史料１　近世の運営計画（文化元年「義倉録一番」）

　　　救法目論見

一、銀三百貫目　　当十一月大坂御銀主并地方五人ヨリ調達、石州銀山御払替ニ相成候分

　　此利銀四拾五貫目宛　　但、石州並年壱割半

　　　此分来丑年ヨリ卯年迄拾五ヶ年之間冬御下被成下度、夫切ニ而元銀ハ指上切ニ相成候事

一、銀六貫目宛

　　　此代米百石宛来丑年ヨリ戌年迄拾ヶ年之間毎冬御下被成下度、是者石州銀是迄之御仕向彼地御役人中御付　　　届、并口入人共江御会釈拝借人惣代指立、銀持歩行往返諸雑用共、凡壱歩七厘程も相掛申候、夫レと被思　　　召御下ヶ被成下度、此米右調達人共へ遣候事

　一、銀六百七拾五貫目　右三百貫目分利銀壱ヶ年四拾五貫目宛、十五ヶ年分御救趣法ニ相成候事

　　　　　此御仕向方

　一、銀弐百貫目　　　　御城下・鞆津・府中・松永・神辺等長立候者共江月壱歩之利付ニ而相預ヶ可申事、尤勘　　　　　　　　　　　　定ハ年壱割ニ心得候事

　　　　此利弐拾貫目　　　　　毎年可納ル

　　　　　内

　　　　壱貫目　　　　　神社仏閣修覆料

　　　　六貫弐百六拾目　御勘定所納ニ可仕

　　　　　　是者御家中御仕向銀四貫八百九十目ト義倉掛り年番の御家中御役料ナリ

　　　　　　此内訳

　　　　弐貫三百目　儒官壱人素読師弐人御召抱

　　　　壱貫五百目　寺院百五十日分、講釈料

　　　　五百目　　　社人五十日分、右同断、在町医師五人ツヽ毎年上方江

　　　　壱貫五百目　学文ニ可指登、尤壱人五年詰ニも可仕哉

　　　　壱貫目　　　在町旧家之者共へ御救料

　　　　百目　　　　鞆津世話取壱人役料、筆紙墨代共

　　　　六百目　　　調達人共之内大坂ヨリ壱人、地方ヨリ壱人ツヽ年番掛相定、毎春秋田地見廻り可仕役料

　　　　弐百目　　　在町兼貸付銀田地諸勘定下代壱人給銀

　　　　四拾目　　　筆紙墨料

　　　　五貫目　　　調達人共江永代可被下分

　　　　〆　弐拾貫目

一、右弐百貫目分月壱歩ニ相廻り候得者毎年四貫目宛余分ニ相納り候、此銀を以田地世話人役料并求地立石代、　　　若々休月等有之候得者其償ニも仕、其余者田地相求可申事

一、右弐百貫目分貸廻し閏月利銀調達人共江可被下置、是ハ調達人共親類難渋之助情ニ可仕事

一、銀四百七拾五貫目程　　田地塩浜等可求事

　　　　此地子米凡三百五拾石宛毎年可納ル事、但四朱半宛之割ニして

　　　　　　　内

　　百石宛　　調達人共へ来ル亥年ヨリ永代可被下置、但明丑年ヨリ戌年迄十ヶ年之間ハ御蔵米御下被成、　　　　　　　　　十一ヶ年目ヨリ此地子米之内ヨリ御下ヶ可被成下候事

　　　　残米弐百五拾石宛　　窮民御救御手当毎年御積米

史料２　膳左衛門の出奔と村役人の「不埒」（天保元年「義倉録二番」）

一、草深村膳左衛門別紙証文前写書之通、義倉御銀御貸付御座候処、同人義先達而致出奔候由ニ而、当十一月期　月利銀元入相納不申候ニ付、先達而ヨリ右村役人共呼出、義倉御銀貸付之義者庄屋役人引受之儀ニ候得ハ、当　人ニ不相拘役人共ヨリ早々相納候様厳重申談置候処、此節右膳左衛門義田畑山林闕所ニ被仰付、書入之質地村　役人作配ニ相成不申旨申出、今以相納不申候、右様当人出奔仕候得ハ貸付御銀元利不残取揚申度奉存候、書入　質地之儀ハ初年貸付之砌、質地改山路嘉兵衛入村坪々相改居候間、質地不残早々売払御銀元利相納候様被仰付　被下度、尤山路嘉兵衛為致入村正道ニ売払為仕度奉存候、若々地所売払代銀ニ而御銀不足仕候ハヽ、庄屋役人　共引受之儀ニ御座候故、不足銀者加判役人共へ弁納被為仰付被下度奉存候

