$z_{\text {. Zt, }}$. Berlin-Wilmde, den 31.Juli 1945
Homburgerstrasse 71 A

소융
Streng vertraulich!

In der Konferenz von San Fransicso wurde $u_{\bullet} a_{\bullet}$ dor Besch luss gefasst, die Frage: dor Kolonien einer Prüfung zu unterziohon und oine Verleihuag der Unabhängigkeit in allon Fallon anzustreben. Ermutigt durch dieson Beschluss, orlaube ich mir, das machstehende Schreiben an Sie zu richten unter Beifügung oiniger Berichte übor die wirschaftlicho und politische Lage Indochinas.

Zum orston Mal in der Geschichte Indochimas wondet sich oin Indochinese an amerikanische Behörden mit der Bitte, dem Problom "INDOCHINA" inre Aufmerksankeit zu schenken und die Bodoutung oiner ongen Zusammenarbeit zwischen Amerika und Indochina $2 u$ orwägon. Da ich uber allo Fragen, dio Indochina botreffongbestons unterrichtet bin, stelle ich mich mit dem Einsatz meimer ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Sache.

Solange moch der Krieg in Fermen Osten andauert, sollte zunächst oime of or tigo indochinosischo Propaganda gegon Japan in Aussicht genommen werden, die zwockmässigerwoise von lanila aus in Form von Rundfunksonduagen und Abwurf von Flugblattorn in indochinesischer Sprache su erfolgon hitto. Un diese Propaganda richtis und schlagkriftis zu gestalton, könte man . . sich, mach strenger Auswahl, der im Auslande ansässigen Indochineson bedionom, Ton -denen die grösste Amzahl, otwa 22000 , in Frankreich loben (davon otwa 20,000 Arbeiter und Soldaten, 500 studenten und 1500 Beante, Kauileute, serste usw,) nad oine geringe Anzahl in Deutschland, soi os Studenten, Arbeiter oder Kriegegofangone. Fir oine merikaisch-imdochimesische Zusammonarbeit wirdo ich moime ganzo Kraft sur Verfigung stellen, die veiter erforderlichen zuverlassigen Mitarbeiter ausinhlon und ompfohlon, alsdam gome insam mit ihmon nach USA zu komen, wo vermutlich die gomaven Hasmahmen zu besprechen wiron.

Former schwobt Eir die Grimdung oiner amerikanisch-indochimesischon Gesollschaft vor, mach don Vorbilde des Chima-Amorican-Council. of Commerce and Industry, sum Studiun von Wirtschafts\%, Handolsmand Finanzfragen. Dieser Gesell chaft wirdo tar Znkunft dio Wahmolimung und Woiterontricklung dor anorikanischon Interesson In Indochima obliegen. An diesor Grindung möchte ich gelegentlich eimes Auforthaltes, In den USA sowohi beratond, als auch aktiv tellmohmon.

Abschilessend darf ich darauf himeison, dass oime Ambahung froundschaftilichor Besiohumgen swischon don beidon Lindern oines grossen Torstindaisses, oiner wohlwollenden Diplomatie, sowie eimes gogemsoitigen vortrau-- s bodarf, ohne die eime erfolgreiche titigkeit mioht moglich wäre.

In der Hoffaung, dass meine Darlegungen Ihr Interesse finden verden, gestatte ich mir hoflichst, um die Gewhirung eimer kurzen Audionz zu bitton und begribe sie imanischon

> mit vorzigglicher Hochachtung

## Anlasen

für eine Zusanenarheit zwischen Amerika und Indochina.

Die bitteren Erfahrungen, die Indochina sowohl als Kolonie Frankreichs, als auch als ein von don Japanern besetztes Land hat durchnachen milissen, zwingt es aus Gründen der Selhsterhaltung sein Augenmerk nuf einen Staat zu richten, der das Interesse und dis Noglichkeit liäte, es mit starker Hand zu fördern und ihm zu einem allgemeinen Aufschang zu verhelfen.

Der einzige Staat, für welchen diese Voranssetzungen zutroffen, ist Amerika und daher verfolgt Indochina mit Aufmerksamkeit und Interesse vor allen Dingen den wirtschaftlichen Auf hau Amerikas in der Hoffnung quf eine enge Zusammenarbeit in der Zukunft.

In diesem Zusamenhang sei es mir erlaubt, eine kurze Uebersicht uber die wirtschaftliche Lage in Indochina sowohl unter französischer als auch japanischer Hermsehaft zu geben.

## 1). Frankreich

Nach dem Kriege 1914/18 versprach Frankreich Indochina die Unabhängigkeit. Es blieb aber bei den leeren Versprechungen, die nur zu einer grossen Enttäuschung der Bevölkerung führten. Das Wirtschaftsleben gestaltete sich nach wie vor ungesund und die Folge davon war eine Wirtschaftskrise im Jahre 1930, die in den Jahren 1930/31 blutige Revolutionen nach sich zog. Nach vorïbergehender Unterdrickung dieser Revolutionen folgten 1936/37 neue Krisen begleitet von Streiks.

Aus politischen Grinden schloss Frankreich Indochina von der Aussenwelt nech Möglichkeit ab, verbot den Import aus den Nachbarländern und tat so gut wie nichts fur die Entwicklung der Wirtschaft, des Handels und der Landwirtschaft. Vor allen Dingen die Landwirtschaft, der eigentliche Reichtum Indochinas, befand sich in einem bedauernswerten Zustand, in erster Linie infolge der unzureichenden Kredite. Von französischer Seite wurden auch keine Massnahmen getroffon, um die Naturkatastrophen, insbesondere die Ueberschwemmungen, die jährlich nicht nur einen grossen Teill der Ernte, sondern auch die Behausungen der Bauern und ihr Vieh vernichteten, einzudämmen* Die Erträge aus der Arbeit der 10 Mill. Bauern flossen im Grunde genommen nicht dem eigenen Lande zu , sondern gingen in die Taschen der etwa 300000 chinesischen Handler und Reisenden und zweier französischer Firmen, und zwar Denis Frères, Sitz Bordeaux, - und Syndikat des Reisexporteure,- Sitz Paris. Diese beiden Firmen wurden von der "Banque de l'Indochine" subventioniert.

Zur Forderung der Landwirtschaft und Wirtschaft fehlte es auch an den erforderlichen Forschungsinstituten und technischen Kräften.

Mit einem Wort hatte Frankreich bis 1940 nicht den aufrichtigen Wunsch, eine innere Gesundung Indochinas, seiner reichsten und besten Kolonie, herbeizufïhren.

