第二十表 東京府下 豆南洋 鳥島噴火 富士帯噴火表
日本噴火志上編

<table>
<thead>
<tr>
<th>著者</th>
<th>大森 房吉</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>雑誌名</td>
<td>震災豫防調査會報告</td>
</tr>
<tr>
<td>巻</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>ページ</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>発行年</td>
<td>1918-02-13</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2261/17319">http://hdl.handle.net/2261/17319</a></td>
</tr>
<tr>
<td>年</td>
<td>月</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>大正五年（一九○六）</td>
<td>六月二十一日</td>
</tr>
<tr>
<td>一九三五年（一九〇二）</td>
<td>八月七日乃至九日</td>
</tr>
<tr>
<td>八月五日=ヨリ既＝幾分＝鳴動、微震ヲテシリザリガ如シ、七日夜ヨリ九日、時＝ハ爆裂ノ音ヲ察シ自ヨリ連絡ヲ送ル。=ヨリ既＝ノ音ヲ察シ自ヨリ連絡ヲ送ル。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

明治三十五年（一九○二）年（西暦）第二十表

大柱狀フラシャテ見ノナリ、 קשרヲテ同ノ時＝ハ対処ノ水ノ量ヲ減ラセ、片ヲ船中ニ雨ヲ降シタリ。 （東洋學術振興會第四百十四報告書）

夜迄＝ハ爆裂＝シ同島ノ在住者二百二十五名＝悉ク死没セリ。子持山ノ略ノ平頂ヨリ北ノ崖＝西端＝至リ、子持ノ西ヲ腹＝同山＝月夜山間トノ部トヲ南ノ約八町ノ長＝シ＝ノテ薬研＝ニ爆発シ、又サヲノ中央＝ヨリ＝ナノ西＝至リ約＝海面ノ海ノヨリ＝破裂セリ。且ツ＝島ノ西ノ北岸＝ヨリ＝爆発＝シテ新タニ兵庫＝ヲ形成セリ。 （震災後調査委員） 百十六