## 三上義夫博士（1875－1950）こその業績

## 小倉 金 之 助

三上義夫さんは送に逝かれた。私にとつては，45年間 にわたつて交誼のあつた先翟であり，大きな影響を與え てくれた學間上の恩人であつた。 それに三上さんの業績は，科學吏家の間に\＆，意外なほど理解され ていないと思われるので，私は粗雜ながら\＆取敢えずこの一文を緅 つ $て$ ，形式的な這悼の辯に代えた いと思らのである。三上さんよ， どらぞ私の非禮をお許し下さい。

ムかし三上さんと私とは，お互 に許しあつて人間的に深く交際し あつたなかではないので，賽際の ととろ，三上さんの生い立ちゃ學歴についても，家庭についても，經歷上の賽情についても，正確に は殆んど知らないのである。それ で私としては一美しく裝節され た＂傳記＂でなく——ありのまま の三上さえを傅えるために，いろ んな角度からの，違虑ない萝寫を


三上堒夫博士（1949年）寫す

る．讀者諸君のお許しを願いたい。また面倒でる，諸君
錄＂と比校精照しながら，摧文を讀んで頂きたいのである。私は論文の名をあげても，一々揭載雜読 の名を擧げなかつた。
三上さえの業続を，ほんとらに客觀的に評價しえるのは，數千枚 にわたる未發表の遗稿中の重要な もの一一私はまだそれを見ていな いのである——が，公表されてか らであろら，けれども三上さんの仕事の意味や價値を，ざつとでぬ理解するためには，ただ日本の學界だけを考えたのでは駄目なので ある．どらしても一應世界の數學史学界を朓めて見なければならな いと思われるので，とこにごく粗末な大ざつばな＂數學完研究の發達（年表）＂を揭げることにした （文椟の中には單行書の外に，雜

批評に努めたつなりであるが，力が及ばないで，合卒の際の全く主觀的な覺え書きに終つたであろらことを恐れ

誌論文がいくらかまじつている，未刊本や稿本は載せて いない）

數學史研究の發達（年表）

| 西 | 洋 | 中 國 | 日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| MONTUCLA：Histoire des mathématiques |  |  |  |

MONTUCLA：Histoire des mathématiques
 る名著了
MONTUCLA：再版（La Lande の哲補にな つた\＆の）（1799－1802）．「約2900頁〉
COLEBROOK：Algebra with arithmetic and mensuration from Brahwegupta and Bhascara（1817）．
ROSEN：Algebra of Mohammed ben Mu－ sa（1831）．．
Chasles：Aperçu historique en géomét－ rie（1837）．
LIBRI ：Histoire des sciences mathéma－ tiques en Italie（1887－41）
WOEPEKE：L＇algèbre d＇Omar Alkharya－ mi（1851）．

阮元：疇人傳（1799）〔中國の張ま つた㷴算家の傳にで，重要史料ではある が，普通の築味での數疑史ではない」

羅士琳：緽疇人傳（1840）

村井中漸：算法童子聞（1794）「この中に二，•頁はかかっではあるが，中

刊本中，恐らく唯一のあのだうらを，い かれているこ，
［Biernatzki ：Arithmetik der Chinesen （1856）．中四倝致边7
Hankel：Zur Geschichte der Mathema－ tik im Altertum und Mittelalter（18 74）．
EISENLOHR：Ein mathematisches Hand－ buch der alten Aegypter（1877）．
RODET：Lecons de calcul d＇Aryabhatta （1879）．
CANTOR：Vorlesungen über Geschichte
 Heiberg：Euklid（1883－88）．
数學史の專門雜誌 Bibliotheca Mathematica （Eneström）1884から ら刊行．第一次大躇でか Health：Diophantus of Alexandria（18 85）．
TANNERY：La géométrie grecque（1887）
BALL：Short account of the history of mathematics（1888）．
Loria：Le scienze esatte nell antica Grecia（1893－1902）．
CAJORI：History of mathematics（1894）． Zeuthen：Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter（1896）．

SUTER：Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke（1900）． Zeuthen：Geschichte der Mathematik im 16．und 17．Jahrhundert（1903）． ［HARzER：Die exakten Wissenschaften－ im alten Japan（1905）．和算の矿究］
Hilprecht：Mathematical．．tablets from the temple library of Nippur（1906）． Heath：Thirteen books of Euclid＇s Elements（1908）．
D．E．SMITH：Rara arithmetica（1908）． HEiberg：Archimedes（1910－15）．
Brunschvicg：Les étapeside la philoso－ phie mathématique（1912）．
HEATH：Works of Archimedes（1912）．科學史の導門雜誌 Isis の刊行（SARTON， 19 13 加ら）。
KARPINSKI：Algebra of Al－Khowarizmi （1915）．
KAYE：Indian mathematics（1915）
CAJORI：History of mathematics，再版
（1919）． （1919）．
Boutroux：L＇idéal scientifique des ma－ thématiciens（1920）．
Wieleitner：Geschichte der Mathema－ tik（1922－23）．
Tropere：Geschichte der Elementar－ Mathematik，再肘（1922－24）。
D．E．Smith：History of mathematics （1923－25）．

片山平三郎涩：等楽歷史（1879）
濐
葉世芳：近代聼人著述記（1884）

諸可賽：疇人傳三編（1886）

黄鍾酸：疇人傳四編（1898）。
中川將行䛭：數學史要（1890－92）

㠊藤利貞，大日本数學史を脱稿 （1893）．
東京大學理學部で和算の調查（菊池及び遠藤，1895－99）
菊池大栕：On the method of the old Japanese school for finding the area of a circle外 4 蓈（ $1895-99$ ）
遗藤利貞：大日本稘學史（1896）藤圛利喜太郎：Note on the ma－ thematics of the old Japa－ nese school（1900）．［原文 13 碩．㴖文集に再䤸，17頁のをの。
林鶴一：Brief history of the Japanese mathematics（1905

