## 鳥事協会便



## 

## 人馬一体，躍動する巨躯一東北馬力大会

TOPICS
選りすぐりの種雄馬—堂に—北海道優良種雄馬展示会木曽馬を語る 田中勝己／赤保谷明正

## 馬事協会Information

馬凍結精液利用推進へ独で技術研修対州馬，与那国馬の生産率向上へ現地対策 3道県で馬事知識普及公開セミナー
遠野乗用馬市場 伸び悩む
韓国の馬登録事業推進に協力


社団法人 日本馬事協会

# 馬事謫合便 

 2009年3月第2号
## 目次

1 人馬一体，躍動する巨躯一東北馬力大会馬の里違野大会䈏手研可

2 帯広で人間ばん馬世界大会／旋丸巴
3 選りすぐりの種雄馬一堂に北海道優良種雄碾示会
6 談論風発 木曽馬を語る田中勝己，赤保谷 明正

9 日本ウマ科学会，JRAと合同でシンポ
10 馬の毛色 芦毛のメカニズム戸崎晃明
12 馬の切手（ドイツ）田内䕎作
19 JRA馬事文化賞，NARグランプリ
20 馬のオペラ，ジンガロ来日公演
21 馬に愡れ抜いた人生／高本延吉現代流链馬考
23 いま流鏑馬が熱い寺岡輝朝／一全国閑査から

馬事協会インフォメーション
13 馬谏結精液利用推進ヘドイツで技術研修
14 生産率向上へ現地対策一対州馬，与那国馬 3道県で馬事知識普及公開セミナー
遠野乗用馬市場，伸び脳む
会有農用種雄馬2頭を購買
馬生産技術向上推進委員会を開催 JRAから乗用種婎馬境り受け
18 韓国の馬登録事業推進に協力
193 地区で農用馬対策ブロック会識開催


土盛り障害の突破が勝敗の鍵に（写真提供：遠野市産業振興部）

岩手県遠野地域は，北上山地の石灰岩地質を基層とする広大な牧野が点在し，澄み切った空気と清ら かで豊かな水資源に恵まれ，壮大な自然環境が万物 を包み达む。

これら風土が，馬の生産に最も適した土地柄として，古来はもとより，藩政時代から明治•大正•昭和への時代を通じ，一貫して全国有数の馬産地としてその名を馳せてきた。

さらに，馬は農家の宝として「南部曲がり屋」に象徵されるように家族の一員として愛育され，農耕•林業•良質萑先肥の生産•交易経済の流通手段として広範に亘り人々の生活，産業経済の発展を支えてきた。

これらの歴史背景のもとに，最近では馬に関わるイ ベントも増え，加えてマスコミも取り上げる機会が多くな り，馬を懐かしむ老，馬に憧れる若，馬とのふれあいを求める家族が各種イベントに集まるようになった。


紹介する東北馬力大会馬の里遠野大会は，昭和 51年に宮守村（現遠野市宮守町）に結成された愛馬同志会が「宮守東北馬力大会」を開催したのが始ま りで，宮城，山形，青森，岩手各県の有志が集い，宮守村一本杉グラウンドの特設コースで行われてきた。村•県内外から1，000人の観衆が集まり，小さな村での行事としては画期的な催しであった。以来，数年間の休止はあったものの，平成20年（6月22日開催）で第34回目を迎える歴史ある大会となっている。

主催する東北馬力大会馬の里遠野大会実行委員会は，地域の活性化と観光振興の一大行事として位置づけ，輓馬愛好者が広く東北地域から集い，その技量を競いながら，当地域の馬文化を通して広い交流を深めるとともに，当地域を馬の里として広く全国に アピールし，併せて輓馬育成の意欲向上を図ることを目的として開催している。

この運営は，遠野市長をはじめ，市産業振興部ふる さと交流課観光振興係（実行委員会事務局）の絶大 なバックアップを受け市民一丸となった運営体制とな っている。

開催会場は，岩手県遠野市宮守町柏木平の猿ケ石川河川敷に整備した「優遊広場常設会場」で，幅 14 m ，長さ 150 m のコースに，途中 2 箇所に 1 m と 2.5 m の土盛り障害を設置している。

平成20年の大会では，出場馬54頭（うちポニー15頭） による9種目18レースが行われた。

競技内容は，ポニーの部（中型•大型）梐への積載量50貫•80貫，二才～五才馬の部（積載量100貫 （ 375.0 kg ）～220貫（ 825.0 kg ）），実力（戦績）と棧の積載量で区分される四流～一流馬の部は，四流馬（積載量200貫（750．0kg）），三流馬（積載量220貫 （ 825.0 kg ）），二流馬（積載量 240 貫（ 900.0 kg ）），一


レースの合間にカントリーダンス，乗馬吹き流しレース，馬車運行なども

流馬（積載量260貫（975．0kg））となっている。
各競技ともタイムレースとし，二才，三才，四才馬の各優勝経験馬は10貫のハンディを負う。

また，レースへの参加は，競技馬の扱者 1 名，助手 1名の 2 名のみとし，競技審判長をおいて，競技の公正

を確保している。
発走係の合図により一斉にスタート，土盛り障害の前で，鍆の調整と馬の呼吸を整えるため一旦停止し，再び，踏ん張って前進し，これを繰り返して障害を越え きる技が扱者として腕の見せ所である。

圧巻は競技の最終を飾る一流馬のレースで 260 貫 の鉄製馬棍を引き，歯を食いしばって力の限りを尽くし，躍動感溢れる，まさに「人馬一体」となった姿を目の当 たりにし，河川敷スタンドを埋めた約6，000名の観衆は手に汗握り一丸となって声援し，ゴールした人馬へ喝采の拍手を送るのである。

会場ではレースの合間を縫って，遠野郷馬っこ王国 と遗野馬の里によるカントリーダンスや乗馬吹き流しレ一ス等多様な演技が披露され，参観者の飛び入りも あり終始賑やかな馬のイベントとなっている。
（とみて・けんじ（社）岩手県畜産協会家畜改良部長）

## 帯広で「人間ばん馬世界大会」

## 25組の頂点に自衛官チーム

10月18，19の両日，帯広競馬場では，地元財界で結成 された「ばん馬と共に地域振興をはかる会」主催の「ばん馬まつり」が開催された。

昨年に続いて2回目となった「ばん馬まつり」では，北海道和種馬（ドサンコ）による流鏑馬や，ばん馬のパネル展，装蹄実演など多数の催し物に加えて，農水産物販売ブー スや飲食屋台などが並ぶー大イベントとなった。そんな中 で最も注目を集めたのは「人間ばん馬」。ばんえい競馬の本馬場を使ってのレースは，その迫力で昨年，大人気を博 したが，今年は更にグレードアップ。2008ワールド人間ば ん馬チャンピオンシップ世界大会と銘打ち，優勝賞金も 100万円と大幅増額。このため，遠くは高松市から駆けつ けたチームもあり，またJICA（国際協力機構）の研究員と して帯広に在住する諸外国の人々なども加わって，「世界大会」の名に恥じない賑やかな大会となった。

19日の大会当日，会場には人気お笑いコンビ「ハリセ ンボン」が登場し，華やかに開会。レースでは参加25チー ムが 180 kg の重りと騎手が乗るソリを 5 人で引き，速さを競ったが，砂の深さと高さ1．5mの障害（坂）に選手達は大苦戦。力尽きて競走中止するチームも。

# 選りすぐりの種雄馬一堂に 

 —平成20年度北海道優良種雄馬展示会—北海道の馬産地生産者団体で組織 する北海道輓用馬振興対策協議会（会長•山本勝博十勝農協連会長）は10月 8日，音更町の十勝農協連家畜共進会場で平成20年度北海道優良種雄馬展示会が開かれた（（社）日本馬事協会な どの後援）。これは，北海道内における輓用馬の改良と生産意欲を高めること を目的に開いたもので，今回は10年ぶり。農用馬生産の減少を背景に出品頭数 は前回に比べて3分の1になったが，展示会指導員の講評は「飼養管理，手入 れが行き届き，申し分ない」と伝統産地 の確かな力量を示した。

展示会場には朝早くから道内を中心 に生産者，農協，ばんえい競馬関係者約200人が訪れた。開会にあたり佐々木啓文北海道輓用馬振興対策協議会副会長があいさつ。この中で「農用馬 は最盛期の 7000 頭から 3000 頭～250 0 頭まで減り，まさに厳しい時代を迎えて いる。しかし，2年前のばんえい競馬存廃問題を経験し，これを乗り越えてきた。 このような展示会はなかなかできないが，地道な努力を積み重ね1頭でも多く優秀な産駒を生産すれば，必ずや実を結 ぶと確信する」と励ました。来賓の独立行政法人家畜改良センターの飯田雅昭業務第二課長は「新生ばんえい競馬 は多彩なイベントを行い，ファンに親しみ を深めている。十勝牧場もなお一層優良な貸付馬を生産し，期待にこたえて行きたい」とエールを送った。


名馬の記録を残す アキバオーショウ

展示会は個体展示，集合展示の順に行わ れた。個体展示では各種雄馬のばんえい競馬競走成績のほか，種雄馬になってからの種付 け頭数，その産駒の競
走成績等が紹介された。
数々の重賞勝鞍，生涯獲得賞金を誇る アキバオーショウ，ウンカイがでてくると，懐かしそうに見入る姿が印象的だった。生涯獲得賞金のランクでは中堅だが産駒のばんえい競走成績で注目されるブ ラックジョージ，本年の種付け頭数 73 頭 と群を抜くツルマキシンザンなどに熱い視線が注がれた。また，数少ない出展 ながらも純血のペルシュロン，ブルトンも関心を集めた。
展示会場で生産者の声を聞いてみた。

「これだけまとまって優良種雄馬を見ら れる機会はないので，大変参考になった」「供用のシーズンが終わり，やや肉が落 ちているが，立派な馬が多い。馬を見る目が養える」「とてもいい情報交換の場」 と好評だった。
（社）ばんえい競馬馬主協会の小坂良孝事務局長は「このような機会はな かなかないので，大変興味深い。ばんえ い競馬で大きな成果を挙げたアキバオ ーショウやウンカイなどは馬体，蹄もしっ

かりしている」と見入っていた。
展示会場に隣接したパドックではD－ ランチ代表の持田裕之氏により1歳馬を使った輓系馬の馴致•調教研修会も行 われた。

集合展示の後，飼養管理状況につ いて（社）日本馬事協会の大沼孝宣北海道事務所長から講評が行われた。全体としては「日常の飼養管理が行き届き，申し分ない」と高い評価だった。しかし，一部には蹄の手入れが不十分なため か硬い，もろいものが見られたこと，やや太り気味（過肥）が認められた。蹄の支障は種馬にとっては致命的なものになり かねない。このため日常の手入れを徹底し，特に蹄を清潔にし，乾燥を防ぐな どにより裂蹄を予防するよう指摘があった。過肥の問題解決は放牧，パドックでの

運動，引き運動励行につきる。
これらの問題は種雄馬に限らず，種雌馬（繁殖馬）にも共通する基本的要点であり，馬の体調を万全に保ち，健康 を維持するに尽きる。

3番目は伝染病発生予防とコンプライ アンス（法令遵守）の問題。伝染病では特に馬インフルエンザ，馬パラチフスの発生はその地域の馬産に与える損失 は大きく，影響は甚大である。馬パラチ フスは雌馬の流産などを引き起こすの