一、右村伝蔵・嘉助・祐新三人之者へ別紙証文前写書之通御銀貸付御座候処、此分も全膳左衛門拝借之由申出、　期月利銀元入相納不申不埒ニ付役人共呼出相糺候処、右三人之者拝借名前ニハ御座候得共、質地膳左衛門持地　書入有之旨申出候ニ付、甚以不埒之取計ニ候間、村役人共ヨリ御銀元利弁納可致段申談置候処、然ル処此度前　文同様此度闕所被仰付候旨申出、右三人之者名前ニ而善左衛門ニ拝借為致候段、村役人共不埒至極ニ御座候、　右地所之儀も貸付初年山路嘉兵衛入村坪々相改居候間、是又書入之質地早々売払御銀元利相納候様被仰付被下　度奉存候、尤前文同様山路嘉兵衛入村為致正道ニ売払為仕度奉存候、若々地所売払代銀ニ而御銀不足仕候ハヽ、　村役人共へ弁納被仰付被下度奉存候

右之通御届奉申上候、最早年内余日も無御座候間、厚御評儀之上前条之通早々被仰付被下度奉存候、以上

　　十二月　　　　　　　　　　　　　　　義倉方

史料３　事業支出の削減計画（文政一〇年「義倉録二番」）

　　　　　　　　覚

一、七百四拾目　　　　　　江戸御家中御仕向増割之分

一、壱貫弐百三拾弐匁　　　福山同断

一、壱貫八百目　　　　　　儒学料

一、壱貫目　　　　　　　　仏学料

一、五百目　　　　　　　　神道料

一、壱貫目　　　　　　　　御書物料

一、壱貫五百目　　　　　　大川浚

　〆七貫七百七拾弐匁

　外ニ五百目　　　　　　　神社仏閣修復料

　此分ハ休年難相成候

右之通御休年被成下度奉存候、以上

　　　　亥八月

右者義倉勘定追年追々元欠込ニ相成候付、当春以来以書付度々奉伺上候処、厚御評儀之上勘定相立候迄右ヶ条御仕向方御休年被仰出候、御口入御利銀御下ヶ渡被成度御思召ニハ候得共、御勝手向御趣法御年限中ニ付、当時御利銀御下ヶ被成候而ハ御趣法欠ニ相成候間、無拠此儀ハ御延引、其内御目論見御趣法被成御立候得ハ、追々元銀も御下渡ニ被遊候御思召之段被為仰渡候、先つ指向右ヶ条々分御休年被仰出候旨御帳元衆より河相清兵衛へ被仰談候、右ニ付一同申合之上御請申上候

　　八月廿七日

〔朱筆〕「右伺不残御聞済候様ニ相記し候得共、重而御評儀相替り右之内ニ而御止メ難被成も有之、十一月廿一　　　　日之処ニ弥御休年之株委ク相記候」

　　　　　覚

一、銀壱貫目　　　　　　　　仏学料

一、同五百目　　　　　　　　神道講釈料

一、同壱貫目　　　　　　　　御書物料

一、同壱貫五百目　　　　　　大川浚

　〆四貫目

右者義倉大元勘定、去ル申年ヨリ年々元欠ニ相成候付、当亥年初秋之比ヨリ御休年物ヶ条八月廿七日書付を以　伺上候処、十一月廿一日斯之通当亥年ヨリ御休年被仰出候趣、御帳元浜野清治様ヨリ於御役所ニ被仰談候

一、銀壱貫八百目　　　　　　儒学料

右者当亥年ヨリ御仕向御止メ被遊候趣被仰談候、右之趣平六奉ル

　〆十一月廿一日

史料４　藩財政から義倉勘定への補填（文政一〇年「義倉録二番」）

　　　　　口上之覚

義倉御備銀近年出入指引勘定年々元欠込相成候ニ付、当夏方ヨリ私共場ニ而も色々相談仕、是迄御定例御仕向之内御趣法大元勘定相立候迄御休年被成下度ヶ条、先達而以書付奉申上候処、厚御評儀之上此度御休年御評決之趣被仰出奉畏候、扨当年者作方相応之年柄ニ而御見分引物等も毎々無数、且又御休年物も御座候旁当暮諸払方余程減シ候故、少々ハ指引勘定延銀ニ相成可申哉ニ奉存候、右延銀多少ニ不拘当暮ヨリ別勘定ニ仕立、毎年延銀ニ当ル分ハ右勘定帳へ仕組年々利倍仕、凡米五百石代として銀三拾貫目都合相嵩ミ候節、田地御買入被遊度御事ニ奉存候、右米石数相嵩ミ候迄ハ縦勘定切込ニ相成候而も、別趣法之分ハ決而取欠不申、其年勘定不足丈ケハ御口入銀御利留之間ハ、御勝手方ヨリ御足し被成下度奉願上候、其内御勝手御趣法御立被遊候ハヽ御口入銀も御下ヶ被成下、何卒格別年数を不経、抑御趣法目論見之通千石加地子納り候様相成候而、毎年御領分一同へ相当之御救被仰付候様、御趣法成就之程精々丹誠仕居候、右御救年々被下置候得ハ御仁恵奉輝御領分一同難有可奉存候、右之趣厚御賢慮之上御聞済被成下度奉存候、以上

