大坂干鰻屋近江屋市兵衛の経営（三）

<table>
<thead>
<tr>
<th>著者</th>
<th>白川部 達夫</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>著者別名</td>
<td>だんざんや こんきや しびえ</td>
</tr>
<tr>
<td>雑誌名</td>
<td>東洋大学文学部紀要 史学科篇</td>
</tr>
<tr>
<td>号</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>ページ</td>
<td>77-101</td>
</tr>
<tr>
<td>発行年</td>
<td>2015</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://id.nii.ac.jp/1060/00007920/">http://id.nii.ac.jp/1060/00007920/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Creative Commons : CC BY-NC-ND 3.0
大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営（三）

白川部 達夫

はじめに

本稿では、慶応期より明治一二〇年代の大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営について検討する。近江屋市兵衛家は、文政末年頃、近江屋長兵衛家から分家し、文政・天保初年には阿波への干鰯販売などを積極的に展開したが、二代目市兵衛が天保三年頃死去したため、幼少の子供は本家近江屋長兵衛家に引き取られ、商売は中断した。安政二年（一八五四）、三代目市兵衛が経営を再開したが、これが後に大阪の経済界をリードした田中市兵衛であった。

簡単に、田中市兵衛の業績を紹介しておくと、干鰯屋を再興した市兵衛は、たちまち頭角を現し、明治六年（一八七三年）には肥物商組合結成の惣代となり、また北海道産物商社設立にも加わった。明治一〇年（一八七七年）には、第四十二銀行の設立に尽力して、その出資者となり、また北海道開拓使の官有物払い下げを受けて交易を行おうとし、その視察のためであった。しかしこの年、払い下げ反対運動が起こって、中止となった。北海道開拓使官有物払い下げ事件が起きた。明治一四年（一八八一年）には、五代友厚らが設立した関西貿易会社に関連して北海道に渡った。五代が北海道開拓使の官有物払い下げを受けけて交易を行おうとしたが、中止となった。北海道開拓使官有物払い下げ事件が起き、神戸桟橋株式会社が発足するとき、その相談役、やがて社長となって貿易の振興に努めた。また明治一大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営（四）
一八八五年（一八八五）には、阪堺鉄道の設立、さらに山陽、九州以下大阪に関連する鉄道の創立に関連した。他にも日本生命以下多くの会社の設立にかかっている。明治二七年（一八九四）には大阪商船会社の監査役、同二八年には社長となった。第四次に大阪商船会社の監査役、同二九年には社長となり、明治四八年（一九〇）に引退した。後、明治四九年（一九〇）に亡くなった。

田中は家業の肥料商として急成長を現し、大阪肥料取引所理事長にもなった。しかし本領は大阪の急激な近代化のなかで各種会社の創立と運営にかかわり、経営者として優れた手腕を発揮していったところにあった。このため肥料商としては、仲買問屋にとどまり、大規模化はしなかったようである。

ここでは慶応期から明治一〇年代の仕入れ状況を分析して、当該期の大阪干鰯屋の動向を明らかにした。なお地名については、慶応三年（一八六七）から明治六年（一八七三）までの仕入れ状況を示した。

表1に、慶応三年（一八六七）から明治六年（一八七三）までの仕入れ状況を示した。
<table>
<thead>
<tr>
<th>明治3年</th>
<th>明治4年</th>
<th>明治5年</th>
<th>明治6年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>依</td>
<td>貫目 (貫)</td>
<td>代銀 (匁)</td>
<td>依</td>
</tr>
<tr>
<td>520</td>
<td>19,669</td>
<td>300</td>
<td>18,000</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>50,451</td>
<td>535</td>
<td>2,595</td>
</tr>
<tr>
<td>1,774</td>
<td>53,430</td>
<td>651</td>
<td>12,203</td>
</tr>
<tr>
<td>512</td>
<td>16,263</td>
<td>120</td>
<td>2,520</td>
</tr>
<tr>
<td>6,083</td>
<td>138,154</td>
<td>1,985</td>
<td>41,986</td>
</tr>
<tr>
<td>785</td>
<td>18,162</td>
<td>59</td>
<td>1,160</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18,500</td>
<td>10,052</td>
<td>269,695</td>
</tr>
<tr>
<td>500玉</td>
<td>268</td>
<td>1,874</td>
<td>72,342</td>
</tr>
<tr>
<td>39,917</td>
<td>1,127,067</td>
<td>32,751</td>
<td>644,648</td>
</tr>
<tr>
<td>8,689</td>
<td>197,882</td>
<td>9,618</td>
<td>182,323</td>
</tr>
<tr>
<td>736</td>
<td>20,614</td>
<td>563</td>
<td>11,135</td>
</tr>
<tr>
<td>5,962</td>
<td>163,960</td>
<td>10,192</td>
<td>203,870</td>
</tr>
<tr>
<td>55,304</td>
<td>1,509,523</td>
<td>53,031</td>
<td>1,038,949</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>2,400</td>
<td>64</td>
<td>985</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>4,719</td>
<td>1,053</td>
<td>21,060</td>
</tr>
<tr>
<td>9,480</td>
<td>289,035</td>
<td>8,109</td>
<td>183,155</td>
</tr>
<tr>
<td>6,867</td>
<td>152,039</td>
<td>6,703</td>
<td>119,055</td>
</tr>
<tr>
<td>3,133</td>
<td>92,818</td>
<td>1,121</td>
<td>26,131</td>
</tr>
<tr>
<td>5,056</td>
<td>133,650</td>
<td>1,686</td>
<td>34,655</td>
</tr>
<tr>
<td>24,712</td>
<td>672,261</td>
<td>16,987</td>
<td>349,402</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>1,334</td>
<td>47</td>
<td>3,795</td>
</tr>
<tr>
<td>9,441</td>
<td>69,891</td>
<td>3,816</td>
<td>70,063</td>
</tr>
<tr>
<td>4,864</td>
<td>271,119</td>
<td>10,791</td>
<td>149,374</td>
</tr>
<tr>
<td>6,461</td>
<td>229,317</td>
<td>4,603</td>
<td>91,317</td>
</tr>
<tr>
<td>3,133</td>
<td>92,818</td>
<td>1,121</td>
<td>26,131</td>
</tr>
<tr>
<td>200玉</td>
<td>6,250</td>
<td>50玉</td>
<td>1,831</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000</td>
<td>151,069</td>
<td>1,000</td>
<td>98,975</td>
</tr>
<tr>
<td>4,640</td>
<td>124,527</td>
<td>175</td>
<td>2,990</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000</td>
<td>25,476</td>
<td>847,256</td>
<td>1,140</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>1,334</td>
<td>1,020</td>
<td>73,915</td>
</tr>
<tr>
<td>128,040</td>
<td>5,990</td>
<td>111,434</td>
<td>168,112</td>
</tr>
<tr>
<td>54,754</td>
<td>1,703,483</td>
<td>40,980</td>
<td>830,323</td>
</tr>
<tr>
<td>28,100</td>
<td>717,369</td>
<td>22,909</td>
<td>434,682</td>
</tr>
<tr>
<td>4,655</td>
<td>131,594</td>
<td>1,121</td>
<td>26,131</td>
</tr>
<tr>
<td>500玉</td>
<td>18,500</td>
<td>200玉</td>
<td>6,250</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000</td>
<td>151,069</td>
<td>1,000</td>
<td>98,975</td>
</tr>
<tr>
<td>16,556</td>
<td>447,323</td>
<td>175</td>
<td>15,422</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000/500玉</td>
<td>104,153</td>
<td>3,298,735</td>
<td>219/200玉</td>
</tr>
</tbody>
</table>

