（八十一）

　　　　四月七日　晴　　　　　　　　　　診　主一

一御目覚六半時過、御拭等近来之通

一御様体弥以御醒解之趣、御薬ハ前法三貼御散薬三包差上之

一朝御膳御本飯御二盛被召上、九時過御〆切御膳被召上候

　　　　清心院様ゟ　　　撫し子九鉢　唐饅頭大折

　　右者御機嫌被為聞御慰ニ被進之

一八時前明日出立ニ付為伺御機嫌天方五郎左衛門罷出、被為召御茶御菓子大

　奥ゟ御そは被進候を御前ニ而頂戴被仰付左之通り、度々差上物御挨拶被下之

　　　　御下緒交打数様一　　　　　　　　　　天方五郎左衛門

一御筆全唐紙四枚相願候ニ付御認出来、南山風月淡水真斉へ為拝見御渡

　相成持参仕候、拝見済之上上納之筈之事

一八半時頃適斉拝診被仰付、弥以御快然奉伺候旨申達候

一御膳後八時前御櫛上り申候

一八半時過∂恕介罷出御噺申上候、七時過靭負罷出如例

一鎌落過御〆切御同座御膳被召上候、再五時前ゟ御締切相成申候

一御夜詰四時過引

　　　　四月八日　陰天　　　　　　　　　診　適斉

一御目覚六半時、御拭等近日之通り

一御容体御快然被為在候旨、御膳召上りも御平生ニ御復被遊候

　　　　御裏役御書物方之義者是迄之通り

　　　　右ニ付御内証御金懸りハ当分御免被成候　山野十大夫

　　　　御写物懸り御鉄砲懸り之義ハ御免被成候

　　右者相伺候上申達候事

（八十二）

一主一奉拝診候所弥御復常被遊候旨御薬前法調上之段申達ス

　　　　今朝出立　　　　　　　　　　　　　　藤田栄立

　　　　栄立跡諸懸り申付　　　　　　　　　　筒井寿伯

　　　　奥坊主定介申付　　　　　　　　　　　鷲田清嘉

一九時過御締切ニ而御膳被召上候

一為伺御機嫌弥一郎・平大夫・剛右衛門・三十郎・十三郎・安太郎・辰蔵・石五郎・治右衛門

元眠・仙庵罷出、被為召御目見被仰付、御菓子部屋頂戴、弥一郎初三人

再被為召御咄被遊、仙庵御按摩被仰付候

一孫大夫・源之丞義未喜十郎着無之候得共何之御差支も無御座ニ付勝手次第出立

仕候様御沙汰在之、則金兵衛ゟ此段申聞候、十二日出立治定致候

　　　焼物盃三ツ組箱入　玉露糖一箱　　　　大谷孫大夫

　　　　　　　　　　　　　但[　　　　　　]被下旨

　　　焼物盃三ツ組　　　　　　　　　　　　長谷川源之丞

　右者長詰中骨折　別て去冬已来何角心配ニ付被下置之、金兵衛ゟ相渡ス

　　　実之助様江　御弄ひ物壱台　百疋ヨ十一品

　右者此頃種痘被遊候ニ付無急度御伝へ被進ニ相成候筈之事

一七時過宗甫拝診候所愈御快然被為在殊ニ御腹合御宣伺候旨申達ス

一七半時過靭負罷出如例　　　一金兵衛相願退出仕候

一五時前∂御〆切四時過表ニ相成、御夜詰四半時過引

　　　　四月八日　晴　　　　　　　　　　診　宗甫

一御目覚六半時

一四時主一罷出拝診仕候所愈御復常被遊候旨御薬前法調上之段相達ス

