近代日本の「知」の形成と漢学

平成 27 年度～平成 31 年度私立大学戦略的基盤形成支援事業
研究成果報告書

令和 2 年 5 月

学校法人名 学校法人二松学舎
大学名 二松学舎大学
研究組織名 東アジア学術総合研究所
研究代表者 町 泉寿郎
（日本漢学研究センター長・文学部教授）
はしがき

東アジア学術総合研究所では、小職が所轄する日本漢学研究センターを中心に、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の採択を受けて、2015年度～2019年度の5カ年度の研究プロジェクト「近代日本の「知」の形成と漢学」に取り組んできた。本プロジェクトは、「漢学」が学術と学問に解体・再編された過程を、経時的、多角的に考察することにより、「漢学」から日本、および東アジアの近代化の特性や問題点を探ることを研究課題として掲げた。

かつて「日本漢文学研究の世界的拠点の構築」プロジェクトが文部科学省21世紀COEプログラムに採択され(2004～2008年度)、小職もこれに参加したが、21世紀COEプログラムによって時かれた種子が、今回のプロジェクトによって花を咲かせ実を結びつつある。

日本漢学研究の拠点にふさわしいと国内外から認知されるべく、課題の達成に向けて、1.国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進、2.日本漢学に関する各種の情報発信、3.日本漢学分野の研究者養成という3つの柱を据えて、事業を推進してきた。

1に関しては、国際シンポジウム・国際ワークショップ・国際共同研究などを通じて、本学の研究教育活動の国際化に貢献できたと考えている。大学間や研究機関間の交流協定締結に発展したケースも少なくない。

2に関しては、21世紀COEプログラム時代のデータベースの拡充に努め、未刊の重要資料を発掘して研究者の利用に供し、また寄贈・寄託・購入などの新収資料の整理と公開を進めた。

3に関しては、若手研究者対象の公開講座や国外日本学研究者対象のセミナー等を通じて認知度が高まり、日本漢学を学ぶために本学大学院に進学する者は着実に増加した。任用した若手研究者(研究員・研究支援者・研究助手)は研究者として成長を遂げ、プロジェクト期間中に博士学位を取得した者も少なく、更に国内外の大学や研究機関で研究職として活躍する人材を多く輩出した。

本プロジェクトは以下に示す通り多くの成果を挙げたが、なお未刊の研究成果もあり、更に整理に取り組むべき資料も数多い。事業終了後も引き続き日本漢学に関する研究推進と情報発信に取り組む必要がある。本プロジェクト推進を支援していただいた文部科学省、学校法人二松学舎、およびプロジェクト関係各位に深甚なる謝意を表するとともに、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りたい。

研究代表者
東アジア学術総合研究所 日本漢学研究センター
センター長(文学部教授) 町 泉寿郎
目次

はしがき（研究代表者：町田寿郎）

研究成果報告書概要 ................................................................. 1

研究の概要

（1）研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要 ........................................ 5

（2）研究組織

1. 研究代表者の役割
2. 各研究班の役割分担と責任体制
3. 各研究班の連携状況
4. 研究プロジェクトに参加する研究員・研究助手・研究支援者の状況
5. 研究支援体制
6. 共同研究機関等との連携状況

（3）研究施設・設備等

1. 研究施設の面積
2. 主な研究装置、設備の名称

（4）研究成果の概要 ................................................................. 7

・研究成果
・優れた成果があがった点
・課題となった点
・自己評価の実施結果と対応状況
・外部（第三者）評価の実施結果と対応状況
・研究期間終了後の展望
・研究成果の副次的効果

キーワード .................................................................................. 13

研究発表の状況 ............................................................................. 13

・雑誌論文
・図書
・学会発表
・研究成果の公開状況

シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等 ........................ 42

その他の研究成果等 ...................................................................... 45

「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項及び対応 ................................ 55
別紙資料

1. 外部（第三者）評価報告書（中間評価・事後評価） 1

2. シンポジウムプログラム 7

3. 公開講座プログラム 48

4. 資料調査 52

5. 新聞報道 56

6. 関係規程 63
平成27年度〜平成31年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
研究成果報告書概要

1 学校法人名　学校法人二松学舎　2 大学名　二松学舎大学

3 研究組織名　東アジア学術総合研究所

4 プロジェクト所在地　東京都千代田区九段南2丁目4-14

5 研究プロジェクト名　近代日本の「知」の形成と漢学

6 研究観点　研究拠点を形成する研究

7 研究代表者

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究代表者名</th>
<th>所属部局名</th>
<th>職名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>町 泉寿郎　</td>
<td>文学部</td>
<td>教授</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8 プロジェクト参加研究者数　17名

9 該当審査区分　理工・情報　生物・医歯　人文・社会

10 研究プロジェクトに参加する主な研究者

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究者名</th>
<th>所属・職名</th>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>牧角悦子　</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>近代日中学術の比較研究</td>
<td>学術研究班主任（学術史）</td>
</tr>
<tr>
<td>田中正樹　</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>三島中洲の経学</td>
<td>学術研究班（経学）</td>
</tr>
<tr>
<td>市來津由彦</td>
<td>二松学舎大学・特別招聘教授</td>
<td>訓読論</td>
<td>学術研究班（経学）</td>
</tr>
<tr>
<td>小方伴子　</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>秦鼎の校駒学と鎮国体制下の海外知見</td>
<td>学術研究班（文献学）</td>
</tr>
<tr>
<td>伊藤晋太郎</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>日本近代における白話小説の受容</td>
<td>学術研究班（文学）</td>
</tr>
<tr>
<td>町泉寿郎　</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>漢学者の事績・学績に関する研究</td>
<td>学術研究班（漢学者）</td>
</tr>
<tr>
<td>ヴィグル・マティアス</td>
<td>二松学舎大学・専任講師</td>
<td>欧州における東洋学</td>
<td>学術研究班（学術史）</td>
</tr>
<tr>
<td>江藤茂博　</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>国語教育と漢学の研究―文献検討</td>
<td>教学研究班主任</td>
</tr>
<tr>
<td>牧角悦子　</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>山田方谷・三島中洲を例とした教学の研究</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>姓名</td>
<td>任职</td>
<td>研究内容</td>
<td>所属研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>町泉寿郎</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>教育制度と漢学</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>田中正樹</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>天皇・皇族に進講した漢学者の研究</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>加藤国安</td>
<td>二松学舎大学・特命教授</td>
<td>明治期漢文教科書の研究</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>山口直孝</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>文学者の教養形成における漢学の受容—夏目漱石を中心に</td>
<td>近代文学研究班主任</td>
</tr>
<tr>
<td>牧角悦子</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>近代の文学概念に関する日中比較研究</td>
<td>近代文学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>江藤茂博</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>高等教育における文学概念の変容—教科書を中心に</td>
<td>近代文学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>町泉寿郎</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>漢蘭折衷医学にみる漢学・洋学の研究</td>
<td>近代文学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>町泉寿郎</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>東アジア筆談研究</td>
<td>東アジア研究班主任</td>
</tr>
<tr>
<td>王宝平</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>近代日中関係と漢学</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【学外】

<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>任职</th>
<th>研究内容</th>
<th>所属研究班</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合山林太郎</td>
<td>慶應義塾大学・准教授</td>
<td>19世紀日本漢学者文集の研究</td>
<td>学術研究班（漢学者）</td>
</tr>
<tr>
<td>キリ・バラモア</td>
<td>ライデン大学・講師</td>
<td>キリスト教・儒教と教学に関する研究</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>徐興慶</td>
<td>中国文化大學・教授</td>
<td>近代日台関係と漢学</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>朴埜美</td>
<td>檀国大学校漢文教育研究所・常任研究員</td>
<td>近代日韓関係と漢学</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>劉岳兵</td>
<td>南開大学・教授</td>
<td>近代日中関係と漢学</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
<tr>
<td>上地宏一</td>
<td>大東文化大学・准教授</td>
<td>各種データベースの構築</td>
<td>データベース公開</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（共同研究機関等）
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

＜研究者の変更状況（研究代表者を含む）＞

<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>明治期漢文教科書の研究</td>
<td>名古屋大学・教授</td>
<td>加藤国安</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（変更の時期：平成27年4月1日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更（就任）後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>名古屋大学・教授</td>
<td>二松学舎大学東アジア学術総合研究所・特命教授</td>
<td>加藤国安</td>
<td>教学研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19世紀日本漢学者文集の研究</td>
<td>二松学舎大学東アジア学術総合研究所・特命教授</td>
<td>大島晃</td>
<td>学術研究班（漢学者）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（変更の時期：平成27年12月24日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更（就任）後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大阪大学大学院・准教授</td>
<td>慶應義塾大学・准教授</td>
<td>合山林太郎</td>
<td>学術研究班（漢学者）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>近代日台関係と漢学</td>
<td>台湾大学・教授</td>
<td>徐興慶</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（変更の時期：平成29年10月12日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更（就任）後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>台湾大学・教授</td>
<td>中国文化大学・教授</td>
<td>徐興慶</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>近代日韓関係と漢学</td>
<td>成均館大学校・研究教授</td>
<td>朴暱美</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（変更の時期：平成29年10月12日）
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

新
<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更(就任)後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>成均館大学校・教授</td>
<td>檜国大学校漢文教育研究所・常任研究員</td>
<td>朴埋美</td>
<td>東アジア研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

旧
<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>江戸〜明治初期の春秋学（平賀中南・安井息軒等）</td>
<td>二松学舎大学・特別招聘教授</td>
<td>野間文史</td>
<td>学術研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(変更の時期：平成30年4月26日)

新
<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更(就任)後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>二松学舎大学・特別招聘教授</td>
<td>二松学舎大学・特別招聘教授</td>
<td>市来津由彦</td>
<td>学術研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

旧
<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平賀中南と上方学芸の研究</td>
<td>二松学舎大学・特別招聘教授</td>
<td>稲田篤信</td>
<td>学術研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(変更の時期：平成30年4月26日)

新
<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更(就任)後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>伊藤晋太郎</td>
<td>学術研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

旧
<table>
<thead>
<tr>
<th>プロジェクトでの研究課題</th>
<th>所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>和刻本漢籍医書・仏典の目録作成</td>
<td>二松学舎大学・教授</td>
<td>高山節也</td>
<td>学術研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(変更の時期：平成30年4月26日)

新
<table>
<thead>
<tr>
<th>変更前の所属・職名</th>
<th>変更(就任)後の所属・職名</th>
<th>研究者氏名</th>
<th>プロジェクトでの役割</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>二松学舎大学・専任講師</td>
<td>二松学舎大学・専任講師</td>
<td>ヴィグル・マティアス</td>
<td>学術研究班</td>
</tr>
</tbody>
</table>
11 研究の概要（※ 項目全体を10枚以内で作成）

(1) 研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要

本プロジェクトは、平成16年度に21世紀 COE プログラムに採択されて以来、本学が推進してきた「日本学としての漢文研究」の取り組みを継承するものである。長年にわたり日本の学術の中核にあった「漢学」（漢文による学び）は日本学の重要な支柱であるが、既存の「日本学」の研究教育組織は、伝統的な「国文学（日本文学）」の枠組みか、国際化社会にともなう国際日本学が多く、本プロジェクトが掲げる漢文による日本学研究の拠点は存在せず、研究分野も確立していない。ことに鑑み、日本学と中国学の共同研究体制により、国内外の関心が高い19世紀〜20世紀前半に特化し、東アジア諸国など外国研究者と連携して研究を進めた。

具体的には、日本の近代化が進行した19世紀〜20世紀前半、「漢学」が学術と教育に解体・再編される過程において、「漢文」による研究と教育を通して、近代日本がどのような「知」を形成し、それによってどのような人間や社会秩序を形成したかを検証した。特に、東アジア諸国や欧米の日本学研究者などの外国研究者と連携しつつ、「漢学」から日本近代化の特色や問題点を探り、新たな日本学の発展に寄与することに、本研究プロジェクトの研究目的と意義がある。

本プロジェクトの概要としては、学術・教学・近代文学・東アジアの4研究班体制で研究を推進した。研究班相互の認識の共有化や外部の研究成果の取込みのために、適時に研究会・講演会を実施した。

国内外の既存学会に積極的に参加し本プロジェクトの意義を広く発信するだけでなく、日本漢学に関連する国内外の研究者に呼びかけて、国際ワークショップ・国際シンポジウムを国内外で開催し、国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究推進した。

また、国際的な漢学研究と日本漢学研究との関係緊密化をはかるために、欧州東洋学者の旧蔵資料調査を通じた共同研究を実施し、国内外の関連する研究機関のプロジェクトとの協力関係構築を行った。

漢学者関連資料の収集・整理・調査を進め、画像データベース等を構築し、併せて図書として刊行し研究成果を公開した。日本漢学に関する各種の情報発信を行うとともに、研究基盤を整備することによって、日本漢学研究の拠点形成をはかった。

若手研究者を研究員等として任用して、研究活動への参加を促すことにより、当該分野の専門知識、発信力、人的ネットワーク、研究組織内の調整など、研究者として必要なさまざまなスキルの養成を行った。また、海外の日本学研究者向けの日本漢学セミナーを毎年度開催し、海外の日本学研究者に対する日本漢学の知識の浸透・向上を実現した。

(2) 研究組織

「漢学」が学術と教育に解体・再編された過程を経済的・多角的に考察することにより、「漢学」から日本近代化の特色や問題点を探るべき、互いに関連する「近代学術と漢学」、「近代学術と漢学」、「近代文学と漢学」、「東アジアの近代化と漢学」の視点から研究を進めた。そのための研究組織として、学術研究班（8名）・教学研究班（6名）・近代文学研究班（4名）・東アジア研究班（4名）の4つの研究班を組織し、それぞれのテーマを研究領域とする研究者が研究班に所属して研究を推進した。各班に主任を置き、研究の進捗状況の把握に努めた。

担当者会議を設置し、事業推進に関する事項を審議、承認するとともに、研究に関する情報、成果を共有した。研究代表者が議長となって担当者会議を招集し、プロジェクト全体を統括した。
（様式 2）

<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

学術研究班では、「経学」「文献学・校勘学」「漢学者」「学術史」等の観点から、19世紀〜20世紀前半の儒者・漢学者・中国学者（例えば、平賀中南・安井息軒・芳野金陵・大原観山・三島中洲・川田薰江・井上哲次郎・服部宇之吉・鈴木虎雄・加藤虎之亮ら）とその著述に関する基礎研究を進め、中国関連の学術研究の形成過程を具体化した。

教学研究班では、「教育制度」「国語教育」「漢文教科書」「皇室と漢学」「宗教と教育」等の観点から、江戸後期の儒教教育に巡り、「国語」教科の一翼を担った「漢文」教育の実証研究を進めた。漢文教科書については、科研費共同研究による研究班も加わって、中国・韓国・台湾・越南各地域の近代教育における漢文教科書について調査を進めた。また文献部検定試験制度や民間諸団体（私塾・私学や斯文会など関連団体の動向）の活動についても研究を進めた。

近代文学研究班では、夏目漱石・幸田露伴・森鶴外・依田学海・正岡子規・永井荷風・芥川龍之介などの具体的な人物や作品を通して、西洋の外来知識と東洋の伝統文化の接続に関する諸相を具体化した。また『神聖喜劇』で知られる大西巨人の旧蔵資料の整理を通じて、現代文学における古典・漢詩伝の意義と可能性を探った。

東アジア研究班では、「日台関係」「日韓関係」「日中関係」など近代東アジア諸国間の文人・人物の交渉に着目し、漢字文化圏特有の「筆談」に関する研究会を継続実施した。また、漢方薬学・易学・作詩学など、近代学術の形成によって脱落していった学術分野に着目して、それを東アジア諸国の動向と関連させて考察した。

毎年度、研究員1名、研究助手4〜5名、研究支援者2名を採用して各班の研究推進に参画させ、国内外の各種調査、シンポジウム、公開講座等の運営補助、『講座 近代日本と漢学』（全8巻）の分担執筆などに当たらせた。

事務職員3名（本学2名、派遣職員1名）を配置し、事務局として事務処理を支援した。

大学院の研究機関等の組織との連携では、渋沢栄一記念財団・浙江工商大学（台湾）中国文化大学・リール市図書館等と連携し、共同研究を推進した。

21世紀 COE プログラムの中間評価における、「漢文研究の必要性を強く社会に訴えるべきである」との提言を踏まえて、研究成果の社会還元に留意し、包括協定を結んだ岡山県倉敷市において講演会を開催し、また全国の漢学者記念館の代表者を招集した漢学者記念館会議を開催した。

（3）研究施設・設備等

東アジア学術研究所の全スペース（119 ㎡）及び既存設備について、本プロジェクトでの使用が認められたことにより、参加する学内外の研究者約20名が研究所内で研究活動を行うことができるようになった。また、巻子・書類類を整理・調査するための作業スペースや、研究員・研究支援者・研究助手が論文執筆、データベース構築に関する書誌データ作成等の研究活動に従事するための専用スペースやPC（利用時間数 12,341 時間）を研究所内に新たに設置した。

さらに、マイクロフィルムを電子化するためのマイクロフィルムスキャナ（利用時間数 8,438時間）や、古典籍資料を電子化するためのオーバーヘッドスキャナ（利用時間数 351時間）を同研究所内に設置して、研究資料をデジタル化することで利便性を高め、研究の促進を図った。

漸次増加した文献資料の整理と保管のため、二松学舎大学柏キャンパス内に専用の資料保管庫（145 ㎡）を確保した。

本プロジェクトの研究成果や近代漢学に関する情報を対外的に発信するための場として、平成28年3月12日、岡山県倉敷市美観地区の倉敷物語館内に「二松学舎大学 備中漢学資料室」（19 ㎡）を開設した。
（4）研究成果の概要  ※下記、13及び14に対応する成果には下線及び*を付すこと。

【平成 27(2015)年度】
学術研究班では、山田方谷研究会・三島中洲研究会を継続実施した。*1
教学研究班では、江戸後期の全国の漢学塾の所在とリスト化し、その現状を調査した。また、受験参考書の漢文教育関係記事を通して戦時下・戦後の状況の把握に努めた。さらに、『明治漢文教科書集成』を刊行した。*2
近代文学研究班では、「文学者の教養形成における漢学の受容」を課題として、夏目漱石・近松秋江・大西巨人は、依田学海に関する調査を行った。*3
東アジア研究班では、本願寺僧侶の海外布教に関する資料の調査整理を行った。また、洪沢洪一など実業家と東アジア地域との関係に関する調査を行った。*4
シンボジウムとしては、浙江工商大学において国際シンポジウム「漢字文化とコミュニケーション」—筆談・現代アート・映像、倉敷市において国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」、台湾師範大学において国際シンポジウム「東アジアの教育制度のなりたちと漢学」を開催した。*5
若手研究者養成のための取り組みとして、大阪大学における授業を日本漢学研究、及び漢文文献の調査整理に関心を持つ者にも開放して、漢籍書誌学・古文書解読・近世随筆・考証学などを取り上げた公開講座を実施した。また、高等学校教員、大学院生、一般社会人を対象とした「幕末明治の漢詩」「幕末明治の漢文」の公開講座を開催した。*6
海外資料調査としては、フランス・リール市図書館におけるレオンド・ロニー旧蔵漢籍の調査に着手した。*7
資料整理としては、清水信子・町村道朗が芳野金陵旧蔵資料の整理調査を継続的に実施し、整理を終えた資料を紹介する資料展示を開催した。*8 併せて、画像データベース構築のための资料の整理・撮影を行った。*9

【平成 28(2016)年度】
学術研究班では、徳学の影響を受けた儒者平賀中南の事跡と学績について研究し、研究成果を『近代日本漢学資料叢書』第1巻、『近代日本漢籍影印叢書』第1巻として刊行した。*10 また、上海師範大学における「文献学」に関するシンポジウムに参加して研究発表を行った。*11 さらに、山田方谷研究会を継続実施して、山田方谷の著作を解読した。*12
教学研究班では、リスト化した漢学塾の現地調査を行い、藩校・漢学塾を前身に持つ中等教育機関・高等学校機関へのアンケート調査を実施した。また、大学における「文学部」の来歴と現在を問い直すための基礎資料調査を行った。*13
近代文学研究班では、「文学者の教養形成における漢学の受容」を課題として、東北大学附属図書館漢籍文庫の資料調査を行うとともに、シンポジウム「漢文脈の漱石」を開催した。*14 また、依田学海・大西巨人は、関西大学に関する資料調査を行った。*15
東アジア研究班では、近代日本知識人と儒教に関する研究や、日本統治時代の朝鮮半島における漢学に関する研究を進めた。*16 また、芳野金陵と清国公使館員の筆談資料の整理、および井上哲次郎・落合直文・橘周太・広瀬武夫・鶴田昭等に関する資料調査を行った。
*17
シンポジウムとしては、パリ第7大学において国際シンポジウム「東アジアの近代化と漢学」を開催し、公益財団法人渋沢栄一記念財団とのシンポジウム「二松学舎創立140周年記念事業 『論語』と『算盤』が出会う東アジアの近代 淺沢栄一と三島中洲」を開催した。*18
若手研究者養成のための取り組みとして、大学院における授業を開放して公開講座を実施した。高等学校教員、大学院生、一般社会人を対象とした「幕末明治の漢詩」「幕末明治の漢文」の公開講座を実施した。また、浙江工商大学との共催で、中国の大学の日本語教員を対象とした「日本漢学上級セミナー」を開催した。*6
海外資料調査としては、フランス・リール市図書館におけるレオン・ド・ロニー旧蔵漢籍の調査を継続实施した。*19
資料整理としては、芳野金亜・加藤復斎の資料整理を継続するとともに、新たに加藤虎之塚資料を受け入れてその整理調査に着手し、整理を終えた資料を紹介する資料展示を開催した。*8 併行して、画像データベース構築のための資料の整理・撮影を行った。*9

【平成29(2017)年度】
学術研究班では、川田宣江資料、柿村重松資料、亀鶴文庫等の資料調査を行った。*20
教壇研究班では、学校史関連調査を継続実施し、新潟地方の漢学塾・漢学者に関する資料調査を行い。*21 大連大学主催シンポジウム「日本近代の『漢学』研究・教育をめぐって」を開催した。*22
近代文学研究班では、夏目漱石関係・大西巨人関係の資料調査を継続実施し、研究成果をまとめて『漱文脈の漱石』、『大西巨人 文学と革命』を刊行した。*23
東アジア研究班では、東京大学との国際シンポジウム「東アジア筆談研究」、京都大学との国際シンポジウム「儒教の現代性と東アジア文化圏の再構築」、公益社団法人易学連合会とのシンポジウム「易学の展開と近代」を開催した。*24
シンポジウムとしては、国際シンポジウム「文学部の現在：東アジアの高等教育—文学・外国語学・古典学/儒学科」を開催した。また、早稲田大学中国学術研究所と共催して、日本全国の儒者・漢学者を顕彰する各種組織に呼びかけて、第1回「漢学者記念講演会」を開催した。*25
若手研究者養成のための取り組みとして、大学院における授業を開放して公開講座を実施した。高等学校教員、大学院生、一般社会人を対象とした「幕末明治の漢詩」「幕末明治の漢文」の公開講座を実施した。また、浙江工商大学との共催で、中国大学の日本語教員を対象とした「日本漢学上級セミナー」を開催した。*6
海外資料調査としては、フランス・リール市図書館所蔵レオン・ド・ロニー旧蔵漢籍の調査の中間報告として、ライデン大学においてワークショップを開催した。*26
資料整理としては、芳野金亜・加藤虎之塚・加藤復斎の資料整理を継続するとともに、新収資料（山田準関係資料、片山重範遺稿、野崎三郎関係文書）の整理調査に着手し、整理を終えた資料を紹介する資料展示を開催した。*8 併行して、画像データベース構築のための資料の整理・撮影を行った。*9

【平成30(2018)年度】
学術研究班では、佐伯市、日田市、延岡市、高鍋町など九州の藩校資料を調査した。*27
教壇研究班では、漢文教科書に関する調査を継続実施した。また、科研費共同研究による漢文教科書の研究会を開催した。*28
近代文学研究班では、夏目漱石関係・大西巨人関係の資料調査を継続実施するとともに、新潟市において地方新聞収載の漢詩に関する調査を行った。*29
東アジア研究班では、明治期知識人と清国人による筆談録を解読する大河内文書研究会を発足した。*30 また沼津市大中寺などで三島中洲関係資料の調査を行った。
シンポジウムとしては、漢方医学の教育研究をテーマとした国際シンポジウム「漢学の系譜と漢学教育」、台湾中央研究院共催の国際ワークショップ「東アジアにおける漢文文化の伝播と流通」、香港大学共催の国際ワークショップ「日本漢文学の射程」、リール第三大学共催の国際シンポジウム「レオン・ド・ロニーの時代と日欧間の知の交流」、浙江大学共催の国際シンポジウム「近世東アジア地域における医師の国際移動や学術交流—医学関係の筆談記録を中心に—」を開催した。*31 また、日本全国の儒者・漢学者を顕彰する各種組織に呼びかけて、第2回「漢学者記念講演会」を開催した。*32
若手研究者養成のための取り組みとして、大学院における授業を開放して公開講座を実施した。高等学校教員、大学院生、一般社会人を対象とした公開講座「近代の漢詩・漢文」を実施した。また、浙江工商大学との共催で、中国の大学の日本語教員を対象とした「日本漢学上級セミナー」を開催した。*6

海外資料調査としては、フランス・リール市図書館所蔵レオン・ド・ロニー旧蔵資料に関連して、ロシア文学アカデミー附属図書館で19世紀欧州東洋学者の資料調査を行った。*33

資料整理としては、芳野金陵・加藤虎之助・加藤復斎・野崎万三郎らの資料整理を継続するとともに、新収資料（大沼枕山家資料、佐久間鶴齋旧蔵医書）の整理調査に着手した。整理を終えた資料を紹介する資料展示を開催した。*8併行して、画像データベース構築のための資料の整理・撮影を行った。*9

【平成31（2019）年度】
学術研究班・教学研究班・近代文学研究班・東アジア研究班がそれぞれこれまでの研究成果の取りまとめを行った。5年間の学術研究活動の成果を示すものとして、『講座　近代日本と漢学』全8巻を刊行した。班ごとに進めた研究においては、それぞれの論点について研究会等を通して掘り下げながら、その成果を大学等の教育に還元することに努めた。学術研究班では、19～20世紀前半における大学等の制度・沿革を踏まえ、中国哲学・東洋史・中国文学・日本文学・日本思想等の分野を越えた近代日本人文学の形成過程とその特徴を明らかにし、『講座　近代日本と漢学』第1巻・第4巻にその成果を記述した。また言語研究の視点から、漢学が日本語に果たした役割を『講座　近代日本と漢学』第7巻に記述した。教学研究班では、19～20世紀における中等教育制度史を縦軸に、漢文文献・受験参考書・検定試験・漢学塾等の私学等のテーマを国内にとどまらず中国・台湾・韓国・越南にも配慮しつつ調査研究し、『講座　近代日本と漢学』第2巻・第5巻にその成果を記述した。近代文学研究班では、各近代文学作家と漢学との関係に着目することによって外来知識と伝統文化的接続のあり方を具体化し、『漢文派の基礎』『講座　近代日本と漢学』第7巻にその成果を記述した。「東アジア」研究班では、筆談・辯論・医学・欧州東洋学等のテーマを調査研究し、『講座　近代日本と漢学』第3巻・第8巻にその成果を記述した。*34

シンポジウムとしては、国際シンポジウム「レオン・ド・ロニーと19世紀欧州東洋学」、シンポジウム「枕山と荷風―江戸の漢文学は近代に何をもたらしたのか―」、シンポジウム「地域振興と漢―山田方谷・三島中洲・渋沢栄一―」を開催し、国際シンポジウム「21世紀における『孟子』像の新展開」を共催した。*35 また、日本全国の儒者・漢学者を顕彰する各種組織に呼び掛けて、第3回「漢学者記念会議」を開催した。*36

若手研究者養成のための取り組みとして、大学院における授業を開放して公開講座を実施した。高等学校教員、大学院生、一般社会人を対象とした公開講座「近代の漢詩・漢文」を実施した。また、浙江工商大学と共催して、中国の大学の日本語教員を対象とした「日本漢学上級セミナー」を開催した。*6

資料整理としては、芳野金陵・加藤虎之助・加藤復斎・野崎萬三郎・大沼枕山・佐久間鶴齋らの資料整理を継続するとともに、新収資料（小野家文書）の整理作業に着手し、整理を終えた資料を紹介する資料展示を開催した。*8併行して、画像データベース構築のための資料の整理・撮影を行い、「日本漢学画像データベース」として公開した。*9

＜優れた成果が上がった点＞
プロジェクト全体として強い成果を上げた点は、本プロジェクトが進めてきた「（近代）日本漢学研究」が同一様に「日本漢文」を主たる対象としてつつも、「和漢比較文学」「日本思想史」等の従来の研究とは目的・方法・内容が異なっていることである。「日本漢学」をより深く研究分野を
新しい視点から捉え直すことによって、「日本漢学」の学術的意義を喚起するべく勉めた。国内外の研究機関とのシンポジウム・ワークショップ等の国際的研究活動を通じて、「漢文」に着目することによって「東アジアにおける日本」を文学・思想・宗教・政治・外交等を越境し、かつ国際的な枠組みで検討する必要性を訴え、またその有効性を示した。

１、特色ある研究成果としては次の点が挙げられる。
・制度史を軸とした学術史・教育史に関する研究：近代日本のアカデミズム形成過程における漢学をめぐる諸問題を、学校制度史や教育史を軸にしながら、個別の組織や個人を例にに関する調査研究を積み重ねた。これによって「近代漢学」に関する包括的な知識と個別的な展開が分かるようになった。
・古典学・文献学の形成に関する研究：18世紀末の儒者平賀中南は、従来ほとんど研究がないもの、徳学立興以来の江戸後期儒学の展開を考える上で重要な存在であることを示した。幕末明治期の漢学における古典学の形成を島田重礼や東京大学古典講習科、京都支那学によって具体化した。また加藤虎之亮によって近代日本漢学の校勘学の優れた成果を具体的に明らかにした。
・近代漢文教育史に関する研究：近代漢文教育通史のための基礎研究が整備された。明治期漢文書教科書の整理公刊によって日本国内の漢文教育史のアウトラインを開むし、日本国内だけでなく中国・朝鮮半島・台湾・越南を視野に入れた漢文教育の研究を蓄積した。文部省検定試験制度や受験参考書による研究が進歩した。
・近代文学における漢学に関する研究：夏目漱石と漢学に関するまとまった論文集が刊行され、また大沼枕山と永井荷風、正岡子規の祖父に当たる大原観山、漢詩による政治批評で知られた国分青巌、大西巨人などについては、従来未紹介の新しい資料を用いた研究や資料紹介が進歩した。
・筆談資料など東アジア文化交渉に関する研究：資料集の刊行や新資料の紹介など基礎資料の整備が進歩し、また医学知識など筆談による個別具体的な伝播・流通内容に関する研究が進歩した。
・欧州東洋学に関する研究：レオ・ド・ロニーの旧蔵資料調査を通して、その漢籍観書がロニーの師にあたるアベル・レムズやスタニスラス・ジュリアンの蒐集にかかるものであり、かつそれらレムズやジュリアンの書入れが残る蔵書は、宣教師による研究の時代から長い欧州東洋学の蓄積、また同時代の欧州各国の東洋学の動向を反映するものであることが分かった。過去の学者の事績は、今後の日本学・東洋学に参考になる点が多く、その研究成果は既刊の展示図録に収録しないので、あらためて研究論文として刊行したい。
・西南地域の漢学・漢学者に関する研究活動：学祖三島中洲の郷里である岡山県倉敷市と二松学舎大学の間で包括協定を締結し、以来、現地での資料調査や成果発表を積み重ねてきた。この取組によって研究内容が拡大・深化し、実業家と漢学（野崎武吉郎・白岩龍平・田辺為三郎ら）、キリスト教と陽明学（山田準、留岡幸助ら）、自由民権運動と漢学（西毅一・小松原英太郎・安達憲章）など、近代漢学に関する諸問題が浮かび上がった。地元で開催される講演会等に講師を派遣することによって、研究成果を地域に還元した。
・滋沢栄一と漢学に関する研究：学祖三島中洲と親交のあった滋沢栄一に関して、その研究グループ（滋沢栄一記念財団）との共同研究を進め、平成28年度には当該団体と共催でシンポジウムを開催し、滋沢栄一を切り口に近代漢学の諸問題を取り扱った研究成果として刊行した。滋沢栄一は従来彼を広く研究蓄積があるものの、「論語と算盤」で知られる滋沢と漢学との関係など、多様な社会福祉活動を支えた思想に関する本格的な研究はなかった。本プロジェクトの取り組みは今後の基礎となるものであり、滋沢栄一記念財団との共催シンポジウムは、本研究プロジェクト終了後も継続していく予定である。
情報発信については、以下の成果があった。
国内外においてワークショップ・シンポジウム・講演会を活発に開催した。こうした活動を通じて「近代日本漢学」に関する本学の取り組みの認知度が近年確実に向上してきたことは、国内外の学会からの招聘数の増加に如実に現れている。

研究基盤となる資料収集の進捗にも特筆すべきものがある。購入資料（まとめまったものとしては加藤復斎関係資料・信長道桑原家資料・孝経コレクション・千本焼コレクション・増村松斎関係資料・野崎豊三郎関係資料・市村瑛次郎関係資料・片山重範関係資料など）の他に、寄贈資料として芳野金陵資料、大沼枕山資料、加藤天淵資料、山田準資料、佐久間明治資料・大沼枕山資料等があり、活発な資料整理と研究を行うとともに、補修・資料撮影を行い画像データベースの公開準備を進めた。また整理作業の進捗した資料に関しては、資料展示を行うとともに、その図録を刊行した。

研究成果の公開としては、研究基盤となる基礎資料の整理公刊に成果をあげた。近代漢学の理想として重視される漢文書籍の時代的相違や中南に関する研究成果をまとめた『近代日本漢学資料叢書』1、『近代日本漢籍印版叢書』1、を開催分野の研究者から高い評価を得ている。日本漢文学研究の先駆者井村重松の遺稿を『近代日本漢学資料叢書』2として、明治漢詩に関する先駆的な研究である木下茂『国分再発と明治大正昭和の漢詩界』を『近代日本漢学資料叢書』3として整理公刊した。また漢文教科書資料集と正岡子規の祖父大原觀賢に関する基礎研究をまとめた。*37 異大な明治期筆談資料に関して基礎資料を整理公刊した。*38

また、従来公開してきた「日本漢文文献目録データベース」に加えて、新たに「日本漢学画像データベース」を構築して、大学図書館・東アジア学術総合研究所所蔵資料、新収資料の画像を公開した。5年間に撮影した画像は約182,000カットであり、今後順次、公開する画像を増やしていく予定である。

