近代西方科學興起後，進步異常迅速，其成就與發展，對整個人類的物質與精神生活，形成了一股巨大的支配力量。近代中國在飽受西方船堅炮利的凌辱以後，不得不急起直追，在用不同的方式去努力發展科學。從清季的自強運動時起，一般知識分子的思想中，即漸漸瀰漫著科學主義的思潮。於是，科學這塊金字招牌，一時成了被崇拜的對象，「並駕齊驅」、「迎頭趕上」，變為一般人的口頭禪，也是全中華民族的共同願望之一。 華譜有“只有使自己的科學昌明，並迎頭趕上西方列強，我們的國家才能臻於富強之境。在這股思潮的籠罩下，留學國外並主修科學的人，一天比一天增多；在國內以研究科學為主的團體，也如雨後春筍，應運而生。在所有從事科學研究的團體中，規模最大而相當完備的，自應屬中央研究院。（以
下簡稱「中研院」

中國近代科學化運動，雖然自清季即開始提倡，但不論質和量方面的成就，都仍有限。直至民國政府於南京以後，中研院和其他研究機關，先後成立，各大學亦相繼設立研究部門，方為這個運動奠定了一個初步的基礎。

在中國近代科學化運動中，參與實際工作的人非常之多，要想探討他們對科學研究的方向，分析其所付出的心力與所作的貢獻，自宜從他們所工作的研究機關着手。中研院是蔡元培（子民）先生在革新北京大學及整頓全國一般教育以後，進一步領導國內學人向專門研究路徑邁進的開始。在北伐成功後至對日抗戰前的十年間，所以蔚成民國以來學術研究的黃金時代，與中研院有莫大的關係。中研院在創立之初，即明定為「中華民國最高科學研究機關」，就其以後的發展言，也確為全國最大的科學研究機構。其本身不僅設置了許多專門的研究所從事高深的學術研究；同時也與國內外其他學術機關，進行廣泛的合作。因此，可以說它已開始從事領導、聯絡和獎勵全國的學術研究。

中研院設立的始意是什麼？是什麼性質？究竟居於什麼地位？其初期的成員及對學術的貢獻為何？以及在蔡元培主持下，中研院努力的方向是什麼？他如何使中國的研究事業，走上有組織、有系統的路途？具有那些實際的成就？均為值得研討的課題。筆者在編撰「蔡元培年譜」之外，對其晚年所創立並主持了十三年之久的中研院有關史料，隨時留意蒐集，因緣以撰寫是文，作爲一個初步的探討。希望透過這一個案研究，能對中國近代科學事業發展的情形，加深認識。了然於中研院以往的成績，或有助於我國目前的科學發展。同時，對國民政府統一全國前後艱苦建國的實況，亦將可增進了解。

二 中研院成立的背景

近代西洋各國的研究院，是文藝復興時代首先在義大利創立起來的。影響所及，由十七世紀起，歐洲各國多相繼有研究院的設立。有的是因學術研究而自動的組合，或是政府考慮到迫切需要而盡力協力建成的。像這類由全國學術權威構成主體的國家學院，其組織形式，無論屬於學會性質，和國家學術機構或屬於研究所集合組織，更或屬兼具二者，皆係對於國家學術政策，備政府的諮詢，以謀求學術

（1） 朱家源：「國立中央研究院簡說」，見「革命文献」第五十九期（臺北，中央黨史會編印，民國六十一年六月出版），頁二二〇～二二一。
的進步，並致力於國際學術的合作。②
在中研院成立前，我國向無國家學的設置。至於研究事業，自海通以來，
除歐美學者在各地曾為研究之個人研究外，能以鉅素盡在中國國大規模之科學研
究者，首推日本。日本於一九○○年在華所設立之東亞同文書院（初設南京，旋因
拳亂遷至上海），是培養經略中國人材的教育機關，每年應屆畢業生的重要課程之
一是調查旅行，旨在調查中國政治。經濟、商業及地理等方面的實情，作成報告，
供日本政府對華政策之參考。他們的足跡幾遍及中國每一角落，國人對其從事於中
國經社會調查之精密，已深具戒心。日本政府透過他們，確實也獲得了不少重要
情報。由該院的整個歷史看，在日本侵華的過程中，該院的學生實扮演了相當重要的
角色。③而日本外務省復於一九二三年設置「對支文化事務局」，掌管對華文化
的一切事宜，嗣以日本所得庚子賠款之大部份，在上海設自然科學研究所（一九二
八年開工興建，一九三一年四月一日正式成立），在北平設人文科學研究所（一九
三一年四月一日正式成立）。④自然科學研究所在籌辦之初，宣布所欲研究者，如
沿海之魚類研究，各省天然化（即礦產）之研究等，均與中國經濟主權關係甚
大，其用心可知。在國民革命軍北伐致力於統一時，有識之士，咸賀我國科學幼
稚，而強裡虎視，應趕快自設專門研究機構，「其責任不僅在風格致知，利用厚生
，樹吾國文化與實業之基礎，且須努力先鞭，從事於有關國防與經濟之科學調查及
研究，以杜外人之覬覦。」⑤
另一方面，在「五四」以後，知識階級已覺悟到，單靠得學位、圖飯碗，並不
算是學者，亦渴望有一種研究的機關。因此學術團體次第成立者很多，計自民國元
年至十四年教育部發表之各種學會名單，共有四十四個團體，其中研究自然科學及
應用學者佔有半數。⑥足聞國人已知重視科學研究之一斑。
蔡元培對學術研究具有濃厚的興趣，他在點了翰林以後，又開始閱讀譯本英
書，學習外國語文，再到歐洲留學多年，他對德、法兩國研究機構的情形留有深刻
的印象，等到他有機會主持教育行政時，便想吸引別人的長處，設置研究機構，以

② 王聿均、孫斌合編：「朱家驥先生言論集」（臺北，中央研究院近代史研究所，民國六十六年五月初
版），頁九一。
③ 參黃福慶：「東亞同文會——日本在華文教活動研究之一」，載「中央研究院近代史研究所集刊」第五
期（民國六十五年六月出版），頁三三七～三六八。
④ 參黃福慶：「歐戰後日本對庚款處理政策的分析——日本在華文教活動研究之二」，載「中央研究院近
代史研究所集刊」第六期（民國六十六年六月出版），頁一八五～二二一。
⑤ 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁二七三。
⑥ 教育部編：「第二次中國教育年鑑」（民國三十七年十二月初版），第六編，頁一～二。
實現其自戊戌（一八九八）以來為國家培養人才之素志。例如民國元年任教育部長時，即改清末之通儒院為大學院，於大學中分設各種研究所，並仿德國大學制，規定大學高級生必須入所研究，以所研究之問題解決後才能畢業。但各大學並不實行。大學中有正式的研究所，係始於蔡元培所主持的北大；有獨立而相當完備的研究所，則始於十六年所創立的中研院。

「五四」以後，蔡元培對北京大學的設備，力謀充實，以期能滿足學生研究學術的欲念，並喚起研究興趣。又倡設研究所，以供本科畢業生作進一步之研究。此不僅為北大研究院成立之基礎，亦開各大學研究所之先聲。孫中山先生在講民族主義時，曾說：我們要學外國，是要迎頭趕上去，不要向後跟着他。蔡元培創立中研院的目的，就是要在科學方面迎頭趕上外國。⑦ 因為他深知一個國家國力的增強，和科學事業的進步成正比，所以努力促進科學的發展。中研院的設立，就是要將這個理想付諸實踐。

三 蔡元培籌設中研院的經過

1. 緣 起

民國二、三年間，馬良（相伯）與章炳麟（太炎）、梁啟超等，曾向政府建議，請仿照法國「阿伽代米」（Académie）設「函夏考文苑」，其性質類似日後之中研院。當時因政局動盪，未能實現。⑧

民國十三年冬，孫中山先生離粵北上時，曾擬設立中央學術院為全國最高學術研究機關，以立革命建設之基礎。命汪兆銘、楊銘、黃昌穀起草計劃。不幸翌年三月病逝，此議遂無由實現。十五年，國民黨中央黨部在廣州曾有中央學術院之設立，但其目的，係專為訓練訓政時期政治人員，名稱雖同，性質實異。第一期學員畢業，即行停辦。⑨

國民革命軍底定江南後，國民黨內的學界人士感到為國家設立正式的研究機構，是刻不容緩的事。因為當時我國大學教育及留學事業在量的發展方面，至為迅

⑦ 蔡元培：『中研院與中國科學研究之概況』，《革命文獻》第十五期（臺北，中央黨史會編印，民國五十九年十二月出版），頁四二八。
⑧ 方豪：『馬相伯先生年譜新編』下編，頁七～八，載《天主教學術研究所學報》第七期（臺北，民國六十四年七月印行）。「函夏」二字出「晉書」卷三十一「左傳注」，指整個華夏，謂全中國也。
⑨ 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁四五。
速，學術界已深感提高學術研究之必要。所以於十六年四月十七日晚在南京舉行的中央政治會議第七十四次會議中，即由李經澯（石曾）提議設立中央研究院案，會中決議推李經澯、蔡元培、張大業（靜江）三人共同起草組織法。⑨此為籌設中央研究院的最早紀錄。同日下午，中央政治會議的第七十一次會議，是在南京召集之第一次會議，而國民政府在第二天（四月十八日）才正式移到南京，在南京開始辦公。時值憲法分立，北伐的軍事受到顛覆，直系的吳佩孚與孫傳芳兩派勢力，復得暫時喘息，與奉系打成一片，豫豫作困獸之鬪。在如此重要的軍政時期，蔡元培等人卻討論到要為國家設立中央研究院，於斯，一方面可以見出他們對此事是如何的重視；再者，顯然這也是他們經過長時期深思熟慮後的結果，不是乘勢率易得來的。這時，蔡、李等人，正以黨國元老、中央監察委員和中央政治會議委員的身份，參與南京國民政府的大計，並獲得充分的信任與支持。在這種有利的條件下，他們當然不會放過這個大好的機會，遂積極着手去實現他們多年來的理想。

2. 筹設經過

十六年五月九日，中央政治會議第九十次會議，決議設立中央研究院籌備處，並推定蔡元培、李經澯、張大業、褚民誼、許崇清、金湘帆為籌備委員。⑩在十六年四月二十日時，中央政治會議第七十六次會議，決議以蔡元培、李經澯、汪兆銘三人為教育行政委員會委員，即以該會行使教育部職權。⑪此為蔡元培自民元辭去教育部長後再度參與中央教育行政之始。十六年六月，蔡元培以教育行政委員會委員在中央政治會議第一○二及一○五次會議中，提出變更教育制度案，以大學區為教育行政之單元，組織中華民國大學院，為全國最高學術教育行政機關。⑫至是，籌設中之中研院，遂成為大學院中附屬的機關之一。在七月四日國民政府公布的「中華民國大學院組織法」⑬中，共第七條為：「本院設中央研究院，其組織條例另定之。」十月，大學院院長蔡元培根據此條，着手籌備中研院，聘請學術界人士王季同、胡適、王國維、王世杰、周有光（振生）等三十人，於十一月二十日召開中研院籌備會及各專門委員會聯合成立大會，討論該院組織大綱及籌備會進行方法。議決先籌設研究單位，計有：理化實業研究所、地質調查所、社會科學研究所、觀象

⑨ 中國國民黨中央執行委員會政治會議（以下簡稱「中央政治會議」）第七十四次會議紀錄。
⑩ 中央政治會議第九十次會議紀錄。
⑪ 中央政治會議第七十六次會議紀錄。
⑫ 中央政治會議第一○二、一○五次會議紀錄。
⑬ 「大學院公報」第一年，第一期（民國十七年一月出版），頁四九～五〇。
四 中研院的組織與功能

中研院的組織，依組織法規定，直隸於國民政府，為中華民國最高學術研究機關。故就系統言，為國府統治下之一院；就性質言，則為一純粹學術研究機關。院中組織，於院長之下分行政、研究、評議三大部。行政方面，以總辦事處主持之，設總幹事一人，兼承院長執行全院行政事宜。研究部門，以各研究所及博物館、圖書館主持之。又設評議會，為全國最高學術評議機關。中國國民黨五屆十中全會「中央研究院三十年度工作成績考察報告」中云：

「該院設置評議會，總辦事處，研究所三種機構，組織單純，運用靈便，尚合執簡驭繁之旨。」

① 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁四一五〜四二〇。
② 「國民政府公报」第四十八期（民國十七年四月出版），頁一〇〜一一二。
③ 民國十七年四月十八日中央政治會議第一三七次會議中，宋子文提議請特任蔡元培為中央研究院院長，決議通過。（中央政治會議記錄）二十三日，國民政府公布任命。見「國民政府公报」第五二二期（民國十七年四月），頁三。
④ 「國民政府公報」第五十七期（民國十七年五月），頁一五〜一六。
⑤ 「國立中央研究院第一次院務會議紀錄」，載「國立中央研究院十七年度總報告」，頁五一〜五四。
⑥ 民國十八年六月二十一日於該院駐聯辦事處所舉行的第六次院務會議中通過六月九日為院慶，見「國立中央研究院十七年度總報告」，頁七〇。
⑦ 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁四九、二七三〜二七四。
⑧ 「革命文獻」第五十九輯，頁二八九。
可謂持平之論。兹列其組織簡圖如下：

國立中央研究院組織圖

國民政府

國立中央研究院

院長

評議

評議會

研究

各研究所

行政

總辦事處

總幹事

當然評議員

聘任評議員

動植物研究所

社會科學研究所

心理研究所

歷史語言研究所

氣象研究所

天文研究所

地質研究所

工程研究所

化學研究所

物理研究所

會計處

文書處

主任

組主任

研究員

助理員

練習助理員

研究生

其他

1. 各科研究所的設立

中研院是一個側重於研究工作的機關，故行政部門的組織，較為簡單。該院既

中研院的內部組織，尚有小部份變動，本文係採自「國立中央研究院二四年度總報告」，頁六。至各所之分組及附屬機關，如工程所之棉紡織染實驗館等，概不列入。
以研究為其中堅，而各研究所又為研究部門之主體，故將其成立情形略作説明。

根據『中華民國大學院中央研究院組織條例』②第一條規定：
「本院定名為中央研究院，為中華民國最高科學研究機構。」

其研究範圍，暫以下列各組科學為限：(1)數學，(2)天文學與氣象學，(3)物理學，(4)化學，(5)地質學與地理學，(6)生物科學，(7)人類學與考古學，(8)社會科學，(9)工程
學，(10)農林學，(11)醫學。又特別說明：因科學之發達與時代之需要，得添加新組；
或將原有之組，分立擴大。《第三條）