一九時過御締切御膳被召上候、表ニ相成御下洗御洗足被遊候

（八十四）

　　　　御下緒一懸　しげ打二朱斗　　　　　　真田五郎兵衛

　　右者御膳所向何角心配仕候ニ付御側御用人取斗ニ而被下置之、明日出立

一為伺御機嫌万貞罷出、被為召拝診被仰付候、主一同意也、御茶御菓子被下候

一亥之助義腹痛ニ付御用捨相願退出仕候、内実ハ祖母大病ニ付

一昨日出立ニ付真田五郎兵衛義伺、御機嫌罷出御目見被仰付御茶御菓子被下候

一信良義為伺御機嫌罷出、被為召暫御咄被遊、御茶御菓子被下置候

一七時前∂恕介罷出講読申上候

一七半時過表御〆切御膳被召上候、表ニ相成靭負罷出如例、又御〆切相成

一御夜詰四半時前引

　　　　四月十日　陰　　　　　　　　　　診　主一

一御目覚六半時　御拭等近来之通り

一御容体愈御快然被為在ニ付今日ゟ御薬前法二貼差上旨申達ス

　　　　大奥へ被為入

一九時過御締切御膳被召上候、九半時頃御手水御洗足被遊候

　　　　袋入飴　一台上り　開帳参ニ付　　　養寿・重寿・楽寿

　　　　串団子

一為伺御機嫌金兵衛初非番之面々罷出、孫大夫義明日当番ニ付出立之

　御目見被仰付候、御用人披露御取合如例

　　　　今日到着ニ付伺御機嫌罷出候　　　　　近藤左大夫

　　　　為伺御機嫌罷出御逢無之　　　　　　　市村乙助

一八半時過ゟ恕介罷出、八大家御読被遊候

一七半時過表御〆切御そは被召上、御引続御膳被召上候、表ニ相成靭負

　罷出如例、五時前又御締切相成

一御夜詰四時引

（八十五）

　　　　四月十一日　　　　　　　　　　　診　適斉

一御目覚六半時

一今朝ゟ御手水御仕廻御平素之通り、御膳後御櫛差上ル

　　　　金五百疋ツヽ　　　　　　　　　　　　大谷孫大夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川源之丞

　　右者依先例三年詰越ニ付御側御用人∂被下之、御内証出方

　　　　本直酒一瓶ヲ梅枝田夫一曲ツヽ　百五十文　両人へ

　　右者幸ニ御有合品ニて被下置之、但出立俄ニ相成御精日も続キ御酒被下も無之ニ付

　　　　御帯地一紺島博多　　　　　　　　　　両人江

　　右者御前様ゟ御内々昨年来太儀被思召被下置之

一於御国表足袋并供連之義勝手次第被仰付候様支配頭へ相伺候所伺之通被仰付

一於御国表願達之儀是迄御小姓壱人御国表ニ罷居候節ハ御近習番頭取ニ而諸事

　取扱来候得共此度御小姓同様被仰付候ニ付而者御国表ニ御小姓罷在候得ハ御小姓ニ而

　取扱致呉候様若又御小姓不居合候節ハ此迄之通御近習番頭取ニ而取扱候様可

　被仰付旨相伺候所伺之通被仰付候

　　　　殿様へ　　唐饅頭大一折　　御到来合ニ付被進之

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一四時過主一罷出拝診候所愈御快然被為在御薬ハ前法二貼差上候旨申達ス

