<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Title</td>
<td>一九世紀末〜一九二〇年代のアメリカ労働史の統計的概観</td>
</tr>
<tr>
<td>Author(s)</td>
<td>津田 眞澄</td>
</tr>
<tr>
<td>Citation</td>
<td>一橋論叢, 63(5): 543-563</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue Date</td>
<td>1970-05-01</td>
</tr>
<tr>
<td>Type</td>
<td>Departmental Bulletin Paper</td>
</tr>
<tr>
<td>Text Version</td>
<td>publisher</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://doi.org/10.15057/2380">http://doi.org/10.15057/2380</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
（1）一九世紀末～一九二○年代のアメリカ労働史の統計的概観

統計的概観

一九世紀末～一九二○年代のアメリカ労働史

序

本稿は「アメリカ労働組合史研究」の冒頭におかれた部分で、行論の各章でしばしば引用するため、便宜上、最初に
掲記を参照される一方、本稿の付

限りの拡大

一七八三年に独立を達成した、十三州から
成るアメリカ合衆国は、一七八七年の政令によって、

北東領域に対して五つ以上の州を設けないことに、およ
び人口六万人以上に達した地域は、アングルサコンの
基本的自由権を与えられて合衆国に加入できることとし
て、一八○三年から一八五九年までに現在の中西部諸
州が合衆国に加入し、そのほかに一八二二年にはフラン
スとの関わりによりルイジアナを、またメキシコとの間
でカリフォルニアおよびこれとディサとの間

津田真澄

アラスカ・ハワイを除く現在のアメリカ合衆国が完成し

543
第1表 アメリカ合衆国人口 (1890～1930)

| 年次 | 総人口 | 非白人 | 黒人 | 白人 | うち外国出

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>生者</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1890</td>
<td>62,948</td>
<td>358</td>
<td>7,489</td>
<td>55,101</td>
<td>9,250</td>
</tr>
<tr>
<td>1900</td>
<td>75,995</td>
<td>351</td>
<td>8,834</td>
<td>66,809</td>
<td>10,341</td>
</tr>
<tr>
<td>1910</td>
<td>91,972</td>
<td>413</td>
<td>9,828</td>
<td>81,732</td>
<td>13,516</td>
</tr>
<tr>
<td>1920</td>
<td>105,711</td>
<td>427</td>
<td>10,463</td>
<td>94,821</td>
<td>13,921</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td>122,775</td>
<td>2,020</td>
<td>11,891</td>
<td>108,864</td>
<td>14,204</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考：1. 非白人とはインディアン・東洋人その他で1890～1920年度ではメキシコ人は白人含まず、1920年2月1日白人から除外されて非白人に入られた。
2. 外国出是白人であって外国で生まれた者を含む。
出典：U. S. Bureau of the Census, Abstract of the Fifteenth Census, 1891から作成。

第2表 アメリカ合衆国移民人口 (1841～1929)

<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>移民数</th>
<th>年代</th>
<th>移民数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1841～1850</td>
<td>1,713</td>
<td>1891～1900</td>
<td>3,688</td>
</tr>
<tr>
<td>1851～1860</td>
<td>2,598</td>
<td>1901～1910</td>
<td>8,795</td>
</tr>
<tr>
<td>1861～1870</td>
<td>2,315</td>
<td>1911～1920</td>
<td>5,736</td>
</tr>
<tr>
<td>1871～1880</td>
<td>2,812</td>
<td>1921～1929</td>
<td>3,866</td>
</tr>
<tr>
<td>1881～1890</td>
<td>5,247</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：Commissioner General of Immigration, Annual Report for the Fiscal Year Ended June 30, 1929, 1929。

第3表 アメリカ合衆国就業者数 (1890～1930)

<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>就業者総数</th>
<th>男</th>
<th>女</th>
<th>10～15歳の男女</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1890</td>
<td>23,318</td>
<td>19,313</td>
<td>4,006</td>
<td>603</td>
</tr>
<tr>
<td>1900</td>
<td>29,073</td>
<td>23,754</td>
<td>5,319</td>
<td>1,750</td>
</tr>
<tr>
<td>1910</td>
<td>38,167</td>
<td>30,002</td>
<td>8,076</td>
<td>1,990</td>
</tr>
<tr>
<td>1920</td>
<td>91,614</td>
<td>33,065</td>
<td>8,550</td>
<td>1,061</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td>98,830</td>
<td>38,078</td>
<td>10,752</td>
<td>667</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PROFESSOR IN AMERICAN INDUSTRY, 1931, PP. 157-199

