<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Title</td>
<td>長崎附近における降水量と地下水</td>
</tr>
<tr>
<td>Author(s)</td>
<td>福井 薫男</td>
</tr>
<tr>
<td>Citation</td>
<td>地球 (1925), 4(5): 358-362</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue Date</td>
<td>1925-11-01</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2433/183019">http://hdl.handle.net/2433/183019</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Right</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Type</td>
<td>Departmental Bulletin Paper</td>
</tr>
<tr>
<td>Textversion</td>
<td>publisher</td>
</tr>
</tbody>
</table>

京都大学
<table>
<thead>
<tr>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
<th>01</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
<td>01</td>
</tr>
</tbody>
</table>
この文書は日本語です。表題や数字が含まれていますが、文章の内容は以下のようになります。

最近二十年の降雨と蒸発量の比較を示すデータが記載されています。降雨は、人々が利用できる水の量を示し、蒸発量は雨が蒸発する部分を示しています。

<table>
<thead>
<tr>
<th>月</th>
<th>本河内高部</th>
<th>本河内低部</th>
<th>西山水源地</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1月</td>
<td>2,500,101</td>
<td>500,900</td>
<td>8,309,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2月</td>
<td>3,518,611</td>
<td>1,405,238</td>
<td>8,914,400</td>
</tr>
<tr>
<td>3月</td>
<td>100,586</td>
<td>20,854</td>
<td>182,000</td>
</tr>
<tr>
<td>4月</td>
<td>23,461,728</td>
<td>4,862,402</td>
<td>89,775,800</td>
</tr>
<tr>
<td>5月</td>
<td>7,229,359</td>
<td>1,496,336</td>
<td>9,405,300</td>
</tr>
<tr>
<td>6月</td>
<td>10,411,398</td>
<td>3,093,622</td>
<td>19,589,200</td>
</tr>
<tr>
<td>7月</td>
<td>10,019,657</td>
<td>2,609,260</td>
<td>17,085,750</td>
</tr>
<tr>
<td>8月</td>
<td>15,490,312</td>
<td>3,211,445</td>
<td>20,328,000</td>
</tr>
<tr>
<td>9月</td>
<td>56,887,818</td>
<td>11,703,973</td>
<td>74,654,250</td>
</tr>
<tr>
<td>10月</td>
<td>140,821</td>
<td>140,821</td>
<td>184,800</td>
</tr>
<tr>
<td>11月</td>
<td>10,218,235</td>
<td>2,106,389</td>
<td>19,902,350</td>
</tr>
<tr>
<td>12月</td>
<td>1,007,090</td>
<td>2,087,489</td>
<td>13,213,200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

合計  120,460,186  24,978,753  15,080,460
四千六百八十一万九千三百〇八石を計算する。又最
近二十年間の有効利用水量を平均したものでは

千四百三十八万四千九百六十三石として総計

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>本河内高部</th>
<th>本河内低部</th>
<th>西山</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>月</td>
<td>³方</td>
<td>³方</td>
<td>³方</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>6.731.690</td>
<td>1.318.019</td>
<td>8.406.750</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>6.165.949</td>
<td>1.278.309</td>
<td>8.001.600</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>11.556.126</td>
<td>2.395.811</td>
<td>15.165.150</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>14.944.630</td>
<td>3.099.314</td>
<td>19.611.500</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>10.728.772</td>
<td>2.322.948</td>
<td>14.072.850</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>41.820.069</td>
<td>7.592.203</td>
<td>54.880.050</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>18.965.154</td>
<td>3.876.554</td>
<td>24.888.050</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>6.201.154</td>
<td>1.283.621</td>
<td>8.187.600</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>19.616.388</td>
<td>4.071.142</td>
<td>25.769.700</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>2.900.280</td>
<td>1.382.202</td>
<td>8.006.050</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>4.409.201</td>
<td>918.897</td>
<td>5,784.300</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>5.999.381</td>
<td>1.243.923</td>
<td>7,873.800</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>155.828.094</td>
<td>32.202.543</td>
<td>40.388.700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

水

云ぶ勘定になる。

然らに大正三年度に於ける各水源地の消費

事業

然して集水区域内には地下水が湧出す

等の箇所は全く無き故前掲の数値は総て流水

に基づくものと考へている。而も消費水量の表中

三月二十一日から四月二十六日迄及び十二月

三日以後は午前十時より午後八時までの制限給

水を行っておたから其の期間中の流水は総て集

計82.550.237.000
地球の化学生成分に就いて（二）（ワシントン）

地球内部の物質の分布について、種々の假説中、次次の成分を異にする硅酸鐵物質に囲まれた水の浸透する水在は相対して餘りあるものと考えられる。

水のある場合には、各水素の二次成分が地下に浸透して行く水の浸透する水在は含ぼして余りあるものと考えられる。