一明日出立ニ付伺御機嫌罷出御目見御意被成下候、孫大夫・源之丞

　　　　但　孫大夫当番御目見後ゟ御用捨被成下置候

　　　　白玉糖一箱　　　　　　　　　　　　　近藤左大夫

　　右者今度持参仕候ニ付御内々差上之

一八時過左大夫被為召寛々御噺被遊候、向後甚十郎同様御前へ罷出候様

（八十六）

御直ニ被仰付候

一八半時過矢嶌皞罷出八大家申上候

一七半時過大奥ニ而御同座御膳被召上候、此後靭負罷出如例

一六半時前ゟ御〆切相成四時頃表ニ相成

一中将様御儀御長髪之所御逆上御強御難渋被遊ニ付御挟被成度旨御腹合不

御宣ニ付御内庭御歩行御運動被成度旨去ル六日御書取を以御老中江

　　　　　　　　　　　　　　　　　太田殿ゟ

殿様ゟ御直達御内願被仰立候所今宵御留守居御呼出ニ而御差図在之左之通

　　　　内願之趣通不苦候、尤慎方之義ハ是迄之通可被相心得候事

　　右者靭負ゟ此方迄書付相廻入、御覧其後靭負罷出候、大奥へも老女迄申達ス

　　先以難有奉恐悦候、御近習長やへも頭取ゟ申通御医師同断孫大夫始一統恐悦

　　罷出候事　但金兵衛承置申上候事

一御夜詰四半時引　但今夜御蚊帳出ル

一暁七半時過風雨雷鳴大分甚敷ニ付孫大夫始一統御医師三人御次迄為伺

　御機嫌罷出候事　但金兵衛承置申上候事　鳥度御目見被為入

　　　　四月十二日　朝天ゟ晴　　　　　　診　宗甫

一御目覚六半時

一御膳後昨夜被仰出ニ付御中剃御髪眉差上之

一為御歓弥一郎被遣御逢被遊候、金兵衛為御挨拶被遣御直書被進持参仕候而

　奉差上候

　　　　御歓無急度申上ニ罷出　　　　　　　　近藤左大夫　小林又兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御供頭共　武田三十郎・十三郎

一四時過主一罷出拝診仕候所昨朝之通申達、御薬前法差上之

一埴原次郎右衛門被為召御逢被遊候

（八十七）

一九時過大奥へ被為入、御同座御膳被召上候

一殿様九時御供揃ニ而御歓御機嫌御伺旁被為入御対顔面被遊無程大

奥へ被為入御対顔被遊、御帰坐之上御すし熊与御吸物御酒被進大奥ゟも

御蒸菓子被進之、御先番御供十兵衛始被為召御歓申上候、靭負罷出居御歓ニ

御家老中被罷出御逢被遊、御吸物御菓子御下タ被下御酒頂戴被仰付候

九半時頃御入御披八半時前当番主一伺御機嫌罷出申上候

一七時前ゟ矢恕介罷出御噺申上候

　　　　殿様ゟ　　御籠入中たい三　御吸物　明日召上り

　　　　御二所様江　八寸重三　おてつ　牡丹もち　大奥御用少々表へ出ル

　　右者今日被為入候ニ付被下之　　　　　　　召上り

　　　　此御二所様へ　　　　　交肴一籠　平目　小たい　靭負へ被下

　　　　大名小路御二所様ゟ　　　　　　　蚫三　　　　　治部・左大夫・金兵衛へ被下

　　右者昨夜被仰出御承知被遊、無急度被進之

一七半時過大奥ニて御膳被召上候

一今日ハ無急度御到来之趣ニて大奥へ御酒五升御そば大鉢被下置之候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三ツ宛又二ツツヽ