此為中研院創設時最初所定的工作目標。上述兩條之要旨，在十七年四月十日的「
國立中央研究院組織條例」中，沒有改動；但在同年十一月九日公布的「中央研究
院組織法」③中，卻將「為中華民國最高科學研究機構」中的「科學」二字改為「
學術」了。（第一條）『學術』一詞的含義，顯然要比「科學」廣泛。原來第三條
所規定的研究範圍雖已删去，但在第六條中明定設立：(1)物理，(2)化學，(3)工程，
(4)地質，(5)天文，(6)氣象，(7)歷史語言，(8)國文學，(9)考古學，(10)心理學，(11)教
育，(12)社會科學，(13)動物，(14)植物等十四個研究所。在規定要設的十四個研究所
中，終蔡元培任內，共設立了十個，其中考古學作爲歷史語言研究所之一組，只有
國文及教育兩研究所不曾成立。這十個研究所的名稱，係由理化實業、社會科學、
歷史語言三研究所，以及地質調查所、觀象臺與自然歷史博物館演展而來，以後亦
歷有改變。為便於明瞭起見，兹將其成立的時間及名稱演變情形，列表如下：⑨

| 理化實業研究所（15.11 簽設） | 物理組——物理研究所（17.7 成立） |
| 地質調查所（16.11 簽設） | 地質研究所（17.1 正式成立） |
| 社會科學研究所（16.11 簽設，17.5 正式成立。23.7 中華教育文化基金董事會
  之北京社會調查所併入該所） | 天文組——天文研究所（17.2 成立） |
| 時政委員會（16.6 國民政府教育行政委員會附設，16.10 改屬大學院） | 見象組——見象研究所（17.2 成立） |

② 「大學院公報」第一年，第一期，頁六三～六九。
③ 「國民政府公報」第十五號（民國十七年十一月十日出版），法規，頁二～三。
⑨ 本表系根據中研院十七～二十四年度總報告中各研究所的報告製成。至於教育研究所，在十六年十一
  月二十日中研院籌備會成立大會中，主張以教育歸入社會科學。十七年四月及十一月之組織條例及組織
  法，均明定設立教育研究所，擬改為心理教育研究所。又於十八年十一月十三日院務會議中，議決易名為
  心理研究所，以研究心理及教育有關之心理問題。（見『國立中央研究院十七年度總報告』頁六三、六
  七、二五八）教育研究所雖經多次改研，則始終沒有成立。
2. 評議會及其功能

中研院除了自己設置各研究所從事研究外，還有一項國家學院更重要的任務，即「組織法」第二條所規定的：指導、聯絡、獎勵學術之研究。具體的說，就如蔡元培所云：

「對於向我們諮詢專門問題的人，我們當然有指導的責任，對於在學術界有重要發明或貢獻的本國學者，我們有時亦認為有獎勵的義務，對於和我們志同道合的研究機關，我們更覺得有聯絡的必要。」②

中研院要負起這項任務，必須先在本身求其體制的完成。學院構成的分子，在歐西各國通稱為會員（Member），由學術界負有重望的人士擔任。中研院成立之初，在組織條例中也有設會員（即院士）⑦的規定；只以當時國內情形複雜，要選舉院士頗有困難；而且國內的學術研究工作，基礎很差；這還沒有成熟的學人，設置院士，也尚非其時。其所以不得不先從自身設立各研究所，做一些示範工作，理由在此。

不過，在未選院士前，中研院總得有一個適當代替的方式，使學術界人士可以參與該院的工作。這就是在設置各研究所後，首先積極籌設評議會的根本原因。

評議會是全國最高的學術評議機關，其性質與歐美各國之全國研究會（National Research Council）相仿。在十七年六月三十日中研院第二次院務會議中，對評議會的英文名稱，即議決採用“National Research Council”⑧其職務在集中國內的人才，聯絡各學術研究機關，以謀國內外研究事業之合作。

在中研院創立時的組織條例內，即明定設立評議會，而且自第二次院務會議起，亦屢次討論到評議會之組織及入選問題，並推定組織條例的起草人等，⑨終因關係複雜，牽涉太多，未能及時成立。⑩直到二十三年五月丁文江接任總幹事後，

② 『革命文獻』第五十三輯，頁四三七～四三八。
⑦ 最初係擬照英文稱「會員」，幾經考慮，遂以為「會員」一詞太通俗，歷史語言研究所所長傅斯年建議稱「院士」，經評議會通過後始確定稱為「院士」。見『朱家骅先生言論集』，頁一一一。
⑧ 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁五五。
⑨ 同上，頁六○～六一、六六、六八及「國立中央研究院十八年度總報告」，頁四九、五四。
⑩ 評議會未能早日成立的原因，在沈家龍在『中研院革新應自組織法修訂做起』（民國六十六年六月十日聯合報）一文中說：『在草創時期，一切未定之途，組織亦未十分完善，勢以蔡、楊〔鎧〕為政治活動所牽，院務不免弛弛。』
才認爲不可再緩，積極着手進行。他覺得中研院當時的研究工作，多與外界隔絶，應力求與各大學及各研究機構，取得聯繫合作。不然，組織法上「指導聯絡獎勵學術之研究」，就成爲空洞的條文，不能發生效力。要想使這空洞的條文發生效力，就需要製成並實行具體的方案；而要製成並實行具體的方案，就不能不需要一個足以代表全國學術界的評議會去主持和提倡。同時，他認爲只有設立評議會，才可以穩定中研究，如院長的繼任人選，由評議會推舉，即可保持學術研究相當的獨立性。遂毅然發動設立評議會。他對評議會組織條例的起草，和第一屆評議員的產生方法，與各有關方面經過不斷的商討，才告完成。③

民國二十四年五月二十七日，國民政府修正中研院組織法第五條條文，③同時頒布根據此條而設立的「中央研究院評議會條例」。⑤ 根據「組織法」第五條規定，評議會：

「由國民政府聘任之評議員三十人，及當然評議員組織之。中央研究院院長及其直轄各研究所所長為當然評議員，院長為評議會議長。」

其第一屆聘任評議員之產生：

「由中央研究院院長及國立大學校長組織選舉會，投票選舉三十人，呈請國民政府聘任之。」（評議會條例第二條）

至候選人的產生：

「在評議會選舉評議員前，應由國立大學及獨立學術各院系之教授，就相關科目及有第三條之資格者，加倍選舉候選人。候選人不以國立大學及獨立學術各院系之教授為限。」（同上第九條）

其中第三條對被選舉人資格的規定為：

「一、對於所專習之學術有特殊之著作或發明者；二、對於所專習之學術機
關或主持在五年以上成績卓著者。」

對於所研究之科目，則以中研院已有的為限，其他學科的人員並不包括在內。⑤ 每
科目名額不得逾三人。（同上第四條）

③ 朱家騁在「丁文江與中央研究院」一文說：「那時我仍在交通部長任內，他顧慮中央不能通過，常常跑到交通部和我往來察看，……他的苦心孤詰，使我終予同意，並在中央政治會議予以支持。」（見「朱家騁先生言論集」頁七四九）

⑤ 「國民政府公報」第一七五二號（民國二十四年五月二十八日出版），法規，頁一。

⑤ 朱家騁最初對此點頗持異議。經丁文江力勸他不要堅持，不必再擴大範圍，以免發生其他枝節，朱方表同意。見「朱家騁先生言論集」，頁七四九。
二十四年六月二十日，中研院在南京举行第一届評議員選舉會。經過上述審慎而繁複的手續，選出聘任評議員三十人，加上十一位當然評議員，共四十一人，於同年九月七日正式成立評議會。茲將各評議員所專習的科目及所服務的機關，列表如下：

### 第一屆評議會當然評議員

<table>
<thead>
<tr>
<th>姓 名</th>
<th>名 別</th>
<th>籍 貫</th>
<th>在 中 研 院 職 務</th>
<th>備 考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>蔡 元 培</td>
<td>丁民</td>
<td>浙江紹興</td>
<td>院長</td>
<td>評議會議長</td>
</tr>
<tr>
<td>丁 蟠 林</td>
<td>翼甫</td>
<td>江蘇泰興</td>
<td>物理所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>莊 長 恭</td>
<td>子 可</td>
<td>福建</td>
<td>化學所所長</td>
<td>民二十七年九月辭職，由任鴻雋繼任所長及當然評議員</td>
</tr>
<tr>
<td>周 仁</td>
<td>子 儀</td>
<td>江蘇江寧</td>
<td>工程所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李 四 光</td>
<td>仲揆</td>
<td>湖北黃岡</td>
<td>地質所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>余 青 松</td>
<td></td>
<td>福建同安</td>
<td>天文所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>曾 可 禮</td>
<td></td>
<td>湖南</td>
<td>氣象所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>華 斯 年</td>
<td></td>
<td>山東</td>
<td>政治所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>汪 祐 照</td>
<td></td>
<td>山東濟南</td>
<td>心理所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>陶 孟 和</td>
<td></td>
<td>天津</td>
<td>社會科學所所長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>王 家 耕</td>
<td></td>
<td>江蘇</td>
<td>動植物所所長</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

根據中國院組織法第五條規定，總幹事並非當然評議員。丁文江係以聘任評議員身份參加評議會，並被公推為評議會秘書。丁文江病故後，補推翁文灘為秘書。此時當已發現：如果總幹事不是聘任評議員，即無法參加評議會，對院務評議會工作之聯絡、執行等，殊為不便。因於二十八年三月十三日在昆明雲南大學舉行第一屆評議會第四次年會時，始議決總幹事應參加評議會，但無表決權。（見「國立中央研究院第二屆評議會第四次年會紀錄」，油印本）直到二十二年十一月十七日修正公布的「國立中央研究院組織法」（「國民政府公報」論文第六二四號「民國三十二年十一月二十日出版」，法規，頁一～二）第五條，方明定總幹事亦為當然評議員。至聘任評議員的背景，因未找到「國立中央研究院評議會第一次總報告」，係由下列各書中查得，故當初之服務機關可能不十分正確：(1)《國立中央研究院職員錄》（民國二十七年九月印）；(2)莊文亞編：「民國二十三年全國文化機關一覽」（臺北，中國出版社重印）；(3)德川時雄編：「中國文化界人物概論」（昭和十五年【民國二十九年】印行）。

---

**蔡元培與中央研究院**
<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>别号</th>
<th>籍貫</th>
<th>研究科別</th>
<th>服務機關及職務</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>李書華</td>
<td>閱章</td>
<td>河北昌黎</td>
<td>物理</td>
<td>國立北平研究院副院長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>姜立夫</td>
<td>浙江平陽</td>
<td>物理</td>
<td>數學</td>
<td></td>
<td>南開大學教授</td>
</tr>
<tr>
<td>葉企孫</td>
<td>上海</td>
<td>物理</td>
<td></td>
<td>清華大學物理系主任</td>
<td>中國物理學會副會長</td>
</tr>
<tr>
<td>吳 態</td>
<td>陶隆</td>
<td>福建侯官</td>
<td>化學</td>
<td></td>
<td>北平政府學生院教授</td>
</tr>
<tr>
<td>侯 淑</td>
<td>翁本</td>
<td>福建閩侯</td>
<td>化學</td>
<td></td>
<td>永利化學工業公司總工程師、總經理</td>
</tr>
<tr>
<td>趙承瑕</td>
<td>石民</td>
<td>江蘇江陰</td>
<td>化學</td>
<td></td>
<td>國立北平研究院物質研究所所長</td>
</tr>
<tr>
<td>李季（顧員）</td>
<td>宜之</td>
<td>陝西蒲城</td>
<td>工程</td>
<td></td>
<td>西北大學校長</td>
</tr>
<tr>
<td>陸綜 （常飛）</td>
<td>竹銘</td>
<td>廣東番禺</td>
<td>工程</td>
<td></td>
<td>南海鐵路局鐵路工務工程局總工程師</td>
</tr>
<tr>
<td>唐炳源</td>
<td>星海</td>
<td>江蘇無錫</td>
<td>工程</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>羅志</td>
<td>嶺山</td>
<td>河南開封</td>
<td>動物</td>
<td></td>
<td>北平醫學社會科學研究所主任</td>
</tr>
<tr>
<td>林可勝</td>
<td>福建廈門</td>
<td>動物</td>
<td>生理</td>
<td></td>
<td>北平工業大學生物系教授兼系主任</td>
</tr>
<tr>
<td>胡經甫</td>
<td>廣東三水</td>
<td>動物</td>
<td></td>
<td></td>
<td>燕京大學生物系主任</td>
</tr>
<tr>
<td>謝家聲</td>
<td>安徽</td>
<td>植物</td>
<td></td>
<td></td>
<td>經濟部中央農業試驗所長</td>
</tr>
<tr>
<td>胡先駿</td>
<td>步雲</td>
<td>江西南昌</td>
<td>植物</td>
<td></td>
<td>北平醫學院院長</td>
</tr>
<tr>
<td>陳煥錦</td>
<td></td>
<td>廣東新會</td>
<td>植物</td>
<td></td>
<td>中山大學森林植物研究所所長</td>
</tr>
<tr>
<td>丁文江</td>
<td>在君</td>
<td>江蘇泰興</td>
<td>地質</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>翁文郁</td>
<td>詠寬</td>
<td>浙江杭縣</td>
<td>地質</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>朱家驊</td>
<td>頤先</td>
<td>浙江吳興</td>
<td>地質</td>
<td></td>
<td>地質調查所所長</td>
</tr>
<tr>
<td>張 雲</td>
<td>子春</td>
<td>廣東開平</td>
<td>天文</td>
<td></td>
<td>中山大學天文物理研究所所長、天文系主任</td>
</tr>
<tr>
<td>張 其瑜</td>
<td>暴烽</td>
<td>浙江餘姚</td>
<td>氣象</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>姓名</td>
<td>性别</td>
<td>籍貫</td>
<td>學位</td>
<td>高等學校</td>
<td>學科</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>王世杰</td>
<td>男</td>
<td>湖北崇陽</td>
<td>社會</td>
<td>武漢大學校長</td>
<td>教育部長</td>
</tr>
<tr>
<td>何陽</td>
<td>女</td>
<td>湖南</td>
<td>社會</td>
<td>南開大學院長兼政治系主任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>周翰生</td>
<td>男</td>
<td>湖南長沙</td>
<td>社會</td>
<td>武漢大學教授兼系主任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>胡適</td>
<td>男</td>
<td>安徽績溪</td>
<td>歷史</td>
<td>北京大學教授</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>陳垣</td>
<td>男</td>
<td>廣東新會</td>
<td>歷史</td>
<td>蘭仁大學校長</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>陳寅恪</td>
<td>男</td>
<td>江西修水</td>
<td>歷史</td>
<td>中研院史語所第一組主任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>翟元任</td>
<td>男</td>
<td>江蘇武進</td>
<td>語言</td>
<td>中研院史語所第二組主任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>李濟</td>
<td>男</td>
<td>湖北漢口</td>
<td>考古</td>
<td>中研院史語所第三組主任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吳定良</td>
<td>男</td>
<td>江蘇金壇</td>
<td>人類</td>
<td>中研院史語所第四組主任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>葉良</td>
<td>男</td>
<td>江蘇無錫</td>
<td>經濟</td>
<td>中研院史語所研究員</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>茅以升</td>
<td>男</td>
<td>江蘇揚州</td>
<td>地質</td>
<td>全國經濟委員會水利委員會常委</td>
<td>補丁文江缺額</td>
</tr>
</tbody>
</table>

