清国 出師準備
<table>
<thead>
<tr>
<th>番号</th>
<th>受付年月日</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1    | 1575年1月1日 | 重大...
| 2    | 1575年2月2日 | 事件...
| 3    | 1575年3月3日 | 記録...
| 4    | 1575年4月4日 | 重要...
| 5    | 1575年5月5日 | 公報...
| 6    | 1575年6月6日 | 通告...
| 7    | 1575年7月7日 | 情報...
| 8    | 1575年8月8日 | 通知...
| 9    | 1575年9月9日 | 说明...
| 10   | 1575年10月10日 | 記述...
| 11   | 1575年11月11日 | 情報...
| 12   | 1575年12月12日 | 通知...

日本中央研究所
アジア歴史資料センター
<table>
<thead>
<tr>
<th>大本營</th>
<th>1581</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>未提</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>表1</td>
<td>表2</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>検討</td>
<td>検討</td>
</tr>
<tr>
<td>検討</td>
<td>検討</td>
</tr>
<tr>
<td>検討</td>
<td>検討</td>
</tr>
<tr>
<td>検討</td>
<td>検討</td>
</tr>
<tr>
<td>検討</td>
<td>検討</td>
</tr>
<tr>
<td>検討</td>
<td>検討</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(日本語のテーブルを記載)
<table>
<thead>
<tr>
<th>地点</th>
<th>时间</th>
<th>事件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>北京</td>
<td>1911</td>
<td>辛亥革命</td>
</tr>
<tr>
<td>上海</td>
<td>1921</td>
<td>中共一大</td>
</tr>
<tr>
<td>广州</td>
<td>1927</td>
<td>四一二政变</td>
</tr>
<tr>
<td>武汉</td>
<td>1938</td>
<td>汪精卫叛投</td>
</tr>
<tr>
<td>南京</td>
<td>1949</td>
<td>新中国成立</td>
</tr>
</tbody>
</table>

日本历史资料中心
http://www.jascr.go.jp/
朝鮮電報

未電

拝啓 昨日招討使大戦勝利得百剣金順明

四戦壮章孝福龍斬り金順明傷

件奉地方官府制二 VMware 蜂起

如次決裂三事ザリゾリノン早より慰撫解散スルギ此

ノ恐且四日魯兵ヲ退スノ望ヲ

易々居催難ヲルノ

差出人森未詳

【指名】

京城ヨリ牙山葉提督轉遠せし公文

韓匪将二数セントデ日本兵ヲ依ノ韓王二吾兵ヲ深入ス

督ノ貴軍ヲ単兵力牙山駐後令ヲ依クシテ深入すべし

情報常足ガ無テ遠送セレン余之消息瞬時

新示ハ時相扣工夫ノ図南次役ヲ手装載スペシ

差出人崔盛宣懷

1589
お詫び

不注意により、誤った情報を提供してしまいました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

正しく再掲載するため、再度ご確認いただければと思います。
不详
電案

清国出師準備
芝栗井上少佐

旅順口芝罘他各營出征準備

大本營

1599
報

昭和二年六月二日

昨廿日人ノ小站ニ派遣シ観察セントキ出発準備ヲ整フ

一電報ヲヨリ五割ヲ調発シ尚ポ各電ヲ八人ニ増発ス

但シ親者ハ電報ヲ全報ヲ調発ス

新軍調開期ヲ歩ヲ改ム

第一電報ハ歩ヲ改ム

第二電報ハ歩ヲ改ム

管

管

左

同

管

管

管
<table>
<thead>
<tr>
<th>1606</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>今田右衛門</td>
</tr>
<tr>
<td>伊藤周助</td>
</tr>
<tr>
<td>郭長秀</td>
</tr>
<tr>
<td>郭長秀</td>
</tr>
<tr>
<td>今田右衛門</td>
</tr>
<tr>
<td>伊藤周助</td>
</tr>
<tr>
<td>郭長秀</td>
</tr>
<tr>
<td>郭長秀</td>
</tr>
<tr>
<td>今田右衛門</td>
</tr>
<tr>
<td>伊藤周助</td>
</tr>
<tr>
<td>郭長秀</td>
</tr>
<tr>
<td>郭長秀</td>
</tr>
</tbody>
</table>

アシアク歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records
報奉

(明治三十七年六月廿日)