　　十二月朔日　　　　　　　　　　　　　義倉方

史料５　庄屋の義倉小作地管理拒否問題（安政四年「義倉録四番」）

　　　口上之覚

一、道上村庄屋坂本伝右衛門ヨリ申出候者、義倉御田地小作掛捌御勘定其外御用向相勤罷在候処、取計方程能行　届兼、且万端御用筋之義者素ヨリ御厳重ニ御座候処、近来格段御取締被為遊候御時節柄、旁以右義倉御田地世　話相勤候義難出来、縦令其村庄屋役前ニ相当り候共御免被下度旨申出ル義ニ御座候、福府義倉之義者乍恐謙徳　院様御尊慮ニも厚被為思召、御役人様方ニも其筋々ニ而被為在御掛り、作方不熟并御田地損所御見分等ニ至迄　御出在被遊候程之儀ニ而、御田地之義も庄屋役相勤居候得者社、発端ヨリ万端其村々庄屋へ御任来りニ相成居候　義ニ而、其村々庄屋役人勤前之内へ相籠り候儀者当前之義ニ御座候処、案外前書之趣申出候、其村庄屋之場を相　除キ、義倉御用向計隣村庄屋へ兼帯被仰付候道理ニも相当り申間敷哉ニ奉存候、則村方ヨリ差出候書付奉入御　覧、何卒厚御評儀之上諸事指閊ニ不相成候様、急度被仰付被成下度様奉存候、以上

　　十二月十六日　　　　　　　　　　　義倉方

〔朱筆〕「十二月十九日庄屋伝右衛門御呼出御役方宮野様ヨリ御談、義倉御趣法田之儀ハ厚御趣意も有之、庄屋役　人共勤前之事ニ候、依頼之趣御取用ひニ不相成候間、左様可相心得旨被仰渡候、正面御談ハ無御座候得共、若　相勤候儀強而断候ハヽ庄屋退役可被仰付御内意之由」

史料６　小作米と蔵米の共同売却（天保一〇年「義倉録二番」）

　　　口上之覚

村々義倉御田地加地子米毎冬売捌之節ハ、兼而其村役場江引受候上商人共へ売渡候趣ニ御座候、尤直段追々下落

ニ至り候節ハ買人見合居候ニ付、村役場ニ而も得引受不申、其上是非年内御売払ニ可相成場ヲ見込、案外直段見落シ候村方も間々有之候而大ニ心配仕候、右ニ付種々愚考仕候処、売捌方精々相働候上、手残ニ相成候分ハ何卒以来御物成米御同様御蔵へ御取納被成下、積出御米と御一緒ニ御売捌被成下候ハヽ、暮御勘定之指支ニも相成申間敷と奉存上候、尤村々地利米決算之毎も御郡中免割前ならてハ算当立不申候間、十一月中旬迄ニ大旨中勘仕俵数内場ニ相定、其節之相庭ヲ以成たけ村々江売捌残米俵数御達奉申上置、御蔵皆納後ニ至り候共乍恐御取納メ被成下候様奉願上候、小作米之儀ニ御座候へハ何レ少々ハ後レ納ニ罷成可申と奉存候、且又米并俵共随分念入為相仕立、中札夫々指入御納米同様厳重為取計可申候、御蔵納ニ相成可申俵数たけ御勘定所ヨリ御内貸ニ被成下、其俵数丈ヶ相庭次第ニ而売捌、右俵辻村々ヨリ相納候様仕御内貸御米返納可仕候、左候へ者御蔵方様之御混雑ニも相成申間敷哉ニ奉存候、此段御聞済ニ相成候へハ向後小作人共者勿論、村々役人共迄も一入相励上納可仕義と奉存候、御聞済之御趣意ヲ相含此節ヨリ談合仕置候へハ、村役場并小作人共其心得を以上納方丹誠可仕候、且売捌方も在中ニ而引受人無御座、御蔵へ御取納と相成候へハ、自然と見落シ買ニいたし候もの共も有之間敷、終ニハ御蔵納ニも及不申在中ニ而最易売捌ヶ候様罷成可申と奉存候、此段乍恐厚御賢慮被成下急々御評義之上何卒御聞済被成下度奉願上候、依右以書付奉伺上候、以上