Herman Badman, Physical


D. L. Kromer and C. Jones, American Bro.


D. L. Kromer and C. Jones, American Bro.
### 第4表 産業別労働力構成（1880～1930）

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>1880</th>
<th>1890</th>
<th>1900</th>
<th>1910</th>
<th>1920</th>
<th>1930</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>農林漁業</td>
<td>50.0</td>
<td>43.4</td>
<td>38.2</td>
<td>31.6</td>
<td>27.6</td>
<td>21.9</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱業</td>
<td>1.7</td>
<td>1.9</td>
<td>2.4</td>
<td>2.6</td>
<td>2.6</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>22.1</td>
<td>23.7</td>
<td>24.8</td>
<td>28.5</td>
<td>30.3</td>
<td>28.9</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸通信業</td>
<td>4.8</td>
<td>6.0</td>
<td>6.7</td>
<td>7.1</td>
<td>7.3</td>
<td>7.9</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>7.9</td>
<td>8.8</td>
<td>10.6</td>
<td>9.7</td>
<td>10.0</td>
<td>12.5</td>
</tr>
<tr>
<td>公務</td>
<td>0.8</td>
<td>0.9</td>
<td>1.0</td>
<td>1.2</td>
<td>1.7</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス業</td>
<td>12.0</td>
<td>13.4</td>
<td>13.8</td>
<td>14.7</td>
<td>13.1</td>
<td>16.8</td>
</tr>
<tr>
<td>事務職業</td>
<td>0.9</td>
<td>2.0</td>
<td>2.5</td>
<td>4.6</td>
<td>7.3</td>
<td>8.2</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考：1. 筆者別の作成による 10 歳以上の労働者。
2. 出典：Sixteenth Census of the United States, 1940, Population; Comparative Occupational Statistics for the United States, 1870−1940。

### 第5表 アメリカ合衆国職業別就業者数（1900～1930）

<table>
<thead>
<tr>
<th>職業</th>
<th>1900</th>
<th>1910</th>
<th>1920</th>
<th>1930</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>専門・技術職および類似職</td>
<td>1,234</td>
<td>1,638</td>
<td>2,283</td>
<td>3,311</td>
</tr>
<tr>
<td>農業主および農業経営者</td>
<td>5,763</td>
<td>6,163</td>
<td>6,442</td>
<td>6,032</td>
</tr>
<tr>
<td>非農業企業所有者および経営者</td>
<td>2,399</td>
<td>2,528</td>
<td>2,832</td>
<td>3,626</td>
</tr>
<tr>
<td>高等職業</td>
<td>877</td>
<td>1,987</td>
<td>3,385</td>
<td>4,346</td>
</tr>
<tr>
<td>資料職業</td>
<td>1,307</td>
<td>1,755</td>
<td>2,059</td>
<td>3,059</td>
</tr>
<tr>
<td>熟練職業および職長</td>
<td>3,062</td>
<td>4,316</td>
<td>5,482</td>
<td>6,246</td>
</tr>
<tr>
<td>半熟練職業</td>
<td>3,717</td>
<td>5,375</td>
<td>6,558</td>
<td>7,579</td>
</tr>
<tr>
<td>家内サービス業従事者</td>
<td>1,579</td>
<td>1,851</td>
<td>1,411</td>
<td>1,998</td>
</tr>
<tr>
<td>ビューティー業</td>
<td>1,047</td>
<td>1,711</td>
<td>1,901</td>
<td>2,774</td>
</tr>
<tr>
<td>農業労働者および監督者</td>
<td>5,125</td>
<td>5,370</td>
<td>4,948</td>
<td>4,290</td>
</tr>
<tr>
<td>不労業者（農・鉱業を除く）</td>
<td>3,620</td>
<td>4,478</td>
<td>4,903</td>
<td>5,335</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>29,020</td>
<td>37,292</td>
<td>41,206</td>
<td>48,636</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Occupational Statistics.

Table 6. Annual Changes in Employment

<table>
<thead>
<tr>
<th>Year</th>
<th>Employment</th>
<th>Foreign-born Male</th>
<th>Native-born Male</th>
<th>Total</th>
<th>Employment</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1910</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1920</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1940</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1950</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1960</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>194,339</td>
<td>233</td>
<td>211</td>
<td>37,715,840</td>
<td>30,816</td>
</tr>
<tr>
<td>1910</td>
<td>1930</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>白人</td>
<td>黒人</td>
<td>白人</td>
<td>黒人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48.5</td>
<td>25.0</td>
<td>58.5</td>
<td>30.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.5</td>
<td>1.0</td>
<td>12.9</td>
<td>6.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48.5</td>
<td>25.0</td>
<td>58.5</td>
<td>30.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.5</td>
<td>1.0</td>
<td>12.9</td>
<td>6.0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

この表は、1910年と1930年の間に白人と黒人の人口構成を示しています。特に、白人の人口が増加し、黒人の人口が減少していることが示されています。
（7）一九世紀末〜一九二〇年代のアメリカ労働歴の統計的概観

