


## 

らはが海貝生は
をき漁価は下経定動た時代源利代業格漁と営置力変代漁 に進養す 用う者低業して，絧船わり業 ぞ殖るた。隹にの働し地地つもも取 きよけま経つ放ての元漁あ変巻 ってのた営て家動た々外業る。华く養作代海こ族力がは資大戦，間殖りかのれ経漁，そ産規前今関品だら恵に営船戦の家模にも係目ず思置との後配がなはまは




第

今人定川れは年


$\square$


Profile かせ・かずとし 1949年生まれ。東京大学社会科学研究所教授。専攻は日本経済史，水産経済学。著書『沿岸漁業の担い手と後継者』『集団就職の時代』『戦前日本の失業対策』など。



場はと業てムム船漁な以が の，し者漁決は，漁業さ外漁釜埋鉱そてと業め季専業っれは協石 あ涬䋇，でら節業のアて，このの立のた製生れご的三ワい基よ漁 て捨副鐵活てとなうビる。本つ業 やて業所をいの漁がい。的ては䤲場者覲立る。生家そウ美に営湾しし と務で発て利どい なの害をる ど漁差主専

水で国非に少取試に念は定の必き方模めての法は的効漁数方み反と，と範要る法でに秩も農 も効な率獲の式に映現海る囲でので，は序の地 －率併的す人をアし実をそ内あか海ど中的存にるが見ワてとめのでるのをの誰もはは間な状漁方効れビいがぐ規漁 。規利よがつな異的ア況獲式率ばのる。端る則協法則用うこていいな なクのずと的 採 的理にが律がでな素ア下でる多潜ラで方数法グ釜の人 も潜宕全が

てのがま釜のに直厳のの韓浜元ケ気 い将つれ石異と結や盛輸国値の・に る来てて漁議もし世衰入・の加アも はおい業申なて界はの中上工ワ刺世 りるもしうお的，関国昇業ビ激

 き生世勢もで油格疫陸ワら関の価上制ブカして増虫直るに波連漁格昇度ラメてつつがへ し々なもて者昇も緩ドどる ，地サ

## 海 を め ぐ る

間

市この確意生 の，か思き役漁ながる大期と地境るて釜者働弄て引活割業希 「人き待し域にがも石不もさ自次し は者望引々いさての対い指の足きれ然産た大集をきの。れ沿自応変摘漁○つやの業 き団支続旦家る㟶律し動さ業高い。す影に次 いをえき常業も漁的てすすれに齢。く響比産含ら地的との業産いるてつつ化後，に較業

## 

え人た減製立人漁の地 て々今し鐵場々民利域 いの年，所にの関湾勤立そ絴 る関，湾勤立そ兼構済係海品務たれ業想振
新を波兼るれで漁あ興
代地成員あな業，沿 を域をがつつ外専岸迎の見急たたの業域

|  |
| :---: |
|  |
| 効地を内よ |
| 地率域得容つの |
| 域性のなはて参認 |
| のを自い時確加 |
| 存求律が代保と |
| 続めと |
| のる協ことれ源おの |
| た時調こもて保り |
| め流はににい護 |
| のを 「見動るが多 |