で発生防止のためワクチン接種を徹底し，最悪の発生した場合は速やかに届け出て欲しいと呼びかけた。


| 出品番号 | 名 号 | 品種 <br> 毛色生年月日 <br> 産地 | 父 <br> 母 | 母の父祖母の父 | 体高 <br> 胸囲 <br> 管囲 | 備 考 | 地区名 <br> 市町村名 <br> 管理者氏名 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | スミヨシセンショー | 半血種 <br> （輓系） <br> 鹿毛 $09.04 .29$ <br> 滝上町 | 半血（輓） <br> センショウリ <br> 半血（輓） <br> 藤 司 | 半血（輓） <br> カミタカラ <br> ペル系 <br> 日 進 | $\begin{gathered} 172 \\ 249 \\ 27 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 27 <br> H11年～H19年出走。 <br> 生涯獲得䙽金： $28,072,000$ 円。117戦29勝 <br> 種付け累計頭数：53 頙 <br> 熏（＇02）賞勝鞍 ナナカマド賞（＇99），イレネー記念（＇00），ポプラ | 十勝 <br> 帯広市 <br> （有）帯広ファーム |
| 2 | エビスカチドキ | 半血種 <br> （輓系） <br> 栗毛 <br> 07．03．22 <br> 帯広市 | 半血（輓） <br> クロタカ <br> ベルジ <br> サニーソフィア | ベルジ <br> GREENTOP SIR WILLIAM <br> ベルジ SUNNY DENNIS | $\begin{gathered} 184 \\ 242 \\ 29 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 15 H9年～H17年出走。 <br> 生涯獲得賞金：16，549，500円。206戦24勝 <br> 種付累計頭数： 90 頭 <br> 主な産駒 サクラエビス（オープン），サカエキング，グラン ドべガサス，ヒカルカチドキ | 十勝 <br> 幕別町 <br> 西村 義治 |
| 3 | アキバオーショウ | 半血種 （輓系） <br> 栗毛 04．04．15本別町 | 半血（輓） <br> アオヤマトップ <br> 半血（輓） <br> 梅 宝 | ブル <br> 鉱 梅 <br> 半血（輓） <br> タカラコマ | $\begin{gathered} 178 \\ 240 \\ 29.5 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 35 <br> H6 年～H15年出走。 <br> 生涯奮得賞金：78，087，500円。195戦46勝。 <br> 種付累計頭数： 249 頭 <br> 主な産駒コスモオーショウ，キングオーショウ，コメリコ <br> ウ，モコトヤマトオー，スーパーオーショウ，ワタシンハスゴイ <br> 重賞勝鞍旭主冠䝴（＇97，＇98，＇00年），ナナカマド賞（＇94 <br> 年），旭川記念（＇96年），北斗䝴（＇00年），帯広記念（＇02年） | 十勝 <br> 新得町 <br> 長野 功 |
| 4 | サンデーブライアン | 半血種 <br> （輓系） <br> 鹿毛 <br> 08．04．30 <br> 平取町 | 半血（輓） <br> オーカン <br> 半血（輓） <br> ハヤホマレヒメ | 半血（輓） ハヤホマレ <br> 半血（輓） <br> 第一春風 | $\begin{gathered} 177 \\ 240 \\ 23 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 42 <br> H 10 年～H18年出走 <br> 生涯獲得金額：2，678，000円。207戦29勝 <br> 種付累計頭数143頭 <br> 重賞勝鞍 ナナカマド賞（＇98） | 十勝 <br> 幕別町 <br> 村田 律雄 |
| 5 | タカダヤジェット | 半血種 <br> （輓系） <br> 栗毛 <br> 09．04．01 <br> 佐呂間町 | 半血（輓） <br> センショウリ <br> 半血（輓） <br> ヒカルハナコ | ペル系 <br> ウシオドトー <br> ペル <br> ムサシ | $\begin{gathered} 181 \\ 235 \\ 27 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 27 <br> H11年～H17年出走。 <br> 生涯獲得賞金： $11,481,000$ 円。136戦16勝 <br> 主な産駒 サンデージャパン（2才）， <br> タカダヤハヤテ（2才） | 十勝 <br> 豊頃町 <br> 松井 孝一 |


| 出品 <br> 番号 | 名 号 | 品種 <br> 毛色生年月日産地 | 父 <br> 母 | 母の父祖母の父 | 体高 <br> 胸囲 <br> 管囲 | 備 考 | 地区名 <br> 市町村名 <br> 管理者氏名 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | ウンカイ | 半血種 （輓系）青毛 06．03．10帯広市 | 半血（輓） マツノコトブキ <br> 半血（輓） ミハル | $\begin{aligned} & \text { ベルジ } \\ & \text { マンゼンストロング } \\ & \text { ホース } \\ & \text { ペル } \\ & \text { アプレス } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 178 \\ & 248 \\ & 31.5 \end{aligned}$ | 本年種付頭数 54 H8年～H16年出走。 <br> 生涯獲得賞金： $41,549,000$ 円。 175 戦 26 勝箽付累計頭数：282頭 <br> 主な産駒二シキェース（黒コリ賞，プリンセス賈），キンド ル，シンエイウンカイ，ジャンクスピード，ヒメウンカイ，ウン カイショウ，イレマルリュウジンスツツゼキング，ヒメハバ <br>  | 十勝 <br> 本別町 <br> 樋口 敏則 |
| 7 | ツルマキシンザン | 半血種 （輓系）鹿毛 08．05．20当別町 | $\begin{aligned} & \hline \text { 半血(輓) } \\ & \text { テンショウリ } \\ & \text { 半血(輓) } \\ & \text { ツルキクイン } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ベルジ } \\ & \text { ジアンデュマレイ } \\ & \text { ブル } \\ & \text { ウレマ } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 184 \\ 240 \\ 30 \end{gathered}$ | ```本年種付頭数 73 H10年~H19年出走。 生涯獲得賞金: 24,845,000円。219戦34勝 種付累計頭数148頭 H19年ばんえい記念出走 (6着) H14年~H18年 オープンでの特別レースで7勝。``` | 十勝 <br> 足寄町 <br> 只野 幸一 |
| 8 | 欧 䆭 | ペル <br> 青毛 $11.03 .25$ <br> 音更町 | ペル フランブール <br> ペル <br> 財 肖 | ペル <br> 克 慈 <br> ペル <br> 岩 洋 | $\begin{gathered} 174 \\ 225 \\ 27 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 10 H14年～供用開始 十勝管内では，数少ない純ぺルの巡回型種雄馬として供 用。 | 十勝 <br> 陸別町 <br> 水間 松男 |
| 9 | 鋒 分 | ブル <br> 栗毛 $17.02 .27$ <br> 音更町 | ブル㭘 参 ブル校 殊 | $\begin{aligned} & \text { ブル } \\ & \text { ファンシュ } \\ & \text { ブル } \end{aligned}$ 紡 翠 | $\begin{gathered} 165 \\ 228 \\ 28 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 H20年～供用開始 ＋勝管内では，唯一の純ブルの種雄馬。 | 十勝 <br> 陸別町 <br> 村上 昭一 |
| 10 | コマローレンス | 半血種 （輓系）鹿毛 10．04．17本別町 | $\begin{aligned} & \text { 半血(輍) } \\ & \text { ダイヤテンリュウ } \end{aligned}$ <br> 半血（輓） <br> 宝冨士 | 半血（輓） マツノコトブキ <br> ペル <br> 栄 神 | $\begin{gathered} 180 \\ 245 \\ 29 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 23 H 12 年～ H 20 年出走。生涯獲得賞金： $13,064,500 \mathrm{~m}$ 。219戦25勝 | 釧路 <br> 白糠町 <br> 山田 恵理実 |
| 11 | ブラックジョージ | 半血種 <br> （輓系） <br> 青毛 <br> 07．05．15 <br> 音更町 | ベル <br> カズミノル <br> 半血（輓） <br> タカラユウヒメ | $\begin{aligned} & \text { 半血(輓) } \\ & \text { ダイショウリ } \\ & \text { ベルジ } \\ & \text { ジアンデュマディ } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 186 \\ 240 \\ 30 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 21 <br> H 9 年～H14年出走。 <br> 生涯奮得蒷金：6， 091,000 円。 112 戦 8 勝 <br> 種付累計頭数 130 頭 <br> 主な産駒 グレイトアマジン，コウエイヒーカル，シベチヤジ <br> ョージ，ニシキジョージ，ブラックストーム，ボクショウジャパ <br> ン，ホッカクヒメ等々 | 釧路 <br> 弟子屈町 <br> 阪口 栄造 |
| 12 | 策 熔 | ペル <br> 芦毛 18．03．31音更町 | ペル <br> コブー <br> ペル <br> 輝 頂 | ペル <br> 勝 栄 <br> ペル <br> アンクール | $\begin{gathered} 172 \\ 222 \\ 28 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 0 H20年9月 配置開始 | 釧路 <br> 標茶町 <br> 藤原 仁志 |
| 13 | コブー | ペル <br> 青毛 10．06．05 フラシス | ペル GLAMOUR ペル CHIC PRINCES | ペル SARAZIN | $\begin{gathered} 173 \\ 225 \\ 33 \end{gathered}$ | 本年種付頭数 32 <br> 現在7頭の産駒が全国で種雄馬として活躍している。 | 根室 <br> 別海町 <br> 条川 正幸 |
| 14 | キタノスサノオ | 半血種 <br> （輓系） <br> 杤栗毛 <br> 08．04．29 <br> 稚内市 | $\begin{aligned} & \text { 半血(輓) } \\ & \text { キタフバサ } \end{aligned}$ <br> 半血（輓） <br> 芳 梅 | $\begin{aligned} & \text { ペル } \\ & \text { 栄 神 } \\ & \text { ブル } \\ & \text { ボヌール } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 180 \\ 230 \\ 31 \end{array}$ | 本年種付頭数 22 H10年～H19年出走。 <br> 生涯獲得賞金： $24,272,000$ 円。 218 戦 36 勝。 <br> H17年 ばんえい記念出走（4着入賞） <br> H13年～14年 オープンでの特別レースで5勝 | 上川 <br> 士別市 <br> 加藤 勝美 |




木曽馬保存会会長

## 田中 勝己（たなかかつみ）

昭和12年7月16日生まれ。木曽山林高校卒。木曽福島町町議 8 期を務め，平成10年木曽町長に当選， 17年木曽福島町，日義村，開田村，三岳村合併に より誕生した木曽町長に当選。


社団法人日本馬事協会会長赤保谷 明正（あかぼやはるまさ）
昭和11年11月2日，東京都西多摩郡日の出町生ま れ。東京大学法学部卒。農林省入省。農地，，農蚕園芸，経済，食品流通の各局，水産庁等を経て関東農政局長，畜産局長，平成 5 年退職。平成 17 年 12月から日本馬事協会会長。

赤保谷 昨年夏，「日本で一番美しい村」 （岩波書店）というすばらしい本が出ま した。その中で木曽町開田高原と木曽馬が詳しく取り上げられていました。こ れはNPO法人「日本で最も美しい村」連合が取り組みを紹介したものですが，美しい村づくり運動は世界的な運動な のですね。
田中○そうです。フランスで生まれて現在は，イタリア，カナダ，ベルギー，日本な どの6か国で運動が発展しています。開田高原はもともと景観を守ることについ て意識が高い地域です。美しい風景だ けでなく，そこに生きる人々の生活や心遣いが村の美しさを形成していく。これ が大切な資産だと考えています。木曽馬を大切に守り育てるのもその1つなの です。
赤保谷－「農業が基本となっていく観光施策」が大切といわれていますね。こ ういうところに住みたいという人も増えて いるとか…。

## 景観は，かけがえのない財産

田中 3 年前に「週刊新潮」のグラビア で開田高原が取り上げられた時は，紅葉の時期とあいまって観光客が大型バ スや自家用車でどっと来ました。あれに は驚きました。観光で開田を訪れて，そ のうちに住み着いてしまうようになった人 も増えています。陶芸，工芸いろいろあ りますが，変わったところでは鍛治屋を やる方もいます。
心が洗われる思いがします。鍛冶屋さ んは烟を耕すくわ，かま，馬の蹄鉄など を作るのですか…。
田中 $ラ ン フ ゚ を$ 作ったり，頼まれると特殊な農具も作る。装蹄は伊那谷から専門家を呼びますが，木曽馬は踣が強い ので基本的には装踥の必要はありません。馬車を引く馬以外は蹄鉄を打たないの です。
赤保谷 木曽馬は胴長短足，粗食に

