
見したときの粎子が揊かれている

## 田沼意次侯の改革

## その1 税制の改革

新たな税収源として，民間の商人から税金を徽収しました。二れを「運上•賏加金」といいます。ただし，そのままで は反発が予想されるため，「株仲間」（同業者組合）を公䏛 して営業上の権利を認め，その見返りに納入させました。

## その2 産業の振興

日本から金銀が流出することを防ぐため，外国から鍮入し ていた砂糖や朝鮮人参を国産化しました。また，金銀に代 わる輸出品として，銅や俵物（いりなまこ・ほしあわび ふかひれ）を増産し，外貨の獲得にも力を注ぎました。 これらの事業は，由柇藍永や平賀源边など，民間の人材と協力して進められました。

## その3 貨幣の改革

江戸時代の貨幣は，金貨•銀貨•銭貨の三貨で成り立って いました。ただし，計数貨幣（一定の頝が表示された貨檠） の金貨•銭貨と違い，銀貨は，重さで額を決める秤量貨檠 でした。そのため，使用のたびに重さを量らなければなら ず，取り扱いが不便でした。
問題は，もうーつありました。江戸では金貨で取引したの に対して，大坂では銀貨で取引しました。しかも，為替しー トが常に変動していたため，両澘するのも一苦労でした。 トが常に要動していたため，両替のるのもー古学でした。年に章䜈二楽鋃という新しい銀貨を発行しました。この銀貨には，「この銀貨八枚で小判一枚と交換できる」と表示されていました。つま り，前もってレートを決め ておくことで，重さや両替 の手間を省いたのです。南鐐二朱銀の登場は，商売を円滑にし，経済の活性化に つながりました。


南鲌二朱银（左が表•右が莫）





名右
香相
ま
ま
し
た
$\qquad$















亩举な生のまたをもあの発畜：鉿物出世界
－墅に物を界芸自に多はま







相良城杉戸（段若寺所藏）

 を打ち鳴らし楽退したという）


天溔寺本堂：筧政3（1791）年に建築（相良城
の木材を使用し建てられたという）


平男寺本堂：天明 6 （1786）年，意次侯の宿進 により再建


