お墓をめぐる一般の人々の意晹や行動は，昨今，大きな変化を逗げてきている。
日々新たな展開を示すさまぜまな関連の現場から次代につながるお雚のヒントを，酓送ライター・柿ノ木坂ケイガレポートする。

## ～見性院 橋本英樹住職に聞く～檀家制度廃止と墓地•永代供養墓販売

県蚾谷市）。新たに＂信徒制度。を探用し，会員には奇付や年会費を求めす，法事などの実施は任意だというが， それはすなわち収益䁷艦を失うことにはならないのか。
また，全国でも数少ない3万円という低価格設定の納骨堂を始めたいきさつは。その収支は成り立つのかー。橋本英溦住裁にお話しをうかかった。

## 法事•葬儀数，収入の增加へ

見性院は，経済的に自立したお寺を目指し，2012年6月に榎家制度廃止に踏み切った。当初，周囲か らは「それでわ寺を存続できるのか，発展させてい けるのか」という声があがったというが， 3 年を経 た現在，法事•裵愎数は $3 \sim 5$ 倍，収入は約 $2 \sim 3$倍になったという。
最初から順調だったわけではない。檀家疃度と共 に，年会費や寄付を廃止した結果，1年後，檀家か らの収入は約 4 割減った。しかし 1 年半後には収益増加に転じる。

その一つの契機は，橋本住職のTV出演だった。「楅家制度を康止した寺」として，N H K 「首都圈ネッ トワーク」テレビ東京「ワールドビジネスサテライ ト」テレビ朝日「報道ステーション」などから取材 を受けた様子が放映され，広く談知されたのだ。

## 見性院：信徒会制度

特別会員 ：見性院の方针，施策に氭同する方見性院を龨持し，発愿に穼く寄与する方
2．普通会員 ：見性院の方針•節策に噻同する方

3．目由会員：䙵地を使用しているだけの方見性院との雲教的関係は自由
＊すへての会貝種て年会䜋は無料


「TVやメディアが取り上げてくれることは想定 していませんでしたが，そのことが㣐地を教ってく れました。斬新な企画が世に知れて，新しい信徒の方が急増しました。「TVに出たお寺」ということで，特に墓と永代供養蓦が党れ出したのです」
見性院では槤家制度廃止前から，葬儀社を入れず寺が執り行うお薬式を提供している。現在の収入の
 たという。

## 「擅家にならなくてもいい」寺院墓地

石を直接估入れ，樶売仙格に反映きせている。
使用条件では「「宗教宗派国制間わず」，また「成 り行きでお寺の繋地に入り，寄進や法事なとの案内


## 橋本英樹（はしもと えいじゅ）

1965年生まれ。天正年間に開創した曹洞宗万吉山「見性院」住職。駒沢大学大学院修了。永平寺 にて修行。42歳より現賎。 2012年，祭家制度廃止を宣言


 の収支㪕告害」（祥伝社新書）を刊行

見性院 〒 300－0161 埼玉県照谷市万吉 797 http：／／www．kenshouin．com／

がくることに抵抗を覚える方もいる」との考え方か ら，「年閑管理料なし」「寄付を求めず」としている。他の寺院墓地とは異なり，より民営霊園に近い特徵 を持つ。
その奞地は現在，販売区画がなくなるほど，売れ行き好調だという。
「当寺院菉地は，霆園と扮寺のいいところを增量 して，嬁なところを削ったようなもの。一番の䫖入動機は「檀家制度がない」ということが多いようで す。自分は無宗教，お寺に縛られたくない，という人の買択肢が増えたということになるのでは」
申込者は，親が決めたところが気に入らないなど の理由から，霝瞦•他寺院から移ってくるケースも みられる。また，商总は埼玉県全域に拡がったという。

## 永代供養墓の金額設定

一方，永代供崣墓（納骨堂）も「宗教宗派国籍間 わず」「寄付•年間管理料なし」という条件は同じ であるが，特䇤すべきはその金揗，1雮位3万円（合唃の場合）だろう。

ちなみに大手流通イオンの 3 万 5 千円の永代供養墓（「イオンのお葬式」を依頼した場合は 3 万円）は，見性院が始めた約1年後，2013年からのサービス閒始となっている。
「永代供美墓 3 万円という設定は，当寺院がはし りではないでしょうか。3万円だと探算が合わず，経営上できないというところがほとんどでしょう。 ただ，私どもは石の仕入れも行っていましたし，初期投資をかけずにすんだという事情があります」他にはない侕格設定に踏み切ったのは，低侕格带

