東京大学出版会のUP選書がアーカイブとしてリリース！
1970〜90年代を中心とした名著の数々が電子版で復活！

全275冊 価格
(分売可)

<table>
<thead>
<tr>
<th>同時1アクセス(本体)</th>
<th>同時3アクセス(本体)</th>
<th>商品コード</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>¥646,800</td>
<td>¥1,047,200</td>
<td>1030939888</td>
</tr>
</tbody>
</table>

内容の詳細は次頁をご覧ください。
<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>大学出版部 -科学の発展のために-</td>
<td>G. R. ホウズ/賢輪 成男:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>経済学を語る</td>
<td>宇野 弘蔵</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>医学と生命</td>
<td>潤満 久敬</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>国際政治と日本</td>
<td>武者小路 公秀</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>政治 第2版 -一人と統合-</td>
<td>有賀 弘 /阿部 齋, 斎藤 眞</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>日本の労働問題</td>
<td>前谷 三喜男</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>大学の未来像</td>
<td>J. A. バーキンス, 天城 勲, 井門 富二夫</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>アメリカ政党史</td>
<td>C. A. ピアード/斎藤 眞, 有賀 貞:訳著</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>日本の労使関係</td>
<td>氏原 正治郎</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>治療の悪夢 上 -薬をめぐる闘い-</td>
<td>モートン・ミンツ/佐久間 昭, 平沢 正夫:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>治療の悪夢 下 -薬をめぐる闘い-</td>
<td>モートン・ミンツ/佐久間 昭, 平沢 正夫:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>憲法問題の考え方</td>
<td>渡辺 洋三</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>現代の日本経済</td>
<td>中村 隆英</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>文化と国家 上</td>
<td>南原 繁</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>文化と国家 下</td>
<td>南原 繁</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>東洋とは何か</td>
<td>仁井田 陸</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>外交</td>
<td>H. ニコルソン/斎藤 い, 深谷 満雄:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>現代日本の教育</td>
<td>清水 義弘</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>日本の社会思想 -近代化とキリスト教-</td>
<td>前谷 三喜男</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>ケーニヒの時代</td>
<td>中屋 健一:編</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>科学の基礎</td>
<td>大森 荘蔵, 沢田 允美, 山本 信:編</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>歴史教育の歴史</td>
<td>海津 宗臣</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>憲法と天皇 憲法二十年 上</td>
<td>宮沢 俊義</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>平和と人権 憲法二十年 中</td>
<td>宮沢 俊義</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>政治と憲法 憲法二十年 下</td>
<td>宮沢 俊義</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>社会のなかの医学</td>
<td>高橋 晃正</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>アジアの挑戦</td>
<td>川田 亜</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>政治と文化</td>
<td>石田 信</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>パワー・エリート 上</td>
<td>C. W. ミルズ/鶴崎 慎成, 綿貫 純治:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>パワー・エリート 下</td>
<td>C. W. ミルズ/鶴崎 慎成, 綿貫 純治:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>くすりとからだ</td>
<td>佐久間 昭</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>歴史をつくるもの</td>
<td>南原 繁</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>日本農村の社会問題</td>
<td>福武 直</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>大学の労働</td>
<td>C. カー/及 信司:監訳</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>中世に生きる人々</td>
<td>アイリーン・パウア/三好 洋子:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>内村鑑三とともに 上</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>内村鑑三とともに 下</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>法と国家</td>
<td>H. ケルゼン/鶴崎 慎成:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>農業近代化の理論</td>
<td>T. W. シュルツ/及見 謙三:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>近代化と教育</td>
<td>永井 道雄</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>日本の道路</td>
<td>衛藤 義吉</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>現代と実存</td>
<td>原 佑</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>学歴病患者たち</td>
<td>J. キーツ/及 信司:訳, 肥田野 直:解説</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>日本の農業</td>
<td>大内 力, 金沢 夏樹, 福武 直:編</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>倫理学的散歩</td>