鰯買日記」、大阪大学経済史経営資料室所管、田中市兵衛家文書、明治6年11月「干鰯買日記」。
### 表1 慶應・明治初期の仕入れ状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>場所</th>
<th>仲買</th>
<th>品目</th>
<th>慶應3年</th>
<th>明治元年</th>
<th>明治2年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>俵</td>
<td>貫目 (貫)</td>
<td>代銀 (匁)</td>
<td>俵</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>干鰯</td>
<td>1,411</td>
<td>47,967</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>江戸</td>
<td>問屋</td>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>干鰯</td>
<td>93,178</td>
<td>48</td>
<td>719</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>486</td>
<td>18,363</td>
<td>7,899</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯖粕</td>
<td>1,494</td>
<td>45,205</td>
<td>2,323</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰤</td>
<td></td>
<td></td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,818</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>500玉</td>
<td>15,000</td>
<td>430玉</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>1,605</td>
<td>46,034</td>
<td>2,060</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>3,585</td>
<td>202,780</td>
<td>4,579</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大坂</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>仲買</td>
<td>干鰯</td>
<td>724</td>
<td>93,178</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>1,935</td>
<td>494</td>
<td>7,762</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯖粕</td>
<td>1,494</td>
<td>45,205</td>
<td>2,323</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰤</td>
<td></td>
<td></td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,818</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>500玉</td>
<td>15,000</td>
<td>430玉</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>1,605</td>
<td>46,034</td>
<td>2,060</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>8,896</td>
<td>210,892</td>
<td>66,468</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>松前・荷受・商社</td>
<td>干鰯</td>
<td>494</td>
<td>7,762</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>4,664</td>
<td>110,390</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯖粕</td>
<td>468</td>
<td>19,363</td>
<td>7,899</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰤</td>
<td>593</td>
<td>15,457</td>
<td>906</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>1,837</td>
<td>48,547</td>
<td>1,484</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>500玉</td>
<td>15,000</td>
<td>430玉</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>1,605</td>
<td>46,034</td>
<td>2,060</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>8,896</td>
<td>210,892</td>
<td>66,468</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>干鰯</td>
<td>22</td>
<td>924</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>2</td>
<td>39,747</td>
<td>4,123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯖粕</td>
<td>2</td>
<td>39,747</td>
<td>4,123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰤</td>
<td>2</td>
<td>39,747</td>
<td>4,123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>295</td>
<td>7,660</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>5,699</td>
<td>99,740</td>
<td>2,367</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>26</td>
<td>576</td>
<td>78/58.2石</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>52</td>
<td>1,153</td>
<td>8,788</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>不明</td>
<td>干鰯</td>
<td>22</td>
<td>924</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>2</td>
<td>39,747</td>
<td>4,123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯖粕</td>
<td>2</td>
<td>39,747</td>
<td>4,123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰤</td>
<td>2</td>
<td>39,747</td>
<td>4,123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>295</td>
<td>7,660</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>5,699</td>
<td>99,740</td>
<td>2,367</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>91</td>
<td>1,120</td>
<td>30,093</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>11,587</td>
<td>235,447</td>
<td>1,065</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>干鰯</td>
<td>724</td>
<td>94,102</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>2</td>
<td>169,076</td>
<td>8,075</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯖粕</td>
<td>4,380</td>
<td>104,682</td>
<td>38,340</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰤</td>
<td>933</td>
<td>31,457</td>
<td>3,271</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>2,132</td>
<td>38,892</td>
<td>11,004</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>5,699</td>
<td>99,740</td>
<td>1,587</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>91</td>
<td>5,528</td>
<td>160,291</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>735</td>
<td>26,457</td>
<td>698,239</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典: 東洋大学井上円了記念博物館所蔵・近江屋市兵衛家文書45番、慶應3年正月「干鰯買日記」、50番明治5年正月「干
クであった。この間、万延改鋳にともなう物価騰貴があり、幣制の混乱もあったので、一概にはいえないが、買付け重量合計でも銀高に並行して増加の趨勢にあり、取引が拡大していたことはいえる。

幣制について簡単に説明しておくと、万延改鋳後、西国では銀貨が下落し、明治元年（一八六八）には近江屋の帳簿で金一両に銀二一九匁六分までになっていた。こうしたなかで新政府は同年五月に銀目停止を命じて、上方の銀遣いを禁止した。その後、混乱がやや収まり、金一両に銀一〇〇匁で換算することになったので、ここでは金建で書かれている場合は、明治元年（一八六八）は近江屋の基準にしたがい、明治二年（一八六九）からは金一両銀一〇〇匁で銀に換算した。また近江屋では明治七年（一八七四）から円計算が基準となった。政府は金一両を一円と定めたので、一円は銀一〇〇匁とされた。ここでもこれにしたがって計算している。

買付け先については、表2に東京干鰯問屋、干鰯屋仲間、松前問屋および荷受問屋と商社、その他、不明と分けて、取扱銀高とその比重を示した。
八三

同六六年は、東京から送られたものであったといえるが、全体に東京問屋からの買付けは多くはなかった。近江屋の『干鰯買日記』の記載対象は、自らの買い荷だけで、東京干鰯問屋の送り荷は含まれなかったのではないかと考えられる。