　　　亥十一月　　　　　　　　　　　　　義倉方

〔朱筆〕「十一月十六日御聞済之段、浜野保太様ヨリ御沙汰御座候」

史料７　深津県への「保護」願（明治五年「義倉記録七番」）

当今御改正ニ付新県ヘ伺書之覚

義倉之儀ハ所謂陰徳会社之類ニテ、私共祖先資本調達仕、永々公益ヲ謀ル之為組立候趣法ニ付、於　旧御藩庁ニモ厚御助力夫々御掛リ等迄相備リ万端御取締リ被成下、私共ニ於テハ銘々祖先組立候趣法之事故交ル々勘定掛リ相勤諸事厳重ニ取扱、猶方今之時勢追々趣法向之改正一層当大ニ相成候様企望仕居候得共、永世之事故後年ニ至リ万一掛リ共ニテ懶惰濫用之儀有之、弊害相生候テハ歎カ敷奉存候間、何卒於　御県庁テモ不相替御保護御取締被成下度伏テ奉懇願候、漸旧規則等ハ追々改正御窺可申上候得共、指向左之件御聞届被成下度奉願上候

一、趣法米銀出納共大躰ニ相拘リ候事件ハ伺之上取斗年々勘定帳奉指上候間、御調之上非違不條理之廉ハ厳重御取糺被成下度奉願上候

一、趣法銀ハ在方共役人引請証文ニテ貸渡居候得共、自然返納滞候節ハ御届可申上候間、早速御呼出之上御取約メ被成下度奉存候

一　田畑掛残地子米取立等万端其村々役人中ヘ相任セ厳重支配爲致候得共、是又自然不都合之儀御座候節ハ御達シ次第御取約メ被成下度奉存候

右両条之事件ハ勿論其外諸用向通用方之儀村継ニ而順達致候様相願度候

〔朱書〕「此条除ク」

右之条宜敷御許容被成下度奉希上候

　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　　　　　義倉調達人惣代

　　　　　　　　　　　　　　　　　勘定掛リ

壬申四月　　　　　　　　　河相市右衛門

　　　〔朱書〕「右」　　　　　　　　　信岡平六

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井英太郎

史料８　小田県の「保護」布告の拒否（明治五年「義倉記録七番」）

義倉御取締再願

義倉之儀厚御賢慮之旨ト被　仰付、諸事御保護向願之通リ御聞済被成下難有奉存、其旨相示シ候得共、御県庁相融リ候故ニ哉、何トナク情酌ニ流レ候向モ有之心痛仕候間、前条厚御保護モ被成下候旨ヲ以、従前之通リ義倉之事件取極方村々役人共ニテ厳重取捌候様元福山御管内中ヘ一応御布令被成下候得バ、扱方都合能行届掛リ之者共得安堵難有可奉存候、乍恐此段御聞済奉願上候　　　　　　　以上

申七月

　　　　義倉掛リ

〔朱書〕「右以書付ヲ以高嶋様ヘ御伺致候処、御保護向先達テ御聞届之上ハ今更布告モ及間鋪、自然不都束之儀　　　　　有之候ハヾ達シ次第御取約二可相成候得バ、自然ト惣躰之締リニモ可相成候間、先此伺ハ見合可然其　　　　　内無據次第モ候ハゞ追テ可申出候間被仰聞候」