第8表 カーネギー大陸ニューヨーク工場における
人種別・職種別労働者数（1907）

<table>
<thead>
<tr>
<th>人種別</th>
<th>人種</th>
<th>職種</th>
<th>使用言語</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>社員</td>
<td>半熟練職</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ出生白人</td>
<td>5,705</td>
<td>2,316</td>
<td>1,879</td>
</tr>
<tr>
<td>黒人</td>
<td>331</td>
<td>66</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>チューリヒ人</td>
<td>1,820</td>
<td>714</td>
<td>585</td>
</tr>
<tr>
<td>ケルト人</td>
<td>1,401</td>
<td>474</td>
<td>407</td>
</tr>
<tr>
<td>スラブ人</td>
<td>13,003</td>
<td>359</td>
<td>1,946</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>1,077</td>
<td>59</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>23,337</td>
<td>3,988</td>
<td>4,989</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：J. A. Fitch. The Steel Workers, the Pittsburgh Survey, 1911, p. 349.
第9表 製肉・肉雑誌製造業労働者人種別構成 (1909, 1928)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>人種</th>
<th>百分比</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1909</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ出生白人</td>
<td>1,931</td>
<td>18.9</td>
</tr>
<tr>
<td>黒人</td>
<td>459</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ポーランド出生</td>
<td>4,293</td>
<td>27.7</td>
</tr>
<tr>
<td>リトアニア出生</td>
<td>1,860</td>
<td>12.0</td>
</tr>
<tr>
<td>メキシコ人</td>
<td>1</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>アイルランド出生</td>
<td>1,164</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ドイツ出生</td>
<td>1,605</td>
<td>10.5</td>
</tr>
<tr>
<td>チェコスロバキア出生</td>
<td>1,490</td>
<td>9.6</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>12,803</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>人種</th>
<th>百分比</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1928</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ出生白人</td>
<td>3,604</td>
<td>27.3</td>
</tr>
<tr>
<td>黒人</td>
<td>3,894</td>
<td>29.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ポーランド出生</td>
<td>1,570</td>
<td>11.9</td>
</tr>
<tr>
<td>リトアニア出生</td>
<td>1,033</td>
<td>7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>メキシコ人</td>
<td>746</td>
<td>5.7</td>
</tr>
<tr>
<td>アイルランド出生</td>
<td>390</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ドイツ出生</td>
<td>382</td>
<td>2.9</td>
</tr>
<tr>
<td>チェコスロバキア出生</td>
<td>274</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>11,893</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典: Paul S. Taylor, Mexican Labor in the United States, Chicago and the Calumet Region, 1923, p. 40. 数字はシカゴとニチ肉雑誌工場のもの。

第10表 製肉・肉雑誌製造業労働者人種別・職業別構成 (1930)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>アメリカ出生白人</th>
<th>外国出生白人</th>
<th>黒人</th>
<th>その他人種</th>
<th>全人員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>人種</td>
<td>百分比</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門職・技術職および管理職</td>
<td></td>
<td>5.8</td>
<td>3.0</td>
<td>19.4</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>上級事務職員</td>
<td></td>
<td>19.4</td>
<td>3.0</td>
<td>19.4</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>下級事務職員</td>
<td></td>
<td>12.2</td>
<td>3.6</td>
<td>17.2</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>熟練職種職長</td>
<td></td>
<td>4.0</td>
<td>5.2</td>
<td>3.1</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>標準職種職長</td>
<td></td>
<td>4.0</td>
<td>5.2</td>
<td>3.1</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>対熟練職種職長</td>
<td></td>
<td>33.0</td>
<td>46.9</td>
<td>30.7</td>
<td>37.1</td>
</tr>
<tr>
<td>半熟練作業者</td>
<td></td>
<td>33.0</td>
<td>46.9</td>
<td>30.7</td>
<td>37.1</td>
</tr>
<tr>
<td>不熟練労働者</td>
<td></td>
<td>33.0</td>
<td>46.9</td>
<td>30.7</td>
<td>37.1</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典: U. S. Bureau of the Census, Fifteenth Census 言語作成。
（9）一九世紀末～一九二〇年代のアメリカ労働史の統計的概観

端に低いことが知られる。4）

ケムニー・ジョーンズは、一八五九年と一九一四年代の統計から、生産物価額においての工場産業在職別配列が生産物価額においての工場産業在職別配列が低いことが知られている。5）

J・A・ウィッチは、一九一七年のこの調査を通じてスラップ工場に在職する労働者数を明らかにした。彼はマッケルマンの1920年代の工場在職者数が物価額においての工場産業在職別配列が低いことが知られている。6）

J・A・ウィッチは、一九一七年のこの調査を通じてスラップ工場に在職する労働者数を明らかにした。彼はマッケルマンの1920年代の工場在職者数が物価額においての工場産業在職別配列が低いことが知られている。6）

Kemner and O. Jones, op. cit., p. 317.
三

巨大企業の確立

アメリカ経済史の一つの大きな局面

は小企業相互の競争が激甚に大企業の出現をもたらした

傾向の共通性が大量生産を成立させた事実を求めている。

アメリカの企業合同には四つの大規模な波頭がある。その中で波頭が最も高く、かつ長期にわたるのは一九九〇年と一九一八年と一九五四年と一九五七年にあっ

ておおる。一八九五～一九〇〇年の企業合同の傾向をしら

ており、アメリカの企業合同はきわめてはげしいもののがあった。この時期は企業合同はきわめてはげしいもののがあった。この時期は

企業合同の発展をはげしく、これが含まれるという事実が分る。また一九九〇年～一九四〇年代の企業合同の規模の大きさを予測させる。

第11表　企業合同による消滅企業数と

合同資本金額（1895～1920）

(鉱工業)

