編者引言

一、

《大學理念與校長遴選》這部書，所收集的論文分別在「第四屆大學通識教師研習營：大學之理念」(1996年12月19-20日，中華民國通識教育學會與科學月刊社主辦，國立陽明大學與國立台灣大學協辦)以及「大學校長遴選與治校風格學術研討會」(1997年5月30-31日，通識教育學會與私立大學校院協進會主辦)這兩項研討會上發表的部份論文。我想藉著這二十篇論文結集出版的機會，說明這兩次研討會舉辦的用意，並介紹本書各篇論文的要旨。

「大學之理念」在當前台灣高等教育界之所以需要特別重視，乃是由於近百年來台灣的各級教育具有強烈的功利取向，流風所及，大學的理念乃為之晦而不彰。從歷史角度來看，近代台灣的教育自劉銘傳在台北大稻埕創立西學堂(1887)與電報學堂(1890)以後，台灣的教育就始終以實用教育為其特色，日據時代日本殖民政府對農工實業教育頗為重視。1945年光復以後，台灣在時間與空間的壓力，以及經濟掛帥的背景之下，中等及高等教育頗為強調職業導向，以「人力規劃」概念作為制定教育政策的重要依據。民國五十年代中期以後，中等學校高中高職分流政策的實施，高等教育中就業導向系所的增設，都反映戰後台灣高等教育的功利取向特質。這種功利取向的特質，在戰後台灣政治支配一切的特殊狀況之下，為台灣高等教育帶來的傷害至深且巨。最近五十年來，台灣的大學教育深深地受到「政治力」與「經濟力」的支配
而形成「教育政治化」以及「教育商品化」两大病灶，使大学的
理念为之晦而不明。流弊所及，许多大学之职业训练的性质日益
彰显，而戒严时代大学受到政治力渗透的状况不但不因近年来
的校园民主化而改善，反而随著「统独」、「省籍」、「党派」
等矛盾的激化而日益深刻。在这种状况之下，大学之所以为大
学的理想性格日趋模糊。因此，通识教育学会举办学术研讨会，
以「大学之理念」为中心，邀集国内外学者共聚一堂，集思广益，
实有其对治时代沉疴之用意在焉。

二、

本书《导论》收录两篇文章。第一篇是中央研究院李远哲院
士在「大学校长遴选出治校风格学术研讨会」所发表的主题演
讲。李院士指出大学教育已经从精英教育逐渐走向平民教育。在
大学民主化过程中，大学校长的遴选特别值得重视。李院长并以
他的亲身经验分析这个问题。第二篇论文是张隆溪的〈现代社会
与知识份子的职志〉，作为本书开宗明义的第一篇论文。张隆溪
首先指出所谓的知识份子除了有纯理性的思考之外，还要有对社
会状况更直接的关怀，对现实人生有一种道德的承担，有政治和
文化批判的职责。知识份子为社会提供理论和观念，而理论观念
的具体实现则是政治家和社会活动家的事。思想和行动的区别的
为重要，然而两者之间却没有严格的界限，尤其在中国文化传
统中，知与行相辅相成。张隆溪认为，中国古代的士和现代知识
份子一个重要的区别，就在知与行的分与合，也就是思想与行
动是否有明确界限的问题。近代思想家和知识份子具有决定意义
的特质，正在于超脱于政治体制的独立特性，使知识份子得以
最充分地發揮在宗教、哲學、法學、政治學等多方面精神文化批判的力量，而且正是這種文化批判構成知識份子的根本特點和社會職貴。由於科學技術在二十世紀現代社會中的飛速發展，傳統人文知識份子的重要性日益受到挑戰。一方面是社會結構和管理上的專家政治傾向，另一方面是各門知識技能的專業化或職業化，兩者都使傳統意義上的文化及人文知識份子越從中心退向邊緣。不僅如此，在西方當地的哲學和文化理論中，對傳統和現代性的批判往往也趨於對啟蒙時代以來知識份子作用的懷疑和否定。現代意義上的知識份子是與現代意義上的社會同時生成的，爭取平等、自由、民主、正義等現代性價值的過程，也就是形成一個在精神文化領域具有相當活力的知識份子群體的過程。因此近世中國的情形而言，知識份子的邊緣化其說是導源於讀書人被迫離開仕途而遊離於政治體制之外，毋寧說是政治體制本身的不健全，是由於缺乏民主開放的社會環境，缺乏政治與學術的相對獨立，缺乏思想和學術的自由。在中國社會尚未健全民主的政治制度，知識份子尚處於相當弱勢的立場時，西方當前的後現代主義理論對現代性價值取向和對知識份子作用的懷疑，使中國知識份子處於一種理論上的尷尬境況。後現代主義和後殖民主義理論在中國大陸當前的政治文化環境中，實際上趨於保守，很容易被利用來維護現存秩序。一些“後學家”所倚重的西方後現代、後殖民主義理論家當中，賽義德是一個特別重要的人物，賽義德尤其注重個人的獨立性，認為知識份子不能放棄文化批判的職責，不能被任何集團或團體籠絡收買，成為它們的喉舌，而應當勇於為受壓制的弱者說話。賽義德所說的知識份子顯然不是站在某個民族、國家的立場，也不是維護東方或西方的利益，而是有超然
於任何集體利益之上的，是非和真理標準。以之作為自己言論和行動的依據。總而言之，賽義德極力呼喚的是在文化、社會、傳統、民族等等宏大集體概念籠罩之下，仍然能隨時保持獨立性格和批判精神的知識份子。張隆溪認為賽義德對個人道德責任感的強調，對於今天中國知識份子尤其重要，知識份子獨立的政治立場絕不可以拋棄的，無論周圍是怎樣的氛圍和環境，我們都不可以放棄知識份子文化批判的崇高職責。