靭負六大夫始両番当番御医師手伝坊主不寝役迄御酒御そば等

被下置之候、恕介罷合居同様被下置候

一六半時頃ゟ御〆切相成四時過表へ相成　　一金兵衛相願退出致候事

一御夜詰四半時過引

　　　　四月十三日　　　　　　　　　　　診　主一

一御目覚六半時

一愈御全快被為入、矢張御薬ハ前法被召上候

一九時過大奥へ御入御膳被召上候、九半時過御浴場被遊候

（八十八）

一承休院様御忌月ニ付臨時思召ニ而御飯、寿留女御手備在之候、今日ゟ御平

　常へ御復両御拝も被遊候、且御床も御取払相成申候

一今晩飛脚出立

一為伺御機嫌今般之御歓三十郎・喜三太・忠大夫・小六罷出御目見被仰付退去、於

部屋薄皮餅被下置候、万貞も罷出被為召寛々御噺申上候、焼菓子も被下候

一御内庭御神拝、夫ゟ御掃除被遊候

　　　　中将様御慎中御月代御挟并為御養生御庭内御歩行之義

　　　　殿様ゟ御内願被仰上御願之通被仰出候、然ル処自然御慎御宥

　　　　免も被仰出候様ニ相心得御〆り方等閑之義等有之候而ハ不相済事ニ候得ハ

　　　　諸事是迄之通厳重相心得可申し旨御沙汰之事

　　　　　　右之趣支配末々迄心得違無之様可被申聞候事

　　　　右書付寄之通達可致旨御家老被申渡候ニ付御目付ゟ相廻候事

一七半時過大奥へ被為入御膳被召上候、鎌落前御〆切相成無程表ニ相成

　　　　金三拾両　　　　　　　　　　　　　　森六大夫

　　右者勝手向甚難渋之訳合ニ而手操融通も出来兼無拠致方無之趣ニ而御側

　　御用人へ取継拝借と申義も難申上為体ニ付何卒何方也と口入借用被相頼候

　　義ニ而御側御用人も別ニ工夫も無之御内証ゟ引替御武具金之名目ニ而御武

　　具方役所へ当人ゟ証文を入置此方御金懸りヘハ御武具方ゟ受取書取置埴原

　　次郎右衛門へ本久之金高相渡候事、但御側御用人承知無拠所置也

　　　　殿様ゟ　　芳野巻　紅白一　散シ鮓一　御〆切中御取はやし表へ少々被下候

　　右者承休院様御年回ニ付無急度為御見舞被進之

一市村乙助義昨日ゟ横浜へ罷越ニ付今般之御歓御機嫌伺御用伺旁罷出

（八十九）

　被為召暫御噺被遊御菓子御茶被下候、又六半時過御締切相成

一表御締切御寝御夜詰四時二寸五歩引　大奥御差支中

　　　　四月十四日　晴光　　　　　　　　診　適斉

一御目覚六半時

一御膳後御中剃御櫛差上之

一五半時前両御拝御掃除被遊候、米帖御臨書被遊候

一主一罷出拝診仕候、何之御異状不被為在旨御薬ハ前法調上之

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候、御膳前後御庭御閑歩被遊候

一八時過∂恕介被為召罷出如例

一為伺御機嫌宇都宮勘解由罷出一寸御目見被仰付御留守両人罷出被為召

　御噺被遊御茶御菓子被下置候、河村三左衛門も罷出此段申上候

　　　　実之助様ゟ　　　　　　交御肴一箱左ニ被下、外今明日召上り

　　　　出雲守様御弐所様

　　右者今般御月代御願ニ付被仰出候ニ付被進之

　　　　ほら二本　　　　　　　　　　　　　　山縣三郎兵衛へ

　　右者未着後被下も無御坐ニ付右御到来之内被下置之　手紙添相廻ス

　　　　小あじ三　御到来ニ付被下之　　　　　石原甚十郎へ

　　　　いさき二

一鎌落過大奥へ被為在御膳被召上候、六半時頃∂御〆切相成候事

一大奥御寝御入、御夜詰四半時過引

　　　　四月十五日　晴　　　　　　　　　診　宗甫

一御目覚六半時表へ被為入

一五時過両御拝被遊夫∂御掃除御臨書如例

　　　　殿様へ　　　交御肴壱籠三段

（九十）

　　右者今般御内願之義何角御心配被成進為御挨拶被進之

　　　　御前様江　思召物　六寸二　鰻蒲焼一　編笠餅一　新鉢盛　笹巻鮓

　　右者両度御側向詰合等へ被下物在之御挨拶旁被進之

一四時前ゟ恕介罷出例之通り

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一八時過始而御庭八幡神明稲荷観音等御拝、夫∂於松山

　御遠見、夫∂海手御出格子ニ而御遠望、相済御帰座七時前

一為伺御機嫌御上屋敷へ金兵衛・五郎大夫初罷出御菓子被下置之

　　　御弐所様へ　御酒三升　鉢盛硯ふた物　奥表半分ツヽ

　　　清心院様∂

　　右者今般御月代被遊ニ付花井参上之折から被進之

　　　　但中将様へ　六寸御重　みそに　かつを召上り　左膳初御附両番被下之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当番御いしや

　　　実之助様∂　　籠之内御交肴　御赤飯一　食籠御附初両番被下之

　　右者種痘被遊ニ付殿様∂御伝へ被進物在之、御挨拶御祝旁被進之

　　　越中守様御二所様へ　　右御肴

　　右者今般之折からニ付無急度御前様御伝へ被進之

一七半時過大奥ニ而御膳被召上候、靭負罷出如例

一六半時頃∂御〆切四時過∂表ニ相成

　　　　為伺御機嫌罷出候　　　　　　　　　　埴原次郎右衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河合太郎大夫