<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>消滅企業数</th>
<th>合同資本金額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1895～1898</td>
<td>441</td>
<td>835.8</td>
</tr>
<tr>
<td>1899～1902</td>
<td>2,350</td>
<td>5,668.8</td>
</tr>
<tr>
<td>1903～1906</td>
<td>575</td>
<td>1,028.9</td>
</tr>
<tr>
<td>1907～1910</td>
<td>328</td>
<td>718.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1911～1914</td>
<td>309</td>
<td>868.1</td>
</tr>
<tr>
<td>1915～1917</td>
<td>383</td>
<td>1,307.1</td>
</tr>
<tr>
<td>1918～1920</td>
<td>448</td>
<td>2,324.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考：資本金額の単位は100万ドル。
出典：Ralph L. Nelson, Merger Movements in American Industry 1885～1905, 1959, p. 37から作成。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.29</td>
<td>2.28</td>
<td>2.27</td>
<td>2.26</td>
<td>2.25</td>
<td>2.24</td>
<td>2.23</td>
<td>2.22</td>
<td>2.21</td>
<td>2.20</td>
<td>2.19</td>
<td>2.18</td>
<td>2.17</td>
<td>2.16</td>
</tr>
<tr>
<td>2.15</td>
<td>1.97</td>
<td>1.96</td>
<td>1.95</td>
<td>1.94</td>
<td>1.93</td>
<td>1.92</td>
<td>1.91</td>
<td>1.90</td>
<td>1.89</td>
<td>1.88</td>
<td>1.87</td>
<td>1.86</td>
<td>1.85</td>
</tr>
<tr>
<td>1.84</td>
<td>1.83</td>
<td>1.82</td>
<td>1.81</td>
<td>1.80</td>
<td>1.79</td>
<td>1.78</td>
<td>1.77</td>
<td>1.76</td>
<td>1.75</td>
<td>1.74</td>
<td>1.73</td>
<td>1.72</td>
<td>1.71</td>
</tr>
<tr>
<td>1.70</td>
<td>1.69</td>
<td>1.68</td>
<td>1.67</td>
<td>1.66</td>
<td>1.65</td>
<td>1.64</td>
<td>1.63</td>
<td>1.62</td>
<td>1.61</td>
<td>1.60</td>
<td>1.59</td>
<td>1.58</td>
<td>1.57</td>
</tr>
<tr>
<td>1.56</td>
<td>1.55</td>
<td>1.54</td>
<td>1.53</td>
<td>1.52</td>
<td>1.51</td>
<td>1.50</td>
<td>1.49</td>
<td>1.48</td>
<td>1.47</td>
<td>1.46</td>
<td>1.45</td>
<td>1.44</td>
<td>1.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*注：数据来自日本的官方文件和档案。*
第14表 アメリカ大企業の年次別企業合同（製造業100社）

<table>
<thead>
<tr>
<th>年代</th>
<th>企業数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1894以前</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1895～1898</td>
<td>7</td>
<td>アメリカン・焼き草（1895～1904），レイノルズ・焼き草（1895～1904），L&amp;M・焼き草（1895～1904）</td>
</tr>
<tr>
<td>1899～1902</td>
<td>12</td>
<td>スウィフト（1900～1905），ポーダン（1899～1904）</td>
</tr>
<tr>
<td>1903～1906</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1907～1910</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1911～1914</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1915～1917</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1918～1920</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1921～1929</td>
<td>13</td>
<td>RCA（1929～1934）, アメリカン・サイアナミド（1929～1934）, ナショナル・デイリー（1925～1930）</td>
</tr>
<tr>
<td>1930～</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>企業合同なし</td>
<td>37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考: 大企業100社は1995年現在のものを使用。備考は主要合同期限を示し、年代は主要合同期限年で区分した。
（13）一九世紀末～一九二〇年代のアメリカ労働史の統計的概観

第15表 主要産業の月間雇用労働者変動（1923～1931 平均）

<table>
<thead>
<tr>
<th>月 次</th>
<th>肉鶏鶏業</th>
<th>煙草</th>
<th>男子服販</th>
<th>婦人服販</th>
<th>建築業</th>
<th>石油精製</th>
<th>自動車</th>
<th>鉄鋼</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1月</td>
<td>105</td>
<td>92</td>
<td>103</td>
<td>102</td>
<td>77</td>
<td>97</td>
<td>81</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>2月</td>
<td>102</td>
<td>93</td>
<td>109</td>
<td>116</td>
<td>76</td>
<td>99</td>
<td>105</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>3月</td>
<td>96</td>
<td>97</td>
<td>106</td>
<td>128</td>
<td>113</td>
<td>99</td>
<td>112</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>4月</td>
<td>95</td>
<td>93</td>
<td>90</td>
<td>107</td>
<td>119</td>
<td>100</td>
<td>116</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>5月</td>
<td>97</td>
<td>98</td>
<td>88</td>
<td>89</td>
<td>113</td>
<td>101</td>
<td>115</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>6月</td>
<td>100</td>
<td>101</td>
<td>101</td>
<td>77</td>
<td>115</td>
<td>102</td>
<td>103</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>7月</td>
<td>100</td>
<td>99</td>
<td>103</td>
<td>73</td>
<td>105</td>
<td>101</td>
<td>95</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>8月</td>
<td>98</td>
<td>99</td>
<td>107</td>
<td>91</td>
<td>101</td>
<td>102</td>
<td>98</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>9月</td>
<td>99</td>
<td>105</td>
<td>103</td>
<td>110</td>
<td>102</td>
<td>100</td>
<td>97</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>10月</td>
<td>100</td>
<td>108</td>
<td>99</td>
<td>116</td>
<td>104</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>11月</td>
<td>102</td>
<td>109</td>
<td>92</td>
<td>95</td>
<td>88</td>
<td>99</td>
<td>89</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>12月</td>
<td>105</td>
<td>107</td>
<td>99</td>
<td>96</td>
<td>86</td>
<td>98</td>
<td>88</td>
<td>98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

