



细 $\infty$ er
组 Cr er
$\begin{array}{ccc}5 & 4 & 4 \\ 0 & 6 & 2 \\ \text { 頁 } & \text { 頁 } & \end{array}$
$\begin{array}{ll}3 & 3 \\ 7 & 4 \\ \text { 頁 } & \text { 頁 }\end{array}$
$\begin{array}{ccc}2 & 2 & 2 \\ 7 & 3 & 0 \\ \text { 頁頁頁 }\end{array}$
頁 ${ }^{1}$


$$
\text { 据 } 1 \text { 縟 }
$$



$$
\text { 把 } 111 \text { 遍 }
$$



第第
節
節


$\begin{array}{lllll}1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 1 & 8 & 4 \\ \text { 頁 }\end{array}$
$\begin{array}{ccc}9 & 9 & 9 \\ 7 & 4 \\ \text { 頁 } & 0 \\ \text { 頁 }\end{array}$
测 $\infty$
8
0
0
頁
7
7
7
7
䨘
$\begin{array}{ll}6 & 6 \\ 4 & 1 \\ \text { 員 } & 1\end{array}$





（1）＊ind






如因抑


朔䓝 $\theta$ の

第 $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & \text { 節 節 }\end{aligned}$


[^0]




哑隼


Title : Mass Education in the Mid Edo Period Viewed through the Lens of One Author's Letter-Writing and Moral Textbooks: Sankinshi Nakamura and his Community

Name: Mitsuhiro Wada

Summary: Several recent studies have shown how education spread at terakoya, in Japan during the early and mid Edo Period. However, the difficulties facing research during this period compared to the late Edo Period, for which copious primary sources are available, are undeniable. Advancing our understanding of mass education during this time frame demands two parallel approaches: 1. to systematize existing research findings for the late Edo Period, as well as points of contention, as a basis for re-conceptualizing the preceding historical stages; and 2. to explore letter-writing textbooks (ōraimono) and other highly relevant primary sources from the early and mid Edo Period.

Terakoya exploded in popularity and number during the late Edo Period, and ordinary people attended the schools in droves. Conventional accounts describe the goal of terakoya education as being to inculcate individuals with skills that would empower them to engage in Japan's burgeoning commodity economy: to this end, instruction was generally limited to basic reading, writing, and arithmetic, as well as literacy and knowledge directly applicable to their lives and livelihoods. However, some recent historians have argued for a fuzzier distinction between terakoya and private schools during this period, citing the existence of intermediate institutions falling somewhere between the two, and the profusion of lessons covering high culture at the former such as Confucian fundamentals, classic Japanese poetry (waka), haiku, and Noh songs (yōkyoku). Moreover, some terakoya are known to have taken an individual-centric approach to moral education, fostering personal development with ethical autonomy, rather than by diktat from above.

Ken Ishikawa, a historian active in prewar Showa Japan, detailed the opposition between such 'practical' subjects in mass education in the country's early modern era, and those that were decidedly not-scholarship, the arts, and culture-as well as the dominance of the former category. However, the comingling of these two curricula appears to have taken deep root by the late Edo Period. If this is indeed the case, this bipartite structure's origins in the early and mid Edo Period should be explored and, in tandem, the contemporary meaning of 'practical' and the nature of moral education rethought.

Ōraimono has generally been treated as an umbrella term for elementary textbooks in the early modern era whose primary function were as models for
handwriting. However, some historians have recently focused on how these texts were used to inculcate proficiency in writing and composition skills. In fact, so-called "epistolary ōraimono", which adapted letters and correspondences for educational use, were emphasized in terakoya as instructional texts throughout the Edo Period. There were also ōraimono designed specifically for women. In parallel with this genre's increasing focus on practical applicability over time, contemporary observers lamented their evolution from model calligraphic textbooks to writing primers in the first half of the 18th century. By the early 19th century, the blending of "classical and colloquial", typified by the model sentence collections of Bakin Takizawa, and other such counter trends had emerged. Moreover, mass-produced ōraimono, created using woodblock printing, were outstandingly employed in intermediate and higher terakoya education in late Edo Japan, allowing for uniformity between educational contents taught at different terakoya. Clearly, orraimono's educational role in the early modern era was inextricably linked to the evolution of terakoya.

Various professions are known to have played important roles in early-modern ōraimono over the years. Professional calligraphers created original woodcut blocks in the 17th century. Terakoya instructors themselves authored several orraimono in the late 17th and early 18th centuries. In the early 19th century, writers of popular literature as well as individuals who worked jointly as calligraphers and terakoya instructors are known to have taken part. Nonetheless, ground has barely been broken on serious scholarship of specific authors by examining their ōraimono and other works in detail, and integrating the findings to summarize their educational philosophy.

This thesis focuses on Sankinshi Nakamura (1671-1741)—a masterless samurai living in Kyoto who authored ōraimono and moral textbooks, or kyōkunsho, during the Genroku and Kyōhō Eras-with additional discussion of other authors' works during the same period. Specifically, I aim to identify the main currents of the educational philosophy running through his oeuvre, and tie them in with the structural characteristics of mass education during the mid Edo period. Previous studies on Sankinshi Nakamura have introduced representative ōraimono (Ken Ishikawa, Matsutarō Ishikawa), provided a broad overview of his body of work against the backdrop of early-modern literature (Mitsutoshi Nakano), and analyzed his setsuyōshū (dictionaries with encyclopedia) as they relate to the history of printing in Japan (Chiyoji Nagatomo).

In Part I, I provide a broad overview of Sankinshi Nakamura as a person and his body of work, chronicling the steps leading up to his entry into the world of ōraimono and kyōkunsho printing through a discussion spanning his early works to just before his most productive years.

Sankinshi was a Confucian educator who lived side by side with his fellow man. He was the beacon of edification in his community, meager as it was, teaching town residents the basics of Confucian philosophy, penmanship , and composition in

Japanese literary style．Based on his writings，his intended audience appears to have been underclass renters，who owned their own homes，and could participate in the town government．His books were hot commodities in bookstores in Japan＇s three major urban centers（Edo，Kyoto，and Osaka）but his popularity dwindled in the mid to late 18th century as towns and villages started to lose autonomy throughout the country．

Ōraimono were originally considered by commercial publishers as a type of sōshi， a broad designation covering books for popular consumption．In the late 17th and early 18th centuries，new authors rose to prominence in Kyoto and the vicinity，their works increasingly adapted to demand from ordinary people，and reflecting their day－to－day lives．Contemporary publishers tried to capitalize on their demands by incorporating various＇value－adds＇into calligraphic textbooks．Authors stayed above this commercial fray：their primary concern was to explore what qualities constituted the human ideal， striving to engage their readers in scholarship and study，and finding moral and ethical implications in the act of handwriting itself．

One such author was Sankinshi Nakamura．Two of his early epistolary ōraimono －Shosatsu Chōhō－ki（書札調法記：1695）and Yōbunshō Shinan Taizen（用文章指南大全：1697）－idealized the lives of townspeople in Kyoto，portraying a refined yet emotional and engaged society．They also gave copious attention to the world of political leaders，and to the mental qualities of the ideal samurai．In both，the topics covered were quite far removed from the practicality demanded by commoners．In his next work，a collection of popular haiku（zappai）in the format of Chinese poetry called Kanpai Kutsu－dzuke（漢誹沓付：1700），his treatment of the lives of ordinary people was more realistic．Several questions remain unresolved．How much was in active response to public demand？How much was due to increasing overlap between the worlds of politicians and common folk？Even in the absence of a clear answer，the author＇s early works show us his perspectives，both realistic and idealized，of the lives of ordinary townspeople．

Many years later，Sankinshi re－emerged with a new work，Sessa－kō（切磋㩰： 1722），which expounded on the complexity and difficulties faced by＂enlightened rulers＂（明君）who seek to achieving＂peace and tranquility＂（太平）．Zō no mitsugi（象 のみつき：1729）would later mark his return to woodblock－printed works：it urged ordinary people to be more cognizant of ethics in their roles in their communities， depicting＂benevolent governance＂（仁政）and＂moral education＂（德化）as two sides of the same coin．This was one of many works popular at the time，including Chinese poetry anthologies and kyōkunsho，that dealt with the importation of elephants ．Both works extended the image of peace and tranquility beyond the priorities of the shogunate－military might and rule of law－to include edification and cultural activities among the general population．Sankinshi’ s foray into kyōkunsho marked his entry into the theory of benevolent governance，a school of thought concerned with how
the Confucian ideal of＂benevolence＂（仁）can be achieved by a leader＇s enlightened rule over his citizens．

In Part II，I discuss Sankinshi＇s educational philosophy based on his works from his most productive years（1729－35）．

Written for a samurai audience，Onchi Seiyō Hoyoku（温知政要輔翼，1731）， preached＂mental discipline＂（心法）and＂scholarship＂（学問）as an essential condition for continuous benevolent rule，and supplied readers with an original interpretation of benevolent governance．Mental discipline and scholarship were presented as tools for emotional growth，preventing improper＂feelings＂（気）and prejudice from emerging in the human heart and the disruption of social harmony．By cultivating these traits，samurai would be following the＂way of heaven＂（天道）： continuously practicing＂compassion＂（仁慈）as an extension of mankind＇s normal emotional milieu．＂Competence＂（力量）and＂wisdom＂（知），on the other hand，should be given less attention，as striking differences in people＇s capacity for these traits might antagonize individuals．In essence，Sankinshi conceptualized mental discipline and edification as accessible to even ordinary people．

The revised edition，Onchi Seiyō Hoyoku（温知精要輔翼：1731），deals with the topic of＂ideation＂（念慮）in great detail．Sankinshi defined ideation as the angry state of mind triggered in a population when their government is not benevolent：the tremendous force unleashed when their grievances accumulate poses a threat to their would－be rulers．
＂Ideation＂is supplanted by＂good intentions＂（善念）in his moral primer Jigi Shōdan（児戯笑談：1749），a form of shared empathy，deep in the heart of all people， with the good deeds of their fellow man．This work also details how ordinary people could practice a form of scholarship in their everyday lives．Scholarship，he wrote， helps people to identify good intentions hidden in several important contexts in their daily lives，such as self－reflection or difficult，seemingly unresolvable situations． Moreover，it is a crucial component of all individuals＇efforts to achieve the ideals of benevolence in their own community，and to improve their ethical practices． Scholarship was also discussed as a means for ordinary people to come to terms with the reality of their lives．