漢学関係機関の横断的連携：関係機関の横断的な連携をはかるべく、全国各地に点在する各機関に呼びかけて平成29年度より新たに「漢学者記念館会議」を企画開催した。本研究プロジェクト終了後は、各機関が順番に会場となって継続的に開催する予定である。

人材育成に関しては、以下の成果があった。
27年度から30年度に採用した研究員は、それぞれ研究職のポストを得て国内外で研究活動に従事している。

研究支援者・研究助手による研究成果も格段に増加している。特に研究助手としてプログラムに参加していた者3名が、博士の学位（うち1名は29年度に新設された学位「博士（日本漢学）」）を取得したことは、特筆すべき成果である。*39

海外の日本学研究者向けの日本漢学セミナーとしては、毎年8月に広州市で開催している日本語教授向けのものや、その他、欧州や中国で適時開催しているものがあり、こうした機会を通じて本学に留学する日本漢学を専攻する大学院生はプロジェクト着手後に確実に増加した。これは本学における日本漢学研究の拠点形成上、重要な成果である。本プロジェクトの研究交流を契機として、大学間や研究機関の交流協定の締結に至った例（釜山大学校、魯東大学、中国文化大学）や研究プロジェクトの受託に応じた例（成均館大学校）、本プロジェクトは大学全体の教育研究の国際化に確実に寄与した。*40

課題となった点
人文学全体の危機的な状況が続くなか、プロジェクト関係者の努力にもかかわらず、「日本漢学」のポスト自体の増加には至っていないため、若手研究者をとりまく環境はなお厳しいものがある。本プロジェクトでは古典学の蓄積などを重視しつつも従来の人文学の枠組みのみ捉われることなく、他領域と学際的な研究や諸外国との国際的な研究を推進し「日本漢学」
をより開かれたものに刷新していくことを通じて、「日本漢学」関連の研究者人口の拡大とポストの増加につながるように努めていきたい。

＜自己評価の実施経過と対応状況＞
進捗状況については、研究代表者が全学政策会議、大学運営会議等、学内の上位会議体で定期的に報告を行うとともに、進捗管理表によって管理し、毎年度末に全体計画および個別計画について達成度を算出して評価してきた。
平成27年度全体計画達成度 94%
平成28年度全体計画達成度 97%
平成29年度全体計画達成度 97%
平成30年度全体計画達成度 99%
平成31年度全体計画達成度 100%
進捗がやや遅れていた『講座 近代日本と漢学』の刊行については、平成30年度に構成、内容等の精査・再検討を行い、当初全12巻の予定であったものを全8巻として刊行したことにより、所定の目標を達成し、より充実した内容となった。

＜外部（第三者）評価の実施状況と対応状況＞
吾妻重二氏（関西大学）、木村義之氏（慶應義塾大学）、河野貞美子氏（早稲田大学）に外部評価委員を委嘱し、本研究プロジェクトの中間報告書作成時に終了時の中間成果報告書作成時に合わせて、2018年4月と2020年4月の2回外部評価を実施し、概ね高評価を得た（別添資料参照）。
中間評価時における「実業（政治家や企業家）と漢学との関係」について更に事例研究を進めるべきであるとの意見については、実業家としては渋沢栄一、原三溪、杉村正太郎、野崎武吉郎、安川敬一郎等の事例研究を進め、その研究成果の一部を公表した。政治家については、（貴族院議員でもあった）野崎武吉郎に関する研究を共同研究に参加して事例研究を進めるとともに、漢詩文を愛好していた政治家とその周辺にいた漢詩人の研究に着手し、漢詩に拠る政治批評で知られた国分青崖に関して『国分青崖と明治大正昭和の漢詩界』を整理刊行するなどの成果を発表した。
さまざまな媒体を通じた情報発信を行い更に認知度を高める工夫を求める意見に対しては、『講座 近代日本と漢学』によって近代漢学の概要を一般書のかたちで公刊するとともに、東アジア学術総合研究所に蓄積した一次資料を画像データベースのかたちでオンライン公開することによって対応した。
『西洋語習得・西洋的学知収穫と漢学との関係』の重要性を指摘する意見に対しては、『講座 近代日本と漢学』の第3巻「西洋と漢学」や第7巻「漢学と日本語」を刊行し、医学近代化過程における漢学の影響、近代日本語形成過程における漢学の影響について詳説した。また近世医師伝記資料として、未発表の宇津木俊成『日本医譜』を整理刊行した。
上記のような対応を行った結果、終了時における外部評価意見としては、収集・公開した近代漢学資料の重視性に対する評価とともに、『講座 近代日本と漢学』等の刊行物に対して近代漢学に関する体系的編纂であり、若手研究者養成の機会とみなされている点について高い評価を得た。また「漢学者記念会会議」や倉敷市との交流協定などの活動に対して、かつて漢学の拠点であった地域社会へのフィールドワーク的なアプローチとして評価的であり、漢学研究の拠点かにふさわしい活動であるとの評価を得た。
有効性の評価意見をいただいた外部評価委員各位に深甚なる謝意を表するとともに、中間評価において受けた指摘への対応によって、本研究プロジェクトの研究成果がより充実したものとなったことを申し添える。
＜研究期間終了後の展望＞
東アジア学術総合研究所日本漢学研究センターでは、研究機関終了後も研究助手（1 名）を任用して、「研究会活動・資料整理・資料調査を継続実施し、センターの機関誌「日本漢文学研究」（査読付）の編集やデータベースの更新を通じて、日本漢学研究の情報発信に当たる。

＜研究成果の副次的効果＞
本学大学院文学研究科への国際からの留学生が増加し、大学院文学研究科中国学専攻では2017年度に博士（日本漢学）の学位を新設した。
科研費（基盤研究C「戦前期に日本国内（内地）・台湾・朝鮮で使用された漢文教科書に関する基礎的研究」2018～2020年）の獲得に繋がった。
3年間に亘って継続開催してきた漢学者記念講演会を契機として協力関係を構築した安井息軒記念館から、研究助成の申し出があった。
「日本漢学画像データベース」構築事業が山東大学関係者の知るところとなり、山東大学が進める「中華漢籍合璧工程」への協力要請があり、2020年度からその受託研究に着手する予定である。

12 キーワード（当該研究内容をよく表していると思われるものを8項目以内で記載してください。）
（1）近代漢学 （2）明治漢詩 （3）東洋学
（4）中国古典学 （5）漢文教科書 （6）儒教
（7）日中交流史 （8）夏目漱石

13 研究発表の状況（研究論文等公表状況。印刷中も含む。）
上記、11(4)に記載した研究成果に対応するものには*を付すこと。

＜雑誌論文＞
【事業推進担当者】
【平成27(2015)年度】
1. 町田寿雄「幕末明治における学術・教育の形成と漢学」『日本漢文学研究』第11号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2016.3 133-154頁
2. 江藤茂博「ローカリティの「発見」をめぐる移動の物語」遠藤英樹・松本健太郎編『空間とメディア』ナカニシヤ出版 2015.6
3. 江藤茂博「甚川龍之介『羅生門』『鼻』『羊羹』——翻訳手の位置と説話の方法」『二松』第30集 二松学舎大学大学院 2016.3 3-19 頁
4. 牧角悦子「中国文学という方法」二松学舎大学文学部中国文学科編『中国文学入門 中国古典を学ぶための13章』勉誠出版 2015.6 51-68 頁
5. 牧角悦子「中国文学史における近華——古典再評価の意味と限界」『第6回日中文学研究会 古典文学の時代区分の現在』中国社会科学院歴史研究所・東方学会 2015.8 285-293 頁
6. 牧角悦子「「文」到「文学」的展開——古代変質的標記——（中文）」中国社会科学院歴史研究所・首都師範大学歴史学院編『第七屆中日學者古代史論壇——中國古代的科學技術與社會·從文學、歷史和科技角度展開的中國古代史研究 』會議論文集 2015.9 277-284頁
法人事番号  131074  
プロジェクト番号  S1591004

1. 牧角悦子「咲の華」』 『日本中国学会報』 第 67 集 日本中国学会 2015.10 31-45 頁
2. 牧角悦子『江戸時代日本の美術』 『二松学舎大学人文北緯』 第 95 輯 二松学舎大学人文北緯 2015.10 65-87 頁
3. 牧角悦子「漢文」から「文学」への展開』 『二松』 第 30 集 二松学舎大学大学院紀要 2016.3 51-68 頁
4. 牧角悦子「魯迅と小説 ——「速朽の文章」という逆説」 『神話と詩 日本文学多学会報』 第 14 号 日本語文学多学会事務局 2016.3 1-30 頁
5. 牧角悦子「講演記録 日本における儒教——その発展過程と特徴——」 『日本漢文学研究』 第 11 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2016.3 175-187 頁
6. 山口直孝「知識人の責任——大西巨人短編集『五里霧』の所空」 『社会文獻』第 42 号 日本社会文獻学会 2015.8 70-81 頁 *3
7. 山口直孝「もてない名探偵金田一耕助——探偵小説と恋愛との微妙な関係」 二松学舎大学文学部国文学科編『恋する人文学』 田林書房 2016.3 203-215 頁
8. 田中正樹「寛文士大夫の思想とその展開——宋学と明学——」 二松学舎大学文学部中国文学科編『中国文学入門 中国古典を学ぶための 13 章』 勉誠出版 2015.4 71-87 頁
9. 野間文史「《春秋左氏傳》其構成与背景」 林慶彰主編『中日韓經學國際學術研討會論文集』 台灣萬卷樓圖書公司 2015.4
10. 野間文史「自述《春秋正義校勘記》之作撰」 劉玉才・水上雅晴主編『經典與校勘論叢』 北京大学出版社 2015.4
11. 野間文史「春秋正義校勘記を成して」 『二松』 第 30 集 二松学舎大学大学院紀要 2016.3 69-92 頁
12. 野間文史「訳注 周易正義訓讀 ——同人卦・大有卦——」 『東洋古典學研究』 第 39 集 廣島大学東洋古典學研究會 2015.5 73-90 頁
13. 野間文史「訳注 周易正義訓讀 ——謙卦・豫卦——」 『東洋古典學研究』 第 40 集 廣島大學東洋古典學研究會 2015.10 21-38 頁
14. 小方伴子「物語伝承と歴史書——晋文公の放逐譜と史書『国語』」 二松学舎大学文学部中国文学科編『中国文學入門 中國古典學檢討的 13 章』 勉誠出版 2015.4 21-33 頁
15. 小方伴子「秦鼎『國語定本』に於ける清朝校勘学の成果の導入とその限界——孔子百里『國語礼記』の利用を中心に——』 『人文論叢』 第 95 輯 二松学舎大学人文北緯 2015.10 126-153 頁
16. 王宝平「上海西泠印社について——その経営活動を中心に——『書論』41 書論研究会 2015.8 185-199 頁
17. 王宝平「王愷斋《独臂叟闻见随录》考议」 『文献』2015(6) 2015.12

【平安 28(2016)年度】
18. 町田寿郎「樹葉折装の医学」 『杏林』19 号 武田科学振興財団 2016.4 27-53 頁
19. 町田寿郎「江戸後期の福山藩と病院医学」 『日本医史學雑誌』62 卷 2 号 日本医史學会 2016.6 119-120 頁
20. 町田寿郎「上地宏一「『日本漢文文献画像データベース(仮)』の構築について」 第 22 回公開シンポジウム「人文科学とデータベース」発表論文集 2017.2 *9
21. 江藤茂博「芥川龍之介「妙な話」論 (大野淳一教授記念号)」 『武蔵大学人文北緯』 第 48 卷第 2 号 武蔵大学人文北緯 2017.3 31-46 頁
22. 江藤茂博「ローカリティの「発見」をめぐる移動の物語 ——「ディスカバーヤンハ」から
法人番号	131074
プロジェクト番号	S1591004

「江古田スケッチ」まで—」二松学舎大学文学部中国文学科編『東アジアにおける都市文化―都市・メディア・東アジア』 明徳出版社 2017.3 133-152 頁
29. 江藤茂博「鶴亀『藤野先生』—「幻燈」と「写真」」『二松』第 31 集 二松学舎大学大学院 2017.3 125, 127-136 頁
30. 高山節也「佐賀県立図書館蔵蓮池文庫蔵書目録の基礎的考察」『国学院雑誌』117 巻 11 号 国学院大学 2016.11 435-456 頁
31. 牧角悦子「文学史という方法論」『第 8 回日中学者中国古代史論壇論文集』中国社会科学院歴史研究所・東方学会 2016.5
32. 牧角悦子「曹操の楽府―「新声」・「新詩」の語をめぐって―」『狩野直禎教授米寿記念三国志論文集』汲古書院 2016.9
33. 牧角悦子「関大道における詩と學術―詩と神話の親和性―」『神話と詩 日本関・道学会報』第 15 号 日本関・道学会事務局 2017.3 1-13 頁
34. 牧角悦子「古代中国の都市論―理念の王国から国際都市へ―」二松學舎大學文学部中國文学科編『東アジアにおける都市文化―都市・メディア・東アジア』 明徳出版社 2017.3 10-19 頁
35. 田中正樹「中国における風景認識の展開と『国絵』」二松学会大学文学部中国文学科編『東アジアにおける都市文化―都市・メディア・東アジア』 明徳出版社 2017.3 33-59 頁
36. 稲田篤信「樊嘗考―絵詞として読む『春雨物語』『国文論叢』第 51 号 神戸大学 2016.9
37. 稲田篤信『和刻本《世説新語補》の三種手批本』『域外漢籍研究集刊』第 14 輿 中華書局 2016.11
38. 野間文史「周易正義訓読 三随卦・兎卦一」『東洋古典学研究』第 41 集 廣島大學東洋古典學研究會 2016.5 97-113 頁
39. 野間文史「周易正義訓読 一隨卦・観卦一」『東洋古典学研究』第 42 集 廣島大學東洋古典學研究會 2016.10 25-39 頁
40. 野間文史「平賀中南『春秋穂古』初探」『二松』第 31 集 二松學舎大學大學院紀要 2017.3 5-26 頁 *10
41. 小方伴子「関係言・国語略説」に於ける『国語・道春点改訓の試みとその講述表現』『日本漢文学研究』第 12 号 二松學舎大學日本漢文教育研究推進室 1-25 頁 2017.3
42. 朴埜美「‘完生’；近代における日本漢学者の老年に関する認識−三島中洲を中心として」『漢文学論集』44 梓域漢文学会 2016.6 *16
43. 朴埜美「日帝強占期における経学研究の一面—経学院雑誌を中心として」『漢文学論集』46 梓域漢文学会 2017.2 *16
44. 王宝平「「失われた 20 年」における日本の日本語教育と日本研究」『失われた 20 年と日本研究のこれから・失われた 20 年と日本社会の変容』国際日本文化研究センター 2017.3
45. 王宝平「由日本對清交涉看清清外交二重性—以 1895 年「天津條約」事前交涉為中心」『浙江外国语学院学報』2016.5
46. 劉岳兵「魏源的『聖武記』在日本近代」 閻純德主編『漢学研究』第 20 集 学苑出版社 2016.5
47. 劉岳兵「近代日本思想家聖一郎的中國儒學論」『歷史教學』2016 年第 14 期 歷史教學社（天津） 2016.7 *16
48. 劉岳兵「船山史論與近代日本知識構築」『深圳大學學報』2017 年第 1 期 2017.1 *16
49. 劉岳兵「津田左右吉的論著及學術思想在中国的影響—以民国時期為中心」『文献』2017 年第 2 期 2017.3 *16
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

50. 合山林太郎「近世期日本における袁中郎の受容とテキストの問題：山本山北一派の動向を中心に」『雅俗』15号 九州大学 2016.7 13-23 頁

【平成29(2017)年度】
51. 町田泉寿郎「18 世紀瀬戸内地域の医学に関する小考 — 諏訪尾池家、備中赤木家の資料を中心に」『香川短期大学紀要』第45号 香川短期大学 2017.6 15-28 頁
52. 町田泉寿郎「芳野金命およびその門人知友と清国公使館員の新出の筆談録」『二松学舍創立百四十周年記念論文集』学校法人二松学舎 2017.10 251-288 頁 *17
53. 町田泉寿郎「資料紹介 翻印『昌平学分類雑載』—共一」『日本漢文学研究』第13号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2018.3 133-180 頁
54. 町田泉寿郎「資料紹介 白岩覚平書簡（野崎萬三郎・野崎武吉郎宛）の紹介」『二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊』第48集 二松学舎大学東アジア学術総合研究所 2018.3 59-120 頁 *4
55. 町田泉寿郎「小笠原島開拓碑とその撰文者片山猶存」『人文論叢』100 輯 二松学舎大学人文学会 2018.3 116-154 頁
56. 江藤茂雄「美からBへの食文化論：日本食の変遷を概観する」井尻昭夫他編『フードビジネスと地域 食をめぐる文化・地域・情報・流通』ナカニシヤ出版 2018.3 3-15 頁
57. 牧角悦子「文学史という方法論」第8回日中学者古代史論壇論文集『中国史学の方法論』汲古書院 2017.5
58. 牧角悦子「関西『周易類纂』について」『神話と詩』第16号 日本関西一多学会事務局 2018.3 3-14 頁
59. 牧角悦子「文学概念の成立における班固の位置——六朝文論の原点として」『六朝学術学会報』第19集 六朝学術学会 2018.3 1-17 頁
60. 牧角悦子「花は『咲く』のか『笑う』のか—中文化交流の一側面—」『日本漢文学研究』第13号 二松学舎大学東アジア学術総合研究所日本漢文教育研究推進室 2018.3 31-61 頁
61. 牧角悦子「講演記録 古典とその『解釈』——詩経を例として」『二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊』第48集 二松学舎大学東アジア学術総合研究所 2018.3 41-57 頁
62. 牧角悦子「建安の樂府と詩——『文選』巻二十九『雜詩』を中心に」『人文論叢』第100輯 二松学舎大学人文学会 2018.3 76-96 頁
63. 牧角悦子「夏目漱石の風流——明治人にとっての漢詩」『漢文脈の漱石』二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の『知』の形成と漢学」 2018.3 63-85 頁 *23
64. 山口直孝「ラウンテーブル報告記 機構としての探偵小説」『日本文学』第66巻第4号 日本文学協会 2017.4 62-63 頁
65. 山口直孝「（白樺派）という安全装置 —民主主義文学者たちが否認したもの」『有島武郎研究』第20号 有島武郎研究会事務局 2017.5 39-50 頁
66. 山口直孝「言論公表をめぐる観念小説—大西巨人『八つの消滅』解題」『季刊メタポゾン』第11号 寿郎社 2018.1 124-130 頁 *23
67. 山口直孝「この人」という他者—大西巨人における佐多穂子」『日本近代文学館年誌資料探索』13 日本近代文学館 2018.3 46-59 頁 *23
68. 山口直孝「友情」の中の漢文脈—転換点としての『草枕』『漢文脈の漱石』二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の『知』の形成と漢学」 2018.3 105-126 頁 *23
69. 山口直孝「銃後における芸術家小説—横溝正史『雪割草』解題」横溝正史『雪割草』戎光祥
出版 2018.3 413-443 頁
70. 田中正樹「宋代山水表現に於ける視覚と聴覚」栞田秀樹・若森栄樹編『見る』を問い直す』彩流社 2017.12 129-143 頁
71. 田中正樹「大西巨人と漢詩文—『神聖喜劇』を題材に」山口直孝編『大西巨人—文学と革命』翰林書房 2018.3 286-313 頁 *23
72. 田中正樹「三島中洲の学術—『尚書私讃』と『大學』—」『陽明学』第 28 号 二松學舍大学東アジア学術総合研究所陽明学研究室 2018.3 85-110 頁
73. 野間文史「周易正義講読—噬嗑卦・震卦—」『東洋古典学研究』第 43 集 廣島大学東洋古典学研究會 2017.5 33-50 頁
74. 野間文史「平賀正中『春秋春古』所引日本人学者の説について」『二松學舍創立百四十周年紀念論文集』学校法人二松學舍 2017.10 221-249 頁 *10
75. 小方伴子「総説『語源略説』の注音とその依拠資料」『人文論叢』第 100 輯 二松學舍大学人文学会 2018.3 97-115 頁
76. 加藤安國「幕末の一儒の教範精神—伊豫松山藩儒・大原観山旧蔵書考」『日本中國学会報』第 69 集 2017.10 *37
77. 合山林太郎「漱石の漢詩はいかに評価・理解されてきたか？—近世・近代日本漢詩との関係性に着目して」『漢文脈の漱石』二松學舍大学私立大學戰略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2018.3 48-62 頁 *23
78. 朴塩美「日本殖民地期朝鮮における経学研究一様相」『漢學論集』46 樽域漢文學 2017 *16
79. 劉岳兵「近代日本の漢籍翻訳及其意義—以田岡嶺雲的“和訳漢文叢書”為中心」『南開學報』2017 年第 4 期 2017.8 *16
80. 劉岳兵「清末維新派的明治維新論及其對日本研究的啓示」『日本問題研究』2017 年第 4 期 2017.8 *16

【平成 30(2018)年度】
81. 町田青郎「近世鍼灸医学における東西文化交流」『斯文』133 斯文会 2018.9 81-99 頁
82. 町田青郎「丹漢医学の日本への影響: 曲直瀬流医学とその伝承 (特集 丹漢医学)」『中医臨床』39(4) 東洋学術出版 2018.12 154-158 頁
83. 町田青郎「明治日本における学術・教育の形成と漢学」『アジア遊学』229 勉誠出版 2019.1 159-170 頁
84. 町田青郎「日本の大学における古典学の現況」江藤茂博編『文学部のリアル、東アジアの人文学』二松學舍大學私立大學戰略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2019.3 93-98 頁 *25
85. 江藤茂博「近代日本の文学部形成と「文学部」概念—「文学概論」を事例に—」江藤茂博編『文学部のリアル、東アジアの人文学』二松學舍大學私立大學戰略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2019.3 7-15 頁 *25
86. 江藤茂博「挑む文学部—私学の人文学—」江藤茂博編『文学部のリアル、東アジアの人文学』二松學舍大學私立大學戰略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2019.3 72-81 頁 *25
87. 江藤茂博「私立学校の文学×文学部の力学」江藤茂博編『文学部のリアル、東アジアの人文学』二松學舍大學私立大學戰略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2019.3 180-183 頁 *25
88. 牧角悦子「【花開】或是【花笑】—中日文化交流的一側面」『第 9 回中日学者古代史論壇論文集』中国社会科学院・日本東方学会 2018.5 70-88 頁
109. 劉岳兵「民国时期“日本马克思主义”研究著作在中国的影响——为思考“马克思主义中国化”提供一些参考资料」杜运辉编『张申府张岱年研究集刊』第 4 輯 河北人民出版社 2018.6
110. 劉岳兵「村冈典嗣的“日本精神”论与近代日本思想史学」『歴史教學』総第 799 期 2018.9
111. 劉岳兵「新中国成立以来明治维新研究的回顾与展望」『歴史教學』総第 799 期 2018.12

【平成 31(令和元・2019)年度】
112. 町泉寿郎「漢詩と政治批評——木下彰の「国分青丘と明治大正昭和の漢詩界」」『日本漢文学の流れる—その方法、達成と可能性』二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.7 318-348 頁 *31
113. 町泉寿郎「漢学とは何か」『講座 近代日本と漢学』第 1 巻「漢学という視座」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.12 8-24 頁 *34
114. 町泉寿郎「地方の漢学塾——新潟地方を中心に」『講座 近代日本と漢学』第 2 巻「漢学と漢学塾」二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 156-173 頁 *34
115. 町泉寿郎「二松学舍の漢学教育」『講座 近代日本と漢学』第 2 巻「漢学と漢学塾」二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 222-237 頁 *34
116. 町泉寿郎「近世日本社会における医学の「学び」」『講座 近代日本と漢学』第 3 巻「漢学と医学」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 8-23 頁 *34
117. 町泉寿郎「昌平坂学問所——寬政三博士の時代から文久三博士の時代へ」『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と学芸」二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 8-23 頁 *34
118. 町泉寿郎「島田重礼と考証学」『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と学芸」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 24-41 頁 *34
119. 町泉寿郎「東京大学と古典講習科」』『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と学芸」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 42-62 頁 *34
120. 町泉寿郎・鈴置佑也「翻印『昌平学分類雑載』—其三」『日本漢文学研究』第 15 号 二松學舍大学日本漢学研究センター 2020.3 61-90 頁
121. 張三妮・町泉寿郎「日韓併合前後の漢文教育—諸教育令と教科書の内容からの考察」『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と学芸」二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 178-198 頁 *34
122. 町泉寿郎「高等教育と漢学・漢文」』『講座 近代日本と漢学』第 5 巻「漢学と教育」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 90-111 頁 *34
123. 牧角悦子「経学と文学—詩経研究を例として—」『学際化する中国学 第十回日中学者中国古代史論壇論文集』汲古書院 2019.6 133-143 頁
124. 牧角悦子「ヤマタノオロチと九尾のキツネ—日中古代神話学序説」『日本漢文学の射程
141. 加藤国安「陳文佳君「森春湯論」之創見」 華東師範大學出版社 2019.12 1-15 頁
142. 加藤国安「東海地方の漢学塾」『講座 近代日本と漢學』第 2 巻「漢学と漢学塾」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 741-191 頁 *34
143. 加藤国安「大原観山から安倍職能へ——松山藩藩校と近代思想との接点」『講座 近代日本と漢学』第 5 巻「漢学と教育」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 8-30 頁 *34
144. 市來津由彦「現代日本の中国思想から古典学における漢文訓読法の位置 —— 文言資料読解の現状から」『日本漢文学の射程——その方法、達成と可能性』二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.7 47-77 頁 *31
145. 市來津由彦「日本における中国思想—儒教文化を中心に」『講座 近代日本と漢学』第 1 巻「漢学の視座」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.12 25-52 頁 *34
146. 伊藤善太郎「関羽の知られざる物語——『関帝聖蹟図』を読む」『ユリイカ』第 51 巻第 9 号 青土社 2019.6 59-65 頁
147. 伊藤善太郎「洪緒と関帝信仰——『容齢四絶』巻八「寿亭侯印」を手がかりに——」『狩野直禎先生追悼 三国志論集』汲古書院 2019.9 209-230 頁
148. 伊藤善太郎「翻訳 軍師中将諸葛亮の荆州時代」『狩野直禎先生追悼 三国志論集』汲古書院 2019.9 3-16 頁
149. 伊藤善太郎「2018 年日本“三国文化”研究論著目録」『内江師範学院学報』34 巻 11 号『内江師範学院学報』編輯部 2019.11 36-41 頁
150. 合山林太郎「医者と漢詩文——江戸後期から明治期を中心に」『講座 近代日本と漢学』第 3 巻「漢学と医学」二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.7 122-234 頁 *31
151. 合山林太郎「加藤王婚編『文政十七家絶句』の成立過程とその後世への影響」『藝文研究』117 号 慶應義塾大学文学部藝文学会 2019.12 205-223 頁
152. キリ・パラモール「「市民宗教」と儒教 —中国の現在、日本の過去と儒教復興」『日本漢文学の射程——その方法、達成と可能性』二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.7 212-234 頁 *31
153. 朴曙美「Digitization of texts in Chinese and Construction of Chinese Character（漢文）Materials Corpus in Japan」『漢文学論集』53 澤域漢文学会 2019.6
154. 劉岳兵「作为“文明”输出的明治维新—以近代中日文化交流史上的几个事例为中心」『歷史教學』2019 年第 6 期 2019.3
155. 劉岳兵「中国的日本哲学思想史研究如何从朱谦之“接着讲”——纪念朱谦之先生诞辰 120 周年」 楊伯江主编『日本文論』2019 年第 1 輯 社会科学文献出版社 2019.6
156. 劉岳兵「关于日本，他们在《南开科考》中说了些什么？——为总结早期南开日本研究的准备阶段所做的准备」 祝曉風主编『人文』第一卷 中国社会科学出版社 2019.8
157. 劉岳兵「百年南开日本研究的传统与特色——写在“百年南开日本研究文库”出版之际」『中華讀書報』2019.9
158. 劉岳兵「克敌制胜—他山之石· 美美与共——中国日本研究的三个境界」『新京報』『書評周刊』 2019.12
159. 劉岳兵「朱谦之两个日本哲学思想史研究框架的示范」 宋志勇主编『南开日本研究
2019年 天津人民出版社 2019.12

【研究居所】
【平成28（2016）年度】
160. 山口智弘「徳川中期における古典解釈学と思想 —伊藤仁斎と荻生徂徠」『東京大学』 2016.4 1-347 頁
161. 山口智弘「安井息軒の経世論 —かの思想の素描として」『日本漢文学研究』第 12 号 二松学舎大学東アジア学術総合研究所日本漢文教育研究推進室 2017.3 51-77 頁

【平成29（2017）年度】
162. 商兆琦「近代性」についての一試論」『思想史研究』第 23 号 日本思想史・思想論研究会 2017.5 153-162 頁
163. 商兆琦「翻訳 徐興慶著「大日本史」の史観と「戸学」の再構築」『日本漢文学研究』第 13 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2018.3 1-30 頁
164. 商兆琦「対談抄録 （対談）日本の近代をつくった東洋のロゴス」『季刊日本主義』第 39 号 白陽社 2017.9 30-43 頁

【平成30（2018）年度】
165. 武田祐樹「藤原惺窓と林羅山の交涉再考—『知新日録』受容を考慮に入れて」『日本中国学会報』第 70 集 日本中国学会 2018.10 221-235 頁
166. 武田祐樹「徳川幕府の宗教政策と『本朝神社考』との関連について—島原図書館前島原松平文庫本に着目して」『日本漢文学研究』第 14 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2019.3 1-20 頁
167. 武田祐樹「翻訳『大学和字抄』」『日本漢文学研究』第 14 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2019.3 105-134 頁

【研究支援者】
【平成27（2015）年度】
168. 川邊雄大「国学館大学体育学部における中国語教育の現状と課題」『国学館大学経済研究』第 28 号 国学館大学政経学部附属経済学研究所 2016.3 61-75 頁
169. 川邊雄大「資料紹介 明治初の琉球における真宗法難事件について」『東アジア文化交流学会第 7 回シンポジウム 連携の「東アジア時代」への時代—文化交渉学的アプローチを軸に』（下）東アジア文化交流学会 2015.5 548-555 頁 *4
170. 川邊雄大「資料紹介 白華文庫蔵・小栗栄香頂「水築小相伝」について」『二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊』第 46 集 二松学舎大学東アジア学術総合研究所 2016.3 109-120 頁 *4
171. 清水信子「神内家蔵書目録（医書・古典籍之部）」『日本漢文学研究』第 11 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2016.3 189-206 頁

【平成28（2016）年度】
172. 川邊雄大「中韓との日本の歴史と『東瀛詩選』」『東瀛詩選』（東瀛詩選）編纂にに関する研究 ガイドブック（韓国語））『日本文学研究』（日本文学研究）第 4 巻 16 号）
173. 川邊雄大「日本人居住民と日本語『日本語学』第 205 号 勉誠出版 2017.2 120-129 頁 *4
174. 川邊雄大「予稿 大谷光瑞の対外政策と研究者たち—中尾万三・岡西為人を例として—」 『東アジア文化交渉学会第 8 回国際シンポジウム 東アジア交渉学の新しい歩み』（下） 2016.5 919-920 頁 *4

175. 川邊雄大「資料紹介 白華文庫蔵・平野五岳「五岳道人 古竹倉舎詩鈔」について」 『日本漢文学研究』第 12 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2017.3 153-176 頁 *4

176. 川邊雄大「研究ノート 「応接筆記」「藩庁応接記」「寛永十二日対辯記」について—真宗法難事件における東本願寺と琉球藩庁の会談記録—」 『国士館大学経済研究要』第 29 号 国士館大学財政経済学部附属経済研究所 2017.3 47-85 頁 *4

【平成 29(2017)年度】
177. 川邊雄大「資料紹介 常福寺蔵・清國書籍販売目録三種について—『増補抱芳閣書目』・『遙六堂発行書籍価目』・『湖北官書拙書目』—」 『日本漢文学研究』第 13 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2018.3 181-234 頁

178. 川邊雄大「資料紹介 早稲田大学図書館蔵・平野五岳『五岳詩集』（市島春城旧蔵）について」 『東京教育研究センター研究紀要』第 7 号 日本教育庁東京教育研究センター 2018.3 49-62 頁 *4

179. 川邊雄大「資料紹介 真宗法難事件関係資料「琉球国内務省出張所往復書籍往復並応接記録」について」 『国士館大学経済研究要』第 30 号 国士館大学財政経済学部附属経済研究所 2018.3 47-187 頁 *4

180. 清水信子「口頭発表抄録 赤木家の人々とその蔵書」 『日本医史学雑誌』第 63 巻第 2 号 日本医史学会 2017.6

181. 清水信子「資料紹介 二松學舎大学 SRF 所蔵『孝経』諸本目録」 『日本漢文学研究』第 13 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2018.3 235-262 頁 *8

182. 清水信子「資料紹介 二松學舎大学 SRF 所蔵加藤藤球旧蔵資料目録(稿)」 『日本漢文学研究』第 13 号 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2018.3 263-304 頁 *8

【平成 30(2018)年度】
183. 川邊雄大「伊藤賢道と台湾」 『アジア遊学』第 222 号 勉誠出版 2018.8 138-148 *4

184. 川邊雄大「資料紹介 加藤虎之亮「復興の第一義」について」 『三島中洲研究』Vol.7 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 159-167 頁 *8

185. 川邊雄大「翻刻 上海別院「河崎輪番日記」(写本)について」 『真宗総合研究所紀要』第 36 号 大谷大学真宗総合研究所 2019.3 1-80 頁 *4

186. 川邊雄大「翻刻 実藤重秀「支那留学生教育に就て」」 『国士館大学経済研究要』第 31 号 国士館大学財政経済学部附属経済研究所 2019.3 37-67

187. 清水信子「研究ノート 明治期における二松學舎の漢学教育—二十年代後半から三十年代を中心として」 『日本漢文学研究』第 14 号 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 81-103 頁

188. 『二松學舎大学附属図書館所蔵佐藤省吾蔵旧蔵資料目録(医書之部)』 『日本漢文学研究』第 14 号 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 165-212 頁 *8

189. 「口頭発表抄録 難波波節旧蔵『医事古言』について」 『日本医史学雑誌』第 64 巻第 2 号 日本医史学会 2018.5

【平成 31(2019)年度】
190. 川邊雄大「戰前期台灣の漢文教科書について」 『日本漢文学の射程—その方法、達成可能性』 二松學舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の
（様式 2）

法人番号 131074
プロジェクト番号 S1591004

形成と漢学」 2019.7. 122-137 頁 *31

191. 川邊雄大「外地の「漢文」教科書について—台湾を例として」『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と學芸」二松學舍大学私立大學戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 158-177 頁 *34