評議會的重要職權有三項：
「一、決定中央研究院研究學術之方針；二、促進國內外學術研究之合作與互助；三、中央研究院院長辭職或出缺時，推舉院長候補人三人，呈請國民政府遴任。」（評議會條例第五條）

關於前兩項職權，蔡元培認爲可分三方面看：第一、對中研院各研究所：各組評議員對於自己工作有關係的研究所，都很注意；他希望全體評議員對於每一所的情形，都能加以留意，而予以批評及指導。第二、對於國內各學術機關：在評議會第一次年會時，曾由各組評議員分別調查本國學者所發表之科學論著，並編印了所有二十四年度科學論文目錄。他希望以後每年編印，並分期補成以前各年度的。若更進一步，能聯絡各研究機關，使目前研究之狀況，及此後所獲得之成績，均有隨時報告之機會，而又有一種綜合發表之刊物，則對於工作之促進，當更易收效。第三、對於國外研究機關：對歐美學術先進國家各研究機關，皆能詳查其經過的歷史，現前的工作，及次的成績，報告於國人，則不但可以引起普遍的刺激，而亦可
以推廣合作互助之機會。⑥

至於評議會的第三項職權——推舉院長候補人，也非常緊要。因為院長一職，實關繫中研院全體的生命。凡此，足見評議會之決議，不僅關繫中研院院務之興廢，也攸關全國學術發展之隆替。使命可以說非常重大。故在第一屆聘任評議員的選舉會中，國立大學各校校長都感到評議員人選的素質極為重要，必須上選評議員的應該為學術界的中堅人物，而同時對於各種學科，又應有適當均勻的分配，還要顧到各學術機關的代表性。要想面面俱到，確屬不易。

由三十位當選聘任評議員的背景來看，上述幾個標準可以說都兼顧到了，他們所主持或服務的機關，無論的都是學術界的中堅人物，而又代表中研院十四種的研究科目，即：物理、化學、工程、地質、天文、氣象、歷史、語言、人類、考古、心理、社會科學、動物、植物。凡國內當時重要的研究機關，如：國立北平研究院、北平實業部地質調查所、經濟部中央農業實驗所、全國經濟委員會、中國科學社、靜生生物調查所，設有研究所的著名大學，如：北京、清華、協和、燕京、中央、中山、浙江、南開、武漢大學等，以及與科學研究有直接關係的教育部、交通部，無不網羅在內，都有代表當選，可說是一個代表全國學術研究的評議機關。至是，中研院才算具體國家學院的初基。其和各研究機關之間，透過評議會而得到更進一步的聯絡。如果評議會運用得好，充分發揮其功能，也就是找到了中國學術合作的樞紐。

評議會的成立，是丁文江替中研院立下了百年大計，僅就決定院長人選一事而言，亦使中研院有了根基而比較獨立的基礎。誠如胡適所說：
「他把這個全國最大的科學研究機關，重新建立在一個合理而持久的基礎之上。」⑨

有了評議會，才有多後來的院士會議；有了院士會議，中研院的體制才算正式完成。⑩

五 從組織的演變釋析其地位與性質

⑥ 蔡元培在中研院首屆評議會第二次年會致詞，載『國立中央研究院評議會第二次報告書』（民國二十七年五月印行），頁二四～二五。
⑨ 胡適：『丁在君这个人』，載『獨立評論』第一八八期，民國二十五年二月十七日出版。
⑩ 院士會是三十七年成立的，時蔡元培已經故世。至於評議會與院士會之間的關係，頗有互相制衡之意，十分複雜，不易為人所曉，沈書曄在『中國研究院應自修訂組織法規定起』一文中，即曾明白指出，請參閱。因非本文範圍，故不作進一步探討。
自北伐成功，全国统一后，到七七事变这段艰苦建国的十年间，科学建设的成绩颇可可称。当时以提倡科学思想及科学事业的机构，纷纷成立。根据教育部二十四年一月的统计，全国各主要学术机关团体，共有一百二十四，其中属于科学一类的共有八十二个，占总数的 66.1%。蔡元培将此八十二团体，就其性质分为三类：(1) 政府创办的机关：中研院与国立北平研究院，直属于中央政府；此外还有附属于中央政府各部会的研究机关，如理化部北平地质调查所、中央农业实验所、全国经济委员会所设立之西北畜牧改良场、福建茶业改良场、棉产改进所等。(2) 私人组织的团体：中国科学社、静生生物调查所、中国西部科学院、黄海化学工业研究所等。(3) 各大学研究生：经教育部备案者有北师、清华、中山、中央、武大、南开、燕京等大学及北洋工学院等。中研院是国家科学院的性质，就名言言，为全国最高学术研究机关，而与上述各机关有何不同？究居于何种地位？以下将作一比较。

中研院的组织法，第一次是在十六年十一月三十日中央研究院筹备会议及各专门委员会联合成立大会中讨论后拟订的，于十七年一月「大学院公报」第一年第一期公布，名「中正民国大学院中央研究院组织条例」；第一次修正案为十七年四月十日公布之「国立中央研究院组织条例」；第二次修正案为十七年十一月九日公布的「中央研究院组织法」。二十四及二十五年又有两次修正，但改正很少。此后之修正，蔡元培已经故世，不在本文讨论之列。最重要的是十七年所公布的三次。兹就这三次主要条文的内容加以研究，藉以明瞭中研院演变的痕迹和性质。

1. 與國立研究機關之不同

就前面所述，中研院是在十六年四月十七日的中政会提出设立的，到了六月，蔡元培才在中政会提出设立大学区及组织大学院。可知设立中研院的提议在先，显然欲使其为一独立研究机关；但到着手筹备时，却併入了大学院。由第一次公布的「中正民国大学院中央研究院组织条例」名称来看，中研院是属于大学院的；大学院下设有许多国立学术机构，如劳动大学、图书馆、博物院、美术馆、观象台等，中研院也是其中之一，其地位与这些机关是平行的。兹将十六年七月四日国民政府最初公布的「中正民国大学院组织法」列成组织系统表，以明中研院在大学院中的地位：
在十六年五月九日中政會議決設立中研院籌備處的同時，李煜瀛在該會中又提出設立局部或地方研究院之建議，此即大學憲章中亦設研究院之張本。六月十二日公布大學系組織條例，其第四條為：「大學設研究院，為本大學專門學術之最高機關。」大學院與教育部最大不同之處，即在領有中研院；大學院與教育部最大的區別，也是在有研究院的組織。由此可見蔡、李兩氏是如何重視學術研究。當時大學院僅在江蘇、浙江、北平三區試辦，江蘇及浙江均因經費困難，直到取消時尚未設立研究院，只有北平大學院於十七年十一月開始籌備研究院，十八年九月九日正式成立，名曰中北平研究院；但北平大學院已先於同年七月二十九日移交河北省教育廳，完全結束。而北平研究院一直繼續到三十八年六月大陸淪陷，方暫告結束。北平研究院最初曾擬為中研院分院，十八年八月六日行政院會議仍決議為獨立的機關。由教育部聘李煜瀛為院長，復由院長聘李書華為副院長。

事實上，蔡元培和李煜瀛之間，為了北平大學院的設立問題，因意見不同而發生不快。蔡競於在江蘇試行的結果，不能令人滿意，反對再在北平設立大學院；李則認爲首都既在南京，北平應為教育與學術重心，故主張設立。最後蔡不得不讓步，在十七年八月十六日大學院大學委員會通過設立北平大學院之建議，即辭職出京。可見他對此事態度的堅決。③到十九年十一月教育部之改組，根據陳布雷的說法，就是由於蔡、李兩系之鹬鶥。時行政院長蔣公中正鑑於教育部長人選之難求，乃自兼教育部長，而調陳布雷為常務次長，以調和教育界兩大勢力之間。④

由北平研究院成立的情形看，似有與中研院分庭抗禮之意；僱用兩院皆為國立，但北平研究院仍係地方研究院性質，歸教育部管轄；中研院則直屬國民政府，其地位頗不相同。

中研院與當時其他附屬於中央政府各部會的研究機關，也不相同。前者為專門

---

② 參陳哲三：「中華民國大學院之研究」（臺北，商務印書館，民國六十一年十二月初版），頁一三八～一三九；李書華：「二十年北平研究院」，收在同著「蔣鴻集」（臺北，傳記文學社，民國五十六年一月初版），頁一～三～一五六。
③ 閔英惠：「蔡元培與大學院」，載「新知雜誌」第三年，第六期（臺北，民國六十二年十二月出版），頁五四～五五。
④ 「陳布雷回憶錄」（臺北，傳記文學社排印本，民國五十六年一月出版），頁七九～八○。民國十九年十一月三十日，吳敬恒在「復蔡元培函」（羅家倫、黃季陸主編「吳敬恒先生全集」（臺北，中央黨史會，民國五十八年三月出版）卷三，頁六四五）中所云：「弟於教育部、研究院、中大、勞大，以及北平各界北平文化，皆從無主張。不過曾在中間，彼此說我活少，主之旨，不願見洛陽之成。其法以五雀六燕，均得其平為原則，以不令毛細得失，牽及巨大政潮為希望。」想此指此事。可見當時爭執之烈。吳氏以該函「過謬其詞，故另易溫和之詞答之。」
研究學術的機關；後者組織的動機，乃在應付其所屬機關的特殊需要，其工作性質偏重於實用方面者較多，理論方面者較少；工作範圍，亦以某種特定科目為限。

2. 與大學研究院的比較

中研院是獨立的研究院，與大學研究院的性質也不相同，蔡元培認為：
「大學研究院，既須兼顧教員、畢業生、高級生三方面之方便，故其所設研究所之門類，愈多愈善，凡大學各院中重要科目，以能完全成立為最善，庶不至使一部分之教員與學生失望。」

中研院則是純學術研究工作者所組成的學術團體，其目的是為便利研究工作的進行和發展。至於大學，朱家騫以爲：在學術研究之外，還要特別注意訓練培植青年學術研究工作者，尤其到了近代，大學中「教育」性質比「研究」的性質，更爲明顯。大學稍偏於博大，而中研院稍偏於精深，其立意是不同的。

3. 獨立超然的地位

十七年四月十日修正之中研院組織條例，定名爲「國立中央研究院」（第一條），「設院長一人，由國民政府特任之」（第四條）。這是中研院一次很大的變動，很顯然的已不再是大學院屬下的一個學術機構。十七年四月二十三日，雖然仍是特派蔡元培為國立中央研究院院長，但不再是以大學院長身份兼任，中研院至是似已脫離大學院而獨立。但在十七年四月十一日第一三六次中央政治會議通過，於十七年四月十九日由國府公布大學院組織法的第二次修正文第十七條，仍係「大學院設中央研究院爲國立最高之學術研究機關。中央研究所組織條例另定之。」而蔡元培仍作最後努力，又在中央政治會議提議「前籠各部院及其他團體之中央教育學術機關，應一律改歸大學院主管」，經決議照辦，國府於十七年六月九日令各部院遵辦。其中顯然仍包含中研院。由此也可看出蔡元培竭力在爭取中研院仍保留在大學院之內，不要脫離大學院而獨立。實則中研院雖在行政體系上仍然隸屬大學院，但已獨立於大學院之外。

蔡元培：「論大學應設各研究所之理由」，載「東方雜誌」第三十二卷，第一號，民國二十四年一月出版。
「革命文獻」第五十九輯，頁二二一。
「民國政府公報」第五十一期（民國十七年四月），法規，頁四～八。
「民國政府公報」第六十五期（民國十七年六月），頁四六。
蔡元培與中央研究院

不滿，連大學院本身的地住也發生了動搖，遂於十七年八月十七日呈辭大學院長之職，十月三日獲准，並以蔣夢麟繼任。（十月二十三日即改大學院為教育部）蔡元培則仍任中研院院長。在十七年十一月九日公布的中研院組織法第一條，即明定「中央研究院直轄於國民政府，為中華民國最高學術研究機關。」此時大學院已不存在，蔡元培最初創立大學院的理想，已歸破滅。既然已與時過境遷，他自然也無意再將中研院改在由大學院改組而成的教育部之下。國立中央研究院的名稱，直到四十三年十二月二十八日公布修正「中央研究院組織法」時，始改去「國立」二字，且因時已行憲，乃明定中研院「直屬於總統府」，備總統對學術上之諮詢。

從中研院名稱的演變及其所隸屬的機構看，由直屬於大學院、國府、而總統府，始終是獨立於教育部之外，保有一種特殊地位。

在民國成立之初，思想界就有一種超出政治之外的主張，如民國元年，吳敬恒（稚薈）、李鍾濤等所發起的起進會會約中，即有「不作官吏」的條文。到了民國十年，又產生了教育獨立的思想，不僅要求教育經費獨立，並宣揚教育立法、教育行政也要獨立。蔡元培更主張教育應脫離政黨與政教而獨立，實行超然的教育。

民初馬良等倡設「函夏考文苑」時，即表明「該苑不干政治，上不屬政府，下不屬地方。」此風係受法國科學院的影響。而蔡元培在創設大學院時，也是受了法國科學院的影響，將大學院完全超越政治之外的。例如十七年八月，北平政治分會致大學院電，為白崇禧委員提案整頓學校教育，詢及大學、專門各校，該政分會有否指導監督之權一事時，大學院即決議：「政治分會不必有監督指導之權。如關於治安問題，當然有臨時處理之權。」此就是一個很好的例子。同時，大學院院長之人選，亦由大學委員會決定之。此與法制由內閣總理提名、經總統任命者異。若在離開大學院而成一獨立研究機關時，亦保有此種精神，院長由評議會推選三位候補人，呈請國民政府遴任。（在評議會成立前，係由國民政府特任之）其性質也和一般行政機關不同。誠如朱家駒所說：