 （1906力口 5）。
東京數學物理學會編：本朝数學通


林鹤一：The＂Fukudai＂and determinant of Japanese mathematics（1910）
東北大學新設，和算の研究はじま
る（ 1911 からら）。
三上義夫：Development of mathematics in China and Japan（1913）．［本哎347頁］
D．E．Smith and Y．MIKAMI
History of Japanes math matics（1914）．遠藤利貞（遗稿）：堦修日木 （1918）

三上義夫：文化史上より見たる日本の数學（1923）

KLein ：Vorlesungen über die Entwick－ lung der Mathematik im 19．Jahrhun－ dert（1926）．
SARTON：Introduction to the history of science，I－III（1927－48）
國際科學史委員會の成立（1928）。第一回國際科學史會議（1929）
Heath：History of Greek mathematics （1930）．
COLMAN，etc．：Science at the cross roads（1931）．［リヴエト科美史家の敦告．］
Neugebauer：Vorlesungen über Geschi－ chte der antiken mathematischen Wissenschaften．Vorgriechische Math－ ematik（1934）．
DATTA and SNGHI：History of Hindu mathematics（1935）．エインド人の㒸いた．イ ント数㩆史了

錢寝琮：古算考源（1930）
李倀：中國數學大編（1931）
李假：中算史論録（1931－35）
錢良琮：中國算學史（1932）

三上義夫：圓理の發明に關する諭證，關孝利傳，關孝和の業䋶と京坂の算家，外數篇（1930－32）。

休鹤一：和算に於ける方程式論，


小合金之助：數學史研究，第一輯 （1935）

## 科學史を專攻するまで

三上義夫さんは 1875 年2月 18 日廣島縣高田郡甲立町上甲立の一地主の家に生れた。中學校を卒えてから第二高等學校（仙臺）に入つたが，烈しい眼病のために中途退學するに至つた。それからは數學を東京數學院（院長は上野清）に，英語を國民英學會に學び文部省の中等雄員檢定試驗（數學科）にも合格した，その頃から英•

## 獨の敟學書と繫學雜誌によつて，獨力で研究に精進され

 たのである。敷學の論文を發表したのは 1902 年からであるが，最初から特色がはつきりしていた，細々しい特殊な問題を取扱らことが少く，主として數學•科學の基礎論•歷史•哲學に興味をよせ，POINCAREの \＆のは＂數理物理學の原則を論ず＂（1905）をはじめ，數篇の䊝譯と紹介 があり，外にもDARBOUX やHALSTEDその他の䄾譯が澤山ある，この方面で三上ざんの思想を代表するものは， ＂ポフンカレーの室間論＂（1906）と，＂近世のゼノ氏を難ず＂（1909）であろろ．後の論文はアメリカの數學者 F．C．RUSSELL の所論を駁したぬのであるが，前の論女の中には，どつに次のよろな言葉が見えるのである。
－ポアンカレーの所說はカントの蓶說を根本より打破し去れるの觀あるべし，然れども余を以て之を見れば，ポ －アンカレーの說には未だ到らざる所あるを思ふなり，他 なし，其の推論の稍々認識論上の見地に立たざるの缺點 あるとと是なり，若し一たび基礎を認識上の帣究に䍜き て之を論ぜんには，ポアンカレーの說をしてカントの見「と幾分折衰せしおるとを必ずしを難事にあらざるを信 ず，余は空開粯を以て此中間地に立てるととを竝に告白 す。…‥人一たび［ポアンカレーの］此書を讀まば往時

このよろに三上さんは出發點で桑木或雄博士（1878－ 1945）と似ているばかりでなく，はじめてPOINCAREの思想を日本に紹介したのは，この二人なのであつて，そ れは林鶴一博士［安倍能成氏の協力による］の譯（1910） や田還元博士の譯（1916）より も，かなり前のととであ る．Lかっと三上さんは間もなく東洋政县史の研究に沒頭 されるにいたつた。

研究の第一期：紹介時代（1905－10）
三上さんが和算の研究に入つたのは，1905年，數え年 31 歲のときである．その動機はアメリカの B．G． HALSTED 博士に勸められ，和算を西洋に紹介する目的 からであつた．ᄂかし當時は，參考書といえば遠藤利貞氏 （1848？－1915）の＂大日本數學吏＂があるばかかり，そ れも明治の新しい數學雄育を受けた人々は，㴍めて理解 しにくい本であつた。（前掲の＂年表＂および掑文＂わ が國における日本數學史の研究＂［本誌第1號］を參照せ られたい。）三上さんはどらしても直接に和算書に就か なければならなかつたが，研究费もなければ矿究資料も なく，非常な困難に直面したのである。
幸にして和算書は和算家出身の岡本則錄氏（1847－19 31）などから借用することが出來たが，三上さんは更に一步を進めたのである．＂初め日本の數學の研究に從事 するに當り，元來支那の數學を基礎として發達したもの であるから，支佛の數學發達の跡を明らかにする事が先決問題であろうと考え，出來るだけ支那の數學を \＆研究 して見た？（（ 垣1）ここに方法論上における，三上ざんの第一次の卓見があつたのであり，はじめて中國數㠘吏の新 しい頁が開かれんとするのである，（迲2）ところが
＂支那の數學に就ては茧かに阮元の＂蟢人佐＂があるた けで，他に殆ど據るごき書類もなく，文那の算書と言つ てる帝或䦕書館などに若干の所藏があるくらいのもので资料の缺乏には如何ばかり苦しめられたか知れない。支那の數學上火最も豊重なる＂九章筧術＂の如きは，其頃 には未だ全く見る事を得ないのであつたが，幸に本屋の一書店で見出すことが出來た。而も＂算經十書＂一部四蔺と云ふのが，其の頃の私には買入れる事が出來ないで，狨に心を苦しめた。其頃恰る故あって上總の大原へ轉佳 する事となり，其雎になつたのであるが，何らしても此書 に翻する未練が率てられ策ねて，やつと四圓の众を红面 L，在京の友人に托して買つて黄つ＊．此の＂算經十書＂ は私が支那の數管史を鬼に角一通り取り䐴める悉めに，何れだけ役に立つ広か知れない？（詳3）
ちようどその 1905 年に，ドイッ，キール大學の数授 Paul HARZER 博士の日本數學についての論文が現われ たが，三上さんはそれを頭むや否や，＂On reading P HARZER＇s paper on the mathematics in Japan＂ いろ論文を送り，それは HARZER の論文が載つたド ッの同じ桩誌に發表された（1906）．これが和算に關する三上さんの最初の論文であるが，和算の研究に着手した その年のらちに，ころいろ論文を外國で發表されたの は，いろんな意来で，じつに鷩くべきだと思ち，それか らは＂A remark on the Chinese mathematics in Cantor＇s Geschichte der Mathematik，I，3，Auff． 1907＂（1909）をはじめ，引きつづいてドイッ，オランダ ボルトガル，ベルギー，ノールウェー，アメリカなどの雜誌に，日本または中國數學史の論文を發表された
ところが三上さんが單行本として，最初に西洋かっら出版されたのは，數學史ではなく，意外にも，