## 2) Japan

Dem Einmarsch der Japaner sah die Bevölkerung Indochinas mit gemischten Gefihlen entgegen. Alsbald stellte sich jedoch heraus, dass die Tätigkeit, die Japan in Bezug auf die Wirtschaft entfaltete, für Indochina nur Nachteile noch sich zog, denn sie wurde in den Rahmen der sogenannten "autoritär gelenkten Wirtschaft" gepresst, konnte also weder in der praktischen Auswirkung, noch moralisch der zivilen Bevölkerung etwas Positives bieten. Im Gegenteil, es folgten Erlasse $\ddagger$ iber Festsetzung niedriger, * normierter Preise, begrenzte Produktion, Kirzung der Kredite usw. Durch Mangel an

Schifisraum begann ein Absinken dos Imports, die Waren häufton sich in den Häfen an, zum Abtransport bereftgestellte Varen wurden blockiert (vor allen Dingen Reis, Kautschuk uswo) und wieder, wie untor der französischen Herrischaft, stellte sich die Arbeitslosigkejt ein. Ebenso wie zur Zoit der Franzosen arbeiteten die indochinesischen Bauern auch jotzt nicht fïr das \#ohl des eigenen Landes, sondern vornehmlich für dasjenige zweier Firmen, nur mit dem Unterschied, dass es nunmehr die bekannton japanischen Konzerne Vitsui und litsubishi waren! (Eine Liste japanischer Firmen, die in Indochina arbejteten, liegt bei.)

Da das Niveau der Firtschaft Indochinas unter demjenigen Jepans liegt, wurde Indochina eine Art Kolonie Japans, fiir dessen Ausdehnung in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht.

## 3). Griindung einer Indochina-Studiengesellschaft

 in AmerikaWie bereits eingangs erwähnt, ist Amerika der einzige Stat, der in beiderseitigem Interesse Indochina eine Gesundung auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet bringen kann. Hierbei sei bemerkt, dass Indochina schon vor dem Kriege eine Rolle $\mathrm{im}_{\mathrm{W}}$ Wirtschaftsleben Amerikas gespielt hat und als eine der wichtigsten Rohstoffquellen der Welt für den nach Beendigung des Krieges in Ostasien einsetzenden Wiederaufbau dringend benötigt werden wird.

Unter diesen Umständen wäre jetzt schon zu iberlogen, ob nicht noch vor Beendigung des Krieges im Fernen Osten eine Gesellschaft zum Studium von Wirtschafts-,Handelsund Finanzfragen, nach dem Vorbilde des China-American-Council of Commerce und Industry, der im Mirz 1944 im Rockefeller-Institut in New York ins Leben gerufen wurde, gebildet werden sollte. Dieses wirde der erste Schritt zu einer wirtschaftlichen Annäherung der beiden Länder in der Geschite sei und glejchzeitig eine kulturelle und politische Entwj.cklungsmöglichkeit fir Asien darstellen.-

Berlin, im Juli 1945

I. Die wichtigsten Einfuhrwaren Indochinas
1). Autos und Lastwagen
2). Lokomotiven und Vaggons
3). Eisenbahnschienen
4). Chemi':alien
5). Farben
6). Schreibmaschinen
7). Getränke
8). Tabak, Zigarren
9). Nedikamente
10). Elektrotechnischę Geräte
11). Rund funkgeräte
12). Grammophone und Platten
13). Konserven
14). Kondensierte Milch
15). Textilwaren
16). Tinte für Druckereien
17). Fahrräder und Notorräder
18). Chirurgische Instrumente
19). Oele und Benzin
20). Petroleumlampen
21). Dynamos
22). TeIefongeräte
23). Tankschiffe
24). Zement
25). Reifen (für Autos, Fahrräder usw.)
26). Waffen
27). Flugzeuge
28). Filme
II. Die wichtigsten Ausfuhrwaren Indochinas
1). Reis
2). Mais
3). Kohle
4). Salz
5). Häute und Leder
6). Wolfram und Molybdän
7). Phosphaterze
8). Eisenschrott
9). Gummi
10). Rizinus-Saat
11). Quarzsand
12). Rohbaumwolle
13). Ergenierte Brumwolle
14). Rohr
15). Altzinn
16). Manganerze
17). Zink und Antimon
18). Fichtenharz

Berlin, im Juli 1945

## Die Wirtschaft Indochinas

Unterlagen und Gesichtspunkte zur Beurteilung des französischen und japanischen Einflusses auf die indochinesische Wirtschaftsentwicklung,
$\nabla 0 \mathrm{n}$
Huynh van $K h o a$ aus Indochina.

Bericht Nr .1<br>Die \#irtscheft Indoch3nes.

Allgemeine Frundlazen

## Land und Straterie:

Indochina ist nicht nur in Juropa, sondern auch in Amerike fast unbekannt, Selbst einem Neisenden, der den ganzen Fernen Osten von Jopon bis Holländisch-Indien, von Indion bis zur Sudsec kennt, brinot ein Bosuch Indochines Erlebnisse voller Ueberrachuncen. Und doch ist dieso Yolonie ein bedeutsomer Faktor in der Weltpolitik. (Als Durchgongsstation von Waren filr das Chine Chiang-Kaishek's trat es vor 7 Jahren stärker in dèn Vordergrundes Interesses. Grosse Bedeutung kommt ihr zu als Basis für Japans Pläne der sogenannten Neuordnung des grobtostasiatischen Raumes).

Nach Nordafrika ist Indochina der wichtigste Bestandiefl des französischen Kolonialroiches; seine naturlichen, noch wenig orforschten Hilfsquellen sind sehr gross, \#oher kommt, as aber, dass man in Europa und in Amerika so wenjg von dieser Kolonie, die anderthalbmal so gross ist wie Frankreich und 26 lillasinvohner zählt, weiss? Das komnt von der französischen Politik der Abschlie bung und Aus schlie Bung anderer kolonialer Interessen. Die Franzosen wollen keine $\# \mathrm{Hi}$ ssen um sich haben, sie wollen allein in Ruho leben. Sie wollen ihre Gemïtlichekit und ihren Frofit ungeteilt geniessen. Weisse Geschäftsleute werden mit bösen Augon angesehen. Ausser den Pranzoson gibt es nur wenige Europäer in Indochina, drei Dutzend Amerikaner und Engländer, meistens Oelloute, etwa ein halbes Dutzend Deutsche und noch ein paar Dutzend Griechen, Portugiesen und Weißrussen.

Dies allein wifde schon geniigen, um das Interesse am Geschick djeses Landes zu erwecken. Aber noch viel wichtiger ist seine geopolitische Lage als indischer Brickenkopf am Stillen Ozean, seine strategische Position, die den Zugang zum westlichen China auf dem Festlande beherrscht und den Seeweg von Suezkanal nach dem Fernen Osten $\mathfrak{Z}$ berwacht. Vom militärischen Standpunkte aus war Indochina an sich äusserst schwach, esi konnte jederzoit einem jeden seestarken Staat zur Beute fallen. Die Franzosen könnten es ohne ausländische Hilfe ebensowenig verteidigen, wie die Holländer thr indisches Inselreich. Das war einer der wichtigsten Grinde der aussenpolitischen Abhängigkeit Frankreichs und Hollands gegentlber England.