平均偏差 2.4 4.9 5.3 13.2 12.1 1.2 8.6 4.2

備考：建築業は建築受注契約総金額をとり、他はすべて雇用労働者数をとった。
出典：S. Kuznets, Seasonal Variation in Industry and Trade, 1933, Appendix I, p. 401, pp. 414～415。

第16表 105製造業工場における労働移動率 (1912～1915)

<table>
<thead>
<tr>
<th>労働移動率</th>
<th>工場数</th>
<th>平均労働者数</th>
<th>離職者数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>200% ～</td>
<td>11</td>
<td>12,788</td>
<td>30,014</td>
</tr>
<tr>
<td>100～200%</td>
<td>30</td>
<td>69,797</td>
<td>105,857</td>
</tr>
<tr>
<td>80～100%</td>
<td>9</td>
<td>24,913</td>
<td>22,416</td>
</tr>
<tr>
<td>60～80%</td>
<td>21</td>
<td>60,021</td>
<td>41,814</td>
</tr>
<tr>
<td>40～60%</td>
<td>18</td>
<td>38,756</td>
<td>19,523</td>
</tr>
<tr>
<td>20～40%</td>
<td>11</td>
<td>19,092</td>
<td>6,219</td>
</tr>
<tr>
<td>20%未満</td>
<td>5</td>
<td>734</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>105</td>
<td>226,038</td>
<td>225,942</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考：資料源は U. S. Commission on Industrial Relations から
おり、105工場はほとんどどの製造業を含んでいる。移動率の最大は38パーセント、
最小は5パーセント。

第17表 金属加工工場における労働移動 (1908～1914)

<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>年間新規雇用人数</th>
<th>同左の年内解雇者</th>
<th>同左の離職者は</th>
<th>年初の労働者数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1908</td>
<td>1,512</td>
<td>435</td>
<td>28.8%</td>
<td>533</td>
</tr>
<tr>
<td>1909</td>
<td>2,374</td>
<td>916</td>
<td>38.6</td>
<td>636</td>
</tr>
<tr>
<td>1910</td>
<td>2,573</td>
<td>1,083</td>
<td>42.1</td>
<td>984</td>
</tr>
<tr>
<td>1911</td>
<td>1,568</td>
<td>498</td>
<td>31.8</td>
<td>959</td>
</tr>
<tr>
<td>1912</td>
<td>2,819</td>
<td>1,143</td>
<td>40.6</td>
<td>891</td>
</tr>
<tr>
<td>1913</td>
<td>2,239</td>
<td>1,097</td>
<td>49.0</td>
<td>1,394</td>
</tr>
<tr>
<td>1914</td>
<td>468</td>
<td>122</td>
<td>26.1</td>
<td>738</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：Slichter, op. cit., p. 81.
(15) 一九世紀末～一九二〇年代のアメリカ労働史の統計的観察

第18表 職種別労働移動率

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>自動車用エンジン工場(1912)</th>
<th>シャツ製機械工場(1913)</th>
<th>造船所工場(1915)</th>
<th>農業機械工場(1919)</th>
<th>16農機械工場(1916)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>熟練職種</td>
<td>36.9</td>
<td>10.4</td>
<td>14～38</td>
<td>22.6</td>
<td>104.2</td>
</tr>
<tr>
<td>半熟練職種</td>
<td>61.9</td>
<td>20.6</td>
<td>60～126</td>
<td>65.6</td>
<td>87～112</td>
</tr>
<tr>
<td>不熟練職種</td>
<td>179.0</td>
<td>83.6</td>
<td>159～197</td>
<td>250.5</td>
<td>84.0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計基礎人員</td>
<td>660</td>
<td>5,199</td>
<td></td>
<td>203</td>
<td>40,821</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考. 1. 造船所の例では熟練職種のうち、機械職種が 14 パーセント、製鉄工が 23 パーセント、電気工が 32 パーセント、造船職種が 38 パーセント、半熟練職種では造船工が 60 パーセント、火夫が 125 パーセント、不熟練職種では造船労働者が 159 パーセント、金銅職者が 197 パーセント。