<td>佐藤 俊夫</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>私のポーランド</td>
<td>阪本 樹彦</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※タイトルは変更の可能性がございます。

● 表示価格は税抜きです。
<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maruzen eBook Library</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>担当</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tel: 03-6367-6008 Fax: 03-6367-6184 e-mail: <a href="mailto:ebook-i@maruzen.co.jp">ebook-i@maruzen.co.jp</a></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業時間: 9:00 ～ 17:30（土・日・祝日、年末年始を除く）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別表示価格は税抜きです。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>47 日本の労務管理</td>
<td>藤田 真澄</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>48 医者とくすり -治療の科学への道</td>
<td>砂原 茂一</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>49 奇妙な敗北</td>
<td>マルク・ブロック/井上 幸治: 訳</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>50 デンマーク - 変貌する「乳と蜜の流れるさと」</td>
<td>御園 喜博</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>51 経済のための法律学</td>
<td>山本 桂一</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>52 夏目漱石</td>
<td>瀬沼 茂樹</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>53 西田幾多郎</td>
<td>竹内 良知</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>54 三木清</td>
<td>宮川 亜</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>55 教育改革の展望</td>
<td>清水 義弘</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>56 経済学五十年 上</td>
<td>大内 兵衛</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>57 経済学五十年 下</td>
<td>大内 兵衛</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>58 日本の政治文化 - 契約と競争</td>
<td>石田 雄</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>59 福沢謹吉 - 思想と政治との関連</td>
<td>遠山 茂樹</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>60 人類生態学ノート</td>
<td>滝沼 隆明, 鈴木 経美: 編</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>61 経済成長の定着</td>
<td>中村 隆英</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>62 飲み水の危機</td>
<td>石橋 多聞</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>63 国家独占資本主義</td>
<td>大内 力</td>
<td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>64 西洋思想の流れ</td>
<td>原 佑, 岩田 靖夫, 伊藤 勝彦, 渡辺 二郎</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>65 異常と正常 - 精神医学の周辺</td>
<td>秋元 波留夫</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>66 67 統計と裁判</td>
<td>広中 哲雄</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>67 アメリカの大学 - 大まかの苦悩</td>
<td>P. ウッドリング/米倉 裕二, 宮里 政玄, 米倉 萃: 共訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>68 戦争と法</td>
<td>筒井 若水</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>69 狭い海 - 島路にたつ漁業と海洋開発</td>
<td>長崎 福三</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>70 くずり公害</td>
<td>高橋 哲正</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>71 政治のなかの学生 - 国際比較の視点から</td>
<td>P. G. アルトバック/喜多村 和之: 訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>72 市民の大学</td>
<td>井本 高二夫</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>73 医師と患者</td>
<td>冲中 重雄</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>74 犯罪と現代社会 上 - アメリカのディレンマ</td>
<td>N. モーリス, G. ホーキンス/長島 敦: 監訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>75 犯罪と現代社会 下 - アメリカのディレンマ</td>
<td>N. モーリス, G. ホーキンス/長島 敦: 監訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>76 生と再生</td>
<td>M. エリアーテ/堀 一郎: 訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>77 ゲンタル心理学入門</td>
<td>W. ケーラー/田中 良久, 上村 保子: 訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>78 サリドマイド - 科学者の証言</td>
<td>増山 元三郎: 編</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>79 ラテン・アメリカ - その政治と社会</td>
<td>F. G. ヒル/G. アンドラーデ, 村江 四郎: 訳</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>80 現代の反省</td>
<td>原 佑</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>81 民主主義と憲法</td>
<td>渡辺 洋三</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>82 多極化時代の日本外交</td>
<td>武者小路 公秀</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>83 日本の農村 第2版</td>
<td>福武 直</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>84 社会科学における数と量</td>
<td>竹内 啓</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>85 日本資本主義の論理</td>