Die Ereignisse auf dem europäischen Kriegsschauplatz hatten die ganze Lage in Ost-Asien blitzschnell verändert.

Im Herbst 1940 wurden dort Frankreich, England und auch China zunächst zurückgedrängt. Indochina wurde praktisch von Japan in Besitz genommen: die Japaner besetzten sowohl seine Flug- als auch seine Seehäfen. Gleichzeitig begannen die Reibungen mit Thailand und, nach Zeitungsmeldungen zu urteilen, ist es zu Zusammenstössen, möglicherweł̣se sogar kriegerischen Handlungen zwischen den siamesischen und französischen Truppen gekommen. Ihr Umfang ist unbekannt, fest steht nur, dass die Frage der Grenzrevision von Thailand gestellt wurde.

Die wichtigste Tatsache in der neuesten Geschichte Indochinas ist, dass sein Uebergang unter die französische und japanische Herrschaft auf dem ausgesprochenen Eroberungswege geschah.

Gewiss, die heutigen Bewohner Indochinas verhalten sich der alten Khmer-Kultur gegenïber genau so wie die heutigen Griechen zur klassischen Kultur der Hellenen. Allein, es wäre ebenso seltsam, die Annamjten im indisch-chinesischen Kulturkreis als "Wilde" zu bezeichnen, wie dis Griechen von heute im europäischan Kulturkreis. Die Franzosen erkannten selbet an, dass sis in Annam eine hochentwickelte Zivilisation und politische Organisation vargefunden hatten.

## Geopolitik :

Dass die Japaner sich auf ke ine juristischen Diskussionen Indochinas wegen eingelassen haben, ist nicht nur fiir den Teelismus ihrer Politik kennzeichnend, sondern auch für das neue politische Denken uberhaupt. Ich habe schon gesehen, wie wenig jene juristischen Argumonte bedeuten, mit deren Hilfe die Franzosen ihre politischen Rechte auf Indochina begriindet hatten.Die Dinge miissen entweder beim richtigon Namen genannt werden, oder uberhaupt nicht - dies ist die Forderung unserer unkonventionallen Zeit. Der Kern der Sache liegt nur in der in ihr steckenden geopolitischen Realität. Diese aber sagt uns, dass die Eroberung Indochinas eine Folgeerscheinung der Auflösung des grossen chinesischen Reiches war.

Der Aufbau der ind ochinesischen Wirtschaft;
das Gesantbild:
Die Schaffung eines Grossraumes ist frmer ein doppelseitiges Problem. Es handelt sich einerseits um eine politische, andererseits um eine wirtschaftliche Organisation. Der Sinn jeder Neuordnung besteht in der Ineinklangbringung politischer und wirtschaftlicher Aufgaben der Teilräume im Dienste oiner fuihrenden Idee, eines einheitlichen Planes, Was haben die Franzosen für die wirtschaftliche Organisierung Indochinas geleistet?
Es wäre verfehlt, diese Frage nur vom Standpunkte wirtschaftlicher Wechselbeziehungen zwischen Frankreich und Indochina aus zu betrachten. Zweifellos spielte Indochina eine verhältnismässig kleine Rolle in der französischen Handelsbilanz. Allein für die Entwicklung der Handelsbeziehungen gibt es eine bestimmte Grenze, die man nicht nach Belieben verschieben kann. Ware es nicht ein Unsinn, wenn man die indochinesische Kohle der "Imperialen Autarkie" willen nach Frankreich fahren wirde, während man sie viel vorteilhafter an China oder Japan oder die vorbeischwimmenden Dampfer verkaufon kann?! Der Unsinn wäre umso grösser als in finanzieller Hínsicht Frankreich und sämtliche Kolonien eine Einheit darstellen, folglich kamen alle Devisen, die einer Kolonie zufliessen, dem Mutterlande unmittelbar zugute. Die Frage muss anders gestellt werden; sie läuft darauf hinaus, ob sich die Kohlenforderung in Indochina entwickelt hat oder nicht. Ja, sie hat sich entwickelt !
In der letzten zeit wurden mehr als 2 Millionen Tonnen Kohle jährlich gofördert.
Aus ähnlichen Gründen konnte Frankreich nicht den ganzen indochinesischen Ueber-
schuss an Reis ankaufen.

## Die Landwirtschaft; <br> der Reisanbau

Indochina ist ein ausgesprochenes Agrar-und Rohstoffland。 Die Landwirtschaft spielt zurzeit und wird wohl auch in Zukunft die Hauptrolle spielen.
Etwa 6 Mill,t Reis werden dort jedes Jahr geerntet, etwa 1,8 Mill.t werden ausgefuhrt, davon nur etwa 300000 t nach Frankreich, der Rest vorwiegend nach den anderen asiatischen Ländern, Kann man den Franzosen vorwerfen, dass sie nicht genug Reis aus Indochina einfuhrten, da sie doch ihren Reis ausschliesslich in Indochina kauften! Auch der Franzose kann nicht mehr essen, als sein Magen aufnimmt! Offen bleibt noch die Frage: essen die Indochinesen heute mehr Reis oder weniger als friher? Eine genaue Antwort zu erteilen, ist schwor, denn eine zuverlässige Statistik findet man auf dem asiatischen Festiande nur selten.
Das erste Merkmal eines wachsenden Wohlstandes ist i mer das Wachstum der Bevölkerung. Nach französischen Angaben vergrösserte sich die Bevölkerung Indochinas von 1931 bis 1936 um 1,5 Mill. (von 21,450 000 auf 23,000 000). Der jährliche Zuwachs
beträgt somit $1,42 \%$. Das ist fast ebensoviel wie im eigentlichen Japan ( $1,44 \%$ ), mehrals, in Britisch-Indien und Burms ( $1 \%$ ), und bedeutend weniger als im benachbarten Thailand ( $2,9 \%$ ). Nan kann hier jedenfalls von efnem normalen Bevölkerungszuwachs eines asiatischen Reislandes sprechen. Nach einigen objektiven Beobachtungen zeigt sich eine kloine Tendenz zur He bung des Zuwachses, beispielsweise vermindert sich die Kindersterblichkeit, zumel in den Stadten.
Ohne Zweifel hatten die Franzosen in Indochina gearbeitet, und dis Arbeit blieb nicht ergebnislos. Seit ihrem Erscheinen vergrösserte sich die Rej.sanbaufläche um 2 Mill. Hektar. Die zur Verhitung der Ueberschwemmungskatastrophen gotroffenen MaBnahmen haben allein i Mokong-Delta die dortige Reisfläche von 800000 Hektar auf fast 2 Kill. Hektar gebracht. Dies geschah zwar innerhalb eines halben Jahrhunderts, nichtsdestoweniger vergrösserte sich aber auch in der Krisenzeit nach 1930 die Gesamtreisfläche des Landes um 250000 Hektar. Im Jahre 1937/38 batrug sie
 1,5 Mill.t. Der durchschnittliche jährliche Reisverbrauch beträgt etwa 200 kg pro Kopf; das ist ungefähr soviel wie in Japan (es gibt allerdings die ständig unterernährten Gegenden, wo er bedeutend niedriger ist - bis 90 kg pro Kopf jährlich).
Indochina steht in der Reihe der grossen Reiaanbaugebiete der Zrde hinter BritischIndien und Thailand an dritter Stelle.
Der Hektarertrag an Reis (im Durchschnitt 11,9 dzo) ist im Vergleich $z u$ anderen Reisländern ( $z_{\bullet}$. Japan mit $38,3 \mathrm{dz}$ ) noch recht niedrig. Fr könnte durch bessere Saatauswahl ohne weiteres beträchtlich erhöht werden. Weiter könnte auch die Reisanbaufläche noch um etwa 1 Mill.Hektar vergrössert werdena Allerdings ist hierzu eine intensive $B$ ew äs serungs - Wirtschaft dringend erforderlich.