大阪の干鰯屋仲間との取引は、慶応三年（一八六七）と明治二年（一八六九）が三〇パーセントに近く高い比率を占めた以外は、全体に低調となっていった。ただ不明のなかに干鰯屋仲間の屋号や名前に近似するものが相当数いるので、これを見込むとそれなりの数字にはなったと考えられる。明治元年（一八六八）に新政府は、函館生産会所を設立して、干鰯屋仲間を廃した。仲間は再三その存続を願い出て、函館産物売捌人の名義を与えられた。その後、明治六年（一八七三）に肥物商組合結成を願い出て認められていった。この間、干鰯屋仲間の地位は不安定であったが、文久元年（一八六一）の仲間名簿と明治六年（一八七三）の組合結成願いの間に、新たに加わったらしいものもある程度で、全体に変化は少なかったと見られる。

松前問屋、荷受問屋などは近江屋の買付けの中心となった。通常では買付銀高の五〇パーセント程度で、多いときで七〇パーセントに及んだ。近世では、北海道産品は松前問屋が取扱い、これを干鰯屋仲間（松前東組）が仲買して小売へ販売した。しかし明治三年（一八七〇）には両者が合併して第一北海道産物商社を結成し、翌年北海道産物商社（松前東組）が仲買して小売へ販売した。明治五年（一八七二）には両者が合併して第二北海道産物商社を結成されて五常組と称し、翌年北海道産物商社稲花組が仲買して小売へ販売した。明治二年（一八七九）には、荷受問屋一番組ができ、干鰯屋でも問屋的性格が強かったもののが参加して松前問屋に代わる問屋として再編された。近江屋の取引は、慶応三年（一八六七）、明治元年（一八六八）は、すべて近世の松前問屋が相手であった。松前問屋では木屋市兵衛、菊屋利助、近江屋惣七、越後屋助七、和泉屋市兵衛、布屋和助、新保屋吉治郎、近江屋熊蔵、島屋重治郎、金沢仁作らからの買付けが行われている。また商社では、明治三年（一八六九）から五常組、稲花組、北海商
大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営（三）

社、加島屋商会などとの取引が行われた。その他では、主として大阪市中や近郊のものが中心となっている。比重がもっとも高かったのは明治三年（一八七〇）の四〇パーセントで、明治二年、同四年が三〇パーセント台となりこれに近かった。この取引は木屋与兵衛とのものであり、その買次にあった大阪綿問屋の一人であった。木屋は、帰り荷として鰯粕・羽鯡などを大阪へ運び販売していたようである。木屋市郎兵衛は荷受問屋一番組にも木谷市兵衛とし同国新川木綿の原料となる織物を大阪から仕入れる問屋があたされており、その関係で木屋は木谷市郎兵衛の関係者であるとされる。木谷市郎兵衛は荷受問屋一番組にも木谷市郎兵衛として名前が見えるので、その関係で木屋と関係していたのであろう。ほかの年は泉州大津、佐野、箱作や和歌山、宇和島の肥料商、摂津西成郡野里村のものなどからの買付けであった。ことに宇和島問屋小堀喜之助からは宇和粕などを仕入れていた。関東粕の入荷が低迷しているなかで、近江屋は宇和粕・鰯粕を買付けていたことがわかる。大阪肥料市場は安政期から鰯粕など北海道産品が中心となり、価格も低下したので、佐伯・宇和など西国物などが、価格競争に敗れたという指摘もあるが、関東干鰯・鰯粕の低迷のなかで西国物を導入しようとする動きがあった。地域により干鰯・鰯粕の需要も根強くあったため、不明は、所在の不明な人物との取引を記載している。慶応三年（一八六七）、明治六年（一八七三）のように三〇パーセントを超える年もある。和泉屋七兵衛、同善助、同宇吉、同豊吉、近江屋喜兵衛、同五助、平野屋専蔵、兵庫屋清次郎、鷲屋与七らは干鰯屋仲間ににも屋号があるが、残された名簿と名前が欠けていているので、この間の名義変更で対照できなくなったものである。この間の名義変更で対照できなくなったものをの可能性が高い。したがって名前を対照できるようになれば、仲間の比率はもっと高くなることが予想される。不明のなかで特徴的なのは、
糠の取引が明治三年（一八七〇）から播磨屋清兵衛、同一万郎、八幡屋利兵衛らと行われたことである。糠は、堺に江戸積包糠問屋があり、明治元年（一八六八）の記録には、播磨屋万之助が仲間名としてあがっている。この播磨屋万一郎もその関連者ではなかったかと考えられる。

少し重なるところもあるが、つきに表3によって取引品目について検討しておこう。

干鰯は慶応三年以降、明治六年（一八七三）まで低迷している。東京干鰯問屋との取引は、近江屋の直接買付けではなく、送り荷が中心であったようでここには現れない。慶応三年（一八六七）では、干鰯屋仲間柴屋嘉介、志方屋伊兵衛、近江屋千助から房総半島南部の本場干鰯七二四俵を購入している。また明治六年（一八七三）は、加島屋商会の宇和干鰯と東京問屋からの買付けが中心で、その他に地廻りと称される大阪湾周辺のものがあった。

〆粕は鰯〆粕に限定しているが、慶応三年（一八六七）はタルマイ鰯粕が中心で、その後、宇和粕が中心となった。慶応三年（一八六七）はタルマイ鰯粕が中心で、その後、宇和粕が中心となった。明治五年（一八七二）では、北海商社、加島商社などから大量に購入している。