三、


在二十一世紀前夕，大學的轉型，更是一項值得關心的課題。英國里茲大學教授Peter Scott最近就指出：在二十一世紀的大學裡，如何在多元性之中獲得共識，是未來大學重要的挑戰（見：Peter Scott, “The Idea of the University in the 21st Century: A British Perspective,” British Journal of

在中文世界裡，關於「大學之理念」的論著為數不多。金耀基先生曾將他討論大學教育的論文集為一書，名之為：《大學之理念》（台北：時報文化出版事業公司，1983年，1995年）。我們現在收集在這部書中的〈大學理念的持續與變遷〉這篇論文，可以視為討論這個課題最新的文字。Daniel Fallon在這篇演講詞中，首先區分大學的通識教育、人文教育與人文學術這三個互有關係的名詞。他接著從古代希臘、羅馬哲人思想中的教育理念開始，探討二千年來西方大學教育理念的變遷，並兼及中國的教育理念。這篇論文對於「大學理念」的思考，頗有開門見山的貢獻。

本書所收的第四篇論文作者是王晴佳，這篇論文主要是藉著探討和比較前台灣大學校長傅斯年（1896-1951）和德國教育家、思想家威廉·洪堡德（Wilhelm von Humboldt, 1767-1835）對高等教育的見解和論述，希望能對目前大學中「通識教育」的功能和作用，以及如何實施，有所啟發。作者指出，雖然傅斯年和洪堡德身處兩個不同的世紀，接受教育的社會文化背景也大不相同，但是他們的教育思想卻有不少相似之處。舉例言之，他們都十分強調大學的獨立自主，反對行政權力的過度干涉，也十分注意“教與學的自由”（Lehre- und Lernn Freiheit），讓教師有學術自由，學生有選課和追求自己興趣的自由。傅斯年和洪堡德處於社會變動的時代，他們教育思想的特徵是，力求將教育的改革與社會的需要加以結合，以促
進有用人才的培養，使教育跟上時代，滿足社會的需求。所以在大學之理念上，傅斯年和洪堡德都認為大學教育不能過於專門化，而是要針對人品、人格培養和塑造的均衡教育。同時，這種教育改造的觀點不墨守傳統，也不一味追求新奇。王晴佳以為，在傅斯年和洪堡德教育的理想與大學之理念中，這種不盲從、不抄襲，力求使教育與現時社會的需要相結合的思想，是值得我們效法的。