「中央研究院是參考各國的國家學院的性質與形態，並斟酌我國的政制和需要而組成的。各國對國家學院，都超然組合，不涉政制範圍，用意是在尊重『學術自由』的原則，使其可以充分發展。」

① 陳哲三：「中華民國大學院之研究」，頁一三。
② 方豪：「馬相伯先生年譜新編」下編，頁一三。
③ 「國民政府公報」第八七期（民國十七年八月），頁二八。
④ 陳哲三：「中華民國大學院之研究」，頁四六。
⑤ 「革命文獻」第五九輯，頁二一九。
綜上所述，吾人可以很清楚的看出：中研院自成立以来，箇在組織系統方面，歷經變動；在組織內容方面，也屢加修改；但是其基本的性質與地位，則並未有所改變。

六 研究取向及對學術的貢獻

1. 研究取向的剖析

蔡元培在「國立中央研究院院務月報發刊詞中」，謂中研院：
「就職賀言，實兼學術之研究、發表、獎勵諸務，綜合先進國之中央研究院、國家學會，及全國研究會議各種意義而成；使命重大，無煩多述。」

根據該院組織法規定，其重要任務有兩項：(1)實行科學研究，(2)指導聯絡獎勵學術之研究。（第二條）前述所設各科研究所，就是在執行第一項任務。朱家骅說：
「現在各國國家學院，凡是其本國科學研究已經有了很好基礎的，多數的祇居於領導和聯繫的地位，其本身亦在做研究工作的，反而比較少數。其實國家學院能於領導聯繫之外，本身也做研究工作，更可以使新興的科學研究事業，進步加速，收效宏大，像蘇聯的國家科學院，即是其一例。」

事實上，在中研院創立之始，當時國內的科學研究工作還沒有很好的基礎，科學人才，無論質與量均極貧乏，要想實行第二項任務——指導聯絡獎勵學術之研究，實有困難；所以不得不先由本身設研究所，做一點示範工作，期使社會各方面，能逐漸建立研究風氣，以促進科學事業和科學人才之全面發展；俟稍有基礎後，再實行第二項任務。

起初大學院之所以設立中研院，最重要的即為實行科學的研究與普及科學的方法，並以中研院為全國學術之中堅。中研院之注重科學研究，除了表現在外設的各科研究所方面，尚可由該院的拉丁文名稱 “Academia Sinica” 見出。胡適認為：
「這個洋名字的正確譯文應該是『中央科學研究院』。它『研究』的方向和對學術衡量的標準，亦以『科學』為依歸。」

64 「國立中央研究院院務月報」第一卷，第一期（民國十八年七月出版），頁一。
65 「革命文獻」第五十九輯，頁一二一。
66 蔡元培；「大學院公報發刊辭」，載「大學院公報」第一年，第一期。
67 胡適 「『不要兒子，兒子來了』的政治」——回憶胡適之先生與口述歷史之二，『傳記文學』第三十一卷，第三期（民國六十六年九月一日出版）頁四六。這個譯名是朱家骅建議的，見『朱家骅先生譯論集』，頁一一五。
可是一般人對「科學」的觀念並不一樣，許多人對於「科學」的認識，到極粗淺的
應用（科技）為止，其次也不過包括所謂自然科學，如物理、化學、生物、地質
等。丁文江認為，所謂「科學」與「非科學」，是方法問題，不是材料問題；只要
用的方法不錯，都可以認為科學。蔡元培也特別強調介紹別人科學的結論，決不
如介紹科學的方法為重要，他曾說：

「近雖專研究科學者與日俱增，而科學的方法，尚未為多數人所採用，科學研
究機關更絕無僅有。蓋科學方法非僅僅應用於所研究之學科而已，乃至一切事
物，苟非憑藉科學，明辨慎思，實地研究，詳考博證，即有所得，亦為偶中；
其失者無論矣。」

他在寫別人的著作寫序時，曾數次引述呂洞賓「點石成金」的故事論說此點。他以
為科學的結論，是點成的金，量終有限；科學方法，是點石的指，可以產生無窮的
金。所以得到了方法，才能引起研究的興趣。

注重科學方法，是中研院在從事研究工作時的基本原則；其研究取向，實際的
情形如何？有兩個重要文件，可作爲剖析之資：一為丁文江所撰「中央研究院的使
命」；一為「國立中央研究院進行工作大綱」，此為民國二十五年四月十六日
蔡元培在第一屆評議會第二次年會中的演說詞，經評議員一致通過作爲該院「工作
大綱」。內中所述，誠如蔡元培所說：

「勿以概括本院工作進行之綱領，並為此後進行之方針。此非假設之理想，
乃歸納數年來經驗之方案也。」

在上述兩個文件中，很清楚的可以看出中研院各所從事研究工作的內涵。茲分
析如下：

(一) 常規或永久性質的研究（routine service）。如天文研究所的推算曆書，研究
變星、數日中黴子、測量經緯度及時間，氣象研究所的觀測溫度、氣壓、風度、雨
量、預告未來天氣，化學研究所的普通分析，工程研究所的標準試驗，物理研究所
的地磁測量，地質研究所的測繪地質圖，以及動物園研究所採集標本諸是。嚴格的
說，這不能算是研究工作，但是這是許多研究工作的基本，而且往往要經過長期的

丁文江：「科學化的建設」，載「獨立評論」第一五一號（民國二十四年五月十九日出版），頁一〇。
蔡元培：「大學院公報刊布」。
丁文江：「中央研究院的使命」，載「東方雜誌」第三十二卷，第二號（民國二十四年一月十六日出
版），頁五～八。
「國立中央研究院進行工作大綱」，載「國立中央研究院評議會第二次報告書」，頁八三～八七。
時間方始得到結果。這種工作，在任何國家都是政府來直接擔任，不必一定與學術機關發生關係。擔任這種任務的機關，往往是獨立的。在中國卻偶然的容納在中研院之下。中研院之所以包涵此類工作，「工作大綱」的解釋是：

「一方固為社會作此種經常服務，而祈求其正確；一亦連此種工作聚集研究之資料，即便於所內若干純粹研究，又可供人之研究也。」

同時，要利用中研院特殊的地位，使做這種工作的機關，互相聯絡，互相援助，一切的工作合理化，合作化，可以以最少數的經費來做最大量的任務。朱家驥則對此曾持不同的看法。他以爲：

「凡屬於服務性質者，不宜由院所研究，因爲這種服務性的機關，甚或亦有某研究工作，但因屬於行政範圍，發生衝突，至所難免，辦理頗不容易。」

並舉氣象所與氣象局事例以說明。以名義論，氣象研究所雖為純粹研究機關，以職責論，則實有中央氣象臺之任務。氣象所認為類似氣象局工作，由所兼辦，財力不勝負擔，乃於二十八年春，由第一屆評議會第四次年會建議政府另設全國氣象局。但為研究便利，必須與所能密切聯繫，故局長由中研院推薦。後來雙方合作並不理想。

像這種常規性的工作，彼此分工合作則可，重複衝突就不免於浪費精力和物力。

（二）應用科學的注重。當初中研院最重要、最有實用的職務，即「工作大綱」第三項所云：

「對於各項利用科學方法以研究我國之原料與生產諸問題，充分注意之；其爲此時國家或社會所急需者，尤應注意。」

照丁文江的解釋：

「在我們工業落後的國家，要自己有新異的發明是極不容易的。然而我們有我們特殊的天賦，傳統的技能。假如我們先徹底了解我們原料的質量，生產的原理，很容易利用科學方法來改良落的工業，或是開發新的事業。」

各所在這方面所做的工作很多，如工程所之棉花紡織染實驗，用科學方法改進紡織染製造事業，研究江、浙、閩、贛等省的陶土及釉料，參用機械以圖陶磁業的復興，鋼鐵及玻璃之試驗，以及受外間委託代製物品、試驗材料、鑑識機件等事；地質所之各省地質、礦產調查，研究各種礦產的質量、地層、構造和成因，期爲開發資源

③ 『朱家驥先生言論集』，頁一九九。
之助；化學所浙江平陽明礦石（Alunite）之工業利用，中國天然藥材之研究，抗戰期間應用「相則」於川滇井塹之研究等，均係根據此項主旨進行。以科學應用之試驗結果，供之社會。科學本身之需要與國家之需要，兩相兼顧。

就以上兩項任務而言，中研院的研究工作，似重偏重在應用方面；實則從事應用方面之研究，只是其工作的一部份，「工作大綱」中明定對純粹科學與應用科學是兼顧的：

「科學研究，本不當專以應用為目的，若干具有最大應用價值之科學事實，每於作純粹科學研究時無意得之。……自另一點看，亦有甚多科學，具以實際應用的需要而發展。純粹科學研究之結果，固多為應用科學之基礎，而應用科學之致力，亦每為純粹科學提示問題，兼供給工具之方便。故此二事必兼顧然後兼得。若偏廢或竟成爲偏廢。況若干利用科學之實際問題，為此時國家及社會所需要者，不可勝計，本院尤宜用其不小部份之力量從事於此。」

關於純粹科學與應用科學，是討論已久的問題，丁文江認爲：

「『純粹』與『應用』根本無從分別的。許多——或者是大多數的——科學的應用是發端於所謂『純粹』的研究。這種例子舉不勝舉。……科學是整個的，本無所謂『純粹』與『應用』，與其說應用的科學，不如說科學的應用。」

朱家驥也說：

「以科學家立場論之，科學本無所謂純粹應用之分，其所採取之研究方法，根本相同。不過其所研究之問題不同而已。應用科學，即純粹科學之應用，而純粹科學，亦每因應用科學擴充其範圍，增加其問題。故應用科學之研究，遇有重大問題，每有待於純粹科學之研究，為之解決者。且純粹科學的研究，往往在獲得新知識之後，可以產生新工業。」

直到民國六十五年七月二十八日中研院所舉行的第十二次院士會議中，仍然對此問題有過廣泛的討論。多數的院士都強調純粹科學的重要，甚至以「不養母鵝就沒有鵝蛋」的例加以說明；但也不反對應用科學，因爲由於應用科學，才能支持理論工作。

以上說明了應用科學，實亦輔助純粹科學之發展。不過，丁文江儘管說「純粹」與「應用」根本無從分別，但也認爲當時中研院的工作，應當適當的偏重應用方面，他所持的理由是，所謂「純粹」研究，往往不易得到適當的結果。研究沒有

---

63 「朱家驥先生言論集」，頁八七。
64 「中央研究院第十二次院士會議紀錄」。
結果，在中研院專作研究的人就不容易「交差」。

事實上，在蔡元培主持中研院時，正值十年艱苦建國時期，國家常備建設事項的專門學識極需，國人對中研院的期望甚大，該院自當盡其能力，推廣科學之應用，以期能普遍科學風氣於全國，促進科學的迅速發展。

「工作大綱」又云：

「凡科學發達之國家，皆可於應戰時召集其國內作純粹科學研究者，臨時變作國家軍事技術服務之人。本院同人，準備於如此機會之下，用其技術的能力，盡其國民的責任。在準備過程中，本院之個人及集體，自當隨時應政府之需要，供獻其技術的能力。」

在抗戰期間，中研院除了從事純粹學術研究外，並為適應當時的急切需要，也多注意有關抗戰建國各項實際問題之研究工作。如物理所研究「超短波收發機之製造」，作爲流動通訊之用；工程所從事內燃機及燃料之研究；社會科學所受經濟部委託，進行「戰時物價變動研究」，受軍事委員會參事室委託，進行「我國抗戰損失估計」等，確已盡到了他所應盡的職責。又如地質所從事山岳地區礦產地質之調查與研究，在廣西發現鐵礦與煤礦，在湘西發現金礦，在抗戰時期物資極度缺乏的情形下，此舉貢獻尤大。

（三）純粹科學、人文及社會科學的研究。上述兩種使命——執行常規性的研究和解決工業上的問題——容易立見功效，是大家都可以承認的。此外，中研院還有許多工作，一部份是沒有直接經濟價值的，如所謂「純粹」科學研究的物理和化學；（上面所討論「純粹」科學的話，大部份可以應用到這裹來，不贅。）一部份是完全沒有經濟價值的，如與文化有關係的歷史、語言、人種、考古等人文及社會科學。「工作大綱」對後者的看法是：

「若干應用最廣，收經濟價值最大之技術事業，其所憑藉之最初步科學研究，表面上每屬於純粹科學之微細題目，即至若干科學研究，毫無經濟價值，且永無應用可言者，如不少人文科學之問題，果能以事理之眾，布之世人，開拓知識之領域，增加對於人文進化之了解，其影響縱屬遲緩而間接，其功效有時乃至極巨大。」

民國三十三年三月八日，朱家驥在中研院第二屆評議會第二次年會的開幕詞中，特別呼籲：

「吾人不應忽略科學之社會功用，故於計劃將來科學研究之方針，自須同時同様重視社會科學與人文科學之發展。」
因為：
「科學在三百年來給予人類之影響，使吾人得一觀念，即此工具——科學——善為運用，誠可增進人類幸福；不善運用，亦能毀滅人類。此次世界大戰，德、日之使用科學，以遂其征服世界之野心，正使人類備受科學誤用之苦。」

對從事這幾種探本求源之科學研究的人，丁文江認為還有一個絕大的使命：
「中國的不容易統一，最大的原因是我們沒有公共的信仰。這種信仰的基礎，是要建築在我們對於自己的認識上。歷史和考古是研究我們民族的過去；語言人種及其他的社會科學是研究我們民族的現在。把我們民族的過去與現在都研究明白了，我們方能夠認識自己。……用科學方法研究我們的歷史，纔可造成新信仰的基礎。歷史如此，他也復如此！了解遠東各民族根本是無大區別，有測量可證；了解各種方言完全是一種語言的變相，並且可找出他們變遷的規則；了解中華民國是一個整個的經濟單位，分裂以後，無法生存；然後統一的基礎纔建設在國民的自覺上！」

其重要性於此可見一斑。如由傅斯年主持的歷史語言研究所，所從事的也就是研究我們民族的過去與現在的工作，從而喚醒了中國學人最高的民族意識。

「中國的教育事業的關係。由於中研院是學術研究機關，並非教育機關，所以未能分其大部分力量從事於與學術研究無關或所關甚少之教育事項。（「工作大綱」）因此，教育家吳俊升在其「教育生涯一週甲」的回憶錄中，認爲輕視教育學科，乃是過去歐美大學文理科教授的一般成見，教育學在中國亦處於不利的氣氛中，他說：
「我到北大時，在學術氣氛中教育並非被重視的學科，教育系也只是編備一格的學系。雖然當時的校長蔣夢麟先生為國內所推重的教育專家，但是校內有力的人物，如傅斯年教授便是不重視教育學的一位學者。他曾寫文譏刺教育不成為一種學術，……胡適之先生也不是太重視教育學的。」

