

## 第八高等学校

一新制名古屋大学の包括学校（1）－

山口拓史








図1 1919（大正8）年の学校系統図（抜粋）






－ 4青新

边边 6所在

ortch grogtrulytor




$\begin{array}{ll}\text { 右 } & \\ \text { の } & \text { ト } \\ \text { 条 } & \text { ヲ } \\ \text { 文 } & \text { 得 }\end{array}$

※上記以外に戦前期日本統治下の台湾，朝鮮，関東州に，台北高，京城帝大予科，旅順高，台北帝大予科が設置されていた（設置年順）。

図2 旧制高等学校分布図

## 









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

ix.


$$
1
$$

$$
\text { - } 1
$$







 し










初代校長 大島義脩 （1916年，『大島義修伝』より） －中基
 がを 各

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

$$
\pm
$$



## な相

肚



 －中 休

年
時
代
に
故
離
離大八 （下兼㿻） ก丹 ，


[^0]



。吹胙






創設当時の校舎（『第八高等学校学寮史』より）

| 校 本 |
| :---: |
|  |  |
|  |
| 第 等 |
|  |  |
|  |
| 回 完 |
| 卒 成 |
| 業 か |
| 式 ら |
| が 約 |
| 同 一 |
| 時 年 |
| に 半 |
| 挙 後 |
| さ |
|  |  |
|  |
| ま |
| し－ |
| た 年 |
| －肙 |
|  |  |
|  |
|  |
| 八 |
| 高 |
| の |



[^1]表1 1909年度の部類と入学者内訳

| 部類 | 科 | 入学者数 <br> （志望者数） |
| :--- | :--- | ---: |
| 第1部甲類 | 英語法律科，政治科，経済科，商科 | $26(72)$ |
| 第1部乙類 | 英語文科 | $10(18)$ |
| 第1部丙類 | 独語法律科，政治科，独語文科 | $43(66)$ |
| 第2 部甲類 | 工科 | $76(227)$ |
| 第2部乙類 | 理科，農科，医科のうち薬学科 | $40(87)$ |
| 第3部 | 医科 | $40(283)$ |

（『第八高等学校一覧』より作成）










表 2 八高生の出席状況（1911および1921年度）

| 年度 | 部•学科 | 区分 | 出席すべき日数 | 出席延べ日数 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: | 出席率（\％）

（『第八高等学校一覧』より作成）
表 3 八高生の学年成績概況（1911および1921年度）

| 年度 | 部•学科 区分 |  | $\begin{aligned} & \text { 進級 } \\ & \text { (卒業) } \end{aligned}$ | 落第 | 休学 | 落第率 （\％） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1911 | 第1部 |  | $\begin{aligned} & 198 \\ & (63) \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 20 \\ (1) \\ \hline \end{gathered}$ | 12 | 8.7 |
|  | 第2部 |  | $\begin{aligned} & 262 \\ & (75) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 57 \\ (6) \end{gathered}$ | 24 | 16.6 |
|  | 第3部 |  | $\begin{aligned} & 100 \\ & (26) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 10 \\ (0) \end{gathered}$ | 14 | 8.0 |
| 1921 | $\begin{aligned} & \text { 文 } \\ & \text { 科 } \end{aligned}$ | 第1年 | 116 | 1 | 4 | 0.8 |
|  |  | 第2年 | 105 | 3 | 4 | 2.7 |
|  |  | 第3年 | （110） | 1 | 3 | 0.9 |
|  | 理 <br> 科 | 第1年 | 148 | 11 | 7 | 6.6 |
|  |  | 第2年 | 145 | 19 | 5 | 11.2 |
|  |  | 第3年 | （116） | 6 | 4 | 4.8 |

（『第八高等学校一覧』より作成）
注）1911年度における（ ）内は第3学年を内数で表示。



[^2]－of 9 ft

$$
\text { ta }{ }^{\circ}
$$
ortr
九
缶
स


小幡ケ原での射撃訓練
（1923年，八高八十年祭記念誌『わが友 若き旅人よ』より）





事運情 動 運 ノ 八動誥
 いー处䯞！

シ
ク
奨
励
ス運動
練
習
亿
ル
例
ト
ス


㑬型 ヨ贽潮



寮紀（『瑞寮史』より）

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

す。




## 











国－あ晞


 いた入
第
高
等
学
校
嚗
歌保 $* *$○く告

 －，速票


\title{

}

## 第八高等学校寮歌


中山 久 作詞三橋要次郎 作曲




$$
\begin{aligned}
& \text { 体験 } \\
& \text { 得 } \\
& \text { ら } \\
& \text { る } \\
& \text { 己 } \\
& \text { ど } \\
& \text { 離 } \\
& \text { 群 } \\
& \text { 索 } \\
& \text { ど } \\
& \text { は } \\
& \text { 忽侖 } \\
& \text { こ }
\end{aligned}
$$


碚庑Ө


「ストーム，市電を止める」（1933年，『わが友 若き旅人よ』より）







 が (1.) 귤





ヨーイ ヨーイデカンショ


## 8．寮歌合幅

見よソロモンか栄摧も野0日白合に及加でる离
 はてなき晋の談かな


紋の一つだ。


漫画帖「八高生のぞ記」（『八高五十年誌』より）


막ㅋーフ罪舞，固



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









 ortadocartartir

$\qquad$


戦災後の八高正門付近（1945年，『わが友 若き旅人よ』より）











河和町校舎の全景（1946年，『わが友 若き旅人よ』より）



舞謒井（＞思湔悲



図 3 復興後の八高敷地および建物配置図（『八高五十年誌』より）







 ヘ ※



八高門標の取り外し（1950年，『八高五十年誌』より）



 －中朋



## 

－中 列





 （樂）

.1 $\begin{array}{llll}\text { 其 } & \text { 本 } & \text { 本 } \\ \text { 㐌校 } & \text { 特 } & \text { 校 } \\ \text { 校校別 } & \text { 卒 } \\ \text { ニ教頜 } & \text { 生 }\end{array}$





 of 4 Hf









[^3]

## 




## 名大史ブックレット

## シリーズ 既刊本

1 これまでの大学院・これからの大学院
山口 拓史 2000年12月刊
（2）名古屋大学 キャンパスの歴史1（学部編）
神谷 智 2001年2月刊
（3）名古屋大学 スポーツの歩み
高橋 義雄 2001年3月刊
4 豊田講堂と古川図書館—名古屋大学の寄付建物—
堀田典裕•木方十根 2001年12月刊
5 名古屋大学最初の外国人教師—ヨングハンス先生とローレツ先生—加藤 鉦治 2002年3月刊

6 草創期の名古屋大学と初代総長渋沢元治
神谷 智 2003年3月刊
7 名大祭—四○年のあゆみ—
山口 拓史 2003年3月刊
8 岡崎高等師範学校—新制名古屋大学の包括学校（3）－
山口 拓史 2004年3月刊
9 豊田講堂—Toyoda Auditorium－
山口 拓史 2004年9月刊
10 名古屋高等商業学校—新制名古屋大学の包括学校（2）—
堀田慎一郎 2005年3月刊
（11）農学部の誕生と安城キャンパス—学部の誕生と草創期（1）—
堀田慎一郎 2006年3月刊


表紙写真：八高正門（現在の明治村正門）
裏表紙写真：八高正鬥の門标部分


[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    可마 二䈁装

[^3]:    तーデず