192. 川邊雄大「漢学・儒学・仏教—幕末明治期の真宗僧を例として」『講座 近代日本と漢学』第 8 巻「漢学と東アジア」二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.3 48-76 頁 *34

193. 清水信子「近世後期における地方医家の学問修業—吉野加里学んだ人々から」『講座 近代日本と漢学 第 3 巻 漢学と医学』二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 187-207 頁 *34

194. 清水信子「近世後期における地方知識層の書物交流—伊藤忠郎の書写活動を中心として」『医学・科学・博物 東アジア古典籍の世界』勉誠出版 2020.2 381-418 頁

195. 清水信子「二松学舍大学 SRF 積積資料目録(1)」『日本漢文学研究』第 15 号 二松學舍大学日本漢学研究センター 2020.3 *8

196. 清水信子. 川崎泉郎「口頭発表抄録 佐久間洋行旧蔵書について」『日本医史学雑誌』第 65 巻第 2 号 日本医史学会 2020.6 *8

197. 清水信子. 川崎泉郎「口頭発表抄録 新岡の古弓知白の著書「傷寒論正文復聖解 附. 異名十有五湯辨」」『日本医史学雑誌』第 65 巻第 2 号 日本医史学会 2020.6

【研究助手】

【平成 27(2015)年度】

198. 武田祐樹「林羅山の『大学』解釈をめぐって—『大學説解』と『大學和字抄』の比較検討を通して見た林羅山の朱子学—」『日本漢文学研究』第 11 号 二松學舍大学日本漢文教育研究推進室 2016.3 27-54 頁

199. 橋本「近代における漢文小説の「還流」—依田学海の「譚海」と「東海遣聞」の関係を中心にー」『神話と詩』第 14 号日本文一多学会 2016.3 33-58 頁 *3

200. 阿部和正「(彼岸道遊)における「好奇心」の行方—教科書としての「新アリビア夜話」受容ー」『日文文学』第 65 巻第 12 号 ひつじ書房 2016.12 1-12 頁 *3

201. 加地聡子「江戸医学館官立化時期における小坂元祐の経穴学教育」『伝統鍼灸』第 43 巻 1 号(86 号)日本伝統鍼灸学会 2016.7

【平成 28(2016)年度】

202. 平崎真由「田岡嶺雲における「同情」観：雑誌『青年文』を中心とした論理構造と言説環境」『日本語文学研究』第 12 号二松學舍大学日本漢文教育研究推進室 2017.3 79-104 頁

203. 橋本「評伝から漢文小説へ—依田学海の「譚海」にみる「名家略伝」の翻案方法—」『二松』第 31 集 二松學舍大学大学院文学研究科 2017.3 29-62 頁 *15

204. 橋本「依田学海の『蝦夷風俗彙纂』受容—「蝦夷三孝子二貞婦」の典拠を中心にー」『東アジア学術総合研究所集刊』第 47 集 二松學舍大学東アジア学術総合研究所 2017.3 69-101 頁 *15

205. 橋本「研究ノート 依田学海と「柳篤宗志」—「小野書」と「蓮華公主」との比較研究を中心にー」『日本漢文学研究』第 12 号 二松學舍大学日本漢文教育研究推進室 2017.3 119-151 頁 *15

【平成 29(2017)年度】

206. 阿部和正「漱石漢詩と日本漢詩文を知るためのブックガイド」『漢文教室』第 203 号 大
修館書店 2017.5 16-17頁 *23
207.阿部和正「「漢学塾のなかの漱石—漱石初期文芸における「漢学者」・「漢文脈の漱石」」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2018.3 127-142頁 *23
208.平崎真右「国士館とその時代；私塾、大正、活学の系譜」国士館史研究年報 楓原9号学校法人国士館2018.3 75-100頁 *21
209.柳賀「漢文自言体小説の書き手「秋風道人」とは誰か；依田学海の創作活動の一観」人文論叢第99輯 二松学舎大学人文学会2017.10 138-151頁 *15

【平成30(2018)年度】
210.阿部和正「「野分」における「文学」の変容—修養から煩悶へ—」文学・語学第222号全国大学国語国文学会2018.5 12-24頁 *29
211.加畑聡子「」山崎宗運の経穴学について—「釈骨」と「骨度折量法尺式」を中心に—」日本医史学雑誌第64巻4号2018.12 355-368頁
212.平崎真右「戦時下の郵便メディアー中島一太関連「軍事郵便」を中心にー」中島医家資料研究第1巻1号 中島医家資料館2018.5 27-42頁
213.平崎真右「翻刻・解題「中島姓－統家系」（「中島姓之由来」～「三ノ神子之系」）」中島医家資料研究第1巻第2号 中島医家資料館2019.3 44-54頁

【平成31(2019)年度】
214.加畑聡子「江戸時代経穴学にみる考証と漢譜折衷—小坂元祐と山崎宗運を事例に」講座近代日本と漢学第3巻「漢学と医学」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2020.1 46-60頁 *34
215.加畑聡子「博士論文江戸時代医学科教育形成期における経穴学の展開—江戸医学館を中心として—」松学舎大学2020.3
216.平崎真右『論語』と近代文学』講座近代日本と漢学第1巻「漢学という視座」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2019.12 229-248頁 *34
217.平崎真右「国語科と漢文科－再編されてゆく漢文－」講座近代日本と漢学第5巻「漢学と教育」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2020.2 169-192頁 *34
218.平崎真右「近現代日本の風水－散文化する「観相」行為」講座近代日本と漢学第8巻「漢学と東アジア」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2020.3 143-164頁 *34
219.平崎真右「大学の機能と社会講義録、通信教育、公開講座－－－－大学と地域－－－－持続可能な暮らしに向けた大学の新たな姿」ナカシマ出版2020.3 *13
220.平崎真右「和光学園と教育文化変遷する「地域」へのつながり－－－－大学と地域－－－－持続可能な暮らしに向けた大学の新たな姿」ナカシマ出版2020.3 *13
221.平崎真右「勝部講道と修身教育－新制中等修身書を中心としてー」二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊第50集記念号二松学舎大学東アジア学術総合研究所2020.3 27-54頁 *13
222.平崎真右「修身を語るクリスチャン－勝部講道と修身教科書－－－－桃山学院年史紀要第39号 桃山学院2020.3 *13
223.伊豆原潤星「文学を“散步”する——文学を通じた地域再編の試み」大学と地域－－持続可能な暮らしに向けた大学の新たな姿」ナカシマ出版2020.3
224.伊豆原潤星「田山花袋と漢学－創作の淵源にあるもの－－講座近代日本と漢学第
＜図書＞

【事業推進担当者】

【平成27（2015）年度】

1. 戸内俊介,小方伴子,野間文史,牧角悦子,田中正樹,伊藤晋太郎,武永尚子,張亜茹,高澤浩一,福島一浩,町田喜朗,高山範也,家井真『改訂新版 中学学入門—中国古典を学ぶための13章』勉誠出版 2015.4

2. 加藤国安編『明治漢文教科集成第Ⅲ期』第6巻・第7巻 不二出版 2015.9 *2

3. 加藤国安編『明治漢文教科集成 第Ⅲ期』解説・総索引 不二出版 2015.9 *2

4. 町田喜朗,清水信子,寺内進『芳野金陵と幕末日本の儒学』二松学舎大学図書館大学資料展示室 2015.10 *8

5. ゴープル・エドムンド・アンドリュー,町田喜朗,鈴木達彦,清水信子,小倉戸洋,平松賢二,天野信介,ドロッド・エドワード・ヴィグル・マティアス,福田安典,星野卓之,鈴木達彦,下坂憲子,石上阿希,岩間真知子,池田敏公『曲直瀬道三と近世日本医療社会』武田科学振興財団杏雨書房 2015.10

6. 鈴木健一,深沢真二,堀川貴司,山本啓介,宮本圭造,澤井啓一,川平敏文,西田正宏,田中潤,海野圭介,高木浩明,町田喜朗,松永知海,門脇むつみ,柳沢昌紀,田代一葉,田中幸,阪口弘之,小林千草『形成される教養—十七世紀日本の〈知〉』勉誠出版 2015.11

7. 中島洋一,松村紀明,木下浩,栃谷真司,町田喜朗,清水信子,鈴木則子,平崎真貴,黒澤学,板野俊文,田中健二,中島洋一『備前岡山の在村医 中島家の歴史』思文閣出版 2015.11

8. 秋成研究会（稲田篤信分担執筆）編『上田秋成研究事典』笠間書院 205-215 頁 2016.1

9. 西江錦史郎,町田喜朗,溝田直己,高山秀嗣,川邊雄大,中村聡『浄土真宗と近代日本：東アジア：布教・漢学』勉誠出版 2016.3 *4

10. 湯浅邦弘,横田恭三,中村未來,佐藤一好,宇田川幸則,浅見洋二,谷口高志,草野友子,鶴成久章,川野明正,近藤浩志,町田喜朗,長谷良太郎,陶徳民『テーマで読み解く中国文化』ミネルヴァ書房 2016.3

11. 多田一臣,山崎正伸,原由来恵,小森聡,磯水絵,五月女肇志,白井雅彦,稲田篤信,中川桂,増田裕美子,五井信,澤田浩,荒井裕樹,谷口貞,山口直孝,松本健太郎,江藤茂博,塩田今日子,渡邊好,森野崇,林謙太郎,改田明子『恋する人文学：知をひらく22の扉』翰林書房 2016.3

12. 加藤国安『子規全集』未収録・自筆漢詩抜萃写本：『随語詩集』等翻刻・解題 （（科学研究費補助金（基盤研究 C）研究成果報告書：平成24-27年度）） 2016.3

【平成28（2016）年度】

13. 町田喜朗,川邊雄大,武田祐樹『平成28年度二松学舎大学資料展示室企画展図録 三島中洲と近代 其四—小特集 戦争と漢学』二松学舎大学附属図書館 2016.5 *8

14. 井上泰至,吉山林太郎,鈴木彰,向後恵里子,齋藤英喜,塩谷菊美,延広真治,丹羽みさと,神
林尚子,鈴木俊幸,鈴木広光,山田俊治,磯部敦,青山英正,前田雅之,山本嘉孝,古田島洋介,大東和重,熊倉千之,臼田雅之,上原麻有子『幕末明治:移行期の思想と文化』勉誠出版 2016.5
15. 加藤国雄他『杜甫全訳詩注(一)』講談社学術文庫 2016.6
16. 高山節也編『佐賀県立図書館蔵蓬池鍋島藩関係書籍目録対照表』二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2016.7
17. 井尻昭夫,江藤茂博,大崎紘一,松本健太郎『ショッピングモールと地域 地域社会と現代文化』ナカニシヤ出版 2016.7
18. 井上泰至,倉員正江,金時德,鈴木彰,川平敏文,佐伯真一,佐藤貴裕,久保誠,吉村雅美,前田雅之,勢田道生,寺尾美保,田中康二,濱野靖一郎,大島明秀,三ツ松誠,藤田大誠,樋口大祐,日置貴之,合山林太郎『近世日本の歴史叙述と対外意識』勉誠出版 2016.7
19. 田邊美他『日本漢文学研究動向』成均館大学校出版部 2016.8 *16
20. 田邊美『東アジア学入門』成均館大学校出版部 2016.8 *16
21. 田邊美他『近代転換期東アジア伝統知識人の対応と新しい思想の形成』成均館大学校出版部 2016.8 *16
22. 田邊美他『潘佩珠自敘傳』成均館大学校出版部 2016.8
23. 沈伯俊,大上正美,堀倉信夫,石井仁,小林春樹,牧角悦子,和久家,高橋康浩,柳川順子,渡邊義浩,大村和人,矢田博士,中川諭,仙石知子,伊藤晋太郎,長尾直治『三国志論集:狩野直禎先生米寿記念』汲古書院 2016.9
24. 劉岳兵他『日本儒学与思想史研究—王家驥先生紀念專輯』天津人民出版社 2016.9
25. 王宝全編『日本藏晚清中日朝筆談資料:大河内文書』全 8 冊 浙江古籍出版社 2016.12 *38
26. 村村昌人,町崎善郎,濱野嘉一郎,桐原健真,田千,朴塩美,見城悌治,任夢溟,丁世紘著『江沢栄一は漢学どう関わったか:「論語と算盤」が出会う東アジアの近代』(江沢栄一と「フィロソフリョー」)ミネルヴァ書房 2017.2 *16
27. 牧角悦子,伊藤晋太郎,田中正樹,植松弘之,山邊進,松本健太郎,谷島貫太,江藤茂博『東アジアにおける都市文化:都市・メディア・東アジア』明徳出版社 2017.3
28. 関西文化編『平賀忠吉『春秋集箋』(近代日本漢籍影印叢書 1)』二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」1-231 頁 2017.3 *10
29. 稲田篤信編『澤井井栄四郎『新型學者平賀翼民生』』(近代日本漢学資料叢書 1)二松学舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」1-673 頁 2017.3 *10
30. 江藤茂博,山口直孝,浜田知明『横溝正史研究 6』戎光祥出版 2017.3

【平成 29(2017)年度】
31. 田邊美他『在朝日本人日本語文学史序説』亦栄出版社 2017.6
32. 河野貴美子,Wiebke Denecke,新川登竜男,陣野英則,谷口真子,宗像和重,堀川貴司,海野圭介,新美哲彦,佐藤勝明,福島政子,池澤一郎,鈴木正信,下村周太郎,尾上陽介,水口幹記,阿部隆一,小川勝生,町泉善郎,一戸渉,鳥井裕美子,金時德,後藤昭雄,合山林太郎,小林文雄,八篤友広,松田泰代,岩村雄一,佐々木孝浩,小井田守敏,金文京,三木雅博,鈴木彰,山田俊治『日本「文」学史』第 2 冊 勉誠出版 2017.6
33. 山寺美紀子,長谷部剛,矢羽野隆男,横山俊一郎,中谷伸生,町泉壽郎,吾妻重二,有馬卓也
『泊園書院と漢学・大阪・近代日本の水脈』（関西大学創立130周年記念泊園書院シンポジウム論文集）関西大学出版 2017.8
34. 遠藤英樹,松本健太郎,江藤茂博『メディア文化論 第2版』ナカニシヤ出版 2017.8
35. 王宝平『東方研究集刊』第1輯 浙江工商大学出版社 2017.8
36. 朴映美他『東洋古典人物誌』宝庫社 2017.9
37. 王宝平主編『東亜比較文化論集』西南師範大学出版社 2017.9
38. 町泉寿郎編『柿村重松『松南雑草』』（近代日本漢学資料叢書2）二松學舍大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」1-276頁 2017.10 *20
39. 野間文史訳注『春秋左伝』正義譯注第一冊（序・隠公・桓公篇）明徳出版社 2017.10
40. 野間文史訳注『春秋左伝』正義譯注第二冊（莊・閔・僖公篇）明徳出版社 2017.10
41. 町泉寿郎,清水信子『三島中洲と近代―其五―二松學舍の漢学教育』二松学舎大学附属図書館 2017.11 *8
42. 山口直孝,橋本あゆみ,石橋正孝編『歴史の総合者として:大西巨人未刊行批評集成』幻戯書房 2017.11
43. キース・モクシー,アンヌ＝マリー・ボネ,ロール・シュワルツ＝アレナレス,松本健太郎,山口誠,田中正樹,小林頼子,青山愛香,工藤達也,阿部明日香,福田美雪,柿田秀樹,片山亜紀,若森栄樹『〈見る〉を問い直す』彩流社 2017.12
44. 見城慎治,桐原健真,沖田行司,姜克賢,町泉寿郎,見城慎治,酒井一臣,辻直人,岡本佳子,陶徳民,山口輝之『帰―協会の挑戦と渋沢栄一:グローバル時代の「普遍」をめざして』渋沢栄一と「フロントソロピー」ミネルヴァ文庫 2018.2
45. 町泉寿郎他『医家肖像集:杏栄書屋所蔵2編』武田科学振興財団 2018.3
46. 町泉寿郎,川邇雄大『新収資料展 近代漢学の諸相 二松学舎資料展示室企画展図録』2018.3 *8
47. 横藤希史,北川恵生子,合山林太郎,牧角悦子,野際義利子,山口直孝,阿部和正,木戸浦豊和,藤本晃嗣『漢文脈の漱石』二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2018.3 *14
48. 小曾戸洋,星野卓之,天野亮介,荒川幹,大津幸恵,岡岡慎吾,加賀聡子,小林健二,左合昌美,高橋大希,土生エリカ,林孝信,福本佳之,宮川浩也,町津寿郎『日本医家伝記事典』宇津木本台『日本医書』—日本内経医学会・二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」—北里大学東洋医学総合研究所医学研究部解題,595-617頁 2018.3
49. 江藤茂博,平塚真右,村岡芳朗,天野雅敏,木村史明,井戸昭夫,大石貴之,遠藤英樹,松本健太郎,河田学,山崎裕行,李恵萍,張元,大塚泰造海野裕,箕輪弘嗣,大崎叡一,渡邉憲二『フードビジネスと地域:食をめぐる文化・地域・情報・流通』ナカニシヤ出版 2018.3
50. 江藤茂博,牧角悦子,町津寿郎,秋葉利治,Peng,Pamela Hsiawen『論語の学校:時習編』研文社 2018.3
51. 浜井武,川光俊哉,多田一臣,絵村実,阿部和正,石橋正孝,伊豆原潤星,坂田太,田中正樹,橋本あゆみ,竹村義和,山口直孝,田代ゆき,齋藤秀昭『大西巨人:文学と革命』翰林書房 2018.3

【平成30(2018)年度】
52. 牧角悦子著『経国と文章—漢魏六朝文学論—』汲古書院 2018.6
53. 町泉寿郎,川邇雄大,清水信子『三島中洲と近代—其四—近代日本と岡山の漢学
者たち』二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2018.7 *8
54. 伊藤清太郎著『「関帝文献」の研究』汲古書院 2018.9
55. 町岡寿郎『清流信子『明治一五〇年 漢学の近代 —明治の精神に学ぶ』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2018.12 *8
56. 坂井健雄, 永島剛, 町岡寿郎, 岡田英男, 高木義一, 渡部幹夫, 勝井恵子『医学教育の歴史: 古今と東西』 法政大学出版局 2019.3
57. 江藤博『文学部のリアル、東アジアの人文文学』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.3 *25
58. 野間文夫, 川邁雄大, 町岡寿郎『加藤虎之助『周禮經注疏音義校勘總説』(近代日本漢学資料叢書 3)』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.3 *8

【平成31(2019)年度】
59. 町岡寿郎, ヴィグル・マティアス, 清水信子『レオン・ド・ロニーと19世紀欧州東洋学』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.6 *8
60. 王小林, 町岡寿郎編『日本漢文学の射程 その方法, 達成と可能性』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.7 *31
61. 町岡寿郎編『木下絵『国分靭と明治大正昭和の漢詩界』(近代日本漢学資料叢書 4)』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.7 *8
62. 劉岳兵『南開日本研究(1919-1945)』 南開大学出版社 2019.7
63. 劉岳兵『近代中日思想文化交流史研究』 江蘇人民出版社 2019.8
64. 合山林太郎『大沼松山・鶴林と永井荷風『下谷小説』』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.9 *8
65. 牧角悦子, 町岡寿郎編『講座 近代日本と漢学』第1巻「漢学という視座」 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2019.12 *34
66. 江藤博, 町岡寿郎編『講座 近代日本と漢学』第2巻「漢学と漢学塾」 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 *34
67. 町岡寿郎編『講座 近代日本と漢学』第3巻「漢学と医学」 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 *34
68. 町岡寿郎, 武田祐樹解説『川田 剛『東京文事』』(近代日本漢籍翻釈叢書 2) 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 *20
69. 牧角悦子, 町岡寿郎編『講座 近代日本と漢学』第4巻「漢学と学芸」 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 *34
70. 江藤博, 加藤国安編『講座 近代日本と漢学』第5巻「漢学と教育」 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 *34
71. 加藤国安著『大原観山詩集 一つの祖・祖父・藩校生の日々』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.3 *37
72. 加藤国安著『伊勢松山藩儒 大原観山旧蔵本・古文書総覧』 二松学舎大学私立大学戦略的教育・研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.3 *37
73. 山口直孝編『講座 近代日本と漢学』第6巻「漢学と近代文学」 二松学舎大学私立大学
戦略的研究基盤形成支援事業 近代日本の「知」の形成と漢学 2020.3 *34
74. 佐藤進,小方伴子編『講座 近代日本と漢学』第 7 巻「漢学と日本語」 二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 近代日本の「知」の形成と漢学 2020.3 *34
75. 江藤茂博編『講座 近代日本と漢学』第 8 巻「漢学と東アジア」 二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 近代日本の「知」の形成と漢学 2020.3 *34
76. 井尻昭夫,江藤茂博,大崎総一,三好宏,松本健太郎『大学と地域』ナカニシヤ出版 2020.3
77. 山口直孝『展示図録 作家・大西巨人―「全力的な精進」の軌跡』二松学舎大学附属図書館 2020.3 *23

【研究員】
78. 武田祐樹『林羅山の学問形成とその特質—古典注釈書と編纂事業』研文出版 2019.2

【研究支援者】
79. 清水信子,武田祐樹他『企画展 解体新書展—ニッポンの「医」の歩み 1500 年図録』公益財団法人東洋文庫 2016.1
80. 荒川正晴,池野範男,栄新江,孟憲実,劉安志,裴成国,許飛,朱玉麒,猪飼祥夫,荒見泰史,高井龍一,萩原裕敏,笠井幸代,慶昭蓉,田衡衛,石見清裕,金子民雄,小島康誉,柴田幹夫,高本康子,加藤斗規,関正宗,川邉雄大,野世英水,菅澤茂,門司尚之,橋口和真,白須浄真『シルクロードと近代日本の邂逅—西域古代資料と日本仏教』勉誠出版 2016.3
81. 川邉雄大『体育系学生のための初級中国語』朝日出版社 2018.4
82. 川邉雄大『体育・スポーツ系のための入門中国語』朝日出版社 2019.1
83. 真柳誠,浦山きか,梁嶮(黄曄訳),朴現圭(黄曄訳),梁永宣・李敏(小野泰教訳),金哲央,小野泰教,吉田忠,祝平一(高津孝訳),任正罅,大澤顯浩,陳捷,廖肇亭(千賀由佳訳),高津孝,久保輝幸,福田安典,平野 恵,清水信子,鈴木俊幸『医学・科学・博物 東アジア古典籍の世界』勉誠出版 2020.2

＜学会発表＞

【事業推進担当者】
【平成 27(2015)年度】
1. 町田久郎『筆談 幕末遠江芳野金陵と清国公使館員の筆談録』シンポジウム「漢字文化とコミュニケーション ——筆談・現代アート・映像」於:浙江工商大学 2015.10.30 *5
2. 町田久郎『Leon de Rosny Collection 管見』リール第三大学ワークショップ 於:リール 第 3 大学 2016.2.12 *7
3. 町田久郎『漢字文化とコミュニケーション——新出の芳野金陵と清国公使館員の筆談録』SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」於:倉敷市 2016.3.12 *5
4. 町田久郎『趣味説明——三松学舎の漢学教育を例として』SRF 国際シンポジウム「東アジアの教育制度のなりたしと漢学」於:台湾師範大学 2016.3.30 *5
5. 江藤茂博『日本の近代高等教育における中国学の展開と現在』中国三省大学日本語教育学会 於:安徽大学 2015.10.17 *2
6. 江藤茂博『映像 物語空間のなかの漢字文化』シンポジウム「漢字文化とコミュニケーション——筆談・現代アート・映像」於:浙江工商大学 2015.10.30 *5
7. 江藤茂博『近代日本の教育・文化と漢学塾』SRF 第 2 回研究報告会 於:二松学舎大学 2016.3.22 *2
8. 江藤茂「方法としての漢学研究−漢学塾」SRF 国際シンポジウム「東アジアの教育制度のあり方」と漢学」於: 福岡国際文教大学(台湾大学) 2016.3.29 *5
9. 牧角悦子「文と文学−古代変質の指標として」第 7 回日中古代史論壇 於: 首都師範大学(北京) 2015.8.18
10. 牧角悦子「曹操と楽府−「新詩」・「新声」の話をめぐって」第 10 回三国志学会大会 於: 龍谷大学 2015.9.5
11. 牧角悦子「黎明期の中国学−近代学術における日中の情報交換」シンポジウム「近代東アジアの思想と文化」於: 嘉興学院 2015.10.31
12. 牧角悦子「リール図書館蔵レオナール・ロニー旧蔵書漢籍資料について」リール第三大学ワークショップ 於: リール第三大学 2016.2.12 *7
13. 牧角悦子「山田方谷と関学大学」SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」於: 倉敷市 2016.3.13 *5
14. 牧角悦子「山田方谷の教育実践−関学大学との関連から」SRF 国際シンポジウム「東アジアの教育制度のあり方」と漢学」於: 台湾師範大学 2016.3.30 *5
15. 山口直孝「（白樺派）という安全装置——民主主義文学者たちが反論したもの」有島武郎研究会第 58 回全国大会 於: 二松学舎大学 2015.11
16. 田中正樹「宋代山水表現に於ける視覚と聴覚」第 27 回獨協インタナショナル・フォーラム「見えるを問いなおす—アート、イメージ、テクスト」於: 獨協大学 2015.12
17. 田中正樹「大西巨人と漢詩文--「申請喜劇」を題材に--」公開ワークショップ「大西巨人の現在−変革の精神の系譜」於: 二松学舎大学 2016.2.27 *3
18. 加藤國安「明治漢文教科書に見る備中人の漢学」 SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」於: 倉敷市 2016.3.13 *5
19. 朴敏美「日治期朝鮮の漢文教科書における日本漢学の様子」SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」於: 倉敷市 2016.3.13 *5
20. 王宝平「三島中洲と明治前期に出米した中国人」 SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」於: 倉敷市 2016.3.13 *5
21. 合山林太郎「日本漢文学プロジェクトの現状−見えてきた課題と今後の展望−」SRF 第 1 回テーブルスピーチ 於: 二松学舎大学 2015.12.17
22. 合山林太郎「近代の漢詩詞彙集と教育との関係」SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」於: 倉敷市 2016.3.13 *5

【平成 28（2016）年度】
23. 町田東名「東京大学文学部から見た哲学・宗教学・倫理学の形成と井上哲次郎」釜山大学校舎研究所主催シンポジウム 於: 釜山大学校 2016.7.14 *16
24. 町田東名「『医经千文』からみた芦東山の医学」芦東山生誕 320 年・芦東山記念館開館 10 周年記念講演会 於: 一関市大東コミュニティーセンター 2016.11.5
25. 町田東名「二松学舎の日本漢学研究に関する取り組み」SRF 主催・上海師範大学共催シンポジウム 於: 上海師範大学 2016.12.25 *11
26. 町田東名「日本漢学簡介」上海師範大学大学院講演会 於: 上海師範大学 2016.12.29 *11
27. 町田東名「渋沢栄一と三島中洲の接点」国際シンポジウム「東アジアの近代化と漢学」於: パリ第 7 大学 2017.2.11 *18
28. 牧角悦子「文学史という方法論」第 8 回日中学者中国古代史論壇 2016.5.20
29. 牧角悦子「山田方谷と関学大学」第 122 回三島中洲研究会 於: 二松学舎大学 2016.5.28 *12
30. 牧角悦子「中国の近代学術」国際シンポジウム「東アジアの近代化と漢学」於: パリ第
31. 牧角悦子「夏目漱石の「風流」—明治人にとっての漢詩」 SRF 主催国際シンポジウム「漢文脈の漱石」於: 二松学舎大学 2017.3.11 *14
32. 山口直孝「英国留学時代の漱石と『夢十夜』」 夏目漱石没後百年記念文化講演会&声のことばミニ劇場 於: 神田外国語学院アッセンプリホール 2016.10 *14
33. 山口直孝「写生の系譜—子規・漱石・虚子」 「書教」700号記念講演会 於: 明治大学 2016.11 *14
34. 山口直孝「地図がはぐくむ想像力—横溝正史と輕井沢」 柏市立図書館・柏市内四大学図書館合同企画展「地図」関連講演会 於: 二松学舎大学 2016.11
35. 稲田篤信「唐音・訓読・国字解 —平賀中南の読書論—」 第3回 SRF 研究報告会 於: 二松学舎大学 2016.4.28
36. バラモア・キリ「20世紀政治儒教の世界的様子」 国際シンポジウム「東アジアの近代化と漢学」 於: バリ第7大学 2017.2.11 *18
37. 朴漰美「近代期における韓国経学研究について」 成均館大学校東アジア学術院人文韓国（HK）研究所 国際学術会議 2016.8.23 *16
38. 朴漰美「近代期における朝鮮と日本の女性用漢文教材中の‘女性’」 韓国古典女性文学会秋季学術大会 2016.10.29 *16
39. 朴漰美「細井肇の朝鮮古書刊行事業について」 大東漢文学会秋季学術大会 2016.11.7 *16
40. 朴漰美「文明開化期日本の漢学者三島中洲」 釜山大学校卒業研究 所 2017.1.18 *16
41. 朴漰美「渋沢栄一を偲ぶ朝鮮の人々」 SRF・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催シンポジウム 於: 倉敷市立美術館 3階講堂 2017.1.31 *18
42. 合山花太郎「幕末期の謡早における医と漢詩: 野口良陽、松陽父子を例に」 漢学折衷に関する総合的研究シンポジウム 2017.3.9
43. 合山花太郎「蔵書を用いた漱石漢詩詠解の試み—所載文献に焦点を当てて」 SRFシンポジウム「漢文脈の漱石」 於: 二松学舎大学 2017.3.11 *14

【平成29(2017)年度】
44. 町泉寿郎「幕末遠州芳野金陵と清国公使館員の新出の筆談録」 東亜筆談論書会 於: 浙江大学 2017.5.5 *16
45. 町泉寿郎「前近代と近代の学問の断絶 易と漢方」 易学連合会主催第5回シンポジウム「易学の展開と近代 易を現代に生かす」 於: 二松学舎大学 2017.6.25 *24
46. 町泉寿郎「日本の大学における古典学の現況」 SRFシンポジウム「文学部の現在」 於: 二松学舎大学 2017.7.8 *25
47. 町泉寿郎「漢学・漢学者・漢学塾に関する持続可能なコンソーシアムづくりをめざして」 SRF・早稲田大学中国古籍文化研究所共催「漢学者記念館会議」 於: 二松学舎大学 2017.7.29 *25
48. 町泉寿郎「日本近代の「漢学」教育・研究をめぐって —制度」 大連大学創立30周年記念シンポジウム 於: 大連大学 2017.9.16 *22
49. 町泉寿郎「近代日本の「漢学」教育・研究をめぐって —制度」 大連大学創立30周年記念シンポジウム 於: 大連大学 2017.9.16 *22
50. 町泉寿郎「近代日本の知の形成と漢学」 プロジェクトの活動状況 SRF・鄭州大学国際学術交流会 於: 二松学舎大学 2017.9.22
51. 町泉寿郎「以医学史観点審視日本漢学特色」 東亜漢学国際学術研討会 於: 佛光大学 2017.10.7
52. 町泉寿郎「二松学舎大学における近代漢学研究の取り組み」 中国日語教学研究会第30回観光研究会 2016年会 於: 江西師範大学 2017.10.22
53. 町泉寿郎「蝦夷地・小笠原島における漢学との関わり」 東アジア日本研究者協議会第2回国際学術大会 於: 南開大学 2017.10.29
54. 町泉寿郎「Modification of Kanbun Studies in Meiji Japan」 Confucian Modernity as Japanese Experience in East Asian Context 於: 京都大学 2017.11.3
55. 町泉寿郎「近代日本の教科書と漢文」 SRF・北京第二外国語大学・釜山大学校共催シンポジウム 於: 北京第二外国語大学 2017.11.5
56. 町泉寿郎「日本漢学の過去と現在」 SRF・魯東大学共催シンポジウム 於: 魯東大学 2017.11.7 *24
57. 町泉寿郎「芳野金陵及びその門人知友と清国公使館員による新出の筆談録」 浙江大学主催・SRF 共催シンポジウム「東アジア筆談研究」 於: 浙江大学 2017.11.8 *24
58. 町泉寿郎「西村天兎の近代漢学における意義について」第27回後楽堂研究会 於: 大阪大学 2017.12.3
59. 町泉寿郎「小笠原開拓碑をめぐる明治期漢学者たち」 第12回台湾大学日本語文創研国際学術研討会 於: 台湾大学 2017.12.9
60. 町泉寿郎「近代岡山の実業家と漢学者」 SRF・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催シンポジウム 於: 新潟県（倉敷市） 2018.1.29
61. 町泉寿郎「レオンド・ロニー旧蔵の和漢古典籍について」 SRF レオンド・ロニー資料調査報告会 於: ライデン大学 2018.2.24 *26
62. 町泉寿郎「近代日本の漢学者と急激栄の公益事業」 SRF 近代漢学ワークショップ 於: ボルドー大学 2018.2.28
63. 江藤茂博「日本の文学部形成」 SRF シンポジウム「文学部の現在」 於: 三松学舎大学 2017.7.8 *25
64. 江藤茂博「日本近代の「漢学」教育・研究をめぐって —文芸」 大連大学創立30周年記念シンポジウム 於: 大連大学 2017.9.16 *22
65. 江藤茂博「日本アニメーション史と東アジア」 SRF・北京第二外国語大学・釜山大学校共催シンポジウム 於: 北京第二外国語大学 2017.11.5
66. 江藤茂博「近代日本の高等教育・学問形成と漢学そして財界人」 SRF・魯東大学共催シンポジウム 於: 魯東大学 2017.11.7 *24
67. 江藤茂博「近代日本の漢学と文学・教育・学問——教育を中心に——」 SRF 近代漢学ワークショップ 於: ボルドー大学 2018.2.28
68. 牧角榮子「易学の形成（古代~中世まで）」 易学連合会主催第5回シンポジウム「易学の展開と近代・易を現代に生かす」 於: 三松学舎大学 2017.6.25 *24
69. 牧角榮子「研究としての漢学—漢学から中国学へ」 大連大学創立30周年記念シンポジウム 於: 大連大学 2017.9.16 *22
70. 牧角榮子「近代日本における中国古典学と「漢文」—訓詁から音読へ—」 SRF・北京第二外国語大学・釜山大学校共催シンポジウム 於: 北京第二外国語大学 2017.11.5 *8
71. 牧角榮子「日本における儒教——その展開過程と特徴——」 SRF・魯東大学共催シンポジウム 於: 魯東大学 2017.11.7 *24
72. 牧角榮子「レオンド・ロニー旧蔵の漢籍について」 SRF レオンド・ロニー資料調査報告会 於: ライデン大学 2018.2.24 *26
73. 牧角榮子「近代日本における漢学の変容」 SRF 近代漢学ワークショップ 於: ボルドー大学 2018.2.28
74. 山口直孝「物としての〈資料〉が語ること—大西巨人・横溝正史旧蔵資料の調査から」 昭和文学会第60回研究集会 於: 実践女子大学 2017.5.13 *23
75. 山口直孝「歴史の総合者とは何か？」「歴史の総合者として－－大西巨人未刊行批評集」刊行記念トークセッション 丸善池袋店 2017.11.10 *23
76. 山口直孝「崇りきれない老婆と猫－中川信夫『亡霊怪猫屋敷』のモダニティ」 二松学舎大学東アジア学術総合研究所共同研究プロジェクト「幽霊の歴史文化学」公開ワークショップ 於:二松学舎大学 2018.2
77. 田中正樹「易学の展開（近世以降）」易学連合会主催第5回シンポジウム「易学の展開と近代 易を現代に生きる」於:二松学舎大学 2017.6.25 *24
78. 田中正樹「三島中洲の紛学と『私録』」陽明学研究室主催三島中洲シンポジウム 於:二松学舎大学 2017.10.21
79. 徐興慶「『中期水戸学』形成の試論」 SRF 第5回テーブルスピーチ 於:二松学舎大学 2017.11.11
80. 朴晙美「対馬における漢学との関わり」東アジア日本研究者協議会第2回国際学術大会 於:南開大學 2017.10.29
81. 朴晙美「近代期日本の女子漢文教育と教科書」第8届漢字與漢字教育國際研討會大 會 於:東京 2018.1.17 *16
82. 朴晙美「近代期東アジアの志士」 ウり漢文学会、国際学術大会 於:成均館大学校 2018.1.27 *16
83. 王宝平「中国の高等教育機関における日本語教育・日本研究の現状と展望」 SRF シンポジウム「文学部の現在」 於:二松学舎大学 2017.7.8 *25
84. 合山林太郎「近世日本における袁宏道受容史の再検討：詩を中心に（袁宏道対江戸時代日本文人影響的再考察：以詩為中心）」第二屆南京大學域外漢籍研究國際學術研討會 於:南京大學域外漢籍研究所 2017.7.1
85. 合山林太郎「野口角斎と在清日本人のネットワーク：文廷式との交流・蔵書形成」第10回和漢比較文学会海外特別例会・和漢比較文学会 於:西北大学外国語学院 2017.8.31

