目次

房総における弥生文化の摂取とその波及について

斎木 勝
深沢 克友

第Ⅰ章 はじめに……………………………………………………………………………… 1

第Ⅱ章 研 究 史……………………………………………………………………………… 2
[文献]

第Ⅲ章 弥生文化の概要と変遷…………………………………………………………… 15
第1節 弥生中期文化……………………………………………………………………… 15

遺跡分布状態……………………………………………………………………………… 15
文化様相…………………………………………………………………………………… 15
主要遺跡とその出土遺物………………………………………………………………… 22
第2節 弥生後期文化……………………………………………………………………… 54

遺跡分布状態……………………………………………………………………………… 54
文化様相…………………………………………………………………………………… 68
主要遺跡とその出土遺物………………………………………………………………… 74

第Ⅳ章 東京湾東岸における弥生中期遺跡の集落構成と出土土器………………………… 115
第1節 遺跡立地……………………………………………………………………………… 115
第2節 集落構成……………………………………………………………………………… 118
第3節 土器の組成…………………………………………………………………………… 124
第4節 ま と め……………………………………………………………………………… 135
第Ⅴ章 房総地方弥生後期文化の一様相
——印鍬・手賀沼式土器文化の発生と展開について—— 139
第1節 研究史からみた印鍬・手賀沼式土器文化の特殊性と編年的位置づけ 139
第2節 印鍬・手賀沼式期の提示 140
第3節 印鍬・手賀沼式期の土器様相 141
第4節 発生と展開に関する一試論 151
あとがき 157
<table>
<thead>
<tr>
<th>番号</th>
<th>項目</th>
<th>ページ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>房総弥生中期遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>房総弥生時代の文化様相（編成不統一）</td>
<td>20, 21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>須和田遺跡（1 - 3）、法蓮寺山遺跡（4）、出土土器（1/4・1/6）</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>天神前遺跡出土土器（1）、（1/4）</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>天神前遺跡出土土器（2）、（1/4）</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>天神前遺跡出土土器（3）、（1/4）</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>天神前遺跡出土土器（4）、（1/4）</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>天神前遺跡出土土器（5）、（1/4）</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>天神前遺跡出土土器（6）、（1/4）</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>新田山遺跡（1・2）、市原市立社出土弥生式土器（3）、（1/4）</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>星久喜遺跡出土土器（1）、（1/4）</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>星久喜遺跡出土土器（2）、（1/4）</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>中野台遺跡出土土器（1/4）</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>大森第2遺跡出土土器（1）、（1/4）</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>大森第2遺跡出土土器（2）、（1/4）</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>平蔵台遺跡（1）、若宮（2 - 5）、出土土器（不同）</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>菊間遺跡出土の壷形土器（1）、（1/4）</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>菊間遺跡出土の壷形土器（2）、（1/4）</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>菊間遺跡出土の深鉢形土器（1）、（1/4）</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>菊間遺跡出土の深鉢形土器（2）、（1/4）</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>船子遺跡出土土器（1/4）</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>船子遺跡（3）、君津市八重原（4）、出土土器（1/4）</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>房総弥生後期遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>久ヶ原遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>弥生町期遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>前野町期遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>房総弥生後期印錐 - 手賀沼系期遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>房総弥生後期埋葬遺跡分布図 (1/800,000)</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>市川市域内遺跡出土土器（1）、（1/4）</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>市川市域内遺跡出土土器（2）、（1/4）</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>三ツ塚遺跡出土土器（1/4）</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>石神第1地点遺構配置図 (1/800)</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>石神 - 澤戸遺跡出土土器（1）、（1/4）</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>石神 - 澤戸遺跡出土土器（2）、（1/4）</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>番号</td>
<td>項目</td>
<td>ページ</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>第35</td>
<td>江原台遺跡出土土器（Ⅲ）</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>第36</td>
<td>江原台第1遺跡出土土器（Ⅲ）</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>第37</td>
<td>生谷塚堀遺跡弥生時代遺構配置図（Ⅲ下）</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>第38</td>
<td>飯倉新畑・生谷塚堀遺跡出土土器（Ⅲ）</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>第39</td>
<td>阿玉台北遺跡遺構配置図（Ⅲ下）</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>第40</td>
<td>阿玉台北遺跡B－010・011号土壇墓（Ⅲ下）</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>第41</td>
<td>阿玉台北遺跡A－056号土壇墓（Ⅲ下）</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>第42</td>
<td>阿玉台北遺跡出土土器（1）、（Ⅲ下）</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>第43</td>
<td>阿玉台北遺跡出土土器（2）、（Ⅲ下）</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>第44</td>
<td>阿玉台北遺跡出土土器（3）、（Ⅲ下）</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>第45</td>
<td>阿玉台北遺跡出土土器（4）、（Ⅲ下）</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>第46</td>
<td>阿玉台北遺跡出土土器（5）、（Ⅲ下）</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>第47</td>
<td>佐野原遺跡出土土器（Ⅲ）</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>第48</td>
<td>大帆・菊間・南向原遺跡出土製土器分類（Ⅲ下）</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>第49</td>
<td>請西遺跡出土土器（Ⅲ下）</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>第50</td>
<td>田子台遺跡出土土器（Ⅲ下）</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>第51</td>
<td>参考資料の土器（Ⅲ下）</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>第52</td>
<td>南関東の弥生中期遺跡分布図（Ⅲ下）</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>第53</td>
<td>東京湾の潮信（上）潮流最強時</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>第54</td>
<td>菊間遺跡の遺構関連図（Ⅲ下）</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>第55</td>
<td>大帆遺跡の弥生時代遺構関連図（Ⅲ下）</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>第56</td>
<td>城の腰遺跡の弥生時代遺構関連図（Ⅲ下）</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>第57</td>
<td>菊間遺跡住居変遷（Ⅲ下）</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>第58</td>
<td>宮ノ台式土器の文様模式図（Ⅲ下）</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>第59</td>
<td>菊間遺跡式土器組成（Ⅲ下）</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>第60</td>
<td>大帆遺跡式土器組成（Ⅲ下）</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>第61</td>
<td>宮ノ台式土器の文様分類（Ⅲ下）</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>第62</td>
<td>印製・手製沼式土器形態分類（Ⅲ下）</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>第63</td>
<td>印製・手製沼式土器文様（1）、（Ⅲ下）</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>第64</td>
<td>印製・手製沼式土器文様（2）、（Ⅲ下）</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>第65</td>
<td>印製・手製沼周辺遺跡住宅形態（Ⅲ下）</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>第66</td>
<td>土壇墓出土土器（Ⅲ下）</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>第67</td>
<td>頭顔遺跡出土土器（Ⅲ下）</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>第68</td>
<td>朝光寺原式土器文様（Ⅲ下）</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>第69</td>
<td>房総地方後期弥生式土器の波及緯路</td>
<td>153</td>
</tr>
</tbody>
</table>
表 目 次

<table>
<thead>
<tr>
<th>表号</th>
<th>表名</th>
<th>頁数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>弥生中期遺跡表</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>弥生後期遺跡表</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>形土器一覧表</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>南関東地方弥生中期土器研究史年表</td>
<td>129</td>
</tr>
</tbody>
</table>

凡 例

○掲載は報告書から転載しているが、加筆修正したものもある。
○土器の縮尺は1/4を原則としているが、縮尺不同もある。
○掲載した土器実測図は、統一を計る意味で、断面には墨入れを施した。
○本文中の敬称は省かせていた다。