本書第五篇論文是以芝加哥大學為例，探討美國現代大學的理念與實踐，執筆人林孝信與黃俊傑指出：美國的高等教育在十九世紀末發生革命性的變化，傳統的學院（College）逐漸轉型為現代大學（University）。高等學府不僅注入科學與實用知識，而且開始重視學術研究，並且把研究與教學結合起來。芝加哥大學成立於十九世紀末（1882年），是轉型期間新成立的現代大學中，最具代表性的案例，在學術研究與通識教育上，也都有非常突出的成果。這篇論文提出兩點結論性的看法：第一，芝加哥大學創校理念及其通識教育經驗，因其特定時空背景與大學領導人的思想因素，才有其成果，並非其他國家或其他大學可以完全模仿與移植。第二，參考國外辦學成績優異之學府的理念與具體經驗，並針對台灣特殊的時空情境之中，以落實大學教育改革工作，是一切教育改革的根本原則。

接著，林孝信與黃俊傑合撰的〈美國的經典通識教育：經驗、問題與啟示〉第六篇論文，主要是回顧近百年來美國各大學通識教育的興起，探討美國的經典通識教育的經驗及其潛藏的問題，並就美國的經驗對台灣的大學通識教育所可能具有的啟示，略加討論。本文認為：（一）近百年來的美國經驗顯示：以經典作
為通識核心課程，是傳承文化價值的有效方法。「核心」通識課程的設立，是通識教育課程的常規，而在核心課程的規劃之中，為引導學生研讀最具價值的經典著作，所以經典教學遂進入了通識教育之中。（二）美國經驗顯示：通識核心課程經典著作的選定，並非一經定案就永不改變，事實上核心課程的設計以及經典著作的必要性，並非一帆風順地受到通識教育者的支持。如何規劃核心課程的內容，如何選擇教材，仍然爭論不息。（三）針對當前台灣社會的特殊狀況，通過經典著作而使學生之心智獲得啟發與陶冶，是值得努力的做法。

第七篇論文的題目是〈「理念治校」與「全人教育」之大學新典範：省思、建構與分享〉，作者是中原大學校長張光正，他認為所謂「理念」是方向之指引原則，有理念之組織方能長治久安，教育機制亦是如此，所以有良好的教育理念才足以治校。以「全人教育」的理念，也就是朝向「四平衡」：（1）專業與通識的平衡；（2）人格與學養的平衡；（3）個體與群體的平衡；（4）身、心、靈的平衡，希冀培育出具有宏觀胸襟且整全之教育通才。張光正以本身治理中原大學的實務經驗，針對中原大學既定的教育理念，與讀者分享他個人的治校經驗。

四、

在第二部份中，我們共收錄了五篇文章，分別討論從傳統中國到現代台灣教育理念的發展。高明士在〈傳統中國的教育體制與書院〉一文中，探討秦漢以後所形成的全國性教育體制，尤其是漢武帝興太學以及推展地方郡國學等史實。其後，在經過各朝的補充、修正，到隋唐時期，屬於全國性的教育體制達到完備的
地步。宋以後的教育發展，可說在唐代的基礎上推進，直至明清。在私學方面，宋代以後的書院教育較有制度可尋，私學也大多配合政策而施教。由過去傳統教育的實施來觀察，可以發現不論讀經或讀史，皆是要求個人由修身齊家到治國平天下，上自皇帝下至庶民皆如此，包含書院教育在內，這是典型的通識教育。而傳統中國書生給予一般人的印象乃是百無一用的原因，很可能在於專才訓練未實施，以至於教育失衡。高明士認為，國家對書生的誤用才是這個問題的癥結，我們不可完全歸咎傳統教育的失敗。作者最後也提出傳統教育的特質，值得現代大學借鏡者有四：
（1）知識與生活教育的結合，（2）由通經而治天下，（3）尊師的優良傳統，（4）「廂學」制的特殊校園設計。