表3 明治初期の買付品目の比重

<table>
<thead>
<tr>
<th>品目</th>
<th>慶応3年</th>
<th>明治元年</th>
<th>明治2年</th>
<th>明治3年</th>
<th>明治4年</th>
<th>明治5年</th>
<th>明治6年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>干鰯</td>
<td>13.5</td>
<td>2.9</td>
<td>2.4</td>
<td>0.0</td>
<td>3.9</td>
<td>4.6</td>
<td>11.8</td>
</tr>
<tr>
<td>鰯粕</td>
<td>24.2</td>
<td>0.0</td>
<td>11.8</td>
<td>3.9</td>
<td>5.9</td>
<td>45.2</td>
<td>40.9</td>
</tr>
<tr>
<td>鰤粕</td>
<td>15.0</td>
<td>51.3</td>
<td>28.2</td>
<td>51.6</td>
<td>43.7</td>
<td>18.8</td>
<td>30.3</td>
</tr>
<tr>
<td>羽鰯</td>
<td>45.0</td>
<td>0.0</td>
<td>54.0</td>
<td>21.8</td>
<td>22.9</td>
<td>2.3</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>数子・白子</td>
<td>56.0</td>
<td>20.4</td>
<td>47.0</td>
<td>4.0</td>
<td>1.4</td>
<td>0.5</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>種粕・玉粕</td>
<td>14.3</td>
<td>2.6</td>
<td>22.0</td>
<td>0.6</td>
<td>0.3</td>
<td>0.0</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>麦</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>8.1</td>
<td>4.6</td>
<td>5.2</td>
<td>0.1</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>23.0</td>
<td>22.8</td>
<td>37.3</td>
<td>13.6</td>
<td>16.8</td>
<td>28.4</td>
<td>12.0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：表1に同じ。
北海道の生産地名だけで呼ばれている品物があり、鰯粕の可能性が高いので、これが入ると比重が高くなる。しかしタルマイなど鰯粕生産が行われているところもあり、確定できないので、ここでは不明にしてある。明治二年（一八六九）などは、こうしたものが多いので、実際には比重はもっと高くなると見られる。いっぽう明治五年、六年は宇和粕の購入が大きかったため、比重が低下したようである。数子、白子は、比重は低くなるものの、一定数購入されている。

最後に、種粕、玉粕と穂である。これが明治になると一定の比重で買われるようになる。引かなかった品物である。これが明治になると一定の比重で買われるようになる。流通組織が魚肥とは違うのでよくわからない面があるが、穂は堺に西国物が集荷され、そこから江戸に送られていた。これにかかわるものからの購入であった可能性がある。

二　明治七年より明治一〇年代の買付の動向

明治七年（一八七四）から近江屋の帳面は円建てが中心となる。ここでは明治六年「干鰯買日記」によって検討を加えた。本帳面は、明治六年（一八七三）十一月からの記載であるが、この年はわずかしか記録がなく、実質的には明治七年（一八七四）正月からといってよい。このため明治六年分は、前項に移して計算している。表4-1、2によっ
て全体の動向を見ると、明治七年（一八七四）からといってよい。このため明治六年分は、前項に移して計算している。表4-1、2によっ
<table>
<thead>
<tr>
<th>明治10年</th>
<th>明治11年</th>
<th>明治12年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
</tr>
<tr>
<td>1,899 222</td>
<td>58 12</td>
<td>1,384 348</td>
</tr>
<tr>
<td>18,520 3,000</td>
<td>43,513 6,534</td>
<td>60 14</td>
</tr>
<tr>
<td>842 127</td>
<td>62,876 9,662</td>
<td>60 14</td>
</tr>
<tr>
<td>9,970 1,167</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,109 15 2,101</td>
<td>860 2,372</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9,985 3,268</td>
<td></td>
<td>2,372</td>
</tr>
<tr>
<td>58 7</td>
<td>600 120</td>
<td>123 31</td>
</tr>
<tr>
<td>58 7</td>
<td>600 120</td>
<td>485 110</td>
</tr>
<tr>
<td>18,520 3,000</td>
<td>55,382 7,923</td>
<td>1,408 278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1,587 392</td>
</tr>
<tr>
<td>1,109 915 2,235</td>
<td>860 29 2,378</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,109 74,817 13,159</td>
<td>2,000 1,408 912</td>
<td>860 1,958 2,849</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 表4-1 明治10年代前後の仕入れ状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>場所</th>
<th>仲買</th>
<th>品目</th>
<th>明治7年</th>
<th>明治8年</th>
<th>明治9年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>俵</td>
<td>幹</td>
<td>貫</td>
<td>代金</td>
</tr>
<tr>
<td>東京</td>
<td>干鰯問屋</td>
<td>幹鰯</td>
<td>6,771</td>
<td>850</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>467</td>
<td>113</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯡粕</td>
<td>4,673</td>
<td>896</td>
<td>4,677</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰯</td>
<td>4,919</td>
<td>973</td>
<td>4,852</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>80</td>
<td>24</td>
<td>984</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>300玉</td>
<td>101</td>
<td>500玉</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>4,456</td>
<td>789</td>
<td>1,361</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>300玉</td>
<td>21,367</td>
<td>3,745</td>
</tr>
<tr>
<td>大阪</td>
<td>仲買</td>
<td>幹鰯</td>
<td>5,346</td>
<td>850</td>
<td>4,107</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>1,258</td>
<td>258</td>
<td>1,096</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯡粕</td>
<td>29,994</td>
<td>6,072</td>
<td>50,022</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰯</td>
<td>22</td>
<td>4</td>
<td>21,234</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>639</td>
<td>81</td>
<td>2,683</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>700玉</td>
<td>19,589</td>
<td>4,406</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>65,385</td>
<td>11,042</td>
<td>5,079</td>
</tr>
<tr>
<td>他社</td>
<td>荷受・</td>
<td>幹鰯</td>
<td>201</td>
<td>47</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>商社</td>
<td>メ粕</td>
<td>4,567</td>
<td>582</td>
<td>4,484</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯡粕</td>
<td>639</td>
<td>81</td>
<td>639</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰯</td>
<td>119玉</td>
<td>304</td>
<td>125玉</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>14/35玉</td>
<td>366</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>120/35玉</td>
<td>1,005</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>120/35玉</td>
<td>1,005</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>120/35玉</td>
<td>1,005</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>不明</td>
<td>233</td>
<td>132</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>296</td>
<td>50</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯡粕</td>
<td>13,884</td>
<td>2,381</td>
<td>2,467</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰯</td>
<td>8,999</td>
<td>1,192</td>
<td>5,580</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>839</td>
<td>197</td>
<td>839</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>375玉</td>
<td>1,366</td>
<td>1,366</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>1,050</td>
<td>807</td>
<td>875</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>1919/375玉</td>
<td>36,067</td>
<td>8,438</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>233</td>
<td>12,117</td>
<td>1,832</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>メ粕</td>
<td>2,021</td>
<td>421</td>
<td>3,638</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鯡粕</td>
<td>48,551</td>
<td>9,349</td>
<td>57,167</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>羽鰯</td>
<td>14,579</td>
<td>2,250</td>
<td>31,667</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>920</td>
<td>221</td>
<td>3,668</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>5941玉</td>
<td>1,832</td>
<td>6,970</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>1,050</td>
<td>807</td>
<td>1,125</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>869/35玉</td>
<td>82,256</td>
<td>14,274</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>合計</td>
<td>1102/576玉</td>
<td>160,444</td>
<td>35,329</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：大阪大学経済史経営史料所管・近江屋市兵衛家文書。明治6年11月「干鰯買日記」。
<table>
<thead>
<tr>
<th>明治16年</th>
<th>明治17年</th>
<th>明治18年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
</tr>
<tr>
<td>8,181 1,272</td>
<td>453 55</td>
<td>2,685 354</td>
</tr>
<tr>
<td>20石 259</td>
<td>766 97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8,181 1,531</td>
<td>3,138 410</td>
<td>1,331 152</td>
</tr>
<tr>
<td>6,565 853</td>
<td>565 55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5,501 922</td>
<td>3,601 468</td>
<td>39,796 5,698</td>
</tr>
<tr>
<td>155 28</td>
<td>164 22</td>
<td>1,990 291</td>
</tr>
<tr>
<td>12,220 1,803</td>
<td>3,601 468</td>
<td>41,950 6,010</td>
</tr>
<tr>
<td>3,312 553</td>
<td>53,047 7,161</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3,312 553</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23,433 4,916</td>
<td>15,646 2,103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10,133 1,289</td>
<td>53,047 7,161</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33,565 6,205</td>
<td>68,693 9,264</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6,565 853</td>
<td>453 55</td>
<td>2,685 354</td>
</tr>
<tr>
<td>40,427 7,663</td>
<td>19,247 2,571</td>
<td>40,562 5,795</td>
</tr>
<tr>
<td>10,287 1,317</td>
<td>164 22</td>
<td>1,990 291</td>
</tr>
<tr>
<td>259 53,047 7,161</td>
<td>565 55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20石 57,279 10,092</td>
<td>75,431 10,142</td>
<td>43,281 6,162</td>
</tr>
</tbody>
</table>
表 4-2 明治10年代前後の仕入れ状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>場所</th>
<th>仲間</th>
<th>品目</th>
<th>明治13年</th>
<th>明治14年</th>
<th>明治15年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
<td>俵 貫目 (貫) 代金(円)</td>
</tr>
<tr>
<td>東京</td>
<td>千鯱問屋</td>
<td>干鯱</td>
<td>759</td>
<td>4,422</td>
<td>2,075</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>幹鰯</td>
<td>391</td>
<td>67</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰱鰯</td>
<td>90</td>
<td>26</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰘鰯</td>
<td>90</td>
<td>26</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>481</td>
<td>92</td>
<td>481</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>2,069</td>
<td>626</td>
<td>1,970</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>仲買</td>
<td>干鯱</td>
<td>391</td>
<td>67</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰱鰯</td>
<td>90</td>
<td>26</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰘鰯</td>
<td>90</td>
<td>26</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>2,069</td>
<td>626</td>
<td>1,970</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>82,4石</td>
<td>276</td>
<td>82,4石</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>買受・商社</td>
<td>干鯱</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>18,779</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰱鰯</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰘鰯</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>2,541</td>
<td>790</td>
<td>2,240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>4,423</td>
<td>986</td>
<td>4,423</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>不明</td>
<td>干鯱</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>5,244</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰱鰯</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>1,113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰘鰯</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>1,113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>1,113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>1,113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>4,098</td>
<td>1,337</td>
<td>6,504</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>4,098</td>
<td>1,337</td>
<td>6,504</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>八九</td>
<td>干鯱</td>
<td>759</td>
<td>7,120</td>
<td>4,294</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰱鰯</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>5,244</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>鰘鰯</td>
<td>3,008</td>
<td>932</td>
<td>19,891</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数子・白子</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>5,244</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>種粕</td>
<td>3,236</td>
<td>1,044</td>
<td>5,244</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>300</td>
<td>327</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>300</td>
<td>327</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>合計</td>
<td>759</td>
<td>7,120</td>
<td>4,294</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：大阪大学経済史経営史料課所管理 浜松屋市兵衛家文書、明治6年11月「干鯱問日記」。
明治一〇年（一八七七）は再び一万三千〇〇円台に回復するが、翌一年には九〇〇〇円と最低となる。明治一二年（一八七九）から回復して明治一五年（一八八二）には二万五千〇〇円になるが、その後も、明治一八年（一八八五）までそれほど増加していない。