史料９　明治初年の運用規則（明治七年「義倉記録八番」）

義倉規則

第一則　義倉掛職務製限

第一条　義倉掛リハ基立人ノ子孫ニテ相勤メ、銘々祖先ノ志ヲ継述シ社益盛大ニ相成候様勉励可致事

第二条　掛リ之内ニテ勘定方一名ヲ定メ、年中休日ヲ除クノ外日々会所エ出勤シ、米金出納計算其他ノ事務　　　　ヲ担当取扱候事

　　　但、常例事務ノ外ハ鎖未ノ事件タリトモ一己ヲ以テ裁決スルコトヲ許サス

…

第五条　臨時事件ハ掛リ一統集儀ヲ尽シ県庁エ上申シ決定スヘシ、尤モ小事ハ掛リノ者集議ニテ相決シ追テ取　　　　纏メ上申致候事

　　　但、至急ノ儀ハ大事件ト雖時宜ニ寄リ掛リ集議ニテ相決シ、追テ上申スル事アルベシ

第六条　集議ノ上決スヘキ事件ヲ独断ニテ執計ヒ若シ損失等有之節ハ本人エ弁償致サセ候事

第七条　基立人タル者ハ掛リニ之ナク共勘定帳ヲ検閲シ、不正ノ執計ヒ有之時ハ論議スルノ権アルヘキ事

第八条　貸附金員人名帳ハ一月ヨリ六月迄ノ分ハ七月中、七月ヨリ十二月迄ノ分ハ翌年二月県庁エ指出候事

第九条　年々勘定帳・田畑地子米計算帳共、翌年二月迄ニ清帳相製シ、県庁エ指出御検査ヲ受候事

第十条　掛リ給料ハ勘定方月給八円、外掛リノ者ハ勤務ノ日数ヲ計算シ日給三十五銭立渡シ、県庁出頭及ヒ　　　　　田畑見分回村之節ハ相当旅費相給シ候事

　　　　　第二則　田畑取扱ノ事

第一条　田畑掛ケ捌地子米取立ハ、従前ノ通リ該村戸長エ依托シ、世話料トシテ其年地子米ノ十二分ノ一立　　　　　渡候事

第二条　作毛不熟ノ節ハ其村ヨリ内見帳指出サセ、掛リノ者回村検査ノ上見取米相定メ、引米相立候分請書ヲ取リ、地子米勘定帳エ相添県庁エ指出候事

第三条　田畑岸欠ケ等修築ハ其村ヨリ下積帳指出サセ、実地検査ノ上入費相渡候事

第四条　小作定米稲作ハ正米・綿作ハ代金ニテ取立候事

第五条　地子米売拂ハ三分ニ割リ、一分ヲ其年十二月ヨリ翌年二月迄ノ間、一分ヲ六月ヨリ七月迄、一分ヲ九　　　　月ヨリ十月迄ニ売払候事

…

第七条　田畑新規買入及ヒ作毛不熟見分ノ節ハ時宜ニヨリ御掛御官員御巡回御検査被下候事

…

　　　　　第五則　定例臨時出金之事

第一条　基立人エ功徳ノ報トシテ、出金高ニ応シ年々百石ツヽ立渡シ米ハ其年十二月最寄義倉田地子米ニテ　　　　　相渡シ代金ヲ望候者エハ十二月中売米ノ平均相場ヲ以テ相渡シ候事

第二条　同利益金ハ、資本田畑六十六町積金五千円以内迄ハ五十円ツヽ、以外ハ資本五百円ヲ殖ス毎ニ二十　　　　　五円ツヽヲ増加シ出金高ニ応シ分配致候事

　　　　但前年十二月改ノ田畑積金ヲ以計算相渡スヘシ

…

第四条　基立人ノ内不慮ノ災厄ニ遭又ハ漸々困窮ニ迫リ家名永続難相成者有之節ハ、掛リ一統集議ヲ尽シ県　　　　庁エ伺ノ上相当ノ扶助金ヲ仕向ケ、相続方之趣法立テ遣候事

第五条　年々田畑地子米ノ代金及ヒ積金利子ノ内ニテ、其年ノ出金ヲ引キ有余金三分ノ二ハ資本元金ニ貨殖　　　　　シ、三分ノ一ハ別段備金トナシ、一般公益ヲ興シ候事業ニ出金致シ候事

史料１０　義倉小作地の作配人を「戸長」に限定せず（明治八年「義倉記録八番」）

一、九月、当社村々所有地作配、従前該村戸長ニ限リ有之処、中ニハ世話不行届不便之事有之付、左之通県庁エ伺済之上已後戸長ニ限ラス其村ニテ適当人ヲ選ヒ作配爲致候事ニ改定ス、田畑世話人之義伺義倉田畑掛ヶ物、地子米取立等、従前之仕来リヲ以テ、其村戸長ヘ依托仕居候所、方今戸長職務繁剰ニ付テハ諸計算向等遅延ニ相成、却テ不便之義モ御座候ニ付、成丈戸長ニ委托シ都合ニヨリ戸長ニ無之共其村ニテ身元相当之者ヘハ田畑取扱相托候様仕度此段奉伺候、已上

　　　　附深津郡吉津村ハ事務多端之旨ニテ戸長世話相断候ニ付昨戌冬区内之者人選世話相托シ居申候

　　　明治八年九月廿五日　　掛リ連署

　　　　　　小田縣参事益田包義殿

史料１１　明治中期の運用規則（明治二五年「財団法人申請書・規則・規定書」）

　　　義倉規定

第一條　　義倉ハ文化元年河相周兵衛外数名ヨリ資金ヲ調達シ旧福山藩主ヘ稟請シ認許ヲ得テ創立シタルモノニテ公益事業ヲ補助スルヲ以テ永遠ノ目的トス

第二條　　義倉ノ財産ハ永久義倉ノ所有トス

第三條　　義倉ハ財産上其他ノ件ニ付一個人ト同一ノ権利義務ヲ有シ、義倉ノ名ヲ以テ貸借其他ノ諸契約ヲ為スモノトス

第四條　　義倉ノ財産ハ県庁ノ保護監督ヲ受ケ、調達人河相周兵衛・石井武右衛門・信岡平六・神野利右衛門・河相清兵衛・河相定次郎・大戸久三郎、七家継嗣ノ子孫ニテ永世之ヲ主宰管理シ、義倉ヲ代表ス