第九篇論文是《戰後台灣地區大學教育的發展》，作者陳舜芬除了介紹戰後台灣地區大學教育數量的發展，而描繪出五十年來大學教育的形貌外，也扣緊「大學與政府的關係」、「大學各類成員的地位與關係」及「大學教師的學問自由」等三項重點加以說明，論述台灣地區大學教育在精神上的轉變。雖然1949年以後台灣地區的大學教育擴張甚速，但自1960年代以還，大學教育的發展明顯地偏於工商應用類科，文理基礎類科不受重視。台灣地區大學教育另一大特徵則在於中央集權，這種高度中央集權的取向互有優劣，透過政府導引的教育有一定的專業水準；不過齊一的標準也扼殺各校的創造力，影響了學術自由及大學教育的進步。隨著解嚴之後，大學教育因而出現革新的契機，不僅在《大學法》公佈後，大學在校長產生與課程方面獲得相當程度的自主權，同時解嚴之後的情勢與相關法令的修正，也使得教師的學術自由展開生機。
本書第十篇論文作者是周祝瑛，論文題目是〈從世界高等教育的改革趨勢談我國高等教育改革的方向〉，主要是以近一年來國內高等教育常見的議題為例，說明高等教育中亟需全盤檢討的項目。作者指出，在面對二十一世紀，世界文化無可避免地將轉移亞太地區之際，我國唯有積極改革現階段高等教育問題，才能提高國民素質，強化國家在世界發展中的競爭能力。從世界銀行及聯合國國際教科文組織的兩份高等教育報告書中，可看出近年來改革的重點，如在目標和本質上，要求終身教育觀念的確立與全人教育體系的完成；在法令與規範上，是以整體教育改革為出發，並且朝向尊重各大學學術的自由與機構自主；在人力培育與規劃上，朝向高等教育與社會的聯繫，並注重高等教育數量與質量的發展；資源調整方面，是要提高高等教育機構的效率，將教育內容多元化及鼓勵私人教育的投資等都為重要方向；品質提升上，除了兼顧傳統上教學、研究與服務推廣的角色外，尚需引進有效的行政管理系統及評鑑制度，以提昇大學生的素質及學術環境，同時還要顧及公平性的保障以照顧弱勢團體中合格學生；在社會互動的趨勢上，應透過通識教育來培養人們批判思考能力，以回應社會快速變化所造成的問題。同樣地，國內「教改會」也對國內高等教育的興革提出許多建議，就整體而言，大多能涵蓋我國未來高等教育的改革趨勢，改革方向也頗能順應世界高等教育的潮流，而朝向人本化、民主化、多元化、科技化與國際化五大教育改革方向，可說是一大長足的進步。

前任教育部高教司司長余玉照在〈我國高等教育的回顧與展望〉一文中認為：在四十餘年來，台灣整體社會發展的過程裏，高等教育扮演相當重要的角色。隨著社會的變遷與經濟的發展
高等教育持續提供臺灣地區各項發展所需的高級人力，維持臺灣社會發展的動力，進而創造了臺灣經濟發展的奇蹟。首先，在學校數目與學生人數方面就出現明顯的成長，伴隨而來的數據所帶來更重大意義是師資和教育經費的成長。同時近四十餘年間，教育制度也歷經許多變革，主要是在技職教育體系、師範教育體系、高級進修補習教育體系、私立學校教育制度、大學教育體系等方面上。關於現階段高等教育發展所面臨的問題上，余玉照指出有教育資源的緊縮、公私立學校的資源差距、人力市場供需的失衡、文憑主義過度氾濫、系所發展過度分化、學校與社會的互動不足、大學內部運作的失衡，以及學制過於僵化等問題。雖然有諸多問題有待解決，但是因為整體運作體制日趨成熟，所以對於高等教育邁向二十一世紀的未來，余玉照還是相當樂觀認為，只要大學教育品質不斷提昇、終身教育理想的實踐、人本精神的發揚、通識教育的強化、資訊網絡的推廣運用、國際學術交流的促進、教育資源的合理分配、高等教育學府類型的多元化、以及大學行政運作的制度化等等全方位的進行，整合政府與民間可用的資源與力量有系統加以推動與落實，必能使台灣的高等教育的發展在二十一世紀裏邁入嶄新的境界。