表に現した動向は以上のようなものであるが、この『干鰯買日記』は、明治一〇年までには日付を追っており、年度の変わり目にもその旨、記載がある。その点で不自然なところはないが、以降は、年度の変わり目も明記されず、いきなり七月から買付けの記載が現れたりする。このため年度の切れ目が定めがたい部分がある。一応、記載から判断して、このように切れ目を定めてみたが、完全なものではない。明治七、八年頃から荷受問屋の業務に展開していったため、この帳簿に記載されなくなった可能性あり、販売史料の分析を含めて今後検討の必要がある。

表5 明治10年代前後の買付先の比重（％）

<table>
<thead>
<tr>
<th>関係</th>
<th>明治7年</th>
<th>明治8年</th>
<th>明治9年</th>
<th>明治10年</th>
<th>明治11年</th>
<th>明治12年</th>
<th>明治13年</th>
<th>明治14年</th>
<th>明治15年</th>
<th>明治16年</th>
<th>明治17年</th>
<th>明治18年</th>
<th>明治11年〜同18年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>東京問屋</td>
<td>10.6</td>
<td>8.9</td>
<td>2.2</td>
<td>1.7</td>
<td>1.3</td>
<td>12.4</td>
<td>2.2</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>15.2</td>
<td>4.0</td>
<td>25.0</td>
<td>46.4</td>
</tr>
<tr>
<td>仲買</td>
<td>64.1</td>
<td>87.0</td>
<td>40.1</td>
<td>73.4</td>
<td>85.6</td>
<td>0.5</td>
<td>18.4</td>
<td>55.8</td>
<td>67.5</td>
<td>17.9</td>
<td>4.6</td>
<td>97.5</td>
<td>46.4</td>
</tr>
<tr>
<td>荷受・商社</td>
<td>1.4</td>
<td>0.1</td>
<td>26.5</td>
<td>24.8</td>
<td>0.0</td>
<td>83.3</td>
<td>0.0</td>
<td>3.3</td>
<td>19.1</td>
<td>5.5</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>11.8</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>23.9</td>
<td>4.0</td>
<td>31.3</td>
<td>0.1</td>
<td>13.2</td>
<td>3.9</td>
<td>31.1</td>
<td>28.4</td>
<td>13.3</td>
<td>61.5</td>
<td>91.3</td>
<td>0.0</td>
<td>33.5</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：表4に同じ。
わかる。明治初年以来、干鱒屋の再編で、仲買と荷受問屋の区別も進んでいたと考えられる。明治九年（一八七六）に、比重が四〇パーセントと大きく下がるのは、その他と不明で買付けがあったため、そちらの比重が高まったからである。取引相手は、片山和助、金沢藤助、北海道産物販売会、宇和島の小堀喜之助、大三輪与一郎、千成社、栖原幸吉などで、明治一五年（一八八二）には三井物産との取引も行われた。明治一一年〜明治一八年までの合計では、全体の四六パーセントを維持しており、買付けの中心であったことがわかる。