<td>柴垣 和夫</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>86 地方自治の政治学</td>
<td>井出 嘉憲</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>87 世界農村の旅</td>
<td>福武 直</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>88 文明の考鏡学</td>
<td>神島 二郎</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>89 人類と文明</td>
<td>泉 靖一: 編</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>90 経済学の効用</td>
<td>宇野 弘蔵</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>91 アメリカの社会法 - 印象記的スケッチ</td>
<td>田中 英夫</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>92 アメリカの民主政治 - その伝統と現実</td>
<td>阿部 朗</td>
<td>1972</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※タイトルは変更の可能性がございます。
<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>93 風月無尽 ～中国の古典と自然～</td>
<td>前野 直彰</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>94 近代劇曲の世界</td>
<td>永平 和雄</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>95 中世文学の世界</td>
<td>久保田 淳</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>96 王朝女流文学の世界</td>
<td>秋山 虔</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>97 中国的現代文学</td>
<td>小野 忍</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>98 現代の医療問題</td>
<td>川上 武</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>99 フランケル国際関係論 新版</td>
<td>J. フランケル/田中 治男: 訳</td>
<td>1980</td>
</tr>
<tr>
<td>100 老人問題</td>
<td>N. ロバーツ/三浦 文夫: 監訳</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>101 中国 上 -社会と歴史-</td>
<td>大内 力: 編</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>102 中国 下 -アメリカと中国-</td>
<td>J. K. フェアバンク/市古 宇三: 訳</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>103 世界経済の曲り角</td>
<td>福井 克巳</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>104 宗教を語る</td>
<td>堀 一郎, 中村 元, 北森 喜蔵</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>105 日本文学の近代と反近代</td>
<td>三好 行雄</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>106 ソビエト法入門</td>
<td>松下 輝雄</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>107 教育入門 -本と人と問題と-</td>
<td>山本 正己</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>108 地震 第2版 -発生・災害・予知-</td>
<td>浅田 敏</td>
<td>1984</td>
</tr>
<tr>
<td>109 現代の地方自治 -自治体の運営-</td>
<td>加藤 一明, 加藤 芳太郎, 渡辺 保男</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>110 真実の自由</td>
<td>ハマスノ/小林 直樹, 横田 耕一: 訳</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>111 第二次世界大戦 -戦後世界史の起点-</td>
<td>荒井 信一</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>112 メヒコと日本人 -第三世界で考える-</td>
<td>石田 雄</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>113 荘園の世界</td>
<td>稲垣 泰彦: 編</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>114 国際通貨入門 -通貨と通商の接点-</td>
<td>渡部 福太郎</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>115 政治権力 上 -その構造と技術-</td>
<td>C. E. メリアム/斎藤 廣, 有賀 弘: 訳</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>116 政治権力 下 -その構造と技術-</td>
<td>C. E. メリアム/斎藤 廣, 有賀 弘: 訳</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>117 無告の民と政治 新版</td>
<td>衛藤 澤吉</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>118 経済政策の課題</td>
<td>萩塚 啓明</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>119 源氏物語一面 -平安文学読書-</td>
<td>寺田 透</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>120 生物のかたち</td>
<td>ダーシー・トムソン/柳田 重道, 遠藤 賢, 他: 訳</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>121 教育の探求</td>
<td>大田 優</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>122 大学について</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>123 政治と人間</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>124 博士と人間</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>125 地球はいつ生まれたか</td>
<td>小嶋 桂</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>126 教育と社会の関 -70年代の教育を考える-</td>
<td>清水 義弘</td>
<td>1973</td>
</tr>
<tr>
<td>127 海洋開発 -技術とその将来-</td>
<td>藤井 清光</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>128 生命科学ノート</td>
<td>梶田 信成, 佐藤 治夫, 龍一: 編</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>129 食品公害のしくみ -合成殺菌剤ACF -2をめぐって-</td>
<td>高橋 明正</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>130 生命を守るもの、攻めるもの -医科研教養セミナー-</td>
<td>佐藤 学: 編</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>131 フィールドワークの思想 -砂漠の農民像を求めて-</td>