本書第十二篇是黃俊傑的《當前大學教育的困境及其對應策略》，所探討的主題是1987年戒嚴令廢除以後國內大學教育所呈現的兩種問題：（1）民主化的困境；（2）資本主義的困境，並建議脫困而出的策略在於回歸教育的原點，重建教育部門的自主性，並與非教育部門取得相對的互為主體性，維持創造性的動態平衡關係。換言之，大學教育作為台灣有機體的重要組成部分，一方面既不能過於膨脹教育部門的主體性，以至於無法與其他部
門互動；但另一方面又不能喪失教育部門的主體性以至於淪為其他部門的工具。如何執兩用中，得其平衡，對大學教育工作者確是一大挑戰。黃俊傑認為：以「多數決」作為原則的「民主化」與以「最大獲利原則」為基礎的「資本主義化」之所以會構成大學教育的困境，乃是因為這兩項新發展，都忽略了學術教育領域與政治經濟領域本質上的根本差別在於：前者以「人之自我實現」為其目標，後者則以「群眾參與」及「市場導向」為其目標，因而要求前者服從後者的運作邏輯，困境從焉形成。黃俊傑分析大學教育的困境及其對應策略，認為：大學的本質在於對真理的探索，大學的生命則在於理想主義的堅持。光復以來，國內的大學在威權體制之下，飽受政治力的凌虐而為特定意識形態服務。但是解嚴以後，庸俗化的政治文化卻又從根腐化大學校園中剛剛萌芽中的生機。而且，資本主義的大巨靈也虎視眈眈地企圖攫取大學教育的靈魂。在這樣旋轉乾坤的歷史性時刻裡，大學師生必須高舉理想主義的大纛，回歸教育之「促進人的主體性之覺醒」的原點，重新出發，才能為大學注入源頭活水，賦予大學以新生命與新氣象。

五、

本書下篇《大學校長的遴選》主要分為三個部份，分別是第三部份：「大學校長的角色」；第四部份：「校長遴選的國外經驗」；第五部份：「國內校長遴選的理念與實務」。在第三部份：「大學校長的角色」的單元中，我們一共收錄兩篇論文，首先是林孝信在《從學術領導看大學校長遴選》一文中開宗明義指出，大學校長遴選的目的，歸根究底，是要找到適當的人來辦好
大學。但是遴選的方式設計即使再完善，如果選出的校長不善於領導大學，那麼遴選制度的完善，還是不足以保證可以找到優秀的校長。台灣近年來改變了大學校長的產生方式，從官派轉變為大體上由各大學自行遴選，但是偏重的是程序民主的考慮，而忽略目的性與學術領導的問題。作者從學術領導的角度，來考察大學校長遴選的問題。由於過去台灣在威權政治體系下，大學校長的權限高度受制於教育部的制約，大學的領導功能不能發揮，因此，作者也介紹了歐美大學教育發達國家的學術領導的經驗，以及相關的學術研究成果，作為參考的範例。林孝信認為在不同的高等教育體系中，大學校長的教育職責就不一樣。在美國的高等教育體系，就賦予校長最大的權力，因此校長對大學的成敗影響也最為直接。校長的權力愈大，其領導也愈為關鍵，所以校長的遴選就需要特別慎重。在遴選的過程中，候選人學術成就、抱負與眼光，至少一定要和普通的行政領導能力等量齊觀。台灣的高等教育體系是越來越接近美國，雖然美國的成就有值得學習之處，不過也要特別注意其缺陷以及特有的文化背景。

本書第十四篇論文是張隆溪的〈二十一世紀的大學需要什麼樣的校長〉，這篇論文主要在介紹美國大學校長遴選和治校風格的情形，討論自六十年代以來西方大學在觀念、規模和在推選大學校長的具體做法所產生的變化，作為我們大學教育的參考。作者從英國人紐曼《大學的理念》這部書談起，紐曼理想的大學教育是不同於職業教育和技能的培訓，而是以純知識和理性為目的，來獲得科學或哲學的修養。紐曼關於學術非功利的觀念實在具有十分根本的意義，因為可讓我們認識到，除了商業價值之外，人生還有別的價值，還有超功利的精神價值，而大學作為社會最
重要的學術機構，除了提供實用的職業教育和科學技術發明之外，還擔負著傳播文化知識和通識教育的責任。西方大學獨立性和自由精神，在中國建立大學之初就是教育家們追求的目標，蔡元培時代的大學獨立自由最大的威脅，乃是各派政治力量的控制。而當今的中國大陸的大學除了在政黨壓力之外，更需承擔商品經濟的壓力，承受大眾文化等的沖擊。在這種情形之下，如何在一方面堅持教育和學術的獨立，另一方面又能有道德的承擔，可以為解決重大社會問題貢獻知識和技術人才，這實在是領導高等教育者必須接受的挑戰。一個有雄心成為學術重鎮的大學，也必須尋求一個不僅能接受這種挑戰，而且能恰當平衡兩方面要求的領導，一個不僅處理當前問題時能應付裕如，而且更能洞見未來，為高等教育在二十一世紀的發展作出充分準備的大學校長。