## Mais:

Ein weiterer wichtiger Ausfuhrartikel Indochinas ist Mais. Im Jahre 1937 waren 408000 Hektar mit Mais bebaut; die Anbaufläche orbrachte einen Ertrag von
$62 \overline{3} 000 \mathrm{t}$ ( $15,3 \mathrm{dz} /$ Hektar), von dem 574900 t , also $89,4 \%$, ausgefuhrt wurden. Die Anbaufläche für das Jahr 1938 wurde auf rd. 500000 Hektar geschätzt.

## Pfeffer:

Schliesslich ist Indochina nach Niederländisch-Indien und Malakka der drittgrößte Pfefferlieferant der Erde.

## Niedriges Produktionsniveau:

Angebaut werden in Indochina noch Kaffee, Tee, Kopra, Oelsaaten, namentlich Rizinus, Tabak, Erdnüsse und Zuckerrohr.
Die landwirtschaftichen Produkte aber waren bisher fur die Ausfuhr von nur geringer Bedeutung, jedoch bietet ihr Anbau noch erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten.

## Kautschukkultur:

Wachsende Bedeutung gewinnt neuerdings die Kautschukkultur, die in Indochina erst soit den Jahren 1907/08 plantagenmïssig betrieben wird. Die Pflanztätigkoit nahm aber erst in der 2,Halfte der zwanziger Jahre, veranlasst durch den Kautschukboom, und nunmehr auch stark gefördert durch die französischen Behörden, einen kraftigen

## Aufschwung.

Indochina konnte sich in der Kautschukproduktion der Welt, hinter Britisch-Malaya und NiederlundischeIndien, der dritten Platz erobern,
Die Produktion betrug im Jahre 1939 rd. 69050 t. $37,4 \%$ der Kautschukausfuhr
die 193857900 t betrug, gingen nach den USA, nur etwa 2\% nach Japan. Die durch das Abkommen mit Japan (am 6.5.1941) grumdlegend veränderten Absatzverhältnisse und namentlich der wachsende Gummibedarf Groß japans werden vermutlich dazu angeregt haben, die Kulturen beträchtlich auszudehnen und die Produktion zu intensivieren.

## Viehwirtschaft:

Fir die Viehwirtscheft bildet die Rinder-und Buffelzucht die Grundlage. Hierfur bieten die ausgedehnten Savannen in den Niederungen des Grossen Sees in Kambodja günstige Weidenmöglichkejten.
Der Anteil der Viehwirtschaft, am Aussenhandel betrug 1938 rd . $2,76 \%$ er hat sich in den letzten Jahren ständig erhöht. Iin beträchtlicher Teil des Viehwirtschaftliches Ertrages wurde bisher als Le bendvieh sowie auch in Form von Frisch-und Salzfleisch uedergl. nach Hongkong und Singapur ausge führta

## Fontwirtscheft:

Die Forstwirtschaft war im Jahre 1938 an der Gesamtausfuhr wertmässig mit $0,72 \%$ beteiligt. Auch sie ist noch entwicklungsfähig, da mehr a.ls die Hälfte Indochinasils ${ }_{\text {tein }} 57 \%$ mit $7 / \mathrm{lald}$ bestanden ist und die Bestände teils nur mässig ausgebeutet, 0,6 Mill.cbm Nutzliolz, und zivar zind. Der Holzertrag betrug im Jahre 1936
wertvollen Furnierhölzern. zu einem beträchtlichen Teil aus Teakholz und Die Holzausfuhr ging besonders nach Hongkong und Britisch-Indien.

## Die industrielle Kraft Indochinas

Bodenschätze
Der Bergbau:
(wenig erschlossen).

K ohlo bildet nur einen Teil des Reichtums an Bodenschätzen. Im Jahre 1938 wurden ausser 26 Mill.t Kohle

$$
\begin{array}{rl}
5800 t & \text { Z in } \\
1 & \text { in } \\
1500 & t \\
\text { Z inn }
\end{array}
$$

## gewonnen.

Daneben verfugt Indochina tiber: Edelmetall, Kupfer, Blei und Chromerzvorkommen.
Vor dem ersten Weltkrieg wurden im Stromge biet des Schwarzen Flusses mehrere tausend Tonnen $K$ u p fererze gefördert, seitdem ist der abbau der Vorkormen eingestellt worden. Der Vorgang könnte als typisch angesehen werden für die Methoden, mit denen Indochinas Bergbau betrieben worden ists

3). "Forschungsarbeit

Das alles hat häufig zu Rückschlägen, Stillegungen usw. gefuhrt und die französische Investitionstätigkeit auf die genz sicheren Objekte beschränkt.
Als einträglich haben sich ne ben den Kohlengruben uie Zinn-und Zinkerzgruben erwiesen. Fur die Verhlittung der Zinkerze wurde im Jahre 1924 an der Kuiste gegentiber von Haiphong (Tonkin) eine Raffinerie mit einer Kapazität von 5000 f fuhrlich gebaut, die von der "Compagnie Minière et Metallurgique de l"Indochine", Sitz Paris, Aktienkapital ffr 16 Mill.) betrieben wird.
Der Metallinhalt der Zinkerzförderung hatte 1913 bereits jährlich $15000 t$ betragen, Er sank auf 5200 t im Jahre 1936, infolge der Stillegung von Gruben im Hinterlande von Tonkin, ist aber durch Verstärkung des Abbaues auf den jetzt allein betriebenen Gruben von Cho-dien (Tonkin) bis 1939 wieder auf 5800 t gesteigert worden. Die Ver-
hiittung ist beträchtlich vorbelastet durch den weiten Antransport der Erze (Schmalspurbahn zur Kiste und von dort Schiffstransport), ein Nachteil, der offenbar nur durch die billigen Arbeitskräfte ausgeglichen wird.

