

## 夏目教授の留学

1900 （明治 33 ）年，夏目金之助（漱石）が，第五高等学校の英語教授としてイギ ス留学に趐いたことは既に知られている。しかし，ロンドンに滞在した日々が㮦々としたものだったわけではな
大学の講義は授業料を払って聞く必要はないと言い切り，英文学研究という目的のため，シェークスピア研究家のW．J．Craigの下で個人授業を受けていた。 －物価高や留学費用の逼迫を暎きながらも，博物管や美術館を訪問し，音楽や演劇を楽しみ，ビクトリア女王の葬儀を見物したりした。旧知の中村是公と偶然再会しロンドンの街を方々遊び歩き，自転車に乗る練習などもしている。一方で勤務先である五高のために働くことも厥わず，校長 桜井房記の依頼で新たに雇い れる外国人教師の人選に協力し，William E．L．Sweetの採用に至った
留学期間か終わろうとする時期には，帰国せずに引き続きフランスへ留学した いとの希望を持つようになる。残念ながらその希望は旪えられず，帰国の途につ

ことになったが，後に「最も不愉快の二年｣と述べた留学の日々は，人々が想像
するほど暗いものではなかったように思われる。
文 藤本秀子（五高記念館）
※中村是公 夏目金之助（潄石）の大学予備門时代からの親友であり，後に南湭州鉄道株式会社第二代総裁を務めた。
※William E．L．Sweet 1901 （明治34）年，五高の英語教師として来日し，1906（明治39）年まで在職，その後東京高等佢範学校に長く勤務し「英国風物談｢続英国風物談っを著した



022年10月，熊本大学の新たな国際矿究拠点として「熊本大学文学部附属国際マンカ学教育研究センター・が設置された。世界で济日きれる日本のマンガだが研究にあたつて性敬选しやすいのか ネックだった。「もず其盤となる凅料のアーカイブを作ることが重要はと水元豊文センター長。理在国内で発行されたアンガは約50万点これを全て集めるのが目標と言うこして，資料収集と砋り人材の育成を 2 本柱に，世界のマンカ研究をリードする拠点と ることを目指している。

CONTENTS
03 特集 1

研究室探訪最先端を切り開く2つの国際研究機構

研究室探訪 有機固体を化学的に設計新しい電気機能性物質を創る。
理学部理学科化学コース理学院自然科学教育部理学專攻化学コース松田真生 教授
特集II やってみよう！国際交流
卒業生ジャーナル
19 KUMADAI TOPICS
22 熊本大学基金よりお知らせ
表紙／［原画】大学院教育学研究科 松永 拓己 教授「クマモトの学堂」国際先端医学研究機構棟前にて協議し合う研究者たち

熊本大学広報詩 熊大通信 vol． 87

「発行 国立大学法人熋本大学



編 集了能大通信䈑集委員会






溶洲里美
［制 作］株式会社談
取村にあたつては，基本的な感染防止対策をとつた上で実施し， ×記載の儎名，学年等は取村時のものです


 $\qquad$











先 先
 2 共 の 研研 究機




## Ifocms



国際先端医学研究機構
国际先端医䒚研九機栱
須田 年生研究機䧿長









ポストコロナ，ポストSDGsを先導する Well－being社会の構築を目指した
世界トップレベルでオンリーワンの理工系研究を推進


海外の 43 の大学•研究機関と強固な国際共同研究ネットワークを確立


こんな研究やってます！





国際先端科学技術研究機構高島和希研究機構長

ま同 O チ 研 チ研















世界初！生きて造血幹細胞の動

生体イメージング技術× IRCITII IRCMSとIRO


いるマウスの きた見天召化！

## 細胞画像処理技術で実現！











大学院先端科学研究部勒投


## 檟揸 医

































学生がら一言！研究室に所属している学生に研究の魅力を聴きました！


ど
ん
な
研
究
を
$?$


研究空探訪
Laboratory Report
有機固体を化学的に設計


先生から一言！



ま 民
し 䓨
た。











やてみよ

ス体
験

## ！



$\exists$
$\forall$
英


熊本大学には，そんな思いに応えるべく
海外に行かなくても叶えられる
国際交流の機会があります まるで留学したような体験ができる授業や，留学生と高校生の交流行事のサポートなど，