六、

在本書第四部份的單元中，我們所收錄的論文主要是探討國外大學校長的遴選經驗，藉由他山之石以作我們國內大學校長遴選的參考。第十五篇的論文題目是李經詓的〈美國大學校長的遴選經驗——兼談大學組織及功能〉。作者提到在美國對大學的功能有三種認識：一是教學功能，二是研究功能，三是對於公共社會的服務功能。最近有人提出第四種功能，就是營造理想民主社會的功能。這四種功能彼此有聯繫，在組織的要求上彼此又有衝突。大學校長工作繁重及難以久任，主要就是由於學校現有的功能與學校現有的組織之間的複雜關係所造成的。認清這一方面事實，才能了解制定大學校長遴選方法的必要性和重要性。在美國遴選校長的方式大致要考慮幾個方面：一、校長角色的變遷；二、共
同治校的要求：三、機會均等法案：四、校內候選人與校外候選人的選擇：五、遴選校長的時機和原因：六、遴選方法的變通。在清理這幾個方面問題後，便要成立遴選委員會。它通常有四種形式：

一、由學校校董會本身組成遴選委員會。

二、由學校各組成單位選出的代表組成遴選委員會，又稱單一遴選委員會。

三、同時成立兩個委員會，一個是尋找委員會，負責找人，一個是篩定委員會，負責選人。

四、由校董會中的委員會再加上教授、學生及其他代表組成諮詢委員會，協助遴選工作。

遴選委員會成立之後，第一要務就是要確立校長遴選的標準。校長所應具備的一些基本條件就是在考慮之內，比如候選人對教育本質的理解、行政能力的高低、承受壓力的程度、個人道德修養與領導能力。最重要還在於與學校目前和未來的需求是否相關。緊接著是建立候選人圈，經由對應徵人的背景調查，進而再篩選建立初步名單，也才能開始初步面談。初步面試完成之後，遴選會應要慎重的討論與調查，將候選人名單縮減到三至五人，並由校園訪問後，收集與候選人見過面的人或團體的意見，確認出推薦的候選人。藉由完善的遴選過程，可以使校董、教授、學生、員工、社區及州政府之間產生一種結合；彼此相互瞭解和信任，大家基於一種共同目標產生的和諧，對學校的整體事業極為有利，使學校更加穩步、健康的成長。

第十六篇論文是《美國大學校長的遴選制度》，作者鄭淑院士是美國麻省理工學院教授，他指出：近二十年來，美國大學校
長的遴選制度受了社會潮流的衝擊而移入一個新的平衡點。先是各大大學校園內，學生運動受越戰引來衝擊而風起雲湧，挑起大學教職員工及學生對學校行政干预的意念。因應這種社會風氣的壓力，各大學的校董會或同類機構多少交出一些校長遴選的權力。總括來說，美國大學校長遴選權掌握於董事會之手。每次校長出缺，由董事會或督學會組織委員會找尋校長候選人。這種委員會有雙層制和單層制之分，一為諮詢委員會，有建議權而無投票權，一為遴選委員會，有權投票決定校長人選。鄭洪希望美國的經驗，有助於我國教育界對校長遴選制度的改進。鄭洪進一步說明今日美國大學的校長主要任務之一往往是財務上的，反而很少有在辦公室沉思反省的餘裕。他認為一個大學校長應是全校學術和思想的領導人，不是募捐專家。如何在二十一世紀的現實中，在財務和學術中取得均衡？應是我們面對的一大課題。

