研 究 生 入 学 願

 Application for Research Student

 　　 　　　　　年　　　月　　　日

 　　 Year Month Date

　　名古屋大学工学部長・大学院工学研究科長　　殿

　　To the Dean of School/Graduate School of Engineering, Nagoya University

貴学部・研究科において、下記事項を研究したいので、御許可下さるようお願いします。

As stated below, I hereby apply for admission to the School/Graduate School of Engineering, Nagoya University.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国　　籍Nationality |  | 男・女M・F | 生年月日Date of Birth | 　　　　年　　月　　日生 　　　　 Year Month Date |
| 現 住 所Current address  |  |
| 氏　　名Name | (Alphabet) (Chinese Character) |
| 最終学歴Last school attended | 大学　　　年　　月　　卒業（修了）・卒業（修了）見込 University 　Year Month 　graduated / expected to graduate　　 |
| 研　究　事　項Research theme |  |
| 研　究　期　間Term of reseach | 自　2024年　10月　1日From　　Year　Month　Date | 至　　2025年　3月　31日To　　Year　Month　Date |
| 身分※Status | 学部研究生　　　・大学院研究生 Undergraduate Research Student　/　 Graduate Research Student |
| 指　導　教　員Academic advisor | 職 名Position |  | 氏 名Name |  |
| 【大学記入欄】University entry column |
| 受付番号Application number | 受付年月日Date received | 取 扱 者Recipient | 検 　定　 料Application fee | 入　学　料Admission fee | 備 　考Remark |
|  |  |  |  |  |  |

※身分　Status

Ⅰ．学部研究生　Undergraduate Research Student

大学の工学部又はこれに相当する学部を卒業した者

Those who have graduated from an engineering course at a university or have the same or a higher level of academic ability.

その他教授会において適当と認められた者

Those who have been judged by this school as possessing academic achievement equivalent to the above.

Ⅱ．大学院研究生　Graduate Research Student

博士課程において所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた者

Those who have attended the graduate school for the designated or more years, earn the designated number of credits, and received necessary research guidance.

修士の学位を有する者Those who hold a Master’s degree.

その他教授会において適当と認められた者

Those who have been judged by this school as possessing academic achievement equivalent to the above.

INSTRUCTIONS　（記入上の注意）

Ⅰ．The application should be typewritten or written in Roman block letters.

（記入はタイプ又はローマ字ブロック体で記入すること。）

Ⅱ．Numbers should be in Arabic figures.

（数字は算用数字を用いること。）

Ⅲ．Years should be written in the Anno Domini system.

（年号はすべて西暦とすること。）

Ⅳ．Proper nouns should be written in full, and not be abbreviated.

 （固有名詞はすべて正式な名称として、一切省略しないこと。）

Ⅴ．For multiple choice questions, tick (✓) the appropriate box (□).

（選択する場合は、該当する項目の□欄に✓印をつける。）

１．Name in Full: in the vernacular: 　 ,

［姓　名　（自国語）］ 　　(Family name) (First name) (Middle name)

 In Roman block letters: 　 　 ,

 （ローマ字） (Family name) (First name) (Middle name)

２．Sex　（性　別） : □　Male　（男） □ Female　（女）

３．Marital Status : □　Single　（独身） □　Married　（既婚）

（未婚既婚の別）

４．Nationality　（国　籍） :

５．Date of Birth　（生年月日） : Year Month Day Age

（年）　　 （月） （日） （年齢）

６．Present status (現在の身分)

□　Employed（職業を有する場合）

Employer name, position and address:

［現職（勤務先、役職、所在地を記入すること。）］

Status with the employer while in Japan（日本滞在中の身分）

□ University or college student（大学等に在学中の場合）

 Name and address of the university/college, and academic status at the university/college:

（大学に在学中の場合は大学名、身分、所在地を記入すること。）

Expected date of graduation（卒業予定日yyyy/mm/dd）

□ Others（その他）

７．Present Address（現住所）:

　　Telephone number and Fax number:

　　（電話番号及びファックス番号）

　　E-mail address (Eメールアドレス):

８． Postal Address for receiving the letter of admission（入学許可書送付先）：

Name of the receiver of the postal mail:

(受取人氏名)

Telephone number :