<td>大野 盛雄</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>132 海を守る -地球環境と人間の未来-</td>
<td>宇田 進隆</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>133 星の物理 第2版</td>
<td>北村 正利</td>
<td>1982</td>
</tr>
<tr>
<td>134 量子の世界 新版 -極低温の物理-</td>
<td>中島 豊</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>135 公害犯罪</td>
<td>藤木 英雄</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>136 現代の地方財政 -自治体の運営-</td>
<td>加藤 芳太郎, 門間 豊, 加藤 一明</td>
<td>1975</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※タイトルは変更の可能性があります。

● 表示価格は税抜きです。

2020年7月
<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>現代社会主義の可能性</td>
<td>大内 力:編</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>現代の農業経営</td>
<td>金沢 夏樹</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>植物と文明</td>
<td>ハーバートG. ベイカー/阪本 実男/福田 一郎:訳</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>日本のゆくえ</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>私の歩んできた道</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>人生と自然</td>
<td>矢内原 忠雄</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>資本論に学ぶ</td>
<td>宇野 弘蔵</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>日本経済の進路</td>
<td>中村 隆英</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>歴史と歴史学</td>
<td>齋藤 孝</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>21世紀の食糧・農業</td>
<td>奥野 忠一:編</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>転換する経済学 -科学の統合化を求めて-</td>
<td>玉野井 芳郎</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>レーニンとスターリン -社会科学における-</td>
<td>渡辺 靈</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>ニヒリズム -内面性の現象学-</td>
<td>渡辺 二郎</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>計学の未来 -推計学とその後の発展-</td>
<td>竹内 啓:編</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>心の病気と現代</td>
<td>秋元 波留夫</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>沈黙の言語</td>
<td>森本 和夫</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>現代農業と農民</td>
<td>佐伯 尚美</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>性格学入門</td>
<td>W. アーノルト/詫摩 武俊:訳著</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>進学歴社会の大学 -エリートからマスへ-</td>
<td>マーチントロウ/天野 高夫/喜多村 和之:訳</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>天皇制と民衆</td>
<td>後藤 靖:編</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>宗教 -原始形態と理論-</td>
<td>W. R. コムストック/柳川 啓一:監訳</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>注射の功罪 -大腿四頭筋拘縮症をめぐって-</td>
<td>津山 直一/高橋 晃正/小林 豊</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>森鴎外</td>
<td>生松 敬三</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>河上肇</td>
<td>古田 光</td>
<td>1976</td>
</tr>
<tr>
<td>家計学20年</td>
<td>吉川 春寿</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>南北問題 -経済的民族主義の潮流-</td>
<td>川田 侃</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>生命と医学 -医研教養セミナー-</td>
<td>穂積 亨:編</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>現代教育の課題 -高校改革と大学改革-</td>
<td>清水 誠弘</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>イスラム -思想と歴史-</td>
<td>中村 廣治郎</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>片山潜</td>
<td>舘谷 三喜男</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>日本労務管理の現代化</td>
<td>森 五郎/松島 静雄</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>政党と階級</td>
<td>河合 秀和</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>カントからヘーゲルへ</td>
<td>岩崎 武雄</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>現実なかの歴史学</td>
<td>黒田 俊雄</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>西欧の政治社会 第2版</td>
<td>岩永 健吉郎</td>
<td>1983</td>
</tr>
<tr>
<td>国語の歴史</td>
<td>築島 裕</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>都市文明の源流</td>
<td>木村 尚三郎</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>地球人の環境</td>
<td>湧 秀雄/西川 治/磯田 浩</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>痛みの周辺</td>
<td>清原 進:編</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>学歴社会の転換</td>
<td>池田 守一</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>憲法と国民生活</td>
<td>渡辺 洋三</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>文化的翻訳</td>
<td>青木 保</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>南部 とう一つアメリカ</td>
