（一二一）

右元金訳合有之去々巳年中表御勘定所ゟ御手許御内用之方江

差出候所内書之通追々払切并御貸出相成当時残金四百両之分

此度御評儀之上霊岸嶋別御備金ニ被相定御手元御内証金之内へ

納置以来無拠御用之節ハ御預り三役申談之上可致出納者也

　安政六己未年五月　　　　　御側御用人　中根靭負　印

　　　　　　　　　　　　　　御奉行　　　石原甚十郎　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　御側向頭取　荻原金兵衛　〃

　右本紙并出納通元金箱へ入今廿六日封立御金懸り藤市郎へ相渡、写一枚御金

懸り受取証文都合二通一封ニ致右箱へ添置、御用箪笥ハ懸念も在之ニ付如此

　　右朱書之分九月廿五両入金ニ付証文相改候事

一御小道具方小遣御大用替之分当邸ハ常邸振合ニ不拘去冬以来二役打込勤ニ而

　可也ニ御間合出来候所当節ハ寒天之頃と違一日両度位之御大用替ニ而ハ甚臭気

高く御難渋之訳合ニ付御奉行ヘ申立以来是迄之通度毎御取替致候様

相成申候、下地御人少之所事毎ニ相成義故昼飯一月ニ三十相立候様御奉行申談

之上相極り候事、但一人七ツ半一月分被下

一御附御近習部屋小遣之義当邸ニ而者御料理方并御用部屋又ハ御庭方等ヘ使ニ遣候義

日々毎度ニ而大分困窮之訳合ニ付是又評義之上御奉行へ申達昼飯一月ニ壱人

江五ツ宛被下ニ相究り候事

一五時過ゟ御締切相成、四時過表ニ相成

一御夜詰四半時過引

　　　　　　（七）

　　　　五月廿六日　晴色

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御拝被遊、引続御臨書恕介罷出孰も如例

（一二二）

一今夕主一義常第へ罷出ル、愈御快然之趣申達ス

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一武田三十郎明後日出立ニ付伺御機嫌罷出御目見被仰付、御菓子被下之、明日当番ニ付

一八半時過ゟ七時過迄御庭御閑歩被遊候

一七半時過大奥御膳被召上候、靭負罷出如例

一五時過ゟ御〆切四半時表ニ相成

一御夜詰四半時過引

　　　　五月廿八日　晴　出梅

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時前両御拝、夫ゟ御庭御拝済少々御臨書被遊候

　　　　末番外席被仰付　　　　　御小姓頭取　堀　平太夫

　　　右者御用部屋ニ而被申渡候、昨夕御礼ニ者不罷出候、今日四半時過罷出御礼

　　　申上候、金兵衛差加申候

一四半時過香西敬左衛門義明日出立ニ付為伺御機嫌罷出御目見被仰付

　　　　徳利一　平猪口一　袂落一

　　　　御扇子一対　半切紙一〆　　　　　　　香西敬左衛門

　　　右者折々御書入物并武家記事三冊御写致候ニ付被下之、昨夕廻し置

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一為伺御機嫌弥一郎・重太郎始罷出御目見被仰付、御菓子被下候、仙庵同断、

　弥一郎・重太郎ハ居残御噺被遊候

一八半時過ゟ御〆切御前様御一所ニ御庭廻被遊、海手東隅番所御掃除致

御屏風御氊等建敷設置海辺御眺望被遊候、雑菓子御次被下二盆也

御二所様へハ御有合御干菓子指上之

（一二三）

一今晩常振飛脚出立　　一金兵衛相願退出致候事

一六時前大奥へ被為入御膳被召上候、五時過ゟ御〆切相成

一御夜詰四時二寸五歩引

　　　　五月廿九日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝、夫ゟ御庭諸社御拝、相済御臨書済恕介罷出如例