耐え，辛抱強くておとなしいと聞きます。濃厚飼料を与えず，野草だけで十分と はいえ実際にはエサ代，人件費もかか るんでしょうね。
田中 木曽馬の里では年間 $70 \sim 80$ ト ンの輸入乾牧草を使いますが，可能な限り地域で調達できる青草を与えます。
赤保谷 馬に与える飼料は，乾草は別 として，購入飼料はふすまのようなもの ですか。
田中 昔は䃓入飼料はなく，全部野草 でした。家では私が高校生の頃まで馬 を飼っていましたが，馬はいまよりやせて いましたね。いま農家で飼っている木曽馬は子馬の時から好きなだけしっかり食べさせ，使役しないから太ってメタボ だ（笑い）。肥えているだけでなく体高も やや高くなっている。体型は昔に比べ変わってきていますね。
赤保谷ううち（東京都西多摩郡日の出町） は昔親父が鉄工所をやっていまして，お ふくろの実家も日の出町ですが，山林農

家で馬を飼っていました。おふくろの家 でも当時は玄関を入ると東側に廐があり，台所や囲炉裏のある場所から馬が見え るようになっていた…。
田中 うちは一日中日が入るようにと，西南に厩がありました。集落には40軒 ほどの農家があり，どの家も2，3頭の馬 を飼っていました。田起こし，荒くれ（代 かき），田植えが終わると 700 町歩ほど ある牧場へ放牧しました。秋に牧場か ら下ろしてくると，朝晩の草刈りが日課で した。
赤保谷 アセビという木，うちの方では ブスゴというんですが，その木は毒なので， その下に生えている草はエサにしなか った。家で飼っていた山羊に間違って食べさせてしまい，泡を吐いて一晩で死 んでしまったことがある。でも馬は毒の草を知っていて食べないそうですね。
田中 確かに馬が絶対食べない草が あった。

赤保谷 子供の頃には，荷物の運搬用の2輪の馬車を引く馬がいた。馬方 に乗せてもらった記憶があります。

## 人と馬，連綿と続く共生の歴史

田中 馬はどこの家にも $2, ~ 3$ 頭いて大事にされていた。毎年子馬が生まれて いましたね。
赤保谷 農耕用，運送用と馬がいなけ れば生きていけない時代だったから…。子馬が生まれるとお赤飯を炊いて祝っ たそうですね。「原義亮の足跡から辿る木曽馬のきた道」（原文子編著）によると，以前木曽では子取り繁殖の馬飼育農家には繁殖用の雌馬が3頭，当歳馬が 2 頭で 5 頭いるのが普通だったと書いて あった気がしますが。
田中 私が物心ついた頃は，養蚕をし ている農家は養蚕に人手がかかるので，大体母馬は多くて3頭だったと思います。赤保谷○桑の葉を摘み，それを蚕に与 える，毎日休むわけには参らない，養蚕 は手間がかかる。養蚕は明治の頃から


ですか。
田中 私の家は総2階で，2階は蚕を飼 っていました。夏は養蚕と馬，冬は炭焼き。蚕はいい金になっていましたね。
赤保谷 私が農林省の現役の頃，養蚕農家が 5 万戸を切るかどうかという時 だった。5万戸くらいなら農家に背番号 を付けてでも養蚕振興をやれと言われ たんですが，今では1，000戸を切るかど うかだ。和服を着なくなったという生活様式の変化が養蚕を衰退させ，外国か らの生糸の輸入に頼っている。

ところで対州馬や宮古馬が 20 頭台に減っています。それらの馬がいなくなる と人間の生活にとって困るのか，という ことを言う人もいます。そこで，なぜ在来馬を絶滅から保護しなければならない のかということをよく考える必要があります。田中○いろんな生物がいて，その中で人間が存在しているわけだから。赤保谷 学術的な意味での種の保存 としては分かるが，その種が絶滅してし まったら，人間が生活する上で本当に困ることがあるのか，かつて存在してい た動植物で今は絶滅してしまったものも沢山ある。それで人間は困っているの かということだ。

しかし，遺伝資源は将来どのように使 われるようになるか分からない。だから良い形質をもった種も，悪いと思われる形質をもった種も残しておく。これがジ ーンバンクだ。

馬の世界でも凍結精液で保存してお いて，必要な時に交配に使える時代に きている。凍結授精卵で保存しておくこ とが出来る時代がくるかもしれないが，現在はまだ生きた馬で保存しておくとい う方法。エサを与えなければならない，飼育管理に人手がかかる，金がかかる。

いつ必要になるか分からない遺伝資源を保存しておくということは，保存して採算がとれれば別だが，民間でやるの は大変だ。動植物の種の保存，遺伝資源の保存は，国の仕事というか，国が相当にテコ入れをしても良い課題だと思う。先日テレビで環境省が絶滅危惧種の草花の種子を冷凍保存するために収集を始めたという報道をしていた。
田中 木曽馬の保存については日本獣医生命科学大学，岐阜大学の先生方が遺伝子多型と毛色分布を調査し た結果，DNA配列はほとんど同じで優性遺伝子を保有しており，毛色も単一化していた。つまり近親交配により近交

係数が高まっている表れだといいます。 そこで「今きちんと調査研究して，対策 を打っておく必要がある」と町議会で発言すると，赤保谷会長がおっしゃったの と同じようなことが言われたんですよ。「保存に何の意味があるんだ…」と。（笑い）赤保谷で，どう答えたんですか。

田中 だから，種の多様性を維持する ために重要だと。そうはいっても雲をつ かむような話で，種の保存に何の意味 があるのだということになる。しかしたと えば，と言ってたとえ話をしました。馬が いなくなったら，ある種の植物が消える， その植物が消えるとある種の昆虫が消え， するとそれが人間の病気に関係すると こんな話をしました。まあ，人間が多様な生物の一員として生きていることが分か っても，木曽馬がいなくなると人間が絶滅するわけでないですからね。非常に返答に困るわけですよ。
赤保谷 太古よりアメーバなどの単細胞が進化して，途方もない長い年月をか けて動物や人間に進化した。あまた人間のご先祖様がいて，多様な生物との調和の歴史の中で，我々は生かしてもら っているということを認識しなければなら ない。ちょっと情緒的ですかね…。
田中 そうですね。

## 国の果たすべき役割

赤保谷（遺伝資源が）なくなったらど う困るか，計算できるものでもなし…。し かし，何年，何十年先に何に使われるか分からない，保存しておいてよかったと思われることがあるかも知れない，だか らとって（保存して）おく。

遺伝子は一旦なくなってしまうと同じ ものは作れない。そういう性格の遺伝資源の保存というジーンバンクは国がやる べきなんだ。
田中 例えばトキは国を挙げてセンター を作り，例外規定を作り，輸入して保護繁殖をやっている。それなら木曽馬も国 が保護対策をやるべきでないのかとい

っているんです。
赤保谷 木曽馬の里 について，町はどれく らい財政負担をしてい るのですか。

田中 大体年間2，30 0 万円くらいです。

赤保谷 馬に直接に は関係のない木曾の多くの住民も，大勢の観光客が来ることによ って受益していること も事実なんでしょう。
田中（総理大臣が）小泉さんになって，毎


農家が放牧中の木曽馬

年骨太の方針がでるようになりました。 それからですね，地方財政が本当に大変になったのは。命懸けでやってい ます。
赤保谷 北海道のばんえい競馬も大変です。4市で開催していましたが累積赤字が増え，廃止の危機に直面した。 しかし，地元の強い熱意で帯広市の単独開催という形で存続しました。賞金や人件費など諸経費を切り詰め，地場経済の将来をかけた新生競馬として出発 しました。

田中 うちも木曽馬を観光用だけでなく， （収益源などの位置づけで）今後どうす るかが大きな課題です。

赤保谷最近，流鏑馬などが人気にな っていますね。でも，流鏑馬は常時やっ ている訳でもなし，入場料は取りにくい だろうし…。
田中 この前，日本獣医生命科学大学 の向山明孝教授と話をしていたら，「木曽馬は温厚で，人になついているから， ホースセラピーに力を入れたらいい」と言われました。たとえば自閉症の人は木曽馬と1か月生活すると， $100 \%$ 治るとい うんですね。それから考えると，開田地区に自閉症の人のための学校をつくる ことも考えなければならない。

赤保谷○やり需要を掘り起こして，収

入を確保する。難しい問題があると思う が，投資した資金の回収をすることがで きる仕組みが大切ですね。文化遺産と しての馬事文化の保存は，ペイするか どうかということがポイントだ。在来馬の保存に取り組んでいる地域では，どこで もこの問題を抱えている。ペイすれば保存対策などとらなくても自然に保存され てゆく。
田中 生産面では，昔に比べ受胎率 が低下しているのが課題です。単に技術的な問題だけでなく，生産を増やすと，産駒の価格が下がると心配する向きも一部にあるようです。
赤保谷 売買される馬の用途はなんで すか。
田中 当歳で 50 万円であれば在来馬 としては高いほうですが，おとなしい性格が魅力です。乗馬クラブ等からの引 き合いは多いとはいえませんが，馬好き な人がペット的に飼うのは多いですね。
赤保谷 馬を飼っている人は年寄りが多いんでしょう。その人がやめたら，自分一代で終わり，せがれの代はやらん とか…。
田中 馬を飼いたいという問い合わせ があるので連絡すると，「主人が勝手な ことを言っているので相手にしないで」 と電話を切られることもあるようです。


としては中学•高校生
による馬房掃除手伝 いや，職場体験に人気があります。
赤保谷 保存会の今後の活動方向などお聞かせください。

田中 馬を飼いたい という人は減っておらず， むしろ増えていると思う。 ただ飼養者が高齢化 してきているので，放置すれば段々減ると思います。やはり馬の利活用，つまり，いかに馬の利点を生かせるか，用途開発が必要でしょうね。

もう1つは木曽馬の毛色は鹿毛と黒鹿毛に偏り，遺伝子の単一化があります。奇形など遺伝的障害をもつものが続出 するようなことになれば，手のつけようが なくなります。最悪の場合は，日本には

在来 8 馬種がありますから類似した馬種の活用も含めてこの対策を進めなけ ればなりません。その場合，外貌だけで なく，人となじみやすいなど性質の継承 も大事な要素です。
赤保谷 一時は純粋な木曾馬の種雄馬は1頭だけになってしまった。戦前の種馬統制法による影響は大きいですね。向山先生はどうやったらいいといわれて いるんですか。
田中 「本来の木曽馬の特徴を持つ種雄馬を複数頭育成し，遺伝子解析の結果を基に牧場間，農家間で相互貸借 して作為交配を行い，必要な形質の保存と活用を図る」のがよいといっています。 これに関連して，突飛かも知れませんが，昨年7月に日本在来馬のルーツともいわ れる内モンゴルの馬を見てきました。馴致調教された馬はやさしく，人懐っこく，木曽馬と変わらんと思いました。
赤保谷 楽しいお話をお聞かせいただ き，ありがとうございました。

## 最䗐の竸葍馬とは…陸上競技からの提言交えて

## 一日本ウマ科学会，JRAと合同でシンポー

日本ウマ科学会は12月1～3日，都内で第21回学術集会を開いた。初日は「トップアスリートとしての競走馬」 のテーマでスポーツ栄養，トレーニング，予防医学面から JRA競走馬総合研究所の3氏が報告，続いて日本の陸上界に一大旋風を巻き起こしている福島大学人間発達文化学類の川本和久教授（兼陸上部監督）が「陸上部 からの提言」と題して講演を行った。

この中で川本教授は，「ミドルパワーを高めるためには，各種の 40 秒走を行っている」と例示し，疾走距離が能力拡大の鍵を握っていると述べた。強い運動の連続でなく，徐々に負荷が高まるように疾走距離を設定すること，レ ースを想定した配分のトレーニングが大きな意味を持つ ことを強調した。これは競走馬の坂路調教などでいわれ る乳酸値や酸素摂取量の変化にもつながるもので関心 が集まった。