<td>井出 義光</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>中世ヨーロッパの世界</td>
<td>小林 清治/大石 直正:編</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>放射線障害を語る</td>
<td>吉澤 康雄</td>
<td>1978</td>
</tr>
<tr>
<td>現代宗教と政治</td>
<td>村上 重良</td>
<td>1978</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※タイトルは変更の可能性がございます。

● 表示価格は税抜きです。
<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>185</td>
<td>子どもの自殺</td>
<td>稲村 博</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>医師の心</td>
<td>冲中 重雄</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>噴火と大震災</td>
<td>藤田 茂雄</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>日本仏教のふるさと</td>
<td>福島 新吾</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>日本の「防衛」政策</td>
<td>井上 健治</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>子どもの発達と環境</td>
<td>北原 俊治</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>非行少年 -学校カウンセリングと地域-</td>
<td>R.ブラックラー/佐治 守夫,林 仁忠,近藤 邦夫:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>安楽死の論理と倫理</td>
<td>宮川 俊行</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>新経済ナショナリズム</td>
<td>石崎 昭彦</td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>歴史学の周辺</td>
<td>斉藤 孝</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>子どもの能力と教育評価 第2版</td>
<td>東 洋</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>社会科学の論理</td>
<td>兼垣 和夫</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>日本の雇用問題</td>
<td>小林 謙一</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>日本の税金</td>
<td>佐藤 進</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>痛みと闘う</td>
<td>清原 清夫</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>アルコール症</td>
<td>J.フォード/逸見 武光:監修,大森 正英:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>福祉国家と福祉社会 -幻想と現実-</td>
<td>W.A.ロブソン/辻 清明,星野 健也:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>イギリス連合政権への潮流</td>
<td>D.バトラー:編/飯坂 良明,岡沢 憲芙,他:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>宗教の人間学</td>
<td>谷口 茂</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>自己学習能力を育てる -学校の新しい役割-</td>
<td>波多野 諭夫:編</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>自己意識の心理学 第2版</td>
<td>杉田 隼一</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>知覚と論理 -「生れつき」とは何か-</td>
<td>須賀 哲夫</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>現代の国際経済体制</td>
<td>近藤 福太郎</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>子どものからだ -科学的な体力づくり-</td>
<td>宮下 充正</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>社会主義社会論</td>
<td>藤田 勇</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>人間生態学の方法</td>
<td>鈴木 稔美</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>地球時代の文化論 -文化とコミットメント-</td>
<td>M.ミード/太田 和子:訳</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>古代朝鮮文化と日本</td>
<td>孚藤 忠</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>社会心理学入門 第2版 -理論と実験-</td>
<td>水原 泰介</td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>現代の労働運動</td>
<td>兵藤 剣</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>考古学のための化学10章</td>
<td>馬淵 久夫,富永 健:編</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>現代資本主義の透視</td>
<td>馬場 宏二</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>大学はバベルの塔か</td>
<td>隈谷 三善男</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>分裂病と人類</td>
<td>中井 久夫</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>日本の発掘 増補版</td>
<td>孚藤 忠</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>ポスト産業社会の政治</td>
<td>筧原 一</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>日本の賃金・労働時間</td>
<td>山本 潔</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>地震学百年</td>
<td>萩原 尊禮</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>司法のあり方と人権</td>
<td>菅部 信善</td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>対人面接の心理</td>
<td>中村 陽吉</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>森に学ぶ</td>
<td>大社 正隆</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>子どものしつけと学校生活</td>
<td>清水 義弘</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>日本社会思想の座標軸</td>
<td>隈谷 三善男</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>子どものための学校 -イギリスの小学校から-</td>
<td>稲垣 忠彦:編</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>日本人の心</td>
