```
名古屋大学
```



## 神 谷 智

|  |  | T心馬 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ．．．．．．．．．．．サ\＆ரサ |
|  |  | ¢ |



त®




【図 1】天王崎町にあった1914年頃の愛知県立医学専門学校
左（北）が学校，右（南）が病院，手前は堀川。

|  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



【図 2】天王崎町にあった 1880 年頃の公立病院•公立医学校の病棟•校舎図上（北）が学校，下（南）が病院。


[^0]


【図 3】医学部前身校の沿革




【図 4】1914 年（上）愛知県立医学専門学校正面（下）愛知病院正面


【図5】1914年移転当初の鶴舞キャンパス図
二重線より左（西）が学校区域，右（東）が病院区域。学校が前（南）に広く出 ており，病院が奥（北）に入っています。


|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



N人。中













【図 6 】1945年空襲直後の名帝大医学部鶴舞キャンパス（名古屋大学附属図書館医学部分館所蔵）中央で焼け残っているのが図書館。

|  | た | 院 |  | り | て | 瀬 | 時 | 察 | ま | 書 |  | L |  | 五 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | め | は | た |  | は | 戸 | 研 | が | い | 館 | \％ | た | 日 | 日 |  |
|  |  | 名 | だ | 順 | い | 市 | 究 | あ | ま |  |  |  | は | の |  |
| 数 | 疎 | 古 | そ | 調 | き | や | 施 | り |  | 病 | 附 | 図 | 附 |  |  |
| 多 | 開 | 屋 | の | に | ま | 岐 | 設 | 踈 | た | 院 | 属 | 6 | 属 | 度 |  |
|  | よ | 市 | 後 | は | し | 阜 | や | 開 |  | 半 | 医 |  | 病 | あ |  |
| の | $り$ | 民 | も | い | た | 県 | 薬 | を | そ | 分 | 院 | 暁 | 院 |  |  |
|  | は | の | 空 | か |  | 瑞 | 品 | 促 | の | を | が |  | が |  |  |
|  | む | 治 | 襲 | な | し | 浪 |  | さ | 後 | 残 | 五 | 率 | 大 | 前 |  |
|  | L | 療 | は | か | か | 町 | 器 | れ， | 当 | す |  |  | き |  |  |
|  | 3 | 機 | 度 | $\bigcirc$ | L | ＋ | 具 |  | 時 |  |  |  |  | 厚 |  |
|  |  | 開 |  | た | 経 | ど | な | 医 | O | \％ |  |  | 被 |  |  |
|  |  |  | な | よ | 費 | c |  | 学 | 又 |  |  |  |  |  |  |
|  | 襲 | で | ） | う | の |  | を | 部 | 部 |  | で | 郘 |  |  |  |
|  | で | も | 続 | で | 問 | 漸 |  | の | 大 | な |  | が | を | 部 |  |
|  | 被 | あ |  | す | 題 | 次 | 愛 | 特 | 臣 | $\bigcirc$ | 布 | 九 |  | が |  |
|  |  | $\bigcirc$ |  |  | $も$ | 移 | 知 | 殊 | の | て | 属 | 七 | け |  |  |
|  | に | た | 病 |  | あ | し | 県 | 戦 | 視 | し | 図 |  |  | 後 |  |





|  |
| :---: |





詨 手
部 N゚
NG



【図7】1973年鶴舞キャンパス図
二重線より上（北）は A 大学区域が主，下（南）が B 病院区域が主。【図5】とは逆に病院が前に，大学が奥になっています。


[^1]

【図 8】現在の鶴舞キャンパスに残されている（上）門柱と（下）外塀





【図 9】（上）1926 年頃の陸田ビル（下）1962 年頃の東門前町医学部附属病院分院
（名古屋大学附属図書館医学部分館所蔵）


[^2]