從而對中研院至今未設立其組織法中所規定的「教育研究所」，認係受傅、胡兩人影響，而表示遺憾。

中研院之迄今未設立教育研究所，其原因是否全如吳氏所言，容有值得商榷之處；但該院之研究工作，在教育上仍有其影響。因研究之結果，固可為一般的擴

66 「來家聲先生論集」，頁八七。
66 「傅記文學」第二十七卷，第四期（民國六十四年十月出版），頁六一。參見註65。
充知識之資，而研究工作所樹之標準，又可為提高高等教育水準之用。尤其是各所的助理員，選拔大學畢業生，予以長期的培植訓練者，若經各大學吸收為師資，其根基自較大學畢業後未經此訓練者深厚。事實上，由中研院歷年總報告所記人事的變動資料中，得知該院的研究人員轉至各大學任教者，為數不少。又中研院成立之初，為使院中研究人員專心研究工作，規定不得在外兼課。到民國二十五年朱家騫接任總幹事後，認為：

「研究人員如不在大學教書，則不易明瞭大學情形，尤其不易物色後進，而且當時各大學師資缺乏，本院殊不宜羅致許多人才，不與外界聯繫合作。故我接事後，在院務會議提議，照政府公教人員規定，研究人員，可在各大學兼課四小時以內，並可利用本院設備，招收研究生，自己造就人才。」

此舉對高等教育師資方面的幫助尤大。

(5) 學術自由的原則。中研院雖是國家最高的學術研究機關，但從來不利用他的地位去統制一切的研究工作。丁文江說：

「國家什麼東西都可以統制，惟有科學研究不可以統制，因科學不知道有『權威』，不能受『權威』的支配。……中央研究院只能利用牠的地位，時時刻刻與國內各種機關聯絡交換，不可以阻止旁人的發展，或是用機械的方法來支配一切研究的題目。」

這是中研院最重要的原則。例如民國二十六年五月首屆評議會舉行第三次年會時，討論「調查國內學術研究事業，以作為製作全國學術上合作互助方案之基礎」等案時，特別強調此項方案，只是供人參考採用，決無強人以必行之意；並說明各機關對於自身工作仍各有自身職權，不受他人之干涉。因爲蔡元培一向主張學術研究自由，他不僅不統制其他學術機關的研究，對該院各所的研究工作，也充分顧及到所謂「學院的自由」。 「工作大綱」解釋云：

「西洋所謂『學院的自由』，即憑研究者自己之興趣與見解，決定動向，不受他人之限制之原則，仍應於合理範圍內充分尊重之。蓋學院自由，正是學術進步之基礎也。……就中央研究院之立場言，更宜注意科學研究之自由精神，自不待言。」

這項一貫的方針，中研院一直到現在仍然遵守不變。如錢思亮院長在民國六十五年七月第十二次院士會議中答復某院士說：

65 「朱家騫先生論集」，頁一O八。
66 「國立中央研究院評議會第二次報告書」，頁九，一七。
「本院只是希望各位同仁努力去研究，並未限制某所或某人只能作某方面研究，每位同仁都能享受其研究之自由。」

經濟研究所所長于宗先也在會中說明該所之研究工作：

「完全就同仁個人興趣之所及，院及所均不作任何干涉。」

漢朝的董仲舒，下帷講授，曾三年不窺園。中研院也不乏以研究為終生事業的學者。以歷史語言研究所為例，如李濟（十七年十月到所）、陳槃（十七年九月到所）、芮逸夫（十九年九月到院）、石璋如（二十一年七月到所）、高去尋（二十四年九月到所）等，至今仍然固守着自己的崗位，在繼續從事研究工作。這種終生專心一志、潛心於學術的專業精神，固然是由於個人的深嗜篤好所致，而中研院予以充分的研究自由，當亦為重要因素之一。

由於中研院的研究人員，多注重個人的研究，各人在自己的範圍內做研究越精深，深入的結果，往往自己很有興趣，至多只能為同行的少數人所欣賞，而無法為一般大眾所了解。因此，難免會引起外界一些不必要的誤解，不無遺憾！

2. 對學術貢獻的抽樣評估

想要對中研院在學術上的貢獻作一評估，有兩重最大的困難：一是資料的缺乏，一是個人能力的不夠。就資料方面言，作為評估最可靠的基本根據，當然是各研究所歷年來的研究結果——所刊行的出版品。由於民國三十八年大陸淪陷時，播遷來臺的只有歷史語言研究所及半個數學研究所，其他各所連同其檔案及出版品，此間均蕩然無存。唯一能找到一點線索的，是歷史語言研究所所保存的中研院歷年的「年度總報告」，（民國二十五年度的亦付闕如）再者，即使各所的出版品完全找到，因所涉範圍太專，筆者亦無能力予以正確之評估。現在只能從一些不太完全的「年度總報告」中，將各所出版品的種類作大約的統計，並徵引一些評論性的資料，以說明其貢獻所在。

中研院的每個研究所，大都有自己的刊物，作為本所同仁發表研究成果的園地。主要的分，其名稱約有：集刊（Bulletin of…）、專刊（Monographs of…）及叢刊（Transactions of…）等。各研究人員的研究成果，除在本所的出版刊物中發表外，尚有因文字之性質或其他關係，發表在國內外其他學術性刊物或報章雜誌者，為數亦相當可觀。如社會科學研究所曾自作統計，二十四年度在所外發表之
論文，重要者有二十五篇，二十五年度有三十四篇。在其他各所的報告中，也偶有記載，但不完整。兹舉數所之出版品及在所外發表論文之主要刊物，列表於下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>所別</th>
<th>本所出版品名稱</th>
<th>在所外發表主要刊物名稱</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>物理研究所</td>
<td>集刊</td>
<td>1. 中國物理學報 1. “科學”雜誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. 美國 Physical Review 2. 地理學報</td>
</tr>
<tr>
<td>化學研究所</td>
<td>1. 研究報告 2. 工作報告</td>
<td>1. 中國化學工程雜誌 3. 中國化學會會誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. 中國化學會誌 4. 德國化學會誌（Ber. d. dtsch. Ges.）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. 美國化學會誌（J. Amer. Chem. Soc.） 5. 德國纖維化學雜誌（Cellulosechemie）</td>
</tr>
<tr>
<td>氣象研究所</td>
<td>1. 專刊（集刊） 2. 氣象季刊 3. 氣象月刊 4. 氣象年報 5. 經刊 6. 紀念刊</td>
<td>1. “科學”雜誌 1. 中國生理學雜誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. 地理學報 2. 中國動物學雜誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. 科學世界 3. 法國生物學會會報</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. 氣象雜誌 4. 法國國際藥物學雜誌</td>
</tr>
<tr>
<td>心理研究所</td>
<td>專刊</td>
<td>1. 中國生理學雜誌 1. 地質評論</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. 中國動物學雜誌 2. 北京大學地質會誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. 法國生物學會會報 3. 鄭州地質調查所年報</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. 中央地質調查所彙刊 4. 中國地質學會會誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. 中國地質學會會誌 5. 江西地質調查所彙刊</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6. 福建建設廳地質專報 7. 地質園及其他刊物</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8. 武漢大學理科季刊</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8. 武漢大學理科季刊</td>
</tr>
<tr>
<td>地質研究所</td>
<td>1. 專刊（分甲乙兩種） 2. 中文集刊 3. 西文集刊 4. 經刊 5. 地質研究所簡報 6. 地質研究所臨時報告 7. 地質園及其他刊物</td>
<td>1. 京師地質學會地質學報 1. 天津益世報“史學”</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. 中央日報“史學” 2. 中國地質學會會誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. 大公報 3. 中國地質學會會誌</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. 東方雜誌 4. 東方雜誌</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(5)「國立中央研究院二十四年度總報告」，頁一五二～一五六。  
(6)「國立中央研究院社會科學研究所二十五年度報告」（論文專輯），頁一～二。  
(7) 本文稿自中研院歷年總報告中擷要錄出。
| 4. 中國近代經濟史研究集刊（半年刊，1936年至4卷1期，自1937年改為季刊，並改名為中國社會經濟史研究集刊） | 5. 天津益世報“農村周刊”
6. 銀行週報
7. 獨立評論 |
| --- | --- |

由於資料所限，上表所列，只是舉其大要而已。至於各出版品中，究竟發表了多少篇論文，實難作詳細之統計。不過，由以上粗略的估計，仍可以約略看出一點普遍的現象，那就是各所在最初十三年中間，確已發表了不少學術性論著，其中如物理、化學及工程等研究所，除了本身的研究工作外，還要應付各界大量的委託或代辦工作，如物理所代製高中物理實驗儀器、化學所代為化驗或檢查物品；工程所代製物品、試驗材料及鑑定機件，幫助上海許多小工廠，解決技術問題，並審查國人新的發明事項等，都要佔去不少時間。緣中研院成立之初，外界多不明瞭其性質，類似這種技術性的服務，本事一個國家學院所應做，但中研院為普遍科學風氣於全國，使人民接受科學知識，以求科學迅速發展起見，仍然盡力而為。

在中研院成立前，我國在科學方面已經著有成績，奠下良好基礎的是地質學。照任鴻雋的說法：

「其原因，是因地質調查所成立最早（民國元年），而最初主持所務的幾位地質學家（如丁文江、翁文灝），又是有計劃，有遠見的領袖人才。」

在中研院籌設地質所時，即聘請翁文灝、李四光、朱家彝、譚湛溪、李濟、徐淵摩等為籌備委員，並以李四光為所長，分途聘請人才，添購設備，又與平北地質調查所合作，積極展開工作。如在地質調查所領導古生物學研究的美國哥倫比亞大學教授葛利普（A. W. Grabau），也於十七年九月應聘為地質研究所的兼任研究員，給予該所不少協助。由於地質學的研究在我國已有基礎，而地質所所聘請的人，又多為地質學界知名之士，所以其研究成績迅即贏得國內外人士的重視，使地質學成為近代中國科學史上最有成就的一門科學。

再如社會科學研究所的研究工作，原分民族、法制、經濟、社會四組進行，民

**注：** 任鴻雋：「十年來中國社會事業的回顧」，載《東方雜誌》第三十二卷，第七號（民國二十四年四月十六日出版），頁一九～二五。
族組不久改編歷史語言研究所，法制研究則因研究人員缺乏中止進行，故其工作集中於社會及經濟兩方面之研究，而尤重在經濟方面。二十三年七月，將中華教育文化基金董事會所主辦之北平社會調查所合併於該所，並由基會補助經費，得以延攬人才，提高水準。該所在從事社會、經濟調查方面，既深入又廣泛，亦深為國人所推重。

在現存各所之資料中，最為完整的是歷史語言研究所，其所印行的各種出版品也最多，兹將其自十七年至二十九年間——也就是蔡元培任院長期間，已印行者統計如下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>年</th>
<th>集刊</th>
<th>専著</th>
<th>單刊</th>
<th>史料彙編</th>
<th>其他刊物</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>本及分數</td>
<td>本及分數</td>
<td>本及分數</td>
<td>本及分數</td>
<td>本及分數</td>
<td>本及分數</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>1:1</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>1:2</td>
<td>2:1-2</td>
<td>38</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>2:3</td>
<td>2:1-2</td>
<td>22</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>2:4</td>
<td>3:1-2</td>
<td>25</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>4:2</td>
<td>3:1-2</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>4:3</td>
<td>4:1</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>5:1</td>
<td>4:2</td>
<td>26</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>6:1-4</td>
<td>2:1-2</td>
<td>32</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>7:3</td>
<td>7:1-2</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>7:4</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>8:1-4</td>
<td>25</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>8:2</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>8本</td>
<td>32分</td>
<td>215</td>
<td>18</td>
<td>37</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

由上表可知，短短的十三年間，歷史語言研究所刊行學術性的論著有八大

①「國立中央研究院二十三年度總報告」，頁一四三。
③摘自王克勤編：「中央研究院歷史語言研究所大事年表」，載「中央研究院歷史語言研究所四十年紀念特刊」（民國五十七年十月出版），頁一～三一。ABCDEF等字母，用以各代表一著部。
類，共七十九本，其中除單本的專著外，含有論文二九三篇；編纂及影印的史料有七種三十八本。從這一數字，至少可以見出該所研究工作的辛勤。

中國雖是幾千年來史籍最完整的國家，但對史學的研究，尤其是在方法上，一直沒有什麼進步。自從傅斯年主持歷史語言研究所以後，他即立志為史學開闢一個新的途徑，就是用科學的方法來從事研究。他把歷史學、語言學和自然科學一樣看待，主張用新的工具、新的材料，研究新的問題。誠如朱家驥所說：

「廿餘年來，中國歷史語言學所以能樹立一個相當的基础，和本院歷史語言研究所所以能博得國際間的讚許，他領導研究的力量，實不在小。」

傅斯年的最高目標是以該所大本營，在中國建立起「科學的東方學正統」。這一號召是具有高度的鼓舞性的。所以能在很短的時間內，聚集了許多位專家學者，運用現代學術工具從事集體研究，而獲得輝煌成就。例如安陽與殷墟的發掘，曾震驚世界；而明清史料與集刊、專刊，也在不斷的刊布出版。其影響所及，使國內其他公私立學術機關，也紛紛用他們的學報、期刊與專著，參加了中國歷史科學化的運動。

中研院各所的研究工作，有一個最大的共同之處，那就是不僅在從事西方科學新知的介紹與傳播，並特別注意到本土化科學的研究，以及傳統文獻的整理與闡述。郭正昭在討論「中國科學史」的學術貢獻時指出：

「『中國科學史』以集體的力量來共同推進科學，尤其是使有地域性的科學更密切地結合上中國的實際情況，這是中國科學史所以表現卓絕貢獻的主要原因所在。這種本土性的研究，使中國科學史體認到整理中國文化遺產的重要。他們闡述中國文化遺產中的科學成分，是基於嚴格的學術紀律，都能從比較的方法的基礎上去推求客觀的結論，帶着深刻的批判性，絕非盲目的，情緒化的自我頑強。他們一方面虛心接受並介紹西方的科學理論，把這一科學理論本土化，但另一方面也不因十六世紀以來中國科學的停滯落伍，便漠視傳統文化，輕視自己的歷史地位。……科學救國的思想與民族復興的信念益於文表，令人想見這羣科學家以國家興亡為己任的志向與氣魄。」

