## 平安時代のお金の移り変わり

和同開珎以降の古代銭貨 12 種類のうち， 9 種類が平安時代に発行され，その後発行が途絶え ました。平安時代の貨幣はどのような変遷をたどったのでしょうか。

## －平安京での銭貨発行と流通造都と頻繁な銭貨の発行

律令国家は，当初は全国への銭貨流通を考えていましたが，平安時代には，京•畿内に重点を置いた政策をとりました。

## 京•畿内での流通：

隆平永宝（796年発行）～貞観永宝（870年発行）
平安京（794年～）の造営にともなう，給料の支払いや資材購入に銭貨が使われ，京•畿内では銭貨を用いた消費活動が広まりました。

## この時期の主な銭貨政策

相次ぐ新銭発行
短け開隔で新銭を発行し，高い公定他値を維持しようとしました。

| 発行年 | 発行間隔 | 発行された銭 | 859 | 11年 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 796 |  | 隆平爯永堅 | 870 | 11年 |  |
| 818 | 22年 |  | 890 | 20年 |  |
| 835 | 17年 | 䉝和筞皆宝 | 907 | 17年 | 延喜通豎 |
| 848 | 13年 | 5長年大宝 | 958 | 51年 | 乾元大宝 |

蓄銭の禁止
各地の有力な人々が銭貨を貯めたことなどにより 8 世紀末頃から畿内で使う銭貨が不足しました。国家は，京•畿内の円滑な流通を確保するため，地方を中心に鈛貨の蓄積を禁じました。

## 867年 銭貨の蓄積が禁じられた国对象国 <br> 対象国に含まれるが， <br> 

－ 1
流通の停滞：
寛平大宝（890年発行）～乾元大宝（958年発行）
9 世紀未頃になると，平安京の造営工事が終息し，畿内での銭貨 による消費活動も縮小したことなどから，銭貨発行量も減少して いきました。

## 銭貨発行の途絶

乾元大宝（ 958 年発行）を最後に，新たな銭貨は発行されませんでした。 その理由は，官営鉱山の生産量の落ち込みや大規模な造営の終息，銭貨の質の低下など，さまざまな要因があり，それらが絡み合って銭貨への不信を招いたことによります。


最後の古代銭貨 乾元大宝


銭貨への不信を示す記事 『日本紀略』（984（承纉）年）


## －銭貨が使われなかった時代 一古代から中世へ一

銭貨の流通が途絶え，11世紀初めからの約150年間，日本は金属貨幣の空白期となりました。

## 平安後期の貨幣 —絹•布と米の時代一

銭貨に代わり貨幣として用いられたのは，絹•布（麻布）と米でした。
中でも 10 世紀に生産が拡大した絹は銭貨に代わる貨幣として機能 しました。

## 信用経済の芽生え

これらは，モノの値段をあらわす安定的な価値基準と しての役割を果たし，鈛貨が発行されている間も貨幣（交換のなかだち）として使われ続けていました。

物々交換とは異なり，特定のモノが貨幣の役割を果た した時代でした。


絹•布•米は持ち運びに不便だったため，その省力化の手段として信用経済も芽生えてきます。役所間では所管の倉などに支払を命じた書類を出し，その書類が今日の小切手に近い機能を果たしました。

## 古代の銅鉞ができるまで

古代の銭貨は，銅を主な原料としてつくられました。原料の銅はどのように生産され，銅銭が つくられていったのかをご紹介します。

## ○銅の生産 一銭貨の原料をつくる—

708 （利䑌元）年，武蔵国秩父郡（埼玉県）から自然銅が朝廷に献上され，年号も「和銅」 と改められました。古代の史料には「銅」にまつわる記載があり，各地に銅山や銭貨を

史料にみられる古代の主な銅山と鋳銭地
古代の銅山
（1）武蔵国［秩父郡］
（2）近江国
（3）山城国相楽郡岡田旧錆銭司山
（4）掁津国能勢［多田鍿铜山］
（5）因幡国［岩美町党金鍓山？］
（6）美作国真嶋郡加夫良和利山美作国大庭郡比智奈井山
（7）備前国津高郡佐佐女山
（8）備中国•備後国［英贊那？］
（9）石見国美濃郡都茂郷丸山
（1）安芸国
（1）周防国吉敷郡達理山［防府市］
（12）周防国熊毛郡牛嶋［光市］
（3）長門国［長登錩山］
（4）豊前国田河郡香春岳豊前国規矩郡


銅ができるまで
資料：臌銅図䩮（19世紀）より


## 

長登銅山（祳阴国•山口断美跡那美策町）は，8世紀初頭から和同開珎をはじめとする古代銭貨や奈良の大仏の原料となる銅の生産で重要な役割を果たしました。
「長登」の地名は，古来奈良に銅を献上したため「萘良噔り」と呼ばれたことに由来すると伝えられています。


## 長登銅山の歴史

長登銅山跡は，銅の原料となる鉱石をとる「採鉱」から金属成分をとり だす「製録」に至るまでの銅の生産工程を知ることのできる貴重な遺跡 です。古代以来，自然銅や㧳維宕などの銅鉱石が産出されました。

## 698年

8世紀初頭

8世紀中頃
9世紀頃
859年
869年
885年

安芸•長門2国が銅鉱石から採れる顔料（（ ）緑青など）を朝廷に献上する
銅の採取•製錬のために国の役所が置かれる産出した銅が和同開珎の原料となる
奈良の大仏の原料銅が盛んに産出される
銅の生産が減少し，鉛の生産が多くなる
長門国採銅使が任命される
長門国採銅使が解任され，長門国司が任務を代行する長門国から豊前国に採銅技術者を送り，技術を教える

一以後，中世•近世•近代を通して採掘され，1960年に閉山

