伏見酒造業の発展

はじめに

伏見酒造業の歴史は古く、桃山時代および江戸時代初期にはかなりの発展をみたが、それ以後業績は低迷の一途をたどる

なしの発展をみたが、それは以業業績は低迷の一途をたどる

という。特に幕末維新期において、その傾向は層層著しく

なる。苦境のなかから近代社会へ向けてのスタートを切ら

ねばならなかった。

しかし、明治期以降特に二〇、三〇年代にすさまじい勢いで

発展はじめ、明治末・大正期はじめには酒造と並び称される

一大銘酒生産地としての地位を確保するまでに成長を遂げるの

である。酒造業界の全般的停滞傾向のかかにあって、このよう

な伏見酒造業の急速な発展は特異なものであった。

この論文では、このような伏見酒造業の特異な発展の実態と

その原因を検討することにより、近代社会における伝統産業の

対応の特殊性について考察してみたい。

石川 健次郎

（174） 54
伏見酒造業の発展

慶長三年（一五九八）に秀吉が没し、翌四年に徳川家康が入城したが、伏見の町の発展は維持され、同六年には銀座が設置されたため、伏見における重要な役割が生まれた。伏見の町の発展は、当時商品としての酒、主に武士・商人・職人階級によって需要されたものであったため、伏見における酒造業の発展は急激であった。元和元年（一六二五年）には、伏見町の酒造業は約二〇〇軒に過ぎなかったが、その後も水増しされ、昼夜、水質、風味などの自然条件とともに発展の重要な要因であった。

元和四年（一六二九）には、伏見町の酒造業は約二〇〇軒に過ぎなかったが、その後も水増しされ、昼夜、水質、風味などの自然条件とともに発展の重要な要因であった。

伏見の町の酒造業は、元和五年（一六三〇）に酒造業三反・醸造高一万五反を数えるに及んだ。これは近世初頭から中期にかけての酒造業の発展を示している。

伏見の町の酒造業は、元和五年（一六三〇）に酒造業三反・醸造高一万五反を数えるに及んだ。これは近世初頭から中期にかけての酒造業の発展を示している。

伏見の町の酒造業は、元和五年（一六三〇）に酒造業三反・醸造高一万五反を数えるに及んだ。これは近世初頭から中期にかけての酒造業の発展を示している。
表1 伏見酒造家軒数と造石高

<table>
<thead>
<tr>
<th>年号</th>
<th>造石軒数</th>
<th>元株高</th>
<th>造米高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>明和3年</td>
<td>83</td>
<td>15,611</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>天領5年</td>
<td>49</td>
<td>8,303</td>
<td>6,671</td>
</tr>
<tr>
<td>天領3年</td>
<td>29</td>
<td>6,165</td>
<td>6,876</td>
</tr>
<tr>
<td>天領5年</td>
<td>39</td>
<td>6,098</td>
<td>6,513</td>
</tr>
<tr>
<td>天領5年</td>
<td>28</td>
<td>5,632</td>
<td>3,458</td>
</tr>
<tr>
<td>天領8年</td>
<td>28</td>
<td>6,876</td>
<td>2,292</td>
</tr>
<tr>
<td>天領8年</td>
<td>28</td>
<td>6,098</td>
<td>6,876</td>
</tr>
<tr>
<td>文政9年</td>
<td>28</td>
<td>6,645</td>
<td>一</td>
</tr>
<tr>
<td>万延4年</td>
<td>27</td>
<td>7,314</td>
<td>4,907</td>
</tr>
<tr>
<td>万延8年</td>
<td>28</td>
<td>7,197</td>
<td>2,438</td>
</tr>
<tr>
<td>延宝3年</td>
<td>28</td>
<td>7,759</td>
<td>6,724</td>
</tr>
<tr>
<td>慶応2年</td>
<td>28</td>
<td>3,654</td>
<td>7,295</td>
</tr>
</tbody>
</table>

堀田四一編『伏見酒造組合誌』（1955年）45～46頁による。

伏見の酒造業が減少傾向を示したのは、より直接的に新興生産地との競争に敗れたことによるのであるが、そうなると酒造業者は自らの市場を喪失しつつあったことに求められる。先に述べたように、伏見の町自体が全国の政治・文化中心地であったためである。この町では各時代の政治・文化の影響を受けており、地元の文化や風習が発展したことがを与える影響がある。