一表御寝御夜詰四半時過引

　　　　四月十六日　晴　　　　　　　　　診　主一

一御目覚六半時

一五半時前両御拝被遊、夫∂御庭八幡神明稲荷観音社御拝被遊、夫

　ゟ御手習如例

（九十一）

一御全快ニ付御休薬申上候、御養生ニ御丸薬昼夜ニ二包ツゝ差上之

一九時過大奥ニ而御膳被召上候、九半時過∂恕介罷出如例

　　　　　かつを二本指上之　内一本召上り

　　　　　　　　　　　　　　一本竹印へ被進之

一亥之助義父方祖母病死ニ付今日∂引込、去ル九日夕∂痛引ニ致居申候

一八半時過表御〆切中ニ而御二所様御同道御庭廻り被遊候、松山へ上敷十枚

斗敷之、御裏下駄二十足余差出置、提藍為御持ニ相成申候、靭負罷出居申候

七半時過表ニ相成大キニ御慰ニ被為成候由、島田近江罷出被為召候、暫御咄在之

一同刻過大奥ニ而御膳被召上候　　　　一金兵衛相願退出仕候事

　　　　提藍壱差上之　　　　　　　　　　　　金兵衛

　　　　金平糖振出箱一ツ差上之　　　　　　　藤市郎

一六半時頃∂御締切四時過表ニ相成候、御夜詰四半時前引

　　　　四月十七日　晴　　　　　　　　　診　適斉

一御目覚六半時

一五時過両御拝被遊、夫∂御庭諸社御参拝被遊、四時頃∂恕介罷出如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一今朝御内庭新社へ御神酒御洗米御手備被遊候、但今日ハ格別ニ付

一為伺御機嫌十兵衛・左太夫罷出被為召御噺被遊候、御臨書如例

一八半時過∂御庭廻松山御遠望御徜徉、左太夫・恕介・宗甫随従被仰付候

一御前様∂御附始詰合之面面々へおてつ牡丹餅九ツツヽ被下置候

　　　　御前様∂　　　紅革一枚

　　右ハ夏御茵ニもと之　思召ニ而被進之

一七半時過大奥へ被為入御膳被召上候、其後靭負罷出如例

（九十二）

一五時過∂御〆切相成四半時過表ニ相成候

一御夜詰九時引

　　　　四月十八日　陰　　　　　　　　　　　診　宗甫

一御目覚六半時

一五時過両御拝被遊、夫∂御掃除、畢而御庭諸社御参拝在之候

一四時過∂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・万貞・仙庵・平太夫・十三郎・安太郎・辰蔵・石五郎・紀之允

