<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>42</td>
<td>43</td>
<td>44</td>
<td>45</td>
<td>46</td>
<td>47</td>
<td>48</td>
<td>49</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**[附錄II略解]**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>42</td>
<td>43</td>
<td>44</td>
<td>45</td>
<td>46</td>
<td>47</td>
<td>48</td>
<td>49</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**[附錄III略解]**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>42</td>
<td>43</td>
<td>44</td>
<td>45</td>
<td>46</td>
<td>47</td>
<td>48</td>
<td>49</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
此の一覧資料に挙げ、赖朝将軍記以下、世代諸将軍記に於ける有り様から諸様々な事柄を汲み分け得るが、兹で
は「被差遣者」が如何なる人達であるか、彼の差遣は、如何なる頻度を以て為されているか、と謂った点に主軸を
据えて観てみるに、先ず、賴朝将軍記では、源義経が三四条で特段に多く、中源為元が三四条で其れに次ぎ、以下、
北條時政三〇条源範頼・中原親能共に六条怒雑色時澤・安達新三郎・一品坊京共に七条宛・樋原景時・
色鶴次郎共に六条宛・大和守重廣・樋原親能共に五条宛と続き、更に此等の下位に存在する四条が中原久経以下、
江久家までの八名、三条が雑色宗重以下、出納和泉源國平までの六名、一条が中源宗重以下、
雑色常満までの五名と謂うことになる。
斯様に「被差遣者」としての所見条数の点で、同将軍記に於て、
源義経三四条や中源為元三四条や北條時政三四条、
取り分けて、源義経の如く、其れの特段に多い者が存在する反面、
一条而已と謂う如く、逆に、それの特段に遅い者
發還諸記事、事例数が歴代諸将軍記中、最多であることも、
併せて同将軍記に於いて認められる記載の有り様の一特
色として指摘し得よう。
次に、源家将軍記では、源範頼等と通り、
同将軍記所見の、「使者・使節發遣諸記事」、
其れ自体が極めて経世の、歴代諸将軍記中最も遅少を考慮すれば、
に三条宛・雑色以下、大江能範までの七名共に一例宛と続き、
同将軍記所見の、使者・使節發遣諸記事、
共に自然な記載様態と言えよう。
次に、実朝将軍記では、北條時房が六条で最も多く、以下、平賀朝雅・北條政子の二名共に四条宛→後藤基清以下、伊賀光政までの三条宛→北條政範以下、加藤次郎までの一名共に三条宛→四条宛の順に続き、同将軍記全体では、四六名と共成り多いのが、所見両者の点で際立って多い者は認められない。

次に、頼経将軍記では、北條時成が九条で最も多く、以下、後藤基清八条→北條時氏→同房→同重→藤原定員の四名共に七条宛→北條時盛六条→佐々木信五条→三浦貴村四条→波多野朝定以下の四名共に三条宛→町野康俊以下の、宇都宮政経以下の二名共に一条宛と続き、同将軍記には、之に先行する前述の実朝将軍記に於けると同様に、全事例数は四一例と謂う如く、可なり多く所見されるが、矢張り、此の所見両者の点で、取り分け、多い者を認められない。

次に、藤原親家が六条で最も多く、三浦政定に次ぎ、佐々木信・北條時定・僧隆辨の三名で、此等は共に一条宛と謂う如く、可なり多く所見されるが、矢張り、此の所見両者の点で、取り分け、多い者を認められない。

最後に、宗尊親王将軍記では、藤原基經以下、特段日に立つ者を認められず、他は全て平盛時以下、二階堂行方以下、三浦光政までの七条共に三条宛→藤原基經以下、誠訪盛經までの七条共に一条宛と続いている。
以上、「吾妻鏡」にみる鎌倉方から京洛方の「被差遣者」が如何なる人士達であるか、それを顔朝將軍記以下、歴代諸将軍記毎に観て来たが、以下於いては、其等「被差遣者」が如何なる出自を負い、如何なる氏族に属する者達であるかに就いて、先掲「被差遣者」の事例別所見頻度一覧資料（以下、之を一覧資料と略称する）に拠って説述してみよう。