2. 機械工場の例では上級職員は 122.3 パーセント、下級職員は 87.5 パーセント。


第19表 職種別・動統年数別労働者(単位: %)

(1) 鉄鋼業

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>動</th>
<th>練</th>
<th>年</th>
<th>数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2 年未満</td>
<td>2～5 年</td>
<td>6～10 年</td>
<td>11～20 年</td>
</tr>
<tr>
<td>熟練職種</td>
<td>2.5</td>
<td>8.1</td>
<td>20.9</td>
<td>43.8</td>
</tr>
<tr>
<td>半熟練職種</td>
<td>8.3</td>
<td>22.3</td>
<td>26.9</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>不熟練職種</td>
<td>19.8</td>
<td>30.7</td>
<td>22.7</td>
<td>8.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>


(2) 自動車エンジン工場(1913)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>動</th>
<th>練</th>
<th>年</th>
<th>数</th>
<th>平均動統年数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1 年未満</td>
<td>1～5 年</td>
<td>6 年以上</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>全従業員</td>
<td>22.7</td>
<td>49.9</td>
<td>27.4</td>
<td>3.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>熟練職種</td>
<td>20.0</td>
<td>38.0</td>
<td>42.0</td>
<td>4.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>半熟練職種上級機械職務</td>
<td>13.2</td>
<td>51.6</td>
<td>35.2</td>
<td>4.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>半熟練職種下級機械職務</td>
<td>18.4</td>
<td>54.0</td>
<td>27.6</td>
<td>3.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不熟練職種</td>
<td>23.9</td>
<td>62.0</td>
<td>14.1</td>
<td>2.8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典: Slichter, op. cit., p. 60.
表 20 無職理由別労働者移動 (1913〜1916)

(1) ゴム製品製造工場

<table>
<thead>
<tr>
<th>理 由</th>
<th>1913</th>
<th>1914</th>
<th>1915</th>
<th>1916</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>退職</td>
<td>19,161</td>
<td>4,176</td>
<td>5,037</td>
<td>23,124</td>
</tr>
<tr>
<td>一時解雇</td>
<td>2,099</td>
<td>2,167</td>
<td>806</td>
<td>537</td>
</tr>
<tr>
<td>解雇</td>
<td>2,641</td>
<td>695</td>
<td>901</td>
<td>1,749</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>23,901</td>
<td>7,038</td>
<td>6,744</td>
<td>26,610</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2) 金属加工工場

<table>
<thead>
<tr>
<th>理 由</th>
<th>1913</th>
<th>1914</th>
<th>1915</th>
<th>1916</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>退職</td>
<td>238</td>
<td>133</td>
<td>107</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>一時解雇</td>
<td>32</td>
<td>51</td>
<td>42</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>解雇</td>
<td>164</td>
<td>75</td>
<td>62</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>不明</td>
<td>75</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>509</td>
<td>263</td>
<td>212</td>
<td>495</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考: 1913, 1916 年は好況の年、1914, 1915 年は不況の年。
出典: Slichter, op. cit., p. 105.
第21表 アメリカの労働組合員数（1897〜1935）

<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>労働組合員</th>
<th>うちAFL</th>
<th>年次</th>
<th>労働組合員</th>
<th>うちAFL</th>
<th>年次</th>
<th>労働組合員</th>
<th>うちAFL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1897</td>
<td>447</td>
<td>265</td>
<td>1910</td>
<td>2,141</td>
<td>1,562</td>
<td>1923</td>
<td>3,622</td>
<td>2,926</td>
</tr>
<tr>
<td>1898</td>
<td>501</td>
<td>278</td>
<td>1911</td>
<td>2,343</td>
<td>1,762</td>
<td>1924</td>
<td>3,536</td>
<td>2,866</td>
</tr>
<tr>
<td>1899</td>
<td>611</td>
<td>349</td>
<td>1912</td>
<td>2,452</td>
<td>1,770</td>
<td>1925</td>
<td>3,519</td>
<td>2,877</td>
</tr>
<tr>
<td>1900</td>
<td>869</td>
<td>548</td>
<td>1913</td>
<td>2,716</td>
<td>1,996</td>
<td>1926</td>
<td>3,502</td>
<td>2,804</td>
</tr>
<tr>
<td>1901</td>
<td>1,125</td>
<td>788</td>
<td>1914</td>
<td>2,867</td>
<td>2,021</td>
<td>1927</td>
<td>3,547</td>
<td>2,813</td>
</tr>
<tr>
<td>1902</td>
<td>1,376</td>
<td>1,024</td>
<td>1915</td>
<td>2,583</td>
<td>1,946</td>
<td>1928</td>
<td>3,480</td>
<td>2,896</td>
</tr>
<tr>
<td>1903</td>
<td>1,914</td>
<td>1,465</td>
<td>1916</td>
<td>2,773</td>
<td>2,073</td>
<td>1929</td>
<td>3,443</td>
<td>2,934</td>
</tr>
<tr>
<td>1904</td>
<td>2,073</td>
<td>1,676</td>
<td>1917</td>
<td>3,061</td>
<td>2,371</td>
<td>1930</td>
<td>3,393</td>
<td>2,961</td>
</tr>
<tr>
<td>1905</td>
<td>2,022</td>
<td>1,494</td>
<td>1918</td>
<td>3,467</td>
<td>2,727</td>
<td>1931</td>
<td>3,358</td>
<td>2,890</td>
</tr>
<tr>
<td>1906</td>
<td>1,907</td>
<td>1,454</td>
<td>1919</td>
<td>4,125</td>
<td>3,260</td>
<td>1932</td>
<td>3,144</td>
<td>2,532</td>
</tr>
<tr>
<td>1907</td>
<td>2,080</td>
<td>1,539</td>
<td>1920</td>
<td>5,048</td>
<td>4,079</td>
<td>1933</td>
<td>2,973</td>
<td>2,318</td>
</tr>
<tr>
<td>1908</td>
<td>2,131</td>
<td>1,587</td>
<td>1921</td>
<td>4,781</td>
<td>3,904</td>
<td>1934</td>
<td>3,609</td>
<td>2,608</td>
</tr>
<tr>
<td>1909</td>
<td>2,006</td>
<td>1,483</td>
<td>1922</td>
<td>4,027</td>
<td>3,196</td>
<td>1935</td>
<td>3,890</td>
<td>3,317</td>
</tr>
</tbody>
</table>
一橋論文 第六十三巻 第五号 (18)