見珄院票地の特㭖
$\square$ 年間管理料 無料 $\square$ お寺への寄付なし $\square$ 宗教宗派国籍問わす $\square$ 施行石村店自由


見性院 永代供養納骨堂
合同納骨（合紀）フラン 3 万円
10年間㫦別保管フララン 10万円
20年間個別保管ブラン 20万円 33 年間個別保管ブラン 33 万円 お預かりブラン 3 万円（ 1 年単位）
＊すべてのフランで，「管理料」「紻䯘供筫料」「お布施」名む
＊個別保管期周終了後は，㥜骨を骨臺から出し，合同納骨スペースに納骨


の需要を見込んでのことでもあった
「当時すでに「お金がなくてお幕が建てられない」 とか「後継者がいない」という方々から，10霊骨 ほど頂かっていたんです。そういう事情を抱えてい る人は少なくない，だから「3方円でも充分にやっ ていける」と考えました」
現在，合祀されたのは 300 霊骨ほど，頂かり分 は200霊骨と満杯状態となり，昨年，納骨堂の元に 5000 体収骨可能な地下室を設けた。
永代供養墓の申込み理由として，「値段は大きい と思う」（橋本住職）とするものの， 3 万円ブラン ばかりが選ばれているわけではない。他に10年間




個別保管 10 万円なと，保管年数に応した科金ブラ ンも用意きれているが，申达みは合茺の方が $7, ~ 8$割ながら， 10 年間保管の方も 2 割弱あるという。
「すくくにカロートに埋邶する合礼だと垵しい」と， 10年くらい漛子をみたいという方がいます。その間に他に移す可能性がないわけではない，お慕かか矢 しくなるかもしれないなととお考えのようです」
見てというケースが多い。幕地の方よりエリアは広 く，埼玉県全域はもとより東京，茨城，貄駩などか らも訪れるという。
また本人から連繖をしてくることほとんとが，集暴社や㑺品整理業社が，遣族から相談を受けて紹介 してくるケースもみられる。
吸壳順譋の理由として，＂永代供養募。の誏知度 が高まったことの影警も感している。
「永代供漛蓦が段々世に知られて，抵抗がなくなっ ているのでは。お寺がある限りお基はあるわけだし，㛿除もしてもらって管理料もかからなかったら経済的。「しゃゃあ私たちはこれでいい」という選択にな るのでしょう」

## 「お墓は要らない」

けれど，供食はしっかり
前述したように，永代供漛墓は寺の大きな収入源 になっているという。橋本住掫は「この永代供飬塞 があったから，梧家制度かか㳽止できた」と話す。申返み時の入金のみて，年間管理料なとは入ってこな いとしても，㭌傋や法事を依頼してくるケースが多 いからだ。
88 传 2015 ． 7
 5 件ですが，旧糧家ではない人は月 $20 \sim 30$ 件。圧
数となっています」
たとえ永代供漛 3 万円の合裡フランであっても，法事を依頼する人は想像以上だとも。
「嗃しい讙算と言いますが，永代供絭にしたとい うのに，結果的に橅信徙になっているんです。「お慕にお金を排けられなかったから，法事ぐらいさせ て1 という方や，なかには毎年のお书供供，塔㢣供挙も含め四十九日，一周忌，三回忌と全てやる人も います」
遣誉を祖末に扱っている」「故人を大切にしていな いのではないかりなと声を耼することがあるが，見性院の現状は，それとは反する桼相を旺している。
「遣骨の収め先にお金をかけない」＝「供鉴をお ろそかにする」とは限らない，わ幕にかける費用と気持ちが，必ずしも比例していない状況はとう説明 がつくだろうか。
「普は，先祖のおお除で今があるからとお墓を造っ ていましたが，核家族化して家業を細くことも減っ ています。今，商店街でも農家でも綝かないし，親 が縦がせなかったりしますよね。いわゆる家督制度 が前䇠して，特に 榢を守る」という意盏はないん です。
そのこととお蕚は関係していて，家制度のなかで のお募ではなくなっている。一代限り。「実家の戒名は院号だけと，自分は信士でいい」という方が増 えています。もう制り切っていますよね。
それで「自分の代はいいけと，次の代はわからな いから永代供漦にする」という方がすごく多いので す。消費者には「後緒者のことも含めて，あてにな らない社会においてお幕にお金を掛けられない」と いった認譩があるのではないでしょうか」
先行きの不遥明钼，そして「家の意淘かなくなり，自分の代たけで考える柏向」がぁ基睤入に与える影敕を示唆する。家蔟のあり方の変容は，永代供烡熱申达者の最近の㑯向にも呼応しているという。
「以前は「子どもが女の子だけだから，嫁いだ先 にお募を持たせるわけにはいかない」という事情も みられましたが，今は，䠑䋊きかっいるという方も半分いますね。大家族 10 人で申し达まれるケースも あります」