Y．Mikami：Mathematical papers from the
Far East．Leipzig，Teubner， 1910 といろ著述であつた．これは日本の數學者が明治年間に，邦文で書いた主な論文（およそ50篇ばかっり）の䧽譯的紹介であつた，そのころの日本では，邦文よりも歐文の論文にこそ代表作があつたのであるから，この書物は队外 の學者かっら非常に評判が惡かつた。當時ベルリン大學の數學講師だつた Konrad KNOPP 博士——かればとの前 に長崎高等商業學校の数師 として日本にいたことがあ る——などは，Archiv der Mathematik und Physik， Bd． 17 （1911）誌上で＂日本人は數學ばかったでな
一ただ憼術などの面を除いては——どの方面で \＆獨創力 の少い閾民だ＂と酷評するにいたつた。
しかっと，これより先き，三上さんは東京大學史料編孳係長の三上參次博士と知りあい，同博士の手で菊池大麓

博士に紹介された，三上さんの業績は菊池博士の認める ところとなり，‘自由に資料の使用を許可する’との條件 の下に，1908年から學士院の啒托となつたのである。 （ただし當分の間無㐨酬，また菊池博士は 1909 年に學士院長になつた。）そして 1910 年の秋には，次の二つの著述——數年後に出版された——の原稿が，すでに出來 あがつていたのである

Y．Mikami ：The development of Mathematics in China and Japan．Leipzig，Teubner， 1918.

D．E．Smith and Y．Mikami ：A history of Japanese mathematics．Chicago，Open Court 1914.

またそのころの論文で注意すべきは，1908年東京數學物理學會で發表された＂A question on Seki’s inven－ tion of the circle－principle＂で，圓理の發明者が，關孝和でなく，建部賢弘ではあるまいかっといら疑問を提出したのである．これに對して林鶴一博士（1873－1935） との間に論䇰がはじまつたが，さらに 1910 年に同じ學會で＂On the discovery of the circle－principle． Reply to T．Hayashi’s Remarks＂を發表する際の事情から（街4），互に感情的に走り，ついに一生を通じての好敵手をなつたのである。
この邊で，この時期における三上さんの仕事と特色を まとめてみよう。（1）日本と中國の數學を西洋に紹介する ところに重點をおいたこと。（2）東洋數學に關する外國人 の論著に非常に深い關心をもち，それらの論著を日本の雜誌で紹介•批判したばかりでなく，外國の雜誌にも批判を公にしたこと・後の時期までの分をもいつしよにす ると，批判された主な人は HARZER，CANTOR，KAYE， LORIA，VAN HÉE など．）（3）＂Development＂によ つて，とにかく中或數學史の名に値する ものを，世界では じめて書きあげたとと，（4）SMITH との共著＂＇History＂ （一般向でいくぶん數學史的）と，＂Development＂ （專門的で殆んど數學的）によつて，林搏士の＂Brief history＂よりも遥かに詳しく，和算及び和算史を西洋 に紹介したとと。

## 研究の第二期：脽伏時代（1911－23）

1911 年三上さん（數え年 37 歲）は，學士院屬托のま まで，東京大學文學部の哲學選科生となら，1914年には大學院に入學した。（䞄5）大學院では史學科を志望したが
 けれども努めて多くの學科に關係し，史學の坡井九馬三教授などの影響を受けたといら，
二種の數學史が外國で刊行され，三上さんの名敬が世

界の科學史學界に擴まつたのも，この期間であつた，と ころか間もなく第一次大戰がはじまつたので，それから後西洋への寄稿は，㱠えど絕えてしまつた。今日から見 れば，やや時代逮れの感があるにも拘わらず，＇西洋の科學史家——KAYE，CAJORI，SMITH，SARTON，等々—— は，日本や中國の數學史といえば，今でるこの二册を基本的根據にしている．塥文で書かれた緦まつた日本數學史や中國數學史は，今日になつても，外にはまだ世界に ないのである。

そのらちに 1915 年には溒藤利貞氏が死んだので，三上さんは遠藤氏に代つて，＂學士院のために和算書蒐集の事をも搭當する事となり，廣く全國各地を跋止して，諸算家の家に就きて調査し，和算の各地方に擴まつた狀態 などの事は，可なり之を䇲ら事も出來たし，又幾多の算書及び史料を得た．＂（跎6）
そのころからの論文の主なものに，＂和算の方陣問題＂
（1917）などがあり，また遠藤氏の遺稿＂垭修日本數學史＂を編輯出版した（1918）。＂此書は著者に取つても固 より未定稿であり，又不完全の所も甚だ多いのである が，而も亦見るべき所があり，さらして他の諸矿究は繯續之を發表して其缺陷を補ふと云ふ計劃であつたが，此書の刊行前……菊池博士は䐳溢血で俄かに他界せられ，其計劃を亦實行される事が出來なかつたい（詿て）そして菊池博士に代つて和算調査の主任となつたのは，不幸にも， —和算史に對して深い理解と同情とをもつとは思われ ない ——藤睪利喜太郎博士であつたのである。