第22表 労働組合組織率

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1910</th>
<th>1920</th>
<th>1930</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>組織率(労働力人口中)</td>
<td>8.6</td>
<td>17.5</td>
<td>9.3</td>
</tr>
<tr>
<td>組織率(非農業労働者中)</td>
<td>9.9</td>
<td>19.4</td>
<td>10.1</td>
</tr>
<tr>
<td>軍 造業</td>
<td>27.8</td>
<td>39.6</td>
<td>22.4</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸通信業</td>
<td>11.4</td>
<td>22.6</td>
<td>12.2</td>
</tr>
<tr>
<td>商業・サービス業</td>
<td>19.5</td>
<td>39.6</td>
<td>22.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.0</td>
<td>4.9</td>
<td>3.2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：L. Wolman, Ebb and Flow in Trade Unionism. 1936.

第23表 AFL加入労働組合員、産業別 (1915〜1929)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1915</th>
<th>1920</th>
<th>1923</th>
<th>1929</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合計</td>
<td>2,583</td>
<td>5,048</td>
<td>3,622</td>
<td>3,443</td>
</tr>
<tr>
<td>鉄</td>
<td>364</td>
<td>439</td>
<td>530</td>
<td>271</td>
</tr>
<tr>
<td>建設業</td>
<td>533</td>
<td>888</td>
<td>780</td>
<td>919</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸通信業</td>
<td>576</td>
<td>1,256</td>
<td>907</td>
<td>892</td>
</tr>
<tr>
<td>衣料品</td>
<td>174</td>
<td>375</td>
<td>295</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>金屬・機械・鉄道</td>
<td>234</td>
<td>859</td>
<td>257</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td>記事</td>
<td>106</td>
<td>162</td>
<td>151</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>食品・農業・穀物</td>
<td>119</td>
<td>182</td>
<td>76</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>化学・硝子・粘土製品</td>
<td>57</td>
<td>111</td>
<td>56</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>木材・製材</td>
<td>23</td>
<td>25</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>公務・公益事業</td>
<td>98</td>
<td>162</td>
<td>180</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>織物</td>
<td>28</td>
<td>151</td>
<td>37</td>
<td>35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

出典：L. Wolman, Ebb and Flow in Trade Unionism. 1936.
（19）一九世紀末〜一九二〇年代のアメリカ労働史の統計的概観

第24表 AFL 会員労働組合別産業別配分比（1910〜1929）

<table>
<thead>
<tr>
<th>産業</th>
<th>1910</th>
<th>1914</th>
<th>1920</th>
<th>1923</th>
<th>1929</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>藤</td>
<td>12.8</td>
<td>14.1</td>
<td>8.7</td>
<td>14.6</td>
<td>7.9</td>
</tr>
<tr>
<td>建設</td>
<td>21.4</td>
<td>20.2</td>
<td>17.6</td>
<td>21.5</td>
<td>26.7</td>
</tr>
<tr>
<td>通信</td>
<td>22.5</td>
<td>20.9</td>
<td>24.9</td>
<td>25.0</td>
<td>25.6</td>
</tr>
<tr>
<td>造船</td>
<td>4.6</td>
<td>5.9</td>
<td>7.4</td>
<td>8.1</td>
<td>6.3</td>
</tr>
<tr>
<td>造船・製造・造船</td>
<td>9.2</td>
<td>8.4</td>
<td>17.0</td>
<td>7.1</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>造船・製造・造船</td>
<td>4.2</td>
<td>4.1</td>
<td>3.2</td>
<td>4.2</td>
<td>4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>食品・醸造・製品</td>
<td>5.7</td>
<td>4.6</td>
<td>3.6</td>
<td>2.1</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>製造・製品・製造</td>
<td>2.2</td>
<td>2.2</td>
<td>2.2</td>
<td>1.5</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>化学・製品・製品</td>
<td>2.8</td>
<td>2.1</td>
<td>1.0</td>
<td>1.4</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>木材・製品・製品</td>
<td>1.3</td>
<td>0.9</td>
<td>0.5</td>
<td>0.3</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>公務・公務・公務</td>
<td>2.7</td>
<td>3.4</td>
<td>3.2</td>
<td>4.9</td>
<td>7.2</td>
</tr>
<tr>
<td>労働関係</td>
<td>2.8</td>
<td>3.4</td>
<td>2.0</td>
<td>2.9</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>鐵道関係</td>
<td>1.0</td>
<td>1.1</td>
<td>3.0</td>
<td>1.1</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>6.8</td>
<td>7.9</td>
<td>5.7</td>
<td>5.5</td>
<td>4.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