第五條　　調達人ハ功徳ノ報トシテ其継嗣子孫年々米百石及第六條ノ分配金ヲ永世義倉財産中ヨリ受クルモノトス

　　　　　　但シ各調達人ヘハ其調達金額ニ応シ旧慣ニ拠リ分配スヘシ

第六條　　義倉財産中ヨリ年々収入スル益金ノ内ニテ前條米百石代及給料諸費ヲ引去リタル純益金ハ之ヲ三分シ一分ハ公益事業ヲ補助シ一分ハ調達人継嗣ノ子孫ヘ分配シ一分ハ資本ニ増殖ス

史料１２　第二次出資証文（文化一五年「出資ニ関スル重要書類」）

　　　下ヶ渡証文之事

一、正文銀百貫目也

右者義倉元備銀之内、大坂五軒屋出銀之分、此度其方共ヨリ書面之銀高操替調達、五軒屋之分戻し切ニ相成、依而右江引当御定御仕向、毎年米五拾石・銀弐貫五百目、永年十一月中ニ義倉勘定之内ヨリ御下ヶ可被遣候、為其証文下ヶ渡置候、依如件

　　文化十五年寅四月　　　　　　今井繁蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　比名力蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　西内宇兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　新井小市

　　　　　　　河相清兵衛殿

　　　　　　　信岡栄治殿

　　　　　　　石井武右衛門殿

　　　　　　　帯屋利兵衛殿

千田村定治郎殿

史料１３　河相家の家政再建一件①（嘉永四年「義倉録三番」）

五月廿五日

河相保右衛門儀近来不如意ニ付連年借財弥増、公借并下方相対預り銀等余程之銀高ニ付返済手段付不申趣、同人

親類共江打出候付保右衛門場相吟候処、全以近年時節柄悪敷貸附滞り之利損不少候付、拝借銀利嵩ニ相成行大借

ニ相成候様相見へ候、依而所持之田畑并貸附銀其外家財諸色有物如何取銀候処、返納銀中々足り合不申心配いた

し、色々申合趣法目論見之趣親類共ヨリ願出候、何共恐入候得共保右衛門祖父楚宝寸功も有之旁、義倉御備之内ヨリ当亥年より午年迄弐拾ヶ年間年々七貫目宛、内四貫目表御備之内ヨリ三貫目別段御備之内ヨリ御仕向、并札座御銀義倉へ相預り貸廻し利間趣法取行、御銀其外下方口々預り返納仕埋方いたし度旨願出候、尤右札座御銀義倉へ預り為引当御田地之内森脇村・山手村分、別紙証文面写之通札座へ差入候様いたし度、此質物者畢竟札座御銀預り之事故為行儀差入候而已ニ而、右銀子取斗方者積書之通り初年ヨリ元入ニ相成、十二ヶ年目ニ者弐百六拾貫目都合備ニ相成候得ハ案し筋者更ニ無之候、自由ヶ間敷儀ニ者候得共義倉取組発端之楚宝跡相続旨之場、且者預り御銀返納方相考呉度、右之趣格段を以聞済ニ相成候様委細書付を以義倉方ヨリ相歎候付申合候処、年々七貫目宛被下置候儀ハ歎之通御仕向ニ相成可然、義倉田質物入ニ貸遣候儀者不容易事、殊ニ弐十ヶ年之内万々一趣法相崩候時ハ自然札座へ流レ込ニ可相成、其替ハ義倉田余程之欠ニ罷成候間貸遣候儀ハ不相成方と申合居候処、御元〆ヨリ右田地貸遣不申而ハ趣法も不相立、左すレハ保右衛門家断絶ニおよひ候、尤義倉之儀ハ不及申御勝手方并郡中江も大功有之楚宝之祭も絶候様ニ可相成、勿論表御銀郡方御銀も間ニ相成罷成候間、何卒下方歎之通貸遣候様ニと再三示談有之候付、猶話もいたし候処、右大功有之楚宝之祭も絶候様相成候者、不便之訳如何様共取斗遣度場ニ者候得共、田地貸遣候事候者新規之儀歎を以法ヲ崩候ニ被当候役筋ニ而ハ可然事とも不被存候得共、格段之思召ヲ以上ヨリ貸遣候様御指図有之候ハヽ、兎角も無之旨御元〆江及返答置候処、御掛り文左衛門殿ヨリ被仰聞候者右一条御元〆ヨリ委細伺有之候付御評義被成候処、楚宝義ハ御勝手方并郡中且義倉ニおゐても大功有之、其跡絶家いたし候者不便之訳格段之御憐愍を以、義倉田御貸被成候間其通取斗候様被仰聞候銀間、義倉之納分年々七貫目宛御仕向之義も相伺候処、是又御聞済被成候段被仰聞候付、其段御代官藤十郎江申渡