　　　　殿様江　六寸二　御煮〆五品　葛製菓子　友千鳥　水晶寒

　　右者思召ニ而為御見舞被進之

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候、八時前御湯被為召候

一常邸へ為伺御機嫌金兵衛計罷出候

一八半時過ゟ御庭御閑歩被遊候、七時過靭負罷出如例

一七半時過大奥へ被為入御膳如例、六半時過ゟ御締切相成

一御庭方之者去冬御引移後小頭共五人ニ而勤来候所御庭広大是迄荒来

候事故別而御掃除等届兼候趣申立も在之候得共先々誠精心配致候様申聞

置候所既ニ先達而ゟハ晴光之節ハ日々朝夕御庭廻りも被遊候義故精々御掃除等

隅々迄心配致候得共尤行届兼弥増困窮相勤兼候趣自然彼是事多

ニも罷成候ニ付口上書を以両人定取人被成下候様御□役迄歎願書差出、依之様々

申談見候得共如何ニも困窮手詰之義ハ実ニ目前相違も無之事故御奉行へ

右口上書を以御裏役ゟ申達尚委細之訳合内談致旁願意取持致候所表ニ而

評義之上附紙を以願之通被仰付候、右ニ付御裏役ゟ御庭方へも此段申渡尚

亦御掃除等是迄と違念入候様申聞ル、御奉行へも両人ニ撰之上定渡り相成候

様通達致候事、但はつひ鍬手鍬相渡候筈之事、

　　　　　　　　御舟ニ艘竿、淦替等支配候様御庭方へ申聞候事

　　　　　　　　　　　　　　アカ

（一二四）

一御夜詰四半時前引

　　　　六月朔日　夜来雨

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過御神仏前御拝、定例御手備被遊候、御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候　一四時過ゟ恕介罷出如例

一九半時頃ゟ御伏枕在之候

　　　　　伺御機嫌罷出候、御逢無之　　　埴原次郎左衛門太郎太夫

一八半時過ゟ御庭御倘徉鎌洛過御帰座

一鎌落過大奥へ被為入御膳被召上候、靭負罷出如例

一六半時過ゟ表御締切相成、四時過表ニ相成

一御夜詰四半時引

　　　　六月二日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御巡拝被遊候、御臨書恕介罷出如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一万貞義為伺御機嫌罷出被為召御茶御菓子被下之

一八半時過ゟ御庭御逍遥御遊船在之、鎌洛前御帰座御懸り湯被遊候、直ニ

大奥へ被為入御膳被召上候、五時過表御〆切相成

一大奥御寝御入、御夜詰四時過引

　　　　六月三日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝、相済御臨書如例

（一二五）

一波々伯部弥六・高村長作義昨夕到着ニ付為伺御機嫌罷出、御目見被仰付

御茶菓被下置候、上下着、但敬左衛門・三十郎義今朝出立昨夕御機嫌伺ニハ別段不罷出候

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一為伺御機嫌十兵衛初両部や之面々罷出御目見被仰付候、御菓子被下候