かっように一方では哲學的•歷史的•文學的教養をつむ と同時に，他方では和算資料文獻の蒐集•調査，和算家の生活•惯情の探求に沒頭した結果，總決算として1921年 3 月執篂されたのが，＂文化史上より見たる日本の數學＂ （1923年發表）であつた。その緒言の中で三上さんは强調している。—
•若し数學考の立場で暞算を見るならば，如何なる問題，如何なる方法，得た結果等が如何なる時代に 如何に變遷 したかの由來を明かにし，之を現今の数學と比校して優劣を定め，若くは西洋の數學史上の事實に對比する等の事をするだけで䋘足されるのかっあ知れないけれども，我等は決してとれだけで滿足し得る \＆のでない。……何う して\＆文化史的の立場加ら廣い眼界の下に見て行つて，社會状態，國民性，乃至は文化一般の發達上，如何なる
行ふとをに依つて數學者としての利算の研究に對して有 カなる指導となり，之に方釙を與い，且つ其研究の甚だ重要なることを知らしめる\＆のであって，固より雨々相待 て進むとをを必要とする。私が多年來利算史め研究に從

事しつつ 之か準備に幾多の歲月を費したのは，えが節であ る．．．．．．．數學者の立場からの研究よりは文化吏の研热の方が造かに重要な意義を有するのであつて，前者は後者 の完成を盼する䐘の方便に供せられ，之に從屈きせて然 るべき\＆のである。
私はここに三上さんの第二次の卓見を見る。これは三上さんの研究プランであるが，日本の科學实家で—狩野享吉博士などは，頭の中では何か考えていたかも知れ ないが一一誰れがこれだけの境地に立ち，これだけはつ きりした方法論を，一應具體化したであろうか？
1923 年にはこの論文の外に，心理學談話會で＂日本數學者の性格と國民珄＂を發表した。これについて三上さ んは次のよろに述べている，——兩者併せて意味をな す．……事は志と違ひ，此篤めに學士院を逐われたり，不健康にたたられたりした，고8）なぜこの年，三上さん は學士院の㖴托を解かれたのか？それは調査主任たる藤澤搏士の感情を害したからである。藤澤榑士は，數學 としての和算そのあのの調査を命じていたのに，三上さ えからは和算の文化吏的意義を說かれた上に，第二の論文の中では，藤澤博士自身が堂々と批判されたのであ る！（街9）

## 研究の第三期：成熟時代から獍年まて

（1924－1950）
さて學士院を去つた三上さんは，獨自の方法諭による亲しいプランの下に進まれた。それは先ず中閳數學史の新見解からはじまり，＂支那數學の特色＂（1926）〔これは中國で峨㯰され，＂萬有交庫＂の一䋧となって黃く普及し た］，＂儔人傳論＂（1927）などを經て，1929年に至つて， ついに＂支那數學史＂の稿を完成したのである。これは 1000 頁をこえる大作で，共立社で組版にかかっつたのが中止となつた・三上さん自ら 「書肆の依賴で＂支那婁學史＂を作り，昭和四年の夏に脫稿して印刷中であつたが，書肆の都合で印刷を中止してるる。何れ多少書き改め，成るべく早く發表したい事を希望する。支那數學の發達並に其算法の性質を知る爲めの参考にはなろう！（盳10） と，1981年に述べているが，それしは今遺稿として殘され ている。

また共立社などの講座に書いた＂東西數學史＂（1928）等々や，批判的論文＂日本數學史論＂（1929）は，或は簡單平易な記述であり，或はやや斷片的なブログラムであ るが，しかしそれらによつても，われわれは三上ざんが精力的に文化史的方向に践みだしたことを，はつきりと钼いえると思ち。

三上さんが Comité International d＇Histoire des Sciences（國際科學史委員會）の委員に選舉されたのは，

1929年3月のことであった．三上ざんの言基によると
－其頃に私は此の國際委員會のある事をも知らなかった のであるが，終身幹事 MIELI氏から其事を通知して承䜠 を求められたのであつた．（（进11）（その後1931年にイン ドの DATTA が同會委員に選舉された．東洋人の委員は當分にの二人だけであつたらしい。
ちよろどその年の前後から，わが國では數學史に關す る譯者や論文が急に㙁加し，科學史の研究が活設にない てきたのであるが，そろいつた時期に非常に，廣い意味 で關孝和の研究を中心とした一聯の力作が，新しい見解 の下に三上さんの手で書き上げられたのである，すなわ ち

1930．－＂On the establishment of the Yenri Theory in the old Japanese mathematics．＂＂圓理の發明に關する論登．＂
1931．—＂清朝侍代の割瞢㢈の發達に關する考察＂
 に就て。＂
1932．－＂䮄孝和傳記の新研究の概要•＂
1932－35．—＂絙孝和の業積と京坂の算家並に支那 の算法をの關係及び比較．＂（最後のものかか17年後の蕠位論文．）
これらの論文で三上さんは，（1）關孝和の傳や，關流數學の免許制度などに關する，從來の傳訜を徽底的に批判 して，維密な新形究をされた。（ 2 ）關孝和と京坂地方の和算家との關係を，數學と糜史の兩面かから調査し，進しで中國古來の數學について種々の斬新な見解を立て，最後 に中或の數學と關孝和の數學との開速について考察され た．（3）以上の結果及び圆理の糜实的•數學的研究かっら，閴理の發明は關でなく建部に瀶すべきことを結論され た．このとき林博士は圆理は開にはじまるといろ萑說の篤董者として立ち，その間に烈しい論簐がつづけられた のである．
一方によいて林博士は 1931 年かっち，精力的に和算の諸算法についての詳しい解訜 10 篇を公にされ，‘るこ れで和算がどんなものかが，十分に說明されだと言明 して，間あなく 1935 年 10 月に逝去されたのであった。三上ざんもまた，かよちな和算そのものの研究について は，よほど以前から着手しておち，既に1951年に 「日本の敉學に就ても成るごく委細に取續めたいと思い，既成の部分も原稿三千枚ほどになり，倍補正添加に努めて いる，＂（\＃12）と語つているが，その後も絴まつた緅表が なく，ついに＂日本數學史の新和究＂と題する大部の遺稿—これは完成の程度が四分の三といわれるねのであ


