


岡山県出身の林慎悟さん。「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の産地でもあ る岡山市北区津高で「マスカットジパング」をはじめ 100 種類以上のぶどうを栽培。100年以上続く林農園の 4 代目。岡山が誇るブドウ博士

「マツコの知らない世界」にも登場し話題となった岡山のブドウ博士•林慎悟さんに岡山のブドウについての豆知識や謎について語ってもらいました。


「晴れの国」というだけあって，天気が安定していて日照時間が長いため大き く甘い実に育つのです。明治時代より県内のブドウ農家は，贈答品としての ニーズに応えてブドウを育ててきました。量より品質重視で味•香り・見栄え のよいブドウになるよう，手間暇おしまず丹精込めて栽培しているんですよ。

岡山のブドウの食べ頃（旬）の時期は？

多品種が栽培され，他県にない進化を遂げる岡山ブドウ。8月下旬～9月にほ とんどの品種が収穫を迎え，10月から「紫苑」が出荷されます。県南と県北では収穫時期に差があるので，産地間のリレーで長期間楽しめますね。いろいろな産地のさまざまな品種を楽しんで，ぜひ自分好みのブドウを見付けて岡山のブ ドウについて語り合ってみてください。


品種や産地で食べ比べてみるのもブドウの楽しみ方のひとつ


果粉は果実の水分 の蒸発を防ぎ，鮮度 を保つ働きがある


新鮮なことが一番。ずっしりとした重さや粒の大きさ，糖度が良品のポイントですが，買 う時に見分けるには，果軸が緑色で，果粉（白く吹いた粉）が表面にしっかりのっている ものがおすすめ。黒系ブドウなら色が濃いもの，緑系ブドウはやや黄色味がかかったも のを選びましょう。生食が最高ですが，粒をばらして凍らせてもおいしく味わえます。


追熟しないブドウは鮮度が命。果軸が緑色 のものを選ぼう。品種 によっては，新鮮でも もともと果軸が茶色 いものもあり

## 高品質で新鮮なブドウが手軽に手に入るのが岡山に住む＇人の特権じゃな！！

房からはずして凍 らせると日持ちす るうえ，新たな食感も楽しめる

\section*{\section*{おいしいブドウの選び方\＆食べ方は？選び方\＆食べ方は？ <br> Q． 3}