Rikuyu Engi Shōi（六諭衍義小意：1731），a moralistic ōraimono，summarizes plainly and concisely the details of this scholarship for use as educational material． ＂Good intentions＂here signified the true feelings of everyone：Sankinshi describes the concept＇ s application to all manner of interpersonal relationships－in the home， the workplace，among relatives，and in the community at large－as a process to achieve benevolence in the general populace．The text conveys respect for human relationships based on mutual dependence：knowledge and property are shared assets， and people are fundamentally equal．

Sankinshi’s epistolary ōraimono Shimin Ōrai（四民往来，1729）locates
penmanship at the foundation of scholarship．This book＇s stated goal was to teach penmanship to samurai，farmers，artisans，and merchants－the titular＂four groups＂ （shimin）－to cultivate a sincere heart suited to the performance of their respective duties．By studying the vocabulary and language used by each group，any reader could achieve a mutual understanding and respect for his or her entire community．However， the sample sentences in the volume tended to regard the activities of statesmen， describing the virtues of benevolent rule and moral education．

Similarly，in Ichidai Shoyō Hitsurin Houkan（一代書用筆林宝鑑，1730），Sankinshi classifies penmanship and writing as belonging to a broad category，＂artistic accomplishments＂（諸芸），to be distinguished from＂scholarship＂（spelt＂学文＂here）． Artistic accomplishments，as conceptualized by Sankinshi，were skills that would benefit individuals in everyday life，and signs of good morality and etiquette：they could be analogized to decorations on the outside of one＇s person（一身之餝）．These skills had much in common with the lives and culture of townspeople：their acquisition would give people the moral fortitude to independently support their community， taking every opportunity to practice them alongside scholarship in their own lives． Artistic accomplishments and the lives and culture of ordinary folk alike were a quest for the ideal society，one where＂benevolence＂was a reality．

In addition to emphasizing the perpetuation of society and all citizens＇duty to take part in it，Sankinshi＇s theory of benevolent rule treated activities that were usually the respective domains of statesmen and commoners in the same breath． These two understandings of benevolent governance drew from Confucian scholarship， and were applied in both his ōraimono and kyōkunsho．Penmanship and writing skills were considered separately，as artistic accomplishments，and the roles of townspeople＇s lives and culture in society were praised．Nevertheless，his depictions of human relationships and social participation were largely consonant with the vision of a primary role for the public in realizing the ideals of benevolence．

In Appendix，I consider various developments in Sankinshi＇s educational philosophy apparent in his collaborations and related works．Onna Chuyō Menōbako （女中庸瑪瑙箱：1730）－for which he handled transcription－and Utai No Ehon（謡曲画誌： 1732）－whose text he wrote－show a process whereby normal townspeople could spearhead the development of interpersonal relationships in their community．Ehon Shimizu No Ike（絵本清水の池：1734）－for which Sankinshi wrote the foreword－and Kakun Kokoroe－gusa（家訓心得草：1778）－written by his second son， Henpukuō－preached the value of worldly，practical wisdom for self－protection．These volumes lack a moralistic tone：their discussion of Confucian scholarship and penmanship，composition，and other artistic accomplishments rooted in the lives and culture of the townspeople is minimal．

Sankinshi Nakamura emphasized practical moral precepts，written literacy，and composition，adapted to the life of the common man．In fact，his scope was even broader，
relating all manner of things to be studied-Confucian scholarship, performing arts, and artistic accomplishments alike-back to their applicability in everyday life. Moreover, he contextualized all educational topics he discussed into two frameworks, expounding the virtues of the ideals of human relationships and social participation. These two frameworks were dependent on his interpretations of: 1. benevolent governance in the context of popularized Confucian philosophy, and 2. the daily lives and culture of townspeople. Both frameworks established learning objectives that applied equally to all members of the public, which were oriented toward ideals common to both.

Sankinshi's philosophy of education for the common man incorporated issues faced by his peers: i.e., how to maintain one's household while also taking part in the self-governance of one's town or village. All his lessons, whether on fundamentals or applications, were rooted in daily life. His lessons guided his students to live up to the ideals of interpersonal relationships and social participation, to help and support one another. Application of Confucian thought and reference to townspeople's culture, especially in Kyoto, would lead his readers in this direction. In this way, Sankinshi Nakamura epitomized the mid Edo Period.
































戒，


○ $6^{\circ}$






個
別
の
事
烈
開
等
研
垫
は 1
謡













































|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |























 $\circ 5$












小































 - vours






 $\mathfrak{N}^{10}$




















今́namo



































入u















。洲






































。江｜｜｜














照

[^1]

 ロッド



















运平 ${ }^{\circ}$















伿 $5^{\circ}$









































 oerefneer















































Oー,
 (191~1)
































 リガロ























以








 rśr



























 ポテ゚ハリノ゙






 －Derf







。㞋！新的的






























 ．．．．．
政兵。
 －
























































甜拟心 ${ }^{\circ}$









































## 

[^2]












orv


























両入く











 H1『料 4 米成』















嗬













|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |犬


































隹

 $\rightarrow$ 馾○．．．．．．
小示是松 ，












[^3]












|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





叫）「矿圑」，（















务心安的




















 －达地今








orturs学霟为开为























都


 メ゙ていつめくな











 x



 :













隹














































or




































































## 













## 






















 ©












䖯が边















 Snतリ












































讲罝』）「中




























 (nert


























畐。 $\circ$ ơて

ortar





## N













































































































 －

高 る

own ( $\operatorname{\omega os} N-N$ ) er





















 －これで




















































































\#























 or c
























 oer























今～。








































 ortu 〕N



















|  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

















 マ।九


























 ーの













[^4]
る。
（「d ${ }_{8}$




収。




















。\＃















rurtion













好整和 100




















 ， our










洞且（1世思







































































星贷（NO）


边今世明の号


泋秋心乐



















[^5]










 ort







 る。










 $\mathrm{N}^{\circ}$

[^6]

















尘むになが




















































頁










。これが䯖















$\frac{\text { 第 }}{\text { 部 }}$










































 n- \#































〉


























































## 




 -











*























[^7] －
筑 － － －
 －











































小人































务
जfrct $>$





































 ort $u$ gr


 ort $u$ \&











边（1）
$+\infty$


































 いール゙





 $\qquad$














































[^8]
sextourrosk

 $N D^{\circ}$
























































裡津 orts






















 り











佂
















（式ントト












 HuN


 $5^{\circ}$


 (弐|, 11) 。







 ort





 ( $7 \times 1| | 1 \mid 1$ ) owatorg














$\succ \rightarrow$ 퍼

 *


 OVNA思出























 （牙｜！！！）。唐





















































 が躬気






可可湓


##  <br> 













 (





 ( $7 \times$ ○












 ( 7 | 1 가)


















 $500^{\circ}$







 Sox rat


揋」





十 い务以



























[^9]



















[^10]









































(4)























































































 $6 \beta^{\circ}$










 H」





 KN ${ }_{0}$ טr








## 

 ( $\boldsymbol{H}_{1}$

























「區噩匽年」










## （极圆艧亚島）




























 $\hat{1}$





## ト





1） 6 き等的









































井畔



七が思落才








[^11]  ＂






































間葉
な
$<$
普殔
き
も
の
也
$\qquad$
山囦减

制评：



















































































 Gh氏,


## 
















































































































 (




























 퍼』.




 -

 1 䂆物




 ovary













舞」





 olv








[^12]
रو






 - C7.0.5N





 " $\underbrace{\circ}$













咞訛

 Fill cor

 -5ximerg il ancui.








 स4 $4=-4 \sigma^{\circ}$








 - atory






























 －泚」 小














 -









四迷


















































 （
然















































|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
















[^13]

 チが $\boldsymbol{T}$




























示々


























nてrgosn












 （「権









緊郎























































































口冓


 ortu
 ort



















 safock sits雚


















 4


小漂悝 $\bigcirc$ 표点















## 


 Hon
to








酮泗





















申，

比
 ニ



$\stackrel{H}{H}$

















$$
. e r=
$$

表栾

















$\nsim$


心泿延宅






























小和小人马执込ご







 ort


































 t. $\mathrm{m}^{\circ}$






































 ortu bry





















 －水























 innectanarronvozurvivernt nyintrou









































































































 $ŋ^{\circ}$


ratuno
























上的の













[^14]









































ovs























 や笕㐅イノ把

































































 TH $\pi$



































 .ev







































 ort J



































































[^15]
寧弯泰
我










皆榷

男男











- 5nta





## 


























 が
「7｜巣扎」。






















也
E

[^16][^17]






 1 天れド






































元巠が風
䡋


 - orused d -

























































 い こッド














耳स)
(r o























捷












































































ort
















 TudTrutitimoxnc d


















-


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
























※





















































 $\lim _{* \infty}$ gence




办 1 ev














































った＊に撞
$\qquad$














巩眍太心为边 $0^{\circ}$











##  <br> 「が性」」 <br> 

[^18]
〒













 ort














 - 0 vigurdot



沑







 （ $\downarrow \omega$ ）。度制く



























































 -


























开汇心呙

新






































 own>*n
初

































应制肚














虽
 コロコ
























孔中心肺四 $\mathbb{H} x^{2} \Im^{\circ}$











































































[^19]
 - जतリ
















Serrt Ef






















































 -










 (6)

















 ミ『×






oqncry











|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | 1 |
|  |  |
|  | 1 댈 |








 $\qquad$低种一个输



































1 ค ＋＋
九さけと，





$\qquad$

























五










$\qquad$









㕵矦媩 11010























|  |  | （\％\＆¢ ） 0 \＆ | $\angle \mathrm{S}$ | （\％L 8）9ĐI | 991 |  | （ $62 L$ ）6䊗的 | 01 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | （\％8L）¢ $\downarrow$ | 89 | （\％I 6）I L | 82 |  | （ヵ¢ | 6 |
|  |  | （\％9 亿）¢ $~$ \％ | 86 | （\％I L） 0 を | 98 I |  |  | 8 |
| 星牙 暈米幵 |  | （\％6 乙） 6 | IE | （\％¢ I） 0 を | IEI |  |  | 4 |
|  |  | （\％\＆乙） 0 I | 切 | （\％¢ I）$\dagger$ 亿 | 691 |  | （ 669 I）9 类䉼 | 9 |
|  |  | （\％9 ¢）O I | 81 | （\％LI）\＆〕 | 685 |  |  | 9 |
| 星：7 斬米荈 |  | （\％L L） 2 I | 72 | （\％6I） 8 I | 96 |  |  | 焐 |
|  |  | （\％\＆も） 6 | L2 | （\％9 I） D I | 28 |  | （I L 9 I）I LX晃 | $\varepsilon$ |
| 星为 来圭其星米幵 |  | （\％ても） 8 | 6 L | （\％9 I） D I | 98 |  | （0L9 I）OLX早 | 2 |
|  |  | （\％0） 0 | も | （\％0） 0 | 00I |  |  | I |
| 目道獑鄓 | 7134＊ | 䡊己垔量洮目 |  |  |  | 鲚爯 | 士上证走 |  |