その内容はさまざま。
単に英語を話すことに留まらない実践的な国際交流。



新規事業としてホテル事業を担当。企画部門でやりがいを感じる毎日


三浦 琴美
西部ガスリビング株式会社（福岡県）
文学部コミニニケーション情報学科 平成30年3月卒



いなところ！

## 海外留学をしたいと思っていた

高校生では職業についての夢はなく，なるようになると思っていました。夢が


## 魅渞に交流にベンチャープロジェクトにも参加！留学の夢も実現

ひたすら平野順也先生にお世話にない続けた大学生活でした。授業やせミは
 も遊でもがんばれました。

## 入社後は新規事業を担当。試行鉝讙して仕事を進めています

現在の会社に入社し，新規事業であったホテル事業に捂わることになりました
 オーフン後，毎日ホテルのフロントに立っていたことは良い思い出です。現在は企画やっ事務などを担当しています。

理大学時代に鍛えたスキルを活かし

$\underset{\text { KATAKKIRA Miki }}{\text { 美樹 }}$
住友化学株式会社倩報電子化学品研究所（愛媛県）



熊大のココがイイ！

 な活動

## 入学後の選択肢が多い一学科制の理学部を眻択

高校時代は国語が苦手で数学や理科が得意という理由で理系へ進み，大学は
 かつたので大学入学後に時間をかけて自分の興味に合わせせて進路を決めること ができて良かったです。

## 研究室生活を通して，社会人になつても役立つスキルが身に付いた

学生時代の半分以上を研究窒で過ごし，日々研究に励んでいました。実験だけ作成やフレレゼンテーションカも鍛えられました。社会人になっても役に立つている スキルだと思います。

## 基研研究や製品開発業枒に掑わる

入社して3年半はコーポレート部門で有機エレクトロニクス開連の基碩研究に

 の開発を行っています。

学ぶ姿勢を忘れずに貢献できる質の高い検査を目指す


$$
\underset{\text { 伊﨑 }}{\text { 彩音 }}
$$

済生会熊本病院（熊本県）

 3 月後 ${ }^{2}$
平成 5 年生まれ，長渏具南島原市出身。長渏导立島原高等
立地の良さ！食堂のおい人達力なくなくさん！

## 診断や治書結果判定に貢献できる臨床棁查技師に魅力を感じた

将来は医療系の職業に就きたいと考えており，進路を考える中で䠛曻梌查技的と いう職業を知りました。疾患の診断や治療効果判定に気献できるところや，検查にも多くの分野があることに魅力を感じて，この倳業を目指しました。

## 実習や研究，サークル活動と大変で充実した大学時代


他学部の友人もたくさんでき，充実した毎日でした。

技術や知倳量で検植の質か変わる。学ふ姿知を忘れないよう心がけたい
 の技術•知識量によって検查の質が大きく変わってくるので就職してからも常に学う漤勢を忘れないようへかけています。また，血液梌查や遺伝子柍査を担当する とも。今後もたくさんの業務を習得したいと考えています

「笑顔にできる弁護士」を目指し
法司法修習生としてがんばつています

$\underset{\substack{\text { 林 } \\ \text { HAVASHI Miki }}}{\text { 弥希 }}$
司法修習生（山口県）