這一段話，如果借用來解說中研究各所的研究工作，亦無不妥。一國科學的發達，

(7) 「朱家驥先生言論集」，頁七八五。
(8) 蔡東星星：「歷史不僅僅是一種科學」，載「中國歷史學會史學學刊」第七期（民國六十四年五月出版），頁三。
(9) 郭正昭：「『中國科學史』與中國近代科學化運動」，載「中國現代史專題研究報告」第一輯（臺北，中華民國史料研究中心編印，民國六十一年十二月出版），頁二五六～二六七。
總不免有地方關係的在先，有世界性質的居後。因爲從事有地域性之研究，係就地取材，比較方便，而且與切身利益有關，自然容易產生濃厚的興趣，很快收到較大的效果。地質學與生物學在我國所以最早發達，其主要原因之一便是因為带有地方性質。「工作大綱」在定各所研究工作程序時，也注意到這點，故特別說明：

「有地域性之研究，吾人憑藉大優於外國人，若吾人放棄，轉受國際間之合理競爭者，宜儘先從事。」

在這一方面，中研院的確在做了不少的事。

七 各處所領導人物的探討

一個學術研究機關的領導人，固然自己具備淵博的學識與優越的行政能力，但更重要的是能夠廣為延攬人才。蔡元培自言「性近學術，不宜政治」，但他有一最大的長處，就是善找幫手，並且完全信任他的幫手，所以在事業上都能順利推展，而不需事必躬親。例如民元任教育總長時，以長於才能、且富實際經驗的教育家范源廉（靜生）為次長，他說：

「我偏於理論，而范君注重實踐，以他所長，補我之短。」

兩賢相濟，真是難得的理想配合。又如任北大校長時，則以蔣夢麟任總務長，助理校政，傅斯年曾說：

「夢麟先生學問不如蔡子民先生，辦事卻比蔡先生高明。」

在大學院時代，他最得力的助手為楊銓。楊任教育行政處主任，旋改任副院長，有雙管齊下之才。蔡元培說：

「我素來寬容而迂緩，楊君精明而機警，正可以他之長補我之短。」

凡此，均足證他知人善用，使人才與機構，均能極度發揮其效能。

在蔡元培主持中研院的十二年多中，先後曾在該院工作的人員，據最保守的估計，當不下三百人。由於資料不全，無法找齊所有參與工作者的名單，作全面性的分析。本文只列出其歷任總幹事及各所所長，作抽樣討論。總幹事及各所所長，在中研院是居於領導地位的核心人物，對於院務的發展擴充，他們實扮演著極為重要的角色。蔡元培因年事已高，不勝繁劇，在抗戰前常住在上海，抗戰開始後則遷
居香港，實際統籌全局的則是總幹事，甚至連院務會議也多半是由總幹事召開的，總幹事可以放手去做，蔡元培以院長的地位，只幫忙而不干涉。總幹事是院內實際行政的總樞紐。傅斯年曾說：

「中國院設總幹事一職，本是『內閣制』。」

一語道出其地位的重要性。至於各所所長，則是真正推動各所研究工作的主持人。

翁文灝說：

「蔡先生主持中央研究院的主腦，是挑選純正有為的學者做各研究所的所長，用有科學知識並有領導能力的人做總幹事，延聘學術才俊，推進研究工作。他本身則是德望素孚，人心悅服，天然成爲全院的中心。不過他只總持大體，不務瑣屑干涉，所以總幹事各所長以及幹部分人員，均各能行其應有職權，發揮所長。」

蔡元培雖然是「德望素孚」，但在行政方面的事務，則非其所長，傅斯年對他的本事，就說過「真不敢恭維」的話。正因如此，更可以看出總幹事及各所所長在中國院的重要性。

在蔡元培主持中國院期間，先後擔任總幹事的有四人，擔任各所所長的有十五人（代理所不計），共十八人。（其中任鴻熙以總幹事兼所長）茲將這十八人的出身、經歷及著作，列表於下，並作一簡單分析。

<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>任期</th>
<th>最高學歷</th>
<th>重要經歷</th>
<th>主要著作</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>楊銘（鳴仁）</td>
<td>1917.1-1922.6</td>
<td>美國康乃爾大學機械工程學士，哈佛大學商學研究院碩士</td>
<td>南京臨時政府總裁府秘書，中國科學社社長，科學月刊編輯，東南大學工科教授，上海政治分會委員，教育部教育行政處主任，改任院副院長</td>
<td>蔡佛文譯、楊鳴仁譯漢文《商務大百科》、文章構造法（上海文化書局編，《中華新語》1933）</td>
<td>蔡元培22.6.18從事物理所，所長丁鶴年兼代課事</td>
</tr>
<tr>
<td>丁文江（在君）</td>
<td>1923.5-1925.1</td>
<td>勞勃蘭葛拉文大學動物學士及地質學博士</td>
<td>地質調查所所長，北京大學地質系教授，美國《地質學會及地質學會年會》</td>
<td>地質學（商務1914），Geology of Yangtze Estuary Below Wuhu.（上海商務出版社出版）</td>
<td>丁鶴年25.1.5病故，由</td>
</tr>
</tbody>
</table>

③ 李書華：「國語集」，頁一四一。
③ 俞文靜：「南邊書局」，民國二十九年三月二十四日重慶「中央日報」。
④ 蔣夢麟：「新潮」，頁一四五。
<table>
<thead>
<tr>
<th>所長姓名</th>
<th>任期</th>
<th>最高學歷</th>
<th>重要經歷</th>
<th>主要著作</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 李鏡（兼） | 17.1～36.7 | 美國哈佛大學物理學博士 | 任物理所籌辦主任 | 西林物理史（1930）
| | | | | 高等物理實驗（1931年）|
| 王鶴（季慶） | 17.1～23.8 | 美國哈佛大學物理學博士 | 博士研究生 | 電位及電導測定分析及其在測量上之應用（1935年）
| | | | | \“延遲之初步光電測量\”（1935年）
| 莊長裕（丕可） | 23.7～27.4 | 美國加利福尼亞大學物理學博士 | 博士研究生 | 論文多篇，見\“國立中央研究院院刊\”第一輯（1937年）
<p>| 任臨遠（昌永） | 27.11～31 | 見續表 | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>姓名</th>
<th>年份</th>
<th>学位/头衔</th>
<th>工程学成就</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>周仁</td>
<td>18.1～38年</td>
<td>美国康乃爾大學機械工程博士</td>
<td>四川鋼鐵廠總工程師、南洋大學教授兼教授長、中央大學工業學院院長、中國科學社理事</td>
</tr>
<tr>
<td>李四光</td>
<td>17.1～38年</td>
<td>英國伯明罕大學科學博士</td>
<td>北京大學地質系教授、系主任、中國地質學會理事长</td>
</tr>
<tr>
<td>高鲁</td>
<td>16.6～38年</td>
<td>北京大學工科士、比利時布魯塞爾大學工科肄業</td>
<td>中國天文學會及氣象學會會員、北京中央氣象台台長、中國氣象學校校長、大學院秘書、駐法公使</td>
</tr>
<tr>
<td>俞春松</td>
<td>18.7～38年</td>
<td>美國加州大學哲學博士</td>
<td>廈門大學天文系主任、南京紫金山測候所所長</td>
</tr>
<tr>
<td>竺可桢</td>
<td>17.1～38年</td>
<td>美國哈佛大學哲學博士</td>
<td>東南大學教授、浙江大學校長、中國科學社社長、中國氣象學會會長</td>
</tr>
<tr>
<td>傅斯年</td>
<td>17.4～39年</td>
<td>英國倫敦大學及德國柏林大學研究</td>
<td>中山大學教授兼文科學長、北平大學教授、中研院總幹事、臺灣大學校長</td>
</tr>
<tr>
<td>唐鉱</td>
<td>18.1～22年</td>
<td>美國哈佛大學哲學博士</td>
<td>北京大學心理學教授、清華大學心理學系主任</td>
</tr>
<tr>
<td>汪敬熙</td>
<td>23～36年</td>
<td>美國霍普金斯大學博士</td>
<td>中山大學教授、北京大學教授及動物系主任、聯教組織自然科學組主任</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**註**
- **Effect of heat treatment on the microstructure and engineering properties of certain low-alloy steels.** (1915)
- **Making of tool steel directly from Chinese native charcoal iron in electric furnace.**
- **鑄鐵鋼研究與試製（中國工程師學會第六屆年會論文專號，民62.2月）**
- 古生代以後大陸上海水進退的規律（地質研究所集刊6期，1928）
<table>
<thead>
<tr>
<th>社</th>
<th>楊端六</th>
<th>17.10～18</th>
<th>英國倫敦大學</th>
<th>商務印書館會計科長、中研院會計主任、武漢大學經濟系教授</th>
<th>信託公司概論（商務，1922）六年十五年來中國國際貿易統計（中研院社會所，1931）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>陶孟和</td>
<td>23.4～38</td>
<td>英國倫敦大學經學士</td>
<td>北京大學教授、中華文教基金董事會社會調查所所長</td>
<td>社會與教育（商務，1922），孟和文存（亞東，1928），中國勞工生活程度（中國太平洋國際學會，1931），北平生活費之分析（社會調查所，1930）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>動植物（民23年7月自中國科學院改組）王家楣</td>
<td>23.7～33</td>
<td>美國賓州大學哲學博士</td>
<td>中央大學生物系教授、中國科學院理事、自民33年起，動植物研究所分為二所，專任動物研究所長。</td>
<td>南京之變形蟲，廈門原生動物之調查，各種新種繭毛蟲報告</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

在上述十八人之主要資料中，不難窺知其活動的歷史以及其所代表的歷史意義。他們在教育背景方面，具有一個共同的特徵，即都是留學生，而且學有專長。其中留學美國及英國者有十六人，佔絕大多數。得有博士學位者八人，而被西方學者譽為『中國的赫胥黎』之丁文江，以及主持史語所聲譽卓著的傅斯年，並不在內。於此可見蔡元培之任用人才，學位不是主要的條件，他所考慮的最重要的因素，乃是否具備專業訓練及優越的學術潛能，因而他自己也是留學國外多年，從來不汲汲於學位獲得之一人。他認知只有經過專業訓練而又具壱厚研究興趣者，一定可以有所成就。

由於中研院的任務之一是實行科學研究，其所設各研究所又多為自然科學範圍，所以聘請的專業學者中，也多是主修自然科學的。於此，有一值得注意者，即中國科學院的重要學員大多應邀到中研院參加工作，如四位總幹事中有三位（楊銓、丁文江、任鴻漸）為該院成員，十五位所長中，有五位（王瑾、周仁、任鴻漸、竺可楨、王家楣）為該院所長。在中研院成立前，科學社在中國是最有影響力的科學團體，他們舉辦了很多事業，如發刊雜誌、著譯科學書籍、編印科學名詞、設立圖書館、研究所及博物館、組織科學旅行研究團、並派代表參與國際科學會議等。因此，當時被目為中國發展現代科學的拓荒者。由於蔡元培對科學社在精神或物質方面，都曾提供過重大的協助，並曾擔任該社董事會的董事及南京社友會的理事長等職務，所以當他在民國十六年籌設大學院及中研院時，科學社的社員也都盡力相
助。中研院既為全國最高科學研究機構，科學社的社員，由於志趣相同，所以加入工作者很多。除上述總幹事及所長外，如胡適、翁文濬、趙元任、胡剛復、秉志、胡先驌，也都是科學社社員，而先後在中研院工作過。其中楊銓、趙元任、胡適、周仁、秉志，和任鴻雋等，且為該社的原始發起人。中研院在抗戰前所以能順利發展，與這些極具開拓性和影響力的先驅之大量參加，是有著很大的關係的。

在上述四位總幹事及十五位所長中，自中研院創辦之初即參與籌備工作的有十五人：楊銓、朱家駿、李四光、丁燮林、周仁、楊端六、陶孟和、唐鈺、汪敬熙、傅斯年、高魯、竺可楨、俞佐松、任鴻雋、王漸。只有丁文江、莊長恭及王家楫是成立後方參加的。就最近幾位總幹事言，創辦期間，以楊銓的貢獻最大，他在任六年之中，為院事竭智盡忠，廬治，備嘗艱苦，各研究所得以次第成立。

「楊杏佛先生略傳」曾云：

「研究院之有今日者，蔡先生之功，亦君之力也。」

誠非虛語。自楊銓逝世後，一時院務頗受影響。繼楊為總幹事的丁文江，是一位有辦事才幹的科學家，普通科學家未必長於辦事，普通能辦事的又未必精於科學，他曾在近代西方文明典範的英國接受科學教育，而且行政能力極強。他在任的時間雖然只有短短的一年半，但為中研院作了許多應興應革的事宜，其最大的貢獻也就是他一手創設的評議會，為該院立下了百年大計。朱家駿以學者從政，歷任黨政方面要職。其治治之才，也是久為人所共見。他一生雖然擔當過多方面的繁重任務，但與中研院的關係，竟連續長達三十多年之久，並在蔡元培病逝後，繼任為代理院長。抗戰勝利後，中研院的復員以及大陸淪陷後在臺的重建與發展，不能不歸功於朱家駿。

在上述領導階層中，不乏學術界的頂尖人物，他們以其卓越的成就與影響力，帶動了各地研究工作的迅速發展。由這些重要負責人員的安排來看，吾人對中研院自籌設到發展的過程，以及其所以能受到國內外學界的重視，當可獲得相當的了解。

⑨ 參考郭正昭：「『中國科學社』與中國近代科學化運動」；陶英惠：「任鴻雋與中國科學社」，載「傳記文學」第二十四卷，第六期（民國六十三年六月出版），頁一一～一六。
⑩ 參見：「大學院各委員名錄」及「中央研究院各研究所籌備委員名錄」，載「大學院公報」第一年，第一期及第四期（民國十七年一月、四月出版）。其中任鴻雋及王漸為大學院科學委員會委員，該會與中研院的籌備亦有密切關係。
⑪ 「國立中央研究院二十一年度總報告」，卷首。
八 經費及其運用

1. 經費概況與分配

中研院籌備委員及勞働大學籌備委員代表蔡元培、張人傑、李經悤、褚民誼等，於十六年六月六日中央政治會議第一○二次會議中提案，擬定中研院每月經費為十萬元，（包括籌備費在內）勞働大學每月經費為二萬一千多元，均請自十六年六月起算，以最初三個月經費為開辦費。經決議交國民政府並由政府交財政部。此為確定中研院經費每月為十萬元之原始根據。至此項經費來源，在上述提案中，係資成江浙漁業事務局及太湖濁濁局於向解國庫省庫之數照解，及推廣兩項事業經費外餘款，盡數撥為中研院及勞働大學經費。⑧