＜別表3＞寛文10年刊『増補書籍目録』にみる往来物作者

| 庭訓 | 玄恵法印作 |
| :---: | :---: |
| 式目 | 平泰時 |
| 同［式目〕謬解 | 清三入道環翠軒〔清原宣賢〕 |
| 同〔今川〕抄 | 山岡元隣作 |
| 雑筆往来 | 尊円御筆 |
| 同［風月往来〕抄 | 山岡元隣作 |
| 類聚往来 | 仏地院丹峯撰 |
| 逰学往来 | 玄恵法印 |
| 同〔腰越状〕抄 | 山岡元隣作 |
| 実語教 | 弘法師作 |
| 童子教 | 白居作 |
| 朗詠集 | 藤原公任作 |
| 同〔朗詠集〕註 | 覚明 |
| 愚文章 | 小野たかむら |

※「往来書并手本」の項／『江戸時代書林出版書籍目録集成』1より作成
$<$ 別表4＞寛文11年刊『新板増補書籍目録』にみる往来物作者

| 庭訓 | 玄恵法印作 |
| :---: | :---: |
| 式目 | 平泰時 |
| 同〔式目〕哜解 | 清三入道環翠軒〔清原宣賢〕 |
| 同〔今川〕抄 | 山岡元隣作 |
| 同［風月往来〕抄 | 山岡元隣 |
| 類聚往来 | 仏地院丹峯撰 |
| 遊学往来 | 玄恵法印 |
| 同〔腰越状〕抄 | 山岡元隣 |
| 実語教 | 弘法大師 |
| 童子教 | 白居作 |
| 新撰朗詠集 | 基俊撰 |
| 朗詠集 | 藤原公任作 |
| 同〔【朗詠集〕註 | 覚明 |
| 愚文章 | 小野筀 |

※「往来書并手本」の項／『江戸時代書林出版書籍目録集成』1より作成
＜別表5＞延宝3年刊『古今書籍目録』にみる往来物作者

| 庭訓 | 玄恵法印作 |
| :--- | :--- |
| 同〔庭訓〕覚書 | 山本三径考 |
| 式目 | 平泰時 |
| 同〔式目〕覚書 | 山本三径考 |
| 同〔式目〕諺解 | 清三入道環翠軒〔清原宣賢〕 |
| 同〔今川〕抄 | 山岡元隣作 |
| 雑筆往来 | 尊円御筆 |
| 同〔風月往来〕抄 | 山岡元隣作 |
| 類聚往来 | 仏地院丹峯撰 |
| 遊学往来 | 玄恵法印 |
| 同〔腰越状〕抄 | 山岡元隣作 |
| 実語教 | 弘法大師作 |
| 童子教 | 白居易作 |
| 朗詠集 | 藤原公任集 |
| 同〔朗詠集〕註 | 覚明 |
| 同〔朗詠集〕新抄 | 詩は松永栄三抄，歌は北村季唦 |
| 愚文章 | 小野たかむ」ら |
| 新撰朗詠集 | 藤原基俊集 |

※「往来書」の項／『江戸時代書林出版書籍目録集成』1より作成
$<$ 別表 $6>$ 元禄 5 年刊『広益書籍目録大全』にみる往来物作者

| 庭訓往来 | 玄恵法印作 |
| :---: | :---: |
| 同〔庭訓往来〕絵入 | 苗村丈伯考 |
| 同〔庭訓往来〕首書 | 同［苗村丈伯〕作 |
| 異制庭訓 | 虎関作 |
| 式目 | 平泰時 |
| 同［式目］頭書 | 苗村丈伯 |
| 同〔式目〕哜解 | 清三入道環翠軒〔清原宣覧〕 |
| 同［今川］大字 | 法橋有憲 |
| 同［今川］抄 | 山岡元隣作 |
| 雑筆往来 | 尊円御筆 |
| 類聚往来 | 丹峯和尚 |
| 同 〔風月往来〕抄 | 山岡元隣作 |
| 遊学往来 | 玄恵法印作 |
| 五節句往来 | 尊円流 |
| 同〔腰越状〕抄 | 山岡元隣作 |
| 実語教 | 弘法大師作 |
| 童子教 | 白居易作 |
| 和漢朗詠集 | 藤原公任作 |
| 同［和漢朗詠集〕註 | 覚明作 |
| 同〔和漢朗詠集〕新註 | 詩は松永栄三考，歌は北村季吟注 |
| 新撰朗詠集 | 藤原基俊集 |
| 光流四墨 | 光悦流手本 |
| 大和州益田池碑銘 | 弘法大師御真筆也 |

[^20]|  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 呫介三 軽辑 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 士輯以叫\＃姿 |  |
|  |  | 7［ 治真 | $\pm$ In 三［f＊中］ | ＊理困回 |
|  |  | 9［ 玷真 | $\pm$ ITS |  |
|  |  |  | 畦图田県 | 魵玒 7 半量 |
|  |  |  | 朢图田眞 |  |
|  |  | 7 ［ 谠真 |  |  |
|  |  | ¢［ 吕虽 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侱一「旦 |
|  |  | 7 玷龺 |  | X |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | I［ 露］ |  |  |
|  |  | 8等正 |  |  |
|  |  | 9歇式 | 堗辚田新 |  |
|  |  | \＆戦：工 |  | \＃$\pm 7$＊湿 |

[^21]＜別表9＞宝暦4年刊『新撰書籍目録』にみる往来物作者

| 比倫教 | 桑原為渓 | 武家諸法度 | 荒木其水 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 文通書用字便蔵 | 三近子 | 東海道往来 | 岡芳玄 |
| 通宝用文章 | 保井平左 | 大橋流消息 | 大橋長左衛門 |
| 筆用文林富貴蔵 | 三近子 | 同書札集 | 篠田 |
| 龍玉用文筆宝蔵 | 尹勝 | 同今川 | 同 |
| 万世用文章習字便 | 田伏藤内 | 同改年帖 | 同 |
| 富貴用文章 | 琴山 | 風月往来 | 玉置茂八 |
| 買得用文都土産 | 臨水堂 | 詩歌往来 | 溝口 |
| 和国通用書翰箱 | 三近子 | 往答要文 | 馬場春水 |
| かな手本 | 哺山 | 新撰用文字海宝鑑 | 梶蘭 |
| 文録和歌海 | 尊円親王 | 青池堂消息 | 馬場春水 |
| 和国童子文庫 | 袋河 | 年中用文章 | 中沢 |
| 百聯抄解 | 其名 | 御家書札集 | 素鏡 |
| 御家流書札 | 正順 | 江戸往来 | 中沢 |
| 寺子千字文 | 水玉 | 今川 | 玉置 |
| 真流書札 | 寺崎文右 | 手紙文集 | 寺沢 |
| 六々文章 | 鈴木氏 | 和筆専用 | 小倉用作 |
| 滝本書札和歌 | 猩々翁 | 増続商売往来 | 堀氏 |
| 新商売往来 | 石鏜 | 当用手紙文章 | 同 |
| 五節往来 | 井上貞道 | 花幼往来 | 道休 |
| 花月堂文 | 樋口主水 | 示童宝鑑 | 仁井宗中 |
| 空洞消息 | 為渓 | 百家文章自在箱 | 三近子 |
| 雑筆錦鱗草 | 牧斎 | 立新用文年中往来 | 芳村秀瑑 |
| いろは反古 | 臨池堂 | 筆跡指南文章 | 建部伝左衛門 |
| 庭訓往来 | 友掌 | 臨池心法歌 | 東以津紀 |
| 同 | 玉置蔵八 | 懐宝筆海重法記 | 馬田氏 |
| 同 | 馬場春水 | 町方書札集 | 柴田佐仲 |
| 詩歌消息集 | 同 | 拾玉用文宝箱 | 小森松洞 |
| 万要書札集 | 玉置茂八 | 書札集遺文海 | 和田嘉左衛門 |
| 童学字訓 | 同 | 栄海用文章 | 戸田儀左衛門 |
| 仮名文章 | 同 | 空洞書札 | 為渓 |
| 年中往来 | 寺沢友太夫 | 書要文鑑 | 武左衛門 |
| 商売往来 | 中沢金五右衛門 | 玄泉堂消息 | 戸田氏 |
| 同 | 玉置 | 空洞筆法要言 | 為渓 |
| 初学墨宝 | 石川柏山 | 堀手本文集 | 流水軒 |
| 御成敗式目 | 寺沢 |  |  |