<table>
<thead>
<tr>
<th>①</th>
<th>氏姓明確者</th>
<th>⑥</th>
<th>大江氏</th>
<th>⑧</th>
<th>源氏</th>
<th>⑩</th>
<th>安達氏</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>②</td>
<td>中原氏</td>
<td>⑧</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑩</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>②</td>
<td>⑧</td>
<td>⑩</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>梅原氏</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>③</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>③</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>②</td>
<td>③</td>
<td>④</td>
<td>甲斐氏</td>
<td>⑥</td>
<td>①</td>
<td>⑩</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>47</th>
<th>6</th>
<th>1</th>
<th>⑨</th>
<th>⑩</th>
<th>⑪</th>
<th>⑫</th>
<th>⑬</th>
<th>⑭</th>
<th>⑮</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>48</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
<td>⑬</td>
<td>⑭</td>
<td>⑮</td>
<td>⑯</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>11</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
<td>⑬</td>
<td>⑭</td>
<td>⑮</td>
<td>⑯</td>
<td>⑰</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
<td>⑬</td>
<td>⑭</td>
<td>⑮</td>
<td>⑯</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
<td>⑬</td>
<td>⑭</td>
<td>⑮</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
<td>⑬</td>
<td>⑭</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>32</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
<td>⑬</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
<td>⑫</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>46</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>46</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>46</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>46</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
<td>31</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>⑩</td>
<td>⑪</td>
</tr>
<tr>
<td>氏名</td>
<td>例数</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>宇佐見氏</td>
<td>50 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長江氏</td>
<td>45 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吉野氏</td>
<td>42 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>由井氏</td>
<td>41 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>鎌田氏</td>
<td>36 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生澤氏</td>
<td>33 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>濱田氏</td>
<td>30 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大井氏</td>
<td>28 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土肥氏</td>
<td>27 (2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会賀氏</td>
<td>22 (3)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>佐々木氏</td>
<td>76 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>千葉氏</td>
<td>65 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>下河原氏</td>
<td>25 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>後藤氏</td>
<td>19 (4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>近藤氏</td>
<td>17 (4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>例数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>橘氏</td>
<td>94 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一例・三条</td>
<td>86 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二例・四条</td>
<td>76 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三例・三条</td>
<td>86 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の四例・四条</td>
<td>76 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の五例・四条</td>
<td>86 (1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>例数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大江氏</td>
<td>12 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>小山氏</td>
<td>10 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>中原氏</td>
<td>9 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>三善氏</td>
<td>5 (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>土肥氏</td>
<td>5 (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>濱谷氏</td>
<td>3 (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>安達氏</td>
<td>2 (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>佐々木氏</td>
<td>1 (3)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一例・三条</td>
<td>8 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二例・三条</td>
<td>11 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三例・五条</td>
<td>84 (1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>例数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>此の中、雑色（例式特筆）は二三例・三五条あり。</td>
<td>85 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の五条</td>
<td>70 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二例・三两条</td>
<td>87 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三条</td>
<td>60 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の五条</td>
<td>87 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>71 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三条</td>
<td>62 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一条</td>
<td>88 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三条</td>
<td>66 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>89 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>63 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一条</td>
<td>90 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三条</td>
<td>75 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>64 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一条</td>
<td>91 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の三条</td>
<td>77 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>66 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一条</td>
<td>95 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>79 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>67 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一条</td>
<td>80 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>68 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一条</td>
<td>84 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>の二条</td>
<td>69 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>①</td>
<td>北條氏</td>
</tr>
<tr>
<td>②</td>
<td>大友氏</td>
</tr>
<tr>
<td>③</td>
<td>波多野氏</td>
</tr>
<tr>
<td>④</td>
<td>足立氏</td>
</tr>
<tr>
<td>⑤</td>
<td>藤原氏</td>
</tr>
<tr>
<td>⑥</td>
<td>中原氏</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦</td>
<td>前藤氏</td>
</tr>
<tr>
<td>⑧</td>
<td>加藤氏</td>
</tr>
<tr>
<td>⑨</td>
<td>安達氏</td>
</tr>
<tr>
<td>⑩</td>
<td>地頭氏</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>伊賀氏</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>二階堂氏</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>内藤氏</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>平賀氏</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>角倉氏</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>小野氏</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>三条</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>三条</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>三条</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>三条</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>三条</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>三条</td>
</tr>
</tbody>
</table>