在「五四」以後，教育受政治變動的影響嚴重，教育經費經常被任意推延或藉口停發，曾引起很大的風潮。因此，教育界人士遂發起教育經費獨立的運動。由上述擬定中研院經費的來源看，仍然含有經費獨立的意味。

由於中研院初成立時，變為大學院下附屬機關之一，所以其最初的經費，實際上是由大學院撥付的。大學院的經費，也是想取獨立方向，後因事實上有困難，仍由財部負擔。如果國家財政上軌道，政府機關之經費自不必獨立。⑨

中研院自十六年七月開始籌備，其經費即自十月開始由大學院撥付，並未照中央政治會議的決議自六月起算。再者，當時雖議定每月十萬元，惟因北伐尚在進行，軍費所需甚鉅，中研院自動將經費削減半數，暫定為每月經費預算五萬元，為所設理化實業、社會科學、天文、氣象、地質等研究所之經費。經將十六年度大學院撥付中研院之經費，（自十六年十月至十七年六月共九個月）開列如下：⑩

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>數量</th>
<th>附備</th>
<th>考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>中央教育基金</td>
<td>355,000.00（二五庫券）</td>
<td>中研院基金累計三十七萬五千，除本項三十五萬五千元外，尚有大學院直轄機關臨時費二萬元現款。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>直轄機關經費</td>
<td>中研院：450,000.00元 (1)</td>
<td>大學院撥給該所十六年度經費。案：該所經費，初由大學院直轄，及大學院改為教育部，又由教育部直轄。自十七年十一月份起，始改由中研院撥發。見「國立中央研究院十七年度總報告」頁二百五十四，教育部高教及中研院復文。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2)史語所：30,000.00元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

⑧ 中央政治會議第一○二次會議紀錄。
⑨ 陳憲三：「中華民國大學院之研究」，頁六二～六三，對大學院經費有詳細的分析。
⑩ 『大學院十六年度決算報告書』，見『革命文獻』第五十三輯，頁三九～四六。
十七年四月十日，中研院修正組織條例，脫離大學院，改為直隸於國民政府。同時將理工化實業研究所擴充為物理、化學、工程三所，並添設史語所及籌備教育研究所。故十七年度中研院所屬研究所實有九所之多，若再照每月五萬元之經費，萬不敷用。故在十七年九月，蔡元培時呈請國府，准予從十七年度復發每月十萬元經常費之預算，並令財政部按月直接撥付。經國府第九十次會議決議恢復原預算案。至是，中研院全年的經費一共是銀元一百二十萬元。至十八年度預算，經國府核准每月經常費為十一萬元，每年一百三十二萬元，較前每月增加一萬元，自十九年五月起算，並核發臨時費四十萬元。至是方稍覺寬裕。嗣以國難發生，復減為每年一百二十萬元。據朱家駒說，一直到二十年，才增加為銀元一百三十萬元。另有十萬元作爲臨時建設費。但是二十六年七月，當二十六年度（會計年度）開始時，七七事變發生，經常費照六三折實發，其他費用一律剰除。二十八年又恢復原額，以一百三十萬元為基數，比例伸算。到了三十一年，朱家駒任代理院長時，覺得實在沒有辦法維持下去，才簽訂最高當局將預算基數特別增加。因爲當時各機關預算，都有一定基數，要增加經費，必須變動基數。幸邀特准，破例增加，院務得以勉強維持。故覺得中研院二十五年度至三十五年度經常費預算，列表於下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>金額</th>
<th>备</th>
<th>考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25</td>
<td>1,200,000.00</td>
<td></td>
<td>(1)二十五年七月至二十六年六月。</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>944,666.64</td>
<td></td>
<td>(2)二十六年七月至二十七年六月，因有減成發給，故有零數。</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>409,500.00</td>
<td></td>
<td>(3)二十七年七月至十二月。</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>819,000.00</td>
<td></td>
<td>(4)二十八年一月至十二月。以下均係歷年制會計年度。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

61 民國十七年九月五日國民政府第四七四號訓令，載「國民政府公報」第八十九期（民國十七年九月出版），頁一一。  
62 「國立中央研究所十八年度總報告」，頁五六；「國立中央研究院評議會第二次報告書」，頁二二。  
63 「朱家駒先生年譜」，頁一〇；「革命文獻」第五十九輯，頁二二八。  
64 「第二次中國教育年鑑」，第六輯，頁四～五。
事實上，由於國家多難，政府經費支縮，各機關都受影響。除上述自二十六年
七七事變後，各機關經費均係減成發給外，如十九年，因中原戰事關係，國家元氣
大傷，經費不能按期發給。是年十一月十四日，中研院第十一次院務會議中，會計
主任王敬禮報告經濟拮拮情形，謂七月份經費，到十一月十三日方始領足，有二三
研究所尚無存款，不得不先向他所暫借通融。而蔡元培在會中致詞說：
「本院經費異常支縮，以經費數目而論，用之辦理一二研究所尚嫌不足，現本
院已成立之研究所處勢等，計有十一處之多，雖平時盡量從事節省，而欲求計
畫之實現，頗感困難。」
再如二十一年一月二十八日，晝戰爆發，國民政府於三十日宣言遵洛陽辦公。國難
臨頭，各機關均縮減經費，官員則停止薪給，僅發維持生活費，中研院職員亦在停
俸之列，凡薪在六十元以下者照發，以上者支生活費六十元；至於經費，則與各大
學一樣，按三成支給。其竭蹶之狀，不難想見。由中研院二十五至三十五年度經
費預算表中，可知自三十年度起，經費數字年有增加，但因幣值日低，仍無濟於
事。據三十一年十一月「中央研究院三十年度工作成績考察報告」指陳：
「該院本年度經費預算原定為一百三十八萬元，本年度申請追加核准五十萬
元，合計一百八十八萬元。但各所所需費用，如購置調查發掘採集旅費，則附
物價增加已二十倍於戰前，致工作未能如期展開。」
以三十年度的經費與十七年度的經費相較，只增加了百分之六十四，而物價已漲了
二十倍。其困難情形，不言而喻。
在十七年八月十一日中研院第三次院務會議討論十七年度預算時，曾由各所擬

④「國立中央研究院院務月報」第二卷，第四期，頁九～一〇，民國十九年十月出版。（附期）
⑤「國立中央研究院二十年度總報告」，頁三八五～三八七，四〇。一。
⑥「革命文獻」第五十九輯，頁二九。〇。
定臨時費預算共二百萬元，作爲購地、建築及購置圖書儀器之用。此筆款項，以後是否核撥，迄未發現有關之記載。但由此後各所報告中備述經費困難之情形推論，似未邀准核撥。兹將當時所擬細數列下，聊供參考：

中央研究院民國十七年度臨時費預算表

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>金額</th>
<th>備注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第一項十七年度臨時費預算</td>
<td>2,000,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第一目</td>
<td>總辦事處</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>建築</td>
<td>51,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第二目</td>
<td>天文研究所</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>購地</td>
<td>50,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第二部</td>
<td>建築</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第三部</td>
<td>儀器</td>
<td>260,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第四部</td>
<td>陳設</td>
<td>15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第五部</td>
<td>書籍</td>
<td>14,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第六部</td>
<td>調查</td>
<td>5,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第三目</td>
<td>社會科學研究所</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>建築圖書館</td>
<td>90,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>器具陳設</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第四部</td>
<td>氣象研究所</td>
<td>100,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>高空氣象台建築費</td>
<td>60,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第二部</td>
<td>高空氣象台儀器</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第三部</td>
<td>氣象圖書</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第五目</td>
<td>地質研究所</td>
<td>28,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>圖書</td>
<td>80,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第二部</td>
<td>實驗室設備</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第三部</td>
<td>圖書館及陳列館</td>
<td>120,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第四部</td>
<td>實驗室及辦公室</td>
<td>60,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第六目</td>
<td>化學研究所</td>
<td>185,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第一部</td>
<td>購地</td>
<td>20,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第二部</td>
<td>建築</td>
<td>50,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>第三部</td>
<td>設備</td>
<td>10,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

包括研究室及課講座
圖書館器具及陳設

※ 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁五六～六○。地質所金額，原書有誤，已代改正。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>数值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第四節</td>
<td>圖書</td>
</tr>
<tr>
<td>第五節</td>
<td>儀器</td>
</tr>
<tr>
<td>第六節</td>
<td>藥品</td>
</tr>
<tr>
<td>第七節</td>
<td>器具</td>
</tr>
<tr>
<td>第七日</td>
<td>物理研究所</td>
</tr>
<tr>
<td>第一節</td>
<td>購地</td>
</tr>
<tr>
<td>第二節</td>
<td>實驗室</td>
</tr>
<tr>
<td>第三節</td>
<td>工廠</td>
</tr>
<tr>
<td>第四節</td>
<td>儀器</td>
</tr>
<tr>
<td>第五節</td>
<td>圖書雜誌</td>
</tr>
<tr>
<td>第八日</td>
<td>工程研究所</td>
</tr>
<tr>
<td>第一節</td>
<td>購地</td>
</tr>
<tr>
<td>第二節</td>
<td>建築</td>
</tr>
<tr>
<td>第三節</td>
<td>機器</td>
</tr>
<tr>
<td>第四節</td>
<td>儀器</td>
</tr>
<tr>
<td>第五節</td>
<td>圖書</td>
</tr>
<tr>
<td>第九日</td>
<td>歷史語言研究所</td>
</tr>
<tr>
<td>第一節</td>
<td>書籍</td>
</tr>
<tr>
<td>第二節</td>
<td>工具</td>
</tr>
<tr>
<td>第三節</td>
<td>購地</td>
</tr>
<tr>
<td>第十日</td>
<td>教育研究所</td>
</tr>
</tbody>
</table>

以上所述，是中研院收入方面的大概情形：至於支出部份，則缺乏明確的記載資料。故以大學院十六年度的經費為例作一比較。大學院本部經常費為268,567.16元，其第一項開支（包括薪俸、工資、文具、印刷、郵電、購置、消費、修繕、招待、廣告、旅費、辦公費、雜支等十三目）共184,270.72元，其中薪俸一目為113,594.40元，佔是項開支的62％。故由此推想，中研院的各項開支，似亦以薪俸為最大部份。但在成立之初，因無臨時設備費，各所開辦時的一切費用，如購地、建築或出租民房裝修為所址，購置儀器、圖書等，均由經費中撙節支付，所以設備費佔的比例相當大。以物理所為例：自十六年十一月至十八年六月，該所共領得經費約十六萬元，除用於購置儀器所址約一萬七千元及新建臨時試驗室約六千元之外，用於書籍、雜誌、儀器及裝修方面者約七萬元之譜。此為付出實數，照已經訂

--- 42 ---
購而尚未付款之儀器及書籍、雜誌之價格計算，則已達十萬元。可知其經費多用於設備方面。由於各所初期的工作人員少，薪俸所佔經費的比例自少。及所址擇定，設備陸續齊全，全面展開工作之際，所需要的員工勢必增加，在薪俸方面的開支亦必隨之增加。但其人事費究竟佔多少，由於資料缺乏，無從作詳確之估計。兹列舉十九年時該院所定薪俸標準及全院工作人員統計表，供作參考：

民國十九年七月一至二日，中研院第一屆院務年會討論「職員薪俸標準及加薪辦法草案」，經決議之薪俸標準為：

(1)書記 自三十元至六十元分七級，每級五元。
(2)事務員助理員 自六十元至一百八十元，分二十六級，每級五元。
(3)專任編輯員及技師 自一百二十元至三百元，分十級，每級十元。
(4)專任研究員 自二百元至五百元，分三十級，每級十元。

<table>
<thead>
<tr>
<th>職員</th>
<th>院長</th>
<th>總幹事</th>
<th>主任</th>
<th>顧問</th>
<th>職員</th>
<th>共計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>人數</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>17</td>
<td>25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

中央研究院十八年度職員統計表（民國十九年十月三十日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>所別</th>
<th>物理研究所</th>
<th>化學研究所</th>
<th>工程研究所</th>
<th>地質研究所</th>
<th>天文研究所</th>
<th>氣象研究所</th>
<th>歷史語言研究所</th>
<th>心理研究所</th>
<th>級別</th>
<th>專任</th>
<th>任職</th>
<th>總研究員</th>
<th>名義研究員</th>
<th>研究員</th>
<th>編輯員</th>
<th>外值</th>
<th>計委</th>
<th>助理員</th>
<th>調查員</th>
<th>技術員</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
<td>154</td>
</tr>
</tbody>
</table>

⑧「國立中央研究院十七年度總報告」，頁七四。
⑨「國立中央研究院第一屆院務年會紀錄」，載「國立中央研究院院務月報」第二卷，第一期（民國十九年七月出版），頁三五。
⑩「國立中央研究院十八年度總報告」，頁四六。
⑪「國立中央研究院十八年度總報告」，頁四七。
至於中研院對各所經費的分配，最初幾年是略取平均分配的方式。緣各所開辦期間，均須從經常費中各自有所撙節，以備建築及設備之用。每所經費，每約為一萬元左右。如十六年九月，地質所編列之預算經核准為每月一萬元，十七年度總辦事處全年的經費為九萬五千八百元，十八年度博物館經費每月增至一萬元，心理所每月增至六千元，其餘各所約增至一萬二千五百元。此似此平均分配的方式，至丁文江接任總幹事後，認為這樣雖有各所自由計劃的便利，但每所各自撙節的款，實為有限，對於較繁重的設備，不免有曠日持久的窒礙。於全院的效率上，必不免受損。所以與各所長商討，打破平均分配的習慣，而各所均視其最緊縮的需要，以定預算。由總辦事處綜合所撙節的款以供應全院所需及各辦的或與其他機關合作的事業。於是各事業的輕重緩急，有仲餘餘地，方不致有膠柱鼓瑟的流弊。⑦

2. 基金的聚集與運用

學術研究機關若無基金，則進行必難穩定。中研院組織法第九條明定該院最低限度之基金為五百萬元。查該項基金，僅於十七年由大學院撥到公債四十八萬元，現金二萬元，共五十萬元，嗣後政府未再續撥。及至二十四年三月間，中研院基於此項公債及存款之基金利息，已有相當之儲蓄；而各所的收入，可以歸入基金的積多，如工程所之鋼鐵、玻璃、陶磁三試驗場；物理所之儀器製造場，以及中研院與全院經濟委員會糧管統制委員會合辦之棉紡織染實驗館等，皆有收入，且為數均尚可觀；同時，中研院各所的設備，以及舉辦的特種事業，有賴於基金利息之補助者亦多；所以決定於丁文江認為有組織基金保管委員會的必要。於是草擬「國立中央研究院基金暫行條例」八條，呈請國民政府，於六月十四日核准施行。遂依照該