香港理工大學副校長梁天培的〈香港的大學主管產生辦法及校務運作內涵〉，是本書所收錄第十七篇論文。梁天培在文中指出，香港的大學財政來源基本上是由香港政府所提供，而學生家長則通過繳交學費支付經常性開支的百分之十八。香港的大學教育政策是由政府的「教育及人力統籌科」所制定，而高等教育則通過香港大學教育資助委員會撥款、統籌學生人數和類別及為大學的管理、科研和教學水平作調查評估。每所大學都設有校董會，控制全校的發展、財政、教職員的編制與任命事項。近年來要求民主化與社會化的呼聲之下，大學也朝向講求效率及受到社會公眾輿論的監督。加上學生人數與學校數目的增加，因此大學好像商業機構一般，存在著相當激烈的競爭，以招收良好的教職員、學生以爭取資源。在大學主管產生的辦法上，對教職員有嚴
謹慎的評核方法，通常招聘校長都要經過很嚴格的程序，甄選條件
都包括教學經驗、科研成就、知名度、大學管理經驗及能力、辦
學方針等。若有校長位置空缺，大學首先成立一個遴選委員會，
主要由一些重要的校董會成員組成，有些大學亦包括教師代表在
內，在大學的校務運作及內涵上，大學校長有副校長為它分工分
憂；大學的教務委員會對學術、課程、考試及學位頒授等有最高的
決定權力。每個課程都有課程委員會，在聽取各方的意見後，
為具體的教學內容作出編排。香港的每所大學雖辦學宗旨不一，
課程也有所不同，但目前的通識教育較著重人文學科，平衡了當
今各個大學以培養專業人才的內容。在對大學的監管上，雖然香
港政府一直強調大學的獨立性，但通過教資會、校董會以及對財
政上的控制，加上最終的校長委託權，港府的控制可以說是非常
的有效及隱蔽的。教資會並有定期的評審，確保各大學的教與學
的素質，傳媒亦是有影響力的公眾監管工具，加上民主意識濃厚
情形下，大學高層也要小心行事，並對外接受港府及廉政公署的
調查，對內接受自我嚴格評審與考勤系統，以及接受學生填寫表
格的評估。

本書的第五部份，主要談論的是國內校長的遴選經驗，作者
們都曾經參與校長遴選的工作。其中所收錄的第十八篇論文，是
台大經濟系教授朱敬一的《國內大學校長的遴選方式及問題》，
討論國內的大學自1992年起開始爭取校長選聘的主導權，演變成
校長選聘主導權，從在教育部的手上轉變到各大學的校務會議。
如今雖然教育部被逼迫釋出權力，但也形塑了大學校園裡的民粹
主義。作者這篇文章的目的，就是要對目前台灣許多大學擇聘校
長的設計，提出檢討與批判，希望能藉此反省得到一些改進制度
的思考，以改善国内的高等教育。朱敬一认为，要区别出学术社群与民主社会，以及破除遴选过程中所牵涉到的民主干扰，非得要修《大学法》不可。校务会议可以是大学「运作」层次的决策会议，但不应该是大学「方向」、「发展」层次的决策会议。朱敬一认为，这应由教授直接或间接选举校长，又期望这样被选出来的校长回过头来引导督促教授的教学研究，但其中显然是矛盾的。

和第十八篇论文相呼应的，是由台大医学院创办人黄崑巖所执笔的〈国内大学校长遴選之方式及问题〉，作者曾经历过的美国延揽大学校长的过程，深深以为内以教授治校方式迎合校外选举文化，校务会由半遴选半选举产生制度感到忧虑。他指出，美国的一流大学没有以全民投票方式行使同意权，遴选委员会的委员也并非以受欢迎程度或选美式的制定产生。况且外国院校延揽校长的理念，是认为学术机构的领导人士要整顿校内防止因循苟且，为了避免校内同仁的各自利益，故选人的视野往往投向校外而非校内。作者认为「教授治校」在台湾已经受严重的曲解，黄崑巖也认为教授治校的目的有二：一是让大学校内知识份子发挥智慧，集思广益，赞助校长，达到在学术自由的气氛之下，追求大学开发新知，培养下一代知识份子之工作至关紧要。二是在以校園自主精神作导向，在赞助校长，推行校务之际，每位大学教员应该借着学习什么是培养知识份子大学校内应有的柴米油盐，瞭解其事之后又有看得到看不到的真正运作与障碍，以求自己在专业修身方面有所成就。国内大学校长遴選的方式由于长期的被曲解运作，因此弊病丛生，但如果教员们的意见夠高，仍然是可以推行出可观的成果，所以问题的核心不得不回歸国内教育者的水准与智慧问题上。
第二十篇是武光東的〈國立陽明大學校長遴選經驗談〉，他以陽明大學遴選校長的實際經驗分析這個問題。1995年陽明大學展開自創校以來首次校長遴選工作，為了避免如同其他學校在遴選過程中所曝露的惡質選舉文化，因此陽明大學從制度上建立良好的規範，消極方面要把社會不良的選舉風氣摒絕於校門之外，積極方面希望藉著校長遴選辦法的實施，能為校園注入新的生命力。在遴選過程中，因為遴委會的委員堅守著程序正義的原則，一切依法辦事，並排除任何不當的干擾，因此達成了消極的目標。但是在積極方面上，仍有不夠盡善盡美之處。武光東認為陽明大學的遴委會的人數太多，以及職員委員是很大的缺陷。為了避免遴選委員會有個人門戶之私，武光東主張應擴大校外委員名額的比例，譬如若總數為九人，其理想比例是校內教師四人，校外公正人士四人，另校友委員一人。本書第二十一篇論文接著說明清華大學校長的遴選經驗，作者陳力俊教授曾參與兩屆該校校長遴選工作，他的經驗極為具體，有高度參考價值。