が豊かっ时代を咸じられる建造物がある。先生との距场

お世話になつた経験から「笑䦗にできる弁護さが夢に
高校時代の夢は「人を笑願にできる弁護さ」。自分がお世話になったことをきつかけ

 が夢でした。
人に恵まれた大学時代っやってみみたかったことにも挑戦
素晴らしい友人•先生に恵まれ，穏やかな大学生活だった挑戦思います。大学時代は

思い出です。

## 無事に合格！夢を実現するために司法修習生でもがんばる

法詞験浪人をしてていました。边強をを続けるのはは大変でしたが無事に合格て きたので，人を笑顔にできる并護さになれるよう司法修習でもかんばわたいと思います。医療従事者になりたい夢を実現し大学病院の専従薬剤師と研究活動を両立

$\underset{\text { OOA Kazutaka }}{\text { 尾田 }}$ —貴





 も，お互いに協力し合える のおさ会的しレセせンス間上。

## 医療系マンガや交通事故現場の遭遇体験から医療従事者を志す


経験などからです。当初は医学部を考えていましたが，薬学部に合格し，ここで精 いっはしかんばつてみようという気持ちになりました。

## サツカーやバンド湉動で充実した大学生活

大学ではサッカー部に入部しました。初心者でしたが，部の同級生や，先輩後䋚 に恵まれ，気いは生活や交友の中心にっち退したときは䍐減しました。バンド活


## 社会人コースで博士後期課程を修了。仕事と研究を両立

卒業後は薬剂師として一般病院じ勤務。をの後，研究活動を精力的に進める ようになり，大学病院へ転勤し，博士後期詸程（社会人コース）で学位を取得した
 の抗菌薬適正使用ガイドライン策定にも措わつています。学生時代に得た知識を活かした現場の課題解決にやりがいを感じる


井上 ${ }_{\text {INOUE Shuto }}$ 衆人
为为







## 音楽への興味から，音響機器やパソコンに興味をもち工学部へ

小さいころから音泉か好きでっアーティストになるか音に関わる仕事をしたいと考え
技怵者になりたいと考えるようになりました。

## モダンジャズ研究会でシャズミ昧。実験にも妥㙝せず取り組む

在学中はもタタンジャス研究会に所属し，サークル中心の生活を送っていました。 も印象に残つています。学生実験や研究にも妥協せず取り組んだおかげで，フロッ ラムや電気回路の知識経稌を吸収できたのはとても大きかったです。

## インターンがきつかけで就職。課題を解決したときに達成感

就活の足しにななればと思い立って受けたたインターンがきつかけで，今の会社に就

 だと感じています。


本学の卒業生たちの今に迫る「卒業生ジャーナル」。熊本県内はもとより，国内外で活躍している先輩たちの様子を，これまでの歩みや苦労， そして喜び，楽しみなどを通じてご紹介します。

大学で学んだ専門的な知識を元に


林 大 大智
熊本市立託麻中学校 体育教㓱




学年を間わず仲が良く，

## 

## 先生になる！夢の実現に向け，文武両道を意譆した高校時代

高校生のころから，教員を目指していました学校教虽か中学誰教のど
入学を考えて，文武兩道を意識して高校生活を送っていました。

## 保健体青科の行事で，科の一体感を感じた


科全学年の一体感を感じられました。充実した時間を過じした思い出です。

## 体を動かすことの楽しさや喜びを伝えたい

間門なな勉強も充実していたので子ともたちた体を動かすことの楽しさや喜じ広えることができているのではないかと思いますREPORT
「第5回 KU－KAIST Joint シンポジウム」を開催しました
令和4年10月20日から21日にかけて国際先端医学研究機構（IRCMS）にて第5回KU－KAIST Jointシンポジウムを開催しました。このシンポジウムは熊本大学と韓国科学技術院（KAIST）の医療と技術を活用したバイオエンジニア リング分野特にバイオイメージング（顕微鏡，ナノテクノロジー，マイクロ流体工学），シングルセル解析（ビツグデータインフォマテイクス，数学モデリン グなと）における共同研究を行つために開倠しています。今回は3年ぶりに現地開佺とオンラインを融合させたハイブリッド開催となりました。韓国• KAISTからは9名，熊本大学IRCMSからは7名の研究者が研究発表を行い， 97
名の参加者が研究テーマについて意見交換を行いました。さらに午後からはポ スターセツションも同時に開催され，学生•研究者との交流も盛んに行われま した。