この中、
悪色は二例・一条あり。

32
### 表二

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>将軍</th>
<th>ア、氏姓明確者</th>
<th>ア、氏姓不明確者</th>
<th>ア(ア)</th>
<th>イ(イ)</th>
<th>双方各合計数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>頼朝</td>
<td>48例 (約53%)</td>
<td>190条 (約75%)</td>
<td>43例 (約47%)</td>
<td>65条 (約25%)</td>
<td>91例</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>頼家</td>
<td>10例 (約83%)</td>
<td>16条 (約89%)</td>
<td>2例 (約17%)</td>
<td>2条 (約11%)</td>
<td>12例</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>寶朝</td>
<td>30例 (約67%)</td>
<td>64条 (約81%)</td>
<td>15例 (約33%)</td>
<td>15条 (約19%)</td>
<td>45例</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>頼経</td>
<td>37例 (約92.5%)</td>
<td>113条 (約97%)</td>
<td>3例 (約7.5%)</td>
<td>3条 (約3%)</td>
<td>40例</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>頼嗣</td>
<td>11例 (約65%)</td>
<td>13条 (約68%)</td>
<td>6例 (約35%)</td>
<td>6条 (約32%)</td>
<td>17例</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宗親親王</td>
<td>16例 (100%)</td>
<td>32条 (100%)</td>
<td>ナシ</td>
<td>ナシ</td>
<td>16例</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[備考] アイ双方の各所見事例数(ア)(イ)・各所見条数(ア)(イ)の下に記す百分比率は、其等ア(ア)(ア)・イ(イ)の双方合計数に占めるものである。
所見される。と併記した事の妥当性を、具象的に、然も詳細に互って確かめ得るのである。いまの所見の中、所見の
例数、所見条数の上に除外してある偽籍者と類似に就いて、然に若干触れてもこう。先ず、偽籍者に就いて、
此れが頼朝將軍記以外、歴代諸將軍記の各々に如何ように所見されるかを観てみるに、頼朝將軍記には、
一品坊昌寬一例・七条、16上房俊俊一例・四条、24義勝房成尋一例・三条、38鶴岡別当印隆揺一例・三条、
計四例・十六条所存する。頼家將軍記には、ナシ。實朝將軍記には、36小川法印忠快一例・一条而存する。
鶴岡別当印隆揺一例・三条、38鶴岡別當法印隆揺一例・二条、の
軍記には、28大納言僧都隆揺一例・二条一例・三条而存する。頼家將軍記には、
而して宗尊親王將軍記には、3若宮別當正隆揺一例・三条而存する。頼朝将軍記には、
軍記中、所見事例数、所見条数双方に於いて、共に最も卓越するのは、頼朝將軍記であること。（2）
歴代諸將軍記以外、頼朝將軍記以下、歴代諸将
軍記、所見事例数、所見条数双方に於いて、最も優越するのは、頼朝將軍記であること。
<table>
<thead>
<tr>
<th>諸僧</th>
<th>僧籍名</th>
<th>所見条数</th>
<th>通称・僧位・僧官・僧職等</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>陸絢</td>
<td>119条</td>
<td>若宮大僧正・鶴岡別當僧正</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>定豪</td>
<td>54条</td>
<td>東寺長者・鶴岡別當僧正</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>圓載</td>
<td>38条</td>
<td>若宮別當・鶴岡宮別當法眼</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>行勇</td>
<td>37条</td>
<td>莊厳房僧都・壽福・永福兩寺別當</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>道鸞</td>
<td>37条</td>
<td>信濃僧正・道鸞僧正</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>真賢</td>
<td>36条</td>
<td>真賢法眼・法印</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>觀基</td>
<td>31条</td>
<td>権大僧都・將軍家頼経御持僧</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>良信</td>
<td>30条</td>
<td>大義法印・勝長告院別當權大僧正</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>楊西</td>
<td>28条</td>
<td>一品坊・成勝寺執行法橋</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>良基</td>
<td>26条</td>
<td>大納言僧正・松殿僧正</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>定親</td>
<td>25条</td>
<td>若宮別當・鶴岡別當法務</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>源性</td>
<td>21条</td>
<td>大輔房・將軍家頼家近習誦足</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>嚴恵</td>
<td>20条</td>
<td>右大臣法印・醍醐寺僧</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>行慈</td>
<td>19条</td>
<td>大學房大法眼・將軍家頼朝法華堂別當</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>義印</td>
<td>17条</td>
<td>加賀房・將軍家頼家御備書</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>文學(歴)</td>
<td>16条</td>
<td>高雄文學房・神護寺文學上人</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>隆宜</td>
<td>16条</td>
<td>日光別當法橋・鶴岡八幡宮寺僧</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>圓親</td>
<td>15条</td>
<td>常相僧都・鶴岡別當</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>定清</td>
<td>15条</td>
<td>加賀寺師・加賀法印</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>良暹</td>
<td>15条</td>
<td>伊豆山・足湯山住僧</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>公暦</td>
<td>15条</td>
<td>神師公暦・鶴岡別當</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【備考】当表に掲記した僧籍者は、所見条数が15条以上の者であり、各々の所見条数が同じ場合は、先出順に従って配列してある。