一般講演では古林英一北海学園大学経済学部教授 が「ばんえい競馬の再生と可能性」を報告，馬産地北海道の地域資源として多面的な機能を発揮する可能性と方向が浮かび上がったとし，苦境に立つ地方競馬存続 の一つのモデルになりうると語った。（独）家畜改良セン ター十勝牧場の山崎正人氏は「新生子馬の眼瞼内反症に対する簡易治療法」を報告，注目された。同症は下 まぶたに発生して，まつげやまぶたの刺激により角膜炎 や結膜炎を起こし，放置すると視力障害を招くことがある。従来は早期の外科的処置が一般的だが，手術後のケ アなど子馬にストレスを与え，畜主側に何度も保定の手間がかかるなどのデメリットがあった。しかし，シリコン樹脂液注入による治療は簡単で安全にでき，治癒成果も外科的処置と同程度だった。


馬の毛色には栗毛系（栗毛•栃栗毛），鹿毛系（鹿毛•黒鹿毛•青鹿毛），青毛，芦毛，最近「ユキチャン号」などで話題とな った白毛，これ以外にも，特に在来馬などに見られる佐目毛，河原毛，月毛などがあります。これらの毛色の中で，芦毛は生後間 もない時期からしばらくは白っぽく（以下，Graying）なく，個体差はあるものの概ね3歳～6歳ぐらいにかけ白さが増していき， 6歳を超える辺りから，その白さはピークを迎えていきます。そのため，競走馬や在来馬の血統登録においては，芦毛となる馬の場合，芦毛なのかそうでないのかを正確に判別するには，経過観察を必要とする場合があります。最近の研究で，ウプサラ大学 （スウェーデン王国）の研究グループが，芦毛の原因となる遺伝子（STX17遺伝子）を突き止め，その遺伝子型を判定するこ とで，科学的（客観的）に芦毛かどうかを判別できるようになりました。そこで，在来馬の生産者や登録審査を行っている方の一助になればと思い，本記事におきましては，芦毛のメカニズムと遺伝子診断法について解説します。

## －昔毛の表現様式

話が複雑になりますので，ここでは，主に栗毛と鹿毛，青毛，芦毛の関係について焦点をあて説明します。図1に示すとお り，芦毛は，栗毛や鹿毛，青毛などの毛色を隠すように表れて きます。そして，先にも述べたとおり，この白っぽくなる現象を Grayingと呼び，これは加齢（年齢の上昇）に伴って強く表 れます。そのため，当歳馬などの生後間もない馬では，毛色

が栗毛であったり鹿毛であったり青毛であったりします。この現象が，血統登録審査の毛色判定で，芦毛かそうでないか の見極めを難しくしています。また，Grayingは後述する遺伝子型の違いでその程度が異なり，「G／G型」と表記される ように芦毛の変異を二つ持つ場合は，一つだけ持つ「G／g型」 に比べ，より白くなります。

## 芦毛の原因遺伝子

芦毛の原因遺伝子は，ウマの 25 番染色体にある Syntaxin 17 （STX17）と呼ばれる遺伝子であり，その一部 が変異することで，芦毛かそれ以外の毛色になるかが決まり ます。その原因となる変異とは，第6イントロン（たんぱく質をコ ードしない部分）と呼ばれる部分に，約4，500個のDNA（4．5 kb の塩基配列）が余分に存在することが主な原因と考えら れています。STX17遺伝子の詳細な機能についてはわかっ ていませんが，メラノサイトと呼ばれる細胞で，メラニンを作る メラノソームと呼ばれる細胞小器官の産生や輸送に影響を与えているのではないかと推測されています。

また，中学や高校の生物で，ヒトやウマなどの高等生物では，

染色体が2本（一対）ずつ細胞の中に存在しているというこ とを学習されたと思います。芦毛は，この 2 本のうち最低どち らか一方に遺伝子変異（ 4.5 kb の塩基配列の插入）があれ ば芦毛となります。もちろん，両方に遺伝子変異を持つ場合 も芦毛になります。この様な現象を，遺伝学の専門用語では，「優性（Dominant）」であると表現しますが，この「優性」と いう言葉が，馬の能力に関する優劣と誤解を招く場合もある ことから，JRA競走馬総合研究所では，これを「芦毛の法則」 と呼び，競馬ファンやサークル向けに普及をはかっています。 これを機会に，是非，「芦毛の法則」について理解を深めて頂けますと，著者としてもうれしい限りです。

## 芦毛の遺伝子診断法

芦毛は，STX17遺伝子の第6イントロンの重複が原因であ ることを述べましたが，遺伝子診断のためには，この部分が重複しているのかしていないのかを，実験的に証明することが，「キー」となります。図2は遺伝子診断の概略を示しており，図3は，その遺伝子診断に基づいた結果を示しています。詳細は省きますが，芦毛の因子を持つ場合には，図2の「G」と書かれた方の4．9kbのDNA断片がLA－PCR法という方法で増幅され，非芦毛の因子を持つ場合には，図2の「g」と書か れた方の 5.4 kb のDNA断片が増幅されます。図3は，北海道

## 芦毛とメラノーマの関係

話は変わって，ここからは芦毛とメラノーマの関係につい て説明します。多くの読者は，芦毛の馬はメラノーマになりや すいということが経験的に知っているのではないかと思います。 メラノーマは皮膚に見られる癌の一種であり，病態が進行す れば外科的手法での治療が必要な疾患です。メラノーマの病態の進行については，Grayingと同じように「G／G」型の方で，病態がより進行するという報告もなされています。日本 の競走馬においては，芦毛と芦毛で交配をさせるという事例 があまり無いため，ウプサラ大学（スウェーデン王国）の研究

和種馬とサラブレッドを用いての遺伝子診断の結果を示して いますが，先にも述べた通り，芦毛は一つでも芦毛の因子で ある「G」を持てば芦毛となりますので，図中に，4．9kb（G）と $5.4 \mathrm{~kb}(\mathrm{~g})$ の 2 つのバンドを持つ $「 \mathrm{G} / \mathrm{g}$ 」の個体は芦毛と判断 されます。また，図中には示されていないものの，下側の4．9 kb （ G ）のみのバンドを持つ場合の「 $\mathrm{G} / \mathrm{G}$ 」の個体も芦毛と判断されます。一方，「 $\mathrm{g} / \mathrm{g}$ 」と示されている上側の $5.4 \mathrm{~kb}(\mathrm{~g})$ のバンドのみを持つ個体は，芦毛以外の毛色と判断されます。

論文にあったリピッツァ種ほど（16世紀から旧オーストリアの王立牧場で飼育され，おもに古典馬術用として育種改良され， そのほとんどは芦毛）心配する必要はないと思います。しかし，北海道和種馬など在来馬の愛好家の中には，芦毛と芦毛を交配させる生産者もいると思われますので，その様な場合は，末永く愛馬に親しむためにも，7～8歳を超えた辺りからは，経過観察に力を入れるのも重要と思われます。また，競走馬理化学研究所などの機関で遺伝子診断を行うことも重要かも しれません。


図1．芦毛とその他の毛色の関係
図は，それぞれの毛色の表れる優位性を示しており，それぞれの因子の有無に よって最終的に表れる毛色を模式的に示しています。芦毛は，栗毛•鹿毛•青毛 を隠すように表れます。そのため，そのベースに栗毛•鹿毛•青毛の因子を持って いても，加齢に伴いGrayingが進行することで，それらの毛色は失われます。

## 図2．STX17遺伝子の構造とプライマー設計

芦毛になるかならないかは，黄色で示した配列が2個（芦毛：G）か1個（非芦毛：g）で決まります。遺伝子診断のためにプライマーは，ピンク・クリーン・ ブルーの3つのプライマーを用います。非芦毛ではピンクとグリーンのプライ マーにより5．4 kbの青色のフラグメントを，芦毛ではピンクとブルーのプライ マーにより4．9 kbの赤色のフラグメントを増幅させます。半透明で示したプ ライマーは，理論的にDNA同士の結合が起こりますが，実験条件の設定に より実際の増幅に使用されることはありません。


## 図3．芦毛の遺伝子診断の電気泳動像

「芦毛の法則」により，芦毛の要素（G：4．9 kb；下側のバンド）が最低1個あれば芦毛となり ます。日本の競走馬では，芦毛と芦毛を交配させる事が希であるため，生まれてくる芦毛におい て「 $\mathrm{G} / \mathrm{g}$ 」というへテロ型の結果を得る事が多くなります。図では，北海道和種馬とサラブレッド を用いて遺伝子診断を行い，芦毛が否かの判定を行っています。「 $\mathrm{G} / \mathrm{g}$ 」は芦毛として，「 $\mathrm{g} / \mathrm{g}$ 」 は非芦毛として判断されます。ここには示されていませんが，「G／G」も芦毛として判断されます。
（とざき・てるあき／財団法人競走馬理化学研究所 研究部主任。薬学博士，認定薬剤師）


## ドイツ

ドイツの馬飼養頭数は2006年50万頭で，日本の約6倍に達する。馬の品種も乗用馬が 6 割を占め，競走馬はサラブ レッドより繋駕競走用のトロッターが多い。連邦共和国制で州の自治権が確立，馬生産協会も各州に独立してあり，血統管理をしている。


ベルリン五輪大会（19 36年発行）ヒトラーの ナチス政権に反発して参加国が減る中，馬術 では日本からはロス五輪個人大障害飛越競技の覇者•西竹一が出場した

## 

ヨーロッパ環境保護年（1987年発行）


社会福祉•動物の親子（2007年発行）

ランツフート結婚500年（1975年発行）ランツフートの公爵の息子と ポーランド国王の娘の結婚式を再現するお祭し


馬（1997年発行）左から右へラ
 イン・ドイツ泠血種（ライニッシュ。 ドイッチェス），ハフリンガー，フリ一ゼン馬，シェトランドポニー，ハ

いずれも乗用兼輓用。ライン・ド イツ冷血種は20世紀初頭，ドイ ツ全馬の半分を占めたが，第2次世界大戦後に急減した

ノイス市2000年（1984年発行）デュッセルドルフ の川の対岸に位置し，地名は昔口ーマ軍の駐屯



[^0]冷血種（農用馬），温血種（乗用馬）

第3回ブラウン・リボン㜔走（1936年発行）ミュンヘン郊外のミュンヘンリウ ム競馬場で開催


ホッペガルテン競馬場125年（1993年発行）1868年，ベルリンの東方に開設されたドイツ有数の伝統ある競馬場。第2次世界大戦後1990年の東西ドイツ統一までの間，東ドイツダービ一が行われた


馬術（1978年発行）


## ドイツで精液採取碄修冷結精液輸入へ流通調査も

（社）日本馬事協会は，馬の凍結精液の利用と，生産技術の向上を図るため，11月25日から12月12日まで擬牝台を利用した精液採取馬の調教方法，精液採取技術の習得を目的に 3 人をドイツに派遣した。

研修は，遠野市畜産振興公社の千葉祥一馬事振興課長（右上写真の中央），熊谷将輝氏（同左）並びに日本馬事協会業務部主査 山下大輔（同右）が当たった。ま た同時に現在，当協会で推進している海外凍結精液 の精液証明書に係る2国間協定の締結を行うため，ド イツにおける凍結精液の流通状況等の調査も併せて行った。

今回の研修は，ドイツ国立種馬所であるヴァーレンド ルフで行った。ここは，EU（欧州連合）域内，アメリカ， オーストラリア，韓国等へ凍結精液を輸出している。

擬牝台を利用した馴致調教について，ヴァーレンド ルフ国立種馬所のルドガー氏は，擬牝台に乗せるた めの特別な調教は特に無いと言い，正常な雄であれば， ほとんどが問題なく乗るということだった。種馬所の馬 の質を見る限り，種雄馬として供用される以前の馬の取り扱い方，しつけの質の高さがうかがえた。このこと が擬牝台への馴致に特別な調教を必要としないとい うことではないかと思われる。

