立教大学の歴史の記録

開講時期・時間・教室

新座後期・木曜日五限・二号館二階N二教室

池袋後期・金曜日五限・四号館三階四三二教室

担当者

豊田雅幸

①オリエンテーション
②D・V・Dに見る立教大学の歴史
③CD公会の日本伝道と創立者ウィリアム
④立教学校的誕生
⑤文部省訓令第12号と立教大学の成立
⑥高等教育制度の整備と立教大学の建立
⑦立教大学の拡大と戦争の影
⑧立教大学の拡大と戦争の影
⑨新制立教大学の移行
⑩戦局の悪化と大学存続の危機
⑪敗戦から学園の再建
⑫高度経済成長期以降の立教大学

四ゲストスピーカー

なし
<table>
<thead>
<tr>
<th>学部</th>
<th>学科</th>
<th>新座</th>
<th>1年</th>
<th>2年</th>
<th>3年</th>
<th>4年</th>
<th>計</th>
<th>1年</th>
<th>2年</th>
<th>3年</th>
<th>4年</th>
<th>計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>文</td>
<td>キリスト教</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>史</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>教育</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>文</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経済</td>
<td>経済</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>会計ファイナンス</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経済政策</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理</td>
<td>数</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命理</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社</td>
<td>社会</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>現代文化</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メディア社会</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法</td>
<td>法</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>13</td>
<td>8</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>政治</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際ビジネス法</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>観光</td>
<td>観光</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>交流文化</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コミ福</td>
<td>福祉</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プンティティ政策</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スポーツウェルネス</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経営</td>
<td>経営</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際経営</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現代心理</td>
<td>心理</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>映像身体</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>異文化</td>
<td>異文化コミ</td>
<td>0</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
<td>/</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
<td>151</td>
</tr>
</tbody>
</table>

五学部・学科・学年別受講者数