その他は、明治九年（一八七六）、同一年、同二五年に二〇パーセント前後の比重を占めたが、外はそれほど、大きな取引はなかった。明治九年（一八七六）は、尾張常滑の山本林兵衛から浮子一九〇俵、大阪の杉村正太郎から種粕一二五〇俵を購入したこととが比重を高めた要因であった。市兵衛の母の実家は近江屋側の記録では、錫屋であったことがわかるので、その実家の可能性もある。

元年（一八六〇）には、錫屋正太郎名義で、魚肥を近江屋から購入しているので、肥料小売も行っていたようである。また明治一〇年（一八七七）は安治川西村久太郎から九州米一〇〇俵を買っていることがわかるので、その実家の可能性もある。万延元年（一八六〇）には徳島の松本五郎、久住九平から北海道産の大根を八〇〇俵購入している。久住は、近世では阿波藩の干鱒平問屋の一人であった。このように従来なかった買付けと合わせて、全体の四六パーセントを維持しており、買付けの中心であったことがわかる。

不明は、明治七年（一八七四）、同九年、同二四年、同一年、同二六年、同一年、同七年と比重が高くなる年が多い。明治一二年以降は、買付けの絶対量が少ないなかの比重なので、どこまで評価してよいか問題もある。しかし明治一一年
明治一八年までの合計では、約三七パーセントの比率を占めており、近江屋が買付けを多角化させていたことはうかがえる。明治七年（一八七四）の場合は、木曽権三郎、泉屋定之助、板原七兵衛、中堂伝七、栄井弥助、光浦友三郎、新屋佐介、木曽権三郎らで、品物も多岐にわたっている。泉屋、中堂以外は、干鰯屋仲間にも苗字が見当たらないもので、一時的にでも新しい取引先が拡大していたということであろう。

表6 明治10年代前後の買付品目の動向

<table>
<thead>
<tr>
<th>品目</th>
<th>明治7年</th>
<th>明治8年</th>
<th>明治9年</th>
<th>明治10年</th>
<th>明治11年</th>
<th>明治12年</th>
<th>明治13年</th>
<th>明治14年</th>
<th>明治15年</th>
<th>明治16年</th>
<th>明治17年</th>
<th>明治18年</th>
<th>明治11年〜同18年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>干鰯</td>
<td>5.2</td>
<td>2.0</td>
<td>0.4</td>
<td>69.5</td>
<td>49.9</td>
<td>12.6</td>
<td>0.1</td>
<td>8.5</td>
<td>0.5</td>
<td>3.5</td>
<td>25.4</td>
<td>94.0</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>鮭</td>
<td>1.2</td>
<td>3.5</td>
<td>0.1</td>
<td>22.8</td>
<td>24.3</td>
<td>12.5</td>
<td>5.5</td>
<td>83.5</td>
<td>75.9</td>
<td>25.4</td>
<td>94.0</td>
<td>63.4</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>羽鰤</td>
<td>26.4</td>
<td>31.3</td>
<td>40.0</td>
<td>60.2</td>
<td>13.8</td>
<td>21.7</td>
<td>53.2</td>
<td>83.5</td>
<td>75.9</td>
<td>25.4</td>
<td>94.0</td>
<td>63.4</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>敷子・白子</td>
<td>6.4</td>
<td>13.8</td>
<td>13.0</td>
<td>2.8</td>
<td>4.1</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>3.9</td>
<td>3.5</td>
<td>4.7</td>
<td>0.4</td>
<td>0.7</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>植物</td>
<td>17.5</td>
<td>44.6</td>
<td>6.1</td>
<td>83.4</td>
<td>0.0</td>
<td>12.4</td>
<td>16.4</td>
<td>26.0</td>
<td>70.6</td>
<td>0.9</td>
<td>22.1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>糠</td>
<td>23.0</td>
<td>3.0</td>
<td>12.8</td>
<td>17.0</td>
<td>0.0</td>
<td>12.4</td>
<td>16.4</td>
<td>26.0</td>
<td>70.6</td>
<td>0.9</td>
<td>22.1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>40.4</td>
<td>3.0</td>
<td>12.8</td>
<td>17.0</td>
<td>0.0</td>
<td>12.4</td>
<td>16.4</td>
<td>26.0</td>
<td>70.6</td>
<td>0.9</td>
<td>22.1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：表4に同じ。
鯡粕は一貫して買付の中心となっている。明治七年（一八七四）は、その他の買付けが多かったのでやや少ないが、それでも二六・四パーセントとなって相応の比重を維持している。荷受問屋を中心に、仲買からも買い入れて、活発な取引を行っている。数子・白子はこれに付随した買付けで、一定数取引されていた。数子・白子では数子が基本的なもので、白子はごくわずかだった。

種粕は主として明治七年〜明治九年の間に買付けられた。比重は高くはならなかったが、明治七年（一八七四）には北海商社から種粕一万一七一六玉を買付けていることが注目される。明治八年（一八七五）には、大一商社から種粕を一九七一玉買付け、明治九年（一八七六）には大阪の杉村正太郎から天満・淡路種粕を一二五〇玉買付けている。

糠も種粕とともに、新たに買われるようになった。明治七年（一八七四）には、赤糠一〇五〇俵を中野善藏・真瀬利兵衛から買付けている。明治九年（一八七六）には、堺の玉谷孫平から二五〇俵ほかに真瀬利兵衛・岡部宗助・由良宗助・鳥田平兵衛らから八七五俵の買付けを行った。