罷出被為召御逢被遊候、御菓子部屋頂戴

一八半時過御庭御散歩被遊候、海老御釣被遊甚御慰ニ相成申候、靭負

も罷出候、主一も当番中∂罷出候

　　　　口上之覚

私忰鉄蔵義不調法之筋御座候ニ付於

御国表評定所去ル十一日遠慮被仰付奉恐入候

依之私義遠慮仕罷在度願奉存候、此等之趣

宇都宮勘解由殿迄宜被仰達可被下候、以上

　四月　　　　　　　　山野十大夫

川村藤市郎様

一去ル十一日立飛脚到着、御静謐恐悦之事

一山野十大夫義忰鉄蔵去ル十一日於御国表評定所不行跡之趣相聞不調

法之事ニ候、依之遠慮被仰付候、右ニ付重々十太夫義奉恐入候ニ付遠慮仕

罷在度藤市郎迄口上書差出シ御用人月番宇都宮勘解由迄指出候

所遠慮伺之義不及其儀指控罷在候様被申渡奉恐入候、則藤市郎

当人へ此段申聞候、於御小屋急度相慎罷在候、附藤一郎取扱

　　但当人御咎ゟハ一等軽く被仰付候由承り候事

一十大夫義五郎大夫相宿之所幸ニ三郎助一人御小屋故暫十大夫と振替致候事

一右一条ニ付弥以御人少ニ付亥之助昨日ゟ忌御免被成下出勤之事

一七半時過大奥ニ而御膳被召上候、六半時過∂御〆切相成

一十楽村茶師献上之寿楽小箱一相廻り候事

（九十四）

一大奥御寝御夜詰四時過引

　　　　四月十九日　陰天　午後折々之小雨

一御目覚六半時

一五時過両御拝被遊、夫∂御庭諸社御拝且御散歩相済御臨書如例

一亥之助忌御免今日ゟ出勤仕候、六日目也、頭取差加御礼申上ル

一九時過大奥ニ而御膳被召上如例

一九半時頃恕介罷出候得共段々雨色近寄候ニ付御庭御徜徉御釣被遊、八半

　時過∂再御文章御詩作等之御噺被遊候

一市村乙助罷出御逢被遊、御用帖御覧在之候

一七半時過靭負罷出如例、鎌落過∂大奥へ被為入御膳被召上候

一六半時過∂表御〆切相成四時過表ニ相成

一表御寝、御夜詰四半時過引

　　　　御前様∂　　鮓一桶御到来ニ付御側御慰ニ被進之　靭負初当番被下之

　　　　四月廿日　晴光　　　　　　　　　診　適斉

一御目覚六半時

一五時過御神仏前御拝済御庭諸社御参拝、御帰座御臨書如例

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一八半時前∂御締切相成、御二所様御同伴御庭御散歩、松山ニて御側女中

江柏餅被下之、甚十郎・左太夫被為召罷出候、提藍入御干菓子被召上候

一七半時過大奥ニて御膳被召上候、後刻靭負罷出同断

一為伺御機嫌金兵衛・藤市郎初罷出候、金兵衛義御乗馬拝見御次乗被仰付候

一六半時過∂御締切相成四時前表相成候　　一金兵衛相願御用捨退出候事

（九十五）

一大奥御寝御夜詰四時過引

　　　　四月廿一日　陰　午後折々小雨　　診　宗甫

一御目覚六半時

一五時過両御拝済御庭諸社御拝被遊候、夫∂御臨書如例

　　　　老年ニ相成し両親も在之候所追而長詰

　　　　ニも相成ニ付格別之御憐愍を以　　　　松浦幸右衛門

　　　　御国表ヘ被遣シ七月中出府候様御用人被申渡候、十九日

一四時前幸右衛門義御暇乞為伺御機嫌罷出被為召御噺被遊＠＠へ朝せん

　飴カセ板一曲格別御懇意之御意被成下候上思召を以被下置之、廿三日出立

一九時過大奥へ被為入御膳被召上候

一七時頃∂御庭へ被為入御餉被遊鎌落前御帰座、夫∂大奥御膳如例

一六半過∂表御〆切四時過表へ相成　一敬左衛門罷出御餉御供被仰付候

一表御寝御夜詰引四半時過　　　　　　　　　　　　　　　常邸

一山野十大夫義今日∂指扣御免被成下候旨宇都宮勘解由∂申来御礼ニ頭取罷出候、十大夫

義等使ニ付引込り申候、但頭取岩次郎御前へ罷出御礼申上候

　　　　木瓜一苞十　御内々差上之　　　　　べん

　　　四月廿二日　晴　　　　　　　　　診　主一

一御目覚六半時

一五時過両御拝被遊夫∂御庭諸社御順拝被遊御臨書如例

一九時過大奥ニ而御膳被召上候

　　　　殿様∂　　　　清酒三升　　　奥表半分ツヽ被下

　　　　御二所様へ　　帯之内卅五　　同断治部左膳両番甚十郎・十兵衛手伝坊主被下候

（九十六）

　　右者今日御入ニ付御側向御慰被遊候

一殿様九時御供＠ニ而被為入直ニ御対願被遊御生菓子差上之大奥∂と

＠＠＠被進之、大奥へも為御対願被為入無程御帰御供御先番候面々

十兵衛始被為召御目覚被仰付無程御＠供立相残候段申上ニ而御座之間

御縁側∂被為入北木戸海門∂御廻り＠合所作事方役所＠合所等夫々

御覧被遊八幡江御門∂御間内へ被為入無程