交通の要所である伏見は、地方都市へとその地位の変貌を遂げるという状況を造り出しつつあった。交通の便利化が進展した京都市へと酒造業者は高瀬川の開通（慶長10年）以後、交通の便に恵まれた京都の地へと進出を企図した。これにより、伏見酒造業は安定的な市場を確保できたが、この市場は縮小され、そのために酒造業者たちは競争に備えて自らの市場を築き上げたものである。

さらに、中世以来の伝統をもつ酒造業が京都へと流入し、地元酒造業者に対抗するため、地元酒造業者が自らの市場を守るために酒造器を改良し、品質を向上させることとなった。このように、伏見酒造業の衰退は、酒造業者たちの努力と技術の向上をもたらした。

注：（1）元宝一（元宝一）、（2）元宝二（元宝二）、（3）元宝三（元宝三）の区分で述べていた。これはその後も酒造業者たちはその技術を改良し、品質を向上させていったことを示している。
伏見酒造業の発展

もと京師に造りたる江戸の出仕に由来し、江戸時代末期までまで擴大し、のちにその地を京師に移して再興し、現在に至る。伏見酒造業は江戸時代末期から明治時代初期にかけて、特に亀山製造の一環として発展した。八代の酒造は「伏見酒造業の発展」としての地位を維持するにあたり、発展の基盤を築き上げた。そのときの伏見酒造業者達は、根強い地域と密接な関係を築き上げ、その地域の経済環境との協調を図り、酒造業を発展させた。伏見酒造業の発展の実際においては、地元の酒造業者との協力、地域の経済発展に貢献した。
伏見酒造業の発展

表2 伏見清酒造高の推移

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>伏見酒造組合誌』(1955年) 171〜173頁，216〜217頁，231〜233頁による。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>伏見酒造業の発展</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治2年</td>
<td>大正8年</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>7,340石</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>22,497</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>25,135</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>32,609</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>30,259</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>23,285</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>18,464</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>22,274</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>31,210</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>31,734</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>35,602</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>39,630</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>36,743</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>43,051</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>48,106</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>40,162</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>45,824</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>38,627</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>29,343</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>33,031</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>24,008</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>44,327</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>45,539</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>48,232</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>48,752</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>52,953</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>55,059</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>55,729</td>
</tr>
<tr>
<td>大正2年</td>
<td>55,412</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>53,542</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>61,769</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>67,829</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>81,474</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>84,955</td>
</tr>
</tbody>
</table>