※往来物，節用集はゴシック表記とする。


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 中直 |
|  |  |
|  | 中旦 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 異止 |
| 車入宗瀴 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 廿考 |
|  | \％直 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | \％直 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



| 巻之一 |  |  | 23 | 留主江来人二遣状，貴同下 | 返礼，心遣い，武家向，「御公用」 | 45 | 病人見廻状，貴同下 | 見舞，心遣い |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 手本重宝記凡例 | 当世風文章，身分別表現（本文，類語） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | の掲載他，計 4 項，童蒙のたすけ，奥書欠 | 24 | 同返書貴同下 | 返礼，武家向， <br> 「御公儀1「浪人」「泰公 | 46 | 同返事，貴同下 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 返礼, 気鬱, } \\ \text { 「暮加」 } \\ \hline \end{array}$ |
| 2 | 年始遣書状，贵同下 | 祝福，進物，武家向，「御無異」「無事」 「御安全」「御泰平」「御（吉）慶」「御吉兆」 |  |  | 依頼，返礼，心安さ，武家向， |  | 貴同下 | 「真加」 ${ }^{\text {罗，心遣い，供垍，仏教 }}$ |
| 3 | 年始書状返事， | 返礼，祝福，武家向，「冥加（至極）」 | 25 | 初而知人二成度思遣状，貴同下 |  |  |  |  |
|  | 貴同下 | 「将軍家」「御吉兆」「吉賀」「御仕合」 | 26 | 同返事貴同下 | 返礼，誘引，武家向，「緩々」 | 48 | 同返事，貴同下 | 返礼 |
| 4 | 久数不逢人へ遣，貴同下 | 見舞，心遣い，進物，武家向，「奉公」「（御）無事」 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巻之三 |  |  | 49 | 神事二遣状 | 誘引， <br> 「山鋶」「御見物」 |
| 5 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \begin{array}{l} \text { 同返書, } \\ \text { 貴同下 } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | 返礼，心遣い，武家向， <br> 「公用」「私用」「無相替儀」 | 27 | 他国江行人二遣状，貴同下 | 心遣い，進物，武家向， <br> 「此許」「京都」「江戸」他，「公用」 |  |  | 返礼 |
| 6 | 人を振廻書状，貴同下 | 誘引，武家向， <br> 「大君」「御遊興」「御隙」 | 28 | $28 \left\lvert\, \begin{array}{l\|l} 2 \text { 同返事, } \\ \text { 貴同下 } \end{array}\right.$ | 返礼，心安さ，武家向， <br> 「冥加至極」「在京」「御暇」 |  | 同返事 |  |
| 7 | 同返書， | 返礼，武家向， | 29 | 他国より帰人へ遣状，貴同下 | 视福，心遣い，返礼，誘引，「冥加」「御用首尾能御仕舞」「無事」 | 51 | 書札端書高下 | 9段階，武家向 |
|  | 貴同下 | 「冥加至極」「御茶」「隙」「慰」 |  |  |  | 52 | 返書はし書 | 8段階，武家向 |
| 8 | 振廻之礼遣状， | 返礼，武家向， | 30 | $\begin{aligned} & \text { 同返書, } \\ & \text { 貴同下 } \end{aligned}$ | 返礼，進物，「御当地」 <br> 「京都」他，「御暇」「緩々」 | 53 | 書留之高下 | 13段階，武家向 |
|  | 貴同下 | 「御酒」「遊」「緩々」「慰」 |  |  |  | 54 | 脇付高下 | 12段階，武家向 |
| 9 | 同返事，贵同下 | 返礼，武家向 | 31 | 九月節句遣状，貴同下 | 祝福，誘引，進物，返礼，「紅葉」「菊花」 | 55 | 返書脇付 | 8段階，武家向 |
|  |  |  |  |  |  | 56 | 封状上書高下 | 7段階，武家向 |
| 10 | 三月節句二遣状，貴同下 | 祝福，見舞，誘引，進物，武家向， <br> 「内裏」他「堺之塩干」「遊興」「慰」 | 32 | $\begin{aligned} & \text { 同返事, } \\ & \text { 貴同下 } \end{aligned}$ | 祝福，返礼，心遣い，誘引「紅葉」「菊花」「詠吟」「無相違」 | 57 | 捫状上書 | 武家向 |
|  |  |  |  |  |  | 58 | 切紙上書 | 武家向 |
| 11 | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { 同返書, } \\ \text { 貴同下 } \end{array}$ | 返礼，武家向， <br> 「曲水」「小筒」「長閑」 | 33 | $\begin{aligned} & \text { 花見催書状, } \\ & \text { 貴同下 } \end{aligned}$ | 誘引，気䖇，「東山」他，「四方花最中」他「手透，御隙，閑暇」「䀼々」「繁昌」「噪放」 | 59 | 廻状書様 | 武家向 |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 口上書 | 武家向 |
| 12 | 奉公出たる人へ遣状，貴同下 | 祝福，進物，武家向，「浪人」「奉公」 | 34 | 同返書，貴同下 | 返礼， <br> 「御花見」他，「賑々敷」「慰」 | 61 | 打紙目録書様 | 武家向 |
|  |  |  |  |  |  | 62 | 進物并箱肴目録 | 武家向 |
| 13 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \begin{array}{l} \text { 同返書, } \\ \text { 貴同下 } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | 返礼，武家向， <br> 「浪人」「奉公」「無相違」 | 35 | 移徙之状，貴同下 | 祝福，進物，「下京」 | 63 | 万手形尽 | 17種，町人向 |
|  |  |  |  |  |  | 64 | 書翰便略 |  |
| 14 | （巻之一奥書） | 京坂書肆3者連名で板行 | 36 | 同返事，貴同下 | $\begin{aligned} & \hline \text { 返礼, } \\ & \text { 「遊興」 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 65 | 月之異名 |  |
|  |  |  |  |  |  | 66 | 同一字異名 |  |
| 巻之二 |  |  | 37 | 歳暮ニ遣状， <br> 貴同下 | 祝福，進物， <br> 「緩々」「長閑」「豊年」「吉賀」 | 67 | 五節句異名 |  |
| 15 | 暑気ニ遣状，贵同下 | 見舞，進物，誘引，「納涼」 |  |  |  | 68 | 日之異名 |  |
|  |  |  | 38 | 同返事貴同下 | 返礼，「春永」 | 69 衣服并魚鳥詞づかひ |  |  |
| 16 | 同返事貴同下 | 返礼，気鬱，「公用」「御涼」 |  |  |  | 卷之六 |  |  |
|  |  |  | 巻之四 |  |  | 70 | 書状言葉字高下 | 「貴人江之分」「同輩江之分」 |
| 17 | 得客道具借状， | 依頼，心安さ，「琴笛屏風」他 | 39 | 元服之所江遣状，貴同下 | 视福，進物，武家向，「無相違，不替，不代」 <br> 「千秋万歳」「幾久，末永」他「器量勝人」 |  |  | 「下輩江之分」, 「冥加至極」 |
|  |  |  |  |  |  | 71 | 異名之部 | 9部門，「禁狸」他，「京」他 |
| 18 | $\begin{aligned} & \text { 同返事, } \\ & \text { 貴同下 } \end{aligned}$ | 受諾，心安さ | 40 | 同返事貴同下 | 返礼，武家向，「冥加至極」「公義」 <br>  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 世話難字尽 | 9部門 |
| 19 | 雨中二遣状，貴同下 | 見舞，進物，誘引，気鬱，「御公用」 <br> 「（御）徒然」「御隙入，御閑隙」「慰」 | 41 | 祝言之書状，貴同下 | 视福，進物，「御繁昌」 | 73 | 同訓にて心ちがふ文字 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 「十幹〔ママ〕異名」「十二支異名」 |
|  |  |  |  |  |  |  | （奥書） | 『用文章指南大全』予告， |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 元禄8年正月付 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  <br>  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0才 |
|  | （最施） | 64 |  | 重区⿹勹巳］［或 | 68 |
| 動も |  | 82 |  |  | 88 |
|  | Gdない尒二十 | LL |  | 重気區回 | L8 |
|  | 最書士十 | 92 |  |  | 98 |
|  | 溦二十7 | 92 |  | 重或區 | 98 |
|  |  | ঢL |  |  | ¢E |
|  | G號れ10日再 | EL |  | 重気區回 | \＆ |
|  |  | 8L |  | 制昆寺》車㟋 | 78 |
|  | 害翻CO見 | IL | 7＊＊즫 | 車馬［回 | İ |
|  |  | 02 |  |  | 08 |
|  | 1＞\％田畀 | 69 |  | 重気區回 | 62 |
|  |  | 正72曋 |  |  | 88 |
|  |  | 89 |  | 重気吅回 | $\angle 2$ |
|  |  | 29 |  |  | 92 |
|  |  | 99 |  | 重気區回 | 92 |
|  |  | 99 |  | 舟星睢䈍翟 | ¢z |
|  |  | t9 |  | 重可巸回 | \＆\％ |
|  |  | 89 |  | 我星莺こ1斯主 | 27 |
|  | 1龺々く\％く： | 79 |  |  | 二72昜 |
|  |  | I9 |  | 重気區回 | I2 |
|  |  |  |  |  | 02 |
|  | 骂CO上才搨星暻回 | 09 |  |  |  |
|  |  | 困で暴 |  | 重或區 | 6I |
|  |  | 69 |  |  | 81 |
| 嫊71 | 重或區 | 89 |  | 重矛［回 | LI |
|  |  | 29 |  | 我星脣い | 91 |
|  | 重気［口19 | 99 |  | 事歓區 | 91 |
|  |  | 99 | 「䊾星」 「賭㧎 |  | DI |
|  | 重区⿹勹巳］［回 | t9 |  | 車可［回 | \＆ |
|  | 舟畐こり中坐 | \＆9 |  |  | ZI |
|  |  | 79 |  | 事车：［回 | II |
| ⿹ㅐㅄ즚 |  | I9 |  |  | 0 I |
|  |  | 09 |  | 重気區回 | 6 |
|  | 重気近回 | 67 |  |  | 8 |
|  | 我歾へソ米へ王思 | 87 | 7＊$\times$ 즫 | 重可［回 | 4 |
|  |  | LI | 㑣事： |  | 9 |
|  |  | 97 |  | 車気［回 | 9 |
|  | 重気［口19 | 97 |  |  | t |
|  |  | It |  | 重気［回 | $\varepsilon$ |
| 贈敉 |  | \＆t | 眯䢁 |  | 2 |
| 䙹平 |  | 27 |  |  |  |
|  |  | 三ス「号 |  |  | I |
|  | 重젲ㄸ⿴囗口 | It |  |  | －7 $\mathbf{7}^{\text {易 }}$ |

＜別表13＞『漢誹沓付』掲載作品の題材

| 太平 | 10 点 | $1.92 \%$ |
| :--- | :---: | ---: |
| 都市 | 47 点 | $9.04 \%$ |
| 儒教 | 29 点 | $5.58 \%$ |
| 仏教 | 46 点 | $8.85 \%$ |
| 神道 | 22 点 | $4.23 \%$ |
| 自然 | 166 点 | $31.92 \%$ |
| 学問•諸芸 | 16 点 | $3.08 \%$ |
| 人物•人情 | 94 点 | $18.08 \%$ |
| 滑稽・ユーモア | 71 点 | $13.65 \%$ |
| 武士 | 11 点 | $2.12 \%$ |
| その他 | 8点 | $1.54 \%$ |
| 合計 | 520 点 | $100 \%$ |