<td>相良 亨</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>歴史の方法について</td>
<td>小谷 汪之</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※タイトルは変更の可能性がございます。
<table>
<thead>
<tr>
<th>書名</th>
<th>著編者</th>
<th>刊行年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>231</td>
<td>日本歴史の国際環境</td>
<td>西嶋 定生</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>緑と文明の構図</td>
<td>筒井 遼夫</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>子どもの自己概念と教育</td>
<td>榊田 敏一</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>日本の法を考える</td>
<td>利谷 信義</td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>教育改革を考える</td>
<td>天野 郁夫</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>都市と人間</td>
<td>柴田 徳衛</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>自然こそが師 -医学と動物学の接点を歩んで-</td>
<td>佐々 学</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>国際関係の政治経済学 -日本の役割と選択-</td>
<td>猪口 孝</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>比較文明</td>
<td>伊東 俊太郎</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>学問と人間形成の闘</td>
<td>福田 正一</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>子どもと学級 -生きる力を育てる-</td>
<td>若狭 蔵之助</td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>続考古学のための化学10章</td>
<td>馬渕 久夫, 前永 健:編</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>地域産業政策</td>
<td>清成 忠男</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>日本人と政治</td>
<td>京極 道一</td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>金融自由化</td>
<td>丸山 山一</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>二十世紀の戦争と平和 増補版</td>
<td>入江 昭</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>日本・1945年の視点</td>
<td>三輪 公忠</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>和風と洋式</td>
<td>京極 道一</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>父性的宗教 母性的宗教</td>
<td>松本 澄</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>文学に栄えた日本の誤射意識</td>
<td>佐藤 進</td>
</tr>
<tr>
<td>251</td>
<td>子どもの自分ぐずしと自分づく</td>
<td>竹内 常一</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>憲法と日本人</td>
<td>小林 直樹</td>
</tr>
<tr>
<td>253</td>
<td>スポーツの科学 -よりうまく強く楽しく-</td>
<td>浅見 俊雄</td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
<td>日本産業社会の転機</td>
<td>前永 健一</td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>大学－試練の時代</td>
<td>天野 郁夫</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>すぐれた授業とはなにか -授業の認知科学-</td>
<td>佐伯 胖, 大村 彰道, 藤岡 信勝, 池見 稔幸</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>子どものスポーツ</td>
<td>武藤 芳照</td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>フロン -地球を蝕む物質-</td>
<td>前永 健, 前出 愈出, F. S. ローランド</td>
</tr>
<tr>
<td>259</td>
<td>日中関係1945－1990</td>
<td>田中 明彦</td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>歴史と人間について -藤村と近代日本-</td>
<td>小谷 汪之</td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>子ども・学校・社会 -「豊かさ」のアイロニーのかなで-</td>
<td>藤田 英典</td>
</tr>
<tr>
<td>262</td>
<td>大学－変革の時代</td>
<td>天野 郁夫</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>いま、なぜ民族か</td>
<td>菓賞 重彦, 山内 昌之:編</td>
</tr>
<tr>
<td>264</td>
<td>運動するから健康である</td>
<td>宮下 充正</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>文明の衝突か, 共存か</td>
<td>菓賞 重彦, 山内 昌之:編</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>教育改革のゆくえ -自由化と個性化を求めて-</td>
<td>天野 郁夫</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>地球温暖化問題に答える</td>
<td>小宮山 宏</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>地中海 終末論の誘惑</td>
<td>菓賞 重彦, 山内 昌之:編</td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>食の考古学</td>
<td>佐原 真</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>日本イメージの交錯 -アジア太平洋のトポス-</td>
<td>山内 昌之, 古田 元夫:編</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>大学－挑戦の時代</td>
<td>天野 郁夫</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
<td>風と人びと</td>
<td>吉野 正敏</td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td>考古学と化学をむすぶ</td>
<td>馬渕 久夫, 前永 健:編</td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>教育社会の設計</td>
<td>矢野 真和</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>幼児教育へのいざない -円熟した保育者になるために-</td>
<td>佐伯 胖</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※タイトルは変更の可能性があります。

● 表示価格は税抜きです。2020年7月