Ein breiteres und wohl auch aussichtsreicheres Betätigungsgebiet bilden die Zinnvorkommen Indochinas. Vit ihrer Ausbeutung beschäfiigt sich oine Reihe von Grïndungen der Pariser Jochfinanz. Dinzelne Konzessionen stammen aus der Zait von vor dem Weltkrieg. Die bedeutendsten Gesellachalten sind aber erst in den letzten 15 Jahren gegrindet worden. Die erzielten Ergebnisse haben bis Étwa 1936 bis auf wenige Ausnahmen nicht zu weiteren Investitionen ermutigen können, die Preisbildung am Weltmarkt und wohl auch die verbesserte technische Ausrüstung haben in don letzten Jahren jedoch die meisten Gesells chaften gewinnbringend werden lassen. Die aufgelaufenen Verlustsaldi wurden durchweg abgetragen und die Dividenden erreichen stellenweise eine beträchtliche Föhe.

So haben die 1911 gegründeten "Etains et Wolfram de Tonkin" (Aktienkapital 27 Mill. ffr.) nach dem Kriege erstmalig im Jahre 1928 eine Dividende von $10 \%$ aus schiitten können. Bis 1932 arbeitete die Gesellschaft mit Verlust. 1936 wurde eine Dividende von $5 \%$ ausgeschüttet, diese stieg in den folgenden Jahren bis auf $35 \%$ in 1938, während gleichzeitig die mit 25 Mill . ffre einstehenden Anlagen bis auf 5 Mill. abgeschrieben wurden.

Die kapitalsmëssig grösste Gesellschaft ist die 1926 gegründete "Socièté des Etains de l'Indochine", Paris, bei der das Kapital der Compagnie Foncière des Etains de I'Extrème Orient" von ffr. 40 Mill . Ilegt. Die Gesellschaft hat in den Jahren 1930 bis 1934 einen kleinen Reingewinn orzielt, arbeitete von da ab jedoch mit Verlust.

Verhältnismässig günstige Ergebnisse erzielte die "Société des Mines du HautTonkin", die 1902 gegrindet wurde (Aktienkatipal 3,8 Mille) Die Gesellschaft erzielte 1.936 nach Jahren einer ausgeglichenen Ertragsrechnung einen verteilbaren Ueberschuss von ifr. 177 000, der 1937 auf 1,1 Mill. und 1938 sogar auf 9,35 Mill. stieg.

Die 1929 gegrindete Gesellschaft "Les Etains de Pia-Ouac" hat ab 1936 ihr Verlustsaldo vermindern können.

Die 1920 mit $15 \mathrm{Mill} \mathrm{ffr}_{\mathrm{g}}$ gegrindete "Société des Etudes et d Exploitations Minières de $1^{\prime}$ Indochine" arbeitet sejt 1933 mit Reingewinn (damals 947000 ffra): Dieser erreichte 1937 bereits 7,52 Mill.ffr. und 1938 bei einer Förderung von 622 t den Betrăg von 9,18 Mill.

Im ganzen zeigt also der Zinnbergbau in den letzten Jahren eine beachtliche Ertragskraft, Die Frage, ob damit Anregung zur Erschliessung der Ubrigen Boden schätze gegeben werden könnte, ist wohl kaum zu beantworten, da diese Vorkommen (die Manganerzförderung betrug nur 200 t , die Goldgewinnung 100 kg im Jahre 1938) wenig erforscht und vor allem veit abseits der Verkehrswege liegen.

## Fisenerze:

Eisenerze kommen an verschiedenen Stellen Indochinas vor, abgebaut werden die Vorkommen auf KIEBAO (Tonkin), in der Nähe der Kohlenfelder, bei CAOBANG, sowie bei LONGHET im nördlichen Tonkina

Die Erze, hauptsächlich Hämatite und Magnetite, haben einen Eisengehalt von 50 bis $60 \%$. Erschlossen wurden vor wenigen Jahren auch die annamitischen Eisenerzlagerstätten von YEN-CU und THANH-HOA; neu entdeckt wurde ferner ein grosses Lager bei BAOMHA am Roten Fluss (Tonkin) in der Nähe der chinesischen Grenze.

Die Förderung wurde erst 1935 aufgenommen und ist in den letzten Jahren schnell gesteigert worden; sie erreichte im ersten Halbjahr 1939 bereits 91000 t.

## Gold und Silber:

Gold und Silber werden in Indochina in nur unbedettenden Mengen gewonnen (1939 insgesamt 251 kg Gold und 26 kg Silber).

Etwa ein Drittel der Fördermenge wird von der einheimischen Bevölkerung aus den im ganzen Lande verstreut vorkommenden aber unbedeutenden Goldseifen gewa-

$$
B 1.5)
$$

schen. Dis Jlauptmeng komat ans den goldholtigen puarzgïngen von BONG-1/IEN in Annam, die von. : Unternchmen ausgebeutet werden. Das hier geförderte Erz enthält etwe 10 g Gold jo Tonne und glefchzefitig etwas Silber.

## Edelsteine:

Auch Edeloteine, namentlich Saphire, Rubine und Zirkone, werden in Indochina gewonnen. Der Wert dieser Wineralien bejief sich im orsten Halbjahr 1939 auf insge-

Bemerkungen:

Japan versuchte durch das Wirtschaftsabkommen vom 6.líai 1941 dem wenig bedeutsamen Bergbau einen starken Auftrieb zu g ben.

## Ueberschiisse durch Rohstoffausfuhr

Der Versuch Frankreichs, die Rohstoffausfuhr des Gebietes zu entfalten, um mit den Ueberschissen des Aussenhandels die Grundlage für verstärkte innere Kolonisation Schaffung von Reserven.

Die Kautschukerzeugung Indochinas $z$. B. litt seit dem ersten Anbau der Hevea Brasiliens in den Jahren 1906/07 unter dem Wettbewerb der alten Kautschukländer Unter inm hatte auch der französische Export zu l-jden, und wenn auch die Kautgestiegen ist, so ist doch die Hoffnung, den fizten Jahren auf annähernd $30000 t$ jährlich steigern zu können, bei weitem uneffuillt gosjechen Export auf $40000 t$ Die Hand la
von 500 Mill ffr Indochinas hatte in den Jahren 1937 und 1938 einen Ueberschuss stärkten Rohstoff bezđ̈ge Frankrefichs und vor allemeser unter dem Einfluss der ver$1,200,000,000$ ffr. gestiegen.