＜別表14＞『切碰㩰』内容一覧

| 第1条 | 広内上書は総じて「小心翼々」の慎みに欠ける |
| :---: | :---: |
| 第2条 | 紀州藩出身か否かに拘泥せず，公正に幕臣を評価するのが将軍の器量 |
| 第3条 | 死罪と武断の抑制は歴代の将軍に該当し，とりたてて評価すべき事柄ではない |
| 第4条 | 常人並みの賞賛で将軍の権威をおとしめてはならない |
| 第5条 | 金銀の流通による万民の富裕を提唱するだけでは墨子兼愛の説に陥る |
| 第6条 | 吉宗は不信心との指摘に対し，神仏への信心は人民に強制するものではない |
| 第7条 | 苟賤•韓信の特異な例で中国を否定し「武国」「神国」を誇示するのは誤りである |
| 第8条 | 「万物生育」が天地自然の根本的な原則，泰平の時代に「兵乱の口上」は不適当 |
| 第9条 | 『明君家訓』の内容を支持，絶版は強制せず民意の受け止めに任せればよい |
| 第10条 | 相対済し令による社会的な混乱の指摘に対し，貸し借りの「利害平等」は困難 |
| 第11条 | 儒教的な「治道」の精神に立つ点では国政も天下の統治も同じ |
| 第12条 | 広内上書は「無礼」「下克上の詞」 |
| 第13条 | 役人•御家人は対「万民」ではなく将軍への「御為」にむしろ専心すべき |
| 第14条 | 金銀の滞りない流通は町人社会の趨勢で，過ぎた「驕奢」の発生がむゝろ問題 |
| 第15条 | 「士民の真服」（『山下幸内上書』）を将軍の「御楽」とする説への批判 |
| 「追加」1条 | 役人にとっての「御為」とは，自身の利害を第一に置かないこと |
| 同上2条 | 昨年と本年は五風十雨の「聖代」を実現，その認識こそ「御為」の基本 |

＜別表 15 ＞『四民往来』所収消息文例一覧

| 巻之一 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 御書御請文章 | 返礼，祝福，「御嘉辰」「無故障」他「私式迄」 |
| 2 | 家老江遣年始文章 | 祝福，武芸，「御吉兆」「上々様」「御当地」「御静烅」他 |
| 3 | 家老江別紙之文章 | 祝福，進物，「御吉慶」 |
| 4 | 年始媚風の文章 | 视福，進物，「御全寧」「肇暦之嘉兆，万国一統幸福」他 |
| 5 | 年始媚文言書替 | 祝福，「吉兆」他，「無難」 |
| 6 | 同返書躰 | 返礼，祝福，諸芸，「賀祥」「御佳吟律絶之両首」「御添削」他 |
| 7 | 用人番頭江年頭状之格 | 祝福，「御吉賀」他，「江府」「上々様」「首尾能相済」 |
| 8 | 同役人江遣文章 | 视福，「御慶」「不相替」他 |
| 9 | 下役人江遣年始状 | 视福，「吉賀」「御無為」 |
| 10 | 賀太平之春文章 | 视福，「泰空」「安堵」「娯楽」他「御当代之治世」「神徳之余恩」「仁沢」「冥加」 |
| 11 | 具足鏡開之文章 | 誘引，「官睱」「御慰」 |
| 12 | 使者相勤文章 | 報告，依頼，「禁裏」他，「無滞相勤候」 |
| 13 | 主用調物之文章 | 報告，武芸，「帝都」 |
| 14 | 寒気伺御機嫌文章 | 视福，報告，進物，武芸，「御安泰」 |
| 15 | 拝領物之礼（文）章 | 返礼，「首尾能」「仕官之冥加」「各様御取成」 |
| 16 | 加増立身文章 | 返礼，依頼，「依上之淳徳，下民之邪正明白顕」「御仁臀」 |
| 17 | 命令触流文章 | 教訓，「守御制法之条目」「忠孝」「仁」「崇敬神社仏閣」「抱関撃斥」「面々嗜好之楽」 |
| 18 | 馬駅江配符文言 | 通達，「京都」「関東」 |
| 19 | 狼藉者召捕注進文章 | 報告，「刃傷残害之筋御嫌，御仁政之最中」 |
| 20 | 沙門江遣文章 | 通達 |
| 21 | 為主人代参之文章 | 通達，「春日四社北野聖廟伊勢石清水」 |
| 22 | 訴論吟味之文章 | 報告，「午権柄，専用仁道」「私式之凡知」「無浪風」 |
| 23 | 祈䘠所江遣文章 | 依頼，「俗間」「主家安穏」「拙家繁栄息災」他「御丹誠」他 |
| 24 | 御料理被下候文章 | 返礼，遊興，「御相撲御拍子拝見」「重々冥加之至」 |
| 25 | 武具修覆之文章 | 依頼，武芸 |
| 26 | 弓稽古之一巻文章 | 依頼，武芸 |
| 27 | 馬稽古之文章 | 依頼，武芸 |
| 28 | 鍛冶江之文章 | 依頼，武芸 |
| 29 | 大名御通道筋申付文章 | 通達 |
| 30 | 賀若殿之元服文章 | 视福，報告 |
| 31 | 同賀半元服 | 视福，報告 |
| 32 | 屋舎洋領徙移之文章 | 祝福，進物，「御安居」 |
| 33 | 米積米払文言 | 教訓，「豊饒」「吉粋」「当時米相場下直」「武門之節操」「私論」「公論」「廉直」「天理」 |
| 34 | 武芸入学之文章 | 依頼，武芸，学問，諸芸「手習軍学剣術」「姑息之愛」「文武之入学」「武士一分之軍役御相続」 |
| 35 | 入学返書 | 受諾，学問，諸芸，「文武之道」「御学文御手習」「武家之節操」「儒者風」「日本は武義之国」 |
| 36 | 奉行より寺社江遣文章 | 通達，「神宝縁起社塔破壊茂見繕」 |
| 37 | 家督相続之文章 | 返礼 |
| 38 | 支配下江法度書文章 | 教訓，「火之用心」他，「御各厳密」 |
| 39 | 武士信心之答話 | 「神仏渴仰」「信心」「節義」「丹誠」「天満宮之神徳」「仕官」「御幸福」 |
| 巻之二 |  |  |
| 40 | 農業為楽文章 | 勧農，誘引，「御政務寛仁」他「百縠豊饒」「稼第一」「勤家業」「冥加」他「上京」 |
| 41 | 培之文章 | 勧農 |
| 42 | 生籬之文章 | 勧農 |
| 43 | 領主狩之文章 | 通達，武芸 |
| 44 | 農家時気之文章 | 勧農 |
| 45 | 郷村税帳之大意 | 勧農，「万国一統之豊歳」 |
| 46 | 川普請之文章 | 通達，「公私之難渋」「御憐臀」 |
| 47 | 寨目論之文章 | 教訓，「我執之意地」「寸土皆御上之物」「謙身取負」「天道」「地神」「忽堂之御坊」 |
| 48 | 新田之文章 | 報告 |
| 49 | 土民教訓文章 | 勧農，「農耕之稼」「遊芸一生絶物仕」「神仏信心」「真之一字」「一粒万倍」「律儀」 |
| 50 | 百姓冥加之文章 | 教訓，「粒々辛苦」「質素淳朴」「冥加」「長生」「無病」「仏法繁昌」 |
| 51 | 宗門御改之文章 | 通達，「耶蘇宗門切支丹転之胤」「御法度之宗旨」 |
| 52 | 苗代時之文章 | 勧農，「豊年之兆」 |
| 53 | 井田之文章 | 教訓，「公田」「非本朝之式候」 |
| 54 | 炭薪之文章 | 報告 |
| 55 | 四木三草之文章 | 勧農，「民之利益」 |
| 56 | 惣堂之住持二遣文章 | 依頼，「一座之御説法教化」 |
| 57 | 神事之文章 | 遊興，「産土社」「相撲興行」「五縠豊饒」「酒燕楽舞之遊」 |
| 巻之三 |  |  |
| 58 | 烏帽子折文章 | 受注，対武家，「御参内御院参」「有職一通之記録，禁裏年中行事之略書」 |
| 59 | 鍛冶之文章 | 受注，対武家，武芸 |
| 60 | 経師之文章 | 受注，「暦年八卦等，遠夷江御指下候」 |
| 61 | 扇屋之文章 | 受注，「関東出店」 |
| 62 | 番匠之文章 | 受注，武家向 |
| 63 | 菓子屋文章 | 受注，「御門跡様御法事」 |
| 64 | 筆工文章 | 受注，武家向，諸芸 |


| 65 | 刀拵屋之文章 | 受注，武家向，武芸，「上京御物細工御拵」 |
| :---: | :---: | :---: |
| 66 | 楊弓文章 | 受注，諸芸，「御慰」 |
| 67 | 絵工文章 | 受注，諸芸，「金岡狩野家雪舟探幽永徳兆殿司流之絵本」 |
| 68 | 算術者文章 | 受諾，諸芸，「算筆之二術者，日用当然之急務，自他之重宝」「塵劫記改算記算学啓蒙等」 |
| 69 | 指物屋文章 | 受注 |
| 70 | 仏具師文章 | 受注，「護摩堂御修造」「御慰」 |
| 71 | 弓師文章 | 受注，武芸 |
| 72 | 笠屋文章 | 受注 |
| 73 | 塗師屋文章 | 受注 |
| 74 | 仕立物屋文章 | 受注 |
| 75 | 仏師文章 | 受注，「御守護本尊不動明王恵美須大黒」 |
| 76 | 駕興屋文章 | 受注 |
| 77 | 組屋文章 | 受注，「江戸表御宮笥」 |
| 78 | 茶染屋文章 | 受注 |
| 79 | 針白粉下物文章 | 受注，「京白粉」 |
| 巻之四 |  |  |
| 80 | 呉服所文章 | 受注，武家向，「西陳織店」 |
| 81 | 木薬屋文章 | 受注 |
| 82 | 有屋文章 | 受注 |
| 83 | 道具屋文章 | 受注，武家向，「浪華問屋着」 |
| 84 | 借座敷文章 | 受諾，学問，「書生方儒医之講談出席之望」「御当代御慈政」 |
| 85 | 烟草之文章 | 「御慰」 |
| 86 | 花見催文章 | 誘引，遊興，「榾陶布宿雨」「可催一興」「伏見之桃花」 |
| 87 | 開帳参詣之文章 | 誘引，遊興 |
| 88 | 三月節句之文章 | 视福，進物，遊興 |
| 89 | 五月節句之文章 | 视福，進物，誘引，遊興「加茂競馬」「深草流鏑馬神事」 |
| 90 | 盆之文章 | 進物 |
| 91 | 八朔之文章 | 视福，進物，「御武運発栄」 |
| 92 | 九月節句之文章 | 视福，進物，「五縠豊饒之豊年故，上下共二真忠鋪御旅行」 |
| 93 | 歳暮之文章 | 视福，進物，「千鶴万喜」 |
| 94 | 夜話文章 | 誘引，「旅館之感慨，別而古郷難忘」 |
| 95 | 植木庭作文章 | 依頼 |
| 96 | 病人見廻状 | 見舞，「無心元存候」 |
| 97 | 入学文章 | 依頼，学問，諸芸「姑息過候」「行儀座配無習気」「書読之御教訓」 |
| 98 | 婚礼之文章 | 视福，進物，「千祥万福」「万端首尾克相済」 |