　　　　但御小姓ハ御番替ニ付壱人も不罷出御近習番ハ何茂廿人□罷出候面々故不罷出候

一御肴屋尾張屋鉄五郎必至引合不申趣ニ付難渋歎願御広式御用人御膳番江も

差出二割増願ハ御取上無之、別段之評義談合之上無拠義ニ付相当之御手当被成下

候様相極ル、則去月十九日記之通月々増金御出方之義ハ御側御用人御奉行へ拙者

御膳番共懸合之上彼之御分量御定金六百七拾両外ニ右増金御入増ニ而受取可

申筈之事

一昨年中諸御入用清算之所百五十両余も御残金出来ニ付先例も在之奥番

御金懸り中手伝始台子向小遣迄割合を以格別御省略行届候ニ付五月六月

二ケ月分并七月ゟ十月迄ハ竹印と兼勤致候ニ付月割を以被下ニ取計

　　　但十一月ゟ御隠殿之方ハ是迄いつとなく御残金出来候年柄ハ本文之廉

被下来候得共元来御金懸りニ而夫々心配之廉ニ而暮被下も在之事故別段

被下之義ハ御残金出来候共相止候旨去秋規定在之事

一八半時過ゟ御庭廻り御釣等被遊候、信良伺御機嫌罷出ニ付御帰座緩々御噺

等被遊御茶菓被下候、其中靭負義横浜ゟ罷帰ニ付罷出候、但昨日ゟ交易始ル

一鎌落過大奥へ被為入御膳被召上候、六半時過ゟ御締切相成候

一表御締切御寝、御夜詰四半時引

　　　　六月四日　曇

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

（一二六）

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝、夫ゟ御臨書如例

　　　　木瓜　　　　　　　　　　　　　　　　埴原岩吉

　　　右者茶園ニ出来致ニ付御上りニもと五七本程ツヽ三度差出之

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候、九半時過例日湯被為召候

一御家老中并稲葉左司馬御目付真杉所左衛門等為伺御機嫌罷出、御逢

　被遊御茶御菓子被下置之

一七時過ゟ御庭御徜徉被遊候、鎌落前御帰座、靭負罷出如例

一鎌落過大奥御膳如例

一六半時前中分之地震ニ付治部・甚太郎・左大夫・又兵衛御附非番之面々御医師

　不残恕介等伺御機嫌罷出候、常邸へ思召を以当番五郎大夫義為

　御見舞被遣候、常邸ハ至而軽動ニ而御使ハ不被遣候、同刻過御〆切

一御夜詰九時前引

　　　　六月五日　漸々晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝、相済夫ゟ御臨書恕介八大家如例

　　　　御二所様ゟ　　鉢もり硯ふた物　　常邸ニ而出来取計

　　　　清心院様江　　同　　交御肴

　　　　伊予守様へ

　　右者今日御参府ニ付御取林ニもと且御着御歓被進之

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

　　　　御二所様江　　御籠之内交御肴

　　　　殿様ゟ

　　右者今日被為入候折から被進之候

　　　　御肴召上り跡小こち一　海老二　　　市村乙助

（一二七）

　　右者着後初而被下置之、金兵衛ゟ手紙ニ而相達ス

一殿様今日ゟ御出勤被遊、九半時御供揃ニ而被為入直ニ御対顔被遊、大奥御

都合宜段申上御対顔ニ被為入、無程御帰座御菓子差上之（東錦、芳ノ川）、無程

今日非番御側向五郎太夫始御機嫌相伺御医師同断、御供御先番弥一郎初

被為召御目見被仰付候、御庭御供支度宜段申上ニ而御同道御庭廻り被遊御池

端へ仮御目覆出来御敷物役之、東ノ方隅番所屏風を建御氈を懸薄端を敷

置、御庭廻り懸此所へ暫御着座海辺御眺望、夫ゟ松山へ被為入遠眼鏡御慰

夫ゟ御日掩出来候場所へ御座着、白玉紅白団子御サトフ差上之、尤御代り付御場所ニ而

御膳番取計御附立致差上之、久敷在而御同道御遊船在之、相済神明

辺ゟ御馬場口御内庭通り御座之間へ被為入御供揃被仰出候無程相揃候而

御退散七時三寸廻り、御側へ薄縁を敷置靭負治部御供御先番之面々も被為召

候而御茶煎餅被下置之、但大奥ゟ葛万寿一盆編笠焼一盛被進之候

一七半時過大奥へ被為入御膳被召上候、六半時過ゟ表御締切

一大奥御寝御入、御夜詰四半時五歩前引

　　　　六月六日　南風

一御目覚六半時表へ被為入　　　　　　　　診　宗甫

一市村乙助昨夕御肴頂戴之御礼罷出、且横浜ゟ之書状持参入御覧候

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝被遊、相済御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候、九半時過ゟ恕介罷出如例

　　　　御二所様江　　御籠之内大たい二尾　但一枚宛

　　　　清心院様ゟ

　　右者御参府之折柄被進物之御膳ニ被進之

　　　　右大たい一性合十分ニ無之故被下取計　手伝始台子四人江

（一二八）

一七半時過大奥へ被為入御膳被召上候、靭負罷出如例、五時前ゟ御締切

一表御締切御寝、御夜詰四半時過引

　　　　六月七日　微雨　追々晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過両御拝被遊候、御臨書如例、恕介罷出八大家如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候、八時過暫訳合在之御締切相成

一八半時前ゟ御庭御閑歩且御釣被遊候　　　　熊本国府莨一箱御愛相ニ被下之

一大奥ゟ御附金兵衛始詰合之面々へあんころ餅七ツ宛被下置之

一七半時過大奥へ被為入御膳被召上如例、靭負罷出如例

　　　　清心院様ゟ餅柚べし三竿御到来ニ付思召を以被進之

一金兵衛相願退出致候事、五時過ゟ表御締切

一浅見七郎右衛門近々横浜御陣屋御普請追々御出来ニ付引越被仰付罷越候ニ付

御内々御機嫌伺金兵衛迄申上ル、其段執奏仕候

一表御寝、御夜詰四半時過引

　　　　六月八日　小雨

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五半時前御神仏前御拝被遊、夫ゟ御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一為伺御機嫌弥一郎初平太夫・剛右衛門・長作・荒次郎・安太郎・辰蔵・清十郎・治右衛門