でもご紹介しています。ボルド一大学の研究者が国際先端科学技術研究機構（IROAST）を訪問しました

命和4年11月9日，フランス・ボルドー大学から小田玲子リサーチ・デイレ クター（IROAST客員教授）ら研究者7名か第13回IROASTシンポジウム：日仏共同セミナー（主宰者高藤誠教授）のために来日し，IROASTを訪問しました。高島和希研究機構長からIROASTの紹介を行った後，インターンシップなど大学島和希研究機慚長からIROASTの紹介を行つた後，インターンジツブなと大学
院生や博士研究員の相互訪問ならびにインターンシッツフ制度について意見交換
 を行いました。今回の訪問を機に両大学の強みを
交流を積極的に行つていくことで合意しました。
交流を積㥛的に行つていくことで合意しました。
その後，キャンパスツアーで五高記念館と化学実験場を訪問しました。藤本秀子研究員から五高記念館の歴史や当時の様子について説明を受けました。化学実験場の見学では，ドラフトチャンパーがランプの燃㳣による上昇気流を利用 した排気システムを組み込んでいるとの説明に大変驚いた様子でした。



熊本大学キャンパスミュージアムシンポジウムを開催しました
熊本大学では，大学か保有する五高記念䬶等重要文化財を中心とした歴史的•文化的価値のある建造物や研究資源を活用し，キャンパスの広域をミュージア ム化するキャンパスミユーシアム構想を揭じています。その構想推進に向けた取組の一環として，令和4年10月15日に，熊本大学キャンパスミユージアムシ
教職員のほか，自治体関係者等一般の参加者を含め紬130名か参加しました。
本シンポシウムムでは，金田明大国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財本シンポジウムでは，金田 明大国立文化財機情亘良女化財研究所埋蔵义化財
センター長による「文化財記録の来し方と行く末2022変化する／しない考 センター長による「文化財記録の来し方と行く末2022一変化する／しない考技術を用いた文化財の調査•研究•記録•修復の手法などについて，文化財調查最技術を用いた文化財の調査•研究•記録•修復の手法などについて，文化財調查最
前線の現場での実践報告がありました。また，その後のパネルルディスカッション前線の現場での実践報告がありました。また，その後のパネルディスカッション
では，「文化財のデジタル昛時代における大学愽物館の役割いについて，活発な議論が行われました。


## Cha $1 \xlongequal[\text { enge }]{ }$



「第十一回紫熊祭」および「第57回耐久遠歩大会」を開催しました

令和4年11月3日～5日に大学祭（［第十一回紫熊祭）） 3 年ぶけに対面て開催しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により一昨年は中止，昨年はオン ラインでの開催とない，今年の開催についても7月以降の感染急拡大 により危ぶまれていましたが，実行委員の学生達が検討を重ね，3年ぶ りの対面での開催が実現しました。
今年は，これまで対面での大学祭開催を経験したことがない学生実行委員によるゼロからの挑戦であり，IChallenge」というテーマのも と，ミス・ミスター熊大コンテスト，熊大コレクション（ファッション こヨー，夜の筋肉祭といつた例年人気のある企画に加え，重要又化財 やか同記念館のレンガの壁面を利用したプロジェクションマッピング

等，新たな企画も実施しました。大学祭明間中は，天候にも恵まれ，3日間で延ぺ9，000人が会場に訪れ，3年ぶりにキャンパスの零囲気を楽 しみました。
また，11月2日には，大学祭と同じく，新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっていた「第57回耐久遠歩大会りを3年ぶりに開催しました。
当日は天信
当日は，天候にも恵まれ，フルコースのスタート地点となった南阿蘇村•白川水源駐車場から161名，ハーフコースのスタート地点となった新阿蘇大橋駐車場から67名の参加者（本学教職員•学生）が実行委員の合図に合わせて真夜中の阿蘇地域を元気に歩き出しました。なお，無事 ゴールにたどり着いた完歩者全員に，実行委員から完歩賞（証明書）と記念の完歩タオルかか贈呈されました。