取材維記

見性院では「新しい制度への移行には時䦖をか けたい」との意向から，相家制度を解消してから 3年となる今年度，旧售家に新たな会員㮔（特別会員•普通会員•自由会員）を道択してもらう予定だという。
ところで，この新•信徒制度に対し，すべての旧橝家が快く受入れているわけではないとも。「寄付 を受取らず，お布施は約半妼 となれは経済的貨担 は経くなるはすだが，なぜなのか。
「9割の旧搆家は認めていても，「お金を出さなく ていい」というのは面白くない，梅しいと感じる人

制度は批判の対象となりがちだが，お寺制がそれら を合理的に改変したとしても，全ての人がそれをす んなりと受入れるわけではないというわ話しは意外 だった。
長年䍻しんたやり方の変化に心の切り相えか追い つかないということだろうか。
「仏教や宗派，お寺や住漹たちが，真の自立を得 るには，何よりも糧家の解放，ますここからスター トします」。橋本住倳は著書「お寺の収支朝告書｣ の前書きでこう記している。
お寺が根本的なシステムの変更へとなかなか目が向かない現状の一方で，生活者側では，いさ「解放。 されるとなると抵抗を覚える人かいる一。
何かの仕組みや制度を変えることは觬単てはない が，本当に難しいのは，人の気持ちを変えることな のかもしれない。

## 柿ノ木坂ケイ（筑送ライター）


 たらけのお雚選び」（情報センター出版局），「葬禁䊾界で揀く」（べりかん社）なと

特に若い住職を助けたいですね。自分のためたい特に若い住職を助けたいですね。自分のためだけ だったらここまでゃれません。次世代のために一汗 かかせてくださいと。それだけです」

「私はこれからの偫れ，お寺というのは白呂楽し が残らないと思う。住爴自らがオーナー社長になる ということで，経済的に自立した，まったく新しい お寺が出来てくる。これが 21 世䋟型の新しい寺院制度です。そしてそれを全国に広めることが私の壮大なテーマなんです」
護もが自分の意志で自由に選択•信仰できる仏教 をめざすため，既成概念を㡐す活動を推し進める， その信念は変わらない。
「この世界でいろいろな経験をさせてもらったの で，思返しのつもりでやっています。仏教界全体に


自立できる寺，自由な信仰に向けて
こうして暮地や水代供美暮の購入者は增加し，信徒数は 3 倍近くとなるととるに，醊家に経済面を頼 る寺からの楾却を図った。
「絔儀社や石村店を入れずに，寺院業雅をすべて自前でやっているところはないでしょう。梘家制度登止，书布施の引き下げにあたり，緗収入かなくて はいけない。収益事業がなくてはいけない，旧核家以外の方がスってくるシステムを作らなくてはいけ ないと考えました。それかか寺か提倛する恝幟であり，永代供養募でした。
それらが社会動向のタイミンクと合致した部分も もちろんありますか，3年を経て一定の結果を出し ました。今や旧椄家の法事•非僕のお布施というの は全取入の $1 / 3$ ほと。そういう意味では権家寺で はなくなったと言えるでしょう。もはや権家制度の恩恵を受けていないということです」
自身の寺の変革に塂わりなからら，橋本住械の目線 はさらに先にある。

信