その他は、明治七年（一八七四）が多くなっているが、大きいものはマシケ・タルマイ・利尻・小樽内・南部などと表記された鯡と鰯の区別がつかないものである。外には米、大豆、麦、菜種、鮭塩引などが買付けられている。米は明治九年（一八七六）に土佐堀の今田仁三郎から豊前米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。

安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがわかる。安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがわかる。安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがわかる。安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがわかる。安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがわかる。安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがわかる。安治川は、淀川が大阪湾に入ることで分かれたもので、廻船が入港するルートである。米は明治九年（一八七六）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けている。明治一一年（一八七八）に安治川の西村久三郎より豊前米と柳川新米を一〇九俵、翌二十二年に播州米・加賀米合わせて八六〇俵を買付けており、まとまった取引を行っていたことがある。
東京干鰯問屋との取引

東京の干鰯問屋との取引は別にもあって、全貌がつかみにくい。明治六年「買附・売附仕切帳」は、帳面の冒頭は白紙が続くが、途中から売附覚や買付覚が写されている。また明治一六年（一八八三、同一七年の仕切り状が写されている。一部に割印もあり、継続して帳面として使用しようとした様子があるが、数通分でやめている。全体に中途半端な感じの帳面で、全貌を示しているとはいえない面があるが、これにより東京の干鰯問屋との取引の状況をうかがうことができるの紹介したい。「買附・売附仕切帳」には、次のような記載がある。

本場新引越物

千里舟分

四拾九俵

百六拾俵

同舟分

弐手板

弐百九俵

押込

俵成七拾三匁がへ

代

（中略）
かしま入梅引砂巻
（網印省略）百両拾俵

此売り附分
右之通出情売付仕候 已上

喜多村富之助殿
酉十二月十二日

干鰯売附分
上荷帰り賃にかへ

田中市兵衛

幹鰯売附分
上荷帰り賃にかへ

大坂干鰯屋近江屋市兵衛

右之通出情売付仕候

上荷帰り賃にかへ

田中市兵衛

これは、近江屋田中市兵衛が、東京干鰯問屋喜多村富之助に売附額を報告しているものである。酉年は、明治六年（一八七三）が該当するので、ここでは明治六年一二月と理解したい。年末の仕切になると思われるが、干鰯一九三二俵を販売したことを報告している。「本場新引越物」とは房総半島南部の本場と称された漁場で、新たに網で引いたもの、越物の意味はわからないが、越長などと鰯の状況を表現するので、これに関連したものであろう。乾物の意味はわからないが、越物の意味はわからないが、越長などと鰯の状況を表現するので、これに関連したものであろう。「かしま入梅引砂巻」とは鹿島灘で梅雨の時期にとれた鰯で、砂がついているというほどの意味で、商品の性格を現したものであろう。乾物の意味はわからないが、越物の意味はわからないが、越長などと鰯の状況を表現するので、これに関連したものであろう。乾物の意味はわからないが、越物の意味はわからないが、越長などと鰯の状況を表現するので、これに関連したものであろう。

明治五年「干鰯買日記」では、明治六年（一八七三）に喜多村から近江屋が購入した干鰯は鹿島秋引三〇〇俵である。
表7 東京問屋との売附・買付・仕切

<table>
<thead>
<tr>
<th>年月日</th>
<th>相手</th>
<th>品目</th>
<th>俵数</th>
<th>代金 (円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>1932</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>941</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>407</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>344</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>134</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>496</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>957</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>1034.72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>1000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治6年12月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>407</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>344</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>134</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>621</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>134</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>496</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>975</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>1034.72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>308</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>1000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>407</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>青木様分</td>
<td>344</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>134</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>496</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>975</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>明治7年3月12日</td>
<td>喜多村富之助</td>
<td>干鰯</td>
<td>1034.72</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：大阪大学経済史総合史料室所蔵、近江屋市兵衛家文書、明治6年1月「売附・売附仕切帳」
目方十七貫
壱俵弐分がへ
右之を通出情買付申上候、以上、

西十二月十二日

大坂市兵衛

奥三郎兵衛殿

これは奥三郎兵衛にたいして、近江屋が赤巻糠五〇〇俵を買付けたことを報告したものである。これについては近江屋の「干鰯買日記」の明治六年八月三〇日に真瀬利兵衛から赤糠二五〇俵と同年一一月二〇日に柴屋善蔵から赤糠五〇〇俵を買付けたことを報告したものに、対応する買付けが確認できる。しかし明治七年（一八七四）一月五日に喜多村富之助にたいして糠一〇〇〇俵を買付けたことを報告したものには、対応する買付けが確認できない。同年は二月二三日に中野善蔵と真瀬利兵衛から合計一〇五〇俵の赤糠を買付けているが、前後している。糠は東京では、馬の飼料や近郊の畑方農村での肥料として使われ、堺に下り荷の問屋があって集荷されていた。いずれにせよ近江屋は東京の文に応じて、糠などを買付けている商売も試みていたことがわかる。

仕切りであるが、明治一六年（一八五〇）七月に干鰯九七五俵、明治一七年（一八七四）二月に干鰯一二三六俵、米八五俵、干鰯九七五俵、明治一六年（一八八三）を例にとると、

―十八三〇―を例にとると、

代メ千三拾四円七拾弐銭
仲買取口せん

大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営（三）
以上、「干鰤販日記」を中心に、慶応三年（一八六七）～明治五年（一八八二）までは、近江屋市兵衛家の販売の動向を見ることができた。明治六年以降は、帳簿の年度が不明確であり、記載も少なくなるので、どこまで実態を示しているのか不安な面もあるが、一応の状況は明らかになった。

近江屋の買付けは明治五、六年にかけて順調に拡大し、総買付銀高は明治五年には四万〇一〇貫家まで、その後も一定の数を維持されていた。しかし、明治六年以降は、売払口銭が急減し、総買付銀高は明治五年の四万〇一〇貫家から大幅に減少した。

この時期の近江屋の買付けは、仲買の取引が主流であったが、その後は仲買の取引が減少し、売払口銭が減少した。蒸煮や干鰤販売の取引が減少した結果、近江屋の買付けは急減した。

総買付銀高の減少の原因は、市場環境の変化や、仲買の取引が減少したことが主な原因である。市場環境の変化は、近江屋の買付けに影響を与えたが、仲買の取引が減少したことも、近江屋の買付けに影響を与えた。

