**様式1**

**Form 1**

**令和6年度筑波大学・国立成功大学ジョイントリサーチプログラム申請書**

**Application** **for the FY2024 “Joint Research Program between University of Tsukuba and National Cheng Kung University”**

令和　　年　　月　　日

Date　(YYYY/MM/DD): / /

筑波大学学長　永田 恭介　殿

Submitted to: President　Nagata, Kyosuke

 University of Tsukuba

 申請者/Applicant

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属/Organization

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職名/Title

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名/Name

 　連絡先/Contact Information

 Tel:

E-mail:

下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

 I hereby apply with the relevant documents as follows.

＊本申請書は原則として日本語又は英語にて記入願います。但し、下記**1、2及び3**については、指定された言語で併記願います。

As a general rule, please use either Japanese or English when submitting this application. However, fill in items 1, 2 and 3 in both languages.

＊各欄は、必要な場合、適宜、行数を増やして記入願います。

When necessary, you can increase the number of lines in each section as necessary.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 研究課題名

Title of ResearchProject | **【日英で記入 (Japanese and English)】** |
| 2. 学内共同研究者UT side faculty members in this project | 1. 所属・職名・氏名**【日英又は日中で記入 (Japanese and English OR Japanese and Chinese)】**Department / Title / Name2. 所属・職名・氏名**【日英又は日中で記入 (Japanese and English OR Japanese and Chinese)】**Department / Title / Name3. @@@4. @@@ |
| 3.国立成功大学側共同研究代表者NCKU Principal Researcher | 所属・職名・氏名**【日英又は日中で記入 (Japanese and English OR Japanese and Chinese)】**Department / Title / Name |
| 4.開始予定日（2年間）Project　Starting Day (2 years) | 令和6年度（FY2024）年　月　日　～　年　月　日（　　日間）Date (YYYY/MM/DD)): 　 / / ～　 / /  |
| 5.共同研究目的・内容Purpose/Contents of the Proposed Collaborative Research Project  | （①、②は、それぞれ日本語800字以内、または英語400ワード以内で記入のこと） （Fill in ① and ② below with 800 characters or less in Japanese OR 400 words or less in English）1. 研究目的・研究方法・研究内容等について

Research Purpose / Research Methodology / Research Contents1. 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。

Overall plan, including what will be elucidated and to what extent it will be pursued. |
| 6．共同研究の特色及び期待される成果等ExpectedOutcomes and Characteristics of Joint Research Project, etc. | 1. 共同研究の特色

Characteristics of this proposed joint research project1. 共同研究から期待される成果

Expected outcomes of the proposed joint research project1. 国外の関連する研究の中での当該研究の位置付け、意義

Position of this research compared with related international research, and its significance1. 共同研究により発生する知的財産の取り扱い

Measures for handling any intellectual property and knowledge arising from the accomplishments of the joint research project |
| 7．国立成功大学との研究交流の必要性と意義Necessity and significance of the proposed joint research project with NCKU | 1. 国立成功大学側との連絡状況

Status of contact with NCKU1. 長期的な双方向協力への効果（現在進行中の協力活動を含む）

Added value for the long-term bilateral cooperation (including ongoing activities)1. 国立成功大学との東南アジアコンソーシアム事業との関連性

Relevance to the “CONSORTIUM AGREEMENT FOR RESEARCH AND EDUCATION IN SOUTHEAST ASIA” between UT and NCKU. |
| 8．申請者および学内共同研究者の主要研究業績Major Research Achievements of Applicant | ＊申請課題の内容に限ることなく、最近５か年を中心に下記の項目について、申請者が中心的な役割を果たしたもののみ記載願います。（口頭・ポスター発表は除く。）＊Please fill in your achievements over the last 5 years in which you played a central role. These achievements do not have to be limited to the scope of your proposed project. (Not including oral or poster presentations.)1. 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書

Articles published in scientific journals (including conference proceedings, collected papers, etc.) and books1. 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説

Commentaries and review articles in scientific journals or magazines1. 特許・受賞歴

Patents and awards |

9. 経費計画 / Expenses plan

単位（千円）Unit: (JPY in thousands)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 令和6年度FY2024 | 令和6年度FY2024 | 計Total |
|  |  |  |

＊前年度からの繰越分と本年度分の予算とを併せて施行することが不可能。

It is impossible to implement the carry-over from the previous year and the budget for this year together.

＊申請者が随時、研究費の残高を把握し、計画的執行ができるようにする。

Applicants can keep track of the balance of research funds and execute them in a planned manner at any time.