NII-Electronic Library Service
<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>全国</th>
<th>瀬五郷</th>
<th>年代</th>
<th>全国</th>
<th>瀬五郷</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>明治2年</td>
<td>135,866</td>
<td>46</td>
<td>明治42年</td>
<td>3,922,073</td>
<td>432,730</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>153,711</td>
<td>43</td>
<td>4</td>
<td>3,861,124</td>
<td>451,641</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>154,983</td>
<td>44</td>
<td>4</td>
<td>4,198,419</td>
<td>481,527</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>2,963,377</td>
<td>45</td>
<td>5</td>
<td>4,129,009</td>
<td>463,037</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>3,267,539</td>
<td>大正2年</td>
<td>6</td>
<td>4,216,892</td>
<td>467,139</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>3,611,713</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>3,683,029</td>
<td>380,021</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>3,118,876</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>3,888,306</td>
<td>451,670</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>2,491,792</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>4,607,569</td>
<td>495,603</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2,866,415</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
<td>5,084,567</td>
<td>522,626</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>3,851,780</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
<td>4,932,861</td>
<td>510,824</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>5,015,227</td>
<td>8</td>
<td>12</td>
<td>5,877,162</td>
<td>590,635</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>4,498,441</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
<td>4,256,224</td>
<td>462,871</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>4,893,824</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
<td>5,530,331</td>
<td>549,350</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>4,895,462</td>
<td>11</td>
<td>15</td>
<td>5,554,597</td>
<td>557,554</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>3,063,968</td>
<td>12</td>
<td>16</td>
<td>5,449,080</td>
<td>572,248</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>3,139,443</td>
<td>昭和2年</td>
<td>13</td>
<td>5,179,982</td>
<td>567,794</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>2,576,381</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
<td>5,147,770</td>
<td>552,695</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>2,847,936</td>
<td>15</td>
<td>19</td>
<td>4,804,035</td>
<td>542,747</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>3,806,198</td>
<td>11</td>
<td>20</td>
<td>4,520,711</td>
<td>498,231</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>3,654,373</td>
<td>3</td>
<td>21</td>
<td>4,668,618</td>
<td>512,766</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>3,031,278</td>
<td>4</td>
<td>22</td>
<td>4,238,383</td>
<td>446,449</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>3,345,060</td>
<td>5</td>
<td>23</td>
<td>3,581,525</td>
<td>397,903</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>3,529,584</td>
<td>6</td>
<td>24</td>
<td>3,284,504</td>
<td>375,166</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>3,773,195</td>
<td>7</td>
<td>25</td>
<td>3,807,989</td>
<td>408,985</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>3,599,546</td>
<td>8</td>
<td>26</td>
<td>4,012,434</td>
<td>387,610</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>3,970,289</td>
<td>9</td>
<td>27</td>
<td>3,772,325</td>
<td>406,489</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>4,626,126</td>
<td>10</td>
<td>28</td>
<td>3,784,144</td>
<td>401,413</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>4,146,171</td>
<td>11</td>
<td>29</td>
<td>3,984,130</td>
<td>429,178</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>4,380,688</td>
<td>12</td>
<td>30</td>
<td>4,376,315</td>
<td>442,156</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>4,127,668</td>
<td>13</td>
<td>31</td>
<td>3,966,915</td>
<td>413,483</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>3,964,032</td>
<td>14</td>
<td>32</td>
<td>2,453,000</td>
<td>238,821</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>4,615,289</td>
<td>15</td>
<td>33</td>
<td>2,641,979</td>
<td>266,397</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>4,041,139</td>
<td>16</td>
<td>34</td>
<td>2,073,597</td>
<td>208,044</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>3,309,017</td>
<td>17</td>
<td>35</td>
<td>1,630,445</td>
<td>153,742</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>3,613,963</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
<td>1,063,865</td>
<td>97,311</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>3,153,151</td>
<td>19</td>
<td>37</td>
<td>1,077,199</td>
<td>99,583</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>3,792,078</td>
<td>20</td>
<td>38</td>
<td>838,269</td>
<td>51,819</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>4,197,721</td>
<td>21</td>
<td>39</td>
<td>428,201</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>4,368,976</td>
<td>22</td>
<td>40</td>
<td>447,479</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>4,133,968</td>
<td>23</td>
<td>41</td>
<td>430,945</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

『白鶴二百三十年の歩み』（1977年）180頁，195頁，212頁，248頁，292頁，333頁より作成。

（180）60
伏見酒造業の発展

表4 京都市内清酒醸造家の数の推移（右）

<table>
<thead>
<tr>
<th>年</th>
<th>1838年</th>
<th>1839年</th>
<th>1840年</th>
<th>1841年</th>
<th>1842年</th>
<th>1843年</th>
<th>1844年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>38年</td>
<td>46,290</td>
<td>45,283</td>
<td>46,597</td>
<td>49,564</td>
<td>45,406</td>
<td>45,024</td>
<td>47,795</td>
</tr>
<tr>
<td>39年</td>
<td>44,818</td>
<td>45,286</td>
<td>45,684</td>
<td>51,349</td>
<td>48,569</td>
<td>42,458</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

『京都市統計書』各年度版による。

酒造業界において、このような特異トモといえる伏見酒造業の発展は何によって可能であったのか。この設問においては、すでに先行研究者によって解答が与えられているので、まずはそれを検討することからはじめよう。

一 新政府による干涉・制限政策の撤廃

東京を中心にとする関東市場の開拓努力

二 酒造業の伝統的遺産

自家用酒、醸造所間、一般家庭の酒造が組織的に行われるようになる。また、京都市内にも比叡山の伏流水が豊富に流れていることから、水質に優秀な杜氏の存在

三 酒造組合の再編協力による品質の改良

四 統運輸・交通の便に恵まれたこと

五 酒造技術の近代化努力

伏見の地域としての衰退と安価な酒造用地の出現

表5 京都市内清酒醸造業の数の推移（右）

<table>
<thead>
<tr>
<th>年</th>
<th>1838年</th>
<th>1839年</th>
<th>1840年</th>
<th>1841年</th>
<th>1842年</th>
<th>1843年</th>
<th>1844年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>38年</td>
<td>46,290</td>
<td>45,283</td>
<td>46,597</td>
<td>49,564</td>
<td>45,406</td>
<td>45,024</td>
<td>47,795</td>
</tr>
<tr>
<td>39年</td>
<td>44,818</td>
<td>45,286</td>
<td>45,684</td>
<td>51,349</td>
<td>48,569</td>
<td>42,458</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