罷出、被為召於御前御茶かくてん被下置之、万貞・仙庵罷出同断

一七半時大奥へ被為入御膳被召上候、靭負罷出後宮一義御研究在之

一五時過ゟ御〆切四半時過御夜詰引

（一二九）

　　　　六月九日　漸々晴光

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝被遊、夫ゟ御庭御順拝被遊候

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一九半時揃御養生御灸治表御締切ニ而被遊如例、御前様ニも被為入

御医師三人罷出、八半時前相済御感も御宜御機嫌被為在候段申達、

表ニ相成候而岩吉・金三郎・次蔵御相伴被仰付、岩吉義御手居被遊御錠口

養寿・楽寿ハ罷出居申候、岩吉へ黒扇一、金三郎・次蔵雁皮紙台扇二本ツヽ被下

　　　御前様ゟ鉢盛切すし　石かれ五枚　過日被進候所御延引

　右ハ例之通思召もの御側御慰として被進之

　　　　但奥表半分ツヽ御附金兵衛始一統当番御いしや被下、台子へも少々被下

　　　御前様ゟ御到来之由ニ而鉢もりそふめん露付被下之

　　　　但治部御附衆金兵衛始両番御いしや三人手伝台子向御膳所向

　　　　　等迄御沢山ニ付被下取計

一七時過ゟ御庭御閑歩御乗船御慰在之候、恕介罷出被召連、鎌落

頃御帰座、直ニ大奥へ被為入御膳被召上候、靭負罷出如例五時過ゟ御〆切

一御夜詰引四半時前

　　　　六月十日　小雨　午前ゟ南風強

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過両御拝被遊、御庭諸社御拝被遊、夫ゟ御臨書如例

　　　　昨日忌明ニ付久々不罷出故伺御機嫌罷出ル　横川吉十郎

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候　一御前様ゟ奈良布一反例年之通被進之

（一三〇）

一八時前例式日御湯被為召候、但昨日之御替日

一同刻過ゟ恕介罷出如例、市村乙助義申上候義在之罷出ニ付鳥渡御逢被遊候

一七時過ゟ暫御庭御徜徉在之候、靭負罷出如例

一七半時過大奥へ被為入御膳被召上候、五時過ゟ表御締切相成

一為伺御機嫌常邸へ金兵衛・藤市郎始罷出候

　　　　　　　係命

　　　　六味地黄酒一瓶　　　　　　　　　金兵衛江

右者壱人役ニて可為太義旨御意被成下於御前頂戴被仰付候

一御夜詰四半時過引

　　　　六月十一日　昨夜来南風強晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝被遊候、御臨書如例、恕介罷出如例

　　　清心院様へ　索綿　八寸一重

　　右者過日御献上そふめん四千把御国廻り候内を被進之、四百把入ノ由

　　　伊予守様へ　七寸重五　硯ふた一　蒲焼一　酢一　小くらかん　葛☐　友千鳥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うば玉紅白　　　　芳野川

　　右者此頃御参府ニ付御在国中毎度々与一兵衛御使を以被進物在之候故

　　此度御答礼として甚十郎御使ニ而被進之、但外御用も在之昨日罷出御口上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申達御品ハ今日手紙添相廻ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カヨヒ

一去午年十一月十二月分計新御定外本手形相極仮手形与引替相済申

　者也　但御金方御納戸方共当未正月ゟ十二月之分ハ当暮本手形相極り候筈

　　　　　本手形案文ハ手伝方ニ留記在之ニ付略ス

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

　　　御弐所様　　　鉢盛交御肴半分ツヽ　表之分小たい三　こち一　あら四

　　　伊予守様ゟ　　　　　　　　　　　　　　　えひ二　平らき一

　　右者過日御肴被進之為御返し被進之　但当番被下跡御膳番ゟ御料理方二人へ

一八半時過御〆切御前様御一所ニ御庭へ被為入、但烈風ニ付御〆切ハ相止御庭廻り

（一三一）

御閑歩御釣も暫被遊候、七半時過御帰座直ニ御懸り湯被遊候、靭負罷出如例

七半時過大奥へ被為入御膳被召上候、五時頃ゟ御〆切相成

一金兵衛相願退出仕候事

一御夜詰四半時前引

　　　　六月十二日　快晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝済夫ゟ御庭御順拝、相済御臨書如例

　　　　万古焼急須一桑名産　　　　　　　矢島恕介

　　右者牧野主殿介ゟ到来ニ付差上之、但内実ハ被差上度旨也

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一八時過埴原次郎右衛門・河合太郎太夫伺御機嫌罷出、御逢無之、靭負近江罷出候而