## 熊本大学基金へのご協力に感謝し，心より御礼申し上げます。

## No． 60 （令和 4 年 8 月 1 日～令和 4 年 10 月 31 日）

卒業生の皆様在学生の保護者の皆様法人•団体の皆様•本学の退職者及び教職員の皆様から，これまでこ約17億， 6088 万円（令和 4 年 10 月 31 日現在）ので寄附をいた だき，研究•教育に資する事業に取り組ませていただきましたた。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
今号では，会和 4 年 8 月 1 日から10月31日までの間に入金を碓認させていただきました個人 89 名， 35 法人。団体の寄附者すべての皆様人感謝の意を込め，で芳名を揭載させていただきます。公開を希望されない寄附者の皆栓につきまして

は，㧔載しておりません
 で支援とで協力を賜りますよう心よりお䫢い申し上げます。

基金の取組事項については，基金うェブサイトに㧦載しております。
熊本大学基金 梌京

```
1.お名前•寄附金額の揭載
```


＜熊本大学基金＞

| ［100万円】 | 黑木 政秀400） | 西田 治義（700） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ［40\％円円］ | 日本中央解馬会（90） |  |  |  |  |  |
| ［20\％円］ |  |  |  |  |  |  |
| ${ }^{[15}$ 万開］ | 鴡鳥貝49） |  |  |  |  |  |
| ${ }^{[55}$ 円以下下］ | 池田 勇（8） | \＃上㭲子（36） | 直井 小百合（0．1）階田 勝美（2） | 官本真欠（6．4） | 本島昭界28） | 株式会社水煛（ 10 |

## 2．お名前のみ掲載


＜熊本大学基金＞


．お名前•奇附金頻の掲載を希望されなかった寄附者の皆様
佃人48名，13法人•団体

## 「令和 4 年度熊本大学卒業生表彰式」を行いました

令和 4 年 11 月 5 日に令和 4 年度熊本大学卒業生表彰式を行いました。
この卒業生表彰は，本学の卒業生で，本学の名声を高めていただいた方や本学の発展にご尽力いただいた方 の功績を称えるものとして，平成24年度に創設され，各学部等同怒会からの推鵾に基づき表彰するものです。第11回となる今回は，武夫原会（文学部•法学部同慾会）2名，教育学部同怒会4名，理学部同慾会2名，医学部保健学科同空会1名，薬学部同怒会3名，工業会（工学部同空会）3 名の計15名が表彰を受けられました。表彰式には，各同空会の会長や関係者及び学部長もご臨席され，小川学長からは祝辞が述べられました。

toio＂で体験する「遊びでつくる，学びと末来」（ワークショップ\＆トークショー）を開催します

プログラミングを介して自分の思い通りに動いたり，動かなかつたりする体験を通し て，社会の中で活用されているプログラミングに対して興味•関心を高めるとともに，開発者の話を聞き，未来の自分について考えるきつかけを作るイベントを開催します。本 イペントはKumamoto Education Week2023の一環で実施します。
［日時］
（1）令和5年1月21日（土）TSUTAYAさくらの森イペントスペース 14：00～15：30（ワークショップのみ実施）
（2）令和5年1月28日（土）蔦屋書店熊本三年坂地下イペントスペース
14：00～14：20（トークショー）14：30～16：00（ワークショップ）
［参加対象者］小学生中学年～（110名以内，（2）20名以内）及びその保護者 ［申込方法］右のQRコードまたは，下記のURLから事前申込
（1月9日申し込み絃め切り，応募多数の場合は抽選となります）
［参加責】無料【問い合わせ先】 熊本大学教育学部（田口研究室）西本 096－342－2654 IURLI https：／／mww．educ．kumamoto－u．ac．jp／blog／2022／1 1／2023kew／