（電話番号）

９．Educational background（学歴）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name and Address of School（学校名及び所在地） | Number of years of schooling required for graduation(正規の修学年数) | Year and Month of Entrance and Completion(入学及び卒業年月） | Major Subject（専攻科目） | Diploma orDegreeawarded(学位・資格) |
| Elementary Education（初等教育）Elementary School(小学校) | Name（学校名） Location（所在地） |  Yrs（年） | From（入学）Yr Month 年 月  To　（卒業）Yr Month 年 月  |  |  |
| Secondary Education（中等教育）Secondary School(中学校) | Name（学校名）Location（所在地） |  Yrs（年） | From（入学）Yr Month 年 月  To　（卒業）Yr Month年 月 |  |  |
| Upper Secondary School（高校） | Name（学校名）Location（所在地） |  Yrs（年） | From（入学） Yr Month年 月To　（卒業）Yr Month年 月 |  |  |
| Higher Education（高等教育）Undergraduate Level（大学） | Name（学校名）Location（所在地） |  Yrs（年） | From（入学）Yr Month 年 月To（卒業見込）Yr Month 年 月 |  |  |
| Graduate Level（大学院） | Name（学校名）Location（所在地） |  Yrs（年） | From（入学）Yr Month 年 月To (卒業見込)Yr Month 年 月 |  |  |
| Total number of years of education (以上を通算した全学校教育修学年数) |  Yrs（年） |  |

\* If insufficient space*,* use a separate sheetof paper.

［（注）上欄に書ききれない場合には、適当な別紙に記入して添付すること。］

１０．Employment Record. Begin with the most recent one, if any. (履歴)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name and address of organization(勤務先及び所在地) | Period of employment (勤務期間) | Position(在職名) | Type of work(内容) |
|  | FromTo |  |  |
|  | FromTo |  |  |
|  | FromTo |  |  |

１１．Field of Specialized Study in the past: Describe as concretely as possible.

 [ 過去に専攻した専門分野(できるだけ具体的に詳細に書くこと) ]

１２．State the titles or subjects of books or papers (including graduation thesis written by the applicant), if any, with the name and address of publisher and the date of publication.

 [著作、論文(卒業論文を含む。)があれば、その題名、出版社名、出版年月日、出版場所を記すこと]

\*Attach abstracts of the papers mentioned above to this application.

 [ (注) 論文の摘要を添付のこと。]

１３．Proposed study program at Nagoya University: State the outline at your major field of study and the detail of your study program.

This item will be used as one of the most important references for selection.

Statements must be typewritten or written in block letters. Additional sheets of paper may be attached, if necessary.

 (本学での研究計画：この研究計画は、選考の重要な参考となるので、専攻分野の概要と研究計画の

詳細を記入すること。記入は、タイプ又は楷書によるものとし、必要な場合は別紙を追加してよい)

Write in Japanese if you have sufficient knowledge of the Japanese language.

 (担当の日本語能力を有する者は、日本語により記入すること。)

Ⅰ) Field of study (専攻分野)

Ⅱ) Study program in detail ( 研究計画：詳細に記入すること。)

１４．Desired term of enrollment as a research student: Year 2024 Month 10 ～ Year 2025 Month 3

 ( 希 望 す る 研 究 期 間 ) (年) (月) (年) (月)

１５．Name of faculty member from whom you wish to get supervision :

 ( 希 望 す る 研 究 指 導 教 員 )

１６．After entering Nagoya University as a research student, do you wish to apply for admission to the Graduate School of Nagoya University?

 ( 研究生として入学後、大学院博士課程前期課程又は博士課程後期課程入学試験の受験を希望しますか？)

 □ Yes, I do. ⇒ □ Master’s Program □ Doctor’s Program

 ( 希望する ) ( 博士課程前期課程 ) ( 博士課程後期課程 )

 □ No, I don’t.

 ( 希望しない )

１７．Japanese Language Background, if any. ( 日本語の学習歴 )

Certificate of Japanese language proficiency issued from an educational institution (certificate must be signed by the president of the institution or university faculty in Japanese studies)

 日本語能力証明書を添付すること (学習機関の長又は担当教員の署名のあるもの)

 Ⅰ) Name and address of institution ( 学習機関及びその住所 ) :

 Ⅱ) Period of study : Year 20 Month ～ Year 20 Month

 ( 学 習 期 間 ) (年) (月) (年) (月)

 Ⅲ) Name of Japanese language instructor ( 教 師 名 ) :

 Ⅳ) Japanese Language Proficiency: Evaluate your level and tick (✓) where appropriate in the following blank space.

 [ 日本語能力 ( 自己評価の上、該当欄に ✓印を記入すること。) ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Excellent ( 優 ) | Good ( 良 ) | Poor ( 不可 ) |
|  Reading ( 読む能力 ) |  |  |  |
|  Writing ( 書く能力 ) |  |  |  |
| Speaking ( 話す能力 ) |  |  |  |
| Listening ( 聞く能力 ) |  |  |  |

１８．Other Foreign Language Proficiency: Evaluate your level and tick (✓) where appropriate in the following blank space.

 [ 他の外国語能力 ( 自己評価の上、該当欄に✓ 印を記入すること。) ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Excellent ( 優 ) | Good ( 良 ) | Poor ( 不可 ) |
| English ( 英 語 ) |  |  |  |
|  |  |  |  |

１９．Family Background. ( 家庭状況 )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name( 氏名 ) | Relationship( 続柄 ) | Age(年齢) | Living or Deceased | Occupation( 職業 ) | Address( 住 所 ) |
|  | Father( 父 ) |  |  |  |  |
|  | Mother( 母 ) |  |  |  |  |
|  | Spouse( 配偶者 ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 \* All expenses incurred by the presence of dependents must be borne by the grantee.