寛々御噺被遊候、御茶御菓子被下之

一七時頃ゟ御締切ニ而御前様御一所ニ御庭廻り被遊、御側御慰ニかくてん

五十本差出ス、七半時過御帰座、直ニ御懸り湯有之、大奥御膳如例

一五時過ゟ御締切相成

一表御〆切御寝、御夜詰四時過引

　　　　六月十三日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過両御拝、夫ゟ御庭諸社御拝被遊、御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

　　　　亀甲煎餅一箱　　　　　　　　　　山県三郎兵衛方

　　右者昨日横浜ゟ罷帰相携楚ニ付御内々被差上之、但弥一郎より相廻ル

（一三二）

一八時過為伺御機嫌十兵衛始両部屋弥六・重太郎等一統罷出、被為召出

御前御茶御菓子被下置之、元珉・仙庵罷出御逢在之、御菓子御次ニ而被下

一八半時過コツテール御船一番丸着岸ニ付八幡社横御出格子御成御門横

御出格子并隅番所前ニ而船進退帆懸下シ等極御内々御透見被遊、七半

時過御帰座、御懸り湯被遊候、御前様ニも隅番所海干御出格子等ニ而

御見物被遊候、鎌落前大奥へ被為入御膳被召上候、靭負過刻ゟ罷出居申候

一五時過ゟ御締切相成候、金兵衛相願退出致候事、森引込之様子ニ付

一表御締切御寝、御夜詰四時二寸引

　　　　六月十四　晴光

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御巡拝被遊候

一為伺御機嫌市村乙助罷出、御櫛中ニ付御逢無之、但夕方御乗馬拝見ニ付

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一為伺御機嫌万貞・信良罷出被為召御噺被遊候、御茶御菓子被下置候