史料１４　河相家の家政再建一件②（明治二年「義倉録二番」）

　　　　　口上之覚

千田村保右衛門義已前借財趣法仕候節、不都束之場ヨリ一先家名断滅ニ及候得共、厚以御仁慮返納方為大御仕向も被下置、且楚宝祭祀之儀ハ同姓木右衛門へ被仰付一同難有奉存上候、然ル処保右衛門初妻子之者共流浪中已来、

臨時物入等相嵩連々困窮仕候ニ付、類中之者共種々尽力助情も仕候得共行届不申、取続方手段も尽果逐々当日も

凌兼候趣ニ而御救之儀一向歎出申候、何角承り合候処、別紙歎願書之通り極難之場合、此上非常之義出来仕候節

ハ弥凌方無御座、終ニハ潰ニ及往々相続之目度も相立申間鋪と一同歎息仕候趣ニ相聞へ申候、楚宝義ハ義倉御取

立之節発起尽力仕候者ニ而御座候処、同人家名往々断滅ニも及候而ハ呉々歎ヶ敷義ニ御座候間、当節御多端之御

折柄且再度之儀伺上候も奉恐入候得共、前条之次第厚御賢慮被成下、当暮ヨリ銀弐貫五百目ツヽ十ヶ年之間御救御仕向被成下度奉存上候、御聞済被成下候得者成丈ヶ暮方へ取欠不申様此上手挊等辛抱仕、逐々残借も相片付少分ニ而も非常ニ相備置候様趣法為仕候得者、細々ニも家名取続可申と奉存候間、出格之以御評義歎之通り御聞済被

成下候得者、調達人共迄も一同難有可奉存候、依而此段奉伺上候

〔朱筆〕「昨巳暮歎願仕候千田村冨之助難渋御仕向之儀如何御評議被成下候哉、先書ニ奉伺候通り極難之場合連々　　　　歎出申候間、何卒周兵衛名跡相続之場厚御賢慮被成下、格段之御評義ヲ以当暮ヨリ御仕向被下置候様御　　　　聞済被成下度、依而此段再応奉伺上候、以上

　　午閏十月　　　　　　　　　　　　　　義倉方

　　　同十一月十二日御聞済之旨松本様ヨリ御談」

史料１５　福井家の義倉脱社一件（明治一一年「義倉記録七番」）

　　　福井常一入社金河相冨之介へ譲渡并脱社扶助金之証

一、明治十一年七月廿九日河相源三郎宅へ罷出左之懇願書差出取扱向依ニ付請取義倉社基立之節祖父福井常右衛　門義篤志ヲ以河相周兵衛殿入社金之内銀拾五貫目投金入社イタシ、内五貫目大戸久三郎ヘ譲渡、残額拾貫目金　私入社金ニ付調殖金年々御配賦被下米金正ニ請取居申候、然ル処私義近来不如意打続追々負債相嵩家計向難取　続、右御配当金ノミニテハ老母之養育モ難出来候ニ付、親類共ヘモ厚協議ニ及候得共、何分動産不動産之所有　モ無御座ニ付仕法之設ケ方モ無之途方ニ暮居申候、依テハ義倉社之外ニ金策之目途更ニ無之ニ付、右義倉社之　処厚御評義被成下御救恤ト被思召、社中之事故格外之情誼ヲ以相当之金額一時御渡被下、除社之義御許諾被成　下候得バ如何斗難有仕合奉存候、然ル上ハ今後御配分金ハ素ヨリ社議御相談ニ及不申候、余ハ宜敷御衆評早々　御取斗方奉懇願候、以上

　　　　　明治十一年七月廿九日　　　　　　福井常一　印

　　　　　　　　　義倉社御中

一、右歎願書早束持出石井、信岡詰入候ニ付、神野、東河、西河共出会及評義左之決議ニテ則河相源三郎ヨリ及　返答候事

去月廿九日入社金拾貫目之分ヘ年々米金御配分受取被成候、右損分今般一時相当之金額御請取被成除社致呉度、然ル上ハ一切社職ニ不関旨御示談書ヲ以社中ヘ及評義候分、当社ニ買上ケ候義ハ不相成候得ドモ、元来貴家ヨリ入社ハ河相周兵衛入社金之内ヘ御入社之義同家ヘ買戻候ニ於テ社中一同止議無之旨ニ候処、同方ハ未ダ趣法不相立種々石井氏等ニテ及評義同家之為一時出金致置可申事ニ相成、其算立左之通ニ御座候、此代金ニテ御承知ナレバ河相冨之介ヘ御譲可被成候、早々取斗可申事、尤一応県庁ヘ上申モ可致ニ付其間合ハ隙取可申御含申上被成候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　十一年八月五日　　　　　　　　　河相源三郎