このことから、然した予察の妥当性が実証されるのである。処で、此の陸絢は、学識・機略共に富み、事務処弁に長し、才幹豊かで、宗教・政治・社会・文化等の各界・各分野に於いて活動・活躍したことは、世に著聞する攸であり、其の為為と為事とは、中世鎌倉幕府を支えて余りあるものがあっ。該人士の功績・事蹟に就いては、既に加藤功氏の「鎌倉の政僧」（六巻 第二号）なる単論があり、後学に益益する攸頗る多大なるものがある。
<table>
<thead>
<tr>
<th>一六条</th>
<th>12</th>
<th>(1)</th>
<th>9</th>
<th>(1)</th>
<th>4</th>
<th>(2)</th>
<th>1</th>
<th>(3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>の一〇例</td>
<td>10</td>
<td>(1)</td>
<td>5</td>
<td>(1)</td>
<td>2</td>
<td>(2)</td>
<td>2</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11</td>
<td>(1)</td>
<td>8</td>
<td>(1)</td>
<td>3</td>
<td>(1)</td>
<td>2</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>二六条</td>
<td>25</td>
<td>(1)</td>
<td>19</td>
<td>(2)</td>
<td>16</td>
<td>(2)</td>
<td>13</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>26</td>
<td>(1)</td>
<td>22</td>
<td>(2)</td>
<td>17</td>
<td>(2)</td>
<td>14</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27</td>
<td>(1)</td>
<td>23</td>
<td>(2)</td>
<td>18</td>
<td>(2)</td>
<td>15</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>二六条</td>
<td>22</td>
<td>(2)</td>
<td>19</td>
<td>(2)</td>
<td>16</td>
<td>(2)</td>
<td>13</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25</td>
<td>(2)</td>
<td>20</td>
<td>(2)</td>
<td>17</td>
<td>(2)</td>
<td>14</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>26</td>
<td>(2)</td>
<td>21</td>
<td>(2)</td>
<td>18</td>
<td>(2)</td>
<td>15</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>三二条</td>
<td>18</td>
<td>(1)</td>
<td>15</td>
<td>(1)</td>
<td>8</td>
<td>(1)</td>
<td>1</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一〇例</td>
<td>16</td>
<td>(1)</td>
<td>9</td>
<td>(1)</td>
<td>2</td>
<td>(1)</td>
<td>2</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17</td>
<td>(1)</td>
<td>13</td>
<td>(1)</td>
<td>4</td>
<td>(1)</td>
<td>1</td>
<td>(1)</td>
</tr>
<tr>
<td>三二条</td>
<td>17</td>
<td>(1)</td>
<td>14</td>
<td>(1)</td>
<td>11</td>
<td>(2)</td>
<td>8</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td>の一六例</td>
<td>15</td>
<td>(1)</td>
<td>12</td>
<td>(1)</td>
<td>9</td>
<td>(2)</td>
<td>6</td>
<td>(2)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16</td>
<td>(1)</td>
<td>13</td>
<td>(1)</td>
<td>10</td>
<td>(2)</td>
<td>7</td>
<td>(2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：この表は、吉野三郎の『高島郡高経』における建久5年1月30日までの条文を列挙しています。
<table>
<thead>
<tr>
<th>例</th>
<th>例</th>
<th>例</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>三五条</td>
<td>91</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>の</td>
<td>73</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>二条</td>
<td>57</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>三条</td>
<td>45</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>の</td>
<td>33</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>三例</td>
<td>42</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>条</td>
<td>36</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>の</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>三条</td>
<td>41</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>の</td>
<td>11</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>六条</td>
<td>14</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>オ</td>
<td>エ</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 九五例・二七一条 | 38  
  (2) | 8  
  (7) | 83  
  (1) | 33  
  (2) | の八例・四〇条 | 84  
  (1) | 60  
  (1) | 48  
  (1) | 32  
  (2) | 21  
  (3) | 6  
  (7) |
| の四例・六条 | 16  
  (4) | の四例・六条 | 42  
  (2) | | 85  
  (1) | 61  
  (1) | 56  
  (1) | 37  
  (2) | 26  
  (3) | 10  
  (6) |
| 二例・二八条 | | | 59  
  (1) | | 95  
  (1) | 62  
  (1) | 57  
  (1) | 47  
  (1) | 31  
  (2) | 11  
  (5) |
| 四六例・八〇条 | 36  
  (1) | 20  
  (2) | | | 例・二条 | 24  
  (1) | | | 44  
  (1) | | |
| 四一例・二八条 | 28  
  (2) | 38  
  (1) | 23  
  (2) | | の四例・六条 | 24  
  (2) | 33  
  (1) | | | |
| 一八例・二二条 | 3  
  (2) | | 10  
  (1) | | 例・二条 | | | | | |
| 一七例・三五条 | 3  
  (3) | | | | | | | | | |
这是一张中文手写文字的图片，内容较长，包含多个段落。由于图片清晰度和手写体风格的原因，部分文字可能难以准确辨认。整个页面看起来没有明显的表格或图表。
戸塚の時、源行家は義経に従って東上を命じられた。義経は、源行家に東上を命じたのであるが、源行家は義経の意図を理解せず、義経の使者を拒否した。義経は源行家を怒って、義経の使者を派遣した。