　　　御二所様へ　　七寸重　二　大名小路へ行　　同三　玉子廿　一

　　　伊予守様ゟ　　　　　　　　御もり合肴　　　　　　ちん〱麦　二

　　　　　　　　　　　　　　　　御生菓子

右者過日伊予守様へ中将様ゟ御重詰被進御器物御返シ之折柄与一兵衛

御使ニて御広式御用人迄御口上、過日被進之御挨拶格別難有思召之段且亦御在

国中毎度御細やかニ被進物等之御厚礼被仰上度旨御盛合肴御生菓子ハ御台所

ニ而御出来折から被進、跡三重ハ御移として中君へ被進之、乍御序清心君ゟも過日

被進物之御挨拶被仰進度旨右之趣逐一件々奉申上御相答之御口上申達ス

一今朝ゟ藤一郎・辰蔵・十大夫・喜十郎・犀次郎・亥之助・熊吉も罷来汐留之内おぼこ沢山居候ニ付為御

執ニ相成大分執レ候を直ニ右御海へ御放シニ相成候事、右ニ付格別骨折ニ付左之通被下

（一三三）

且あかり候おぼこ鰻四五筋計被下取計候事

　　　酒壱升　そは三ツ宛　　　藤一郎ゟ熊吉迄江

一為伺御機嫌宇都宮勘解由罷出御逢在之、御家老被罷出御庭へ被為召御茶菓

被下候、七時過御庭廻り御釣等被遊候、御得物三郎兵衛へ被下候、但海老斗也、治部も罷出候

一鎌落前被為入御行水被為召候、但此頃ゟ御行水被仰出候

一同刻過大奥へ被為入御膳被召上候、靭負罷出如例寛々御咄申上候

一五時過ゟ御〆切相成

一表御締切御寝、御夜詰引

　　　　六月十五日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝、夫ゟ御庭諸社御拝被遊候、御臨書如例

一恕介罷出八大家講談如例

一九時過大奥へ被為入御膳如例

一山王御蔭祭りニ付殿様ゟ御二所様へ御酒御吸物被進筈之所当御時節ニ付

御断被仰進候、但御影祭故旁也

一殿様九半時御供揃ニ而八時前被為入直ニ御対顔御機嫌御伺被遊、御茶并

御菓子差上之（水セン巻、桔梗万寿）大奥へ被為入御対顔被遊御帰座、五郎太夫始御機嫌

伺罷出御目見被仰付、御袴へ御召替御医師共御機嫌伺罷出、御逢無之

御供御先番之面々弥一郎始御供頭次郎右衛門・太郎大夫被為召御噺被遊、夫ゟ御同

道一統御供被仰付御庭廻り被遊、隅番所へ被為入コツテール碇舶御見物

被遊、暫有て追々松山辺御緩歩御河戸辺桜林へ御凉台二設置御休息被

遊、御茶菓子等差上之、呉座敷へ着座次郎右衛門・太郎大夫・弥一郎始一同へ御茶菓子少々

（一三四）

御在合物被下候、無程御帰座大奥ゟ御生菓子御素めん等被進被召上候、御供揃

被仰出御退散七時前

一同刻過再御庭へ被為入御釣被遊、御帰座御懸り湯被遊、大奥へ被為入御そば

御膳被召上、如例五時過ゟ御締切相成

　　　御二所様へ　　鉢もり切すし　　奥表半分ツヽ

　　　殿様ゟ

　右者今日御入ニ付御側御慰として被進之、但金兵衛始両番一同当番御いしや被下

一今晩飛脚道中常振継共出立、但御国ゟ飛脚大延着ニ付

一御夜詰四半時引

　　　　六月十六日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝被遊候、御臨書如例

　　　　清心院様へ　五寸重一　水仙巻　きつこふ万寿　御供ニもと惣思召被進之

　　　　　　　　　　切花　御庭前

　　　　　　　　　　六寸重二　御寿し　小くらかん　上　　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友千鳥

　　右者良徳院様三回御忌御法事ニ付御見廻として被進之

　　　　諏訪平袴地一反ツヽ　　　　　　　　　熊吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩吉

　　　　中形木綿一端ツヽ　　　　　　　　　　金三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次蔵

　　右者思召を以為御手当御手自被下置之　但両三年之中例式可然事か