　　　　　　福井常一殿

〔一ヶ年で福井家が義倉から得る配当米金が一六･六円、これを年七％で資本還元→三八四円、今後の分配増殖分を見越して買い増し、〆四四〇円となる〕

　　〆

右之通社議相聞念書之手続ニ河相源三郎ヨリ掛合ニ至候処最早写ハ冨之介ヘ譲渡候義ハ承知イタシ左之歎願差出ス

　　　歎願書

私義自今之活斗難凌ニ付、先般入社金ヘ御分配米金有之分一時相当之金額御渡之上除社被成下度義及御示談候処、河相源三郎殿ヨリ元来之由緒ヲ以周兵衛殿ヘ買取可申候御示談被下候ニ付、熟考仕候処相当之金額ニ付相譲申度奉存候然ル上ハ義倉社ヘ対シテハ尓後私ヨリ何ト申出候因ハ無之今日之社中モ明日ヨリハ無縁法界之他人ニ相成候テ、此度御社ヨリ必至困難ヨリ不始末之義致候義厚御憐察被成下、是ヲ際期ト被成何卒出格之思召ヲ以一時御扶助被成下度、尤其金員ハ直々御社ヘ預ケ置、家目相続資本ニ備置申度、以後如何様之難義出来候テモ決テ頂戴不仕、相続方之一部ニイタシ申度奉存候、何卒歎願之次第御採用被成下御仁恤之御沙汰只管奉懇願候、以上

　　明治十一年八月十日　　　　　　　　　　福井常一印

　義倉社御中

右歎願出ス、預リ置追テ評議宜取斗候事ニ存上候譲渡ヲ取斗候事

史料１６　義倉社資本金増額約束書（明治一二年「義倉記録八番」）

　　　義倉社資本金増額約束書

〔前文、省略す〕

一、増額金高弐万円ト定ム

　　　　　此出金割合

　　　五千円　　　　　　　　　　　　石井英太郎

　　　五千円　　　　　　　　　　　　河相源三郎

　　　四千円　　　　　　　　　　　　信岡平六

　　　四千円　　　　　　　　　　　　神野利右衛門

　　　　千円　　　　　　　　　　　　河相一郎

　　　　千円　　　　　　　　　　　　河相冨之介

一、右増額金ハ本年ヨリ明治十六年迄五ヶ年々割合毎年一月五日限リ出金候事、但本年ハ三月五日出金之事

一、右毎年ノ出金ハ本社エ収入之月ヨリ壱ヶ年壱割三歩之利息ヲ附、明治十六年十二月満期迄元利積立候事

　　　但本文利息之義、社金貸附利息改正有之時ハ其割合ヲ以テ改定致シ候事

一、右元金ハ毎期弐千八百円ツヽヲ収入シ、満期迄元利積立過不足決算致シ候事

一、明治十七年ヨリ出金高ニ応シ年々一定ノ利朱米ヲ渡シ、且殖益金ノ内ヨリ幾分ヲ分配致シ候事

一、前条利朱米、殖益金分配方法ハ今日豫定スル時ハ却テ実際ニ不都合ヲ生スルモ、難計ニ付満期ニ到リ更ニ一　同協議之上決定致シ候事

一、今般増額ノ出金ト旧基立金ト金員割合各増減有之ニ付、前条利朱米、殖益金分配方法決定ノ節ハ綿密ニ算計　シ、新旧損益ノ差異無之様厚ク注意致スヘキ事右之通決定候処相違無之ニ付、一同連署之上約束書為取換候也

　　　明治十二年二月九日　　　　　　　前六名連署

史料１７　地域社会への「公共」金の増加（明治二六年四月七日付「芸備日日新聞」）

福山義倉事件　福山義倉社の財産は旧福山藩の所有にして現義倉社員五名の専有に非ざるとは法律に明るき人の研究断定せし所なりとて、旧福山藩六郡の有志者は之が為め昨年来頻りに運動を試みたるも、何分時機未だ会せずして本懐を達するに至らざりき〔中略〕義倉社員は之を聞き大に其前途を気遣ひ、近来は旧福山藩六郡有志に媚び、多少公共の性質を帯ぶる事業に対しては頻りに義捐金を支出する傾向を生じたりと云ふ