かがいたい人は，たとをば＂牛島盛娍及び法道寺……等 の變形算法に就て＂（1932－33）などを，一諧してはど らかと思われる
三上さんはまた一面では，各地方の和算家につき，一々 その跡を調查して，鄀土史家風な綿密な研究をつまれ，文献のぬになよる普通の數學史家の，到底企て及ばざるこ とを實行された，そればかっりでなく，もつと廣い科學史 の分野で，＂日本湘量史の考察＂（1933），＂日本測宣史の史料吟味＂（1934），＂日本科學の特質（天文）＂（1936）の ようなものかっち，日本における寒暖計や定遠鏡の歴史，中國における無機酸，進しで禜學史にまできをを延ばされ た．また東洋數學史の普及のために，數多くの啓萣的な仕事をされたし，1933年から10年間，東京物理學校くい まの東京理科大學の前身）で，正科として日本及び中國聥學更を講じられた
 して，妚獨の生活を送られた，そのころから健廑がすぐ れず，アメリカのSARTON 博士から安否を間われて，數四にわたつてケフ物資が送り㖤けられた。わが日本科學史學會の有志もっいろいろ慰安の方法を講じたし，1949年 12 月には 17 年前の論文を提出して，東北大學から理學博士の學位を授興をれた。そして1950年12月31日 に獨ら淋しく永眠されたのである

## 業樍と思想

三上さんの業續を大觀するとき，（1）まず第一に擧ぐべ きは，方法論の確立であろら，私の猍い見聞の範園历で は，すぐれた方法論によつて書かっれた綜合科學史は勿論 のこと，いわゆる geistvoll な數學史などは西洋にああ まり多くは見當らないよろに感じられる，三上さんは文化史の立場から科學史を硏究する必要を宣言し，その見地かっら和算研究の方法論を立て（1923），そのブランの下 に日本數學史上の根本問題の究明に努力された（1930 35）．これは日本における科學史の研究上，全く軺期的 な業繢であるばかりかっ世界の科學史學界においても，高く評價されてよいと，私は信じている。（2）科學史家と しての三上さんは，研究の初期において早くも外國人力 ら正壹に評偵されたが，惜しいことに後期の異色ある優 れた研究は，邦文で書かれているため，一中國の数學史家からは極めて高く評價されているが一また臨米の學界には結介されていない，私の見るところでは，初期 の＂Development＂と完成された（しかっし未紭表の遣稿＂支那數學史＂の二つによつて，中國数學史の研究家 として，一流の名に值するねのと考えられる。（3）その上 に，＂文化史上より見たる日本の諅學＂からはじまつた， 1930－35年の一速の和算実研究は一一たとい遺稿＂目

本數學史の新析究＂を除いて考えても——日本數學史の砛究家として，十分に一流たる價値を失わないと思ら，
 しての林鹤一情土が，一流の大家であることについては， わちろん何の疑をない，しかっし林傅さには文化史家とし ての色彩がをしいし，また中國数蓦更についての貢滳も比枚的少かつたといつてよい。その代りに林杪士には，周知の通 $り, ~$ 数學をの 8 のの研参並びに數学数育の上に，極めて大なる草嘀があったのである？
かように全體的に考えて見て，私は何の䠨路もなく，三上さんを以て世界漓な科學史家として推するのであ る．ところが＂林倠一和算研究集䤵＂（1937）は，東北大學關係者の手によつて早く完成され，誰れでも容易に近 づきえるのに，三上さんの論文に至つては，一著作目鉄から知られる通り——樗めて多方面の枡行物に散在し

が，これだけでは見方として不十分であると思ぢい この言葉は，三上さんの思想を理解する，一つの重要 な鍵である．かよらな科學賏は，1920年代の初期におい ては，じつに進步的な科學䘽であった，そしてそれは江戶時代における日本數學の研究に對して，まことに見事 に適用されたのである，しかし，いわわる 「國民性’と いら कのを不變の存在と認めたところに，既に三上さん の限界があつたと もいえるだろろ．この點から見ても制 るよろに，三上さんは唯物論に對して同情をあたなかつ た，むしろ食わす偝いであつたといえるだろろ．＂東京 で唯物論研究會が創められたとき……私は唯物論は調て た事もなく，専門の研究に䦥倨がないから䐴除して欲し いと返事した，遠からす此會からは入牢者も出た，國民性基碟の私の研究からは，現に世界狀樊の動き も隐測し得られるが，唯物論かっらは何ちであろらが＂とは，1950年 ているばかりでな く，價値の高い論文 が史學方面の新誌に多く載つているの で，科學史を學が人人にとつて容易に近 つきえないのは，甚 サを殘愈なことであ る．この機會に何と かして，選集並びに整まつた遺稿の出版 を企て，この大科學史家の研究を，ひろろ く傳えだいものだと思弓。


の言葉である（（ ${ }^{114)}$ ．
實際，私が不思議に堪えないのは，＂科學の發達と社會の狀態＂と題する長論文 を藅んでみても，三上さんにはこの 50世紀の現蒈社會が，階級社會であること を，はつきりと意識 しておらちれないよう な氟がすることであ る（i\＃15）．古典的な史學を學ばれた三上さ
三上博士の原稿
んは，あまりにも長 これより私は，三上さんの科學䚑や世界觀について，考えて見たい。三上ざんが若い時分に，POINCARFの思
井九馬三博士の講義から，＇歷史には動く歷史と動かっぬ歴史の二つがあることを聞いた。國家の社會狀態すなわ ち政治所態や經㵒形態が，その文化の發達をどのよろに規定するか，逆に文化の發達の程度がその國の社會狀態 にどのように影響するかといら面から見てゆくのが，動 く歷史であり，その閾民の變らない性質が文化の發達の上にどのよらに倔いているかといらのを見るのか動かな い歴史であるといらのである，私の科學史の研究はこれ から大きな影響を受けている。私の＂文化吏上より見た る日本の数壆＂は，この二つの方面から日本の数學の發達を見ようとしたものであった，今行われている科學史 の中には，この動く歷史の方面かっらだけ見たものが多い