[^22]＜別表16＞『一代書用筆林宝鑑』所収消息文例一覧

| 佳節門 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 年始披露状 | 视福，報告，「千鶴万亀」「万端無滞」「御静烅」「上々様」「御当地」「禁裏」 |
| 2 | 年始家老江返書 | 返礼，祝福，「御吉賀」「円満被遂行」「江府」「冥加之至」 |
| 3 | 遠夷江遣年始状 | 祝福，進物，「慶兆」「御安康」「雒下」「御無音失礼之段」 |
| 4 | 節振舞之文章 | 誘引，「入魂之相手無礼講之格」「無御隔意御間柄」 |
| 5 | 具足鏡開文章 | 誘引，「往格之通」「加禄」「何茂出会打兎話談申度候」 |
| 6 | 年始手紙并口上書文章 | 祝福，返礼，誘引，諸芸，「御慶迭目出度」「誹諧之点者」「御指合無之」「乍御慰」 |
| 7 | 口上書 | 祝福，依頼，「遺念之至」「御手練」 |
| 8 | 正月年贄文章 | 祝福，返礼，進物，「万慶」「不相替」 |
| 9 | 御節会拝見文章 | 依頼，「皇居初春之式」 |
| 10 | 正月末二月に入年始文言 | 祝福，「万喜」「御安康」「御無難」 |
| 11 | 日待呼遣文章 |  |
| 12 | 余寒尋問文章 | 見舞，「御信訊御安否茂承度」「心外之御無音」 |
| 13 | 祈䘠僧江之書面 | 返礼，進物，「万喜」 |
| 14 | 御忌参詣文章 | 誘引，遊與，「華頂山金戒光明寺百万偏浄花院」「僧俗引茂不絶䀼候」「御閑暇」 |
| 15 | 三月節句之文章 | 進物，誘引，遊興，「泉陽堺之塩干潟見物」 |
| 16 | 東寺御影供文章 | 描写，遊興，「東寺尼寺仁和寺朱雀野」「遊人成雲霞候」「雒陽之俚謬」 |
| 17 | 端午之文章 | 進物，「万喜」 |
| 18 | 入梅之文章 | 描写，「豊饒」 |
| 19 | 祇園会之文章 | 描写，遊興，「祇園会式」「四条河原納涼」「押合圧合之為躰」 |
| 20 | 土用暑気見廻状 | 見舞，進物，遊興，「寺塔之虫干」「黄昏水辺之避暑と存設床候」 |
| 21 | 七夕之文章 | 進物，「如意嶽大字北山妙法船火」「洛中之壮観者不断之行事王城繁花与感情不斜」 |
| 22 | 立花之文章 | 描写，諸芸，「池之坊数瓶」 |
| 23 | 八朔之文章 | 誘引，「御佳祝」 |
| 24 | 名月之文章 | 誘引，遊興，「広沢」 |
| 25 | 九月節句文章 | 返礼，「嘉祝」 |
| 26 | 十三夜月之文章 | 誘引，学問，「儒医」「東嶺」 |
| 27 | 亥子乃文章 | 视福，返礼，「御懇之御意」 |
| 28 | 冬至賀文章 | 视福，学問，「文学切磋之助」 |
| 29 | 報恩講文章 | 描写，「御本寺」 |
| 30 | 寒気見舞状 | 見舞，「如何御凌被成候や」「唯炉火而已嗱踞養身罷在候」 |
| 31 | 年忘之文章 | 誘引，「一夕御出会爵散仕度侯」 |
| 32 | 歳暮祝儀文章 | 進物，「隔胡越候」 |
| 祝儀門 |  |  |
| 33 | 婚礼之文章 | 祝福，進物，「無指支」「首尾能相済」「千秋万歳御悦無測」 |
| 34 | 膝直し万文章 | 依頼 |
| 35 | 養子祝儀文章 | 祝福，進物，「千秋之嘉祥」 |
| 36 | 聟取乃文章 | 视福，進物，「御安慮」「眉寿之根元永嗣之基」 |
| 37 | 出世之祝儀 | 祝福，諸芸，「御浪牢」「御陰徳露顕」「御仕官」「御才芸御骨柄」「天満宮御丹誠之神慮」 |
| 38 | 有付之悦 | 返礼，「天運相配候儀，全神仏之擁護之冥力」 |
| 39 | 祝儀能并囃子方文 | 通達，諸芸，「江戸御詰」「於御表舞台御能可被遊旨」 |
| 40 | 御大名御入部之賀 | 通達，「御公道御好候間，花美驕奢無之質朴之往方二仕」 |
| 41 | 武士役替之文章 | 通達，「御勤役篤実二無䔖暑被抽忠誠，御挙動厳密御廉直」 |
| 42 | 加増之文章 | 通達，「無比類御勲績」 |
| 43 | 平産之文章 | 祝福，進物，「胎教」「御安産」「御男子御降誕」「御家門之栄基」 |
| 44 | 帯之祝文章 | 祝福，返礼，「御泰産」 |
| 45 | 家督之文章 | 祝福，「万端御聡発」「御先祖江之至孝」 |
| 46 | 隠居悦文章 | 祝福，「正真之安楽世界」「俗謬之没前果報」 |
| 47 | 賀法躰文 | 视福，「現世之功徳端的，当来菩薩之御望達候」 |
| 48 | 賀病気本復 | 视福，「御平鋻之至」 |
| 49 | 疱瘡見廻文章 | 見舞，進物，遊興，「為御手弄猩々人形贈進候」 |
| 50 | 賀半元服 | 祝福，進物 |
| 51 | 賀元服文章 | 祝福，進物，依頼，「千祥万禎」 |
| 52 | 袴着之文章 | 祝福，受注 |
| 53 | 被初之文章 | 视福，進物，「御所江御上り」「貞烈之道」 |
| 54 | 髪置之文章 | 祝福，進物 |
| 55 | 伐別之文章 | 見舞，進物，「関東江御下向」「御太儀至極存候」 |
| 56 | 扯領物文章 | 誘引，「御入魂二御交申間柄」 |
| 57 | 媒妁之文章 | 依頼，諸芸，「糸竹花結縫針之道」 |
| 58 | 賀八十八文章 | 祝福，返礼，進物，「御長寿」「御信切之恩賜不浅」 |
| 宮室門 |  |  |
| 59 | 賀棟上文章 | 祝福，返礼 |
| 60 | 屋敷扯領之方遣文 | 祝福 |
| 61 | 新宅普請文言 | 祝福，「御賀儀」 |
| 62 | 移徙之祝儀 | 祝福，進物，「町屋敷」「首尾能」「万喜可申謝候」 |
| 63 | 宿替之文章 | 祝福，誘引，「横小路之借座鋪」「隙」「含咲斗」 |
| 64 | 坪内造作之文章 | 誘引，「御書院前空地」「朝暮之能慰」 |
| 65 | 家屋敷指図文章 | 依頼 |
| 66 | 川普請方文言 | 報告 |
| 67 | 借屋仮之文章 | 依頼，学問，「従故郷為勤学書生両人罷越」「儒医之講釈出席」「学文」 |
|  |  |  |
| 68 | 花見催文章 | 誘引，遊興，「賞花之一興」「断金朋友同伴」 |
| 69 | 川狩之文章 | 誘引，遊興，「嵯峨大堰川之鮎」「川逍遥」 |
| 70 | 舟遊之文章 | 誘引，遊興，「舟逍遥」「琵琶湖之八景」「私才」 |
| 71 | 能見物之文章 | 誘引，遊興，「真葛原」「勧進能」「自早暁御同観申度希存候」 |
| 72 | 芝居見物之文章 | 誘引，遊興，「䙾見」「江戸登役者」「勧善懲悪，仁義釈教」 |
| 73 | 万日廻向之文章 | 描写，遊興，「東山浄土仏閣」「貴賤成群」「面白目冷存候」 |
| 74 | 贈歌文章 | 依頼，諸芸，「和歌之道」 |