一九時過大奥へ被為入御膳如例、九半時頃ゟ恕介罷出如例

一一昨日大名小路へ被進相成候御重二今日御煮染御蒸菓子御移として被進候を

殿様へ被進相成候、但内実ハ実之助様被為入毎々御到来ニ付而也

一七時過ゟ御庭御徜徉、於桜林凉台御茶被召上候、靭負罷出御相伴七半

時過御帰座、御懸り湯被遊、再靭負被為召候、鎌落前大奥へ被為入御膳如例

（一三五）

一五時過ゟ御締切

一御夜詰四半時過

　　　　六月十七日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝被遊候

一一昨日十五日晩御締切之節左之通思召を以被進相成申候

　　　　御前様へ　　　越後縮一反　瀧島　　御中臈も可在之歟

　　　　御二所様ゟ　　八寸重一組　　　　　常邸取計ニ而遣ル

　　　　清心院様へ

　　　　伊予守様へ　　鉢もり焼万寿　　　　同

　　右者良徳院様三回御忌御法事ニ付被進之

一五半時揃土用前ニ付御灸治被遊、表御〆切御医師弐人罷出候、例之通り

御前様ニも終始被為入、熊吉壱人御相伴被仰付紙筆被下候、四半時相済

御微も宜御障も不被為在旨申達ス

　　　御前様ゟ　御肴代り　　　　御すし代り

　　　　　　　　窓の月一折　　　鉢もり染ふ餅　奥表半分ツヽ

右者御灸治ニ付被進之、但左膳始一統頂戴台子へも少々ツヽ被下之

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

　　　　奈良布御単物一御仕立　　　　　　　　　　中根靭負へ

　　　　同断　　　　　　　　　　　　　　　　　　金兵衛江

　　右者御前様ゟ日々之通勤暑気之頃太義被思召御仕立ニ而被下之

　　金兵衛ハ壱人勤暑気之時分可為太義旨ニて思召を以被下置之候、田川ゟ相達

一七時過ゟ御庭廻り御遊船在之、其節唐茄子五ツ塩煮被下、治部左大夫被為召上候

　　　　御二所様へ唐茄子十五ツヽ差上之　　　　　金三郎

　　　　　　　　　　　　　但　御錠口三人へ三ツツヽ被下、一ツ五郎太夫被下

（一三六）

　　　　精進酢一重上り　　　　　　　　　　　　　御年寄二人養寿

　　　　　　　　阿部様ゟ戴候ニ付御側為御慰差上之、左膳始当番被下候

一七半時過御帰座御懸り湯、相済大奥御膳如例

一金兵衛義相退出致候事　一六時過ゟ靭負罷出如例

一五時過ゟ御締切相成候

一御夜詰四半時引

　　　　六月十八日　晴　七時頃ゟ少々過雨

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝、御忌日定式御手備被遊、夫ゟ御庭御順拝被遊候

一米帖御臨書如例　一九時過大奥へ被為入御膳如例

一去ル六日立飛脚五日大井川滞留、追込今日到着、御国表御静謐、恐悦之事

一為伺御機嫌弥一郎・平太夫・剛右衛門始罷出、被為召於御前御茶菓被下之

一七時過御庭廻り暫時被為遊候、御懸湯大奥御膳如例

一靭負罷出如例、五時過退出、五半時過ゟ表御締切相成

一御夜詰四半時過引

　　　　六月十九日　晴　厳暑

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝被遊、御臨書如例

一御薬御下ケ之義ニ付先達而一旦奉伺夫々評義之上規定出来ノ処其

後差支之筋も在之ニ付又々思召相伺御側御用人十兵衛等へも申談之上再

規程左ニ記置、但適斉ゟ万貞ヘハ申達ス筈

一御用意御薬御下ケ願之義訳合在之ニ付向後ハ現金ニ而御下ケ相成事

一両御屋敷御側向御医師御役人其外ニも夜中急病無拠節者

（一三七）

　　御下ケ相成候事

　　　　但　以来御薬相用候先方急度相達可申候、用意薬等之義ハ御

　　　　　　下ケ無之候事

　　　　　　　未六月　　　　　　　　　　御膳番

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一殿様九半時御供揃ニ而一番丸為御見分被為入、御老中御伺済也、御対顔被遊候