い間（封建的な）和算の世界にのみ没頭しきつているの で，現實の社會に對して，新鮮な感覺と批判的意識を持 ちえないのであろろか？三上さんはしばしは驚衡と科學の開速について强調された（进16），また宗敎と科學の關係を認いて，次のように述べている。
＇科學の發達は必然的に教義と揞着した。教義との撞着
反抗する。抑度々甚だしいか，反抗々亦繎烈であつた $\cdots$ …というのは，歐洲人の微底しなければきかかと云ふ。匊性を表現する。此粠神を以て事に當るからとそ，科學か長足の進步もする。きらして反抗を再ねつつ茹に科禜を





宗教への反抗としての（自然）科學—もるいけ科楽的精神——を，これだけ强く認識し，これけミけ高く評僕 した三上さんしは，不思義にも，資本主義就會への反抗托制としての（社會）科學については，一言もいわれない
社會科學などは大娽いらしいのである。かように三上ざ んは，科學を萦捬を宗数の關速を力說しなからら他方，科學と政治•經滴をの關連をば，案外に輕視している： こに三上さんの思想を理解すべき第二の鏈がある。そこ には POINCARE 流の考えが殘つているようにな感じら れるし，殊に SARTON 博士などとは，共通の點がすこ ぶる多いようにも考えられる。

しかって私は疑らのである，かよろな立場かっち，たと方 ば十九世紀や二十世紀の綜合科學史などを，本格的に取抜いえるものであろろかっ？私は科學实中でも，現化史 を最を重要な—つの場面と見るばかっのでなく，じつは現化史こそは，もつとも正しい意味において，科學吏家の試金石なのだと考えるものである。

## 性格と生活態度

私がすぐ上に引用した，蓺烈な精神が科學の發達上に絶大の貢献を成 L得る’といろ言葉は，そのまま三上さん自身の研究に適用ざれるのである。三上ざんは熱烈な， そして直情龂行の人であつた，私の見るところでは，三上さんが一生，職業らしい職業に就かなかつたのも，最 あ大きな理由としては，學間への精進のためだと考えら れる，地主としての收入を基にして，簡素な生活をつづ けながら，一七刀の時を精力を經費を上げて，不㡾不屈の研究のために捧げられた。D．E．SMI 博士がAmerican mathematical monthly，Vol． 18 （1911），p． 123 で三上ざんを紹介したとき，＇He is an indefatigable worker＇と述べたのは全く正しかった
正義心が强く，甚だしく潄癖な上に，直情徑行の持主 であつたため，少しでも感情の相容れないるのがあれば直に反撴した。三上ざんと交涉のあつた日本の數學史家 で，一度も攻㢣を受けなかつたものは，甚だ少いのであ る．殊に三上さんと林博士とは，ROUSSEAU對VOLTAIRE とあいろべき好敵手であった。林榑士は表面上複雜な性格のよろに見えるが，嘪はやはり情熱的な直情徑行の人 であり，特に大患後の晩年は，全く和算のために一身を献じたといつてよい，遺堿にも互に人身攻鐅に及んだほ どの，まつたく心血を賭した硏究心があればこそ，二人
 これに反して，三上ざんを＇逐い出しだ後の學士院を見るかよい，そこでは和算調査事業が，長い間はとんど全く地に除ちてしまつたのである。何といつても，學土院は三上ざんをもつを優遇して，自由に手腕を振わすべ

きであつたと思ち．
三上ざんは自負心のつよい，精神的貴族ともいうべき人であり， 50 歲ごろかっらは，その風敫や動作には何か江
 わ講蔑で，庶民的なところが少く，私にはどろ考えても，農民や工場蔡働者などと揊手の出來る人とは，思われな かつた。研究資料の調查や探求の必要上，全く意外なほ ど多方面に知人を持つていたが，しかって結局，誰れを ね十分な協力が出來ず，研究上にあ確賽な後援者を持たな かっつた，殊に戰時中に夫人を失つて，家族のいない三上 を゙んは，敗戰後には䟴業改革のために田地をなくし，收入の途を失つて，玗高無援の境遇に陷つたのである。
三上さんは1911年にさきほど私が引用したアメリカ の䒹誌に書いている。
 を引上げるにも，名警を高くする上にを役立たない。専間研究について何の䧲表をしないでも，學者をして等敬 され，從つて高い位地を保つている多數の人々かいる。
こらいら相撌は，進步の精神に滿ちているアメリカ人や ヨーロッパ人には，羄だ不思議に思われるだろう。日本 におばる數學の迶业が期待されるほど速かでない理由の一つは，磪かにとの事實によるのである。（住20）

この言薬は，明治の末期における，きわめて非建的な，日本科學界の批制としては，他る比類を見ないほど優れ たものであった，しかってそれから後に，三上さんはは全く身を以て，「日本では論文の發表といろことが，著者の社會的地位を引上げるにも，名警を高くする上にも，役立 たない，ことを，實登してくれたのであった。何という悲劇であろらか！
かように考えると，ただ科學史上の研究においてばかっ りでなく，ここにるわれわれが三上ざんかっら課せられた，現實の大きな問題があるのである．（1951．2．11）