 $\qquad$川

|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |








【図 10】1942年東山キャンパス図
中央が四谷通，その上（東）が理学部，下（西）が工学部校舎。矢印Aは耕地区画整理時の旧道。


1942年東山キャンパス
ほとんど生えていないことがわかります。



【図 11】現在の理学部 A 館付近からみた
左（西）が工学部，右（東）が理学部校舎。当時は樹木が


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |



馬〉（只） （沺はいい）





$$
\begin{aligned}
& \text { 現 } \\
& \text { 在 } \\
& \text { 鐿 } \\
& \text { 北 } \\
& \text { の } \\
& \text { 道 } \\
& \text { a }
\end{aligned}
$$

奀






## 


Syin ev




和㙂固


$$
\pi s i n t
$$

$$
<\Omega
$$








策
定
さ
世
そ
そ
に
基
い
て
こ
の
理
学
4
$\begin{array}{ll}\text { 期 } & \text { 工 } \\ \text { に } & \text { 学 } \\ \text { き } & \text { 部 } \\ \text { た } & \text { 辺 } \\ \text { た } & \text { 边 }\end{array}$
の
地

$$
\begin{aligned}
& \text { 区 } \\
& \text { の } \\
& \text { 方 } \\
& \text { か } \\
& \text { 緑 } \\
& \text { 多 } \\
& \text { く }
\end{aligned}
$$








【図 12】1954年東山キャンパス（中日新聞社提供）
鉄筋建築は工学部 1 号館南側建物と理学部A館の一部のみ。キャンパスは現在の グリーンベルトまでで，右（南）の文系地区はまだキャンパスに入っていません。















|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

[^3]|  | 新 | 最 終 増 築 |
| :---: | :---: | :---: |
| 工 学 部 |  |  |
| 1号館 | 1951． 3 | 1970． 2 |
| 2号館 | 1954． 3 | 1956． 5 |
| 3 号館 | 1962． 3 | 1970． 2 |
| 4号館 | 1964． 3 | 1970． 3 |
| 4号館管理棟 | 1967.12 |  |
| 5号館 | 1967.12 | 1987.11 |
| 6号館 | 1963． 2 | 1967.12 |
| 7 号館A館 | 1971． 2 |  |
| 7 号館B館 | 1971． 2 | 1980.12 |
| 8号館 | 1975． 6 | 1979． 2 |
| 8号館北館 | 1987.11 |  |
| 9号館 | 1980． 9 | 1983． 3 |
| 理 学 部 |  |  |
| A 館 | 1953． 3 | 1964． 3 |
| A－2号館 | 1979． 3 |  |
| B 館 | 1965． 3 | 1966． 3 |
| C 館 | 1967.12 | 1968.11 |
| D 館 | 1968.11 |  |
| E 館 | 1967.12 | 1979． 3 |
| F 館 | 1980． 3 | 1985． 7 |
| G 館 | 1989.11 |  |

【図 13】工学部•理学部の主要建物沿革 ※僅かな増築は除いています。


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



【図 14】1933 年第八高等学校（中日新聞社提供）

|  |
| :---: |
|  |  |





|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |











【図 15】1950年頃の名古屋大学岡崎高等師範学校





【図 16】1960年名城キャンパス（中日新聞社提供）







【図 17】1959 年東山キャンパス図
斜線部が新規に取得した地区。




$$
\digamma^{\prime} N \in H_{1}
$$

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |






ボ




【図 18】1933 年頃の名古屋高等商業学校（中日新聞社提供）

| 等 |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |









名
城
キ
ヤ
ン
パ
内
に
お
か
ま
し
た
初 た






【図 19】（上）1921年と（下）1937年の名古屋市東南部図
市街地が急速に拡大したことがわかります。（1）第八高等学校②名古屋高等商業学校（3）鶴舞キャンパス（4）名古屋高等工業学校•愛知県立工業学校（5）名古屋商業学校（6）第五中学校 7 ）愛知県立商業学校





[^4]




【図 20】1954年頃の安城キャンパス（富田武氏所蔵）

|  |
| :---: |
| 入ン（ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 【「四】（入ンく |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |






it 0 al




[^5]|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



飞执犬G边
九
'د.