【平成30（2018）年度】
86. 町泉寿郎「明治期における日中医学交流」二松学舎大学 SRF・日本内総医学会共催シンポジウム 二松学舎大学 2018.4.30 *31
87. 町泉寿郎「幕末考証学者の業績とその中国における受容」二松学舎大学 SRF・台湾中央研究院共催ワークショップ「東アジアにおける漢文文化の伝播と交流」於:二松学舎大学 2018.7.21 *31
88. 町泉寿郎「記念展示解説「近代岡山の漢学」」二松学舎大学 SRF・山田方谷の軌跡（〜奇跡〜）実行委員会共催第2回漢学者記念会議 於:二松学舎大学 2018.8.4 *32
89. 町泉寿郎「漢詩と政治批評」二松学舎大学 SRF・香港都市大学共催短期ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成と可能性」 於:香港都市大学 2018.9.14 *31
90. 町泉寿郎「レオンド・ロニー旧蔵の中国書から見る東西の書籍文化交流」リール大学主催・二松学舎大学 SRF 共催明治維新150周年記念国際シンポジウム「レオンド・ロニーの時代と日欧間の知の交流―漢籍、軍制・法制の制度性を中心に」 於:リール大学 2018.10.10 *32
91. 町泉寿郎「明治漢方医家と清末文人の筆談」二松学舎大学 SRF・浙江大学共催国際シンポジウム「近世東アジア地域における医師の国際移動や学術交流―医学関係の筆談記録を中心に」 於:二松学舎大学 2018.12.7 *31
92. 町泉寿郎「近代岡山の実業家と漢学」二松学舎大学 SRF・公益財団法人洪沢栄一記念財団主催シンポジウム 於:倉敷市倉敷公民館 2019.1.13
93. 町泉寿郎「三島中洲と漢学塾二松学舎から見た東アジアの近代」二松学舎大学 SRF-
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

台湾中央研究院共催ワークショップ「東亜文化意象的傳衍與流通」 於: 中央研究院中国文藝研究所 2019.2.25 *31

94. 江藤茂博「日本の中等学校における儒学文化の影響—学則・校歌の表現より」二松學舍大学 SRF・香港城市大学共催国際ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成可能性」於: 香港城市大学 2018.9.14 *31

95. 江藤茂博「東アジアのメディアネットワーク」二松學舍大学東アジア学術総合研究所・二松學舍大学 SRF・長崎歴史文化博物館主催梅屋庄吉生誕150周年・明治150年記念シンポジウム「梅屋庄吉の時代とメディア —東アジア・長崎・メディア—」於: 長崎歴史文化博物館 2018.12.23

96. 江藤茂博・平崎真右「漢学塾から中等教育へ」二松學舍大学 SRF・台湾中央研究院共催ワークショップ「東亜文化意象的傳衍與流通」於: 中央研究院中國文哲研究所 2019.2.25 *31

牧角悦子「経学と文学—詩経研究を例として」第10回日中学者古代史論壇「学際化する中国学」於: 日本教育会館 2018.5.19

牧角悦子「朱自清『詩言志辨』について」日本関一多学会第22回大会於: 二松學舍大学 2018.7.28

牧角悦子「ヤマノオロチと九尾の狐—日中比較神話研究序説」二松學舍大学 SRF・香港城市大学共催国際ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成可能性」於: 香港城市大学 2019.12.15 *31

牧角悦子「近代ヨーロッパと中國学」リール大学主催・二松學舍大学 SRF 共催明治維新150周年記念シンポジウム於: リール大学 2018.10.10 *31

牧角悦子「「歌以言志」「歌以詠志」の意味するもの」六朝學術学会第37回例会於: 青山学院大学 2018.12.2

牧角悦子「近代日本における漢学の変容—學問から學術へ」二松學舍大学 SRF・台灣中央研究院共催ワークショップ「東亜文化意象的傳衍與流通」於: 中央研究院中國文哲研究所 2019.2.25 *31

山口直孝「漱石アンドロイドプロジェクトの目指すもの」「誰が漱石を甦らせる権利をもつか？—偉人アンドロイド基本原則を考える」於: 二松學舍大学 2018.8 *29

山口直孝「小説と声——漱石アンドロイドが読み『ここら』」朝日教育会議「グローバル時代を生きるための国語力」於: 二松學舍大学 2018.10 *29

山口直孝「文人」と「文学者」との間—夏目漱石における複数の漢文脈二松學舍大学 SRF・台灣中央研究院共催ワークショップ「東亜文化意象的傳衍與流通」於: 中央研究院中國文哲研究所 2019.2.25 *31

6. 田中正樹「レオン・ド・ロニー蔵書の中国思想文献について」リール大学主催・二松學舍大学 SRF 共催明治維新150周年記念シンポジウム「レオン・ド・ロニーの時代と日欧間の知の交流—漢籍・軍制・法制の制度知識を中心に」於: リール大学 2018.10.10 *31

10. 市来津由彦「朱熹的敍文における「感情」の表象」國學院大學中國學會第61回大会於: 國學院大學 2018.6.16

10. 市来津由彦「日本の中国古典学における漢文訓読法の位置—文言資料読解の現場から」二松學舍大学 SRF・香港城市大学共催国際ワークショップ「日本漢文学的射程：その方法、達成可能性」於: 香港城市大学 2018.9.14 *31

10. 伊藤晋太郎「高徳と閻帝信仰」東アジア學術総合研究所共研究プロジェクト「中國古典学の再構築」主催公開シンポジウム「南宋の士大夫・渋道の學術」於: 二松學舍大学 2019.3.12

10. 伊藤晋太郎「我的研究経歴と日本の三国文化研究」新刊連載著発布会暨學術座談会「三国研究的主题与中外學術異同」於: 四川省社會科學院 2019.3.17
111. 王宝平「江戸時代における墨文化に関する中日交流 —古梅園を中心に—」二松学舍大学 SRF・台湾中央研究院共催ワークショップ「東アジアにおける漢文文化の伝播と流通」於：二松学舎大学 2018.7.21 *31
112. 王宝平「中国の日本語教育」中日和平友好条約締結 40 周年記念フォーラム 於：東京大学 2018.8.21
113. 王宝平「中国人の目からみた長崎—近代上海有力紙『申報』を中心に—」二松学舎大学東アジア学術総合研究所・二松学舎大学 SRF・長崎歴史文化博物館主催梅屋庄吉生誕 150 周年・明治 150 年記念シンポジウム「梅屋庄吉の時代とメディア—東アジア・長崎・メディア—」於：長崎歴史文化博物館 2018.12.23
114. ヴィグル・マティアス「Human Mobility and Medical Knowledge in Early Modern East Asia」10th Annual Meeting of the Society for Cultural Interaction in East Asia
115. ヴィグル・マティアス「19 世紀の東洋学者の書簡—ローマ、クラプロートとジュリアンの手紙を中心に」リール大学主催・二松学舎大学 SRF 共催明治維新 150 周年記念国際シンポジウム 於：リール大学 2018.10.10 *31
116. ヴィグル・マティアス「近世東アジアとヨーロッパにおける医師の移動の比較考察」二松学舎大学 SRF・浙江大学共催国際シンポジウム「近世東アジア地域における医師の国際移動や学術交流—医学関係の筆談記録を中心に—」於：二松学舎大学 2018.12.7 *31
117. 合山林太郎「近代日本における漢詩についての教養のあり方とその位置づけ」東アジア日本研究者協議会第 3 回国際学術大会 於：国際日本文化研究センター 2018.10.27
118. キリ・バラモア「近世日本中後期の政治と政治思想—その関係における儒教思想の射程」二松学舎大学 SRF・香港城市大学共催国際ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成と可能性」於：香港城市大学 2018.9.15 *31
119. 朴埜美「高田真治：漢学から支那学、そして中国学へ」東アジア文化交渉学会 於：香港城市大学 2018.5.12-13
120. 朴埜美「戦前期に朝鮮で使用された漢文教科書と従来の研究」東アジア日本研究者協議会第 3 回国際学術大会 於：国際日本文化研究センター 2018.10.26-28 *16
121. 劉岳兵「《日华明治維新史》：学术交流与政治宣传之间」南開大学主催「明治維新与近代世界」国際学術研究会 於：南開大学 2018.7.28
122. 劉岳兵「「文明」として近代中国に輸出された「明治維新」」国際日本文化研究センター主催「世界史のなかの明治／世界史にとっての明治」国際シンポジウム 於：国際日本文化研究センター 2018.12.14-16

【平成 31（2019）年度】
123. 町山寿郎「レオン・ド・ロニー旧蔵資料からみる 19 世紀日本」二松学舎大学人文学会・SRF 共催講演会・シンポジウム「レオン・ド・ロニーと 19 世紀欧州東洋学」於：二松学舎大学 2019.7.14 *35
124. 町山寿郎「三島中洲と渋沢栄一の共鳴のかたち」二松学舎大学 SRF・山田方谷の軌跡（〜奇跡〜）実行委員会共催第 3 回漢学者記念館会議 於：二松学舎大学 2019.8.13 *36
125. 町山寿郎「三島中洲と渋沢栄一の論語解釈」二松学舎大学 SRF 主催・渋沢栄一記念館協力・倉敷市後援シンポジウム「地域振興と漢学 —山田方谷・三島中洲・渋沢栄一—」於：倉敷市倉敷公民館 2020.1.12 *35
126. 牧角悦子「近代ヨーロッパと中国学—レオン・ド・ロニーの漢籍コレクションを通じて—」二松学舎大学人文学会・SRF 共催講演会・シンポジウム「レオン・ド・ロニーと 19 世紀欧
27. 田中正樹「山田方谷・三島中洲にみる近代の陽明学と孟子」 東アジア学術総合研究所 共同研究プロジェクト・二松学舍大学 SRF 共催シンポジウム「21 世紀における『孟子』像の新展開」 於: 二松学舍大学 2019.6.23 *35
28. 田中正樹「レオン・ド・ロニー旧蔵漢籍の書入れについて」 二松学舎大学人文学会・ SRF 共催講演会・シンポジウム「レオン・ド・ロニーと 19 世紀欧州東洋学」 於: 二松学舎大学 2019.7.14 *35
29. 市來津由彦「船修の北宋記入にみる junko」 東アジア学術総合研究所 共同研究プロジェクト・二松学舎大学 SRF 共催シンポジウム「21 世紀における『孟子』像の新展開」 於: 二松学舎大学 2019.6.22 *35
30. 山口直孝「湯地朝雄の文芸批評——芸術運動と国際連帯」 本郷文化フォーラム・ワークショップスケール（HOWS） 於: HOWS ホール 2019.7.17
31. 山口直孝「大西巨人における漢文脈——『神聖喜劇』を中心に」 中國文化大學「東亞人文社会科ケ研究的新地平線——人物、文化、思想、海洋と経済の交渉」国際学術論壇 於: 中國文化大學（台灣） 2019.10.4 *29
32. ヴィグル・マティアヌス「『戦事養生籤』に描かれている女性生殖器について」 第 120 回日本歴史学会学術大会 愛知県産業労働センター ウィンクあいち 2019.5.18
33. ヴィグル・マティアヌス「19 世紀のフランス東洋学者ネットワーク——レオン・ド・ロニーを中心に」 二松学舎大学人文学会・ SRF 共催講演会・シンポジウム「レオン・ド・ロニーと 19 世紀欧州東洋学」 於: 二松学舎大学 2019.7.13 *35
34. ヴィグル・マティアヌス「The Uses of Images in Early Modern Japanese Medical Books」 ICHSEA 2019 (15th International Conference on the History of Science in East Asia) 於: 国立基準大学 2019.8.21
35. ヴィグル・マティアヌス「19 世紀欧州東洋学者からみた台湾・南島」 東アジア日本研究者 協議第 4 回国際学術大会 於: 福華文教會館・台湾大学 2019.11.2
36. ヴィグル・マティアヌス「Le rôle des illustrations dans la construction des savoirs médicaux à l’époque d’Edo (1603–1868)」 Société des Études Euro–Asiatiques 2019.11.15
37. ヴィグル・マティアヌス「Acupuncture in American–Occupied Japan: a New Look at the Controversy over its Prohibition」 The 5th Asia Future Conference 2020.1.11
38. 合山林太郎「大沼薬林・楠叢正三郎による枕山の文学の継承と顕彰——二松学舎大学寄託大沼家関係資料から——」 二松学舎大学 SRF シンポジウム「枕山と荷風 — 江戸の漢文学は近代に何をもたらしたのか——」 於: 二松学舎大学 2019.12.1 *35
39. 朴暉美「日本の漢籍情報化と漢文コーパスの構築について」 檀域漢文学会春季大会 2019.4.13
40. 朴暉美「大韓帝国（1897－1910）における漢文テキストについて」 檀漢教書科書研究会 於: 二松学舎大学 2019.7.26 *28

【研究員】
【平成 27（2015）年度】
141. 徳重公美「徳宗学における学的再検討」 SRF 第 1 回研究報告会 於: 二松学舎大学 2016.1.21
142. 徳重公美「柿生徳宗の思想における「聖人」の位置づけと丸山真男の「近代」 SRF 共催国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育」 於: 倉敷市 2016.3.12 *5

【平成 28（2016）年度】
143. 山口智弘「『反近代』の中の「近代」——安井息軒の経世論と近代日本」 東アジア日本
研究者協議会第1回国際学術大会於: 仁川 (韓国) 2016.12.1 *16

【平成29(2017)年度】
144. 長兆 Kızm.「田中正造の思想世界：神、天、聖、無、天国」 SRF 次世代研究発表会 於: 二松学舎大学 2017.7.8

【平成30(2018)年度】
145. 武田祐樹「川田壱江の文稿三種と玉島図書館壱江文庫所蔵の草稿について」第135回三島中洲研究会 於: 二松学舎大学 2018.7.14 *20
146. 武田祐樹「近世東アジア外交と漢文—林羅山の外交文書を中心に」二松学舎大学 SRF・香港城市大学共催国際ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成と可能性」於: 香港城市大学 2018.9.14 *31
147. 武田祐樹「一七世紀前半の徳川幕府外交政策と林羅山の外交文書との関係について」第80回琥珀会 於: 国際基督教大学 2018.9.29
148. 武田祐樹「林羅山の五山文学理解 とその批判」国立慶尚大学校開校70周年国際学術会議「東アジア儒教文化の省察と展望」於: 国立慶尚大学校 2018.10.19
149. 武田祐樹「玉島図書館壱江文庫所蔵資料から見る川田壱江」 山田方谷の軌跡〜奇跡〜山田方谷と関連人物講演会 於: 倉敷市立美術館 2019.1.12 *20

【研究支援者】

【平成27(2015)年度】
150. 邊島雄大「明治期の琉球における真宗教法難事件について」東アジア文化交渉学会東アジア文化交渉学会第7回国際シンポジウム 於: 神奈川県開成町 2015.5.10 *4
151. 邊島雄大「新小田の真宗を例とした仏教近代化に関する基礎的研究」研究報告 第6回研究会 於: 講堂文庫 2015.6.6 *4
152. 邊島雄大「書評: 藤田拓之『居留民の上海』について」日本上海市研究会例会 於: 日本大学通信教育部 2015.6.13
153. 邊島雄大「幕末明治期における真宗僧と威威図」僧侶・教師研修会 於: 沖縄県宜野湾市・東本願寺沖縄別院 2015.6.15 *4
154. 邊島雄大「明治期琉球における真宗教法難事件をめぐってー東本願寺と内務省の対応を中心にー」仏教史学会第66回学術大会 於: 京都府・花園大学桜花館 2015.11.22 *4
155. 邊島雄大「白岩龍平とその人脈」三島中洲研究会 於: 倉敷市倉敷市民文化会館 2016.1.24 *5
156. 邊島雄大「真宗教による漢学受容と日中文化交流」大東文化大学人文科学研究所平成27年度研究会 於: 東京・大東文化会館 2016.1.30 *4
157. 邊島雄大「細新変革と日本思想への影響」文部科学省研究助成事業研究会 於: 国士舘大学 2016.2.24
158. 邊島雄大「白岩龍平とその周辺」 SRF 国際シンポジウム「近代東アジアの学問と教育」 於: 倉敷市 2016.3.13 *5
159. 清水信子「漢人折衷医学の人々とその蔵書」第116回日本医史学会学術大会 於: 綿業会館 2015.4.15
160. 清水信子「備前備中、讃岐における近世医家所蔵資料について」国文学研究連携研究会「アジアの中の日本古典文献—医学・理学・農学書を中心としてー」第2回研究会 於: 国文学研究資料館 2015.6.27
161. 清水信子「江戸後期の備中・備前の医家と漢学」 SRF 主催国際シンポジウム「近代東
アジアの漢学と教育 於: 倉敷市 2016.3.13 *5

【平成28（2016）年度】
162. 川邊雄大「大谷光瑞の外交政策と研究者たち —中尾万三・岡西為人を例として—」 東アジア文化交渉学会 東アジア文化交渉学会第8回国際シンポジウム 於: 関西大学 2016.5.8
163. 川邊雄大「成員研究の現状と課題について」 淡窓研究会 於: 二松学舎大学 2016.6.4
164. 川邊雄大「大谷光瑞の思想と対外観の形成について」 近代仏教史研究会 於: 新潟大学 東京事務所 2016.6.5
165. 川邊雄大「国士館大学体育学部における中国語教育の現状と課題」 中国語文学会第153回定例学術研究発表会 於: 東京語文学院日本語センター 2016.6.19
166. 川邊雄大「真宗僧と新盲院」 国士館大学政治経済学部経済研究所研究会 於: 国士館大学 2017.3.9
167. 清水信子「海保漁村の学問—幕末日本の考証学」 SRF主催・上海師範大学共催シンポジウム 於: 上海師範大学 2016.12.25 *11
168. 清水信子「江戸後期から明治期における考証学—海保漁村を中心として」 国際シンポジウム「東アジアの近代化と漢学」 於: パリ第7大学 2017.2.11 *18
169. 清水信子「近代における地方医家の学校教育」「漢蘭折衷医学に関する総合的研究」 シンポジウム 於: 二松学舎大学 2017.3.10

【平成29（2017）年度】
170. 川邊雄大「中国ビジネスの視点から見た日清貿易研究所」 東アジア文化交渉学会第9回年次大会 於: 北京外国語大学 2017.5.14
171. 川邊雄大「19世紀の真宗僧と漢学—東本願寺の辺境・海外布教を例として」 東アジア日本研究者協議会第2回国際学術大会 於: 南開大学 2017.10.29 *4
172. 川邊雄大「戦前期に日本国内（内地）・台湾・朝鮮で使用された漢文教科書について」 SRF・樫松大学校国際学術交流会 於: 二松学舎大学 2018.1.15 *16
173. 川邊雄大「漢学者加藤虎之亮の事績と旧蔵資料—宮内省関係文書を中心に—」 三島中洲研究会 於: 本学 2018.3.19 *8
174. 清水信子「赤木家の人々とその蔵書」第118回日本医史学会学術大会 於: 京都大学 2017.6.10

【平成30（2018）年度】
175. 川邊雄大「加藤虎之亮について—進講・対外認識を中心に—」 東アジア文化交渉学会第10回年次大会 於: 香港城市大学 2018.5.13 *8
176. 川邊雄大「宮内省御用掛としての加藤虎之亮」 淡窓研究会 於: 二松学舎大学九段キャンパス 2018.6.2 *8
177. 川邊雄大「幕末維新期における真宗僧の海外情報受容について—松本白華・北方心泉を例として—」 二松学舎大学 SRF・台湾中央研究院共催ワークショップ「東アジアにおける漢文文化的伝播と流通」 於: 二松学舎大学 2018.7.21 *31
178. 川邊雄大「戦前期台湾の漢文教育および漢文教科書について」 漢文教科書研究会 於: 二松学舎大学九段キャンパス 2018.9.11 *28
179. 川邊雄大「戦前期台湾の漢文教科書について」 二松学舎大学 SRF・香港城市大学共催国際ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成と可能性」 於: 香港城市大学 2018.9.14 *31
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

180. 川邉雄大「近代における真宗僧と漢学—伊藤賢道を中心に—」 三島中洲研究会 於: 二松学舎大学九段キャンパス 2018.9.29 *4

181. 川邉雄大「戦前期台湾公学校の漢文教科書について」 2018 年韓国ソビエト文化研究院・慶尚大学南冕研究所共同国際学術大会 於: 韓国ソビエト文化研究院 2018.10.19 *28

182. 川邉雄大「戦前期台湾における日本人教師の漢学的素養—伊藤賢道を例として—」 東アジア日本学者協議会第 3 回国際学術大会 於: 京都リサーチパーク 2018.10.29 *4

183. 川邉雄大「漢文教科書および漢詩集に採録された咸宜園関係者の漢詩文に関する研究」 咸宜園教育研究センター奨励事業中間報告 大分・淡路公民館 2018.12.2 *27

184. 川邉雄大「明治期琉球における真宗法難事件—小栗憲一を例として—」 国際仏教研究所プロジェクト東アジア班研究会 於: 大谷大学真宗総合研究所 2018.12.15 *4

185. 川邉雄大「漢文教科書および漢詩集に採録された咸宜園関係者の漢詩文に関する研究」 咸宜園教育研究センター顕彰事業研究報告会 於: 日田市民文化会館パトリオ日田 2019.2.24 *27

186. 清水信子「難波抱節旧蔵『医事古言』について」第 119 回日本医史学会学術大会 於: 鹿児島県医師会館 2018.6.2

187. 清水信子「レオント・ロニー旧蔵の中国書の特色について—日本人学者との相違」 リール大学主催・二松学舎大学 SRF 共催明治維新 150 周年記念国際シンポジウム「レオント・ロニーの時代と日欧間の知の交流—漢籍、軍制・法制の制度知を中心に」 於: リール大学 2018.10.10 *31

【平成 31(2019)年度】

188. 清水信子、町泉寿郎「佐久間洋行旧蔵書について」第 120 回日本医史学会学術大会 於: 愛知県産業労働センター ウインクあいち 2020.5.18 *8

189. 清水信子「レオント・ロニー旧蔵漢籍の特徴について」二松学舎大学人文学会・SRF 共催講演会「シンポジウム「レオント・ロニーと 19 世紀欧州東洋学」 於: 二松学舎大学 2019.7.14 *35

【研究助手】

【平成 27(2015)年度】

190. 加畑聡子「田村(津田)玄仙による学校設立の試み」『日本医史学雑誌』第 60 巻第 4 号 日本医史学会

191. 加畑聡子「水戸藩医・原南陽の医学教育」第 6 回水戸徳川家旧蔵史料調査報告会 2015.8.1

192. 加畑聡子「近世日本における医学公教育の形成—経穴学教育を中心に—」第 43 回日本伝統鍼灸学学会学術大会課題研究発表 於: タワーホール船堀 2015.10.24

193. 加畑聡子「小坂元祐の経穴書」中日中医経典研究国際学術研討会 於: 南京中医薬大学 2016.3.21

194. 武田祐樹「江戸初期(17 世紀前半)における朱子学および儒者の意義—林羅山を中心にして—」 SRF 第 1 回研究報告会 於: 本学 2016.1.21

195. 楊奭「近代における漢文小説の「還流」—依田学海『譜海』と『東海遺聞』の関係を中心に」 SRG 第 1 回研究報告会 於: 東洋大学 2015.7 *3

196. 楊奭「依田学海と中国古典『聊齋志異』—「小野篁」と「蓮花公主」の比較研究を中心に」国際シンポジウム「近代東アジアの思想と文化—中国・日本の文化交流の視点から」 於: 嘉興学院 2015.11 *3
法人数番号 | 131074
---|---
プロジェクト番号 | S1591004

【平成28（2016）年度】
197. 阿部和正「内面化する著作 — 『三月郎』における学生たちの言論 —」日本近代文学会 2016年度秋季大会 於: 福岡大学 2016.10 *14
198. 阿部和正「漢字学のなかの漱石 — 講義録・証言からとる『教養』形成 —」 SRF主催国際シンポジウム「漢学派の漱石」於: 二松學舍大学 2017.3.12 *14
199. 加畑聡子「山崎宗運の『骨格折量尺』」第118回日本歯学学会総会・学術大会 於: 広島県医師会館 2016.5.21
200. 加畑聡子「講義 江戸時代の経穴学教材 — 銅人形を題材として—」 北里大学東洋医学総合研究所主催 第11回鍼灸学校教員のための古典講座 於: 北里大学白金キャンパス 2016.8.6 -7
201. 加畑聡子「講義 天聖銅人脈穴鍼灸図経査覧に見る加筆について」世界鍼灸学会連合会 2016世界大会（WFAS Tokyo/Tsukuba 2016） 於: つくば国際会議場 2016.11.5 -6
202. 加畑聡子「近世後期の水戸藩における医学公教育の形成 — 本間家の医学を基軸として—」東アジア日本研究者協議会第1回国際学術大会 於: 韓国・仁川 2016.12.1
203. 加畑聡子「講義 科学史 対象：中国人留学生」日本・アジア青少年サイエンス交流計画「さくらサイエンスプラン」於: 二松學舍大学 2016.12.7
204. 加畑聡子「江戸中後期の医学公教育における漢蘭折表」「漢蘭折表医学に関する総合的研究」シンポジウム 於: 二松學舍大学 2017.3.10

【平成29（2017）年度】
205. 阿部和正「内面化する「文学者」— 『文野』における演説と述作の有り様」全国大学国語国文学会第115回研究発表大会 於: 早稲田大学 2017.6.4 *23
206. 加畑聡子「山崎宗運撰「大椎方」についての比較検討」第68回日本東洋医学会 於: 名古屋国際会議場 2017.6.3
207. 加畑聡子「小坂元祐撰「十四経絡発順講義」について」第118回日本歯学学会 於: 京都大学芝加 gland 2017.6.11
208. 加畑聡子「19世紀日本の経穴学にみる漢蘭折表」SRF次世代研究発表会 於: 二松學舍大学 2017.7.8
209. 加畑聡子「江戸時代の「経絡人形」についての一考察—北里大学東洋医学総合研究所所蔵「経絡人形」を中心に—」第45回日本伝統鍼灸学会 於: 石川県立音楽堂 ※日本伝統鍼灸学会発表奨励賞受賞 2017.10.25
210. 加畑聡子「曲亭馬琴の日記にみる近世後期江戸における医学派の諸相」第12回台湾大学日本語文創研国際学術研討会 於: 台湾大学 2017.12.9
211. 加畑聡子「山崎宗運「骨格折量法尺式」と梯慶「脊尺」」第5回鍼灸医学史研究発表会 於: 北里大学白金キャンパス 2018.1.7
212. 武田祐樹「林羅山と清原宣賢の校勘学 — 『三略直解』をめぐって」SRF次世代研究発表会 於: 二松學舍大学 2017.7.8
213. 平崎真右「近代「日本」の「表記」をめぐって：「漢字」を超える志向と文脈」SRF次世代研究発表会 於: 二松學舍大学 2017.7.8
214. 平崎真右「教学研究班による訪問調査の事例報告：成田高等学校を中心に」SRF・早稲田大学中国古籍文化研究所共催「漢学者記念館会議」 於: 二松學舍大学 2017.7.29 *21
215. 平崎真右「現代中国にみる「食」行動とその意識：「EC」環境の浸透と「CSA」を視野に」岡山商科学校・二松學舍大学共同プロジェクトフードビジネス研究会主催「流通とコミュニ
ニケーションからみるフードビジネス」於：二松学舎大学 2018.3.24
216. 杉嘉「『謳海川』における「実録物」の受容と変容 —「孝義復讐」を事例として—」 メディア表現研究会第3回例会研究発表会 於：二松学舎大学 2017.6 *15
217. 杉嘉「漢文自他体小説の書き手『秋風道人』とは誰か —依田学海の創作活動の一面 —」 SRF次世代研究発表会 於：二松学舎大学 2017.7.8 *15
218. 杉嘉「依田学海『謳海』の海外への影響をめぐって」第12回台湾大学日本語文創効国際学術研究会 於：台湾大学 2017.12.9 *15

【平成30(2018)年度】
219. 加誇読子「曲中馬琴の医学観と医者との交流」第119回日本医史学会学術大会 於：鹿児島県医師会館 2018.6.2
220. 加誇読子「『天聖銅人臓穴鍼灸図絵図解』に見られる身体部位名称についての検討」第69回日本東洋医学会学術総会 於：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）2018.6.10
221. 加誇読子「『天聖銅人臓穴鍼灸図絵図解』にみる堀流経穴学の影響」第46回日本伝統鍼灸学会学術大会・総会 立命館いばらきフューチャープラザ 2018.11.24
222. 平崎真右「『中国物語』と虚構のゆくえ—訪中以前／以後の風と、「馬の脚」を中心に—」 メディア表現研究会2018年度第1回例会 於：二松学舎大学 2018.5.23
223. 平崎真右「案内報告 漢学者関連施設の分布状況」二松學舎大學SRF・山田方谷の軌跡（奇跡～）実行委員会共催、倉敷市後援第二回漢学者記念館会議 於：二松学舎大学 2018.8.4 *32
224. 平崎真右「長岡で読む『米・百俵』—「少国民」の視点から—」 日本近代文学会新潟支部例会 於：長岡市立中央図書館 2018.10.21
225. 平崎真右「漢学教育家市の教育—東北学院、漢文教師関係資料を中心に—」二松学舎大学SRF・台湾中央研究院共催ワークショップ「東アジア文化意象的傳衍與流通」於：中央研究院中國文哲研究所 2019.2.25 *31

【平成31(2019)年度】
226. 加誇読子「『経穴示蔵』に見える書き入れについて」第120回日本医史学会学術大会 於：愛知県産業労働センター ウインクあいち 2019.5.18
227. 加誇読子「『天聖銅人臓穴鍼灸図絵図解』に見える『鈍股図』について」第70回日本東洋医学会学術大会 於：新宿京王プラザホテル 2019.6.30

＜研究成果の公開状況＞（上記以外）
シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等
＜既に実施しているもの＞
【シンポジウム・学会等】
平成27年度（ホームページのURL：https://www.nishogakusha-kanbun.net/srf/2015.html）
1. 二松学舎大学 SRF国際シンポジウム「漢字文化とコミュニケーション—筆談・現代アート・映像」会場：浙江工商大学 2015.10.30 *5
2. 国際ワークショップ 会場：リール第三大学 2016.2.12 *7
3. 国際ワークショップ 会場：ライデン大学 2016.2.15 *7
4. 二松学舎大学 SRF国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育—備中倉敷から東アジアの近代教育を考える」会場：倉敷市立美術館講堂 2016.3.12-13 *5
5. 二松学舎大学 SRF国際シンポジウム「東アジアの教育制度のありたちと漢学—日本と
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

台湾 近代教育制度の基盤となったもの」 会場: 台湾大学・台灣師範大学 2016.3.29-30 *5

平成28年度（ホームページの URL: https://www.nishogakusha-kanbun.net/srf/2016.html）

6. 二松学舎大学 SRF・釜山大学校佔磯齋研究所共催シンポジウム「東アジア修身書翻訳と文明転換の論理」 会場: 釜山大学校佔磯齋研究所 2016.7.14-15

7. 東アジア日本研究者協議会第1回国際学術大会 パネル「近代漢学における東アジア共同研究の可能性 —二松学舎大学の取り組み—」 会場: 松島コンベンション（韓国・仁川）2016.12.1

8. 二松学舎大学 SRF主催・上海師範大学中国古典学研究中心共催国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と文献研究」 会場: 上海師範大学 2016.12.25 *11

9. 創立140周年記念事業 二松学舎大学 SRF・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催シンポジウム「「論語」と「算盤」が出会う東アジアの近代 渋沢栄一と三島中洲」 会場: 二松学舎大学・倉敷市立美術館講堂 2017.1.21,31 *18

10. 二松学舎大学 SRF 国際シンポジウム「東アジアの近代化と漢学」 会場: 浜第7大学 2017.2.11 *18

11. 二松学舎大学創立140周年記念事業 二松学舎大学 SRF主催シンポジウム「漢文脈の漱石」 会場: 二松学舎大学 2017.3.11-12 *14

平成29年度（ホームページの URL: https://www.nishogakusha-kanbun.net/srf/2017.html）

12. 公益社団法人日本易学連合会主催・二松学舎大学 SRF 共催シンポジウム「易学の展開と近代 易を現代に生かす」 会場: 二松学舎大学 2017.6.25 *24

13. 二松学舎大学 SRF・文学部共同国際シンポジウム「文学部の現在 東アジアの高等教育 文学・外国語学・古典学/儒学」 会場: 二松学舎大学 2017.7.8 *25

