**立命館大学大学院博士課程後期課程研究奨励奨学金Ａ・Ｂ 申請書**

**Ritsumeikan University KENKYU-SHOREI Scholarship A/B**

**(Prize Fellowships for the Doctoral Students) Application Form**

|  |
| --- |
| **１．研究計画／Research Plan**  **（１）研究の位置づけ／Positioning of Your Research**  これから取り組む、あるいは取り組んでいる研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。  ※適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、本項目は１頁に収めてください（様式の変更・追加は不可）。  Regarding the positioning of the research which you will work on from now, or you’re now working on, describe the situation of your research field, background of issues etc., as well as the history that you had reached to the idea of this research plan.  \*Write clearly by using conceptual diagram appropriately. This part must be written in 1 page (Do not alter the designated format or add the format of this form.) |

**（２）研究目的・内容等／**Research Objective, Contents, etc.

①研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。

②どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に記入してください。

③研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。

④研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。

※適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、各事項の字数制限はありませんが、全体で２頁に収めてください（様式の変更・追加は不可）。

①Describe the research objectives, research method and contents of your research.

②Describe clearly what kind/type of your plan is, what and to what extent you will clarify.

③Describe your research by mentioning its feature and creative points (comparison with the previous research etc., the impact you can imagine when your research will be completed, future outlook etc.)

④If your research plans is positioned as a part of research activities of your belonging laboratory, clarify which part you are taking

on a role.

\* Write clearly by using conceptual diagram appropriately. There is no limit on the length for each item, but this part must be written

in 2 pages (Do not alter the designated format or add the format of this form.)

**３．人権の保護及び法令等の遵守への対応／Protection of Human Rights and Compliance with Laws and Regulations**

本欄には、「1.研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続が必要な研究が含まれている場合に、どのような対策と措置を講じるのか記入してください。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。該当しない場合には、その旨記入してください。

※本項目は１頁に収めてください（様式の変更・追加は不可）。

In this part, write countermeasures or approaches you will prepare when your research includes studies or investigations that require agreement or cooperation of another party, consideration for the treatment of personal information, or approaches for bioethics

and safety. For example, studies, investigations or experiments that require approval procedures at the ethics committee or the information committee inside and outside the research organization, such as conducting surveys/ interviews which involve the collection of personal information, conducting surveys of cultural heritage inside and outside of Japan, use of materials/samples being provided by another party, human genome analysis, genetic recombination research, and experiments on animals, etc. Write the progress of its procedure clearly as well. In case your research is not applicable, write about it here.

\*This part must be written in 1 page (Do not alter the designated format or add the format of this form.)

**４．研究遂行力の自己分析／Self-analysing of Research Execution Ability**

本申請書記載の研究計画を含め、当該分野における(1)「研究に関する自身の強み」及び(2)「今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素」のそれぞれについて、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、具体的に記入してください。なお、研究者とはアカデミア分野に限らず、研究職として民間企業への就職を希望している場合も含みます。

※各事項の字数制限はありませんが、全体で２頁に収めてください（様式の変更・追加は不可）。

Regarding (1) Your own strengths on research in your field and (2) Necessary factors for you to grow up more as a researcher in the future, please describe specifically based on the experiences of your research activities including Research Plan in this application form. Researchers here are not limited to those who will work in academia but those who wish to work for companies as a researcher.

\* There is no limit on the length for each item, but this part must be written in 2 pages (Do not alter the designated format or add the format of this form.)

*（※）本行を含め、以下の斜体で記した説明文は申請書を作成する際には消去してください。*

*・下記（１）及び（２）の記入にあたっては、例えば、研究における主体性、発想力、問題解決力、知識の幅・深さ、技量、コミュニケーション力、プレゼンテーション力などの観点から、具体的に記入してください。また、観点を項目立てするなど、適宜工夫して記入してください。*

*なお、研究中断のために生じた研究への影響について、特筆すべき点がある場合には記入してください。*

*(\*) Please delete the explanation part written in Italics including this line when creating your application form.*

*・When writing (1) and (2) below, desribe clearly from the viewpoints such as iindependence, imagination, problem-solving ability, breadth and depth of knowledge, ability, communication skills, presentation skills, etc. In addition, devise when writing such as listing the viewpoints as appropriate.*

*Regarding the impact occurred by suspending the research, write here if there are important points.*

**（１） 研究に関する自身の強み/Your Own Strengths on Research**

*（※）本行を含め、以下の斜体で記した説明文は申請書を作成する際には消去してください。*

*・記述の根拠となるこれまでの研究活動の成果物（論文等）も適宜示しながら強みを記入してください。*

*成果物（論文等）を記入する場合は、それらを同定するに十分な情報を記入してください。*

*（例）学術論文（査読の有無を明らかにしてください。査読のある場合、採録決定済のものに限ります。）*

*著者、題名、掲載誌名、巻号、pp開始頁－最終頁、発行年を記載してください。*

*（例) 研究発表（口頭・ポスターの別、査読の有無を明らかにしてください。）*

*著者、題名、発表した学会名、論文等の番号、場所、月・年を記載してください。（発表予定のものは除く。ただし、発表申し込みが受理されたものは記載してもよい。）*

*(\*) Please delete the explanation part written in Italics including this line when creating your application form.*

*・Write the strengths which are basis of this part by showing deliberables of your research activities (such as theses etc.) as*

*appropriate.*

*Please write the enough information which identifies the deliberables (theses etc.) when writing them.*

*(e.g.) Academic papers (Write whether each publication is refereed or non-referred. Only accepted papers can appear as refereed papers.)*

*Write Book(s), Title, Name of Journal, Volume and Number, pp. (starting page – ending page), and Year of publication*

*(e.g.) Presentation (State whether it was on oral or poster presentation, and whether it was refereed or not)*

*Write Authors, Title, Name of the conference, Number of thesis etc., Location, Month and Year. (Except the one which will be presented, but the presentation which was accepted to be presented can be included.)*

**（２） 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素/**

**Necessary factors for you to grow up more as a researcher in the future**

**５．目指す研究者像等／Intended Image of a Researcher in the Future**

（１）「目指す研究者像」、（２）「目指す研究者像に向けて行う研究活動の位置づけ」を記入してください。なお、研究者とはアカデミア分野に限らず、研究職として民間企業への就職を希望している場合も含みます。

※各事項の字数制限はありませんが、全体で１頁に収めてください。様式の変更・追加は不可

Describe (1) Intended image of a researcher in the future (2) Position of the research activity for your intended image of a researcher.

Researchers here are not limited to those who will work in academia but those who wish to work for companies as a researcher.

\* There is no limit on the length for each item, but all items must be written in 1 page (Do not alter the designated format or add the format of this form.)

**（１） 目指す研究者像** ※目指す研究者像に向けて身に付けるべき資質も含め記入してください。

**Intended Image of a Researcher in the Future**  \*Write the ability which you must acquire for the intended image of a researcher.

**（２） 上記の「目指す研究者像」に向けて在学期間中に行う研究活動の位置づけ**

**Positioning of your research activities conducted toward the “Intended image of a researcher” above**

**while you are enrolled.**