最も大切なことは，種雄馬が落ち着いた状態で採精


擬牝台により採精研修

に臨める環境である。 ヴァーレンドルフ種馬所 の種雄馬は，どの馬も採精を行う前，非常に落ち着いていた。なお，


この研修中，種馬所内で，馬に対して人が怒る（怒鳴る，叩く，ハミに当たる）等の行為は全く行われず，馬がた とえマナーの悪いことをした場合においても1回限りむ ちを使う程度であった。このように馬に対して人が余裕をもって辛抱強く接することが必要であり，馬関係者が配慮すべき重要な点ではないかと思われた。

現在，ドイツにおける凍結精液での受胎率は，場所 によりばらつきはあるが，概ね $60 \sim 65 \%$ 程度である。凍結精液の品質は非常に高く，流通先でのトラブル等も皆無だということだった。

凍結精液の流通に関してドイツでは，品質管理をE Uの指定を受けた州の獣医（日本の家畜保健衛生所 のようなもの）が検査を行っており，流通前には必ずそ の指定獣医が検品を行い，合格したものだけが流通 するシステムとなっている。

海外に凍結精液を輸出する場合は，衛生管理もE Uが指定しており，EU圏外に輸出を行う場合は，一定 の期間，検疫を受けなければならないなど，衛生問題等へも厳しい規制がかけられている。また，衛生等の問題からドイツでは，凍結精液と生精液を販売する種雄馬は，EUの規定により生体同士による交配を行っ てはならないこととしている。なお，生体同士による交配を行った場合にあっては，一定の期間凍結精液及 び生精液の製造及び販売が禁止される。このことをみ てもヨーロッパにおける凍結精液の流通システムの厳格さが分かる。

この研修で習得した技術を実践するため，日本馬事協会では，フランスIMV社製擬牝台を購入，遠野市畜産振興公社遠野馬の里に設置した。 これにより周年で凍結精液を製造すること が可能となる。また，現在，競技馬として活躍している雄馬からの精液採取が行われ る道が開かれたことから，日本の乗用馬生産の一層の飛躍が期待される。
（山下 大輔：日本馬事協会業務部主査）

## 対州馬の生産率向上へ現地調査

対州馬は，種付けの実績はあるものの，受胎率が低い ことが課題となっている。そこで（社）日本馬事協会は，受胎率の改善を図るため，（独）家畜改良センター十勝牧場 に調査を委託し，生産率の向上を図ることにしているが， 10月28～29日の2日間，不妊馬の直腸検査と超音波診断装置による卵巣，子宮の所見調査を実施した。その結果，子宮，卵巣の異常は認められなかったが，「過肥（太りすぎ）状態，運動不足が受胎率に影響しているのではないか」 との所見があった。

調査にあたり日本馬事協会，十勝牧場から対州馬振興会，対馬市など関係団体，対州馬飼養者に調査の趣旨説明が行われ，調査後は対州馬の利活用の方向が話し合われた。その中で不妊馬の治療と繁殖雌馬飼養管理指導は現地の獣医師（岩永壱岐家畜保健衛生所対馬

支所長）に依頼して，生産率の向上を図ることになった。
対州馬の飼養頭数は，平成20年10月1日現在 32 頭，う ち雌馬は21頭だが，10歳以下は11頭で，半数が高齢馬 である。また，対馬市所有の雌馬6頭のうち5頭が繁殖に供用されていないことから，日本馬事協会の岩村業務部長は，市に対して繁殖に供するよう要請した。


## 与那国馬，登録に向け個体識別対策

与那国馬の繁殖は，複数の種雄馬による「まき馬によ る繁殖」であるため，親子関係が把握できないことと，近親交配の回避ができない状況にある。また，個体識別は，耳に刻印を行う耳判及び首輪等によって行っているが，登録を行うためには才分でない状況にある。

そこで（社）日本馬事協会は11月22日，（財）日本軽種馬登録協会の須崎調査役の指導の下，日本馬事協会の岩村俊春業務部長も加わり，与那国馬保存会の協力を得て個体識別のためマイクロチップの埋め込みと，DNA型による親子判定のための毛根採取を実施した。

当日は，保存会会員 15 名のうち， 5 名の参加であった ため，この5名の持ち馬と保存会有の計29頭について実

施することができたが，残り会員10名の持ち馬について は，八重山家畜診療所篠嵜獣医師が後日実施すること になった。


## 販売伸び悩を 平成20年度 遠野市乗用馬市場

平成20年度遠野市乗用馬市場は10月19日に遠野馬 の里「覆馬場」で開催された＝写真。昨年に比べ馬の展示方法等の変更はなかったものの，馬の里の育成スタッ フの馴致調教技術の向上もあって，上場馬のマナーの改善が見受けられたが，購買者数は21（団体，個人）と昨年を下回り，販売は伸び悩んだ。

市場成績は，上場頭数 29 頭，販売頭数 19 頭（売却率 $66 \%$ ），最高価格200万円と低調な市場に終わった。平成14年から同市場は，総販売価格や購買者数は右肩上がりの状況で推移し，関係者はうれしい悲鳴を上げて いただけに，購買者数と売却率の低下は価格が伸び悩 んだ以上にショックを受ける結果となった。

市場の後開催された検討会では，購買者が減少した要因や今後の対策について議論が交わされた。前者に ついては，昨年は全国各地でインフルエンザが発生した ため，ほとんどの馬術競技会が中止もしくは延期したこ とによる購買者の増加が考えられる。これに対し今年は， インフルエンザが沈静化して，馬術競技会も日程通り開催されたことから，競技者等が遠野に足を運ばなかった こと，近年，遠野の市場が高額になったために購入を控 える団体が増えたこと。また，近年遠野の市場に来てい る購買者の厩舎数の問題等が考えられる。購買者を市場へ呼び戻すための施策として日程の変更等も議論さ れた。しかし，同市場は，市民参加のお祭り的な要素も

あり，また，馬への理解を深めるイベントでもあることを考慮すると，定着している第3日曜日に設定するのもやむを得ないものとの結論に至った。

後者については，日曜の開催であると馬術競技会と重なるが，市場の核となる馬を上場することにより電話等でもせりに参加してもらうことについての議論もなされた。 また，オークション名簿にDVDを添付するなど，実際に馬が動いている状況を見せるのが購買者を呼び戻す手段となるのではないかという意見も出された。

今後，目玉となる馬を上場するためには，現在供用さ れている繁殖雌馬の更新等も視野に入れることも必要と なる。現在供用されているフリーデンスラートであれば，外国産種雌馬に固執せず，サラブレッド等を有効に活用する方法もあるのではないかとの意見も出された。

種雄馬については，日本大学から寄贈を受けたヴァリ シモ号が死亡したため，再来年まではその産駒が市場 に上場されるが，その後はフリーデンスラート号産駒だけ となってしまう恐れがある。この解決策として，（財）全国

競馬•畜産振興会からの助成を受け，大家畜繁殖性向上対策事業により，（社）遠野市畜産振興公社遠野馬の里に擬牝台を設置し，採精等の技術習得を行うことにし ている。この技術に習熟することにより，現在競技馬とし て活躍している雄馬から安全に精液を採取することが可能となり，欧米で主流になっている雄馬での競技参加 の道も開かれることになることから，今後の乗用馬生産活性化の一助となると考えられている。


## 調教•乗馬技術に高しつ関心

## 帯広で第2回馬事知識普及公開セミナー

10月11日，帯広畜産大学でNPO法人「とかち馬文化を支える会」（以下，「支 える会」）主催（日本馬事協会委託）の「馬事知識普及公開セミナー」が開か れた。「支える会」主催の同セミナーは， 8月19日に続き2回目となるが，今回は，午前中は座学，午後は実馬を使っての実習，という丸一日を費やしての本格的な講座。30名という定員に対して37名が応募した。開講前から注目を集め たこの講座の講師を務めたのは，調教 の達人＝持田裕之氏（D－Jランチ代表取締役）とウエスタン乗馬の気鋭＝川島種朗氏（カズホーストレーニング代表）。持田氏は「馬の心理と調教」について，川島氏は「乗馬の基礎知識」について， それぞれ講義した。

午前中の座学は，図や馬具，時には参加者自身の体を使っての実践的で丁寧な講義で，参加者は時に笑い，時 に深くうなずきながら受講。参加者最年少である9歳の少女が「わかりやす かった」と微笑む一方，馬歴の長いべ

テラン乗馬経験者からは「初めて知る事が多かった」という意見が聞かれ，初心者から上級者までが納得できる講座となった。

午後の実習は，ナチュラルホースマ ンシップの調教理念をもとに実際に馬 を動かしながらの講義だったが，こちら も自在に馬を操る持田氏と川島氏の技術に参加者の目はくぎづけ。

指によるサインだけで馬が前進した り後退したりする「魔法」のような馬の操作も，実は，馬の心理や感情を深く

理解した上での論理的な調教•乗馬技術に基づくものだという解説に，参加者全員が驚き，感心した様子で，セミナ一終了後に行ったアンケートでも，ほぼ全員が「再度受講したい」と回答した。 なお，支える会は，1月にも札幌で，北海学園大学•古林英一教授らによる，北海道の馬文化や競馬の歴史などにつ いての馬事知識普及公開セミナーを開催する予定である。
（この項，旋丸 巴）


施に入るが，先ずはドイツ等からの精液輸入の早期実現を目指す。農用馬 は引き続き人工授精の普及を図るほか，馬肉については輸入物との差異化を図り，国産馬肉の消費PRへ産地表示等の必要性が挙げられた。

日本在来馬は平成 19 年 3 月に保存 と利活用について基本方向を取りまと めた。特に対州馬，宮古馬，与那国馬 の 3 馬種は絶滅危惧種と位置づけ，放牧場の整備，専門家を派遣して繁殖

障害の実態解明と飼養技術研修によ り技術向上を図った。在来馬は登録規程で「それぞれの原産地で生産された もの」と規定されているが，頭数の確保

を図るためには他の地域で飼養されて いるものを日本在来馬として認めること について保存会，有識者の意見等を参考にしながら規程の整備を検討する。

## －馬生産技術向上推進事業推進委員会委員（敬称略：五十音順）

岡 明 男／独立行政法人家畜改良センター十勝牧場 改良技術専門役小 川 諄／財団法人中央競馬馬主社会福社財団 理事長
柏 村 文 郎／国立大学法人帯広畜産大学家畜生産科学分野 教授
川 崎 広 通／社団法人熊本県畜産協会家畜改良部 登録課長
千 葉 祥 一／社団法人遠野市畜産振興公社 馬事振興課長
仁 岸 正 之／日本中央競馬会 馬事部長
（社）日本馬事協会は，ばんえい馬の改良増殖を促すために，体型•資質•能力の優れたばんえ い種雄馬を購入して農用馬生産地に配置する事業を実施している。

平成20年度の購買は21年1月20日に北海道帯広競馬場で行われ，予め選抜されていた4頭 の中から2頭を購買した。購買馬は2月24日に配置先に引き渡された。

## 平成20年度購買種雄馬の概要



キョクシンオー（平成10年4月28日生）

| 品 | 種 | 半血（輓） | 毛 | 色 | 青毛 | 年 | 齢 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | 10歳

配置先 上川生産農業協同組合連合会
管理者 剣淵町／菅沼 良一


| シンザンウィーク（平成11年4月6日生） |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 品 種 | 半血（輓） |  | 色 | 鹿毛 |  | 齢 | 9歳 |
| 体 高 | 175 cm |  | 長 | 195 cm |  | 重 | 1090kg |
| 胸 囲 | 236 cm |  | 囲 | 31 cm |  |  |  |
| 産 地 | 芽室町 |  | 統 | $\begin{aligned} & \text { 父/シン } \\ & \text { 母/キタ, } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 血(輓)】 } \\ & \text { 血 (輓)】 } \end{aligned}$ |
| 配置先 | 釧路農業協同組合連合会 |  |  |  |  |  |  |
| 管理者 | 弟子屈町／長谷川 義晃 |  |  |  |  |  |  |