14. 二松学舎大学 SRF 次世代研究発表会 会場: 二松学舎大学 2017.7.8

15. 二松学舎大学 SRF・早稲田大学中国古籍文化研究所共催「漢学者記念館会議」 会場: 二松学舎大学 2017.7.29 *25

16. 二松学舎大学 SRF・大連大学共催シンポジウム「日本近代の「漢学」教育・研究をめぐって—制度・研究・文芸」 会場: 大連大学 2017.9.16 *22

17. 東アジア日本研究者協議会第2回国際学術大会 パネル「19世紀日本における辺境と漢学」 会場: 南開大学（中国・天津市）

18. 国際シンポジウム「映像」「教科書」「漢字」 —メディアと文学・思想」 会場: 北京第二外国語大学 2017.11.5

19. 国際シンポジウム「儒学の現代性と東アジア文化圏の再構築」 会場: 魯東大学 2017.11.7 *24

20. シンポジウム「東アジア筆談研究」 会場: 浙江大学 2017.11.18-19 *24

21. 二松学舎大学 SRF・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催シンポジウム「近代岡山における実業家と学術・文化・公益事業」 会場: 倉敷市新浜園 2018.1.29

22. 二松学舎大学 SRF レオンド・ロニー資料調査報告会 会場: ライデン大学 2018.2.24 *26

23. 二松学舎大学 SRF・ポルトガル・モンテニューニ大学共催国際ワークショップ 会場: モンテニューニ大学 2018.2.28

平成30年度（ホームページの URL: https://www.nishogakusha-kanbun.net/srf/2018.html）

24. 二松学舎大学 SRF・日本内浮気学会共催シンポジウム「内浮気の系譜と漢学教育」 会場: 二松学舎大学 2018.4.30 *31
法人番号 | 131074
プロジェクト番号 | S1591004

25. 二松学舎大学 SRF・台湾中央研究院 共催ワークショップ「東アジアにおける漢文文化の 伝播と流通」会場：二松学舎大学 2018.7.21  *31
26. 二松学舎大学 SRF・山田方谷の軌跡（〜奇跡〜）実行委員会共催第二回漢学者記念館  会議 会場：二松学舎大学 2018.8.4  *32
27. 二松学舎大学 SRF・香港城市大学 共催国際ワークショップ「日本漢文学の射程：その方法、達成と可能性」会場：香港城市大学 2018.9.14-16  *31
28. リール大学主催・二松学舎大学 SRF 共催明治維新150周年記念国際シンポジウム「レオ ン・ド・ロニーの時代と日欧間の知の交流—漢籍、軍制・法制の制度を中心に」 会場：リール大学 2018.10.10-12  *31
29. 東アジア日本研究者協議会第3回国際学術大会 パネル「戦前期に日本国内・台湾・朝鮮で使用された漢文教科書」会場：国際日本文化研究センター、京都リサーチパーク 2018.10.26-28
30. 二松學舎大學 SRF・浙江大學共催国際シンポジウム「近世東アジア地域における医師の国際移動や学術交流—医学関係の筆談記録を中心に」会場：二松学舎大学 2018.12.7  *31
31. 二松学舎大学東アジア学術総合研究所・二松學舎大學 SRF・長崎歴史文化博物館主催 梅屋庄吉生誕150周年・明治150年記念シンポジウム「梅屋庄吉の時代とメディア —東アジア・長崎・メディア—」 会場：長崎歴史文化博物館1階ホール 2018.12.23
32. 二松学舎大学 SRF・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催シンポジウム「備中の学問と 実業家の営みを考える」会場：倉敷市倉敷公民館 2019.1.13
33. 二松学舎大学 SRF・台湾中央研究院共催ワークショップ「東亜文化意象的傳衍與流通」 会場：中央研究院中國文哲研究所 2019.2.25  *31

平成31年度

34. 東アジア学術総合研究所共同研究プロジェクト・二松学舎大学 SRF 共催シンポジウム 「21世紀における『孟子』像の新展開」会場：二松学舎大学 2019.6.22-23  *35
35. 二松学舎大学人文学会・SRF 共催講演会・シンポジウム「レオン・ド・ロニーと19世紀欧 州東洋学」会場：二松学舎大学 2019.7.13-14  *35
36. 二松学舎大学 SRF・山田方谷の軌跡（〜奇跡〜）実行委員会共催第三回漢学者記念館  会議 会場：二松学舎大学 2019.8.3  *36
37. 東アジア日本研究者協議会第4回国際学術大会 パネル「グローバルスタディーズの潮流における漢学研究の意義 —近世近代の台湾を例として」 会場：福華文教会館・台湾大学 2019.11.1-3
38. 二松学舎大学 SRF シンポジウム「枕山と荷風 —江戸の漢文学は近代に何をもたらしたのか—」会場：二松学舎大学 2019.12.1  *35
39. 二松学舎大学 SRF 主催・渋沢栄一記念館協力・倉敷市後援シンポジウム「地域振興と 漢学 —山田方谷・三島中洲・渋沢栄一—」 2020.1.12  *35

＜これから実施する予定のもの＞
なし
14 その他の研究成果等

1. セミナー *6
SRF・浙江工商大学共催日本漢学上級セミナー 平成 28 年度～平成 31 年度
期間：平成 28 年 7 月 14 日～7 月 21 日 会場：浙江工商大学
期間：平成 29 年 8 月 21 日～8 月 30 日 会場：浙江工商大学
期間：平成 30 年 8 月 25 日～9 月 1 日 会場：浙江紹興文理学院
期間：平成 31 年 8 月 19 日～8 月 25 日 会場：中原工学院

2. 公開講座 *6
SRF 公開講座 会場：二松学舎大学
平成 28 年度「幕末・明治の漢詩」全 5 回・「幕末・明治の漢文」全 5 回
平成 29 年度「幕末・明治の漢詩」全 8 回・「幕末・明治の漢文」全 8 回
平成 30 年度「近代の漢詩・漢文」全 6 回
平成 31 年度「近代の漢詩・漢文」全 6 回

3. 学術交流会 *40
SRF・成均館大学校学術交流会 2017.9.21 会場：二松学舎大学
SRF・鄭州大学学術交流会 2017.9.22 会場：二松学舎大学
SRF・檀国大学校学術交流会 2018.1.15 会場：二松学舎大学

4. 研究会
三島中洲研究会・山田方谷研究会 *1
平成 27 年度 6 回
平成 28 年度 4 回
平成 29 年度 7 回
平成 30 年度 4 回
平成 31 年度 3 回
漢文教科書研究会 *28
平成 28 年度 2 回
平成 29 年度 2 回
平成 30 年度 2 回
平成 31 年度 2 回
医療文化史研究会
平成 27 年度 2 回
大河内文書研究会 *30
平成 30 年度 18 回
平成 31 年度 14 回

5. 研究報告会
第 1 回 日 時：平成 28 年 1 月 21 日 18 時～20 時
報告者：德重公美（SRF 研究員）
「従従学における「道徳」の再検討（倫理思想史における位置づけの再検討）」
報告者：武田祐樹（SRF研究助手）
「江戸初期（17世紀前半）における朱子学および儒者の意義—林羅山を中心に—」
第2回 日時：平成28年3月22日15時30分〜17時
報告者：江藤茂博（SRF教学研究班・文学部教授）*2
「近代日本の教育・文化と漢学塾」
報告者：牧角悦子（SRF学術研究班・文学部教授）・町泉寿郎（SRF学術研究班・文学部教授）*7
「フランス・リール第三大学 オランダ ライデン大学資料調査・ワークショップ」

第3回 日時：平成28年4月28日15時〜18時
報告者：稲田篤信（SRF学術研究班・文学部特別招聘教授）*10
「唐音・訓詐・国字解—平賀中南の読書論—」
報告者：加藤国安（SRF教学研究班・東アジア学術総合研究所特命教授）
「『子規全集』未収録の子規自筆漢詩抜萃写本について」

第4回 日時：平成28年6月30日16時30分〜19時45分
報告者：江藤茂博（SRF教学研究班・文学部教授）
「近代文化の基盤としての身体性と物語—序として—」
報告者：ヴィグル・マティアス（SRF支援事業連携者・浙江大学講師）
「幕末期の医学の身体表現—漢語と閩語」
報告者：張佩茹（文学部専任講師）
「コミュニケーションの基盤をなす言語と漢字の身体性」
報告者：松本健太郎（SRF支援事業連携者・文学部准教授）
「メディアが表象する“私”のイメージの変容と言語—写真・ゲーム・インターネット」

6. テーブルスピーチ
第1回 平成27年12月17日18時30分〜20時
「日本漢文学プロジェクトの現状—見えてきた課題と今後の展望—」
合山林太郎（SRF事業推進担当者・大阪大学大学院准教授）

第2回 平成28年3月22日17時〜18時30分
「1880年代における第一高等中学校・帝国大学の聞生活動」
谷本宗幸（大東文化大学 東洋研究所特任准教授）

第3回 平成28年5月26日18時25分〜20時10分
「亡国詩人の“明暗”」
野戸孝利子（国文学研究資料館 助教）

第4回 平成29年1月19日15時〜17時
「歴史としての文学—佐藤春夫の小説『李鴻章』を通して」
張天恩（早稲田大学大学院）
「日本出土の典籍木簡について」
葛繼勇（国際日本文化研究センター外国人研究員）

第5回 平成29年7月11日15時〜16時30分
「中期水戸学」形成の試論
徐興慶 (台湾大学教授)

第 6 回 平成 29 年 11 月 30 日 16 時 20 分～17 時 30 分
「村の漢学塾・長善館の史料整理」
田中友香理 (筑波大学助教)

第 7 回 平成 30 年 5 月 17 日 15 時～17 時
「洋学教育と漢学・東京開成学校および初期東京大学における漢学につい
て」水野博太 (東京大学大学院)

第 8 回 平成 30 年 7 月 12 日 15 時～17 時
「今関天彭の『東京先儒掃苦録』について」
徳田武 (明治大学名誉教授)

第 9 回 平成 31 年 7 月 19 日 15 時～17 時
「張斯桂『使東採風集』に見る明治日本」
劉雨珍 (南開大学教授)

第 10 回 平成 31 年 11 月 28 日 15 時 15 分～16 時 45 分
「朝鮮通信使『海行総裁』について」
徐東日 (延辺大学朝鮮文学院教授)

7. 資料展示・展示
企画展「芳野金陵と幕末日本の儒学」
平成 27 年 10 月 10 日～12 月 25 日

企画展「三島中洲と近代 其四 —小特集 戦争と漢学」
平成 28 年 5 月 23 日～6 月 25 日

企画展「三島中洲と近代 其五 —二松学舎の漢学教育」
平成 29 年 12 月 4 日～12 月 22 日

企画展「新収資料展 近代漢学の諸相」
平成 30 年 3 月 1 日～3 月 22 日

企画展「三島中洲と近代 其六 —近代日本と岡山の漢学者たち」
平成 30 年 7 月 12 日～8 月 10 日

企画展「明治の精神に学ぶ —明治 150 年—」
平成 30 年 12 月 1 日～平成 31 年 1 月 10 日

企画展「レオン・ド・ロニーと 19 世紀欧州の東洋学」
令和元年 6 月 27 日～8 月 19 日

企画展「大沼枕山・鶴林と永井荷風『下谷殻話』」
令和元年 9 月 26 日～11 月 16 日

企画展「作家・大西巨人—「全力的な精進」の軌跡」
令和 2 年 2 月 4 日～3 月 14 日

8. データベース *9
日本漢学画像データベース https://www.nishogakusha-kanbun.net/database2/
コンテンツ
・日本漢文関連資料
・芳野金陵旧蔵資料
法人番号 131074
プロジェクト番号 S1591004

・加藤復衛旧蔵資料
・阪谷朗庫旧蔵資料
・三島文庫・三島中洲関係資料
・レオン・・ロニー
・雑誌類

予稿集・要旨集
9. 「国際シンポジウム・近代東アジアの漢学と教育—備中営敷から東アジアの近代教育を考える—」予稿集 二松学舎大学 SRF 2016.3.12 *5
10. 「文学部の現在—東アジアの高等教育 文学・外国語学・古典学/儒学」予稿・資料集 二松学舎大学 SRF・文学部 2017.7.8 *25
11. 「漢学者記念館会議」予稿集 二松学舎大学 SRF 2017.7.29 *25
12. 「日本内経医学学会・ニ松学舎大学私立大学戦略的基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」主催「内経学の系譜と漢学教育」講演・シンポジウム要旨集 2018.4.30 *31
13. 「第二回 漢学者記念館会議」予稿集 二松学舎大学 SRF 2018.8.4 *32
14. 「浙江大学・ニ松学舎大学 SRF 共催「国際シンポジウム」「近代東アジア地域における医師の国際移動や学術交流—医学関係の筆談記録を中心に」予稿集 2018.12.8 *31
15. 「東アジア学術総合研究所共同研究プロジェクト・ニ松学舎大学 SRF 共催「21世紀における『孟子』像の新展開」予稿集 2019.6.22 *35
16. 「二松学舎大学 SRF 主催「レオン・・ロニーと19世紀欧州東洋学」」予稿集 2019.7.13 *35

ニュースレター
17. 『雙松通訊』Vol.20 二松学舎大学 SRF 2015.8.31
18. 『雙松通訊』Vol.21 二松学舎大学 SRF 2016.7.31
19. 『雙松通訊』Vol.22 二松学舎大学 SRF 2017.4.25
20. 『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学 SRF 2019.3.25
21. 『雙松通訊』Vol.25 二松学舎大学 SRF 2019.10.10
22. 『雙松通訊』Vol.26 二松学舎大学 SRF 2020.3.31

学位論文 *39
23. 武田祐樹（研究助手）「林羅山の学問形成とその特質—古典注釈書と編纂事業を中心にして」2018.3 学位「博士（日本漢学）」
24. 楊爽（研究助手）「依田学海研究—漢文小説を中心に—」2018.3 学位「博士（文学）」
25. 加島聡子（研究助手）「江戸時代医学公教育形成期における経穴学の展開—江戸医学館を中心として—」2020.3 学位「博士（文学）」

書評
【事業推進担当者】
26. 江藤茂博「塩村耕編『文学部の逆襲』」『人文論叢』第 95 輯 二松学舎大学人文学会 2015.10 203-205 頁
27. 牧角悦子「文学研究者への挑戦状——渡邉義浩著『古典中国における文学と儒教』」
　『三国志研究』第10号 三国志学会 2015.9 159-168 頁
28. 山口直孝「平治一著『文芸復興』の系譜学——志賀直哉から太宰治へ」
　『日本近代文学』第93集 日本近代文学会 2015.11 256-259 頁
29. 山口直孝「安藤宏著『私をつくる 近代小説の試み』『日本文学』65(12) 日本文学協会 2016.12 78-84 頁
30. 山口直孝「天皇制の『打ちこわし』を目指して／民衆と知識人とを架橋する試み／満渕増
　著『封殺されたもうひとつの近代 透谷と啄木の足跡を尋ねて』『図書新聞』3293 図書新聞社 2017.2 4-4 頁
31. 山口直孝「『新刊紹介』山内祥史著『書き日の日野啓三 昭和二十年代の文業』』『昭和文学研究』74号 昭和文学会 2017.3 234-234 頁
32. 山口直孝「『新刊紹介』森埜雄著『川端康成『掌の小説』論『雪』『夏の靴』その他』
　『昭和文学研究』(74) 昭和文学会 2017.3 234-234 頁
33. 山口直孝「『新刊紹介』勇気を与える文芸批評——『歴史の総合者として——大西巨人
　未刊行批評集成』『思想運動』(1071) 2017.11 8-8 頁 *3
34. 山口直孝「新刊紹介『大西巨人——文学と革命』／大西巨人の「机上の」
　『ブッキッシュ』な世界に分け入る』『思想運動』(1071) 2018.5 7-7 頁 *23

【研究員】

【研究支援者】
38. 川邊雄大「白須浄真編『大谷光瑞とスヴェン・ヘディン——内陸アジア探検と国際政治社会』」『書論』第41号 書論編集室 2015.8 251-253 頁 *4
39. 川邊雄大「『居留民の上海——共同租界行政をめぐる日英の協力と対立』について』『西洋史学』258号 日本西洋史学会 2015.9 79-81 頁

小文
【事業推進担当者】
40. 町泉寿郎「研究の窓 論語と算盤」『講座 近代日本と漢学』第1巻「漢学という視座」
　二松學舎大學私立大學戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の『知』の形成と漢学」 2019.12 196-200 頁 *34
41. 山口直孝「子規・虚子俳句の眺め」『書教』第692号 全日本書道教育協会 2016.4
　1-1 頁 *14
42. 山口直孝「漱石俳句周遊」『書教』第704号 全日本書道教育協会 2017.4 *23
43. 山口直孝「漱石アンドロイドという謎——“私”とは誰か」『国語教室』第106号 大修館書店 2017.11 8-13 頁 *23
44. 山口直孝「個を超える正しさ——『神聖喜劇』の更新が意味するもの」『季刊メタボゾン』
(11) 2017.12 21-25 頁 *23
45. 山口直孝「たゆみない創作への情熱—『雪割草』が象徴するもの」『小説野性時代』
16(3) 角川書店 2018.2 184-186 頁
46. 山口直孝「大西巨人『歴史の総合者として』（談話書房）刊行記念トークイベント「歴史の総合者とは何か？」」「web でも考える人」新潮社 2018.7 *29
47. 山口直孝「(展望)「政治と文学」をめぐる探究の現場—『歴史の総合者として—大西巨人未刊行批評集成」を編纂して」『社会文学』(48) 日本社会文学会 2018.8 131-132 頁 *29
48. 山口直孝「(研究展望)地方紙の総合的調査を－－横溝正史『雪割草』発想から感じたこと」と『昭和文学研究』(78) 昭和文学会 2019.3 168-170 頁
49. 山口直孝「大西巨人における読書と創作－－『深淵』と『親和力』・『城』」『解読』第 13 号 2019.5 99-102 頁 *29
50. 山口直孝「湯地朝雄の今日的意義—現在を撃ち、あるべき未来を探る」『思想運動』（1045）2019.10
51. 小方伴子「慶谷先生の「言語学」」『開篇』Vol.35 好文出版 32-33 頁
52. 加藤国安「人類の未来と日本漢詩」「季報」92 二松学舎大学附属図書館 2015.7 2 頁
53. 加藤国安「京極高朗(琴峰)公と漢詩」『第 14 回全国藩校サミット丸亀大会』冊子 2016.11 16-17 頁
54. 加藤国安「絵も及ばない高潔の人、岡本虎石」『世田谷区立郷土資料館 資料館だより』No.66 2017.3 1-7 頁
55. 加藤国安「子規研究の新しい視点—祖父と孫の観点から」『日本文学文化』第 18 号 東洋大学文学部 2019.2
56. 加藤国安「四国地方の漢学塾」『講座 近代日本と漢学』第 2 巻「漢学と漢学塾」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」
2020.1 192-200 頁 *34
57. 伊藤晋太郎「日本・中国・韓国と日本の学問史」から中国人を読み解く画期的な総合事典」『漢文教室』第 205 号 大修館書店 2019.4 22 頁
58. 伊藤晋太郎「慶應義塾」『講座 近代日本と漢学』第 2 巻「漢学と漢学塾」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.1 279-285 頁 *34
59. ヴィグル・マティアス「国会図書館までのグルメ散歩道」『学 MANABI』第 50 号 二松学舎大学 2018.8
60. 合山林太郎「中国・西藏で日本漢文学研究のグローバル化について考える：第 8 回和漢比較文学研究海外特別例会発表についての報告」『雙松通信』Vol.21 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2016.7 11-13 頁
61. 黄美娜著・森岡ゆかり、合山林太郎翻訳『越境して伝播し、同文の思想のもと混淆しあっての民族を想像する－台湾における顏山陽の受容史（一八九五～一九四五）－』『アジア遊学』229 号 勉誠出版 2019.1 206-235 頁
62. 合山林太郎「適塾をめぐる詩と書（第 8 回『但だ満身此れ雨露なるを覚ゆるも 絶て一点の塵砂を着する無し 花房粋質』『適塾』51 号 大阪大学適塾記念センター 2018.12 139-141 頁
63. 合山林太郎「シンポジウム「枕山と荷風－－江戸の漢文学は近代に何をもたらしたのか」
表

<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

一開催報告」『双松通信』Vol.26 二松学舍大学日本歴学研究センター 2020.3
29-32 頁 *35

64. 合山林太郎「謝震運「東陽渇中贈答」と近世・近代日本の詩人」『アジア遊学』240号
勉強出版 2019.12 218-222 頁

65. 合山林太郎「家犬 翁の返るを知り、迎え来て 後に気を失った先における 渡辺卯三郎」
『適塾』52号 適塾記念会 2019.12 143-146 頁

66. 合山林太郎「幕末漢詩における政治性とは何か」 松田浩・上原作和・佐藤重人・佐伯
孝弘編『古典文学の常識を疑うI—縦・横・斜めから書きかえる文学史』 勉強出版
2019.9 232-235 頁

67. 王宝平「2016年中国大学教員“日本文学”上級セミナー開催報告」『双松通信』Vol.22
二松学舍大学日本漢文教育研究推進室 2017.4 22-24 頁

【研究員】

68. 郑兆琦「国際シンポジウム「文学部の現在—東アジアの高等教育 文学・外国語学・古典学／儒学」に参加して」 『双松通信』Vol.23/24 二松学舎大学日本語文学研究センター
2019.3 22-23 頁 *25

69. 武田祐樹「学術研究班 研究活動報告 玉島図書館叢文庫所蔵資料の調査を振り返って」 『双松通信』Vol.23/24 二松学舎大学日本語文学研究センター 2019.3 83-84 頁
*20

【研究支援者】

70. 川邊雄大「科研費「北九州の真宗を例とした仏教近代化に関する基礎的研究」について」 黄連喜編『台湾仏教研究』第4巻第1期 2015.6 19 頁 *4

71. 川邊雄大「第6回東アジア文化交渉学会年次大会」に参加して 『双松通信』No.20 二
松学舎大学日本仏教学研究推進室 2015.8 5-7 頁

72. 川邊雄大「新刊紹介 『浄土真宗と近代日本—東アジア・布教・漢学—』について」 『台
湾仏教研究』(関正宗編)第5巻第1期 2016.5 8-10 頁 *4

73. 川邊雄大「科研費「北九州の真宗を例とした仏教近代化に関する基礎的研究」終了報
告」 『淡窓研究会会報』第8号 淡窓研究会 2016.6 3-5 頁 *4

74. 川邊雄大「咸宜園研究の現状と課題について」 『淡窓研究会会報』第8号 淡窓研究会
2016.6 9-10 頁

75. 川邊雄大「第7回東アジア文化交渉学会年次大会に参加して」 『双松通信』No.21 二
松学舎大学日本仏教学研究推進室 2016.7 8-10 頁

76. 川邊雄大「本学教職員著書紹介」 『二松学舎大学附属図書館 季報』第98号 二松学
舎大学附属図書館 2016.12 7 頁

77. 川邊雄大「第8回東アジア文化交渉学会年次大会に参加して」 『双松通信』No.22 二
松学舎大学日本仏教学研究推進室 2017.4 17-19 頁

78. 清水信子「国際シンポジウム「近代東アジアの漢学と教育—備中倉敷から東アジアの近
代教育を考える—」に参加して」 『双松通信』No.22 二松学舎大学日本仏教学研究推
進室 2017.4 11-13 頁 *5

79. 川邊雄大「第9回東アジア文化交渉学会年次大会に参加して」 『双松通信』No.23/24
二松学舎大学日本仏教学研究センター 2019.3 19-21 頁

80. 川邊雄大・町本宗郎「第10回東アジア文化交渉学会年次大会に参加して」 『双松通信』
No.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 70-72 頁
81. 川邉雄大「東アジア日本研究者協議会第 2 回国際学術大会に参加して」『雙松通訊』No. 23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 73-76 頁
82. 川邉雄大「加藤虎之男の事蹟」『周禮經注疏音義校勘總論』二松学舎大学私立大学戦略的基盤形成事業近代日本の「知」の形成と漢学 2019.3 *8
83. 清水信子「學術研究班 研究活動報告 加藤復抄旧蔵資料調査」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 33-34 頁 *8
84. 川邉雄大「東アジア文化交流学会第 11 回年次大会に参加して」『雙松通訊』No.25 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.10 34-36 頁
85. 川邉雄大「東アジア研究班 研究活動報告 第 3 回東アジア日本研究者協議会国際学術大会に参加して」『雙松通訊』No.25 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.10 48-50 頁
86. 川邉雄大「研究の窓 満洲医科大学について」『講座 近代日本と漢学』第 3 巻「漢学と医学」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2020.1 272-275 頁 *34
87. 川邉雄大「研究の窓 国立館の漢学」『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と学芸」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」2020.2 229-236 頁 *34

【研究助手】
88. 楊爽「国際シンポジウム「近代東アジアの思想と文化—中国・日本の文化交流の視点から」に参加して」『雙松通訊』Vol.21 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2016.7 16-18 頁
89. 阿部和正「近代文学研究班 研究報告」『雙松通訊』Vol.22 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2017.4 31-32 頁 *23
90. 平嶋真「教育研究班 アンケート調査：経過報告」『雙松通訊』Vol.22 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2017.4 27-30 頁 *13
91. 楊爽「SRF 学術研究班・研究報告」『雙松通訊』Vol.22 二松学舎大学日本漢文教育研究推進室 2017.4 25-26 頁
92. 加畑聡子「口絵解説 北里大学東洋医学総合研究所所蔵「経穴人形」」『鍼灸 OSAKA』131 森ノ宮療学園 2019.1
93. 阿部和正「SRF 主催シンポジウム「漢文派の漱石」第 2 部印象記」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 13-14 頁 *14
94. 阿部和正「近代文学研究班 研究活動報告」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 40-41 頁 *15
95. 阿部和正「近代文学研究班 研究活動報告」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 88-89 頁 *29
96. 加畑聡子「シンポジウム「内紛学の系譜と漢学教育」参加報告」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 66-67 頁 *31
97. 加畑聡子「東アジア研究班 研究活動報告」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 90-91 頁
98. 平嶋真「「漢学者記念館会議」に参加して」『雙松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 24-30 頁 *25
100. 平崎真司「双松通訊」Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 77-82 頁 *32
101. 平崎真司「研究活動報告」『双松通訊』Vol.23/24 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.3 85-87 頁 *21
102. 加賀谷子「第 25 回富士川江学術研究奨励賞受賞報告」『双松通訊』Vol.25 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.10 30-31 頁
103. 平崎真司「研究活動報告」『双松通訊』Vol.25 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.10 42-45 頁
104. 平崎真司「研究の窓 木下昭彦『東京大学の漢学』」『講座 近代日本と漢学』第 4 巻「漢学と学芸」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.2 237-245 頁 *34
105. 平崎真司「山本有三と漢学」『講座 近代日本と漢学』第 6 巻「漢学と近代文学」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.3 209-216 頁 *34
106. 平崎真司「第三回「双松通訊」Vol.26 二松学舎大学日本漢学研究センター 2020.3 20-24 頁 *36
107. 伊豆原潤「近大文学研究班 研究活動報告」『双松通訊』Vol.25 二松学舎大学日本漢学研究センター 2019.10 46-47 頁
108. 伊豆原潤「研究の窓 谷崎潤一郎と漢学——オリエンタリズムの圈外」『講座 近代日本と漢学』第 6 巻「漢学と近代文学」二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の「知」の形成と漢学」 2020.3 139-146 頁 *34

講演・講義
[事業推進担当者]
109. 町田清夫「三島中洲について」市民公開講座 於：倉敷市 2015.10.11 *2
110. 町田清夫「山田方谷と三島中洲について」市民公開講座 於：倉敷市 2015.11.22 *2
111. 牧角恵子「論語と教育」 柏市大学連携講座 2015.8
112. 牧角恵子「山田方谷と三島中洲」山田方谷の軌跡講演会 於：高梁国際ホテル 2016.1.23 *2
113. 牧角恵子「鎮西の儒亜兎畑南冥の為人と学問」 斯文会先駆祭講演会 於：湯島聖堂 2018.10.28
114. 町田清夫「山田方谷と三島中洲」SRE・倉敷市・「山田方谷の軌跡」实行委員会共催講演会 於：倉敷市 2016.5.1 *2
115. 町田清夫「共同体としての東アジア」 海外著名学者招請講演会 於：慶尚大学校 2016.11.28 *8
116. 田中正樹「三島中洲の続」二松学舎大学資料展示室講演会 2016.6 *2
117. 田中正樹「山田方谷の思想 —『孟子養氣章或問圖説』の圏を中心に—」「山田方谷の軌跡」講演会 於：井原市民会館 2016.8.20 *2
118. 田中正樹「三島中洲の学術」くらしき市民講座 於：ライフパーク倉敷 2016.12.3 *2
119. 牧角恵子「幕末明治期の備中備前の名士たち —三島・野崎・大原—」備中倉敷学 於：倉敷市 2016.7.14 *2
<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

120. 山口直孝「英国留学時代の漱石と『夢十夜』」 夏目漱石没後百年記念文化講演会 2016.10.22 *14
121. 山口直孝「地図がはぐくむ想像力―横溝正史と輕井沢」 於: 二松学舎大学柏キャンパス 2016.11.11
122. 山口直孝「写生の系譜—子規・漱石・虚子」 「書教」700号記念講演会 於: 明治大学 2016.11.27 *14
123. 山口直孝「超越的なるものの峻拒—大西巨人におけるソレル『暴力論』の受容と初期批評の論理」 2017.2.26 *15
124. 山口直孝「『硝子戸の中』の江戸と東京—夏目漱石の原風景を歩く」 於: 二松学舎大学 2018.3.7 *23
125. 山口直孝「横溝正史の戦時下と『雪割草』」 於: 書泉グランデ 2018.3.30
126. 稲田篤信「江戸期の西行伝承—面—秋成と竹窓の場合—」 第8回西行学会公開講演会 於: 本学 2016.8.27
127. 稲田篤信「庶民の分度—上田秋成と『論語』—」 平成28年度「論語の学校」 於: 二松学舎大学 2016.11.19
128. 稲田篤信「平賀晋民の人と学問」 SRF・三原市教育委員会共催講演会「平賀晋民の世界」 於: 三原市中央公民館 2017.3.18 *10
129. 野間文史「平賀晋民と四書五経」 SRF・三原市教育委員会共催講演会「平賀晋民の世界」 於: 三原市中央公民館 2017.3.18 *10
130. 加藤国土「京極高朗（琴峰）公と漢詩」 第14回全国藩校サミット丸亀大会 2016.11.27
131. 町量寿郎「岡山の実業家と漢学者」 公益財団法人竜王会館主催講演会 於: 岐阜県別府（倉敷市） 2017.11.9
132. 町量寿郎「山田方谷門下の原田一文と三島中洲」 山田方谷の軌跡（～奇跡～）主催講演会 於: 笠岡市中央公民館 2018.1.28
133. 加藤国土「長野豊山について—鳴りわたる嘉声」 第67回先儒祭墓前講話 於: 大塚 2017.10.22
134. 加藤国土「大原観山の新資料から見た幕末、そして子規への観山生誕200年記念」 松山市立子規記念博物館 2018.8.11 *37
135. ヴィグル・マティアス「海外における日本医学史研究の現状」 第13回鍼灸学校教員のための古典講座 於: 北里大学 2018.8.19

【研究支援者】
136. 水源信子「二松學舎の漢学教育」創立140周年記念特別展「三島中洲と近代 其五—二松學舎の漢学教育」講演会 於: 二松学舎大学 2017.12.16 *8
137. 水源信子「漢学の近代—明治の精神に学ぶ」二松学舎大学大学資料展示室講演会「近代日本における二松學舎の特質」 於: 二松学舎大学 2018.12.21 *8
15 「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項及び対応

＜「選定時」に付された留意事項＞
なし

＜「選定時」に付された留意事項への対応＞
なし

＜「中間評価時」に付された留意事項＞
なし

＜「中間評価時」に付された留意事項への対応＞
なし

<table>
<thead>
<tr>
<th>法人番号</th>
<th>131074</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プロジェクト番号</td>
<td>S1591004</td>
</tr>
<tr>
<td>学 校 法 人 名</td>
<td>学校法人二松学舎</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>研究プロジェクト名</td>
<td>近代日本の「知」の形成と漢学</td>
</tr>
</tbody>
</table>

平成 27 年度～平成 31 年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

研究成果報告書

別 紙 資 料
<table>
<thead>
<tr>
<th>タイトル</th>
<th>ページ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 外部（第三者）評価報告書</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2. シンポジウムプログラム</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 公開講座プログラム</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 資料調査</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 新聞報道</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 関係規程</td>
<td>63</td>
</tr>
</tbody>
</table>
二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

「近代日本の「知」の形成と漢学」（平成 27 年度採択）

外部（第三者）評価報告書

【対象年度】 平成 27 年度～平成 29 年度（中間評価）

【評価内容】
中間報告書をご参照の上、研究目的を達成するための 3 本の柱の進捗状況について、該当する評価に〇印をつけてください。

1. 国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進
A 順調に進捗している  B ほぼ進捗している  C あまり進捗していない

2. 日本漢学に関する各種の情報発信、および研究基盤の整備
A 順調に進捗している  B ほぼ進捗している  C あまり進捗していない

3. 日本漢学分野の研究者養成
A 順調に進捗している  B ほぼ進捗している  C あまり進捗していない

【特記事項】特に評価できる点、改善すべき点等をご記入ください。

近代日本の「知」の形成に漢学が果たした役割を多角的に解明する点が独創性である。
4 つの研究室からなる組織づくり、中国・韓国・台湾・ヨーロッパなどの研究者・大学
と結ぶ国際的研究ネットワーク、シンポジウムや講演会、公開講座、ニュースレターなど
による情報発信など、いずれも高く評価できる。特に平賀中南『春秋集箋』、柿村重松『松
南雑草』などの整理・出版、『新収資料展 近代漢学の諸相』・『明治漢文教科書集成 第Ⅲ
期』の刊行は着実な基礎研究として注目される。また若手育成の面では、平成 29 年度に新
設された博士（日本漢学）の学位取得者が出ており、今後の発展が期待される。
もし改善すべき点があるとすれば、いわゆる実業（政治家や企業家）と漢学との関係に
ついても、より広範な事例研究がなされれば、いっそう充実した成果につながるとと思われ
る。

評価日： 平成 30 年 4 月 20 日
評価者：所轄・職位 関西大学・教授

氏名 三宅 重二

1
二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

「近代日本の「知」の形成と漢学」（平成27年度採択）

外部（第三者）評価報告書

【対象年度】 平成27年度～平成29年度（中間評価）

【評価内容】
中間報告書をご参照の上、研究目的を達成するための3本の柱の進捗状況について、該当する評価に○印をつけてください。

1. 国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進
   A) 順調に進捗している   B) ほぼ進捗している   C) あまり進捗していない