源行家は義経の使者を受け入れたが、義経の意図を理解していなかった。義経の使者は源行家に義経の意思を伝えてくるが、源行家は義経の使者を信じず、義経の使者の言葉を無視した。

源行家は義経の使者に義経の意図を理解してもらうことを求めるが、義経の使者は源行家に義経の意図を伝えることを拒否した。義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを求めたが、源行家は義経の使者の言葉を無視した。

源行家は義経の使者に義経の意図を理解してもらうことを求めたが、義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを拒否した。義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを求めたが、源行家は義経の使者の言葉を無視した。

源行家は義経の使者に義経の意見を伝えることを求めるが、義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを拒否した。義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを求めたが、源行家は義経の使者の言葉を無視した。

源行家は義経の使者に義経の意見を伝えることを求めるが、義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを拒否した。義経の使者は源行家に義経の意見を伝えることを求めたが、源行家は義経の使者の言葉を無視した。
左典厩官の御物たる甘海苔を京都へ進上せんが為

伊豆国の供御物を授けるに御物でもあると

伊勢国の御物を授けるに御物でもあると

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させ

法皇後白河御預題の御用具等を関係各管内諸国に課させる
諸处の状況に割り当てられていた上皇後白河院の熊野詣御用の係として上皇後白河院の熊野詣御用を進上せんが為。木工頭藤原範季朝臣の伊豫守源義行義経への同意・加増を追尋すべきことを北條兵衛尉時定に指令せんが為。来月上旬に定の法皇後白河の熊野詣に供用される御乗馬十匹を献上せんが為。

法隆寺領盧庄の地頭金子十郎家忠に依る、同庄の押領を停止すべき決行を迅速に執行させんが為。

関院皇居の修復に就き、之を言上すると共に、藤原経房の大納言昇進の件を京洛の形勢・情勢に随って奏上せんが為。
官吏に依り翁らされる追討宜旨は、鶠留仕なり勝ち故に、左兵衛衛二条能保に仰せ、其の飛越を以て給はるべき