註






 の方のいい分け，怠れてしまつて思い山せないかか，山形大嚳の知


 50）と＂科㙾史の研究についての石等＂（1951鹪表）とを，北乵的に倠談をれたに
8）（14）＂日本故部史研究O経過＂（1950）




 い，私が二トさんから蒵られた則刷には，もの頁の䋡白に自策て


年の 12 月である。
（11）＂國際枓楽史委員会＂（1931）



 ＂階鈒社自の数緊＂などと同年であつ
 ＂齐＂（1929）

同 28年4月 卒業．
同 29 年 9 月 仙荣市管二高等學校二部へ入學在學数ケ
月の後，眼疾のため休惑，後退学．
同 34年及35年 文部省の檢定試驗によりゆ等學校数愿科免許狀を授けられた
同 38年 和算史の研究に着手。
同 41年12月 帝或學土院和算史調査鲴託
同 44年10月 東京帝大文科大學哲學科（哲學及哲學吏）
選科に人学复
大正3年7月 修了。
同 3年10月 同大學大學院に大学，研究題日は科學發達の哲學的基碟。大正 8 年まで在籍。
同 4年以後 は全閾各地に出張して，利算家の造踣造書類の調查に從事した。
同 10年5月 文部省社會敎育課で洞書館員教柏所（後 に譵柏所）を設酉するに當つて，日本科學史妻項の辈師鳴託．大正 12 年まで在任。
同 12年12月 帝國學士院の利算吏調查はゆ止となり，觔汦を解がれた。
昭利4年5月 國際科学史委員會通信會員に逯ばれた同 8 年 4 月 東京物理學校鿁師，後教授とな $\eta$ ，和熯數學吏を講義した。19年まで在任．
同 20 年5月 鄕里一疎開。
同 24 年 12 月 東北大學から理學博士の學位を授けられ
算法との關係及比較
同 25年12月31日 廣島縣高田郡甲立町，理公院におoい て㱛した。我名は 理學院敎導義仙居士．

## 三上義夫先生 著作論文目錄（I）

大正11年以降
大正11年
文化史上よ 見たる日本の數學（哲学雜誌 $4.21 ~ 426$ ）和算の俊達と關莩利（利学知識2の10）
大正12年
和漠數學上の䈘係及び比較（け块吏搞 4 月號
日本數學者の性格と國民性（心理研究 125 oria 博士の支那數學論（東洋學報 12 の4）

大正13年
日本の數点（明治琍德侊念学会紀要 22）


明治8年2月16日 父三上明床徚門，サカッのニッ
と，廣島牂高田郡甲立村（今，後，廣島市の高等小学校同村の羍常小
明治 23 年 12 月 廣島高等小學校卒業
同 24 年 4 月 千葉縣素常中学校二年級入蒘
同 25 年 9 月 東京市東京数学院及國民英學曾入學

大正14年
なし，
昭和元年
支那數學の特色（少洋學識 15 の $4 \sim 16$ の 1 ）
察法新術及び其著者遠藤高督（史學5の4）

素州の發明家六右部門（䬿薇2の5）
利算家足立千代女（解蒕 2 208 ）

## 昭和 2 年

澍人傳論一併せてVan Hée 氏の所說を評す（東洋學報16の2～3）
昭和3年
サートン氏著科學史概論第一参を讀む（史學 7 の1）
鸭野宗巴と關孝和の數學並に科學史の一般考察（中外警事新報1137～1144）
科學史上に於ける日本の地位（東亞の光 23 の 10 ）
渡燰英網（晚薇4の9）
東西数學史（共立社•軟近高等數學講座）

## 昭利 4 年

䁌位せられた る四数學者（科學知識 9の2）
我が國の科面史土に於ける廣川晴軒の地位（史苑 1 の 6 ）
數學史丵話（共立邢•輓近初等數學請座）
昭和 5 年
阒理の濰明に關する論證（史學雜誌 41 の $7 ~ 10$ ）
日本数學史論（史苑 3 っ $1 \sim 3$ ）
清朝時代の割賽衡の發達に關する考祭（東洋學報 18 の 34）
梯队容橦堌及四圓術ノ拒否＝關スル 利算家ノ論登並ビ ＝和算上ノ反形法（東北數学雜誌 32 の 1,2 ）
房總の算學（部土要 1 硊）
山口和と兩總の數學（千葉塖郕書館協會報 $7 \sim 8$ ）
昭利 6 年
目理ノ鹤明＝就テ（物理學校雜誌 $472 \sim 475$ ）
屝孝和＂圆ノ算法＝就テ（物理學校雜誌 480 ）
關流數學の免話段階の制定と變遷（史學 10 の $3 \sim 4$ ）
國際科學史委員會（ゆ外撉事新報 1177）
數學䧺唐上に於ける數學史の利用（初等數學研究 1 の 1～2）
支㔗の無機酸に關する知識の始め（容踐登學 1 の 1 ）
數學史の研究に就きて（他薇 7 の 1～3）
風本則錄施（科學1の4）
私の見たる閭本則錄鿖の可顅（高等數學研究 2 の 6 ）
日本数學教育史（岩波講座•雄育科學）
昭和 7 年
法道寺和十郎ト多角形ノ面程ノ極大（物理學校雜誌 485）
關孝和傳記ノ新研究ノ概要（物理学校雜誌 488～490）
牛島盛庸及ビ法逆寺和十郎土屋修藏等ノ變形集法＝就
テ（物理學校雜誌 491～498）
關孝和の業續を京抜け算家並に支那の算法との關係及比較（東洋學報 20 の $1 ~ 22$ の 1 ）
 2）



和算の社會的•菡術的特性について（社會藇3）
支那古代の数學（明治秆徳記念學會紀要 37）
弘泊の数學上の事跣並に㻺法改革の意見（日本精神史論第 1 忩）
關孝和先生傳に就いて（上毛及上毛人180）
再び關孝和先生傳に就いて（上毛及上毛人181～183）䍚口一之と關孝利の蔍係（上毛及上毛人184）
會田安明と天明三年淺間山破裂に因める算題（上毛及上モ人188）
小会金之助博士の＂數學敎育吏＂を讙む（教育 12）江戶時代の科學展嚼會（㸚育 15 ）
關孝和先生㯖に就いて（初等數學研究 2 の $7 \sim 8$ ）
日本數學史上の特色と功績（日本學術協會報告 7 の4）
昭和 8 年
塺跡線若くは塵跡弧に就いて（物理學校雜誌500）歴史の考證に對する科學的批判の態度（史學 12 の 1 ）給本工夫之錦ノ珊揇ノ切り方ノ問題（學校數學 13號）日本測量術史の考察（ゆ外際事新報1198～1200）
日本測量術史の吟味（歷史地理）
古川氏清と至誠替化流の欺學（市村博士古稀記念•東洋史論丵）
再び収部廣胖傳に就いて（今昔 4，の 3,4 ）
渋川春海の生誕に就いて（今昔 4 の 7 ）
數學敎有と數學吏（教育 1 の4）
小松鈍㗜の溫故新撰航海測量題言（飽微9の2）
岩井雅重の䓔書の年紀に就いて（上毛及上毛人191）
上州遊記（劍持章行先生禁記史料の倳査）（上モ及上モ人194）
石田玄䒠と其子孫（上毛及上毛人198～200）和算刊本巾の主要交献（問書馆雜誌159）
昭和 9 年
算法少女著者考（物理學校雜誌 $506 \sim 507$ ）
關孝和と微分學（物理學校雜誌510）
會田安明と勾股弦の關係（物理學校雜誌512）
松斥甲斐守輝網の数學上の事踛並に三州吉田（豊橋）の
數學（物理•學校雜誌 $517 \sim 521$ ）
安南ノ一算書＝ツイテ（学校数學 14 號）
カスパル渡來年度考批判（ゆ外警事新放 1211）
石田去圭曆学の業績（上毛及上毛人203～206）
上州漆原の算家•木苦三右德門父子會孫（上毛及上毛人202）
信州遊祀（上信の数學）（上毛及上毛人210）
下總小管の算家•藤崎嘉左德門（房總鄕土研究 1 の8）天文方足立信頭の慕砖と其誨（今昔5 5 2）数學者古谷逆生事路（静阙縣紈土研究 3 輻）聞鴄伊八氏事踛（自然科学と博物管58）信州の数学（信濐 3 の $9 \sim 4$ の 1 ）