$$
\begin{aligned}
& \text { No } \\
& (H)
\end{aligned}
$$

$$
\forall
$$

## ＋＋

## 「ノへ

ン



昭パ


$$
\begin{aligned}
& \text { そッ=サース } \\
& \text { ハッシサト入ニベー }
\end{aligned}
$$





明四
年
大
 （ント菈碟）創
は
は年

$$
\underset{F}{2}
$$

，脸空人测 6

七
八明
－○
年九


【図 21】1954年名古屋大学のキャンパス分散状況図
名古屋大学を示す（2）が市内に 8 ケ所もあり，安城の農学部（図左下）を含め 9 ケ所 に分散していました。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| －中具こ入本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| －ct ¢ ¢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |






【図 22】関西学院大学キャンパス
景観は一見名大と似ていますが，中央芝生を取り囲む古くからの建物を残してお り，新しい鉄筋建築をそのさらに周辺に，旧建物と調和する景観になるように建 てられています。

| 史 | 配 | お | キ | 関 |  | デ | 実 | 史 | り | 現 | に |  | い | 緑 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| の | 置 | り | ヤ | 西 | た | ン | で | を | ま | 実 | 保 | で | と | が |  |
| 士 | に |  | ン | 学 | と | テ | す | 語 | せ | 離 | 存 | す | い | 少 |  |
|  | な | そ | パ | 院 | え | ， |  | 䛠 | ん | $れ$ |  | か | $う$ | な |  |
|  | つ | の | ス | 大 | ば | テ | 歴 | て |  | L |  | 5 | 側 | い |  |
| 奎 | て | 点 | の | 学 | 私 | イ | 史 | い | L | た | 新 | す | 面 | の | 前 |
| を | い | は | 中 | や | 学 | の | 的 | る | か | 提 | 規 | べ | は | も |  |
| 残 | ま | 東 | 央 | 神 | の | － | 建 | こ | し | 安 | に | て | あ |  |  |
|  | す | 山 | に | 戸 | 事 | つ | 物 | $\zeta$ | 建 | $\begin{aligned} & \text { 条 } \\ & 子 \end{aligned}$ | 建 | の | り | 建 |  |
| て | が | キ | に | 女 | 例 | に | 景 | ¢ | 物 | を | 物 | 建 | ま | 替 |  |
| ， |  | ヤ | 地 | 学 | に | な | 観 | も | 自 | 9 | を | 建 | す | の |  |
|  | そ | ン | 地 | 院 | な | る | が | ま | 体 | る | 建 | 物 |  | た |  |
| 9 | の | パ | 带 | 大 | り | の | 大 | た | が | ？ | て | を |  | め |  |
|  | 周 | ス | を | 学 | ま | で | 学 | － | 大 | も | ろ | 建 |  | 致 |  |
|  | り | と | 設 | で | す | す | の | つ | 学 | り | と | 替 |  | し |  |
| つ | に | 似 | け | は | が |  | ア | の | の | は | い | せ |  | 方 |  |
| そ | 歴 | た | て |  |  |  | イ | 事 | 歴 | あ | $う$ | ず |  | な |  |






【図 23】現在の工学部 1 号館南側建物
東山キャンパスで一番古い鉄筋建築です。



















東山キャンパス現況図





表紙写真：緑のトンネル
工学部5号館付近から四谷通方面 を望む（本文 $29 ~ 30$ 頁参照）。


[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    

[^3]:    

[^4]:    
    ก

    $$
    \begin{aligned}
    & \text { 戦 } \\
    & \text { 時 }
    \end{aligned}
    $$

    時
    
    $\theta$ तनモロ

    $$
    \begin{aligned}
    & \text { 財 } \\
    & \text { 政 }
    \end{aligned}
    $$

    $$
    H 6,0
    $$

    $$
    \begin{aligned}
    & \text { が } \\
    & +
    \end{aligned}
    $$

[^5]:    