求せんと謂ふ旨の御消息を右衛衛二条能保に送進せんか為、

主計允二階堂行動執笔になる奥州合戦次第に就いての報朝御消息を中納言藤原経房に進献させんが為、

この等中、殊に後者伴に関して、場戦に臨み、武威を振るふは、武人の最も心すべき事である。これは亦、然る故に於ける勤労を懸想した念の念するの如き、人情自然の発露と言えよう。仍って合戦での勤労に報いなる褒賞を以てする、当然のこととして、其の姓名は報告されるべきではあるが、其れは、褒賞を固辞する手前からすれば、明らかに思考と行動とが利格誇りすることになる。又、斯様の勤労が報告の折紙の如き形を諸記録等に貼付乃至添付されし留められている者のが場合よく然った如く、己が祖先達を然に懸想みることをせず、自ずと其の祖先達に遙し敬慕の感情を持ち難く、動んすれば、恨むの思念さへ抱かしめ兼ね許りか、其れに加えて、斯かる往昔に於ける祖
二品源赖朝の御上洛に先立ち、京洛に於いて洗濯して着ぐるみを事実等を成し行はせんが為。

70

平家の没宮地の中、未だ地頭の不謹地が所々に在り、斯かる事情を巡検せんが為。

71

前出70の使者に相副へられて、之に同行させんが為。

6

延暦寺の家徒、（藤原定重の襄轄を申し請ぐるべきの由、強訴に及ぶの旨、罪科道する攸無しとして、早々其の科を行はるべき事を奏聞せんが為、）

46

（藤原定重、定重両者の事に依り、山門の強訴更に休み難く、殆ど定重を斬罪に處せらるべきの由を申す事態に對處せんが為、）

72

（佐々木定綱、定重両者の事に依り、山門の強訴更に休み難く、殆ど定重を斬罪に處せらるべきの由を申す事態に對處せんが為、）

45

（後白河法皇の御不豫を念いて、神楽の秘曲を相承させんが為、）

73

（前出74に就き、長途の兵士として相副へられ、供奉させんが為、）

45

（後白河法皇の御不豫を念いて、神楽の秘曲を相承させんが為、）

73

（前出74に就き、長途の兵士として相副へられ、供奉させんが為、）

31

（前出73に同じ。）
来月、長門江太景国に相伴なわれて上洛せんが為
仁和寺の隆嘆法眼の弟子となり、入室せんが為。
若公前出の上洛に属従せんが為。

在るに依り、二品源賴朝、殊に痛慕し召されて、之に諌諄を加へんが為。

文徳上人、東大寺造営料の国額を以て、或は弟子と称し、或は檀那と号して俗人に分與するの由、其の風聞
伊豆国の土産甘海苔を京進せんが為。

将軍家の御家御家の御歯の御労を治すべき良薬を尋ねて来たれぬが為。

東大寺供養に供すべき、御布施の用に就いての送文を京進せんが為。

伊勢大神宮近くに熱田社に御神馬及び御剣等を奉献せんが為。

永福寺内の新造堂舎の事に就き、今年中に供養を遂げられるべく、

其の導師として東大寺別當僧正を請じ申されん

将軍家の御上洛に就き、

海道の驛家等に於ける雑市や、渡しの船橋の用意やを相鬪れしめんが為。
前備前守行家及び大夫判官義顕義經の殲霊等、将軍家御上所の次を伺ひて、隻縄の本意を遂げんとする。の