2. 日本漢学に関する各種の情報発信、および研究基盤の整備
   A) 順調に進捗している   B) ほぼ進捗している   C) あまり進捗していない

3. 日本漢学分野の研究者養成
   A) 順調に進捗している   B) ほぼ進捗している   C) あまり進捗していない

【特記事項】特に評価できる点、改善すべき点等をご記入ください。
1. 日本の近代化を西洋的学知の積極的な吸収によって事実に至った知識人の背景にあった教養や語学習得の基盤に「漢学」が大きな役割を果たしたこと、注目した史問題意識そのものの意義が大きい。開国以降、儒学から英学へと軸足を移す際にも儒語学習が漢文学習の応用から始まり、初期翻訳理論の基盤を漢籍に求めていたことなどを考えれば、漢学と近代化を結びつける視点の重要性は一層著しくなるであろう。
2. プロジェクトを推進するに当たり、日本の学内外の研究者、中・台・韓に加え、オランダの研究者も参加させるなど、研究員の構成と配置に優れている。
3. 日本国内のみならず、海外も含めて、国際的シンポジウムを驚異的なベースで開催しており、テーマもいわゆる座学のみではなく、教育活動、実業家、事務所の会議に目を向けるなど、漢学を国際規模でとらえようとする積極的な姿勢が見られる。漢学研究を志向する大学院生が増加したのは研究テーマの魅力を掘り起こした成果であろう。

評価日：2018年4月27日
評価者：所属・職位 日本語・日本文化教育センター教授
氏名 本村義之
二松學舍大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「近代日本の「知」の形成と漢学」（平成27年度採択）
外部（第三者）評価報告書

【対象年度】 平成27年度～平成29年度（中間評価）

【評価内容】
中間報告書をご参照の上、研究目的を達成するための3本の柱の進捗状況について、該当する評価に〇印をつけしてください。

1．国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進
A 順調に進捗している B ほぼ進捗している C あまり進捗していない

2．日本漢学に関する各種の情報発信、および研究基盤の整備
A 順調に進捗している B ほぼ進捗している C あまり進捗していない

3．日本漢学分野の研究者養成
A 順調に進捗している B ほぼ進捗している C あまり進捗していない

【特記事項】特に評価できる点、改善すべき点等をご記入ください。
1．は、国内外の関係機関とのネットワークを構築し、ワークショップやシンポジウム、講演会を次々と企画、実施している点、高く評価できる。特に、国際シンポジウムが積極的に開催されており、漢学者記念館会議の開催も意義深い試みと評価できる。2．は、近代日本漢学に関する資料やコレクションを収集するのみではなく、それらの整理、研究を意欲的に推進し、資料展示や図録刊行という形でのアウトプットがなされている点、評価できる。3．は、研究助手の学位取得があり、また海外でのセミナーも人材育成のための重要な取り組みであると評価できる。今後も、諸々の活動や成果物の刊行等について、さまざまな媒体を通じて積極的な発信を行い、充実した活動に対する認知度がさらに高まるように工夫されたい。

評価日：2018年5月2日

評価者：所属・職務

氏名
二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「近代日本の「知」の形成と漢学」（平成 27 年度採択）
外部（第三者）評価報告書

【対象年度】平成 27 年度～平成 31 年度（研究期間終了時評価）

【評価内容】
研究成果報告書をご参照の上、研究目的を達成するための 3 本の柱の達成状況について、該当する評価に○印をつけてください。

1．国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進
(A) 達成されている (B) ほぼ達成されている (C) あまり達成されていない

2．日本漢学に関する各種の情報発信、および研究基盤の整備
(A) 達成されている (B) ほぼ達成されている (C) あまり達成されていない

3．日本漢学分野の研究者養成
(A) 達成されている (B) ほぼ達成されている (C) あまり達成されていない

【特記事項】特に評価できる点等をご記入ください。

21 世紀 COE プログラムの成果を発展させ、漢学研究の中心としうるすわしい業績を蓄積するとともに、近代日本における漢学の意義を広く発信したと思われる。
なかでも国内外の研究者による各種シンポジウム、研究会の開催は当事業の研究ネットワークをよく発揮している。資料・情報の整備、発信としては企画展の開催と図録の刊行、「明治漢文教科書集成」・「近代日本漢学資料叢書」・「近代日本漢籍影印叢書」のシリーズ刊行が入手しにくい文献資料を解題付きで出版したものとして価値が高く、「日本漢学画像データベース」の公開と併せて今後の研究に確固たる基盤を提供したものといえよう。さらに「講座 近代日本と漢学」全 8 巻の刊行は研究者の総力を結集して新たな領域を開拓し、現在における研究レベルを内外に示した重要な成果として高く評価される。

評価日：2020 年 5 月 12 日

評価者：所属・職位 関西大学・教授（文学部）

氏名 吾妻重二 印
二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的支援基盤形成支援事業

「近代日本の「知」の形成と漢学」（平成27年度採択）

外部（第三者）評価報告書

【対象年度】 平成27年度～平成31年度（研究期間終了時評価）

【評価内容】
研究成果報告書をご参照の上、研究目的を達成するための３本の柱の達成状況について、
該当する評価に○印をつけてください。

1．国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進
   A 達成されている   B ほぼ達成されている   C あまり達成されていない

2．日本漢学に関する各種の情報発信、および研究基盤の整備
   A 達成されている   B ほぼ達成されている   C あまり達成されていない

3．日本漢学分野の研究者養成
   A 達成されている   B ほぼ達成されている   C あまり達成されていない

【特記事項】特に評価できる点等をご記入ください。

日本の近代化に知的資産形成に貢献した漢学に対して、国内にあっては文献資料を博捜したばかりでなく、かつて漢学の拠点であった地域社会に向けても積極的にフィールドワーク的アプローチをし、関係者の後裔に対して聞き取り調査を行ったり、シンポジウムを開催するなどの活動を行ったことは画期的であった。また、国外の関連では東アジアの研究者を結集する学術的集会を頻繁に行い、文字通り国際的拠点としての機能を果たした。それらの成果は、単なる論文集ではなく、体系的に講座近代日本と漢学」という企画出版物として結実し、ベテランから若手研究者に至るまで広く研究成果を公表する機会を与えたことは、研究者育成の責務を果たしたといえよう。総体的には漢学の国際的再評価を江戸に高かしめ、存在感を与えたことは当該分野において、類のない学術活動であったと評価できる。

評価日：2020年5月15日

評価者：所属・職位 慶応義塾大学 教授

氏名 大和林之
二松学舍大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「近代日本の「知」の形成と漢学」（平成27年度採択）
外部（第三者）評価報告書

【対象年度】 平成27年度～平成31年度（研究期間終了時評価）

【評価内容】
研究成果報告書をご参照の上、研究目的を達成するための3本の柱の達成状況について、
該当する評価に○印をつけてください。

1. 国際的な研究ネットワークによる日本漢学研究の推進
   (A) 達成されている (B) ほぼ達成されている (C) あまり達成されていない

2. 日本漢学に関する各種の情報発信、および研究基盤の整備
   (A) 達成されている (B) ほぼ達成されている (C) あまり達成されていない

3. 日本漢学分野の研究者養成
   (A) 達成されている (B) ほぼ達成されている (C) あまり達成されていない

【特記事項】特に評価できる点等をご記入ください。
研究の推進、情報発信、研究者養成の3本の柱に沿い、きわめて精力的な活動が展開され、
数多くの実績が残された。とりわけ、漢学者関連資料が精力的に収集され、さらには、
岡山県倉敷市の包括協定や全国各地の関係機関を結ぶ「漢学者記念館会議」の開催などは、
「近代日本の「知」の形成と漢学」の研究観点としての役割を果たすきわめて
意義深い活動である。また、『講座 近代日本と漢学』全8巻は、本研究の意義を広く発信し、
後進の育成にも資する重要な成果である。

評価日：2020年5月14日

評価者：所属・職位 早稲田大学文学部文学系 教授

[氏名] 河野 貴美子
近代東アジアの漢学と教育

—備中倉敷から東アジアの近代教育を考える—

二松学舎大学を中心とした、日本・中国・台湾・韓国・オランダ・フランスの大学教授を講師に迎え、19〜20世紀東アジア諸地域の近代化過程における伝統的な学術文化の再編を、教育と漢学の軸に問い直す。日本の幕末明治期、備中地域は山田方谷・三島中洲から著名な漢学者を輩出した。本シンポジウムでは、国際的な広がりの中で漢学および漢学者が近代化に果たした役割を、学術・教育制度・教科書・宗教・実業など多角的に討議する。

場所：倉敷市立美術館講堂
岡山県倉敷市中央2丁目6-1

平成28年 3月12日 土 11:00〜16:30
（受付10:30〜）

平成28年 3月13日 日 9:30〜15:30
（受付9:00〜）

二松学舎大学のあゆみ

二松学舎は明治10年（1877）10月10日に、三島中洲（現倉敷市中島町）によって現在の東京都千代田区三番町に漢学塾として創始された。「東洋の精神による人格の育成」と「己之修徳美人之育メーエノ用ナル人物ヲ養成スル」を建学の精神に掲げている。明治前期には東京府下の大塾の一つと称され、昭和3年（1928）に国語・漢文の中等教員養成のための専門学校に、昭和24年（1949）に新制大学となり、平成29年（2017）に創立140年を迎え。開学以来の漢学塾の伝統を継承し、日本漢学の教育と研究にも重点的に取り組んでいる。

常設資料展示

「一山方谷・三島中洲とその交友群像—」

二松学舎大学が所蔵する山田方谷、三島中洲の資料を展示します。また、大学での研究成果や、山田方谷、三島中洲と関わりの深い人物の資料を展示します。

財団法人倉敷市美術館
倉敷市立美術館

資料展示

現倉敷市に生。山田方谷の評価高く、江戸で佐藤一堂に従学を学び佐久間恒之とともに、山田方谷を研鑽。備中松山藩儒となり、藩政改革に成功。「至誠儒道」を貫て人を思いやる政治を行い、備中地域の発展に貢献。その家業に因って全国から入学者が集まり、遠近の人々に教えを授ける。晩年は松山在の再興を協力した。

山田 方谷
（1805〜1877）

現倉敷市に生。山田方谷に学んで頭角を現わし、同門の川村栄江とともに方谷を輔佐して藩政を支えた。明治政府に仕出し関西官民同書の編纂を務めた。また東京大学で漢文を講じ、晩年は大正天皇に漢学や漢詩を教えた。また第十六国立銀行（現中国銀行）を設立し、二松学舎で多くの備中儒者出身者を教育し、地域の近代化に貢献。

三島 中洲
（1831〜1919）

主催
二松学舎大学
倉敷市、「山田方谷の軌跡（一奇跡）」実行委員会

お問い合わせ先
倉敷市観光課
086-426-3411
このパンフレットは東アジア日本研究者協議会第一回国際学術大会のスケジュール、発表、宿泊、食事、空港からのアクセスなどについての情報を記載したものです。

＜目次＞
1. 全体スケジュール-----------------------------------------------1
2. 空港からホテル及びソンドコンベンシアまでの行き方 ------------2
3. 会議場: ソンドコンベンシア-----------------------------------5
4. ホテル: シェラトングランド仁川ホテル--------------------------6
5. 日程及びタイムテーブル---------------------------------------7
6. セッション及び発表に関するご案内-------------------------------9
7. 事務局及び広報ブースに関するご案内-----------------------------12
<table>
<thead>
<tr>
<th>11月28日(金)</th>
<th>12月1日(月)</th>
<th>12月2日(火)</th>
<th>12月3日(水)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14時30分</td>
<td>9時-10時30分</td>
<td>10時-12時</td>
<td>13時-15時</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>101</td>
<td>102</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12月1日(水)</td>
<td>12月2日(木)</td>
<td>12月3日(金)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8時30分</td>
<td>9時-10時30分</td>
<td>10時-12時</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>104</td>
<td>105</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12月1日(水)</td>
<td>12月2日(木)</td>
<td>12月3日(金)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8時30分</td>
<td>9時-10時30分</td>
<td>10時-12時</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>107</td>
<td>108</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td>外交大学文学部文学部</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td>日本文化を学ぶ日には</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
二松学舍大学創立140周年記念事業

「論語」と「算盤」が出会う東アジアの近代
渋沢栄一と三島中洲

シンポジウムⅠ
日時：2017年1月21日（土）
14:00～16:00（受付：13:30～）
会場：二松学舍大学九段校舎3号館 3021教室
（東京都千代田区三番町6-16、TEL：03-3261-3535）
趣旨説明：町泉寿郎（二松学舍大学教授）
報告者：濱野靖一郎（日本学術振興会特別研究員）
相原健真（金城学院大学教授）
コメンテーター：木村昌人（渋沢栄一記念財団主幹（研究））

シンポジウムⅡ
日時：2017年1月31日（火）
14:00～16:00（受付：13:30～）
会場：倉敷市立美術館3F講堂
（岡山県倉敷市中央2-6-1）
趣旨説明：町泉寿郎（二松学舍大学教授）
報告者：于臣（横浜国立大学准教授）
朴暎美（成均館大学研究教授）
コメンテーター：木村昌人（渋沢栄一記念財団主幹（研究））

主催：二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の知の形成と漢学」・公益財団法人渋沢栄一記念財団
後援：倉敷市、山田方谷の軌跡（～奇跡～）実行委員会、倉敷歴史学、中島学区郷土を学ぶ会
問い合わせ先
シンドウィムⅠ／二松学舎大学 TEL03-3261-3535
シンドウィムⅡ／倉敷市観光課 TEL086-426-3411
西松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

東アジアの近代化と漢学
シンポジウム in Paris

日 時：2017年2月11日（土）13:30〜17:00
会 場：パリ第7大学 グラン・ムーラン C棟 4階 479号
(Université Paris Diderot, Grands Moulins, Aile C, 4ème étage, salle 479C)

〜開催趣旨〜
19〜20世紀における東アジアの近代化過程において、伝統的学問がどのように役割を果たしたのかという問題は議論されて久しいが、我々は今なお様々な問題を抱えている。日本国内の人文系領域の研究状況において、近代と前近代の断絶は解消されていない。一方、グローバリゼーションや情報化社会の進展とともに、ローカルな情報発信が活発化することによって新たな研究動向が生まれており、また中国・韓国・日本など東アジア各地で伝統学問の再評価の動きもある。
「漢学」（漢文による学び）をキーワードにして、現状と今後の展望を見据えながら、東アジア諸地域の近代化の問題を討議する。

第1部: 報告（敬称略・発表順）

町 泉寿郎 （二松学舎大学）
「渋沢栄一と三島中洲の接点」

清水 信子 （二松学舎大学）
「江戸後期から明治期における考証学—海保漁村を中心として」

ヴィグル マティアス （浙江大学）
「19世紀初期における日本医学の近代化の幕開け－針師石坂宗哲とシーボルトの交流を例として」

キリ パラモア （ライデン大学）
「20世紀政治儒教の世界的様子」

エディ デュフルモン （ボルドー第3大学）
「明治時代における哲学の成立の一側面。孟子、ルソーとカントの出会い。アルフレッド・フィエと中江兆民との折衷主義について」

牧角 悦子 （二松学舎大学）
「中国の近代学術」

司会 ハイエク マティアス （パリ第7大学）

第2部: 討論

司会 江藤 茂博 （二松学舎大学）
第一部 3/11
会場 二松学舍大学 九段キャンパス1号館4階401教室
講演（13：00～14：15）
齋藤希史（東京大学教授）
漱石と漢詩文—新派から世界へ
パネル・ディスカッション
パネリスト報告（14：30～16：15）
北川扶生子（東京大学教授）
〈文〉から〈小説〉へ
——漱石作品における漢詩・漢文脈と読者
合山林太郎（慶應義塾大学准教授）
蔭卷を用いた漱石漢詩読解の試み
——『塩運局書目書目』所載文脈に焦点をあてて
牧角悦子（二松学舍大学教授）
夏目漱石の「風流」——明治人にとっての漢詩
討論（16：30～17：50）

第二部 3/12
会場 二松学舍大学 九段キャンパス1号館地下2階中洲記念講堂
研究発表+討論
研究発表（13：00～15：30）
阿部和正（二松学舍大学 SRF研究助手）
漢学塾の中年の漱石
——講義録の証言から「教養」の形成
伊藤かおり（東京大学教授）
〈趣味〉を仮装する——夏目漱石と近代日本の社会文
木戸浦豊和（東京大学大学院）
漱石の「趣味」——情報論の視点としての漱石
藤本晃（近畿大学非常勤講師）
漱石晩年の思想と漢学の伝統
——西田幾多郎との比較から
討論（15：50～17：00）

関連企画
漱石アンドロイドが漱石研究の「これから」
3/12 10:30～12:00
会場 二松学舍大学 九段キャンパス1号館地下2階中洲記念講堂
作品朗読と解説 漱石アンドロイド（二松学舍大学特別教授）
講演 増田裕美子（二松学舎大学教授）
漱石と漢詩——漢詩との関連から

問い合わせ先 二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-14 九段4号館
TEL 03-3261-3535 FAX 03-3261-3536

東京メトロ東西線・千駄ヶ谷駅、海老名線・靖国駅
中央線「九段下」駅下車、徒歩5分
JR「表参道」駅下車、徒歩15分
車両に大型車両がありますので、ご注意ください。
「平賀晋民の世界」講演会

●日時  平成29年3月18日（土）午後1時～午後3時
●会場  三原市中央公民館 2階 中講堂 三原市円一町2-3-1 電話0848-64-2137
●主催  二松学舍大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（SRF）
三原市教育委員会（生涯学習課：中央図書館）

内容
○司会進行  島田 大助

・開始の辞：二松学舍大学教授 牧野 悦子 三原市教育委員会生涯学習課長 磯谷 吉彦

・講演1  演題「平賀晋民の人と学問」二松学舍大学特別招聘教授 稲田 篤信

・講演2  演題「平賀晋民と四書五経」二松学舍大学特別招聘教授 野間 文史

・閉会の辞：豊橋創造大学教授 島田 大助（三原市出身、三原市歴史民俗資料館専門委員）

●定員 120人

■講演内容■

講演会主旨

江戸時代の中頃、安芸に生まれ、京都・大坂で活躍した儒学者・平賀晋民（号は中南）の学問は、三原市立図書館初代館長澤井常四郎氏の「経学者平賀晋民先生」よって今日に伝えられている。

今回、二松学舍大学SRF事業の一環として、澤井常四郎氏の名著と晋民のライフワークである春秋学の著書「春秋集箋」を復刻した。これを機会に晋民の再評価をしてみたい。

○講演1 「平賀晋民の人と学問」講演紹介  稲田 篤信

平賀晋民は在世当時、京都・大坂の学芸界では広く知られた儒者であった。今回の講演では、当時の名門、人物評判記、風評などを取り上げて、そのひととなりと学問を同時代潮流の中でうかがってみたい。また、澤井常四郎氏の晋民探索の努力の跡を偲んでみたい。

○講演2 「平賀晋民と四書五経」講演紹介  野間 文史

平賀晋民は幼生祖維に私淑した経学者である。今回の講演では、経書とは何か、経学とは何かを略説した後、晋民の著書を概観し、その主著である未刊の大著『春秋集箋』全8巻と、その一部として刊行された『春秋集箋』2巻との関係、さらにはその経学・春秋学の特色を述べてみたい。
第5回
二松学舎大学シンポジウム
テーマ 易学の展開と近代 易を現代に生かす

日 時 2017年6月25日(日) 13:00～17:00
場 所 二松学舎大学 中洲記念講堂（東京都千代田区二番町6-16）
会 費 3,000円

町 泉 寿 郎
（二松学舎大学教授）

田 中 正 樹
（二松学舎大学教授）

牧 角 悦 子
（二松学舎大学教授）

討論会

パネリスト
川 元 彩 舟
日本易学連合会 監事

パネリスト
藤 慶 庚 汪
日本易学連合会 専務理事

パネリスト
野 村 周 石
日本易学連合会 専務理事

コメンテーター
湯 浅 邦 弘
大阪大学教授

会場: 二松学舎大学 九段1号館「中洲記念講堂」
アクセス:
地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅下車、2番出口より徒歩8分
地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅下車、5番出口より徒歩10分
JR中央線（総武線）、地下鉄有楽町線、東西線、南北線「飯田橋」駅下車、徒歩15分
JR中央線（総武線）、地下鉄有楽町線、南北線、都営新宿線「市ヶ谷」駅下車、徒歩15分

参加お申し込み・お問い合わせ先:
公益社団法人 日本易学連合会
東京都新宿区新宿1-31-18 ダイヤパレス新宿一丁目 316号
電話: (03) 5362-1825 FAX: (03) 5362-1826

主催：公益社団法人日本易学連合会 共催：二松学舎大学
公益社団法人 日本易学連合会 第5回シンポジウム
テーマ「易学の展開と近代　易を現代に生かす」
司会：藤懸 庚汪 (日本易学連合会 専務理事)

第一部

13:00 開会の辞
日本易学連合会 理事長 奈良 佑岳
趣旨説明
二松學舎大学 教授 町 泉寿郎

13:10 講演①「易学の形成」（古代～中世まで）
二松學舎大学 教授 牧角 悦子
講演②「易学の展開」（近世以降）
二松學舎大学 教授 田中 正樹
講演③「前近代と近代の学問の断絶　易と漢方」
二松學舎大学 教授 町 泉寿郎

休憩（20分）

第二部

15:00 日本易学連合会ポイント講座
日本易学連合会 広務理事（元中学校教諭）
野村 周石
講座①「易占の実践と説明」
日本易学連合会 監事（東京易占学校校長）
川元 彩舟
講座②「元亨利貞の道德観」

15:30 パネルディスカッション・質疑応答 テーマ「易經を現代に生かす」
●パネリスト
二松學舎大学 教授 牧角 悦子
日本易学連合会 広務理事 野村 周石
二松學舎大学 教授 田中 正樹
日本易学連合会 監事 川元 彩舟
二松學舎大学 教授 町 泉寿郎
日本易学連合会 専務理事 藤懸 庚汪 (司会者)

●コンメンテーター
大阪大学大学院 教授 湯浅 邦弘

16:50 閉会の辞
日本易学連合会 副理事長 戸 竜玄
『文学部の現在
— 東アジアの高等教育 文学・外国語学・古典学/儒学 —

開会挨拶 13：30
学校法人二松学舎理事長 水戸英則

第Ⅰ部 東アジアの文学部の現在 13：45〜14：45
1 「日本の文学部形成」 二松学舎大学教授 江藤茂博
2 「中国の高等教育機関における語文教育の文能性と工具性—そのジェンマと対照をめぐって」 北京大学教授 廣可吾
3 「中国の大学院における日本語教育」 浙江越秀外国語学院教授 王宗傑
4 「文学研究教育制度と英語—香港中国大学を例として」 香港中国大学教授 王小林

—（休憩）—

第Ⅱ部 東アジアの高等教育（古典学/儒学）の現在 15：00〜16：15
5 「日本の大学における古典学の現況」 二松学舎大学教授 阪景島恵
6 「韓国における漢文古典研究の現況」 慶應大学教授 張允哲
7 「日中韓における儒学の現代的意義」 馮東大学教授 朴銀очка
8 「台湾の高等教育機関における日本語教育・日本研究の現状と展望」 台湾大学教授 林立萍
9 「日本の高等教育機関における語文教育・日本研究の現状と展望」 浙江工藝大学教授 王宝江

—（休憩）—

総括討論 16：20〜16：50
閉会挨拶 16：50〜16：55
二松学舎大学学長 菅原淳子

日時：7月8日（土曜日）13：30〜17：00
会場：三松学舎大学 九段校舎
1号館202教室（先着100名 無料 予約不要）

同日開催 次世代研究発表会 9：00〜12：00
会場：三松学舎大学 九段校舎

＜問合せ＞二松学舎大学東アジア学術総合研究所（TEL 03-3261-3535／〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-14）
二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（SRF）
早稲田大学中国古籍文化研究所

日時 2017年7月29日（土）
10:00-16:00（入場 9時30分）

会場 二松学舎大学 九段校舎 1号館
2階201教室・11階会議室（全体会議）

第1部 講演会（10:00-11:55）
趣旨説明 （SRF研究代表者 町 泉寿郎）

♦基調講演 「書院と私塾の発展——中国・韓国・日本」
関西大学 教授 吾妻 重二

講演Ⅰ 「成島柳北の漢学」
ブランダイス大学 准教授 マシュー・フレーリ

講演Ⅱ 「地理学者志賀重昂の漢詩——テキサス州のアラモ遺跡に立つ
漢文「記念碑」に触れえて考えたこと」
早稲田大学 教授 齋藤 耕一郎

第2部「漢学者記念館の現状と課題」（13:30-15:00）
「SRF事業による漢学塾関連資料調査の報告」
SRF研究代表者 町 泉寿郎、研究助手 平崎 真央

〇各記念館からの報告（各10分）
安積良斎記念館
廼東山記念館
興譲館
広瀬淡窓・咸宜園教育研究センター
泊園記念会
安井息軒記念館
高梁方谷会

〇全体会議（15:15-15:55）

＜会場アクセス＞
・地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅下車、徒歩8分
・「飯田橋」「市ヶ谷」駅下車、徒歩15分

＜問い合わせ先＞
二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL.03-3261-3535 E-mail:kibanswakusha-u.ac.jp
二松學舎大学・成均館大学校 国際学術交流会
「東アジア学とその漢学、その相互研究について」

日時 2017年9月21日（木）10:00-12:00
会場 二松學舎大学 九段校舎 1号館 5階507教室

「成均館大の歴史とその文学的な形象化」
金 唯濱、羅 智熙（成均館大学校）

「二松學舎大学の歴史とその所蔵資料について」
鈴置 拓也（二松學舎大学）

「成均館大学校の儒教伝統と漢文学研究のヴィジョン」
李 熙穆、金 竜泰（成均館大学校）

「近代日本漢学と東アジア」
町 泉寿郎（二松學舎大学）

「日本での韓国漢文学講座開設と韓国漢文学教材の編纂」
安 大会、金 栄鎰（成均館大学校）
鄭州大学・二松学舎大学
国際学術交流会

日時 2017年9月22日（金）14:00-16:00
会場 二松学舎大学 九段校舎 1号館 B2階
       中洲記念講堂

「近代日本の知の形成と漢学」プロジェクトの活動状況」
       町 泉寿郎（二松学舎大学）

「孔子詩学思想について—『詩論』木簡を手掛かりとして」
       姜 建設（鄭州大学）

「中国文学史における『文選』」
       牧角 悦子（二松学舎大学）

「文選学」と「活体文献」」
       劉 志偉（鄭州大学）

共催：二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（SRF）・鄭州大学
| 1 | 台中科技大学・日本研究センター | 東アジアにおける日本企業の発展と分業 | 黎立仁 | 司会者 | 黎立仁 | 東アジアにおける日本企業の研究開発動向分析 |
| 2 |  |  |  | 発表者 | 時鍵 |  |
| 3 |  |  |  | 発表者 | 吳嘉鎮 | 鴻海・シャープの合併以降の液晶産業の変化 |
| 4 |  |  |  | 発表者 | 林冠汝 | 台日産業連携の発展と課題—日本東海地域を中心にして— |
| 5 |  |  |  | 発表者 | 曾彈鋳 | ホフフェット指数から考える日本企業の台湾進出 |
| 6 |  |  |  | 討論者 | 時鍵 |  |
| 7 |  |  |  | 討論者 | 吳嘉鎮 |  |
| 8 |  |  |  | 討論者 | 曾彈鋳 |  |
| 9 |  |  |  | 討論者 | 李嗣堯 |  |

| 1 |  | プレンサイラムチーム「満洲国におけるメソリアル遺産」 |  | 司会者 | 李恩民 | 実像か源蔵か: 満洲の視覚資料の見方や眼差しの再考 |
| 2 |  |  |  | 発表者 | 楊昱 |  |
| 3 |  |  |  | 発表者 | プレルサイラム | 満鉄と満洲国による農村社会調査について |
| 4 |  |  |  | 発表者 | 鈴木恵可 | 再展示される歴史と銅像—台湾社会と植民地期の日本人像 |
| 5 |  |  |  | 討論者 | 張思 |  |
| 6 |  |  |  | 討論者 | マグダレナ・コウオジェイ |  |

| 1 | 国立台湾大学日本研究センター | 中日文化交流—漢字・典籍・思想— | 林立萍 | 司会者 | 干乃明 | 水戸藩中短期間の発展、対外関係及び攘夷思想の形成 |
| 2 |  |  |  | 発表者 | 徐興慶 |  |
| 3 |  |  |  | 発表者 | 曹景惠 | 沙石集の諸宗融合思想について |
| 4 |  |  |  | 発表者 | 林立萍 | 繁体字における和製漢字の接受に関する考察 |
| 5 |  |  |  | 討論者 | 邵建國 |  |
| 6 |  |  |  | 討論者 | 曹景惠 |  |

第二回東アジア日本研究者協議会国際学術大会

10月28日（土）14：45－16：15

<table>
<thead>
<tr>
<th>会場</th>
<th>人数</th>
<th>パネル名</th>
<th>パネル主題</th>
<th>リーダー</th>
<th>役割</th>
<th>名前</th>
<th>発表テーマ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>二松学舎大学</td>
<td>19世紀日本における辺境と漢学</td>
<td>町泉寿郎</td>
<td>司会者</td>
<td>町泉寿郎</td>
<td>19世紀の真宗僧と漢学—東本願寺の辺境・海外布教を例として</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>二松学舎大学</td>
<td>19世紀日本における辺境と漢学</td>
<td>町泉寿郎</td>
<td>発表者</td>
<td>川邊雄大</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>二松学舎大学</td>
<td>19世紀の蝦夷地と小笠原諸島における漢学との関わり</td>
<td>町泉寿郎</td>
<td>発表者</td>
<td>町泉寿郎</td>
<td>19世紀の蝦夷地と小笠原諸島における漢学との関わり</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>二松学舎大学</td>
<td>19世紀の対馬地域における漢学との関わり</td>
<td>朴暦美</td>
<td>発表者</td>
<td>朴暦美</td>
<td>19世紀の対馬地域における漢学との関わり</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>討論者</td>
<td>許美穂</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>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>司会者</td>
<td>大沢真理</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>発表者</td>
<td>長田華子</td>
<td>震災以降の東北繊維産業における女性の就労とエンパワーメント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>発表者</td>
<td>小川真理子</td>
<td>震災とDV被害女性: 居城県の民間シェルターや調査を通じて</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>発表者</td>
<td>イ・ソヒ</td>
<td>東北の外国人移住女性たちの被災と復興-被災３県を中心に</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>討論者</td>
<td>新井美佐子</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>討論者</td>
<td>伊田久美子</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 1 | 1 | 司会者 |  |
| 2 | 2 | 発表者 | 万麗莉 | 山崎関斎と『大和小説』 |
| 3 | 3 | 発表者 | 許益菲 | 近世日本の中国を認識するルーツの研究 |
| 4 | 4 | 発表者 | 董航 | 中江藤樹著作「鑑草」再考-その刊行経緯を中心に- |
| 5 | 5 | 発表者 | 張硯君 | 江戸亀井神道家の『大學』理解-『大學綱條之工夫』からみた工夫論の実践構図を中心一 |
| 6 | 6 | 発表者 | 王一兵 | 場田正敬と仙台藩の学制改革 |
| 7 | 7 | 討論者 |  |

| 1 | 1 | 司会者 | 張桂娥 |
| 2 | 2 | 発表者 | リンジー・モリソン | 暗い女の極み-日本薬読におけるおぞましさ女性像をめぐって- |
| 3 | 3 | 発表者 | フリアナ・ブリティカ・アルサテ | 神話の復習と女性の復讐——桐野夏生の『女神記』をフェミニズムから読む— |
| 4 | 4 | 討論者 | レディシィア・グリアーニ |  |
| 5 | 5 | 討論者 | シュテファニ・ヴューラー |  |

| 1 | 1 | 司会者 |  |
| 2 | 2 | 発表者 | 楊棟梁 | 第二次世界大戦後の国家転向についての研究視点と課題 |
| 3 | 3 | 発表者 | 三和一 | 戦間期は歴史のなかでどのように位置づけられるか |
| 4 | 4 | 発表者 | 李少鵬 | 近代日本知識人の満蒙観と日本国家の対華戦略認識 |
| 5 | 5 | 発表者 | 陳秀武 | 第二次世界大戦後の日本における東アジア制圧思想の変遷 |
| 6 | 6 | 発表者 | 趙曉満 | 北一輝の『国家改造』思想について |

21
檀国大学校・二松学舎大学
国際学術交流会

日時
2018年1月15日（月）15:00-17:00

会場
二松学舎大学 九段校舎 1号館 11階 会議室

入場無料
予約不要

「韓国漢文教育の特徴と前途」
金 愚政（韓国 檀国大学）

「漢字漢文教育研究における
国際的な協力土台の構築の必要性と方策」
許 喆（中国 北京師範大学）

「SRF事業における
近代漢学（研究と教育）研究に関する取り組み」
町 泉寿郎（二松学舎大学 教授）

「戦前期に日本国内（内地）・台湾・朝鮮で使用された
漢文教科書について」
川邁 雄大（二松学舎大学 講師）

共催：檀国大学校・二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（SRF）
二松学舎大学創立140周年記念事業
シノポジウム
近代岡山における実業家と学術・文化・公益事業

日時：2018年1月29日（月）
14:00～16:30 （受付13:30～）
会場：新渓園（岡山県倉敷市中央1-1-20）

開会挨拶：井上潤（渋沢史料館館長）
報告者：町泉寿郎（二松学舎大学教授）
木村昌人（渋沢栄一記念財団研究主幹）
広瀬就久（岡山県立美術館主任学芸員）

司会・コメンテーター
江藤茂博（二松学舎大学文学部長）

主催 二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「近代日本の知の形成と漢学」・公益財団法人渋沢栄一記念財団
後援倉敷市、「山田方谷の軌跡（〜奇跡〜）」実行委員会、倉敷中学校、
中島学区郷土を学ぶ会

問い合わせ先
二松学舎大学 TEL03-3261-3535
レオン・ド・ロニー
資料調査報告会

in ライデン大学

日時
2018年2月24日(土) 14:00-17:00

会場
ライデン大学 Arsenaalビル 001号室
(Arsenaalstraat 1, Universiteit Leiden)

入場無料・予約不要

報告者：
「レオン・ド・ロニー旧蔵の漢籍について」
牧角 悦子 (二松學舎大学 教授)

「レオン・ド・ロニー旧蔵の和漢古典籍について」
町 泉寿郎 (二松學舎大学 教授)

「新出のレオン・ド・ロニー資料（書簡・和漢仏辞書等）」
ヴィグル・マティアス (二松學舎大学 講師)

コメンテーター：
ヴィリー・ヴァンドゥワラ (ルーヴァンカトリック大学 名誉教授)
キリ・パラモア (ライデン大学 講師)

問い合わせ先：二松學舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL:03-3261-3535 FAX:03-3261-3536 E-mail:kiban@nishogakusha-u.ac.jp
近代漢学に関するワークショップ

in ボルドー大学

日時 2018年2月28日(水) 9:00-12:30

会場 ボルドー・モンテーニュ大学 Salle Montaigne
Salle Montaigne, Bordeaux Montaigne University, Pessac, France.