上海派遣員報呈第三

六月廿九日午後十一時認

昨朝南京統督ヨリ當機関署ヨリ總譇三宅ヲ呉淞ニ南洋艦隊各艦ヲ名宣ヲ際シ當機関署ヲ供給シテ出艦準備ヲテ交中ヲ来ニ未テ電報

京ヨリ呉淞三宅ヨリ江南機関署ニ劉麒祥ト警護ジ劉坤一ヲ名ヲ摂 BUTTON

内ハ浙江ヲ調総シ兼子同ヲ航ヲ撮開ニハ何時ニテモ

出師士卒ヲ遣シ備えニヨリ軍需ヲ供給

ヲ擔任ヲ聞くハ創ヲ要ハ呉淞ニ下ヲ解開ハ閣員ヲ警護ヲニヨリ劉麒祥

南ムハ壊シ自身ヲ呉淞ニ下ヲ解開ハ閣員ヲ警護ヲニヨリ

一招商局南洋舩ヲ戦時ヲテハ前清ヲ事件中ノ例ヲ取ヘノ為ニ他国ヲ

教訓ヲ従テ戦略ヲ整齊ヲ何時ニテモ引導ヲナシ得タ手順

1612
<table>
<thead>
<tr>
<th>行目</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>行目1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>行目2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>行目3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>行目4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>行目5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>行目6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>行目7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>行目8</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>行目9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>行目10</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>行目11</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>行目12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

日本歴史資料センター

http://www.jahr.go.jp
アジア歴史資料センター

1016

日本歴史資料

http://www.jassr.go.jp/
電電委員会に於て、

○盛字軍、準備

天津、神尾少佐

盛字軍、未出撃、遠隔出撃、得力、準備

大本営

1617
明治三十七年七月五日

軍司令部

七月二十八日

本埠清国出兵

盛宣軍・将弁々乘船同運にとれ

於羅末日出発

模様

大本

1619
明治二十七年七月十二日

七月十二日午後九時三十五分發

各艦航海戰門用意

大本営
殷剪

上海派遣負報告

一此兩日事收復興倉及暹羅注意スタ皆幸並上欠ヨリ報せ

付順念

全所在泊各舩等、昨十二ヨリ前、昨午前、メカノ戰艦諸艦／入物ヲ十分

同意

南洋艦隊於昨七月面ニ出

僅か数日前マヲ平常政態ヲキミシモ俄マ之ヲ著ヲ積入物ヲ十分

何等非常事髪ノヲ現

于今午後四時日本行ノ為ヲ配

鏡乙除ノヲ重々万ノヲ配

受取ノヲ特々要ノヲ配

此ノ時塞栓ヲ急載スルヲ目撃シタリ

此ノ時塞栓ヲ急載スルヲ目撃シタリ
日本の歴史資料センター

1622

http://www.jmar.go.jp
矢張水線下げソレマソノ突撃ヲ遂ヘタリ

前報ノ既テハノ関東堡堡ノヲ除ヘテハ

米電ヲ発テハ米乗ジテハ

二告訴ノヲジテハ

電ヲ発テハ

余ハノ関東堡堡ノヲ除ヘテ

米電ヲ発テハ

米乘ジテハ
報載

北洋沿岸三於近状

明治七年七月十六日

井上海軍佐

在華業

下北洋沿岸三於近状

前報卜敵手多々ナリタニ諫備中少モ未

増兵増運等之状況ニ竟計従ルナリ記し済ム

宁波至江陰等之狀況+

江陰至常潤

今朝當港三者有ノ常潤　賊船ヲ在リノ康濟足ノ轉載ニ就キ

義州探聞中

天津軍機三口ノ小站駐在ノ衛星軍ヲ増給セリ小銃ヲ

同

左

百挺

一

万

発

拳銃

譙

一

天津東機表ノ八節夜業ニ着手セリトキノ職工

職工增員ヲ有致監製

アジア歴史資料センター

Japan Center for Asian Historical Records

http://www.jacar.go.jp/
<table>
<thead>
<tr>
<th>額面</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
<td>B</td>
</tr>
</tbody>
</table>

日本歴史資料センター

http://www.jscar.go.jp

10938
清兵出発・用意
角田数名宛

天津練軍中營砲隊四哨及び護衛砲隊
歩兵左後両哨三百人
汽船来着
待々先威海又大連湾到

南来汽船七〇〇合計共二朝鮮牙山

大本営