## JRAから乗用種雄馬譲り受け

（社）日本馬事協会は，乗用馬生産振興のため日本中央競馬会の繋養馬2頭を譲り受け，種雄馬として平成20年9月中に山梨，岩手県に配置した。

## 種雄馬〇ハルコン デラ パラ号

（品種：アンダルシアン，毛色：黒鹿毛，1991年生，産地：米国，配置先：山梨県馬事振興センター）
雌 馬○グレイスグレイ号
（品種：半血乗系，毛色：芦毛，2000年生，産地：士幌，配置先：遠野市乗用馬生産組合）


## 韓国の乗用馬登録事業推進に協力

（社）日本馬事協会は韓国馬事会（KRA：金 光元会長） の要請により，乗用馬の登録に向けて開催されたワークショ ップへ2月11日から14日の4日間，役職員2人を派遣，併せ て乗用馬の生産•育成等について意見交換を行った。

KRAはソウル，釜山，済州島で競馬を施行するほか，軽種馬（サラブレッド）の種馬場を持ち，自ら血統（繁殖）登録 も行っている。競馬の施行は政府の監督下にあって同会 が国内唯一の施行体であり，競馬発売収入の1部を畜産振興，農漁村対策など公益事業に活用する非営利公益法人である。KRAの一部門である馬登録院は，血統（繁殖）登録のほか競走馬登録を行っているが，現在，韓国では， それ以外の乗用馬や在来馬等を登録する仕組み（登録規程）がない。その一方で近年，韓国でも乗馬への志向が見 られ，馬術競技やホースセラピー等への関心も高まっており，競走馬からの転用馬がこれらに仕向けられているが，需要 に応えるものは少ない。これら国民の意向と馬産業の将来展望を踏まえて，この度，国を挙げて乗馬事業を産業として育成するためのプロジェクト（PJ）が立ち上がった。

ワークショップには当協会から倉澤専務理事，山下業務部主査がプレゼンターとして出席，まず日本の馬政•馬産の経過と現状，日本の馬と文化の系譜，さらに乗用馬市場の現状，家畜改良増殖法との関連などを紹介。続いて登録規程や登録業務の実際，書式から証明書の発給，情報管

理などパワーポイントを用いて体系的に解説。馬登録院職員からは登録手続きの留意事項，所有者変動への対応，人工授精と受精卵移植に対する規程，登録データの公開等まで活発な質疑が行われた。

韓国ではインターネット普及率が高いため，軽種馬の登録にあっては既にネットを活用した登録が行われている。今回のPJでは，乗用馬等の登録事業をはじめ防疫やワクチン接種等の獣医業務との連携が図れるなどの効率的な登録 システムの構築が目論まれている。また，このPJの成就のた めに「日本の経験からいろいろ習って成果を上げたい」とい うように進取の意気も盛んだ。

軽種馬の登録と個体識別にあたってはマイクロチップ（MC） が活用されているが，MCの導入は1991年に試験着手（1994年すべての競走馬，2005年血統登録審査時子馬に埋め达み）と日本に先行して実施されている。ここで軽種馬以外の乗用馬等の登録作業が実現すれば，国内すべての馬にMCが埋め込まれることになり，競走成績や馬術競技成績等すべての馬のデータが一元的に管理出来るという画期的な時代を迎えることになる。

わが国では，それぞれの馬のデータが個別団体で管理 されており，このデータが相互に活用できる状況にない。デ ータのネットワーク化が望まれる。

■KRA（韓国馬事会）組織図



熱心な質疑が行われたワークショップ


乗馬訓練院を訪問
（左からCHEON Jai Sikコーチ，倉澤専務，
PARK Jae－Hongチーフ，山下主査，
RHA SeongAn（RAN）競馬先進化チーム・通訳）

## 3 地域で農用馬生産振興会議

（社）日本馬事協会は $2 \sim 3$ 月に東北，九州で農用馬生産振興に係わるブロック会議を開催，今後の農用馬生産振興対策のあり方等について協議した。

東北ブロックは2月19日盛岡市，九州は3月24日熊本市 に農水省，生産者団体及び関係団体が参加した。北海道 は3月30日に帯広市で開く。

## 2008NARグランプリ

## ばんえい最優秀馬にはナリタボブサップ号

2008年に地方競馬の発展に顕著な功績があった人，馬を表彰する「NAR グランプリ 2008」は2月5日，東京•目黒の目黒雅叙園で行われ，ばんえい最優秀馬にナリタボブサップ号（雄6歳，鹿毛，半血）＝写真＝が選ばれた。成績は18戦5勝（収得賞金4，071， 000 円）。馬主•佐藤久夫氏，調教師•大友栄人氏，生産牧場•林豊嗣氏（足寄郡陸別町）

ばんえい記念に次ぐ重量のそりを引く帯広記念，旭川記念，旧4市冠競走のうち 2 戦のほか北斗賞を制覇，十勝オッズパーク杯ほか古馬一線級が そろう重賞競走でも安定した力を発揮した。


## JRA賞馬事文化賞に亀和田武著

## 「どうして僕はきょうも競馬場に」

2008年JRA賞馬事文化賞に亀和田武（59）氏著「どう して僕はきょうも競馬場に」（本の雑誌社，1，680円）が決ま った。地方，中央のさまざまな競馬場をめぐり，競馬の醍醐

味だけでなく競馬にまつわる人間模様を描いたことが高く評価された。
 ケー のが


















 s小r＊s










or $J$ Aran緊




























# 生命の歓喜と 

哀愁と騎馬劇団「ジンガロ』日本公演

フランスが世界に誇る騎馬劇団『ジンガロ』が約4年 ぶりに来日，3月26日まで東京•木場公園内特設シアター で公演している。出演馬38頭，出演者35人と前回を大幅に上回るスケールだ。


新作「バトゥー夕」（拍子をとるの意）のテーマは生と自由。ルーマニア遊牧民の生活をモチーフに，時に哀愁を漂わせたメロディと共に現れたかと思うと，次には激しく騎馬が，馬車が疾走するなど速いテンポの競演が観衆を圧倒する。2頭の馬にまた がる者，伴奏しながら走って馬の背に飛び乗る者，馬の背から腹の下に回り込んだり，地上に落ちた帽子を片手で拾い上げる者…スリリングなアクロバットとユーモアに富 んだ華麗な演技は，まさに人馬一体の妙技だ。

料金／ 20,000 円～ 8,000 円（税込み，全席指定）
問い合わせはチケットスペース $603-3234-9999$


## 馬に惚れ抜いた人生

高本 延吉

私は旧制中学2年生の時から乗馴クブに通い，馬に憧れて北海道の獣医大学に入った。だが，当時は学徥動員令によってほとんどの学生が軍需工場で働かされたが，私たちは幸いにも軍馬補充部の原始林 に放され，300頭もの䭽と一緒に暮らした。そして終戦。

戦後は郷里兵庫県で畜産を中心とした地方行政に従事したが，馬への慕情忘れがたく，遂に38歳から

そして最後は縁あって日本馬事協会にお世話になり，昨年5月までの20年余り，馬そのものに係わること ができた。

この間全国の様々な馴関係の方々とお会いでき，楽しい時を過ごさせていただいた思い出は尽きない ものがある。中でも本誌の前身であった「ホースメイト」の刊行は，全く私の在任期間と同一であり，特に創刊に当たっては，当時地全協の担当理事でもあった香川荘一さんや日本馬事協会顧問の澤崎坦先生に大変お世話になった。この雜読が長い間立派に刊行出来たのは，一重に関係各位の並々ならぬご努力の晹物と思う。

この程再び昔の機関誌と同名の「馬事協会便り」に戻ったわけだが，昨年10月に送られてきた第1号を見て，正に馬物語の真䯣に達した内容だと思う。見事な記事で，馬事協会がますます発展されますよう祈 っております。馴関係者との付き合いは無くなっても，昵にまかせて馬の絵や詩に親しむ昨今です。
最後に私の書いた漢詩絵を1つ紹介しましょう。盛唐の詩人岑参が書いた䠝中作（砂漠の中の作）とい う詩で「馬を走らせ西へ西へと行けば，天にまで行きつきそうだ。家を出てからもう月が2回も満ちた。今夜 はどこに宿をとるか。万里の遗くまで広がる砂償には人家の煙一つ見えない」と嗼きながら走り続ける咨を措いてみた。
（こうもと・えんきち 元日本騳事協会理事）


－A4判／62頁／2，500円（税込）
［発行】
（賏）日本軽種馬登録劦会
〒105－0004 東京都港区新橋4－5－4 日本中央競馬会新橋分館内 TEL．O3－3434－5315


馬の登録を行う場合，軽種馬は（財）日本軽種馬登録協会（以下，軽登協と略），軽種馬以外の馬の登録 は（社）日本馬事協会が行う。登録に当たつては「馬の毛色及び特徴記載要領」の定めにより馬の毛色，白斑及び旋毛などの特徴を血統または繁殖登録原簿 に記載しなければならない。毛色，白斑などの特徴 は個体識別の要素で，本著は馬登録審査員はもちろ ん生産者やすべての馬関係者に必須のハンドブック である。

昭和54年12月にカラー図版を用いて初版が発行され，平成3年8月に一部毛色の写真図版を追加し，第2版が出た。正確で分かりやすいと好評で，続版が待望されていた。

改定の3版は平成19年産駒からマイクロチップの埋め込みが始まり，その番号が登録証明書などに記

載されることになったこと，マイクロチップの仕組み や審査の方法を記載，さらに白斑やその他の特徴の記載方法の一部が簡略化されたこと，軽登協の「馬 の毛色及び特徴記載要領」が平成18年末に改正さ れたことから，該当か所について内容を改めた。また，毛色写真図版の一部を新たなものに差し替えるとと もに，毛色の遺伝について近年の研究成果を加味し た解説を行い，リニューアルを図った。

## 【申し込み・問い合わせ】

## 申し込みは，郵便局から郵便振替で。

口座番号 $00180-5-99121 /$ 加入者名（財）日本軽種馬登録協会／金額 税込み2，500円＋送料500円，合計 $3,000 円$ 。／記載○通信欄に購入書籍名，購入冊数，依頼人欄に郵便番号，住所，名前，電話番号を明記／問い合わせ －軽登協総務部 03－3434－5315へ。


芝田 英行 著

－A5判／120頁／4，500円（税別）
［発行】
どうぶつ社
〒166－0002 東京都杉並区高円寺北4－27－4
TEL．03－3339－7123

海岸などで漂流物を拾い，収集するビーチ・コー ミングという活動が盛んになり，それを裏付けるよう に「漂流物学」もあるという。四方海にかこまれた日本は，この分野でも世界の先端を行くのだろうが，著者は「考古動物遺体分野の『骨屋」」というから恐れ入る。
それはともかく，著者の住む近くの由比ヶ浜と材木座海岸等で目立って採集されるのが馬の骨。加え て中には牛，馬，イルカの頭蓋骨と一部の四肢骨ば かりが列を成して並べられた異様な空間が検出され，漂着しただけでなく遺跡•埋葬地だったこともうかが わせる。それにしても大量の中•小型の在来馬の骨 の漂着•出土はなぞが多く，在来馬のルーツと伝播 のロマンを想起させる。同時に鎌倉の浜の近くに動

物解体場があり，骨を素材とした加工品が製作され ていた可能性を示唆している。調査によると漂着ご みの68\％は河川経由の流出（陸地起源），31\％は海岸放置ごみ，海洋からは1 \％とあり，陸地起源が優勢なようだが，まだ結論付けるものはないようだ。

本著のかなりの部分は全身部位別骨の計測値比較の写真図版とデータであり，『骨屋』の面目躍如と しかしいしようがない。それもトカラ馬，御崎馬，木曽馬，果てはサラブレッドの骨とも比較し論考している。図版のチェック，骨の比較等では（財）馬事文化財団馬 の博物館の学芸員の協力を得てまとめたという。
発見された馬の骨は，何を語るのか。新たな分析と，謎解きに期待したい。


高草 操 著


岩手県遠野は，民俗学の柳田国男が著した民話「遠野物語」舞台で有名だが，今も馬の里として知られる。著者は長年培われた「他に類を見ない人と馬のほど よい距離と関係」に魅せられ，取材を重ね，現代版「遠野馬物語」をまとめあげた。