| 75 | 詩会之文章 | 誘引，諸芸，「講習」「檗僧一両人手前滞留毎日詩作仕候」 |
| :---: | :---: | :---: |
| 76 | 蛍見之文章 | 誘引，遊興，「宇治之橋下」「乍御不性御同伴可被下候」 |
| 77 | 茶会文章 | 誘引，諸芸，「可為言語道断与楽存候」 |
| 78 | 夜話之文章 | 誘引，遊興，「世間沙汰茂不承気散成事二候」 |
| 79 | 猪畋之文章 | 誘引，遊與，「西岡北山且雲母赤山之麓」 |
| 80 | 楽人江遣文章 | 祝福，遊興，「陽報之善果」 |
| 81 | 相撲見物之文章 | 誘引，遊興，「洛東六波羅野畑中勧進相撲」 |
| 82 | 楊弓之文章 | 依頼，遊興，「閑睱」「射場江茂罷出候」「中々面白存候」 |
| 83 | 大和巡之文章 | 描写，遊興，「和州旧跡之旅行」 |
| 84 | 京内参 | 描写，遊興，「洛中洛外の名所古跡神社仏閣を遊行」 |
| 寺社門 |  |  |
| 85 | 年忌之文章 | 誘引 |
| 86 | 入院之文章 | 描写，「東頜」 |
| 87 | 神事之文章 | 誘引，「五款稔豊年商職共二買徳之利物追日増長優渡世候茂稲荷明神之冥慮」「京」 |
| 88 | 西国巡礼之文章 | 返礼，依頼，「御入京」 |
| 89 | 四国遍路之文章 | 依頼，「無恙下向」 |
| 90 | 伊勢参宫之文章 | 祝福，返礼，「抜参宮」「御無難」 |
| 91 | 北野参籠之文章 | 描写，「丹誠」「信心」 |
| 92 | 出世僧江遣文章 | 祝福，「御法流之繁栄」 |
| 93 | 加持僧江遣文章 | 依頼，「御僧之仁㟲」「一代守本尊」 |
| 94 | 別紙追啓之文言 | 「一代之守本尊」「利益端的」 |
| 95 | 入学之文章 | 依頼，学問，「貴儒」「経学」「御仁恩」 |
| 96 | 寺入之文章 | 依頼，学問，諸芸，「入学」 |
| 97 | 講談出席之文章 | 依頼，学問，「経書御講釈其後御講習討論輪講迄」 |
| 98 | 講義参文章 | 描写，「於裏寺町説法」「安心勧化之道」 |
| 99 | 願書文章 | 依頼，諸芸，「斎戒沐浴」「石清水八幡宮」「丹誠」「冥慮」「御添削可被下候」 |
| 100 | 得度之文章 | 祝福，「三井之勧学院」 |
| 101 | 社頭造工之文章 | 「天満宮」 |
| 102 | 奉加頼之文章 | 依頼，「霊芝山感徳寺」 |
| 103 | 伊勢御師江遣文章 | 返礼，「武運長久之丹誠」 |
| 凶儀門 |  |  |
| 104 | 䳄状 | 見舞，「御寿長」「嘸御力落御愁傷之段愚察仕候」 |
| 105 | 同返書 | 返礼 |
| 106 | 火事見廻文章 | 見舞，「御信心篤其妙験二而」「右左火災者疎末より過候」 |
| 107 | 打撲見廻文章 | 見舞 |
| 108 | 病人見廻文章 | 見舞，「及御無音候」「無心許存候」「良医」「庸医」 |
| 109 | 容躰書 | 依頼 |
| 110 | 呼医者文章 | 依頼 |
| 111 | 時疫見廻之文章 | 見舞，「不正之気流行仕候二付」 |
| 112 | 慰離別文章 | 見舞，「嘸々御閴御端御暮可被成与御心底奉察候」「又御和順可有之段」 |
| 113 | 勘当義絶之文章 | 報告 |
| 114 | 病人出宿之文章 | 報告，「亚症」「気詰」「易性変気之儀茂古人之病術」 |
| 115 | 喧嘩扱之文章 | 依頼，「莫逆之御交間」「酒興」「䫶憤御尤理非者各別」「御和睦」 |
| 116 | 怪談文章 | 描写，「以武威相鎮」「真言僧之秘呪」 |
| 117 | 閉門之文章 | 見舞，武芸，「鳥銃御稽古」 |
| 118 | 盗賊見廻之文章 | 見舞 |
| 119 | 地震之文章 | 見舞，「新熊野」 |
| 120 | 雷見廻之文章 | 見舞，「加茂川之水」 |
| 121 | 火之用心文章 | 見舞，「偏可相慎重物者火之廻大切御座候」「祀窠神」「日本神国之一奇」 |
| 122 | 大水見廻之文章 | 見舞 |
| 123 | 大風見舞文章 | 見舞 |
| 花木門 |  |  |
| 124 | 牡丹之文章 | 誘引，「御一足御出一詠可被下候」 |
| 125 | 菊之文章 | 描写 |
| 126 | 植木調之文章 | 依頼，「粊々鋪」「北野」 |
| 127 | 花壇之文章 | 描写 |
| 128 | 草花礼状 | 返礼 |
| 129 | 剪竹文章 | 進物 |
| 雑章門 |  |  |
| 130 | 振廻之文章 | 誘引，遊興，「参府」「閑隙」「扮戯場」「御心易」 |
| 131 | 饗応之礼状 | 返礼，遊興，「寛々」「歌舞妓柳巷坊之遊所」「晴近年欝候」 |
| 132 | 伺御機嫌之文章 | 视福，依頼，「不得分隙」「上々様益御安泰」 |
| 133 | 初而逢人江遣文章 | 依頼，「御入魂」 |
| 134 | 無音見廻文章 | 見舞，遊興，「御疎遠」「愛宕参詣」「欠音問」 |
| 135 | 留守見廻文章 | 見舞，「御別条無之」「安虜之至」「疎略之品聊等閑二不存候」 |
| 136 | 遠国江遣文章 | 見舞，「疎末罷過候」「御安寧」「烏鬼与罷暮候」「憂見世今者恋之道理」 |
| 137 | 遠国江行人江遣文章 | 見舞，「帝都之御稼」「関東筋」「為御後栄」「被得幸禄御開運」「江戸表」 |
| 138 | 道具借二遣文章 | 依頼，「順風無滞」「京都御所司様」 |
| 139 | 雨中見廻状 | 見舞，進物，遊興，「御徒然」「湖水増漲仕江鮭魚大分捕」「被慰蒙雨之閑」 |
| 140 | 隠者遣文章 | 依頼，諸芸，「正真之生仏与申御徳」「清泉嶺㕕之御佳作満架之由」 |
| 141 | 久々二而逢途人へ遣文章 | 依頼，「御無音之千悔」 |
| 142 | 荷物頼遣文章 | 依頼，「御精実不浅忝存候」 |
| 143 | 遠国江引越人江遣文章 | 見舞，「御在京」「帝都」「無々憂々敷御暮」 |
| 144 | 切手頼之文章 | 依頼，武芸，「御当地」「武者修行千里独行之格」 |
| 145 | 送籠鳥之文章 | 見舞，進物，遊興，「御旅亭御淋」 |
| 146 | 道具調文章 | 依頼，「上方住居之儀」「堪不自由」「京都終焉之地被差許候間」 |
| 147 | 目利頼之文章 | 依頼，諸芸，「俊成卿之筆架」他 |
| 148 | 旅中江遣文章 | 見舞，進物，諸芸，「御心慮察入候」「朝鮮被囚之八歳之童子之両吟扇二書記」「御旅中之慰」 |
| 149 | 旅宿借宅之文章 | 依頼，「上京」「堂上」 |
| 150 | 子里遣文章 | 依頼，「妾腹之倅」「杜妬怨之一術」「愚妻貞烈」「婦女之底意者邪曲出申物故」 |


| 151 | 同不通二遣候文章 | 依頼，「驕奢之人口茂遠慮二存」「児沽抔申商女」「不仁之程も無心元候」 |
| :---: | :---: | :---: |
| 152 | 遠国之朋友へ遣文章 | 依頼，「御床布存候」「詠同之御約」「慕昔」「刎頚之御交柄」 |
| 153 | 遠所之学友に疑問文 | 依頼，学問，「四書近思録」「廃学」「疎学」「和語俚珳に奉頼存候」 |
| 154 | 筆者望手本文章 | 依頼，諸芸，「筆法之御指南」「中字真草之御手本，御染筆奉頼候」 |
| 155 | 画工江遣文章 | 依頼，諸芸，「細工絵」「西湖八景之山水墨絵一枚牧笛之図」 |
| 156 | 学者頼賛文章 | 依頼，諸芸，「雪舟流之絵」 |
| 157 | 詫言之文章 | 依頼 |
| 158 | 和睦挨拶之文章 | 依頼，「御生得御律儀」 |
| 159 | 講釈出席之文章 | 依頼，学問，「老荘之二書御講説」「御当地」 |
| 160 | 人を引合添状 | 依頼，武芸，「剣術稽古」 |
| 161 | 旅客に頼子文章 | 依頼，「御孝養」 |
| 162 | 雇人文章 | 依頼，諸芸，「大坂蔵元」「浪華津」「算筆達者急務」 |
| 163 | 金銀借二遣文章 | 依頼 |
| 164 | 告貧苦文章 | 依頼 |
| 165 | 無心肝煎返書 | 依頼 |
| 166 | 楊弓振廻文章 | 誘引，諸芸，「霊山之宿坊」 |
| 167 | 有馬入湯之文章 | 見舞，進物 |
| 168 | 家頼召置文章 | 依頼 |
| 169 | 乳母頼之文章 | 依頼 |
| 170 | 舟路二趣人江遣文章 | 見舞，進物，「遺念之至」「御船中御慰」 |
| 171 | 相談招人文章 | 依頼，「等閑」 |
| 172 | 出店之文章 | 祝福，「繁華」 |
| 173 | 書物借遣文章 | 依頼，学問，「三才図会貨銭之部」 |
| 174 | 相伴招人文章 | 誘引，諸芸，「楽譜」「囲禁」 |
| 175 | 病人本復振廻之文章 | 誘引，「遇春心地」「御隙入」 |
| 176 | 裔配之文章 | 進物，「真鶴」「初鱖」 |
| 177 | 医術之文章 | 依頼，「定省之寸孝」 |
| 178 | 頼事相調候礼状 | 返礼，進物，「御篤実」「御仁恩御陰徳」「冥加之寸情」 |
| 179 | 道中配符之書付 | 通達，「就公用江府江出立」「無差支様」 |
| 180 | 農家江遣文章 | 勧農，「嘉瑞」「四民安堵」「御上」「神祇」「仁徳」「天心」「不祥」 |
| 工商門 |  |  |
| 181 | 具足屋江遣文章 | 発注，武家向，武芸 |
| 182 | 鍛冶江遣文章 | 発注，武家向，武芸 |
| 183 | 道具屋江遣文章 | 発注 |
| 184 | 刀脇指拵之文章 | 発注，武家向，武芸 |
| 185 | 指物屋へ遣文章 | 発注，武家向 |
| 186 | 檜物屋江遣文章 | 発注，武家向 |
| 187 | 肴屋江遣文章 | 発注，武家向，「位階御昇進二付」「禁裏仙洞御所」他 |
| 188 | 宇治茶師へ遣文章 | 発注，武家向，「愛宕」「江府」 |
| 189 | 扇子屋江遣文章 | 発注，諸芸，「御所絵」 |
| 190 | 両替文章 | 発注，武家向 |
| 191 | 算者江遣文章 | 依頼，諸芸，「十露盤之一技」 |
| 192 | 筆司江遣文章 | 発注，諸芸 |
| 193 | 紙屋へ遣文章 | 発注，武家向 |
| 194 | 小間物屋へ遣文章 | 発注 |
| 195 | 人形屋江遣文章 | 発注，遊興 |
| 196 | 洗濯屋へ遣文章 | 発注 |
| 197 | 仕立屋へ遣文章 | 発注 |
| 198 | 縫物屋江遣文章 | 発注，武家向 |
| 199 | 塗師江遣文章 | 発注 |
| 200 | 時計屋へ遣文章 | 発注 |
| 201 | 書厏江遣文章 | 発注，武家向，学問，「史記評林前後漢三国志通鑑等」「儒者部屋迄可被相渡候」 |
| 202 | 硯工江遣文章 | 発注，諸芸 |
| 203 | 白粉屋江遣文章 | 発注，武家向，「勅免」 |
| 204 | 木薬屋江遣文章 | 発注 |
| 205 | 菓子屋江遣文章 | 発注 |
| 206 | 煙草屋江遣文章 | 発注，武家向 |
| 207 | 呉服所江遣文章 | 発注，武家向，「上京染」 |
| 208 | 弓師江遣文章 | 発注，武家向，武芸，「射芸」「上京」「於大仏町前日矢員」「職〔みゝ〕塚前」 |
| 209 | 酒家江遣文章 | 発注，武家向 |
| 210 | 妓娼呼二遣文章 | 依頼，諸芸，遊興，「舞子一両輩地浄瑠璃三線御雇」 |
| 211 | 卜者江遣文章 | 依頼 |
| 212 | 謡屋江遣文章 | 依頼，諸芸，「手習読書之余力」 |
| 213 | 仏師江遣文章 | 発注 |
| 214 | 人足頭江遣文章 | 依頼，武家向，「武士者一花之鍩茂奉公之部之内故」 |
| 215 | 新屋へ遣文章 | 発注 |
| 216 | 針屋江遣文章 | 発注，武家向 |
| 217 | 鍔屋江遣文章 | 発注，武家向，武芸 |
| 218 | 印判屋江遣文章 | 発注 |
| 219 | 屏風屋江遣文章 | 発注 |
| 220 | 金借江遣文章 | 発注，武家向 |
| 三教門 |  |  |
| 221 | 第一，忠孝君父之文章 | 教訓 |
| 222 | 第二，励諸芸文章 | 教訓，諸芸 |
| 223 | 第三，務生理文章 | 教訓 |