報告者:
「近代日本の漢学と渋沢栄一の公益事業」
町 泉寿郎 (二松学舎大学 教授)

「図からみる日本医学の近代化ー「房事養生鑑」を中心に」
ヴィグル・マティアス (二松学舎大学 講師)

「近代日本における「儒教」の創造、従来の我が研究のご紹介」
エディー・デュフルモン (ボルドー・モンテーニュ大学 准教授)

「近代日本における漢字の変容」
牧角 悦子 (二松学舎大学 教授)

「近代日本の漢学と文学・教育・学問——教育を中心に」
江藤 茂博 (二松学舎大学 教授)

問い合わせ先：二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL:03-3261-3535 FAX:03-3261-3536 E-mail:kiban@nishogakusha-u.ac.jp
共催 二松學舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（SRF）
日本内経医学会

内経学の系譜と
漢学教育

日時：2018年4月30日（月・祝）
13:00-17:00（開場12時15分）
会場：二松学舎大学 九段校舎1号館
地下2階 中洲記念講堂

第1部：講演会
基調講演I 「血気--開啓《黄帝内經》之門的密鑰」
中国中医科学院 首席教授 黄 龍祥
基調講演II 「日本における内経の受容と変遷」
北里大学 客員教授 小曾戸 洋

第2部：シンポジウム「内経学の歴史と現況」
「中国における内経学の歴史と教育の現況」
明治国際医療大学 特任准教授 斉藤 宗則
「明治期における日中医学交流」 二松学舎大学文学部 教授 町 泉寿郎
「近代日本の内経学の発展と普及」 日本内経医学会 会長 宮川 浩也

発表者及び内容は変更になることがあります。
最新情報及び詳細は日本内経医学会HP（http://plaza.umin.ac.jp/daikei/）をご確認ください。

＜懇親会申込方法＞
同日企画：日本内経医学会30周年記念式典（会費：6000円）
シンポジウム終了後に懇親会を兼ねた日本内経医学会30周年記念式典を行います。
日本内経医学会初代会長であり、昭和から平成にかけての内経学の基礎を築いた丸山昌雄の継承者 松田隆司先生の業績を振り返ります。
参加をご希望の方は、氏名・所属・電話番号を明記の上、下記申込先にメールにてお申し込みください。（締切日：3月31日（土））
※会費のお支払いは当日受付にてお願いいたします。

＜お問い合わせ＞
日本内経医学会事務局
E-mail：daikei-admin@umin.ac.jp

＜会場アクセス＞
- 東京メトロ 江戸線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」駅下車、徒歩8分
- JR「市ヶ谷」 「飯田橋」駅下車、徒歩15分
国際ワークショップ

東アジアにおける漢文文化の伝播と流通

日時：2018年7月21日（土）9:00-17:30
会場：二松学舎大学 九段校舎1号館2階201教室
東京都千代田区三番町6-16

9:10-10:00 基調講演：「マリア・ルス号事件と漢詩」
佐藤 保（学校法人二松学舎 顧問）

Ⅰ 東アジアの国際関係と漢学
10:00-10:30 「江戸文学とドラマにおける台湾史—鄭成功から朱一貴まで」
観 弘岳（台湾国立交通大学 副教授）

10:30-11:00 「江戸時代における日本知識人のソーシャルネットワークと海外情報
—木村兼震堂と森島中良を中心として」
劉 序楓（台湾中央研究院 人文社会科学研究中心 研究員）

11:00-11:30 「十八世紀における朝鮮文人の燕行経験と清国の物質文化の書写
—白塔派の交遊と影響を中心に」
許 怡齡（中國文化大學韓國語文學系韓國學研究中心 副教授）

11:30-12:00 「幕末考証学者の業績とその中国における受容」
町 泉寿郎（二松学舎大学文学部 教授）

Ⅱ 仏教にみる東アジア文化交流
13:00-13:30 「黄檗宗僧借南源性派研究序説」
廖 肇亨（台湾中央研究院中国文哲研究所 研究員）

13:30-14:00 「幕末維新期における真宗僧の海外情報受容について
—松本白華・北方心泉を例として—」
川塚 雄大（二松学舎大学文学部 講師）

14:00-14:30 「布袋の変貌：『布袋物語』の考察」
陳 継東（青山学院大学 国際政治経済学部 教授）

Ⅲ 中国文化の日本への伝播
14:45-15:15 「江戸時代における胡文煥〈女訓書〉の受容について」
林 桂如（政治大学 中国文学系 助理教授）

15:15-15:45 「『本草綱目』から『物類品鶏』—平喜源内の本草思想研究序説」
張 哲嘉（台湾中央研究院 近代史研究所 副研究員）

15:45-16:15 「江戸時代における墨文化に関する中日交流—古梅園を中心に—」
王 宝平（二松學舎大學文學部 教授）

16:15-16:45 「中国書画骨董の日本流入—衣笠夢谷の漢文蒐集日記を中心に—」
張 明傑（慶應義塾大学 講師・浙江工商大学 特別招聘教授）

16:50-17:30 総合討論
日時 2018年8月4日（土）
13:00-17:45（入場 12時30分）

会場 二松学舍大学 九段校舎 1号館
2階201教室・11階会議室

第1部:講演会「近代岡山の漢学」
(13:00-15:30 2階201教室)
13:00-13:10 挨拶
13:10-13:40 記念展示解説「近代岡山の漢学」
町 泉寿郎（二松学舎大学文学部 教授）
13:40-14:25 「備前・備中で活躍した泊園門人たち
——その企業家活動と教育活動——」
横山 俊一郎（関西大学文学部 非常勤講師）
14:25-15:10 「山田方谷の人となりと山田家の漢学」
山田 安之（二松学舎大学 元理事長・山田方谷 御子孫）
15:10-15:25 「高梁川流域における山田方谷の顕彰事業について」
（倉敷市観光課）
15:25-15:30 閉会挨拶

第2部:漢学者記念館會議「漢学者記念館の現状と課題」
(16:00-17:45 11階会議室)
16:00-16:10 挨拶・趣旨説明
16:10-17:10 各機関からの報告
17:10-17:40 全体討議
17:40-17:45 閉会挨拶

＜会場アクセス＞
・ 地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅下車、徒歩8分
・ 「飯田橋」 「市ヶ谷」駅下車、徒歩15分

＜問い合わせ先＞
二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL:03-3261-3535 E-mail:kiban@nishogakusha-u.ac.jp
International Workshop
Reconsidering Japanese Kanbun: A Workshop for the Critical Analysis of Literacy Sinitic in Japan

14 - 16 September 2018

Panelists

Dr Aoyama Daisuke  青山大介博士
Hunan University, China
【発表テーマ】
A Confucian Critique of Christianity in the Meiji Era

Professor Sato Masayuki  佐藤将之教授
National Taiwan University, Taiwan
【発表テーマ】
How Did Sinology Evolve into Chinese Philosophy? On Inoue Enryū's Pre-Qin Studies.

Dr KirI Panamore  キリ・パラモア博士
Leiden University, Holland
【発表テーマ】
Politics and Political Thought in the Mature Early Modern State (1650-1830)

Professor Ichiki Tsyusuhiko  市木津由彦教授
Nishogakusha University, Japan
【発表テーマ】
The Significance of Kanbun Kudokdo for Classical Chinese Studies in Japan

Professor Makisumi Etsuko  牧角悦子教授
Nishogakusha University, Japan
【発表テーマ】
A Case Study of Sino-Japanese Comparative Mythology

Dr Wang Xiaolin  王小林博士
City University of Hong Kong, Hong Kong
【発表テーマ】
How Did Japanese Read the Weft Classics?

Professor Maci Senjuro  町泉寿郎教授
Nishogakusha University, Japan
【発表テーマ】
Sinitic Poetry and Political Criticism

Dr Nicholas Morrow Williams  魏寧博士
The University of Hong Kong, Hong Kong
【発表テーマ】
Kūkai at Prayer: On the Religious and Literary Rhetoric of a Gaman

Commentator

Professor Jia Jinhua  賈靜華教授
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
講演と研究
日中文化交流——その底流と近代
——「東アジアの文化を探る Ⅰ」——

開会の辞 松本健太郎 本学文学部准教授 16:45

第一部 特別講演（司会・進行 牧角悦子 本学文学部教授）17:00～18:00

鷲田 小彌太「論語とわたし(たち)」
哲学者・評論家 札幌大学名誉教授

第二部 研究報告（司会・進行 王宝平 本学文学部教授）18:20～19:00

汪 婉「研究と実践から見た中日関係」
中国社会科学院近代史研究所教授 駐日中華人民共和国大使夫人大使館友好交流部参事官

呂 順長「漢学者山本梅崖と中国知識人の交遊」
浙江工商大学東方語言文化学院教授

【開催案内】

日時 2018年10月1日(月)
16:30～19:00

場所 二松学舎大学九段1号館
中洲記念講堂(地下2階)
※右図参照

連絡先：二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL 03-3261-3535／FAX 03-3261-3536
10月12日（金）

第三セッション（午前の部のみ）
司会 イニック・バルディ（リール大学）
明治の近代化過程における神道と仏教

9:30
「神道の発展」
オレリアン・アラー（リール大学）

10:15
「日本仏教界における最初の欧州観光団とキリスト教との対峙」
ミック・デネケール（ベルギー ゲント大学）

11:00 休憩

11:15
パネルディスカッション「交差
による比較アプローチとグロー
バルスティリー精神は人文社会
科学の発展にいかに寄与するの
か、しないのか」
参加者 町田善博、谷口英子、ウィ
リー・ヴァンダーラ、アンドリュ
ー・コービング、ベルラング河野紀子
暁丸隆（通訊）

12:30 閉会のスピーチ

12:45 午餐

コーディネーター
ベルラング河野紀子（フランス リール大学教授）
noriko.berlinguez-kono@univ-lille.fr

国際シンポジウム

「レオン・ドロニーの時代と日欧間の知
の交流—漢籍、軍事・法制の制度知を中心
に」

2018年10月10日（水）～ 10月12日（金）
10月10日（水）

9.30  開会の辞
ベルランゲ河野紀子
（リール大学）
第一セッション（午前の部）
レオン・ドロニー文庫の漢籍目録をめぐって 1
司会  司会  司会  司会  司会
町松寿郎（二松学舎大学）

13.45  午後の部  受付開始
第一セッション（午後の部）
レオン・ドロニー文庫の漢籍目録をめぐって 2
司会  ヨン・フュオ（二松学舎大学）

14.00  「19世紀の東洋学者の書簡－ロニー、クラブルートとジュリアンの手紙を中心に」
マティアス・ヴィグル（二松学舎大学）

14.45  「十九世紀欧州の大学における日本学の
開拓」  レオン・ドロニー及びヨウゼフ・
ホッブマンを中心に」
ウィリー・ヴァンドゥウラ（ベルギー・ルーヴェン大学－KU Leuven）

10月11日（木）

9.00  第二セッション（午前の部）
制度史・法制・軍制の知の交流 1
司会  ベルランゲ河野紀子（リール大学）

9.30  「武力行使権のゆくえ－軍隊、警察
の創設と身分制社会の変容」
谷口兼子（早稲田大学）

10.15  「警察制度に関する知の交流をめ
ぐって－1870年代ヨーロッパでの
親善団を中心に」
カトリーヌ・ドニ（リール大学）

11.00  休憩

11.15  「近代日本国家建設と軍事産業
の誕生」
エリザベート・ドゥ・トゥシェ（リール大学）

12.00  「日本陸軍参謀本部創設における
お雇い外国人の影響・役割（1868-
1894）」
グレゴワール・サストル （トゥールー
ズ大学）

12.45  休憩

14.15  午後の部  受付開始
第二セッション（午後の部）
制度史・法制・軍制の知の交流 2
司会  エリザベート・ヴァインベルグルト
シュ（リール大学）

14.30  「江戸新撰著「国海策」(1856) を再読す
る － 知のネットワークと制度知の思想
論」
ベルランゲ河野紀子（リール大学）

15.15  「明治国家による西洋法統受と古賀廉治」
小野寺明（神戸大学）

16.00  休憩

16.15  「鈴島常春とパリにおける日本の文化外
交」
アンドリュー・コビング（英国 ノッティンガ
ム大学）

17.00  質疑と討論

17.30  閉会（第二セッション）
第3回 東アジア日本研究者協議会国際学術大会
資料集

日時：2018年10月26日（金）～10月28日（日）
会場：国際日本文化研究センター（10月26日 大会受付・開会式・基調講演）
京都リサーチパーク東地区1号館（10月26日 レセプションパーティ以降、27日、28日）

主催：大学共同利用機関法人 人间文化研究機構 国际日本文化研究センター
东アジア日本研究者協議会
共催：独立行政法人 国際交流基金
| 代表者 | 松田 立彦 | 国際日本文化研究センター・教授 |
| 司会者 | 松田 立彦 | 国際日本文化研究センター・教授 |
| 発表者1 | 郭 連友 | 北京外国語大学北京日本学研究センター・センター長・教授・主任 |
| 発表テーマ | 「北京日本学研究センターの取り組みと研究動向」 |
| 発表者2 | 徐 祐完 | 翰林大学校日本研究所・所長 |
| 発表テーマ | 「韓国の日本研究：翰林大学日本学研究所の研究活動を中心に」 |
| 発表者3 | 徐 祐珍 | 中国文化大学・教授／外語学院院長／台湾大学日本研究センター・執行委員 |
| 発表テーマ | 「台湾における日本研究：若手研究者育成の進展」 |
| 発表者4 | 金 孝賢 | ソウル大学校日本研究所・助教授 |
| 発表テーマ | 「日韓関係の変化から考える日本研究の新しい方向性」 |

| 代表者 | 郭 鋸洋 | 東京大学大学院総合文化科学研究科・博士課程 |
| 司会者 | 郭 鋸洋 | 東京大学大学院総合文化科学研究科・博士課程 |
| 発表者1 | 郭 鋸洋 | 東京大学大学院総合文化科学研究科・博士課程 |
| 発表テーマ | 「明治・清末の知識人における宗教と国家——井上円了と柳原義朗の場合」 |
| 発表者2 | 斉 崇暢 | 東京大学大学院総合文化科学研究科・博士課程 |
| 発表テーマ | 「日本在郷における日本の在日交流活動の比較研究——国体論と台湾人の公民権の変化を中心に」 |
| 発表者3 | 謝 辰 | 東京大学大学院総合文化科学研究科・博士課程 |
| 発表テーマ | 「帝国日本における社会民主主義とその政対象——―鶴の中国としての例」 |
| 発表者4 | 孔 令偉 | コロンビア大学大学院東アジア言語文化専攻・博士後期課程／京都大学文学研究科・外国人共同研究者 |
| 発表テーマ | 「蒙疆政権における日本と中国の謀略活動と情報戦（1937-1945）」 |

| 代表者 | 町 泉寿郎 | 二松学舎大学文学部・教授 |
| 司会者 | 町 泉寿郎 | 二松学舎大学文学部・教授 |
| 発表者1 | 川端 徹 | 二松学舎大学文学部・非常勤講師 |
| 発表テーマ | 「戦前期日本における日本人教師の教育的実施と伊藤賢治例として」 |
| 発表者2 | 白柳 弘幸 | 玉川大学教育学部・学務員 |
| 発表テーマ | 「日本植民地統治下台湾における漢文教員—明治期の彰化公学校を中心にして」 |
| 発表者3 | 朴 晟英 | 植民大学校漢文教育研究所・学務研究員 |
| 発表テーマ | 「戦前期朝鮮で使用された漢文教科書と後進の研究」 |
| 発表者4 | 宮本 靖也 | 二松学舎大学文学研究科・博士後期課程 |
| 発表テーマ | 「文検漢文科からみる漢文教育の概観」 |
| 発表者5 | 舎山 林也 | 福岡義塾大学文学部・准教授 |
| 発表テーマ | 「近代日本における漢詩についての教養のあり方とその位置づけ」 |
| 評論者 | 中村 靖 | 玉川大学リベラルアーツ学部・教授 |

| 代表者 | 崔 恩美 | 国立外交院外交安保研究所日本研究センター・研究教授 |
| 司会者 | 杉村 豪一 | 神戸大学大学院国際政治研究科・助教 |
| 発表者1 | 崔 恩美 | 国立外交院外交安保研究所日本研究センター・研究教授 |
| 発表テーマ | 「日中韓3ヶ国の相互認識と三論関係」 |
| 発表者2 | 米沢 隆也 | 神戸大学国際連携推進機構アジア総合学術センター・特命助教 |
| 発表テーマ | 「日中韓APFの発展と課題」 |
| 発表者3 | 異 晃明 | 釜山大学国際専門大学院・助教授 |
| 発表テーマ | 「日中韓FTAの発展と課題」 |
| 評論者 | 柴田光一・馬氏 | 東京大学社会学研究所・教授 |
| 進行 | 坪井 秀人 | 国際日本研究センター・教授 |
International Symposium

Human Mobility and the Circulation of Medical and Scientific Knowledge in East Asia (16th-19th centuries)

9:30-9:40 開会挨拶・趣旨説明
王勇（浙江大学）・江藤茂博（二松学問大学）・町真義（二松学問大学）

9:40-12:40 セッション1 周妍（浙江大学）
「近世東アジアとヨーロッパにおける医師の移動の比較考察」ヴィグル・マティアス（二松学問大学）

「筆談與近代東亞藥物知識的環流互動」陳明（北京大学）
「通信使筆談と日朝醫師の情報収集活動」程永超（名古屋大学）
「答朝鮮醫問について」咸寛宗（慶熙大学）
「清医趙淞陽と日本醫師の交流記録などについて」郭秀梅（順天堂大学）
「明治漢方医家と清末文人の筆談」町真義（二松学問大学）

13:30-15:10 セッション2 ヴィグル・マティアス（二松学問大学）
「龍頭の道——15-16世紀の琉球王国と龍頭貿易——」中島美幸（九州大学）

「近世日流中の学術交流ルートについて」沈玉慧（台湾国立中興大学）
「徳川吉宗時代における中国馬医への関心——清人の問答を中心に」葛績勇（鄭州大学）
「筆談記録としての通信使記録」池内敏（名古屋大学）

15:25-17:15 セッション3 葛績勇（鄭州大学）
「明使と竹田寛加」王勇（浙江大学）
「諸橋徹次の筆談史料についての一考察」周妍（浙江大学）
「松崎倉堂『接鮮薬語』初考」王連旺（浙江大学）
「『薬園筆話』における漢詩について」常永娟（浙江工商大学）

17:15-17:30 総括・閉会
牧角優子（二松学問大学）・王勇（浙江大学）・町真義（二松学問大学）

日時・会場：12月7日（金）二松学問大学 九段校舎 4号館4061教室
問い合わせ先：二松学問大学 東アジア学術総合研究所
TEL：03-3261-3535　E-mail：kiban@nishogakusha-u.ac.jp
梅屋庄吉の時代とメディア
— 東アジア・長崎・メディア —

梅屋庄吉は、新時代の最先端のメディアをビジネスとして東アジアを駆けた長崎人です。本年はその梅屋の生誕150年を迎えるにあたり、長崎歴史文化博物館では企画展「映画界の風雲児 梅屋庄吉」（2018.10.6〜11.2）を開催しました。それを受け、梅屋自身と彼の出身地長崎を視座のひとと置きながら、150年前の東アジアのメディアネットワークについての学術シンポジウムを実施したいと思います。

**PROGRAM**

<table>
<thead>
<tr>
<th>時間</th>
<th>項目</th>
<th>講師</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16:00</td>
<td>開会のあいさつ</td>
<td>水崎健治（長崎歴史文化博物館 館長）</td>
</tr>
<tr>
<td>16:05</td>
<td>全体報告 「東アジアのメディアネットワーク」</td>
<td>江藤茂博（二松學舍大学文学部長）</td>
</tr>
<tr>
<td>16:25</td>
<td>映像上映 + 報告「映画界の風雲児 梅屋庄吉」</td>
<td>竹内有理（長崎歴史文化博物館学芸グループリーダー）</td>
</tr>
<tr>
<td>17:05</td>
<td>シンポジウム「19世紀末の東アジアのメディア状況」</td>
<td>王宝平（二松學舍大学文学部教授 浙江工商大学特任教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>17:10</td>
<td>「長崎と上海の新聞メディア」</td>
<td>王宝平</td>
</tr>
<tr>
<td>17:15</td>
<td>「東アジアの映画史」</td>
<td>足立 元（二松學舍大学文学部専任講師）</td>
</tr>
<tr>
<td>18:00</td>
<td>司会 / 牧角悦子（二松學舍大学東アジア学術総合研究所所長）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18:00</td>
<td>講演</td>
<td>王宝平×足立元×江藤茂博</td>
</tr>
<tr>
<td>18:10</td>
<td>総括</td>
<td>近代東アジアの「モノ」と文化 牧角悦子</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**日時**
2018年12月23日(日) 16:00〜18:30

**場所**
長崎歴史文化博物館 1階ホール 入場無料／定員100名
〒850-0007　長崎市立山1丁目1番1号

主催：二松學舍大学東アジア学術総合研究所・SRFプロジェクト、長崎歴史文化博物館
後援：長崎国際大学
二松学舎大学SRF・公益財団法人渋沢栄一記念財団主催シンポジウム

備中の学問と実業家の営みを考える

日時：2019年1月13日(日)
14：00～16：30 (受付13：30～)
会場：倉敷市倉敷公民館 第2会議室

14：00 開会
趣旨説明（二松学舎大学 教授 町泉寿郎）

14：10～14：50 【事例報告①】
大原孝四郎と儒学に関する報告
（渋沢栄一記念財団 伴野文亮）

14：50～15：30 【事例報告②】
渋沢栄一と儒学に関する報告
（渋沢史料館 井上潤道長）

15：30～16：10 【事例報告③】
近代岡山の実業家と漢学
（二松学舎大学 教授 町泉寿郎）

16：10～16：30 総合討論

16：30 閉会

主催 二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「近代日本の知の形成と漢学」・公益財団法人渋沢栄一記念財団
後援 倉敷市、「山田方谷の軌跡～奇跡～」実行委員会
東亞文化意象的傳衍與流通
～國際聯合工作坊～

時間：2019年2月25日（週一）
地點：中研院文哲所二樓會議室

發表學者：（依發表場次順序）
黃立芸（國立臺北藝術大學美術學系）
千葉有斐（日本二松學舍大學）
牧角悅子（日本二松學舍大學）
鄭雅尹（國立臺灣大學中國文學系）
林桂如（國立政治大學中國文學系）
江藤茂博（日本二松學舍大學）
平崎美右（日本二松學舍大學）
鍋島亞佐華（國立清華大學中國文學系）
山口直孝（日本二松學舍大學）
陳威瑞（國立臺灣大學中國文學系）
町泉壽郎（日本二松學舍大學）
藍弘岳（國立交通大學社會文化研究所）

聯合主辦：
日本二松學舍大學私立大學戰略的研究基礎形成支援事業
中央研究院「使節·海商·僧侶：近世東亞文化意象傳演過程中的中介人物」主題計畫

報名系統&詳細資訊：請洽計畫官網
聯絡人：李小姐 eastasia.asihp4@gmail.com
02-2789-5792
<table>
<thead>
<tr>
<th>時間</th>
<th>事件</th>
<th>講者</th>
<th>演講內容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8:30-8:55</td>
<td>報到</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8:55-9:00</td>
<td>開幕式</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 9:00-10:20 | 第一場           | 林聖智（中央研究院歷史語言研究所） | 1. 黃立雲（國立台中藝術大學美術學系）
                     |                  |                                                                           | 〈關於清代花鳥畫在江戶日本之接受：以沈鉉《老圃秋容圖》為例〉
                     |                  |                                                                           | 2. 千葉有斐（日本二松學舍大學）
                     |                  |                                                                           | 〈國分青厘と新聞『日本』〉
| 10:20-10:40 | 茶歇           |                           |                                                                          |
| 10:40-12:20 | 第二場           | 陳肇亨（中央研究院中國文學研究所） | 1. 牧角元子（日本二松學舍大學）
                     |                  |                                                                           | 〈近代における漢學の変容—学問から学術へ—〉
                     |                  |                                                                           | 2. 鄭雅尹（國立臺中大學中國文學系）
                     |                  |                                                                           | 〈日本竹枝詞的風土、知識與異文化體驗：以黃遵憲「日本雜事詩」為討論起點〉
                     |                  |                                                                           | 3. 林桂如（國立政治大學中國文學系）
                     |                  |                                                                           | 〈《事物紀原》與江戶後期故實考證風潮〉
| 12:20-13:40 | 午餐           |                           |                                                                          |
| 13:40-15:30 | 第三場           | 劉序楨（中央研究院人文社會科學研究中心） | 1. 江藤茂博・平崎真右（日本二松學舍大學）
                     |                  |                                                                           | 〈漢字変化から中等教官へ（暫）〉
                     |                  |                                                                           | 2. 鍋島亞朱華（國立清華大學中國文學系）
                     |                  |                                                                           | 〈《大學》註釋書的傳播與明末學者〉
                     |                  |                                                                           | 3. 山口直孝（日本二松學舍大學）
                     |                  |                                                                           | 〈「文人」像の変容—夏目漱石を中心に〉
| 15:30-15:50 | 茶歇           |                           |                                                                          |
| 15:50-17:30 | 第四場           | 張哲嘉（中央研究院近代史研究所） | 1. 陳威信（國立臺灣大學中國文學系）
                     |                  |                                                                           | 〈從伊藤東涯《簡易經緯通解》看日本民間儒者的意義〉
                     |                  |                                                                           | 2. 町田壽郎（日本二松學舍大學）
                     |                  |                                                                           | 〈三島中和と漢學歴二松學舎から見た東アジアの近代〉
                     |                  |                                                                           | 3. 藤弘岳（國立交通大學社會與文化研究所）
                     |                  |                                                                           | 〈題目未定〉
| 17:30-17:50 | 學者合照       |                           |                                                                          |
| 18:30-    | 晚宴           |                           |                                                                          |
「21世紀における『孟子』像の新展開」

日時：第1日 2019年6月22日（土）13:00～17:00
第2日 2019年6月23日（日）10:00～15:00
会場：二松学舎大学九段キャンパス4号館6階4061教室

戦国時代中期の思想家・孟子の思想を窺い得るテクスト『孟子』は、特に南宋の朱熹が重視して以降、人間の先天的な能力を積極的に評価したものを思想史上一つの中心的な役割を果たしてきた。
しかし、歴史的に見ると『孟子』の評価は必ずしも一様であったわけではなく、時代や地域によって多様な捉え方をされてきたともいえる。

第1日「中国古典学と孟子」
東アジア学術総合研究所共同研究プロジェクト「中国古典学の再構築」では、最終年の今年、時間軸-古代から近世まで一空間軸-東アジアから西欧までの二つの方角から、最新の研究に基づき『孟子』像の諸相を多角的に考察する。

報告者（敬称略）：井川義次（筑波大）、末永高康（広島大）、田尻祐一郎（東海大）、南部英彦（山口大）、市來利由彦（二松学舎大）

第2日「近代漢学と孟子」
SRF事業では、東アジア諸地域の近代化過程における『漢学』が果たしき役割についてさまざまな取り組みを行ってきた。人性と革命を問うにした孟子の思想に着眼することによって、『漢学』の近代的変容の諸相を考える。

報告者（敬称略）：木村淳（大妻女子大）、桐原健真（金城学院大）、中島隆博（東京大）、エディ・ディブルモン（ボルドー・モンテニュ大）、田中正樹（二松学舎大）

入場無料
事前申込不要

〈お問い合わせ〉
二松学舎大学
東アジア学術総合研究所
TEL 03-3261-3535

二松学舎大学
東アジア学術総合研究所

JR総武線
飯田橋

市ヶ谷

○東京メトロ東西線・千駄ヶ谷線、都営新宿線「九段下」駅下車、2番出口より徒歩8分
○JR「市ヶ谷」駅下車、徒歩15分
※会場には駐車場がありません。お車でのご来場はご遠慮ください。
# プログラム

## 第1日 6月22日（土）

<table>
<thead>
<tr>
<th>時間</th>
<th>内容</th>
<th>講師名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13:00</td>
<td>開会挨拶</td>
<td>田中 正樹（共同研究プロジェクト研究代表者・二松学舎大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>13:05</td>
<td>趣旨説明</td>
<td>田中 正樹（共同研究プロジェクト研究代表者・二松学舎大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>13:10</td>
<td>「五行から四端へ—孟子による子恩思想の発展と変遷—」</td>
<td>末永 高康（広島大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>13:45</td>
<td>「太初改暦における老老と儒学の統一—孟子の「五百年周期説」の漢代的展開—」</td>
<td>南部 英彦（山口大学准教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>14:20</td>
<td>「『孟子』の北宋を読み解く」</td>
<td>市来 津山彦（共同研究プロジェクト研究分担者・二松学舎大学特別招聘教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>14:50</td>
<td>休憩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15:00</td>
<td>「イエズス会士によるヨーロッパへの初期『孟子』紹介と翻訳の実情」</td>
<td>井川 義次（筑波大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>15:35</td>
<td>「伊藤仁斎と『孟子』」</td>
<td>田尻 祐一郎（東海大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>16:05</td>
<td>休憩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16:10</td>
<td>総合討論</td>
<td>コメントーター：野間 文史（広島大学名誉教授）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 第2日 6月23日（日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>時間</th>
<th>内容</th>
<th>講師名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10:00</td>
<td>開会挨拶</td>
<td>牧角 悦子（二松学舎大学文学部長・教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>10:05</td>
<td>趣旨説明</td>
<td>町 泉寿郎（二松学舎大学 SRF 研究代表者・教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>10:10</td>
<td>「孟子の末筆」</td>
<td>柄原 健真（金城学院大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>10:45</td>
<td>「山田方谷・三島中洲にみる近代の陽明学と孟子」</td>
<td>田中 正樹（二松学舎大学 SRF 事業推進担当者・教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>11:20</td>
<td>「中江兆民における孟子とフランス共和主義の哲学」</td>
<td>エディ・デュフルモン（ポルドー・モンテニュ大学准教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>11:50</td>
<td>休憩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13:00</td>
<td>「フランスシノロジーが読む孟子」</td>
<td>中島 隆博（東京大学教授）</td>
</tr>
<tr>
<td>13:35</td>
<td>「明治大正期の『孟子』教材」</td>
<td>木村 淳（大学女子大学非常勤講師）</td>
</tr>
<tr>
<td>14:10</td>
<td>総合討論</td>
<td>コメントーター：ジェレミー・ウッド（SRF研究員）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

レオン・ド・ロニーと19世紀欧州東洋学

Léon de Rosny (1837-1914)

第1日 講演会

基調講演「19世紀欧州東洋学におけるレオン・ド・ロニーの位置づけ」
ウィリー・F・ヴァンドゥワレ（ルーヴル・カトリック大学名誉教授）

調査報告1「19世紀のフランス東洋学者ネットワーク―レオン・ド・ロニーを中心に」
ウィグル・マティアス（二松学舎大学講師）

調査報告2「近代ヨーロッパと中国学—レオン・ド・ロニーの漢籍コレクションを通じて—」
牧野 悦子（二松学舎大学教授）

第2日 シンポジウム

基調講演「東洋学におけるロシアと西欧の交流
——法國漢學を中心として」
高田 時雄（復旦大学特聘教授・京都大学名誉教授）

講演「フランス国立印刷局所蔵活字と
レオン・ド・ロニー作製の日本活字に関して」
デヴェノ・ルシル（フランス国立印刷局学芸員）

調査報告3「レオン・ド・ロニー旧蔵漢籍の書入れについて」
田中 正樹（二松学舎大学教授）

調査報告4「レオン・ド・ロニー旧蔵漢籍の特徴について」
清水 信子（二松学舎大学非常勤講師）

調査報告5「レオン・ド・ロニー旧蔵資料からみる19世紀日本」
町 萩寿郎（二松学舎大学教授）

日時 2019.7.13(土) 14:55-17:35（講演会）
14(日) 10:00-15:00（シンポジウム）

会場 二松学舎大学 九段校舎 13(土) 1号館2F 201教室
14(日) 4号館6F4061教室

■東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅下車、徒歩8分
■JR総武線「飯田橋」「市ヶ谷」駅下車、徒歩15分

問い合わせ 二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL:03-3261-3535 E-mail:kiban@nishogakusha-u.ac.jp

入場無料
予約不要
第3回漢学者記念館会議

第1部：シンポジウム「渋沢栄一の教育支援、人づくり」
（13:00-16:25 2階202教室）
司会進行 木村 昌人（関西大学客員教授）
13:00-13:05 開会挨拶
13:05-13:45 講演1：「一ツ橋の高等商業学校」と渋沢栄一
田中 一弘（一橋大学 教授）
13:45-14:25 講演2：「日本女子大学校と渋沢栄一たち」
井川 克彦（日本女子大学 教授）
14:45-15:15 講演3：「三島中洲と渋沢栄一の共鳴のかたち」
町 泉寿郎（二松学舎大学 教授）
15:15-15:45 講演4：「山田方谷と高梁市山田方谷記念館について」
山田 敦（山田方谷記念館 館長）
15:50-16:20 総合討論
16:20-16:25 閉会挨拶

第2部：第3回漢学者記念館会議「漢学者記念館の現状と課題」
（16:45-18:00 12階役員会議室）
16:45-17:00 挨拶・趣旨説明
17:00-17:30 各機関からの報告
17:30-17:55 全体討議
17:55-18:00 閉会挨拶

■会場アクセス
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅下車、徒歩8分
JR総武線「飯田橋」「市ヶ谷」駅下車、徒歩15分

■問い合わせ
二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL:03-3261-3535 E-mail:kiban@nishogakusha-u.ac.jp
# 第四回東アジア日本研究者協議会国際学術大会 プログラム

<table>
<thead>
<tr>
<th>日付</th>
<th>2019/11/1（金）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>会場</td>
<td>福華文教会館 2階卓越堂</td>
</tr>
<tr>
<td>10:30-13:30</td>
<td>受付</td>
</tr>
<tr>
<td>13:30-14:00</td>
<td>開会式</td>
</tr>
<tr>
<td>14:00-15:00</td>
<td>基調講演（1）：新段階のアジア経済&lt;br&gt;名古屋大学名誉教授  平川 均氏</td>
</tr>
<tr>
<td>15:00-15:20</td>
<td>休憩</td>
</tr>
<tr>
<td>15:20-16:20</td>
<td>基調講演（2）：東アジアの宗教テクスト往復が生みだす文化遺産&lt;br&gt;名古屋大学高等研究院・龍谷大学教授  阿部 泰郎氏</td>
</tr>
<tr>
<td>16:20-17:00</td>
<td>特別講演：台湾における日本研究の現状と発展－文化的共同体への思考－&lt;br&gt;台湾・中国文化大学校長/東亞人文社會科學研究院院長  徐 興慶氏</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>分科会場</th>
<th>パネル</th>
<th>個人論文発表</th>
<th>次世代パネル</th>
<th>次世代論文発表</th>
<th>講演</th>
</tr>
</thead>
</table>
枕山と荷風