　御葛湯御茶差上之、大奥ゟ葛切被進候、大奥へ為御対面被為入、御帰坐御供

　御先番被為召御逢在之、御船御仕度御宜段申上候而八時頃御座之間御掾ゟ

　四番口御成御門へ被為入、尤走りゟ歩板懸ル、押送り船ニて御渡船伝馬舟繋舟

　ゟ一番丸へ階子懸り夫ゟ被為入、御船中内外上下帆上ケ下ケ等積り御見

　分在之、畢而被為入海手御成御門下■ニてバツテーラ乗船帆之懸下シ等

御覧被遊、畢而御間内へ被為入、余大暑ニ付暫御袴も御取被遊冷シ索めん

御三盛被召上候、大奥ゟ粕てら被進之候、明日常邸へ罷出候面々御機嫌相伺

無程御退散、七時過、但御平服御舟之節ハ御袴斗也

　　　御二所様江　　桃御籠入　奥表半分ツヽ　御側御慰ニ被進之

　　　中将様ゟ　　雁皮紙団扇五本　上物　暑中へ向う折柄被進候

　　　殿様へ

　　　御前様ゟ　　　焼あじ一重　　御到来合ニ付被進之

一御供御先番之面々へ砂糖水被下候、大奥ゟも御供御先詰一統へ葛切被下置候

一七時過ゟ御庭へ被為入御遊川而巳、過刻も海手御出格子ニ而御内覧在之候

一鎌落前御帰座御行水被為召大奥御膳如例

一六時過ゟ一廉之雷気、雨ハ少ク常邸ゟ平大夫為御見舞被遣則被為召候

一五半時前ゟ詰合へ於御前桃頂戴之、御前様御透見被遊候、御錠口等罷出

（一三八）

居何茂退去御〆切相成、大奥ニ而も桃被下候由

一御夜詰四半時過引

　　　　六月廿日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝御庭御拝如例、恕介罷出如例

一一番丸新造十三日着船、今朝五時過先品川沖迄出帆之趣也

一船頭役乗込人頭取加藤藤左衛門へ裁付地木めん一反・平骨扇二・手拭一・内藤菅兵衛へ同断、一反斗

野村与三兵衛へ同断、殿様ゟ靭負取斗被下之、水夫之者へ酒鯣御酒代被下候由也

一九時過大奥へ被為入御膳如例　一常邸へ金兵衛斗御機嫌伺罷出候

一八半時過ゟ御庭へ被為入御遊船在之、七半時過御帰座御懸り湯大奥御膳如例

一六時前ゟ靭負罷出如例、五時頃退出　一金兵衛相願退出致候事

一五時過ゟ御締切相成

一大奥御寝御入、御夜詰四半時前引

　　　　六月廿一日　晴　暑甚　土用入

一御目覚六半時表へ被為入　　　　　　　　診　宗甫

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御順拝被遊候、恕介罷出如例

　　　　金百疋　　　　　　　　　　　　故松田東吉郎

右者存生中春来も楠公一軸差上毎度書扇子も差上詩集類も毎度差出忠実之

之事柄、不計病死ニ付恕介ゟ内々本文之趣申達無急度被下候事

　　　八寸重一　包餅青白　　　　　　　養寿へ

右ハ又姪病死致同居之事故思召を以被下置候事

一今日ゟ於学問所御小道具御虫干相成候事、但御干所無之ニ付無拠御側御用人へ申達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　之上本文之通御目付へ奥番ゟ申達ス

一五半時前市村乙助罷出御人払御用在之

（一三九））

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一次郎右衛門太郎大夫伺御機嫌罷出、被為召御咄被遊御茶菓被下置候

一御家老中伺御用在之ニ付被罷出由ニ而御逢在之、御茶菓被下之

一七時過御庭御閑歩御釣等被遊候、御帰座御懸り湯大奥御膳如例

一靭負罷出如例、五時頃ゟ御締切相成

一表御締切御寝、御夜詰四半時前引

　　　　六月廿二日　晴

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　主一

一五時過御神霊前御拝、御庭御順拝被遊候、御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御同座御膳如例

一九半時過恕介罷出如例　一為伺御機嫌近江罷出被為召御茶菓被下之

一七時過靭負罷出如例、同刻過ゟ御庭廻り御釣被遊、おぼこ五ツ始而御得物在之

御次ニても廿余釣得之、鎌落過御帰坐、御懸り湯大奥御膳如例

一御前様へおぼこ七ツ被進、六大夫適斉へ九ツ程ツヽ被下之

一五時過ゟ表御締切

一御夜詰四半時前引

　　　　六月廿三日　晴暑

一御目覚六半時　　　　　　　　　　　　　診　適斉

一五時過両御拝、夫ゟ御庭御巡拝被遊候、御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

　　　　銀七拾匁宛　　　　　　　　　　　森六大夫下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松井左膳上

　　右者暑中例年之通縮代として被下置之、金兵衛ゟ相達ス、表出方也

（一四〇）

　　　　津綟子丸御紋御肩衣地　浅黄　　　中根靭負

　　右者日々通勤大義ニ思召され御手自被下置之

　　　　白綟子襦袢地　　　　　　　　　　石原甚十郎

　　右者日々常邸へ通勤暑中別而太儀被思召御直ニ被下置之

　　　　晒布手拭一ツヽ　　　　　　　　　近藤左大夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑山十兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上弥一郎

　　右者暑中思召を以御直ニ被下之

　　　　御紋絽御肩衣　浅黄　　　　　　　金兵衛へ

　　右者壱人ニて太儀被蒙御意御直ニ被下置之

　　　　木綿手拭一筋ツヽ　　　　　　　　治部是ハサラシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御附衆両人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤一郎ゟ亥之助迄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適斉宗甫主一

　　右者暑中太義被思召御直ニ被下置之

　　　　雁皮紙団扇二本思召を以被下置之　田代万貞へ

一哥島・田川・養寿御錠口三人御中臈へ晒紙御手拭三ツヽ思召を以被下置之候

　　　　御二所様へ　籠之内交肴　大たい一　星かれ二　召上り相成

　　　　清心君ゟ　　　　　　　　大こち二　蚫二　　　奥表半分ツヽ

　　　　同様　　　　七寸重二　御盛合肴御蒸菓子召上り跡靭負十兵衛被下

　　右者暑中ニ付被聞御機嫌花井参上之折から被進之

　　　　清心院様ゟ　絹地団扇一　小急須一　手ずま物一台

　　　　　　　　　　焼物短冊形御花入一

　　右者御慰ニ思召を以被進之

　　　　御同所様へ　雲形半切百　芦夜■軸筆三　御墨一　玩物

　　右者御有合品御愛相ニ被進之

　　　　枝豆一台上り　　　　　　　　　　　　　花井へ

　　　　半切一〆　猪口三ツ　晒布手拭一被下之　同人江

一次郎右衛門・太郎大夫暑中御機嫌伺罷出、御逢無之

一御家老中同様被為召御茶菓被下候、万貞罷出同断、仲庵も罷出