|  |  | 首璉可區 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 戒䦽㧅．7 |
|  |  |  |
|  |  | ＊ |
|  |  | 氺fy |
|  | － | x $\%$ |
|  |  | 体入軍園 |
|  |  | 希沙 |
| 回 | FYイ回も | $\underline{11+4}$ |
|  |  | $\underline{1+5]}$ |
|  |  |  |




|  |  | （ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| アみ参 | 哏 |  |  |
|  |  |  | 貝军 |
| （1） |  | （ $⿻$－ |  |
|  | 幸\＃三 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 澘科 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | rinf |
|  |  |  | 4て，寝 |
|  |  |  |  |
|  | 旦数 |  | 相上至型 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 战溇理 |
| （ |  |  |  |
|  |  |  | 「㿠 |
| （（ty） |  |  |  |
|  | 藘率 |  | 羅羊 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 䍂琵 |
|  | 7ヶで搨 |  |  |
|  |  |  |  |
| Y 4.460 （（x） |  |  | 相国 |
|  |  |  |  |
|  | 驶碞 |  | ＊＊ |
|  |  |  |  |
|  | 멍 |  | 易\＃ |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 碞何 |
|  |  | （1） |  |
|  |  |  | 速星 |
|  | 1／7䦎 |  | 72 |
| 7 |  |  |  |
|  | 歇的 |  | 刽女如 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 甠准程 |
|  |  |  |  |
|  | 的算維 |  | $\pm \pm$ |
|  |  |  |  |
|  | 詾 |  | 本埧 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 7で搂 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 2，46 |
| （3） |  |  |  |
|  | 碞为 |  | 埧上姓 |
|  |  | （） |  |
|  | 7．4 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 真旺 |  | $9 \mathrm{~T}=1$ |
| （21 \ y |  |  |  |
|  |  |  | 促䛒 |
|  |  |  | 72： |
|  |  |  | 梼曲 |


| 思早 | $\varepsilon$ |  |  | $\bigcirc$ | 「幸•者页 | 7\％弾｀「 | 崇目 |  | 0G |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | I |  |  | $\bigcirc$ | ，幸•者页 |  | 崇目 |  | 67 |
| 䫏㓕 | 2 |  |  |  | 江幸•白页 | 剔 | 崇目 |  | 87 |
|  | 9 |  |  |  | 江揫•者页 | 畓 | 崇目 |  | LT |
| ｜胺章 | 2 |  |  |  | 「幸•者页 | 雷＂龙 | 崇目 |  | 97 |
|  | $\varepsilon$ |  |  |  | V䉝•龙页 | 者｀7 ${ }^{\text {c }}$ | 崇目 |  | 97 |
| 思早 | I | \＆7（1）9¢（8） |  |  | 唁完 | 唁｀${ }^{\text {² }}$ | 崇目 |  | $t 7$ |
| ｜道草 | I |  |  |  | 唁汿 | 7 | 崇目 |  | Et |
| 偊䆃 | I |  |  |  | 䂻媇 | 者｀ 7 | 崇目 |  | 27 |
| f喿 | I |  |  |  | 䜌吾 |  | 崇目 |  | It |
|  | t |  |  |  | 7沙筫 | 者 | 崇目 |  | 0t |
|  | I |  |  |  | 7，霏㩐 |  | 崇目 |  | 68 |
| 斯洨 | I |  |  |  | 7，霏算 | 歇＂単嵵 「7 | 崇目 |  | 88 |
|  | $\varepsilon$ |  |  | $\bigcirc$ | 7，霏晹 | 㔀＂者＂「7 | 崇目 |  | LE |
| 䪶法 | 6 | 09 （2） |  |  |  |  | 崇目 |  | 98 |
| 瞋法 | 2 |  |  |  | 就息•的小米 | YスM＋1 | 7）粎 |  | 98 |
| f1則 | \＆ | 78（1）99（8） |  | $\bigcirc$ |  |  | 崇目 |  | ¢8 |
|  | 2 |  |  | $\bigcirc$ |  |  | 崇目 |  | \＆¢ |
| ｜通䆃 | 2 |  |  | $\bigcirc$ |  | 匋 | 崇目 |  | 78 |
|  | I | LE（7）t9（2）Lt（1） |  | $\bigcirc$ |  |  | 崇目 |  | I\＆ |
| ｜道悳 | I | 66 （2） |  | $\bigcirc$ | 11．$\angle \leq 4$ ）fix |  | 崇目 |  | 08 |
|  | 2 | \＆\＆（1）9988 |  | $\bigcirc$ | $11 . \angle S y)$＋$x^{\prime}$ | 7 | 崇目 |  | 162 |
|  | I |  |  | $\bigcirc$ |  |  | 崇目 |  | 82 |
|  | $\varepsilon$ | 81（8） |  |  |  | 者紬委 | 崇目 |  | 42 |
| f1类 | I |  |  |  | 闲树妟賞猪 | 者 | 崇目 |  | 92 |
|  | I | 58（6） |  |  | 閉树晏暴猪 | 7 | 71 伟 |  | 92 |
|  | 1 |  |  |  | 橆［洣•早］ | V0具边 | 7 7 粎 |  | 72 |
|  | 2 | 97（8） |  |  |  |  | 71 伟 |  | ¢ 86 |
|  | \％ | IG（8） |  |  | 彋［坐•早开 | 入，＂冝兩 | 71 伟 |  | 27 |
|  | $\varepsilon$ | 99（1） |  |  | 㭫啡•息闌 |  | 崇目 |  | I2 |
| 荤7 | $\varepsilon$ |  |  |  |  | 者 | 崇目 |  | 02 |
|  | I | It（8）¢T（1） | $\bigcirc$ |  |  |  | 崇目 |  | 61 |
| G弾 | 2 |  |  | $\bigcirc$ | 㭫啡•楽蔵 | 者猚 | 崇目 |  | 81 |
|  | I |  |  |  | 枓啡•首戍 | 名：4CK｀ 7 ＇ | 崇目 |  | LI |
|  | I | 02（7）I（8） |  |  | 㭫㽞•目戍 | 7 | 崇目 |  | 91 |
| 1湔 | 2 | ¢¢（7）\＆（2）LI（1） | $\bigcirc$ |  | 利 7 | 7 | 崇目 |  | 91 |
| 九า罪 「イ滺 | 7 |  |  |  | 䄽：7 | 者 | 崇目 |  | ¢ |
|  | t | 0t（2） |  |  | 䉿．79 |  | 崇目 |  | EI |
| G海 | $\varepsilon$ | 98（2） 72 （1） |  |  | 胁：7 | 7 | 崇目 |  | 21 |
| G浟 | I | L8（6） |  |  | 秘：7 |  | 崇目 |  | II |
| 直䍛： | I |  |  |  |  |  | 7 7 楼 |  | 0 I |
|  | $\varepsilon$ | 8\＆（6） $\mathrm{6I}$（1） |  |  |  | 考业｀皃 | 7\％电 |  | ${ }^{6}$ |
|  | 2 | LZ（1）Lt（8） |  |  | 呇COい橰•王 | 者 | 崇目 |  | 8 |
|  | 2 |  |  |  | 箇COV橰•王 | 箇＂石 | 干㧫 |  | L |
|  | \％ | 02（8）IE（1） |  |  |  |  | 7 7 粎 |  | 9 |
|  | \％ | 1983 |  |  | 畓COい賟•王 | 7 | 7\％粎 |  | 9 |
| ｜通䆃 | 历 | G9（8） |  |  | 箇CO，橰•王 | 7 | 干饾 |  | t |
|  | $\varepsilon$ |  |  | $\bigcirc$ | 纺鲇 |  | 崇目 |  | ${ }^{\circ}$ |
| へ為嘍早 | ■ |  |  | $\bigcirc$ | 7䘻 |  | 崇目 |  | 2 |
| ｜这䆃 | Z | Lt（7）97（8）0\＆（1） |  | $\bigcirc$ |  | 「喊 | 崇目 |  |  |
| 剔叐中㘡 |  |  | 11豞漳量 |  | 二ー | サームーキ | 缐上 | ，淢跇 |  |



【外字一覧】
为


[^0]:    可整

[^1]:    

[^2]:    
    
    
    
    
    

[^3]:    -evan $\theta$ Crat

[^4]:[^5]:    

[^6]:[^7]:    

[^8]:    
    
    
    
    
    
    
    

[^9]:    

[^10]:     が

[^11]:    $6 x^{6} s^{\circ}$
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     －すuturotrajeva゙y （ont
     \＃1）
    
    
    相
    or

[^12]:    
    
    
    
    ませびついいい
    
    閉

    㙁
    
    賲幽本 $R$ に年否ブッ
    
    
    
    
    

[^13]:    

[^14]:    

[^15]:    

[^16]:[^17]:[^18]:    inurgure

[^19]:    
    

[^20]:    ※「往来并手本」の項／『江戸時代書林出版書籍目録集成』 1 より作成

[^21]:    

[^22]:    ※京都大学附属図書館蔵（大惣本），享保14年刊本より作成

