II C-7

国際柔道連盟試合審判規定新ルールの試験的導入に関する一考察
-川村毅三杯を対象として-

One of the consideration concerning testing induction of the IJF new rules.
-An object of study in the Teizo Kawamura cup judo tournament for high-school students.-

○田中 康介 1, 石川 美久 2, 小俣 光明 1, 岡田 弘隆 1

1筑波大学, 2長野工業高等専門学校,
Kousuke TANAKA 1,Yoshihisa ISHIKAWA 2, Koji KOMATA 1, Hirotaka OKADA 1

1 Tsukuba University, 2 Nagano National College of Technology

Abstract: International Judo Federation (IJF) has been aiming a dynamic Judo style which pursues ippon and revising the rules. The rules, which were revised in 2013, can be said as a significant change compared to the other revisions of the rules. As such, many revisions of the rules took place. The purpose of this study is to examine the dynamic Judo of the ippon style, which is the aim of the revision, has been promoted. The 245 matches of the Kawamura Teizo Cup held by the University of Tsukuba being subjected, the match records and the images shot during the matches were used. The heads of the analysis is five as follows: victory acquisition point, victory acquisition technique, the overall number of penalty, penalty contents and the percentage of the employment of golden score. Victory acquisition point, ippon, 65%, wazaari, 6.5%, yuko, 9.8%, won by hansoku, 3.3%, shido 3, 1.2%, shido 2, 5.3%, shido 1, 6.5%. Victory acquisition technique, ashiwaza, 29.6%, katamewaza, 20.4%, twaza, 18.3%. The overall number of penalty, 176, penalty contents, passive shido, 69.9%, defense position 13.1%, negative of kumikata, 4.5%. The percentage of the employment of golden score is 4.9%.

【目的】国際柔道連盟は一本を追求するダイナミックな柔道を目指し、頻繁にルール改正（2006, 2009, 2010, 2013）を行ってきた。2013年に改正された新ルールはこれまでのルール改正の中で大きくなり変更されたと言える。1. 1人審判員制の導入。2. 一本の価値の厳格化。3. 1回目から3回目までの指導はスコアに反映されず、4回目のみ反則負けとして相手が勝者となり、試合終了時にスコアが同等の場合指導が少ない選手が勝者となる。スコア・指導ともに同等な場合にゴールデンスコアを行う。4. ゴールデンスコアは無制限。5. 片寄り、クロスグリップ等の標準的な組み方でさえも組み方をした場合、直ちに攻撃しなければ指導。両手で相手の釣りを切った場合にも指導。6. 相手の帯から下への攻撃・防御は全て反則負け。7. 場内で抑え込みが宣告された場合場外に出ても継続される。絞技・関節技にても効果が認められる場合のみ継続される。抑え込みは10秒で有効、15秒で有効、20秒で一本とする。といった多くのルール改正が行われた。本研究の目的は今回のルール改正により目標として掲げるダイナミック柔道、すなわち一本を取る柔道の方向に進んでいるのかを検証することである。

【実験方法】筑波大学主催, 川村毅三杯245試合を対象とし、試合記録及び試合を撮影した映像を用いた。分析項目については、勝利獲得ポイント、勝利獲得技、総罰則数、罰則内容、ゴールデンスコア突入率の以下の5項目を分析対象とした。

【結果】勝利獲得ポイント、一本、65%、技術、6.5%、有効、9.8%、反則、3.3%、指導、3.1%、指導、2.5%、指導、1.6%、勝利獲得技、足技、29.6%、固技、20%、手技、18%。総罰則数、176。罰則内容、消極的指導、69.9%、防御姿勢、13.1%、組み合わない。4.5%。ゴールデンスコア突入率、4.9%。となった。