④ 『國立中央研究院十七年度總報告』，頁一五四。
⑤ 『國立中央研究院十七年度總報告』，頁一五八。
⑥ 『國立中央研究院十八年度總報告』，頁五六。
⑦ 蔡元培：『丁在君先生對於中央研究院之貢獻』。
⑧ 根據『大學院十六年度決算報告書』，大學院在十六年度撥給中研院之基金為三十七萬五千八百元，其中三十五萬五千八百元作為庫券，二萬元為現款。另外十二萬五千元庫券，想為十七年度由財政部撥給。
條例第四條組織基金保管委員會。該條例第二條規定：一切基金在中研院組織法第九條應撥之款；二、已有基金之生利；三、私人或團體之捐助。而附條中，又規定除上列各項外，在基金總額未達五百萬元以前，該院得以所舉辦事業以及其他一切收入撥入基金。又於第六條，規定得將每年基金利息之一部分用於該院下列各事業：一、有特殊重要性之講座及研究名額；二、有促成學術進步之獎學金；三、院內有利事業之投資；四、其他特別建築設備或事業。

3. 與其他學術機關經費的比較

以國立北平研究院為例，其初成立時之經費，原定為每月國幣五萬元，實支數每月三萬元，自二十七年起折成發給，歷年不足三萬元。三十一年後，以物價高，全年及追加經費共620,920元，三十二年為1,248,570元，三十三年共為2,164,384元，三十四年共為8,625,600元，三十五年為34,506,000元。

民國二十四年元旦，丁文江估計北平研究院，實業部的工地調查所、農業實驗所、工業試驗所，經濟委員會的農業改良局、棉產改進所、茶業及畜牧改良場、衛生實驗處，以及參謀部和兵工署所屬的試驗室等機關，所用於科學研究的經費，合計起來，在三百五十萬與四百萬元之間。當時中研院設有十個研究所，經費每年共為一百二十萬元。可見其研究的範圍，比其他機關大，其經費的數目，也比其他機關為多。

4. 補助款項與學術發展的關係

如上所述，中研院本身的經費實在有限，其所以尚能稍盡其職責，乃是由於在正常經費之外，獲得英、美庚款的補助。茲將現已查到的一點資料，舉例開列如下。

民國二十三年五月，管理中英庚款董事會第二十四次董事會，在討論第一次息金支配時，決議補助中研院製造科學儀器設備費十萬元，分三年撥給，第一、二兩

---

④ 參「國立中央研究院二十三年度總報告」，頁一～一～二，一九三～一九六；「國立中央研究院二十四年度總報告」，頁一六五～一六六。
⑤ 蔡元培：「丁在君先生對中央研究院之貢獻」。
⑥ 「第二次中國教育年鑑」，第六章，頁一〇。
⑦ 丁文江：「中央研究院的使命」。
年各撥三萬元，第三年撥四萬元。該會二十六年度息金收入，又經董事會通過繼續補助中央研究所五萬元。

十八年六月二十九至三十日，中華教育文化基金董事會在天津開第五次年會，決議撥款五十萬元為中央研究所建築及初步設備費。分六次撥付，第一年四次共二十五萬元，中研究所於二十一一年七月收到。中基會又議決補助史語所經費三年，每年三萬。最初每年分四期撥付，以後則按月撥付。

二十三年七月，經丁文江的奔走，將中基會主辦的北平社會調查所合併到中研院的社會科學研究所，並由該會補助部分經費。

又如中央研究所的鋼鐵、玻璃、陶瓷、試驗場及棉紡織染實驗館，每年購置材料，添置設備，需款甚鉅，也曾獲得中基會、中英庚款會及全國經濟委員會之補助。惟數目不詳。中研院與各學術機關舉辦的合作事業極多，如無數英、美庚款之類的補助，僅靠政府撥給的經費，是無法展開工作的。再如史語所雖設有考古組，但對於田野考古工作，並沒有特別預算。據主持考古組的李濟說：

「最初幾年，田野考古工作經費，差不多全由中華教育文化基金董事會捐助，但每季不過三、五千圓。還要東拼西湊一下，史官所方能把田野工作的經費打發下去。……在侯家莊第二、第三兩次發掘的經費，大半出自中央博物院的補助費。」

史語所的發掘經費，因曾獲得國立中央博物院的補助，但中研院也曾給予中央博物院補助。據二十三年六月，中研院與教育部商訂與中央博物院籌備處合作辦法，由中研院分任中央博物院一部分建築費及經費。是年十一月八日，中研院呈准國民政府於基金利息項下撥款九萬元為博物院購地設備之用。二十四年底，又續撥基金利息九萬元為博物院購地設備及事業經費。

根據十八年三月初一日中研院致審計院公函，請受院補助經費的機關尚有：(1)北平文博研究所，(2)國立北平圖書館，(3)南京中央大學陶瓷試驗所，(4)上海科學月刊社四處。其中北平圖書館，自十八年二月起，每月補助一千元；旋因國府財委會

---

(6)「革命文獻」第五十三冊，頁四六三。
(7)「本年度中英庚款支配計劃」，載「教育雜誌」第二十八卷，第十號〈民國二十七年十月十日出版〉，頁七二。
(8) 致國立中央研究所十八～二十一年度總報告中之大事記及總辦事處文書處報告。
(9)「國立中央研究所社會科學研究所二十五年〈民國二十五年〉度報告」，頁一；「朱家驥先生言論集」，頁七四。
(10)「國立中央研究所二十四年〈民國二十四年〉度總報告」，頁一六六。
(11)李濟：「感舊錄」（臺北，傳記文學社，民國五十六年九月初版），頁六三～六五。
(12)「國立中央研究所二十四年〈民國二十四年〉度總報告」，頁一五六～一六六。
通過自三月起該館照新預算撥發，中研院即不再繼續補助。® 另外三機關，究竟補助若干，不詳。

二十三年六月，中研院將國際出版品交換處移交中央圖書館籌備處接辦，並按月補助該處一部分經費，以一年為期。®

此外，如民國二十年，中研院也曾補助過海洋研究所籌備水族館經費二千元。® 其他學術機關也有不少向中研院請求補助者，但該院本身的經費並不寬裕，自顧尚且不暇，實在無法一一予以補助。

以上所述，只是根據一些不完整的資料，對中研院的經費情形作一簡易的描述而已。中研院在創立之初，各部分頭開辦，但在需款，而政府除經常費外，未再撥款，一切建築設備，均不得不就經常費中極力撙節。就地點言，當時各研究所分處南京、上海及北平三地，頗為散漫，或自購簡陋小屋，或賃租民房，皆係臨時性質，由於沒有固定的適當所址，以致將許多寶貴光阴費於遷移整理，殊為可惜。至其永久計畫，曾決定以南京欽天山與清涼山等處及上海曹家渡弭利南路所購之地為京滬二地之永久院址；後又在南京中山門外選定地皮，擬作為整個院址，然因經費困難，購地手續繁雜，迄未辦妥。及對日抗戰發生，各所又一再大撤遷，更形分散。建築及設備，實為研究之基礎，由於沒有專款，故不能為集中之建築，此不僅在研究方面受到影響，在行政上也諸多不便。中研院在呈送中央政治會議的第一次工作報告書中說：

「國人期待於本院者至大，然科學成績，非咄嗟可辦，猶難為無米之炊。」® 其希望政府與社會贊助之情，溢於言表。於此，更可知中研院在有限的經費下，仍能繼續不斷的在從事研究工作，而且有所成就，已是十分難能可貴的了。

九 詞 語

自北伐後到抗戰前的十年間，是民國政府在中國大陸僅有的建設時機。其間全國雖然歸於統一，但共黨的禍亂，以及具有野心的軍人反抗中央事件，仍然此伏彼起，迄無寧日；而日本帝國主義者更是虎視眈眈，不斷在各地製造事件。在這段期間，蔡元培除致力於教育行政制度之革新外，便是主持中研院的院務。

® 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁六三、三一五～三一六、四一四。
® 「國立中央研究院二十一年度總報告」，頁二七四。
® 「國立中央研究院二十二年度總報告」，頁三九一。
® 「國立中央研究院十七年度總報告」，頁二七四。
二十六年七七事變後，時局急轉直下，中研院各所分途撤遷後方。蔡元培於二十六年底自上海赴香港，不久遷居九龍。原想在香港稍事休息，即轉赴後方；嗣因健康不佳，醫藥方面，香港較內地方便，所以未能即行，深居簡出，過着近似退隱的生活；然對中研院院務，仍極關切，每有重要事務，皆遙寄指示。而各所在流離遷徙中，仍能於短時期內恢復研究工作，要皆蔡元培主持領導及精神感召之力。

蔡元培自二十五年冬大病一次後，身體即日漸衰弱。在旅居香港期間，由於年事日高，復患瘧病，精神益衰不支。二十九年三月三日，不諱所足跌倒，病勢加劇，延至五日上午，這位「終身盡忠於國家和文化而不及其私的公民」，遂與世長辭，享年七十四歲。

蔡元培一生獻身於教育學術事業，晚年更辭去一切兼職，專心致力於中研院之設立與發展，使我國有一最高學術研究機構，貢獻於學術者至大。

蔡元培創設大學院的動機，就是要將北洋時代官僚化的教育部改為學術化的大學院。他在大學院內設立了中研院，就是想藉著主管全國教育學術行政的地位，來使我們國家在學術方面迎頭趕上歐美。不料因困難重重，大學院迅即取消，他學術化的理想無法在大學院實現，乃將注意力投注在中研院，欲藉中研院以達成。他這個願望，不難從中研院組織和性質的演變中看出來。

由於中研院是國家學術的性質，所以在院中設立評議會，作爲全國學術的評議機構，並促進國內外學術研究之合作與互助，中研院院長之候補人，亦由評議會推舉。緣蔡元培一向醉心於合議制，不願大權獨攬。例如他在任北京大學校長時，即在校中設立評議會及各科教授會，為商決校政之最高機關；任大學院長時，設有大學委員會，議決全國學術上一切重要問題。凡此，均充分顯示出他開闊的胸襟、民主作風、以及尊重學術自由的精神。

自民元以來，凡教育、學術、文化界的重要事務，如勸工儉學、華法教育會、教育獨立運動、以庚款作教育費用等，蔡元培都是重要的參與者。二十四年七月，他發表啓事，辭去兼職，所列出來的兼職達二十三項之多，其頭銜有：學校之校長、校董、董事長，及學術教育機關或團體之評議員、董事、董事長、理事長、會員、會長、社員、館長、監事等，當時國內的重要文教機關，幾乎都由他來領銜。他對學術界的重要事務，都盡力去一一過問各機構的活動，但至少可以說明一件事實，那就是他確實在教育和學術界的地位。正因爲大家都承認他具有崇高的地位，而中
研院又為全國最高的學術機關，所以中研院在他主持下，才能順利地促成與全國學術界之合作與互助。

在中研院成立前，我國的學術團體是散漫的，各自為政的；但很多外國學術團體所遭遇來華的各種科學工作遠征隊，都有堅強的組織，並投資其豐富的物質配備和純熟的科學技巧，把我們的自然科學資料，甚至歷史的、考古的、美術的資料，一部份一部份搜集去乃至偷了去。對這種文化侵略，當時學術界普遍存在着「不滿」和「不服氣」的情緒。要反對這種文化侵略，只有自己去搜集、去研究。直到中研院成立後，才站在國家學院的地位，把學術界這種情緒導入了正軌，才使學術界有了一個有系統而又能代表全國學術團體的組織。②有此組織，然後工作得有中心，促成各機關間的合作，提高研究工作的效率。遇有國際學術會議，亦得藉此現成的綜轄組織，便於彼此接洽，並由此組織以轉與本國各學術機關或專門學者商洽推進。所以中研院的成立，是於中國科學事業的歷史，具有重大意義的。③

中研院在籌設之初，定為全國最高科學研究機關，所強調的任務是實行科學研究，而國家實值艱苦建國時期，各種建設事業需要專門的知識極可；基於這些現實之要求，故其工作多側重在與國計民生有直接關係的方面，其成績表現於區域性（本土性）與實用性科學的研究者，也最為顯著。例如在最早成立的各研究所中，並無歷史語言的項目；由於部份熱心文史的學者，向中研院各地所說明歷史語言研究的重要性，並強調現代的歷史學與語言學科也是科學，才決定增設歷史語言研究所。④又如中研院初成立時，國內對生物科學，還沒有脫離博物科的舊觀念。由於各學術團體在生物學方面的研究發展非常迅速，中研院遂在二十三年七月將其自然歷史博物館改為動植物研究所，又於三十三年五月，分為動物與植物兩研究所。這是一大進步，由各研究所成立的先後順序及變換情形，也不難看出我國在學術方面發展的趨勢。

二十四年十一月四日，蔡元培在一次演說中指陳：

「大家覺得中國現在內憂外患的過程中，可以悲觀的事情實在太多，可是我們仔細觀察一下，便知進步的地方亦未嘗沒有。開始提倡到現在，還不過區區數十年的科學事業便是比較可以『引以自慰』的一端。」⑤

② 李濟：《感舊論》，頁七二～七五。
③ 翁文灏：《追念蔡元培先生》。
④ 李濟：《感舊論》，頁七五。
⑤ 「革命文獻」第五十三輯，頁四四二。
最明顯的即是自中研院成立後，國內學人的智慧和成就，在國際學術界中已開始受人相當的認識了。例如二十一年三月，法蘭西學院以白里安獎金贈送中研院；二十三年七月，波斯的亞細亞學院聘請中研院為名譽會員，三十二年四月，英國陶德斯、李約瑟（Joseph Needham）兩教授來華訪問，攜來英國皇家學會、大英學院、牛津大學、劍橋大學以及其他英國、印度教育文化機關致中研院之函件，予以讚揚；並組成中英學術合作事務所，進行合作工作。美國也派葛德石來華，攜有美國科學院、學術團體總會等致中研院之函件，表示同樣意思。而中研院因聘陶德斯為史語所通信研究員，李約瑟為化學所及動植物所通信研究員。此事不僅使該院同人感奮；即全國文化教育界，在抗戰最艱苦的時候，得此盟邦友誼之表示，亦莫不欣慰。⑨

中研院是「科學救國」潮流下的產物，雖說國家一直處於危難不安的環境中，科學事業不能順利發展；可是由以上所述，足證科學救國運動，已經由理想而逐漸趨於實踐了。

---

⑨「革命文獻」第五十三輯，頁四〇六。
⑩「朱家瑜先生論集」，頁八四～八六。李約瑟（Joseph Needham）為以「中國的科學與文明」一書聞名的劍橋學者，其初抵華時中文譯名為「尼德漢」。