近代に何をもたらしたのか
—その生涯と文学—

大沼枕山とは何者だったのか

平野恵（台東区立中央図書館）
大沼枕山と台東区

内田賢治（立命館大学）
大沼枕山と杜詩

池澤一郎（早稲田大学）
大沼枕山の書
—書画・色彩・書簡—

第二部
15:30-16:15

大沼枕山の一族と近代の社会

大沼実規（国立国会図書館）

国立国会図書館所蔵
「大沼枕山・鶴林関係資料」
にみる大沼家の入人と
—女婿鶴林を中心に—

合山林太郎（慶應義塾大学）
大沼鶴林・楠莊三郎による
枕山の文学の継承と顕彰
—二松学舎大学寄託大沼家関係資料から—

第三部
16:25-17:25

永井荷風と近代の漢文学
—枕山との関わりを中心に—

清松大（慶應義塾大学）

漢文脈の荷風
—「下谷のはなし」『下谷落語』と
大正後期の文学空間—

多田蔵人（鹿児島大学）

永井荷風と漢詩文
—永井禾原資料を手がかりとして—

17:25-17:50

総合討論

○会の終
山口隆孝（二松学舎大学）

会場へのアクセスマップ

図どうもおかしいです。会場へのアクセス方法を詳細に説明してください。
地域振興と漢学
——山田方谷・三島中洲・渋沢栄一——

「三島中洲と渋沢栄一の論語解釈」
町 泉寿郎（二松学舎大学）

「山田方谷の産業振興」
渡辺 道夫（方谷研究会、山田方谷に学ぶ会）

「藍香尾高翁頌徳碑と渋沢栄一」
馬場 裕子（渋沢栄一記念館）

日 時 2020年1月12日（日）14:00-16:30
会 場 倉敷市倉敷公民館 第二会議室（倉敷市本町2-21）
問い合わせ 二松学舎大学 東アジア学術総合研究所
TEL:03-3261-3535
平成28年度 二松学舎大学SRF公開講座

二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（略称：SRF）が開講する特別講座は、日本漢学又は漢文文献の研究に関心を持つ若干研究者を育成する講座です。受講対象者は、高等学校の教員及び中学内の大学院生及び院生と同等の知識を有する者を主とし、他に一般社会人等にも、講義を通じて必要な知識を身につけたくを目的としています。

◆受講料：無料  ◆対象者：高等学校教員、院生・学生および一般の方  ◆会場：本学九段校舎4号館

◆応募締切：定員になり次第、募集を終了します。

◆お申込み・お問合せ先： 二松学舎大学東アジア学術総合研究所  SRF事務局  〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-14
  TEL：03-3261-3535  FAX：03-3261-3536  e-mail：kiban@nihogakusha-u.ac.jp  URL：http://www.nihogakusha-u.ac.jp/eastasia/

※ 受講の可否については、ハガキにてお知らせいたします。

<table>
<thead>
<tr>
<th>講座名</th>
<th>内容</th>
<th>講師</th>
<th>所属</th>
<th>曜日・時間等</th>
<th>場所</th>
<th>人数</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 特別講座
| 1 | 櫻木・明治の漢詩 | 19世紀、江戸の年号では文化・文政以降、漢詩はますます活況を呈し、江戸を始め各地に詩社が成立し、詩の風俗は認知された。詩の文風は変化し、また、桜木には明治の詩が好まれるということで、明治詩人のみならず、大名から庶民まで、多くの詩が残されている。その楽しを選び、鑑賞を試みる。 | 石川 友久 | 学校法人二松学舎 教員 | 土曜日 | 50 |
| 2 | 桜木・明治の漢文 | 昔から明治初期にかけて、塾や寺子屋などで漢文の読み書きを学ぶ漢文教育が隆盛を極めたが、教育は中国の言葉を中心であったが、日本人のものは多く取り上げられ、人々に推薦された。今回は、21世紀のリノジーブログで掲載した桜木、漢文、日本漢文をテキストとして、日本人の漢文作品を読む。 | 佐藤 亮 | 学校法人二松学舎 教員 | 土曜日 | 50 |

開講時期　平成28年10月～平成29年2月の土曜日　毎月1回
幕末・明治の漢詩：10/1 · 11/5 · 12/10 · 1/21 · 2/4 4時限 14:50～16:20
幕末・明治の漢文：10/1 · 11/5 · 12/10 · 1/21 · 2/4 3時限 13:00～14:30
平成29年度 二松学舎大学SRF公開講座

二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（略称：SRF）が開講する特別講座は、日本漢学又は漢文文献の研究に関心を持つ若手研究者を育成する講座です。受講対象者は、高等学校の教員および学内外の大学院生及び院生と同等の知識を有する若者を主とし、他に一般社会人等にも、講義を通じて必要な知識を身につけたいただくことを目的としています。

◆受講料：無料  ◆対象者：高等学校教員、院生・学生および一般の方  ◆会場：本学九段校舎4号館
◆募集締切等：平成29年4月3日（月） 定員になり次第、募集を締め切ります
◆お申込み・お問合せ先：二松学舎大学東アジア学術総合研究所 SRF事務局 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-14
℡：03-3261-3535 Fax：03-3261-3530 e-mail:kiban@nihogakusha-u.ac.jp URL：http://www.nihogakusha-u.ac.jp/eastasia/

※ 受講の可否については、ハガキにてお知らせいたします。

<table>
<thead>
<tr>
<th>講義額</th>
<th>名</th>
<th>内</th>
<th>講師</th>
<th>所属</th>
<th>曜日</th>
<th>募集人員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>特別講座</td>
<td>1</td>
<td>墨末 明治の漢詩</td>
<td>石川 忠久</td>
<td>学校法人二松学舎 顧問</td>
<td>土曜日</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>特別講座</td>
<td>2</td>
<td>墨末 明治の漢文</td>
<td>佐藤 保</td>
<td>学校法人二松学舎 顧問</td>
<td>土曜日</td>
<td>70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

開講時期  【前期】平成29年4月～7月  【後期】平成29年10月～30年1月  毎日1回  年8回

【前期】
| 墨末 明治の漢詩 | 4/8  | 5/20  | 7/1  | 7/15 | 14:50～16:20 |
| 墨末 明治の漢文 | 10/21または28 | 11/18  | 12/16  | 1/27 | 14:50～16:20 |

【後期】
| 墨末 明治の漢詩 | 4/8  | 5/20  | 7/1  | 7/15 | 13:00～14:30 |
| 墨末 明治の漢文 | 10/21または28 | 11/18  | 12/16  | 1/27 | 13:00～14:30 |
平成30年度 二松学舎大学SRF公開講座

二松学舎大学私立大学戦略的研究生形成支援事業（略称：SRF）が開講する特別講座は、日本文学又は文学文献の研究に関心を持つ若手研究者を育成する講座です。受講対象者は、高等学校の教員および学内外の大学院生及び院生と同等の知識を有する若者を主とし、他に一般社会人等にも、講義を通じて必要な知識を身につけていただくことを目的としています。

◆受講料：無料  ◆対象者：高等学校教員、院生・学生および一般の方  ◆会場：本学九段校舎4号館
◆応募締切等：定員になり次第、募集を締め切ります

◆お申し込み・お問合せ先：二松学舎大学東アジア学術総合研究所 SRF事務局 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-14
Tel: 03-3261-3535 Fax: 03-3261-3536 e-mail: kiban@nishogakusha-u.ac.jp URL: http://www.nishogakusha-u.ac.jp/eastasia/

※ 受講の可否については、ハガキにてお知らせいたします。

<table>
<thead>
<tr>
<th>講座名</th>
<th>回</th>
<th>日時・曜日</th>
<th>時間</th>
<th>講師</th>
<th>内容</th>
<th>募集定員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第1回</td>
<td>5月19日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>佐藤 保（二松学舎顧問）</td>
<td>近代日本の漢詩（研究と教育）</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第2回</td>
<td>6月23日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>町 泉寿郎（文学部教授）</td>
<td>近代の漢詩（海外を読む漢詩文）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第3回</td>
<td>7月14日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>新田 雄美（文学部講師）</td>
<td>近代の漢詩</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第4回</td>
<td>8月27日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>石川 忠男（二松学舎顧問）</td>
<td>近代日本漢詩の研究（王権と外交問題）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第5回</td>
<td>9月10日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>町 泉寿郎（文学部教授）</td>
<td>近代の漢詩（納妾記の流行）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第6回</td>
<td>12月8日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>佐藤 保（二松学舎顧問）</td>
<td>近代の漢詩</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# 2019年度 二松学舎大学SRF公開講座

二松学舎大学私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（略称：SRF）が開講する特別講座は、日本漢学又は漢文文獻の研究に関心を持つ若手研究者を育成する講座です。受講対象者は、高等学校の教員および学内外の大学院生及び院生と同等の知識を有する若者を主とし、他に一般社会人等にも、講義を通じて必要な知識を身につけていることを目的としています。

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>講座名</th>
<th>回</th>
<th>日時・曜日</th>
<th>時間</th>
<th>講師</th>
<th>内容</th>
<th>定員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>近代の漢詩・漢文</td>
<td>第1回</td>
<td>5月18日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>川邉 雄大（文学部講師）</td>
<td>『笑府』</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第2回</td>
<td>6月15日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>清水 信子（文学部講師）</td>
<td>大槻磐渓『近古史録』</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第3回</td>
<td>7月20日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>町 泉穂郎（文学部教授）</td>
<td>大久保利通「小笠原開拓碑」</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第4回</td>
<td>9月28日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>町 泉穂郎（文学部教授）</td>
<td>森脇外と幕末の考証学者</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第5回</td>
<td>11月16日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>清水 信子（文学部講師）</td>
<td>大沼枕山「東京詞」</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第6回</td>
<td>12月14日（土）</td>
<td>14:50～16:20</td>
<td>川邉 雄大（文学部講師）</td>
<td>『上海繁昌記』</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

※ 受講の可否については、ハガキにてお知らせいたします。

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>受講料</th>
<th>無料</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対象者</td>
<td>高等学校教員・院生・学生および一般の方</td>
</tr>
<tr>
<td>会場</td>
<td>本学九段校舎4号館</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

応募締切等：定員になり次第、募集を締め切ります

---

お申込み・お問合せ先：二松学舎大学東アジア学術総合研究所 SRF事務局 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-14
Tel：03-3251-3525 Fax：03-3261-3536 e-mail：kiban@nishogakusha-u.ac.jp URL: https://www.nishogakusha-u.ac.jp/eastasia/

※ 受講の可否については、ハガキにてお知らせいたします。
<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>期間</th>
<th>渡航国</th>
<th>主な調査機関</th>
<th>調査者</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27</td>
<td>2/10-18</td>
<td>フランス オランダ</td>
<td>リール市図書館 ライダン大学</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 牧角 悦子</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>支援事業連携者：浙江大学講師 ヴィグル・マティアス</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>2/9-16</td>
<td>フランス</td>
<td>ギメ東洋美術館 リール市図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 江藤 茂博</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 牧角 悦子</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>支援事業連携者：浙江大学講師 ヴィグル・マティアス</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2/9-17</td>
<td>フランス</td>
<td>リール市図書館</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 清水 信子</td>
</tr>
<tr>
<td>8/15-20</td>
<td>フランス</td>
<td>リール市図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 田中 正樹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>支援事業連携者：文学部講師 ヴィグル・マティアス</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 清水 信子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10/30-11/3</td>
<td>中国</td>
<td>北京師範大学</td>
<td>事業推進担当者：福岡大学教授 朴 峰美</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/12-13</td>
<td>中国</td>
<td>中国国家圖書館善本室</td>
<td>研究員 李 兆琢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/8</td>
<td>台湾</td>
<td>故宮博物院</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>研究助手 何 瑾</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>研究助手 加絵 銘子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/10</td>
<td>台湾</td>
<td>国家図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>研究助手 何 瑾</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>研究助手 加絵 銘子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/2-17</td>
<td>中国</td>
<td>上海図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 王 宝平</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 牧角 悦子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 田中 正樹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10/11</td>
<td>フランス</td>
<td>リール市図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部専任講師 ヴィグル・マティアス</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>支援事業連携者：文学部非常勤講師 清水 信子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10/12</td>
<td>フランス</td>
<td>国立美術史研究所</td>
<td>事業推進担当者：文学部専任講師 ヴィグル・マティアス</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/11-14</td>
<td>台湾</td>
<td>台湾国家図書館 台湾文学大学図書館</td>
<td>研究員 武田 裕樹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/9-15</td>
<td>ロシア</td>
<td>フランス</td>
<td>ロシア科学アカデミー フランス国立印刷局</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>事業推進担当者：文学部専任講師 ヴィグル・マティアス</td>
</tr>
<tr>
<td>2/27</td>
<td>台湾</td>
<td>中国文化大学</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町 奈寛</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/27</td>
<td>台湾</td>
<td>髙伝大学図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 山口 直孝</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>年度</td>
<td>期間</td>
<td>所在地</td>
<td>主な調査機関</td>
<td>調査者</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>2/5</td>
<td>福岡市</td>
<td>福岡県立修徳館高等学校</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 佐藤 悦子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/20-23</td>
<td>倉敷市 他</td>
<td>野崎家庭業歴史館 他</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/24-25</td>
<td>大阪市</td>
<td>公益財団法人武田科学振興財団 他</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 川崎 隆大</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/25-27</td>
<td>吹田市</td>
<td>御西大学</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 小方 伴子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/23-25</td>
<td>大阪市</td>
<td>大阪市立中央図書館 他</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 川崎 隆大</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/2-4</td>
<td>大阪市 他</td>
<td>公益財団法人武田科学振興財団 他</td>
<td>研究助手 加藤 真子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/3-4</td>
<td>木更津市</td>
<td>興津高等学校等</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/8</td>
<td>名古屋市</td>
<td>興津高等学校等</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/11</td>
<td>高松市</td>
<td>高松市歴史資料館</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 清水 慎子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/15</td>
<td>島根市</td>
<td>島根県立書籍館</td>
<td>研究助手 川藤 晃</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/16</td>
<td>目黒区</td>
<td>防衛研究所</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 川崎 隆大</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/18</td>
<td>千代田区</td>
<td>国立国会図書館</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 川崎 隆大</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/18-19</td>
<td>豊橋市</td>
<td>豊橋市立図書館 他</td>
<td>研究助手 武田 祐樹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/19-5/26-27</td>
<td>成田市</td>
<td>成田山仏教図書館</td>
<td>研究助手 吉田 隆</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/28-31</td>
<td>大阪市</td>
<td>大阪府立中之島図書館</td>
<td>研究助手 川崎 隆</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4/3</td>
<td>笠岡市</td>
<td>笠岡市立多聞館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6/24-28</td>
<td>水口市</td>
<td>県立神奈川</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6/28-7/1</td>
<td>千代田区</td>
<td>二松学舎大学東アジア学術総合研究所</td>
<td>支援事業推進者：研究員</td>
<td>ヴィジョン・マティアス</td>
</tr>
<tr>
<td>7/3-4</td>
<td>京都市</td>
<td>大谷大学</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/3-4</td>
<td>倉敷市</td>
<td>倉敷市玉島図書館</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 佐藤 悦子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/14-17</td>
<td>松山市 他</td>
<td>松山市立子規記念博物館 他</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/30-8/2</td>
<td>多久市 他</td>
<td>多久聖廟 他</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/31-8/4</td>
<td>町田市</td>
<td>町田市立図書館 他</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/18-19</td>
<td>倉敷市 他</td>
<td>倉敷市玉島図書館 他</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/22-23</td>
<td>仙台市</td>
<td>東北大学附属図書館</td>
<td>研究助手 阿部 和正</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/6-9</td>
<td>大阪市</td>
<td>公益財団法人武田科学振興財団 他</td>
<td>研究支援者：文学部非常勤講師 清水 慎子</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/2-5</td>
<td>一関市</td>
<td>芦東山記念館 他</td>
<td>事業推進担当者：文学部教授 町田 義郎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/2-4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>研究助手 川崎 隆</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

【国内調査】
<table>
<thead>
<tr>
<th>日付</th>
<th>地域</th>
<th>住所</th>
<th>担当者名</th>
<th>担当者部職</th>
<th>担当者氏名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12/2-5</td>
<td>倉敷市</td>
<td>倉敷市玉島図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/9</td>
<td>柏市</td>
<td>二松学舎大学柏キャンパス</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/30</td>
<td>高梁市</td>
<td>高梁市山田教説宅</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/13</td>
<td>柏市</td>
<td>二松学舎大学柏キャンパス</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/23-25</td>
<td>松山市</td>
<td>松山市立子規記念博物館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/15-18</td>
<td>みやま市</td>
<td>みやま市立図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/17-20</td>
<td>岡山市</td>
<td>岡山大学図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/27-29</td>
<td>名古屋市</td>
<td>名古屋大学図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5/10</td>
<td>柏市</td>
<td>二松学舎大学柏キャンパス</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5/14-15</td>
<td>福岡市</td>
<td>能古島博物館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/18</td>
<td>柏市</td>
<td>二松学舎大学柏キャンパス</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/20-22</td>
<td>新潟市</td>
<td>新潟県立図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/1-2</td>
<td>出雲崎町</td>
<td>良質記念館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/1-3</td>
<td>松山市</td>
<td>松山市立子規記念博物館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/1-4</td>
<td>大阪市</td>
<td>公益財団法人武田科学振興財団</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/8-9</td>
<td>仙台市</td>
<td>宮城県図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/9-14</td>
<td>小笠原諸島（父島）</td>
<td>小笠原ビジターセンター</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/31-9/1</td>
<td>仙台市</td>
<td>東北大学附属図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/8</td>
<td>つくば市</td>
<td>筑波大学図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10/11-12</td>
<td>豊橋市</td>
<td>愛知大学</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/3-5</td>
<td>倉敷市</td>
<td>倉敷市玉島図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/3-9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/4</td>
<td>京都市</td>
<td>久保屋家の墓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/8-10</td>
<td>吉備中央町</td>
<td>片山福寿碑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11/30-12/1</td>
<td>仙台市</td>
<td>東北大学附属図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/4</td>
<td>高野町</td>
<td>高野山大学</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/11</td>
<td>柏市</td>
<td>二松学舎大学柏キャンパス</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/26-27</td>
<td>岡山市</td>
<td>岡山大学附属図書館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/5</td>
<td>福山市</td>
<td>木下厳子記念館</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/10-12</td>
<td>福岡市 他</td>
<td>奄美大島 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 牧角 悦子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6/3-4</td>
<td>鹿児島市</td>
<td>鹿児島県立図書館 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 町 東寿郎</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/6-10</td>
<td>大阪市 他</td>
<td>大阪市立図書館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 清水 信子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8/24</td>
<td>館林市 他</td>
<td>田山花袋記念文学館 他</td>
<td>研究助手 伊豆原 羽星</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10/12-13</td>
<td>大阪市 他</td>
<td>杏栄書屋・大阪府立中之島図書館 他</td>
<td>研究助手 加村 銀子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/1-2</td>
<td>日田市 他</td>
<td>長福寺・九州資料館・咸宜園 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 川邇 隆大</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/17</td>
<td>江東区 他</td>
<td>教科書研究センター 他</td>
<td>研究助手 平尾 寛右</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/19</td>
<td>千代田区 他</td>
<td>二松学舎大学東アジア学術総合研究所 他</td>
<td>事業推進担当者・慶應義塾大学准教授 合山 林太郎</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/24</td>
<td>長崎市 他</td>
<td>長崎歴史文化博物館 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 牧角 悦子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12/24-25</td>
<td>長崎市 他</td>
<td>旧香港上海銀行長崎支店記念館 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 王 宝平</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/26-29</td>
<td>佐伯市 他</td>
<td>佐伯市歴史資料館・善教寺 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 町 東寿郎</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/26-28</td>
<td>延岡市 他</td>
<td>長崎歴史文化博物館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 清水 信子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/20</td>
<td>沼津市 他</td>
<td>大中寺 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 川邇 隆大</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/4-8</td>
<td>柏市 他</td>
<td>二松学舎大学附属柏図書館 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 山口 直孝</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/14</td>
<td>港区 他</td>
<td>東京都立中央図書館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 川邇 隆大</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/20</td>
<td>新宿区 他</td>
<td>早稲田大学図書館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 川邇 隆大</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/19-21</td>
<td>新潟市 他</td>
<td>新潟県立図書館 他</td>
<td>研究助手 伊豆原 羽星</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/22</td>
<td>白山市 他</td>
<td>本城寺・白山市立松任図書館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 川邇 隆大</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/25-28</td>
<td>長崎市 他</td>
<td>長崎歴史文化博物館 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 王 宝平</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6/25-27</td>
<td>いわき市 他</td>
<td>いわき市立図書館 他</td>
<td>研究助手 平尾 寛右</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10/26-27</td>
<td>新潟市 他</td>
<td>新潟県立図書館 他</td>
<td>研究助手 伊豆原 羽星</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/23-26</td>
<td>山鹿市 他</td>
<td>明照寺・清浦記念館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 川邇 隆大</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/25-26</td>
<td>江別市 他</td>
<td>北海道立図書館 他</td>
<td>事業推進担当者・文学部教授 王 宝平</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2/7-8</td>
<td>大阪市 他</td>
<td>杏栄書屋 他</td>
<td>研究助手 加藤 銀子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/27-28</td>
<td>港区 他</td>
<td>都立中央図書館 他</td>
<td>研究支援者・文学部非常勤講師 清水 信子</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
備中漢学近代化支える

研究者4人成果発表

備中地域の漢学は、備中漢学に焦点を合わせた研究が盛んに行われている。特に、今村正則氏の『備中地域の漢学』は、備中地域における漢学の歴史と発展を詳細に記述している。

昭和のまち、風景知って

特急や駅舎子屋

昭和40年代半ばの頃、岡山で写真展

清重さん（岡山）と妻の玲子さん

昭和のまち、風景知って
方谷や二松学舎大と連携

方谷や二松学舎大と研究

山田方谷

三島中洲
中洲や方谷の研究推進
倉敷市と二松学舎大連携事業
国際シンポジウム開幕

倉敷市と二松学舎大は連携関係を強化し、両者の関係性をさらに深めるため、13日、倉敷市内の市立美術館で「倉敷・二松学舎学術研究連携シナジー推進国際シンポジウム」を開催した。連携研究では、両者の研究成果を発表し、新たな研究機会を提供するものである。

倉敷市は、二松学舎大学との連携を強化し、研究活動を展開している。今回のシンポジウムは、両者の研究者たちが交流し、共同で異なる分野での成果を発表する機会である。研究成果は、社会貢献を図るとともに、地域の文化財産の保護や文化振興に寄与することが期待されている。

倉敷市は、連携研究を通じて、地域の研究機会を提供するため、今後の連携研究をさらに充実させると表明している。倉敷市は、地域の文化財産の保護や文化振興に寄与することを目的として、この連携研究を強化していく計画である。

倉敷市は、連携研究を通じて、地域の研究機会を提供するため、今後の連携研究をさらに充実させると表明している。倉敷市は、地域の文化財産の保護や文化振興に寄与することを目的として、この連携研究を強化していく計画である。
竹原や三原ゆかりの儒学者

平賀晋民再評価の動き

二松學舎大 著作・伝記 復刻へ

竹原や三原ゆかりの儒学者

平賀晋民再評価の動き

二松學舎大 著作・伝記 復刻へ

竹原や三原ゆかりの儒学者

平賀晋民再評価の動き

二松學舎大 著作・伝記 復刻へ

竹原や三原ゆかりの儒学者

平賀晋民再評価の動き

二松學舎大 著作・伝記 復刻へ
溯源漢文發展 試探中日文化交往源遠流長

歷史學家和語言學家研究發現，漢文在中日文化交流中扮演著重要角色。本文將探討漢文對中日文化交往的影響，並分析其發展歷史。

漢文在中日文化交流中的意義

漢文是中日文化交流的重要媒介。從古至今，漢文一直在中日文化交流中發揮著重要作用。作為中國東方文化的重要代表，漢文不僅在政治、經濟、文化等多個領域對日本產生了影響，而且也對中國產生了深刻影響。

漢文對日本文化的影響

漢文在日本文化中占有重要地位。日本漢文學家對漢文的研究和應用，使日本文化在一定程度上受到了中國文化的影響。漢文在日本文化中的應用，使日本文化具有了中國文化的特點。

漢文對中國文化的影響

漢文對中國文化也產生了影響。中國文人對漢文的研究和應用，使中國文化具有了日本文化的特點。漢文在日本文化中的應用，使中國文化在一定程度上受到了日本文化的影響。

漢文在中日文化交流中的發展歷史

漢文在中日文化交流中發展歷史悠久。自古以來，中日兩國通過漢文進行了多方面的文化交流。漢文在日本文化中的應用，使日本文化在一定程度上受到了中國文化的影響。漢文在日本文化中的應用，使中國文化在一定程度上受到了日本文化的影響。

總結

漢文在中日文化交流中扮演著重要角色。漢文在日本文化中占有重要地位。漢文對中國文化也產生了影響。漢文在日本文化中的應用，使日本文化在一定程度上受到了中國文化的影響。漢文在日本文化中的應用，使中國文化在一定程度上受到了日本文化的影響。
○ 二松学院大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に関する規程
（平成27年11月24日制定）

（目的）
第1条 この規程は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業採択に伴う研究拠点の形成に関する諸事業（以下「支援事業」という。）推進のため、必要な事項を定めることを目的とする。
（構成員）
第2条 採択された支援事業の構成員は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業構想書（以下「構想書」という。）で届け出た研究者とする。
（支援事業の管理）
第3条 採択された支援事業を管理するため、二松学院大学学則第9条の2に定める大学運営会議において、次の事項を審議する。
1. 支援事業の進捗及び予算管理に関する事項
2. 支援事業の予算の点検・評価に関する事項
3. その他事項の推進に必要な事項
（担当者会議の審議事項）
第4条 採択された支援事業を推進するため、事業推進担当者会議（以下「担当者会議」という。）を設置し、次の事項を審議する。
1. 実施計画及び年度事業計画の進捗に関する事項
2. 予算執行に関する事項
3. 若手研究者（P.D./R.A.）に関する事項
4. その他事項の推進に必要な事項
2. 担当者会議で審議したもののは、学長に報告するとともに、必要に応じ大学運営会議に報告するものとする。
（担当者会議の構成）
第5条 担当者会議は、次の者をもって構成する。
1. 構想書で届け出した研究者
2. 構想書で届け出した研究施設を所掌する部長
3. 大学改革推進部長
2. 担当者会議に大学推進課長及び同課長が出席し、学校法人及び大学関係部門との連絡調整等にあたる。
（研究代表者）
第6条 研究代表者は、担当者会議を招集し、その議長となる。
（支援事業連携者）
第7条 支援事業を推進するため、第2条の構成員のほか、本学の教員その他の国内外の研究者を支援事業連携者として加えることができる。
2. 前項の支援事業連携者のうち学外の連携者の選考は、研究代表者及び担当者会議の互選による各班の主任に（以下「各班の主任」という。）がこれを行い、担当者会議の議を経て、大学運営会議に報告し、学長が委嘱するものとする。
（支援事業研究員等）
第8条 支援事業を推進するため、当該事業の学術領域に係る支援事業研究員及び支援事業研究支援者並びに支援事業研究助手（以下「支援事業研究員等」という。）を置くことができる。
2. 前項の支援事業研究員等は、支援事業の一定の職務を分担して研究に従事する。
3. 第1項の支援事業研究支援者は、支援事業の研究支援のため専門的な知識・技能を必要とする業務に従事する。
4. 第1項の支援事業研究助手は、支援事業に必要な補助業務に研究補助者として従事する。
5. 第2項及び第3項各号の支援事業研究員等の資格、待遇、選考方法等は別に定める。
（外局評価）
第9条 研究成果の信頼性及び妥当性を客観的に評価することを目的として、外局有識者3名より外局評価委員会を置くものとする。
2. 前項の外局評価委員会の選考は、研究代表者及び各班の主任がこれを行い、担当者会議の議を経て、大学運営会議に報告し、学長が委嘱するものとする。
（支援事業事務局）
第10条 支援事業の文部科学省からの報告及び予算若しくは支出管理等の事務処理を行うため支援事業事務局を置き、所定の事務を処理する。
2. 支援事業事務局は、第5条第2項の職員及び専任又は非常勤の事務職員（並びに契約社員により構成するものとする。）
（経費）
第11条 支援事業の経費は、他の大学経常経費と区分して支出し、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に係る計画書の記入要領」の定めるところに従い文部科学省より補助を受けるものとする。
（補助の管理）
第12条 前条の補助の管理は、企画・財務部経理課が行う。
（規程の改廃）
第13条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事会が行う。
附則
1. この規程は、平成27年11月24日から施行する。
2. この規程は、支援事業採択後の平成27年度の事業から適用する。
○ 二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的科学研究基盤
形成支援事業研究員に関する内規

（平成27年11月24日制定）

（目的）

第1条 この内規は、二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的科学研究基盤形成支援事業に関する規程（以下「規程」という。）第8条第2項に基づき、支援事業研究員の選考等について定めることを目的とする。

（資格）

第2条 支援事業研究員となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
（1）博士の学位を取得した者
（2）当該年度の前年度の3月31日までに博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を取得し、当該年度の4月1日現在大学院に在学しない者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者（ただし、日本学術振興会特別研究員となっている者を除く。）

（出願手続き）

第3条 支援事業研究員に応募する者は、以下の書類を定められた期日までに、研究代表者に提出しなければならない。
（1）履歴書
（2）研究計画書
（3）研究業績書
（4）その他、指示された書類

（選考等）

第4条 支援事業研究員の選考は、研究代表者及び担当者会議の互選による各研の主任（以下「各研の主任」という。）がこれを行い、担当者会議の議を経て、大学運営会議に報告し、学長が委嘱するものとする。

（人員）

第5条 支援事業研究員の人員は、毎年度若干名とする。

（職務）

第6条 支援事業研究員は、当該事業の研究に従事するとともに、当該事業で実施する研究会、講習会等に参加する。

2 支援事業研究員は、支援事業研究助の指導等に当たる。

3 支援事業研究員は、研究成果を毎年公表するものとする。

（勤務時間等）

第7条 支援事業研究員は、原則として週2日以上東アジア学術総合研究所に勤務する。

2 勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務日、勤務時間等は変更する場合がある。

月曜日から土曜日 9時から16時30分

（給与等）

第8条 支援事業研究員の給与は、第7条第1項及び第2項の勤務を1ヶ月間行った場合は、月額20万円支給する。ただし、交通費は別途実費を支給する。

（任期等）

第9条 支援事業研究員の任期は、当該年度1年以内とする。ただし、担当者会議の議を経て大学運営会議に報告し継続が認められた者は、1年に限り任期を更新することができる。

（附則）

1. この内規は、平成27年11月24日から施行する。
2. この内規は、支援事業採択後の平成27年度の事業から適用する。
○ 二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤
形成支援事業研究支援者に関する内規
（平成27年11月24日制定）

（目的）

第1条 この内規は、二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形
成支援事業に関する規程（以下「規程」という。）第8条第3項に基づき、支援事業研究支
援者の選考等について定めることを目的とする。

（資格）

第2条 支援事業研究支援者となることのできる者は、
次の各号の一に該当する者とする。
1. 本学の非常勤講師で、任期が1年以内の者
2. その他、規程第4条に規定する担当者会議で特に
必要と認められた者

（出願手続）

第3条 支援事業研究支援者に応募する者は、以下の書
類を定められた期日までに、研究代表者に提出しなけ
ればならない。
1. 履歴書
2. 研究業績書
3. その他、指示された書類

（選考等）

第4条 支援事業研究支援者の選考は、研究代表者及び
担当者会議の互選による各班の主任（以下「各班の主
任」という。）がこれを行い、担当者会議の議を経て、
大学運営会議に報告し、学長が委嘱するものとする。

（人員）

第5条 支援事業研究支援者の人員は、毎年度若干名と
する。

（職務）

第6条 支援事業研究支援者は、研究代表者の指導のも
と、当該事業の研究を支援するとともに、当該事業で
実施する研究会、講習会等に参加する。
1. 支援事業研究支援者は、支援事業研究助手の指導等
に当たる。

（勤務時間等）

第7条 支援事業研究支援者の勤務日及び勤務時間は、
採用時の契約による。

（給与）

第8条 支援事業研究支援者の給与は、時間給とし、大
学非常勤講師給与基準表の「1コマ月額」を1か月に
つき16時間で除した時給に準じ、採用時に定める。た
だし、交通費は別途実費を支給する。

（任期等）

第9条 支援事業研究支援者の任期は、当該年度1年以

内とする。ただし、担当者会議の議を経て大学運営会
議に報告し継続が認められた者は、任期を更新するこ
とができる。

附則
1. この内規は、平成27年11月24日から施行する。
2. この内規は、支援事業採択後の平成27年度の事業か
ら適用する。
○ 二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤
形成支援事業研究助手に関する内規
（平成27年11月24日制定）

（目的）
第１条 この内規は、二松学舎大学文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に関する規程（以下「規程」という。）第8条第4項に基づき、支援事業研究助手の選考等について定めることを目的とする。

（資格）
第２条 支援事業研究助手となることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
（1）本学大学院文学研究科博士後期課程に在籍している者
（2）本学大学院文学研究科博士後期課程終期修了者
（3）その他、規程第8条に規定する担当者会議で特に必要と認められた者

（出願手続）
第３条 支援事業研究助手の選考は、指示された書類を定められた期日までに、研究代表者に提出しなければならない。

（選考等）
第４条 支援事業研究助手の選考は、研究代表者及び担当者会議の互選による各班の主任（以下「各班の主任」という。）がこれを行い、担当者会議の議を経て、大学運営会議で報告し、学長が委嘱するものとする。

（人員）
第５条 支援事業研究助手の人員は、毎年度若干名とする。

（職務）
第６条 支援事業研究助手は、研究代表者の指導のもと、資料の整理及びデータの入力作業等に従事するとともに、当該事業で実施する研究会、講習会等に参加する。

（勤務時間等）
第７条 支援事業研究助手の勤務日及び勤務時間は、使用時の契約による。

（給与）
第８条 支援事業研究助手の給与は、時間給とし、採用時に定める。ただし、交通費は別途支給を支給する。

（任期等）
第９条 支援事業研究助手の任期は、当該年度1年以内とする。ただし、担当者会議の議を経て大学運営会議に報告し継続が認められた者は、任期を更新することができる。

（準用規定）
第10条 この内規に定めのない事項については、学校法人二松学舎準職員等就業規則の補助職員の定めを準用する。

附則
1. この内規は、平成27年11月24日から施行する。
2. この内規は、支援事業採択後の平成27年度の事業から適用する。