

# 名古屋大学最初の外国人螯这 ーヨングハンス先生とローレツ先生ー 

加藤鉦治





加
藤
鉦
治
ourgrontrrevertin







तヲの戸

| 年月日 |  | 国 人 教 | 員 | 計 | 助 手 | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 教 授 | 助教授 | 講 師 |  |  |  |
| 57．7． 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 58．7． 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 59．7． 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 60．7． 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 61．7． 1 |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 62．7． 1 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 63．7． 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 5 |
| 元．7． 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 |
| 2．7． 1 | 2 （1） | 1 |  | 3 （1） | 6 | 9 （1） |
| 3．7． 1 | 2 （1） | 1 |  | 3 （1） | 15 （2） | 18 （3） |
| 4．7． 1 | 2 （1） | 1 | 1 | 4 （1） | 20 （2） | 24 （3） |
| 5．7． 1 | 2 （1） |  | 1 | 3 （1） | 27 （2） | 30 （3） |
| 6．7．1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 29 （2） | 35 （2） |
| 7．7． 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 （5） | 42 （ 5 ） |
| 8．7． 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 36 （3） | 42 （3） |
| 9．7． 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 31 （4） | 41 （4） |
| 10．7． 1 | 3 | 5 | 3 （1） | 11 （1） | 24 （5） | 35 （6） |
| 11．7． 1 | 2 | 8 | 6 （3） | 16 （3） | 19 （4） | 35 （7） |
| 12．7． 1 | 4 | 9 （1） | 7 （3） | 20 （4） | 21 （7） | 41 （11） |
| 13．1． 1 | 4 | 10 （1） | 8 （3） | 22 （4） | 23 （7） | 45 （11） |

外国人教員および助手の在籍状況（名古屋大学人事課作成）


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| せこがく |  |















文学部の「外国人教師問題」を伝える記事（『毎日新聞』1970年12月8日）





焐曼入り










外国人教師の家族と八高生
（『わが友 若き旅人よ，八高八十年祭記念誌』1988，所収）









お
雇
い
教
師
の
任
務
。中性


泪

ort


ヨングハンスによる鍋島直正公診察記録
（『診察御日記』大阪市史編纂所中野操文庫蔵）

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ごく山， |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| －4 サ世 |
|  |








ヨングハンスの契約状（『写真集 名古屋大学の歴史 1871～1991』所収）





ヨングハンスの植皮手術（東京大学法学部明治新聞雑誌文庫蔵）

－中 त 패표

















[^0]ヨングハンスによるコレラ防止の口伝

－4भt5



 －
滕 I ，酮辰 $\ominus$

は

## 細

 H2 ， れ て满 を ．


[^1]


  vodevighturge orr


 のッンくこいく死 of 4 Hf


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

医学講習場仮規則（『愛知県史料』1876年11月，所収）

|  |
| :---: |
|  |
| － |
| 式逃的 $犬$ |
|  |
|  |
|  |







ヨングハンス著『原生要論』（名古屋大学附属図書館医学部分館蔵）







**







先起咨


た
の
ず
す。
右
の
引
用
文
は
こ
$\vdots$
し
て
任
命
さ しく山雨䌙


た
病
緜
附
属
の

$\begin{array}{cccc}\text { の性 } & \text { に } & \text { ス } \\ \text { 強 } & \text { 訴 } & \end{array}$ の え
止

$$
\begin{array}{cc}
\text { 霸 } \\
\hline \text { 束 }
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
\text { W } & \text { 馹 } \\
\text { い } & \text { 束 }
\end{array}
$$

諭
吉
は
－
八
の
（ント！喛遜）


- 中 ghen jurdremicherrurser
xt U Ot









出いここ

米近些

$$
\begin{aligned}
& \text { 長 } \\
& \text { 男 }
\end{aligned}
$$

A程 

$$
\not \geqslant 1
$$ ..... 

「目くO
 .....  ..... 








ローレツが学んだウィーン大学医学部
（名古屋大学博物館教授西川輝昭氏提供）





ローレツの医院開業広告
（『東京日日新聞』1875年12月16日）






愛知県公立病院•公立医学校の平面図
（『愛知県立医学専門学校校友会雑誌』34号，所収）




『老烈氏講義 皮膚病論一班』
（名大附属図書館医学部分館蔵）







ローレツと後藤新平（『写真集 名古屋大学の歴史 1871 ～1991』所収）

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



[^2]





以


$\begin{array}{cc}\text { ぜ } & \\ \text { ん } & \text { 各 } \\ \text { 高 } & \text { 学 } \\ \text { く } & \text { 科 } \\ \text { な } & \text { O }\end{array}$



『医事新報』創刊号
（『写真集 名古屋大学の歴史 $1871 ~ 1991$ 』所収）
$\begin{gathered}\text { 報 } \\ \text { と } \\ \text { い } \\ \text { う }\end{gathered}$
術



『医事新報』の広告
－4 4 等 ざ2x





3 3thto



「
「
条
タ


Ot of oft




古美術•博物収集のための稟告
（『愛知新聞』1876年10月2日，1879年11月12日ほか）







博
物
学
の
調
植
研
究

－र $⿻ 木 一 ⿱ 幺 小 彡$


[^3]本负
 （120 0 ontoor


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






た

心ヶ」ふH6が。







村
社



（名古屋大学医学部精神医学教室『教室五拾年史』1958，所収）




 －of hourer






## Guidquid agis pruleniter agas it rexpice finem．

April 1854．



ローレツの惜別の辞
（名古屋大学附属図書館医学部分館蔵）






ホルン市シュテファーン教会にあるローレツ家の墓碑 （名古屋大学博物館教授西川輝昭氏提供）



[^4]－ator

 が U
तーデが


- eqtogr $\theta$ ecervitedr


 －

（四！！吕思ンざ




表紙表：愛知県病院手術図
（名大附属図書館医学部分館蔵）
表紙裏：愛知県公立医学校
（「写真集 名古屋大学の歴史1871～1991』所収）


[^0]:    
    
    
    

[^1]:    11

[^2]:    ta

[^3]:    収
    集
    癖
    年年
    
     －イN人
    $ロ ー ラ ~$
    
    
    抑
    
    
    綪 $\theta$

[^4]:    
    
    分
    四
    六
    八
    八
    四