## 「第1回熊本大学スケッチ大会」を開催しました

命和4年11月12日，熊本大学教育学部•大学院教育学研究科は，第1回熊本大学 スケッチ大会りを開催しました。五高記念館をはじめとした本学黒髪キャンパスの秋 の風景をスケッチするイベントで，熊本市内及び熊本市近郊の中学生71名と熊本県内のアーティスト20名，教育学部学生21名が参加し，スケッチを通しての交流を行 いました。中学生からは「楽しかつた。他校の中学生をはじめ，アーテイストや学生と も交流ができ良い機会だつた」などの感想が多数寄せられました。
今後も年1回の開催を実施する予定です。また，10月30日には小中学生を対象に人吉大会も開倠しました。終日楽しんでもらえ，こちらも良いイベントとなりました。


## 「理系のロールモデル講演会を開催しました

令和4年11月23日，「理系のロールモデル講演会］を開催しました。
本講演会は，「はばたけ！熊本サイエンスガールズ｣（令和 4 年度科学技術振興機書 （JST）「女子中高生の理系進路選択支援プログラム・採択事業）の取組の一環として，女子中高生や保護者，中高校教員向けに理工系分野で輝いている女子大学生や活䠰して いる女性研究者及び技術者のロールモデルを紹介し，理工系への進路選択を推進する ものです。当日は，2名の協力企業OG（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリン グ株式会社及び株式会社RKKCS）からの基調講演のほか，本学の現役理工系女子学生 5名からの学生講演があり，当日は，小学生から高校生，保謢者•中学校高校教員など計48名が参加しました。参加生徒からは，好きな事を大事にして進路を自分で決める大切さと理系の仕事の幅広さを学んだなどの感想が寄せられました。今後も理系の面白さとリアルを伝え，理系進路選択の推進に取り組んでいきます。


## 第1回Kumadai－Hub巡回ポスター展を開催しました

令和4年10月3日，熊本大学の「自称」若手研究者の有志による組織Kumdai－Hub は，第1回Kumadai－Hub巡回ポスター展を黒䰇キャンパス・工学部百周年記念館にて開催しました。巡回ボスター展は，キャンパスや分野にとらわれない自由な交流の場 を作ることを目的に，今回は，熊本大学全教樴員及び学生を対象に開催しました。当日 は，研究者だけでなく，研究者を志す学生や技術職員•研究支援職員なと，38の個人団体がポスターを出展。84名の参加者が会場を訪れ，ポスターを介して熱い議論を交 わしていました。次回は更に趣向を凝らし，本㾠キャンパスで開催予定です。

熊本大学病院では内科救急•ICLS講習会（JMECC）を開催しています

熊本大学病院では，本院の内科系若手医師（専攻医）を対象とした内科救急•ICLS講習会（JMECC）を開催しています。この講習会は，若手内科医が，緊急を要する急病患者様に対し，適切な救命措置ができるよう，日本内科学会のプログラムに基づき実施 するもので，本院では年に3回実施しています。（6月4日•12月10日•2月4日実施。今年度はいずれも募集終了）
この受講修了者の中には，指導補助経験（アシスタントインストラクター）を経て認定インストラクターとして院内外で活躍されている方もいます。
本院においては，インストラクターが少ない状況のため，この講習会をとおして多数の指導者を輩出し，地域医療に貢献できるよう取り組んでいるところです。
なお，講習会へのアシスタントとしての参加は，本院外の医師も可能です。ご興味が ある方は以下までお問い合わせください。
［問い合わせ先］熊本大学病院総務課地域•教育支援チーム
TEL：096－342－5923
E－mail：iys－kensyu＠jimu．kumamoto－u．ac．jp



