニア期には試合も限られているので，指導者の立場としては都合良く若手ばかりを試合に出 すことは難しいとは思いますが，次世代を担う選手に試合に出場させる場面を用意することも大切 なチームマネージメントです。当然ではありますが，ジュニアからの試合のさせ過ぎもオーバーユ ースの障害を引き起こしたり，燃え尽き症候群となる例も聞かれます。強化と育成の両面を十分に バランスをとることは忘れてはなりません。

## －宣山県のアテネオリンピックを検証する

ここでコンディショニングを離 れて，富山県のアテネオリンピツ クを検証してみましょう。
アテネオリンピツクに出場した日本選手の総数は309名でしたが， そのうち富山県出身者からは以下 の4名のオリンピアン（オリンピ ツク出場選手）を新たに輩出しま した。
－山田青子選手
［バドミントン；ダブルス］

- 山崎勇喜選手［陸上；競歩］
- 谷井孝行選手［陸上；競歩］

ロ石田利佳選手［ホッケー］
その他にも，出身は富山県では ありませんが，現在富山県のチー


オリンピアン輩出率

ムに在籍する選手が3名おり，更にはオリンピックの日本代表選手団総監督でありJOCの強化本部長である福田富昭氏も富山県出身でした。
富山県のオリンピアンの輩出率を他の都道府県と比較してみましょう。オリンピアンの輩出数で みると，東京都や大阪府が最も多いのですが，人口あたりで換算すると，1位が徳島県で100万人あ たりで6．1人， 2 位が山梨県で100万人あたり5．6人， 3 位が青森県で 100 万人あたり 5.5 名，富山県 は100万人あたり3．6人で全国11位でした，これは夏季オリンピツクのため，冬季を含めた集計が必要にはなりますが，富山県も上位に位置するオリンピック選手輩出地と言えるのではないでしょう か，ちなみに東京都はオリンピアン総数は28名で最も多かったのですが，輩出率は100万人あたり 2．3人と全体では28位でした。
残念ながら富山からメダリストは出ませんでしたが，オリンピック選手が身近にいることは，今後のジュニアの選手にとっても希望となることは間違いありません。

## 終わりに

華々しい活躍をするオリンピツク選手も，もとは各都道府県に所属するジユニア選手でした。そ の意味では，オリンピツク選手の土台作りは中央競技団体よりもむしろ各都道府県にあると言える のではないでしょうか。富山県の選手や指導者の方々の益々の活躍が期待されるところです。

オリンピックに出場した選手・コーチが語る＂コンディショニング I＂今号はシドニ一五輪に出場した本県の選手・コーチのコンディショニングについて聞きました。

## 【荒瀬 洋太選手】（シドニーオリンピック水泳出場）

1．初めて国際大会に出場したのはいつですか。
A：中学校3年生の時です。
Q ：その時のコンディショニングはどうでしたか。
A：初めての国際大会だったので，いい意味で緊張 していました。
ベストタイムもでたのでよかったと思います。


## 2．海外におけるコンディショニングの取り組み

Q ：海外に行く場合は何に一番気をつけますか。
A：食事と睡眠です。特にぐつすり眠れることが大切です。
Q：食事に関してはどうですか。
A：合宿に行くといつも洋食で日本食が食べられないので，食べ過ぎで太らないように注意し ています。合宿に行く場所は決まっていましたが，十分食べられればよかったので，特に食事をする場所は決めていませんでした。サプリメントは使用していません。
Q ： 1 回の合宿の期間はどれくらいですか。
A：だいたい1 ヶ月くらいです。
Q ：時差は影響しますか。
A：アメリカに行ったとき最初は1週間くらい影響がありました。何度かいくうちに慣れてき ました。
Q ：シド二一の選手村に入って何か工夫•注意したことはありますか。
A：選手村に入るまでは，いつも指導してもらっているコ一チについてもらっていました。選手村に入ると全日本のコ一チが担当になり少し不安な面もありましたが，タイムを計って もらったり十分サポートしてもらいました。
$Q:$ 移動時（飛行機・バス等）の時，何か注意していることはありますか。
A：飛行機での移動時に，足とかがむくんだ感じがしたら通路の後方のスペースでストレッチ ングをしていました。
Q ：コンディショニングを調整する上で，何がプラスまたはマイナスの影響をもたらしました か。その要因はなんですか。
（プラスの面）
A：オリンピックの時は，大会中，日本食を用意してもらったことがよかったと思います。

## （マイナスの面）

A：特になかったと思います。
Q：合宿の時に気分転換する時はどうしますか。
A：観光に行ったり，買し物に行ったりしました。

3．コンディショニングの基準をどこにおいていますか。また，その順番はどうですか。 （体力面•技術面・メンタル面•食事•体重•体脂肪率等）
A：十分な睡眠と，十分な栄養がとれることが重要だと思っています。試合前にマッサージを して体が軽くなりすぎると逆に調子がよくなく，自分では少し疲れがあるくらいがパフォ ーマンスを発揮できると思います。技術的な面では，専門的になりますが水のかかりがい いか悪いかで判断しています。ベスト体重はありますが，特にそれにあわせなければなら ないということは思っていなくて，$\pm 1 ~ 2 k g$ 差があっても，水のかかりがよければ気に していません。体力面•技術面・メンタル面の中では，技術面が1番，2番目に体力面， 3番目にメンタル面です。技術面が調子がよければ，体力もついてきて，精神的にも充実 してきます。