He or she is advised to understand that finding housing for family is extremely difficult and that renting housing for family is very expensive.

 [ (注) 同伴者に必要な経費は全て留学生の負担であるが、家庭用の宿舎を見つけることは相当困難であり賃借料も非常に割高になるので予め承知されたい。]

２０．Person to be notified in applicant’s home country in case of an emergency ( 緊急の際の母国への連絡先 )

Ⅰ) Name in full ( 氏名 ) :

Ⅱ) Relationship ( 本人との関係 ) :

Ⅲ) Address ( 住 所 ) :

Ⅳ) Telephone number and Fax number:

 ( 電話番号及びファックス番号 ）

Ⅴ) Occupation ( 職 業 ) :

２１．Source of Tuition and Living Expenses in Japan. [ 日本滞在中の学費及び生活費の出所 ]

 (Amounts should be indicated in US$ or Japanese Yen (Y).( 金額は米ドル又は日本円で記入すること。)

□ Scholarship Amount per month

 ( 奨 学 金 ) ( 金 額 )

 Name and Address of Sponsoring Organization ( 団 体 ) :

□ Support from family Amount per month

 ( 仕 送 り ) ( 金 額 )

 Name and Address of Sponsor :

 ( 負 担 者 氏 名 )

 Relationship with the applicant :

 ( 本 人 と の 関 係 )

□ Other Amount

 ( その他 ) ( 金 額 )

 Relevant matters :

 ( 事 項 )

 Relationship with the applicant :

 ( 本 人 と の 関 係 )

２２．If you are already staying in Japan, specify your residential status:

 ( 既 に 日 本 に 滞 在 し て い る 場 合 は、そ の 在 留 資 格 )

 Expiry Date of Valid Residential Status :

( 在 留 資 格 の 有 効 期 限 ) Year 20 Month Day

 ( 年 ) ( 月 ) ( 日 )

２３．Dormitory application （宿 舎 希 望）

Please be sure to check one that applies　（当てはまるものを一つだけ必ず選んでください）

[ ]  I apply for a single room

[ ]  I apply for a couple room

 (Please submit the certificate that shows the relationship)

 [ ]  I do not apply for dormitories

 Fill-in Date : Year 20 　 Month Day

 ( 記入年月日 ) ( 年 ) ( 月 ) ( 日 )

 Signature :

 ( 署 名 )

 Name: in Roman

 Block letters :

 ( 申 請 者 氏 名 )

**類型該当性の自己申告書 (Declaration of applicable specific categories)**

学生として名古屋大学に出願する方には「外国為替及び外国貿易法」に基づく「みなし輸出」における管理対象であるかどうかの自己申告をお願いさせていただいております。

(If you are applying to Nagoya University as a student, we ask you to declare whether you are subject to “deemed exports” controls under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (“FEFTA”))

ご自身の立場について次のページのフローチャートを参照いただき、**申告書の該当の項目にチェックを入れて、氏名を記入した上「研究生入学願」と一緒に一つのPDFファイルとしてご提出ください。**(Please refer to the flowchart on the next page for your position, check the appropriate boxes and write your name on this sheet, and submit it together with your application form as one PDF file)

部局 工学部・工学研究科 (Department School/Graduate School of Engineering)

氏名 (Name\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

□類型①に該当　　 □類型②に該当　　 □類型③に該当　　 □いずれにも該当しない

(Category 1 applies) (Category 2 applies) (Category 3 applies) (No categories apply)

**類型①～③に該当する方は下記にその根拠を記載し、エビデンスを提出してください**

(If you fall into one of the Categories 1 to 3, please provide a reason below and submit the relevant evidence with other documents together)

該当性の根拠 (Reason for applicability)

例：〇〇機関に雇用されている、〇〇から資金提供・奨学金を取得している、もしくは予定

(For example, employed by\_\_institution, receiving funding/scholarship from\_\_, or planning to do so)

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

エビデンス資料 (Document as evidence)

例：海外機関の雇用証明書(雇用通知書・契約書)、海外機関からの資金提供通知書(個人)、奨学金の受給通知もしくは申請書など

(For example, proof of employment by a foreign organization (letter of employment/contract), letter of funding from a foreign organization(individual), notice of scholarship award or application form)

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※類似該当性の判断について不明な場合は下記にお問合せください。

(Please contact us if you are unsure whether any of the above categories apply)

名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部　安全保障輸出管理事務局

(Academic Research & Industry-Academia-Government collaboration Export Control Division)

E-mail：anzen@aip.nagoya-u.ac.jp　TEL：0081-52-747-6702

別　紙

**類型該当性判断のフローチャート（参考用）**



 **Attachment**

**Flowchart for Determining Applicable Categories（for reference）**