遠野の魅力は乗用馬，競走馬，在来馬，農用馬など「馬に関わるあらゆる分野の人達が集まってくること」，次に「いろいろな人たちに会うのが楽しみ」で自然 に足が向く懐の深さにあるという。馬も人も過去の話でなく，今であるということは「物語」は今も生き続け，終わらないことを物語っている。

第 1 話•重要な文化的景観，第2話•遠野馬物語—今昔，第3話•乗用馬のセリ…などからなる30章が詩情豊かな写真とエスプリの効いたエッセイで展開 される。雪の中，地駄引きの䒨毛の馬と青年，真夏の高原の馬群，昼寝する農用馬たち，早春の春駒，親子

## （株）里文出版

〒160－0022 東京都新宿区新宿3－32－10
TEL．03－3352－7322
馬の手綱を引く馬子唄の老人，追う人•引く人…。皆熱い馬力大会，祭りに正装した農用馬，馬そりを引く馬，神事流鏑馬，しし踊りの群舞，四季折々の花に彩 られる馬頭観音石群…どれをとっても日本人の古里 を連想させる，かけがえのないシーンだ。

例えば夏山に半野生状態で放牧される馬たちの生態は，サラブレッドや在来馬とは違うらしい。著者 の言葉を借りると「人と深く結びつきながらも，馬と して自らの意志と知恵で暮らす」しなやかさとたく ましさを発揮するという。豊富な写真を眺めている と馬も人も表情豊かで，命の輝きをはなち，語りかけ てくる。

先行き不安と殺伐とした世相から一時忘れるた めにも，真に豊かな生き方は何かを問いかける—書 である。親子で，学校で読んで，読後感を話し合い たい。

## 現代流鏑鳥考

寺岡輝朝

最近，スポーツ流鏑馬なるものが， はやっていると聞く。何やら神官のよう な姿で乗馬して疾走する，馬上から弓射し的中した箇所で点数を競う競技 だそうだ。一方，各地の神社の氏子等 により神社の例祭日に行われている流鏑馬神事や武家故実（古来の定例•慣わし）を忠実に伝承している徳川将軍家の小笠原流と熊本細川藩の武田流の流鏑馬がある。古馬術を武芸 として研究している武道家である私の目から見た，これら三種類の流鏑馬に ついての感想を述べてみようと思う。

まず本来の流鏑馬の姿を伝えてい るのは，武家系統の小笠原流と武田流であろう。次に各地の神社氏子会


江戸時代の騎射挟物 【はさみもの】装束（射手は筆者）

等により執行され
ている民俗的流鏑馬は，本来の姿か ら大分変化してい るものが多い。矢 を的中させることを要さずに，馬の走り跡での占いを目的 にするもの，引き馬で馬を留めて的を射るもの，単に馬で走るだけのもの，馬 を使わずに地上で弓を射るもの，競走馬の軽種馬を使用し，むらの若者の人生での通過儀礼として度胸試し的 に行ういわばバンジージャンプ的流鏑馬等など。これら民俗的流鏑馬は，文化人類学的には非常に価値があるが，武術とは言えないものである。やはり，

武士ではない人々が伝承し た伝統行事であるといえよう。

スポーツ流鏑馬について感想を述べてみたい。

スポーツ流鏑馬は，前者 の武術である武家流鏑馬 や民俗的な神事流鏑馬と違い，剣道や弓術のような競技スポーツである。分か りやすく言えば真剣の日本刀を使用する武術である古流剣術に対する防具に守 られ，軟らかな竹刀でポイン トを競うスポーツである剣道 との関係に等しい。スポー ツなので，特定の神社の氏


鎌倉時代の伝統的武家流鏑馬装束（筆者近影）

子でなければいけないとか，特別な家柄である必要はない。大相撲や能な どの如き女人禁制もない。また，武家故実の武術ではないので，型に統一性がないし，服装も自由で，時代背景 や故実を無視している。しかし，そんな手軽に民俗的流鏑馬や武家流流鏑馬の雾囲気を味わえるという所が，人気の原因であると思う。特に日本在来馬を使用する団体が多い。そのことが スポーツ流鏑馬の安全性を高めてい ることも見逃せない点である。即ち特別な訓練をする必要がないのである。

これら三種類の流鏑馬は，名称は同じでも，まるで別物である。武士の伝統を継承保存することを目的とする もの，各地の神社等で神官や農民が伝えた無形文化財としての流鏑馬，そ して伝統とは関係なく社会人のレクリ エーションスポーツとしての流鏑馬と，目的も内容も，まったく異なっている。し かし，それぞれ今後とも，三種類の流鏑馬各派が，当方が優れているなどと言い争うことなく，共存繁栄していくこ とを私は願ってやまない。
（てらおか・てるとも／日本古式馬術研究家）

## いま，流滴馬が熟い

## 埼玉県毛呂山町歴史民俗資料館が全国調査

古式ゆかしい，勇壮な流鏑䔍の人気が高まっている。出雲伊波比神社 で毎年11月と3月に流鏑馬（県指定民俗文化財）を行っている埼玉県毛呂山町歴史民俗資料館は，全国で流鏑馬を実施している現状把握と，祭礼と しての流鏑馬の歴史•民俗的意義を明らかにするため，全国調査を行い， このほどその結果をまとめた。

調査は同資料館がサポーターやぶ さめ部会と共に，リストアップした市町村と寺社等に照会してもらい，調査票 を送付，記入後返送されたデータを取 りまとめたもの。それによると春秋の例大祭奉納が多いが，流鏑馬神事と銘打ったものが目立つ。射手は日光東照宮や鶴岡八幡宮など伝統と格式のあ る寺社は小笠原流，武田流が多い。

その他，地方の神社等は地元寺社が主役だが，なかでも「子供」というのが 21あり，伝統文化を地域で保存•伝承 しようとする思い入れが感じられる。

同資料館は伝統文化の保存•啓発 へ，この全国流鏑馬調査データベー スを公開している。問い合わせ先は次 の通り。

毛呂山町歴史民俗資料館

| 都道府県 |  |  | 都市町村 | 祭礼名称 | 執 行 地 | 執 行 日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 青 | 森 | 県 | 八戸市 | 遠野南部流鏑馬 | 櫛引八幡宮（南部一の宮） | 10月5～7日 |
| 岩 | 手 | 県 | 奥州市（江刺市） | 西沢目大名行列•梁川流鏑馬 | 奥州市江刺区梁川地区 | 9月13日 |
| 岩 | 手 | 県 | 遠野市 | 遠野郷八幡宮例大祭 | 遠野郷八幡宮 | 9月14，15日 |
| 岩 | 手 | 県 | 盛岡市 | 盛岡八幡宮例祭 | 盛岡八幡宮 | 9月16日 |
| 宮 | 城 | 県 |  |  | 鹽朢神社 | 7月10日 |
| 宮 | 城 | 県 | 仙台市青葉区 | 例大祭 | 大崎八幡神社 | 9月15日 |
| 山 | 形 | 県 | 酒田市（飽海郡八幡町） | 八幡神社例祭 | 八幡神社 | 5月1日 |
| 山 | 形 | 県 | 寒河江市 | 神事流鏑馬 | 寒河江八幡宮 | 9月14－15日 |
| 山 | 形 | 県 | 東置賜郡高畠町 |  | 阿久津八幡神社 | 9月15日 |
| 福 | 島 | 県 | いわき市 | 例大祭 | 飯野八幡宮 | 9月14－15日 |
| 福 | 島 | 県 | いわき市 | 摂社八幡神社例大祭 | 住吉神社 | 10月13日に近い日曜日 |
| 福 | 島 | 県 | 石川郡古殿町 | 秋の例大祭 | 古殿八幡神社 | 10月第2土，日曜日 |
| 福 | 島 | 県 | 伊達郡川俣町 |  |  |  |
| 资 | 城 | 県 | 土浦市（新治郡新治村） | 流鏑馬祭 | 日枝（ひえ）神社 | 4月第1日曜日 |
| 茨 | 城 | 県 | 鹿嶋市 | 御田植祭 | 鹿島神宮境内 | 毎年6月1日 |
| 茨 | 城 | 県 | 下妻市 | あじさい祭り | 大宝八幡宮 | 6月25日 |
| 茨 | 城 | 県 | 水戸市八幡町 | 流鏑馬祭 | 八幡宮 | 8月16日 |
| 资 | 城 | 県 | 笠間市 | 神事流鏑馬 | 笠間稲荷神社 | 11月3日 |
| 杤 | 木 | 県 | 小山市 | 篠塚初午祭 | 篠塚稲荷神社 | 3月第2日曜日 |
| 栃 | 木 | 県 | 日光市 | 日光東照宮古式流鏑馬神事 | 日光東照宮 | 5月17日，10月16日 |
| 杤 | 木 | 県 | 真岡市 | 例大祭 | 中村八幡宮 | 9月17日（第3日曜日） |
| 杤 | 木 | 県 | 大田原市 | 例大祭 | 那須神社 | 9月中旬 |
| 群 | 馬 | 県 | 富岡市 | 流鏑馬祭 | 貫前神社 | 4月15日 |
| 埼 | 玉 | 県 | 比企郡ときがわ町（都畿川村） | 流鏑馬 | 萩日吉神社 | 3年に1度1月15日 |
| 埼 | 玉 | 県 | 所沢市 | 流鏑馬神事 | 糀谷八幡神社 | 9月29日に近い日曜日 |
| 埼 | 玉 | 県 | 入間郡毛呂山町 | 秋季大祭（通称：流鏑馬祭け），春祭 | 出雲伊波比神社 | 11月3日，3月第2日曜日 |
| 千 | 葉 | 県 | 鴨川市 | 吉尾地区祭礼 | 吉保八幡神社 | 9月最終日曜日 |
| 千 |  | 県 | 銚子市柴崎町 | 海上八幡宮流鏑馬 | 海上八幡宮 | 旧8月15日 |
| 千 | 葉 | 県 | 香取郡東庄町 |  |  |  |
| 東 |  | 都 | 利島村 | 流鏑馬 | 利島八幡神社 | 閏年の翌年元旦1月 |
| 東 | 京 | 都 | 奥多摩町 |  | 奥求川神社 | 1月3日 |
| 東 |  | 都 | 奥多摩町 | やぶさめまつけ | 神明神社 | 1月3日以後最初の土曜日 |
| 東 | 京 | 都 | 奥多摩町 |  | 丹生明神 | 1月7日 |
| 東 |  | 都 | 大田区 | 七草こども流鏑馬祭 | 六郷神社 | 1月7日 |
| 東 |  | 都 | 台東区 | 浅草流鏑馬 | 隅田公園 | 4月20日 |
| 東 |  | 都 | 新宿区西早稲田 | 高田馬場流鏑馬 | 水稲荷神社 | 10月10日 |
| 東 |  | 都 | 新宿区 | 高田馬場流鏑馬 | 穴八幡宮•都立戸山公園 | 10月11日 |
|  |  |  | 鎌倉市 | 鎌倉まつり | 鶴岡八幡宮 | 4月第3日曜日 |
|  | 奈川 |  | 鎌倉市 | 鶴岡八幡宮流鏑馬神事 | 鶴岡八幡宮 | 9月16日 |
|  |  |  | 高座郡寒川町 | 寒川神社流鏑馬神事 | 寒川神社 | 9月19日 |
|  | 奈川 |  | 足柄上郡山北町 | 例大祭 | 室生神社 | 11月3日 |
|  | 奈川 |  | 逗子市 | 逗子海岸流鏑馬 | 車岡八幡宮 | 11月 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（旧相川町） | 大倉まつり | 大幡神社 | 4月11日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（佐渡郡新穂村） | 日吉神社例大祭 | 日吉神社 | 4月14日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市目黒町（旧畑野町） | 熊野神社例祭 | 熊野神社 | 4月14日－15日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（旧金井町） |  | 八幡宮 | 4月15日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（佐渡郡羽茂町） |  | 度津神社 | 4月23日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（両津市） | 羽黒神社神幸祭 | 羽黒神社 | 6月15日（3年に一度） |
| 新 | 潟 | 県 | 長岡市 | 流鏑馬祭り（秋祭） | 金莑神社 | 7月15日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市泉（旧金井町） | 荒貴神社例祭 | 茪貴神社 | 8月7日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（旧佐和田町） |  | 八幡宮 | 8月15日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市中興（旧金井町） | 中興神社例祭 | 中興神社 | 9月1日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（旧両津市） | 八幡祭り | 久知八幡宮 | 9月15日 |
| 新 | 潟 | 県 | 佐渡市（旧畑野町） | 畑野祭り | 熊野神社 | 10月15日 |
| 富 | 山 | 県 | 射水市（射水郡下村） | ヤンサンマ | 加茂神社 | 5月4日（明治18年より） |