Die Einfuhr bostand in dem letzten Friedens jahr aus Mctallwaren, ffr. 255 Mill., devon 78 Mill. halbfertige Waren, 65 Mill. Naschinen und Teile und 78 Mill. Kleineisenzeug, in zweiter Linie aus Textilvaren ( 120 Mill.), ferner aus chemischen Erzeugnissen ( 107 Mill .) und aus Autos und Fahrrädern ( 76 Mill.ffr.) Fir 1937 wurde der gesamte Iinfuhrwert mit ffr. 1,578,000,000 angegeben. Die französische Politik war bis vor wenigen Jahren eindeutig darauf bedacht, die Aufnahmofähigkeit des Landes fïr Exportwaren des Mutterlandes zu heben. Es scheint, als sei hinter diesem Bemihen die Förderung der weiterverarbeitenden Industrie Indochinas zuriickgetreten. Als vor einigen Jahren im "Bulletin Quotidien" die Mglichkeiten einer Industrialisierung Indochinas untersucht wurden, konnte $z$ war angeflihrt verden, dass Frankreich von 1888 bis 1918 in dem Gebiet 249 Mill. Goldfrancs investiert hatte und dass in der Zeit von 1918 bis 1930 weitere 6 Milliarden in der Wirtschaft des Gebietes angelegt worden sind. Aber die Förderung blieb fast ausschliesslich auf die Erschliessung der Rohrstoffe beschränkt. Dort boten sich die grössten Aussichten, dort wurden aber auch die grössten Erträge
erzielt.

Die "Charbonnages de Tonkin", die an der "Along-Baie" eine Konzession von 22000 Hektar und Antrazitgruben bef Tonkin ausbeuten, haber $z_{\text {a }} \mathrm{B}_{4}$ seit 1919 das fin nf f ache K a pital in Form von Gratisaktion ausschitten können und seitdem aup eine Aktie reichlich ffr. $20000_{0}$ - Dividende gezahlt.

Sol che Beisniele regten auch auf anderen Bergbaugebieten an, wobei freilich klar orsichtlich wurde, wie sehr die bergbauliche Tätigkeit in diesem wenig erforschten Land auf spekulativen Grundlagen ruht.

## Die Industrialisiorung in den Anfängen

Die Verhïttungsanlagen sind in den letzten Jahren mehr und mehr $2 \mathbb{K} K r i s t a l l i s a-$ tionspunkten industriel.ler Tätigk oit geworden.

Sägewerke und Textilfabriken, Ziegeleien, Zementwerke, Salinen, Zundholzfabriken, Brauereien, Soifenfabriken, Zigarettenfabriken und auch eine Glasfabrik bilden die Ansätze zu eifer Industrialisierung, dis freilich nur auf den wenig aufnahmefähigen Inlandsmarkt obgestimnt ist und der Anregung durch unternehmerisches gen oigentlich erst mit dem Vordringen mlitärischer Ueberlegungen erhaltentrebunhaben zu dem Bay einer Flugzeugfabrik in der Nähe von Henoi gefihrt, arhaltenadiese 3000 Arbeiter jährlich 150 Flugzeuge bauen soll.

Ausserdem ist in Tonkin eine Kartuschenfabrik in Bau.
Weitere Pläne bestehen für den Bau von Automontagewerkstätten, und als aussichtsreich ist von französischer Seite die Grindung von Jute-und Papierfabriken sowie von Fruchtkonservenfabriken bezeichnet worden. Dabei wird darauf hingewiesen, wie sterk industrielle Nougrindungen in Indochina mit dem fapanischen Wettbewerb und mit den Kräften zu rechnen haben, die von der Industrialisierung in Nioderländisch-Indien gusstrahlen.

Der französische Cesichtspunkt, den indochinesischen Markt vor allem für den Absatz französischer Erzeugnisse zu erhalten, der bisher den Ausbau der Textilindustrie dieses Landes gehemmt haben dïrfte, wird sich in zukunft noch weiter auswirken.

Es bleibt aber die Frage offon, vjewait es Indochina bei seinen Industrialisierungsversuchen gelingen wird, don grossen Bedarf Japans und Chinas an Rohstoffen durch die Lieferung entsprechender Fertigwaren zu ersetzen.

$$
B u d g \in t
$$

Seit Ende des Weltkrieges his 1930 hat sich das Staatsbudget Indochinas ver dreifacht, der Aussenhandel verdoppelt.

In dieser Zeit flossen dem Lande über 3 Killiarden Francs (Papierfrancs, die etwa 500 Millionen in Gold ausmachen,) $\mathrm{zu}_{n}$

## Verkehrsmittel und Hauptsiedlungsgebiet

Indochina hat ein gutes Strassannotz ( $\mathrm{rd}_{\mathrm{a}} 10000 \mathrm{~km}$ ) und eine grosse, an der Kiste verlaufende Eisenbahn (allerdings eingleisig) Saigon/Hanoi - 1700 km •, von der von Hanoi aus 2 Linien nach China vorgetrieben sind:

$$
\begin{aligned}
& \text { Hanoi - Yunnan ...... } 800 \text { km } \\
& \text { Hanoi - Longson ....... } 150 \text { km }
\end{aligned}
$$

Das Land wird durchflossen von dem Nekong und dem Roten Fluss, deren Deltamindungen fuir den Anbau von Sumpfreis besonders geeignet sind und das Hauptsiediungsgebiet bilden. Hier liegen auch die wichtigsten Städte und Häfen:


## Bemerkungen:

Sind nicht dies alles Leistungen! Jawohl! Die Tatsache und die Zahlen allein sind jedoch nicht entscheidend. Thr Wert kann nur durch Vergleiche festgestellt werden. Und dabei sehe ich, dass das benachbarte Thailand, dessen Gebiet um 230000 qkm und Bevölkerungszahl um $8 \frac{1}{2}$ Mill. Menschen kleiner ist, 1935 ein genau so ent-

$$
\mathrm{Bl}, 8)
$$

wickeltes Eisenbahnnetz besaß (Siam - 3100 km , Indochina - 3154 km )
Der durchischnittliche jährliche Reisertrag pro Hektar in Indochina beträgt
12 Doppelzentner, im benachbarten Thailand dagegen 16,2. Wie ist dieser Unterschied zu erklärөn? Sind denn die naturlichen Bedingıngen in Französisch-Indochina schlechter als in Siam? Nein, die Franzosen selbst erklären, die Ursache der annämitischen Rickständigkeit sei die Armut der Bauern, das Fehlen einer

Und schliessliche als die Franän? Frankreichs in Indochina gegeben. Man soll nach den wirtschaftlichen Leistungen asiatisches Nachbarvolk imstande mehr zu leisese nicht verkennen. Dennoch war ein waltige finanzielle Kraft, noch iberr die eisten, obgleich es weder uber die geOrganisationserfahrung eines erstrangie fortgeschrittene Technik, noch uber die Schlussfolgerung drängt sich von selgigen europäischen Staates verfügte。Eine ohne Zögern jedes Schulkind sagen!
Berlin, im Juli 1945


Die Bedeutung des Wirtschafts-Abkommens zwischen Japan und FranzösischIndochina vom 6.Mai 1941.