## 4．水分補給についてどのように考えていますか。

A：飲み物はいつも水です。ノドが乾く前に飲むようにしています。飲む量はあまりこだわっ ていません。

## 5．試合に臨む時のコンディショニングについて

Q ：調子が悪くて試合に臨まなくてはならない時はどうしていますか。
A：本当の調子はレースで水に飛び込まないとわからないので，「レースで飛び込む直前まで に調子がよくなればいいや」という気持ちでレースに臨むようにしています。
Q：調子が良いけれど結果が出ていない時はどうしていますか。
A：調子が良すぎてオーバーペースになったり，調子がいいから細かい戦略を考えすぎてしま って結果が出ないことがあるので，そのあたりに注意しています。
Q ：体力•技術・メンタル・食事等の面からジュニア選手には何が一番必要だと思いますか。
A：基本的な技術だと思います。基本的な技術がしっかりしていれば，あとは練習を重ねてい けばスピードもついていきます。
Q：選手として必要なものはなんですか。（いろいろな面から）
A：強くなりたいとか，速くなりたいという気持ち（意欲）が大事だと思います。

## 【加藤 裕雄氏】（シドニーオリンピック水泳コーチ）

1．海外におけるコンディショニングの取り組み
Q ：海外に行く場合は何に一番気をつけますか。
A：海外に行くときは，約1ヶ月前後の長い合宿にな ります。練習時間は海外の環境によって変わって くるので，練習環境がかわっても重要になってく るのは食事と睡眠だと考えています。早朝練習の後すぐに食事の準備ができるかどうかや，選手が
休んでいたい時間に掃除にこないようになど，ホ テルと交渉し，選手が必要な時に食事と睡眠がタイムリーに確保できるようにしています。練習を集中して行なうためにも重要なことだと思います。
Q ：シドニーの選手村に入って何か工夫•注意したことはありますか。
A：私自身，代表コ一チではなかったので オリンピックの選手村とメインプールには入れませ んでした。それ以後は，担当のナショナルチームのコーチにお願いすることになりました。専門の技術的なことに関しては，特にアドバイスはしていません。オリンピックだから特別なことをするのではなく，どのような大会でも準備することは同じなので，ウォーミン グアップなどを含めていつもの大会のように行うように伝えました。オリンピックが始ま る 2 週間ぐらい前に，大会で使用するプールで練習できる機会があって，事前に慣れさせ るということを行ったのですが，荒瀬選手は日本で行っている大会のプールとあまりかわ

らない印象のようでした。それよりも，周囲の環境，つまりマスコミ，水連の関係者，各関係者からの応援や励ましなどのため，周りの雰囲気が一番変わったのではないかと思い ます。本人はあまり気にしていなかったようですが。
$Q$ ：移動時（飛行機・バス等）に何か注意していることはありますか。
A：移動時は，水分を補給したり，足がむくまないようにストレッチングをしたりすることは選手としてはあたりまえだと思います。ただ，シドニーオリンピックに行く前にアメリカ で合宿をしていました。そこからシドニーに入るときに，飛行機のフライト時間が14時間 30分あったので，良いコンディショニングで入れるようにアメリカからはファーストクラス で行きました。この利点は，足を伸ばしてベッドで寝るような状態で移動できたからです。
Q ：コンディショニングを調整する上で，何がブラスまたはマイナスの影響をもたらしましたか。 その要因はなんですか。
A：コンディショニングするということは，少しでもプラスになるように行うことだと思います。 ただ，いつもできていたことができなかった時に，「あ，しまった。」という気持ちになら ないようにすることが大事なのではないかと思います。大きな大会だから何か特別なこと をするのではなく，普段の大会，生活から行っていることを普段どおりできればいいので はないかと思います。大会だからといって直前になってあせらないように，もっと長い目 で見てコンディショニングを考えていくことが大切だと思います。
Q：合宿の時に気分転換する時はどうしますか。
A：合宿の時は，選手もコーチも集中するし，コーチは選手に対して次元の高いレベルの練習 を要求します。海外の合宿の場合ですが，海外に合宿に行くということ自体が選手のモチ ベーションを上げるし，気分転換になっているようです。ただ，長い合宿で生活パターン がマンネリ化するので，オフの日は有名な観光地に観光に行ったり，買い物をしたりします。特に選手は買い物をしたがります。ただ，合宿の後半は観光や買い物よりも，部屋で休ん でいることのほうが多くなるようです。日本人はこもってしまうことが多くなるようなので， レストランなどに出かけ，うまくない英語を使ってコミュニケーションをとるということ も大事で，その土地に慣れるということは大切なことだと思います。