出典：L. Wolman, Ebb and Flow in Trade Unionism, 1936.
### 第25表  主要全国組合の組合員数変遷 (1915～1933)

<table>
<thead>
<tr>
<th>労働組合</th>
<th>1915年(16年)</th>
<th>1920年</th>
<th>1923年</th>
<th>1933年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>炭坑労組合(UMW)</td>
<td>283,254</td>
<td>600,000</td>
<td>366,000</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>大工組合(CJA)</td>
<td>231,700</td>
<td>400,104</td>
<td>315,000</td>
<td>205,800</td>
</tr>
<tr>
<td>男子服組合(ACWA)</td>
<td>173,700</td>
<td>374,500</td>
<td>134,000</td>
<td>83,000</td>
</tr>
<tr>
<td>業務組合(AFM)</td>
<td>98,000</td>
<td>101,000</td>
<td>104,000</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>装工組合(BFDP)</td>
<td>81,666</td>
<td>110,843</td>
<td>103,686</td>
<td>59,300</td>
</tr>
<tr>
<td>妇人服組合(ILGWU)</td>
<td>72,707</td>
<td>107,693</td>
<td>54,740</td>
<td>25,000</td>
</tr>
<tr>
<td>機械工組合(IAM)</td>
<td>71,900</td>
<td>330,800</td>
<td>76,400</td>
<td>65,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ホテル・レストラン従業組合(HREU)</td>
<td>61,932</td>
<td>60,679</td>
<td>57,743</td>
<td>22,700</td>
</tr>
<tr>
<td>トランク運化工組合(TCWH)</td>
<td>59,000</td>
<td>110,800</td>
<td>72,700</td>
<td>71,300</td>
</tr>
<tr>
<td>電気工組合(IBEW)</td>
<td>36,200</td>
<td>139,200</td>
<td>142,000</td>
<td>94,100</td>
</tr>
<tr>
<td>郵便配達夫組合(NALC)</td>
<td>33,194</td>
<td>38,105</td>
<td>49,280</td>
<td>55,000</td>
</tr>
<tr>
<td>製鉄工組合(BBF)</td>
<td>31,200</td>
<td>103,000</td>
<td>19,400</td>
<td>14,200</td>
</tr>
<tr>
<td>鉄道機関工組合(BRC)</td>
<td>29,300</td>
<td>182,100</td>
<td>76,700</td>
<td>59,200</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄労工組合(ILA)</td>
<td>25,000</td>
<td>74,000</td>
<td>34,300</td>
<td>23,400</td>
</tr>
<tr>
<td>土建一般労組合(HCL)</td>
<td>24,397</td>
<td>...</td>
<td>70,805</td>
<td>52,100</td>
</tr>
<tr>
<td>海員組合(ISU)</td>
<td>21,700</td>
<td>65,900</td>
<td>17,900</td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td>鉄道乗務員組合(BRSC)</td>
<td>17,800</td>
<td>186,000</td>
<td>96,100</td>
<td>60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱冶工組合(BBF)</td>
<td>12,000</td>
<td>48,300</td>
<td>...</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>保険工組合(BMWE)</td>
<td>8,900</td>
<td>54,200</td>
<td>...</td>
<td>27,800</td>
</tr>
<tr>
<td>肉切人組合(MCWC)</td>
<td>7,300</td>
<td>65,208</td>
<td>10,400</td>
<td>11,100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*備考: 1905～18年の数値は明らかなかったための諸年度の数値がある場合がある。指摘の通りである。
出典: 近代労組の年次報告、労働耶、大会通票等による。*
（21）一九世紀末〜一九三〇年代のアメリカ労働史の統計的概観

第二章
第二節 鉄鋼労働者組合運営委員会（COOL）の成立
第三節 自動車産業における労働組合の成立と展開
第四節 鉄鋼労働組合（COOL）の内部紛争と統一

第六章
第二節 大工組合の組織転換の問題
第二節 第二次大戦後の労働組合の発展

第三章
第二節 第二次大戦後の労使関係の統計的概観
第二節 第二次大戦後の労働組合の発展と課題

（橋大學教授）