Das für Japan von Aussenminister Matsuoka und für Frankreich vom Botschafter Arsene Henry und Gouverneur Robin unterzeichnete Niederlassung-und SchiffahrtsAbkommen zwischen Japan und Französisch-Indochina logt in dem orsten Dokument, .. aämlich tert Grundsatz fest, dass die Angehörigen beider Nationen und ihre Schiffe durch beide
Parteion reziprok behandelt, werden sollen.

Japan und Französisch-Indochina verpplichten sich, die gegenseitigen Angehörigen grundsätzlich wie oigene Staatsangehörige $z u$ stellen, sonst ihnen aber mindestens das Moistbeginstigungsrecht zuzusprechen, und zwar bezäglich der Einwandorung, dor Nedderlassung, des Erwerbs von Besitz und bewoglichem und unbewoglichom Eigentums, der Ausiibung des Handels und industrieller Tatigkeit, der Erhebung von Steuern und Grïndung von Gesellschaften. Auch die Schiffe sollen auf der Grundlage der Gleichberechtigung behandelt werden.

Das Abkommen über Zolltarife, Handels-und Zahlungsmethoden, das als zweites Dokument unterzeichnet wurde, ist ziemlich umfangreich und umfasst 30 Artikel mit Anlagen. Es sioht bezïglich der Zölle das Moistbeginstigungsrecht vor. Darliber a. hinaus abor verpflichtet sich Französisçh-Indochina die hautpsächlichsten japanischon Produk to zollfrei oder mindestens zu niedrigstem Zollsatz hineinzulasson. Japan Uberni mt defir die Verpilichtung, für die Hauptprodukte FranzösischIndochinas die "Glinstigsten Zollsätze" zu gewähren. Beziglich des Handels ist vorgesehon, dass Indochina zunächst Reis, Kais, Kohlo, Minoralion und andere Stapelprodukte liefert, wofïr Japan die Lieforung von Textilien, Fortigfabrikaton und sonstigen Erzougnisson Japans in Aussicht stellt, Fur die zahlungon wird eine Ausgleichskasse in Yon und Piaster dirokt durch die Yokohama Specio Bank bzw. Bent von Indochina geschaifon.

Voberoinstimmung ist schliesslich auch orroicht worden Ubor dio Zulassung japaAischer Firmen in die Verbände französisch-indochinesischer Importoure und Fheportoure, denen nach einer kilrzlichen internen Regol ung allein Handelsilizenzó durch Indochina gowährt wordon. Japan hat also durchgesetzt, dass seino Firmon
 hart umstrittene Frage bei don Vorhand lumgon wre. Ebenso hat Indochina zugestandon, dass sich japanischos Kapital in derv Landwirtschaft, Borgindustrio und Wasserkraftwesen beteiligen darf, dass japanische Schulen oingorichtet wordon und das Wirtschaftskonforenzen poriodisch die allgomeinen Tlirtschaftafragon sulsehon beiden Landern uberprifen.

## 1) 1martung: Insgesamt ist dor Vortragsabschiuss also oin vollor Erfolg Japans,

 dor aus dem bishor fast hormotisch abgeschlossonon Indochina, in dom nur Franzoson virtschaftlich arbeiton konnton, wenigstons für die Japaner oin offones Botitigungsfold macht.2) Forkuig: Auf die Besetzung Indochinas durch japanische Truppen reagierton die USA zunilchst in dom Sinne, dass dor Konsul in Hanoi, Mr。Read, dio Bohörden Franzö-sisch-Indochinas von dem Beschluss soinor Regioruag unterrichtete, alle Guthabon dor "Indochina-Bank"in Amorika oinfrioren zu lasson. Dio von dieser Mas nahme betroffono Summe wurde auf 150 Mill.Piaster geschätzt ( 1 Plastor etra 1 Yon), wathrend das gesamte Auslandsguthaben Französisch-Indochimas in Frankroich, Bagland, USA, und Singapur rd. 350 Mill. Piastor betruge
B1.2)

Die Vertiefung der indochinsch-japanischen Beziehungen blieb bei dem mit Japan abgeschlossenen Handelsvertrag nicht stehen. Japanische Truppen besetzten straeiner gemeinsamen Verteidigung. Indochinas mit der Begrïndung der Errichtung

Die japanische Aktivität in Indochina selbst beschränkte sich zunäch Fortfihrung der Beschlagnahme und des Abtransportes an China verkaufter amerikaauf 25000 t -, aus Haiphong und späterhis 10000 t , manche Berichte gingen bis schliesslich nach Hainan, der japanischen auch aus Hanoi abtransportiert und verbracht wurden, Französische und amerikenisis flir die Expansion nach Suiden, .. der fapanischen Frklärung, dass in Fälen unische Proteste fuhrten lediglich zu Eigentums eine Entschädigung gezahlt werden unzeideutigen Beweises amerikanischen erfolgten schliesslich keine weiteren Schritterirde. Von amerikanischer Seite sich alsdann durch das beiderseitige Einfrite mehr. Die ganze Frage erledigte Higentums.

Finige Zuckungen französischen Widerstandes gegen die japenische Wirtschaftsinvasion waren bei Erlass eines Ausfuhrverbotes von Leder, vegetabilen Oelen und Tischöl im Juni 1941 festzustellen. Auf der anderen Seite lehnte Japan die Vebernahme von Zinn, Gummi und anderen Rohmaterialien, die für deutsche Rechnung angeblich gekauft waren mach Ausbruch des deutsch-russischen Krieges ab, so dass diese Waren zunächst in Saigon verblieben.