## 2．選手のコンディショニングの基準をどこにおいていますか。また，その順番はどうです

 か。（体力面•技術面・メンタル面•食事•体重•体脂肪率等）A：今，自分がどのような状態にあるかということがわかっていることが一番重要だと思いま す。長い選手生活ですから，あまりいい状態でないことがあると思います。むしろ，本当 に絶好調ということの方が少ないのかもしれません。「普段より少しいいかな」とか「普段 より少し身体が重いな」とかの体調の中で，その時に何をすれば調子が良くなるのかとい うことを，わかるようにならなければならないと思います。それがフィジカルトレーニング，技術，メンタル，栄養なのか，リラックスすることなのかなど，判断できるようになれば一番いいと思います。その時に，自分の調子を敏感にわかるということが大切だと思います。 コーチという立場なので，練習ではレベルアップすることを求めます。常にその練習に ついてこられるような体調でいて欲しいと思います。今日は睡眠不足だとか体調が悪いだ とかということがないように，そのためには，普段の規則正しい生活ができていないと， やはり無理なのではないかと思います。練習前までには，体調面，メンタル面もいい状態 にしておくことが選手として努力するべきことであり，大切なことだと思います。練習を していくと体力レベルが下がってきます。疲れてきたからといっていい加減な練習をする のではなく，その時にでもしっかりした技術が発揮できるように，普段から意識して練習 することが大切だと思います。

## 3．水分補給についてどのように考えていますか。

A：のどが乾いて水分が欲しいと思う前にこまめに飲むようにさせています。以前はサプリメ ント的なものを飲ませていましたが，濃度の問題や好みの問題もあるので，最近は普通の水にしています。

## 4．試合に臨む時のコンディショニングについて

Q ：調子が悪くて試合に臨まなくてはならない時はどうしていますか。
A：コーチとしてこういう状態にしてはいけないことです。ただ，どうしてもうまくいかない こともあります。さきほどと同じになりますが，長い選手生活の中でこのような状態で練習していることもあるので，調子が悪くても最低限これだけはやらなくてはならないこと， また，調子が悪くても必ずできることを普段から意識させておくことが大切だと思ってい ます。小さなレースでも，その時のコンディションでどうしたら自分のベストが出るか，常に考え調整することが，大きな大会でのコンディショニングにつながるのではないでし ょうか。

Q：調子が良いけれど結果が出ていない時はどうしていますか。
A：選手はレースでいい結果を出したいと思っているので，いつもより気持ちが高ぶって力む ことが多いと思います。水泳の場合は，調子がいいときほど，大きな大会で前半から飛ば しすぎて，後半かわされてしまうレースが多いと思います。調子がいい時ほど，自分のレ一ス展開などを考え落ち着いて慎重にスタート台に立たせるようにさせています。調子が いい時というのは，選手が自分で意識しなくても高いパフォーマンスが発揮できますから。

5．体力•技術・メンタル・食事等の面からジュニア選手には何が一番必要だと思いますか。
A：自分が取り組んでいるスポーツでこうなりたいという夢（目標）は絶対必要だと思います。夢に向かって努力しているのだけれども，自分が迷子にならないように。夢をかなえるため，今の自分はどの位置にいて，どのような努力（体力•技術・メンタルなど）が必要なのか， しっかりわかっていることが大切だと思います。そういうことをいつも意識することによ って，普段の練習も日常生活もかわってくるのではないでしょうか。

## 6．指導者として選手として必要なものはなんですか。（いろいろな面から）

A：選手としては夢（目標）があること。夢も必要ですが，実現させるために途中にいろいろ な目標があると思います。その目標を実現するためにどうすればいいかをいつも意識して，毎日練習に取り組むことが大切だと思います。それと一番大切なのは途中でやめない，あ きらめないことだと思います。やめないことも一つの才能だと思います。指導者としては，少しでも大きな夢を選手に与えて，それが実現できるかもしれないという雰囲気をつくる こと。だれでも目標を達成するために努力をするけ れども，よく天才的な能力があるといわれる人は，努力に無駄がなく，努力したことがすべて結果 につながる人だと思います。つまり，たくさ ん努力しなければならないことの中でも，自分にとって何が必要かわかっていて，それに対して常に努力できるから，結果にもつなが っていくのではないでしょうか。選手も指導者も，結果に結びつくような努力をしていか なければならないのではないかと思います。


当体育センターでは，各学校，部活動等でスポーツ栄養を実践するためのお手伝いをします。 スポーツ栄養の研修会をで希望の方は，下記のところまでお問い合せください。

## お問い合せ <br> 富山県総合体育センター企画情報係（トレーニング室）

〒939－8252 富山市秋ヶ島183（富山空港横）
TEL 076 （429） 5455 FAXO76（429） 4163
ホームページ http：／／www．sportsnet．pref．toyama．jp／member／sougou
Eメール：palace－tra＠sportsnet．pref．toyama．jp