まとめ
以上、「干鰤販日記」を中心に、慶応三年（一八六七）～明治五年（一八八二）までの近江屋市兵衛家の販売の動向を見ることができた。明治六年以降は、帳簿の年度が不明確であり、記載も少なくなるので、どこまで実態を示しているのか不安な面もあるが、一応の状況は明らかになった。

近江屋の買付けは明治五、六年にかけて順調に拡大し、総買付銀高は明治五年には四万〇一〇貫家まで、その後も一定の数を維持されていた。しかし、明治六年以降は、売払口銭が急減し、総買付銀高は明治五年の四万〇一〇貫家から大幅に減少した。

この時期の近江屋の買付けは、仲買の取引が主流であったが、その後は仲買の取引が減少し、売払口銭が減少した。蒸煮や干鰤販売の取引が減少した結果、近江屋の買付けは急減少した。

総買付銀高の減少の原因は、市場環境の変化や、仲買の取引が減少したことが主な原因である。市場環境の変化は、近江屋の買付けに影響を与えたが、仲買の取引が減少したことも、近江屋の買付けに影響を与えた。

まとめ
以上、「干鰤販日記」を中心に、慶応三年（一八六七）～明治五年（一八八二）までの近江屋市兵衛家の販売の動向を見ることができる。明治六年以降は、帳簿の年度が不明確であり、記載も少なくなるので、どこまで実態を示しているのか不安な面もあるが、一応の状況は明らかになった。

近江屋の買付けは明治五、六年にかけて順調に拡大し、総買付銀高は明治五年には四万〇一〇貫家まで、その後も一定の数を維持されていた。しかし、明治六年以降は、売払口銭が急減し、総買付銀高は明治五年の四万〇一〇貫家から大幅に減少した。

この時期の近江屋の買付けは、仲買の取引が主流であったが、その後は仲買の取引が減少し、売払口銈が減少した。蒸煮や干鰤販売の取引が減少した結果、近江屋の買付けは急減少した。

総買付銀高の減少の原因は、市場環境の変化や、仲買の取引が減少したことが主な原因である。市場環境の変化は、近江屋の買付けに影響を与えたが、仲買の取引が減少したことも、近江屋の買付けに影響を与えた。
九九

大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営(三)

田中市兵衛はその頭取として頭角を現した。そのため肥料商経営への関心が薄れたという面もあったのかもしれない。「干鰯買日記」は仲買商として、肥料の買付けを記録したものであるが、買付の中心は松前問屋（その後荷受商）で、ほんに新しくできた商社が中心だった。これに干鰯屋仲間（後仲買商）が加わっていたが、特定の商人と結びつくことはなかった。幕末期には泉州堺と江戸に糠問屋があり下り荷の取次にあたっていた。幕末維新の変動期において近江屋市兵衛の肥料買付けは、急速に拡大していったことばうかがうことができる。これについで肥料販売の展開はどのようなものだったか、つぎの課題となる。
注(1) 拙稿「大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営」 (『東洋大学文学部紀要』六八集史学科篇四〇号、二〇一五年)。
注(2) 『大阪靫肥料市場沿革史』 (大阪府肥料卸商業組合、一九四一年)。
注(3) 「北海産荷受問屋組合沿革史」 (黒羽兵治郎編『大阪商業史料集成』六輯、大阪商科大学経済研究所、一九四〇年)。
注(4) 宮本又次 「田中市兵衛」 (同編 『上方の研究』 清文堂出版、四巻、一九七六年、六一六〜六三二頁。なおここでは「明治元年に父祖の業をついで商売をはじめ」とあるが、安政二年の誤りであることは、前論文で指摘した。
注(5) 東洋大学井上円了記念博物館所蔵・近江屋市兵衛家文書四五番、慶応三年正月「干鰯買日記」および、同五〇番、明治五年正月「干鰯買日記」による。以下、東洋大学・近江屋市兵衛家文書何番と略記する。
注(6) 幣制の混乱については、作道洋太郎『近世封建社会の貨幣金融構造』 (塙書房、一九七一年)。
注(7) 東洋大学・近江屋市兵衛家文書四五番。
注(8) 拙稿「大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営」 (前掲)。
注(9) 大阪水産物流通史研究会『資料 大阪水産物流通史』 (三一書房、一九七一年)。
注(10) 国文学研究資料館所管・祭魚洞文庫・大阪干鰯商仲間記録六六番、文久元年六月「記録名前帳」、明治六年は『大阪靫肥料市場沿革史』 (前掲)。
注(11) 高瀬保『加賀藩海運史の研究』 (雄山閣、一九七九年)。
注(12) 中西聡『近世・近代日本の市場構造』 (東京大学出版会、一九九八年)。
注(13) 木屋市郎兵衛は前注『加賀藩海運史の研究』では木屋市兵衛とも見えるので、市兵衛、市郎兵衛が襲名されたようである。
注(14) 堺肥料糠問屋仲買商組合「商業沿革調査書」 (大阪市立中之島図書館所管)。
注(15) 大阪大学経済史経営史資料室所管・田中市兵衛家文書、明治六年九月「干鰯買日記」。以下、大阪大学・田中市兵衛家文書と略称する。
注(16) 石原佳子 「杉村家文書─ 『久子日記』 をめぐって」 (『大阪の歴史』増刊号、一九九八年)。
注(17) 荒木康代「商家経営における主婦(女主人)と女中の関係についての考察」 (関西学院大学『社会学部紀要』一〇七号、二〇〇九年)。石原によれば、杉村の次代正太郎と五代友厚の娘久子の結婚の媒酌は田中市兵衛が務め
大坂干鰯屋近江屋市兵衛の経営（三）

たという。

とそのままで、泉谷という苗字に姓を定めている。中堂は明治一〇年五月の北海産物問屋組合沿革史に、中堂卯兵衛とある。

中堂は明治一一年五月の北海産物問屋組合沿革史に、中堂卯兵衛と

大坂大学・田中市兵衛家文書、明治六年「買附・売附仕切帳」。

付記

本論文は二〇一四〜二〇一六年文部科学省科学研究費補助事業「近世の肥料商と農業経営」（課題番号二三五二〇八三二）の一部である。論文作成にあたって、東洋大学井上円了記念博物館、大阪大学経済学部経済史研究資料室、大阪市史編集所、国文学研究資料館など関係機関の皆様のご協力を

了。記して深謝の意を表す次第です。