前出93に同じ。

前出95に同じ。

前出95に同じ。

前出95に同じ。

前出95に同じ。

前出100に同じ。
阿野法橋全成子息楼全を誅滅せんが為。

実朝將軍記

京都を警固すると共に、西国に所領を有する従家は、伴黨として在京せしるべき旨の御書を廻らせんが為、

78

将軍家の御代始として京畿御家人等、殊に忠貞を挙に、貳心存すべきからるや

を召し進すべきの趣旨を武蔵守平賀朝雅領びに彌部頭中原親能入道寂忍等の許へ伝達せんが為。

67

伊賀、伊勢両国に於ける平氏謀叛に備へて、晝夜騒色等を各方面へ派遣され、

向すべき旨、重ねて京畿御家人等に伝達せんが為。

67

伊勢内外両宮に御馬二足を献上せんが為。

108

坊門前大納言信清卿息女。将軍家御台所として下向しめ給ふべきに依り、之を御迎へんが為。
右衛門権佐平賀朝雅を誘戯すべきの由、在京御家人等に伝達せんが為。

尼御臺所北條政子、熊野山参詣の御宿願を果たせんが為。

前出115に就き、尼御臺所に属従せんが為。

上皇後鳥羽院の熊野御幸に就き、其の属従として供奉せんとする坊門忠信卿へ。

龍ヶ崎に鞍旅の調度等を献上せんが為。

将軍、御夢想に依り、住吉社に御詠歌二十首を詠進すると共に、去ぬる建永元年御初學以後の御歌卅首を撰

明王院僧正公胤、長陪堂供養の御師たちに依り、其の上申等に装束を贈與せんが為。

坊門院範子内親王崩御に就き、御詔に申さんが為。

山門騒動の事に就き、京畿在住御家人等を相催して、園城寺を堅固すべき由を駕河守中原季時、（佐々木左衛門尉

去月廿五日、坊門中納言信信卿、遊放の事に依り、勘勒を蒙る由聞あり。之に就き、事の次第等を確認せんが為。
和田義盛

（原稿元朝奉行）

義盛

（126）

倉方への参向を禁じて、院御所を守護すると共に、西海に謀叛を惹起せんとする徒輩に対し、用意を整すべき旨の、相州北条義時、大宮中宮関大谷家連

に送達せんが為。

新造御所の御帳の書状に就き、将軍家が其の事書等を佐々木太郎左衛門尉義綱に就き、大宮中宮関大谷家連

に送付せしめんが為。

（132）

将軍家御所の厳関坊門信満義殿に就き、之を弔慰せんが為。

（133）

上皇（後烏羽院）の御懐見舞をせんが為。

尼御台所北條政子の熊野山御参詣に當たり、其の事等に就き沙汰あり。

58
尼御臺所北條政子の熊野山御除蔽の為。

将軍家、近衛大將を所望される旨を表明せんが為。

将軍家、近衛大将を所望される旨を表明せんが為。

前出137に同じ。

伊勢太神宮に奉幣せぬが為。

六條宮・冷泉宮両所の間、関東将軍として下向せしめ給ふべし、とする諏定二位家北條政子の御意摂を奏請せんが為。

一院後鳥山院の御嘆見舞ひをせんが為。

115,

117,

117,

118,

130,

134,

136,

137,

138,

139,

140,

141,

142,

143,

144,

145.
前殿下（藤原教能）薨去を御詰ひ申さんと傴。

石清水八幡宮社領を守護せんのが為。

南都衆徒の蜂起を相顧めんが為。

前出170に就き、石清水八幡宮社頃りに言上するの間、源保茂に重ねて仰せ下さる。

前出170に就き、石清水八幡宮社頃りに言上するの間、御詰めで仰せ下さる。

前出170に就き、石清水八幡宮社頃りに言上するの間、御詰めで仰せ下さる。
...
前出187に同じ。

宗尊親王無益に鎌倉下啓の由を奏聞せられると為。

女院宣陽門院の御事を御訪ひ申さんが為。

如観寺甥守諸社を勘請し、以下同寺を興隆せんが為。

山門、薬城寺兩門確執の事に就き、之に對処せんが為。

前出193に同じ。

仙洞の儀たる屋敷の結番の件に就き、之を関東に移せらるる事の、
内々の収蔵を窺ひて勧許を得。

又、侍の參昇
(4) 書記のり
(5) 各々に関する鎌倉方の京洛方への注進
(6) 報告
(7) 注文
(8) 要望
(9) 要請
等に関わる記載に就いて

次に、各事例の別出順次

(以上二例 頼朝将軍記)

88、90、115、72、101、107、57、109、115、118、124、131、137、137、137
(以上九例 実朝将軍記)

99、(以上一例 頼朝将軍記)
<table>
<thead>
<tr>
<th>月</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>五</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>甲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>乙</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>丙</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>丁</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>戊</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>己</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>庚</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>辛</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>壬</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
<tr>
<td>癸</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
<td>兔</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：
- 兔日是大吉日，适合进行各种活动。
- 癸日是大凶日，不适合进行重要活动。

以上是历法中的一部分内容，具体日期和日吉凶的详细解释请参考相关历书。