支那思想•科學（數學）（岩波満座•東洋思潮）
數學史話（的笆大學丵座•数學雄育）

## 昭栦10年

北信梨算家の葉础数件（掃苔 4 の7）
橴孝和㯖論話（上毛及上毛人 $215 \sim 216$ ）
北武藏の数學（日本精神吏論纂2卷）
赵味を歷史と數學（信懐教育 3 月號）
小縣，佐久の數學（信溫 4の4～11）
壹田飯綱權現の算額と近在の諾算家（屏總䛗書管と志料19～20）
昭和11年
日本望遗鏡史（物理縈校雜誌534～535）
－ロバンの語源に關する新說の批判（物理學校雜誌
$541 ~ 542$ ）
長谷川盖左衡門父子（傳記 3 の $7 \sim 8$ ）
日本塞嗳計史（中外噔本新報1233）
和算家古川氏清一家の募誌（掃苔5の1）
北信曆算家の募碑再編（掃荅5の3）
納井算の起源に就て（明るい家225）
小野榮重傳（上毛及上毛人 228 ～231）
痃孝和募碑考（上毛及上毛人232）
後藤磯右鄩門と板倉源右衙門（房總郳土研究2の5～7）

文化年中に於ける銚子並に近郷地方の数學（千薬縣風㫷馆情報 $44 ~ 51$ ）
厉總數學年表（千葉縣䧞書管録書 7 輯）
椚山の収本長十郎（飛行の考察）（上毛文化1の8）
須非藻の数學（信濃 5 の 2,3 ）
魅無里の算家寺鴳宗件（信懐5の7）
信濐の数学家（信潠5の8）
入雨左蹢門貞営傳（信䘡5の11～12）
昭利12年
日本行列式研究の絽過（物理學校雜誌550～552）
 182）
關孝和傳䡚要（算術㸚育 173 ）
宋元数學上に於ける演段及び曝顉の意義（算術敎育 179）
武州比企郡竹澤小川の諸算者（明治贸德記念學會二十五年記念•日本文化史論纂）
信州青木制右㯎門の異形算盤（輓近珠算の研究 3 の 6 ）
算木と十露盤の交代に關する一史料（觛近珠算の研究 3の12）
数學進步の歷史（小学校数學敎有 1 の 1 ）松校司山と淞枝娍㾋（小學校数學教有 1 の 2 ）放孝和傳の論難（小學校數學教有 1 の $3 \sim 4$ ）武州熊谷地方の数學（小學校数學敉方 1 の $5 \sim 9$ ）日本に於ける代数學の傒達（長岡高等工業•校友會諗第10號）

## 躌除歌括考（算術呚育）

沼田の諸算家（上毛及上毛人247～248）
善光寺から川中島地方の宮城流數學の援布と其後の變遷（信濃6の4～7の2）
植松是勝事踛考（房總郎土．研究 4の $4 \sim 5$ の5）
昭和13年
豐島正美事嚗攻（算術雄唐 193）
武州小金井の算者（掃苔 7 の5）
關孝和事踛と國定敉科書（上毛交化3の9）
日本敗學上に於ける計算思想の發澾（小學校娄學教有 2の1）
十呂磐と算木（小學校數學教育2の2）
 $250 ~)$
昭和14年
安島通圆の對数表作製の研究と會田安明の記事（物理學校雜誌 $576 \sim 577$ ）
信州算家の三炏四次方程式解法（物理學校䄻誌566）㙁補算用手引草（密曆年中に於ける大阪数學の一目模） （算術教育202）
內田五覠卜詳證學（學校數學 36 號）
和算史論評（高數研究 4の2，3）
庄队鹤岡の算者石榢克孝と小關三英の苦狀（ゆ外登菐新報1273）
國定教科書中の背孝和事蹟に就いて（初等珠算教有 2 の6，8）
昭和15年

川北朝辢小備（数考和と日本の数學（紀元二千六百年3の8）
西上總の諾算家（房總紈上研究 7 の $5 \sim 8$ の1）
昭和16年
宋の陳規の守城錄と投石機の間接身縣（物理學校雜誌 600）
舜野䡛賴近及大野旭山の数學傳系（埼玉史談 12 の $6 \sim$ 13の1）
大間郡山田村の算家（埼玉史談 13 の $1 \sim 2$ ）
昭和17年
守屋桭松貄（纬苔 11 の3）
我か國文化史上より見たる珠算（珠算振興殔書第一篇）昭和18年

聞及び圓周率を表はす流㴪一の公式（物理學校雜誌 614）
酔岡侯黑田齊清と測量術（東北 49の2）
王䒭時代の人體倠剖と其當時の事㥉（日本唒史學雜誌 1311）