#### Abstract

Rine natiirliche Folge der Handelsabmachungen war die Vereinbarung der Banque de $1^{\prime}$ Irdochine mit der Yokohama Specie Bank Uber die Regelung des indochimesischjapanischen Zahlungsverkehrs, wobei die Banque de $I^{\prime \prime}$ Indochine eine neue Zweigstelle in Tokio errichtete und Yen-Konten eröffnete, während die Yokohama Specie Bank Barterkonten fihrte. Beide wurden monatlich abgerechnet und die Spitzen in 081 Dollar, jetzt wahrscheinlich in einer anderen, in Gold komvertiblen whinrung, ausgeglichen. Fin besonderes Konto fur die Indochinesischen Reisexporte wurde mur jWhrlich abgerechnet, so dass hier offenbar ein entsprechender indochimesischer lixingekredit vorlag.


Die japanische Presse berichtete \#ber allgemeine japanische Torbereitungen zur Tortiofug der wirtschaftlichen-Beziehuagen beider Linder, wobel man sich fedoch angesichts des japanischen Kapitalmangels, dor Anspanumg der heimischen gudustrie fur den eigenen Bedarf der Schwierigkeiten wohl bewust ware Tmerhin wurdo der... Lbats einer Reihe von Toxtil-und anderen industriellen Artikeln im Rahmen der usuroichendon einheimischen Kaufkraft orwartet. Japanischo Warenhäuser bereiteten Pilio fir die Frrichtung von Filialen in Indochina vor. Erhebliche Sohwierigieiten wardon von japanischer Seite durch don Widerstand französischer, von britischen und amerikanischon Intoressen gedeckter Geschiftsleute insbesondere in Saigon ervitet. Fa schienen tatsächlich auch Vorkohrungen getroffor zu sein, um orhebliche Inteile dor Reisausfuhr mach Inlaya absulenken.

In allgemeinen wurde oin gewisser Exportdruck und Warenhunger in Indochima orwaro tet, dor die Folge des Fandelsrïckganges seit dem deutsch-französischen Waffonotilistand (un 28\% in den Exporten und $33 \%$ in den Inporten) war. Insbesoidere die Bifeoxporte hatton orheblich gelitton, während Gumi und Kohle leichter abzu* cotson wr. Mit Frzen wurde friher fast ausschliessilch Frankreich belieferts Vis und Japan traten an desson Stelle. Auf dem Importgeschlift fielen insbesondere Iperte in Mohl, Mich, Butter, Klise, Gemilison, Frifichten, Tee, Zucker, Bavmiollveron, Kumstsoidenwaren, Seidenwren, $\Delta u t o m o b i l e$ und Papier ab, während Mashimen und Ihiliche Artikel wegen Vorzugsbohandlung in Transport noch in grössorea Mongen efigesinht werder kommton.

Zur Förderung des japanischen Einflusses Im indochinesischen Bergbau sollte durch die Overseas Kining Industrie Association, einer Organisation von Mitsui, Mitsubishi, der Iaiwan Development Co., der Japan Mining Industry Co., der Untersuchungsinstitut in Hanoi erreichtet werden Konzernen ein bergbauliches geologischer Untersuchung der wirtschaf tlichen Re Dieses sollte sich mit genauer gebiet befassen. Da die französische Verwaltung bereit quellen auf dem Bergbauman informiertes Minenbuiro verfügt, schien diese Organisation ein eigenés, wohl-a Beteiligung japanischer Betriebe im indochinesischen ion als Sprungbrett fir die Organisation wies ein Jahresbudget von 500000 Yen auf.
Der Poighandel der bisher zu $80 \%$ in den
Chinesenstadt von Saigon, lag, ist in den Händen der Chinesen von Cholon, der Firmen, besonders des Mitsui-und Kitsubishinen Teil in die Hände japanischer Der Steinkohlenberghau, der zum grössten Teil in der Hand einer einzigen rein französischen Gesellschaft lag und von dieser fast monopolisch ausgenutzt wirde, panischer Techniker erweitert und ertregreicher gestaltet.

Yorkehretechnisch sollte eine Zusammenarbeit zwischen der japanischen Schifffahrt und der französischen Schiffahrt Indochinas durchgefuhrt werden, dergegung stehen soll. Diese Tatsache war Passagier-und Frachtschiffe der "Compagnie dentig, da sich verschiedene grosse zu der Zeit in Indochina befanden, die fuir die Großraumschiffahrt ${ }^{\text {n }}$, Paris VIII, Werte waren.

Berlin, Im Juli 1945


```
    LIste
japanischer Firmen, die in Indochina
    arbeiten.
```

1). $\operatorname{Import}$

Warengattung
a). Reis
b). Fichtenharz
c). Mais
d). Kohle
e). $\mathrm{Salz}_{2}$
f). Phosphaterze
g). Eisenerz
h). Zink und Antimon
1). Manganerz
j). Wolfram und Molybdän
k). Eisenschrott
1). Altzinn
m). Egrenierte Baumwolle
1). Rohr
0). Japan (allgomeine Exportprodukte nach Japan)
p). Faiute und Leder
q). Rizinus Saat
r). Guarzeañ
8). Rohbaummolle

Firmenbezeichnung
Mitsui Bussan Kaisha
Pine Resin Importers Union
Fodder Distribution Co
French Indochina Coal Distribution
Control Association
Foreign Salt lmporters Association
Dai Nippon Phosphorite Go
Iron Ore Control Co.
Zinc and Antimony Control Association
Teikoku Kanganese Control
Tungsten and Molybdaenum Importers Ass. Southern Regions Scarp Iron Association
Japan Tin Scrap Import Control ${ }^{\prime \prime}$
Cotton Import Co.
Japan Rattan Importers Union
Toa Japan Control Co.
Japan Hide Import Co.
Gastor $0 i l$ and Copra Importers Association
Asehi Glassmare Co.
Japan Raw Cotton Importers ${ }^{\text { }}$ Union.
2). $E \times p \circ r t$
a). Baumwollgarne und -waren
b). Wollgarne

19 Firmen
. Wollwaren
d). Kunstseidegarne

5 "
10 "
0). Kunstseidewaren
f) Stapelfaserwaren
8. Komserven
h). Portland Zement
1). Ziegel, Backsteine,Glaswaren
j). Tarben
k). Sehwerchomikalien
1). Zwiebeln und Kartoffeln
-). koudensierte Milch
). Sprengetoffe
0). Pfofferminz61 und Kampfor
p). Stapelfasergarme
9). Reifon und Rohren

## Hextanati

D10 Lufatollung lässt orkennon, in welchem Rahmen Japan beabsichtigte das indoohinosischo Geschäft aufzubauen. So ist allordings orstaunlich, dass auf der Einflirsoite of fenbar Rohgumi volisg ausflallt, whrend auf der Bxportseite keinerlei Orguisation für den Export von den in Indochina dringend benötigten Eisenwaron, hachinon und Instrumenten aller Art vorgesohen ist, und auch das besonders wesentliche Potroloum und Bonzis fehlto.

Borlin, im Juli 1945