『京都市統計書』各年度版による。
五については、水運の時代には確に伏見の方が有利であったが、京都市内を凌駕する時期はすでに鉄道主流の時代となっており、それがむしろ京都市内の方が市内交通の面からも有利であったろうと思われる。

六についても、京都市内はすでに明治三年に酒造組合主導の京都酒造研究所を設立しており、特に明治四年に設立の伏見醸造試験所を早まるたごごと、市内交通の面からも伏見市内の方が有利であったろうと思われる。

（182） 62

（NII-Electronic Library Service）
五については、これらも見見独自の開発になるものではない。当時防腐剤のサルチル酸についても、一般に家者が指摘されるおありである。また、この防腐剤を入清酒の輸入を禁止とした。このことは間違いない。針要味をいかせた防腐剤混入をはかれる傾向にあたっている。（44）このことは一方で効果的な宣伝を可能にすることができるものであった。

六については、見見酒造業の飛躍的発展にとって最も大きな意味をもつものと思う。先程間たように、伝統的な流通組織をされ次にみる流通法という新しい流通業者との協力において大々的を行ったのである。そのことは一方で効果的な宣伝を可能にすることができるものであった。

（184）64
伏見酒造業の発展

近代社会の環境変動に積極的かつ適切に対応し、成長を遂げる過程をみたわけであるが、すでに次の一覧が特徴として浮かび上がるの一つは、その産業全体が備えている伝統体質である。更にその重要性を強く認識する。これは京都市内や関と比較すればより明確になる。産業全体の発展にとって大きな役割を果たすものであったといえる。

以下、伏見酒造業の歴史を概観することにより、伝統産業がもしくは全国的な分野での近代化の成果（たとえば、鉄道の建設や広告媒体の成熟等）活用しようとする態度が重要であることを知った。ことに酒造業とは異なり、伝統体質を在来産業としてうまく組合せ活用しようとする態度が重要な役割を果たすものである。

注）江戸時代における伏見酒造業の展開過程に関しては、「江戸時代における伏見酒造業の展開過程」に記載。
伏見酒造業の発展

前掲『松井論文』九〇一九頁、九二九九頁。
前の附表をみるとおり、京都酒造業の発展は明治二〇年代に人口が減少している。

表・伏見の人口

<table>
<thead>
<tr>
<th>戸数</th>
<th>人口</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6,256</td>
<td>27,450</td>
</tr>
<tr>
<td>7,382</td>
<td>31,385</td>
</tr>
<tr>
<td>13,208</td>
<td>40,980</td>
</tr>
<tr>
<td>5,627</td>
<td>21,615</td>
</tr>
<tr>
<td>5,397</td>
<td>22,011</td>
</tr>
<tr>
<td>5,627</td>
<td>21,628</td>
</tr>
<tr>
<td>3,842</td>
<td>16,504</td>
</tr>
<tr>
<td>3,325</td>
<td>16,224</td>
</tr>
<tr>
<td>3,996</td>
<td>21,067</td>
</tr>
</tbody>
</table>

『共武政表』『京伏合併記念伏見市誌』『紀伊郡史』『京都府第11回收業統計報告』『伏見町史』による。

（188） 68
Kenjiro ISHIKAWA, *Development of Sake Brewing Industry in Fushimi*

Fushimi sake brewing industry has a long history of development. A rather rapid development of the industry can be seen from the Momoyama era through the early Edo era. However, the activity of breweries started to decline after that period. Especially during the period of the Meiji Revolution, such a tendency became much more apparent. The industry must have started a new era with great difficulties.

However, it started to develop quite rapidly again in the 1890's and had become a fairly big and famous brewing area comparable to Nada by the 1910's. It is interesting that the Fushimi sake brewing industry could develop so well while the other brewing areas were generally declining.

In this paper, I shall attempt to investigate the process of the industry's adjustment to the environmental change in business activity and the causes of the rapid development. Having reviewed the history of the industry, we can point out two major features: an importance of the tradition peculiar to Fushimi, and the vigorous, and also resolute, entrepreneurial activities supported by this tradition.

We can assert from our study that the following two points are more important to the rapid development of a traditional industry than its quick modernization often accompanied by a radical change;

(i) research in the predecessor's experience.

(ii) utilization, without hesitation, on a large scale the fruits of modernization in the general economic activity such as development of the railway system and media of advertisement, domestic production of bottles, and so on.