| 山 | 梨 | 県 | 南都留郡富士河口湖町 | 甲斐の勝山や－ぶさめまつけ | 冨士御室浅間神社 | 4月29日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 山 | 梨 | 県 | 富士吉田市 | 例大祭 | 小室浅間神社 | 9月19日 |
| 長 | 野 | 県 | 大町市 | 若一王子神社例祭 | 若一王子神社 | 7月29日 |
| 岐 | 阜 | 県 | 可児市 | 土田白鬚神社大祭 | 土田白髧神社 | 4月第1日曜日 |
| 岐 | 阜 | 県 | 中津川市 | 神明神社例祭 | 苗木神明神社 | 9月17日 |
| 岐 | 皁 | 県 | 土岐市 | 子供流鏑馬 | 妻木八幡神社 | 10月第2日曜日 |
| 静 | 岡 | 県 | 富士宮市 | 流鏑馬祭 | 富士山本宮浅間大社 | 5月4～6日（5日） |
| 静 | 岡 | 県 | 焼津市 | 焼津神社例大祭 | 焼津神社 | 8月13日 |
| 静 | 岡 | 県 | 三島市 | 流鏑馬神事（例祭期間に斎行） | 三嶋大社 | 8月15～17日（17日） |
| 静 | 岡 | 県 | 湖西市 | 流鏑馬祭り | 古見八幡神社 | 10月第1土日 |
| 静 | 岡 | 県 | 湖西市 | 熱田神宮例流鏑馬まつり | 熱田—宮神社 | 10月第1日曜日 |
| 静 | 岡 | 県 | 袋井市（磐田郡浅羽町） | 梅山八幡神社秋祭り | 梅山八幡神社 | 10月第1日曜日 |
| 静 | 岡 | 県 | 湖西市 | 流鏑馬祭り | 女河八幡宮 | 10月第2日曜日 |
| 静 | 岡 | 県 | 浜名郡新居町 | 二宮神社例祭（秋祭り） | 二宮神社 | 10月第2日曜日 |
| 静 | 岡 | 県 | 湖西市 | 流鏑馬（ウマトビ） | 八幡諏訪神社 | 10月第3日曜日 |
| 愛 | 知 | 県 | 一宮市 | 真清田神社例祭 | 真清田（ますみだ）神社 | 4月3日 |
| 愛 | 知 | 県 | 豊川市（宝飯郡—宮町） | 神幸祭 | 砥鹿神社 | 5月3日，4日 |
| 愛 | 知 | 県 | 北名古屋市（西春日井郡師勝町） | 熊野神社祭礼 | 熊野神社 | 10月8日（体育の日） |
| 愛 | 知 | 県 | 春日井市 | 伊多波刀神社秋祭り | 伊多波刀神社 | 10月第2日曜日（体育の日） |
| 三 | 重 | 県 | 員弁郡東員町 | 流鏑馬と上げ馬神事 | 猪名部神社 | 4月第1土，日 |
| 三 | 重 | 県 | 桑名市（桑名郡多度町） | 多度祭（御例祭） | 須賀の馬場 | 5月4～5日／11月3日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 甲賀市甲賀町 | 流鏑馬 | 椿神社 | 4月3日に近い日曜日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 高島市（高島郡今津町） | 川上祭 | 日置神社，津野神社 | 4月18日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 高島市（高島郡新旭町） | 竹馬祭 | 佐々木神社 | 5月3日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 高島市（高島郡新旭町） | 日爪祭 | 若宮八幡宮 | 5月3日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 神崎郡能登川町 |  | 大浜神社 | 5月3日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 高島市（高島郡安曘川町） | 田中祭り | 田中神社 | 5月4日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 高島市（高島郡新旭町） | 七川祭 | 大荒比古神社 | 5月4日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 高島市（高島郡新旭町） | 竹馬祭 | 若宮八幡宮 | 5月5日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 蒲生郡竜王町 | 苗村神社節供祭 | 苗村神社 | 5月5日 |
| 滋 | 賀 | 県 | 大津市 |  | 近江神宮 | 11月3日 |
| 京 | 都 | 府 | 南丹市（船井郡薗部町） | 神幸祭 | 摩気神社 | 10月14，15日に近い2日 |
| 京 | 都 | 府 | 南丹市（船井郡日吉町） | 日吉神社の馬駆け | 日吉」神社 | 10月15日に近い日曜日 |
| 京 | 都 | 府 | 南丹市（旧船井郡八木町） | 秋祭り（流鏑馬神事） | 幡日佐神社 | 10月21日 |
| 京 | 都 | 府 | 南丹市（船井郡八木町） | 流鏑馬神事 | 幡日佐神社 | 10月21日 |
| 大 | 阪 | 府 | 大阪市天王寺区 | 走馬神事（ソウメシンジ） | 生国魂神社 | 毎年5月5日 |
| 大 | 阪 | 府 | 大阪市北区 | 流鏑馬神事 | 大阪天満宮 | 10月25日 |
| 兵 | 庫 | 県 | 三木市 |  | 大宮八幡宮 | 2月17日 |
| 兵 | 庫 | 県 | 朝来郡朝来町 |  | 八幡神社 | 10月10日 |
| 兵 | 庫 | 県 | 神戸市北区山田町 | 例祭 |  | 10月第2日曜日 |
| 奈 | 良 | 県 | 奈良市 | 春日若宮のおん祭り | 春日大社 | 12月17日 |
| 和歌山県 |  |  | 日高郡みなべ町 | 須賀神社馬駆け | 須賀神社 | 10月8日 |
| 和歌山県 |  |  | 田辺市 | 秋祭り（流鏑馬） | 芳養（はや）八幡神社 | 11月3日 |
| 島 | 根 | 県 | 松江市（八束郡美保関町） | 爾佐神社の大祭礼 | 爾佐神社 | 4月3日 |
| 島 | 根 | 県 | 鹿足郡津和野町 | 䉆原八幡宮例祭 | 照原八幡宮 | 4月第2日曜日 |
| 島 | 根 | 県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 水若酢神社大祭•出曳神事 | 水若酢神社 | 奇数年の5月3日 |
| 島 | 根 | 県 | 出雲市（疑川郡大社町） | 大祭礼，流鏑馬神事 | 出雲大社 | 5月14～16日 |
| 島 | 根 | 県 | 隠岐郡隠岐の島町（西郷町） | 玉若酢命神社御霊会風流 | 玉若酢命神社 | 6月5日 |
| 島 | 根 | 県 | 益田市 | 流鏑馬行事 | やぶさめ公園（高津川河川敷） | 陰暦8月1日（人磨の誕生日） |
| 島 | 根 | 県 | 隠岐郡隠岐の島町（西郷町） | 隠岐武良祭風流 | 八王子神社，一之森神社 | 10月19日 |
| 岡 | 山 | 県 | 久米郡美咲町（中央町） |  | 境神社 | 10月14日 |
| 岡 | 山 | 県 | 岡山市 | 流鏑馬神事 | 吉備津彦神社 | 10月23日祭礼曰 |
| 広 | 島 | 県 | 山県郡安芸太田町 | 八幡の流鏑馬神事 | 堀八幡神社 | 10月第1日曜日 |
| 山 | 口 | 県 | 下関市 | 秋祭り | 福江八幡宮 | 10月下旬の土曜日 |
| 高 | 知 | 県 | 安芸郡東洋町 | 流鏑馬 | 野根八幡宮 | 10月第1日曜日 |
| 高 | 知 | 県 | 高岡郡四万十町（窪川町） | 秋祭り | 興津八幡宮 | 10月15日 |
| 高 | 知 | 県 | 安芸郡東洋町 | 流鏑馬 | 名留川春日神社 | 旧暦9月17日 |
| 高 | 知 | 県 | 幡多郡三原村 |  |  |  |
| 福 | 岡 | 県 | 飯塚市（旧嘉穂郡筑穂町） | 放生会（秋の大祭） | 大分八幡宮 | 9月最終日曜日 |
| 福 | 岡 | 県 | 福岡市西区 | 秋季大祭（くにちまつけ） | 飯盛神社 | 10月9日 |
| 福 | 岡 | 県 | 飯塚市（旧嘉穂郡庄内町） | 御神幸祭（流鏑馬） | 綱分八幡宮 | 10月13日に近い土日，隔年 |
| 福 | 岡 | 県 | 糸島郡志摩町 | 新㬝祭（流鏑馬） | 桜井神社 | 10月18日 |
| 福 | 岡 | 県 | 京都郡艾田町 |  | 白山多賀神社境内（松庭） |  |
| 佐 | 賀 | 県 | 杵島郡白石町（有明町） | 稲佐神社秋季例祭（オクンチ） | 稲佐神社 | 10月19日 |
| 佐 | 賀 | 県 | 杵島郡白石町 | 妻山神社例祭（オクンチ） | 妻山神社 | 10月19日 |
| 佐 | 賀 | 県 | 武雄市（武雄町，朝日町） | 武雄流鏑馬 | 武雄神社 | 10月23日 |
| 佐 | 賀 | 県 | 武雄市（杵島郡山内町） | お供日（流鏑馬） | 黒髶神社下宮 | 10月29日 |
| 長 | 崎 | 県 | 松浦市 | 例大祭志佐くんち（流鏑馬） | 淀姫神社 | 10月26日 |
| 熊 | 本 | 県 | 熊本市 | 出水神社春季大祭奉納 | 出水神社 | 4月22日，10月17日 |
| 熊 | 本 | 県 | 阿蘇市（阿蘇郡—の宮町） | 田実神事，田の実祭り | 阿蘇神社 | 9月25日 |
| 熊 | 本 | 県 | 下益城郡富合町 | 六殿神社秋季大祭 | 六殿神社 | 10月9日 |
| 熊 | 本 | 県 | 熊本市 | 武田流（細川流）騎射流鏑馬演武披露（お城祭り） | 熊本市域熊本城長塀前 | 10月14日 |
| 大 | 分 | 県 | 国東市（国東郡国見町） | 伊美別宮社秋の大祭 | 伊美別宮社（国見町伊美） | 10月15日 |
| 宮 | 崎 | 県 | 宮崎市 | 宮崎神宮神事流鏑馬 | 宮崎神宮 | 4月3日 |
|  | 児島 |  | 肝属郡肝付町（高山町） | 流鏑馬 | 高山四十九所神社 | 10月第3日曜日 |
|  | 児島 |  | 日置市（日置郡吹上町） | 流鏑馬奉納 | 大汝牟遅（おおなむち）神社 | 11月23日 |
|  |  |  | 曽於市（兽於郡末吉町） | 住吉神社の流鏑馬 | 住吉神社 | 11月23日 |

日本馬事協会は団体会員，個人会員の皆様を始めご支援いただ いている方々へ，活動近況のご報告を兼ねて，機関誌「馬事協会便 り」をお届けいたします。10月，3月と年2回発行を予定しています。

馬事協会便り 2号

## 2009年3月16日発行 発行者／倉澤 景睛

発行所／社団法人 日本馬事協会 TEL03－3297－5626
http：／／www．bajikyo．or．jp E－mail：jeaa＠bk9．so－net．ne．jp印刷／日本印刷株式会社


## 社団法人日本馬事協会


[^0]:    青年（1969年発行）左からポニー，サラブレッド