本書所收錄最後一篇論文是黃俊傑的〈大學校長遴選的理念與實務：從台灣經驗出發〉。大學校長由各校自主推舉產生，是近年來台灣民主化過程中，在學術領域的新發展。但推舉產生校長之方法，則各校頗不一致，瑕瑜互見。作者曾參與國內五所大學校長的遴選工作。這篇論文以作者的實際經驗出發，析論大學校長遴選的理論基礎，並就遴選之實務問題加以探討。這篇論文扣緊《大學法》第六條與《大學法施行細則》第四條之條文，分析法律條文在落實過程中所呈現的問題，作為提出修法建議之參考。論文中除了第一節「前言」之外，第二節分析當前大學校長遴選中由於票選所產生的問題，並建構遴選的理論基礎。第三節
分析遴選委員會之組成及其背後之理念。第四節討論遴選過程中的實務問題，尤其集中在「候選人訪談」這項重要工作。第五節討論遴選委員應具有之心理準備。第六節則綜合以上各節之論點，提出結論性看法。這篇論文從近年來台灣各大學遴選校長的具體經驗出發，分析大學校長遴選的理念及其實務問題，並提出兩點結論：

第一，《大學法》第六條以及《大學法施行細則》第四條條文，應考慮修改，刪除教育部另組遴選委員會擇聘之條文，而由大學之校長遴選委員會完成遴選工作。但是，這項條文修訂的前提是：各大學校校長遴選委員會之組成，除了本校現在專任教師之外，應包括校友、社會與學界公正人士以及政府代表，而且這三種委員之總數最好佔全體委員總數之半數或半數以上。其中校友代表可以經由本校教師或校務代表選出，社會或學界公正人士由中央研究院推薦，政府代表由教育部推薦。如此組成之委員會較能避免各校專任教師代表之本位主義問題，也因爲委員較具有多元性而能照顧多角度之視野，較為周延。因為教育部已有代表參與校長遴選委員會長達一年之遴選工作，所以，教育部可以不必再另組遴選委員會再行遴選，一則避免重複，浪費人力與時間；二則可以進一步落實「大學自主」。

第二，遴選委員會決定校長最後名單時，最好避免動輒出之以投票方式，而儘量以理性之態度，就候選人之狀況作客觀之討論，委員之間最好以理服人，而不是以選票定天下。作者認為，大學校長遴選工作成效與否的根本關鍵仍在於人心之自覺。只要所有的校長候選人及遴選委員，都能心體清明，自作
主宰，校長遴選工作就似繁而實簡，成功可期。如果人心未能醒悟，則一切的制度設計或法律條文修改，都適足以成為《道德經》所說「大盗竊國」的工具。

在二十一世紀即將降臨的前夕，台灣各個方面都面臨激烈的變動，大學教育的變革更是其中極具關鍵性的一環。民國初年北京大學校長蔡元培（1868-1940）曾說：「大學者，囊括大典，網羅眾家之學府也」，我希望能為《大學理念與校長遴選》的出版，對於台灣的大學教育的改革，發揮正面的貢獻。