機密性２CONFIDENTIAL CATEGORY2

令和　年度「共同研究助成」提案書（様式１） JOINT RESEARCH GRANT PROPOSAL (form 1)

for the fiscal year xxxx

　　　　　　　　 Yen amount expressed in K = thousands

|  |  |
| --- | --- |
| 応募テーマ  THEME |  |
| 研究開発期間  RESEARCH PERIOD | 全期間：　　　年　　　月～　　　　年　　　月（　　　年間）  BETWEEN mm/ yr to mm/yr ( total xx years) |
| 希望する研究費  RESEARCH GRANT REQUESTED  （直接経費）  (DIRECT FEE)  *※ （1）＝*  *（2）＋（3）＋(4)*  *小数点は記入しないで*  *ください。*  　NO DECIMAL NUMBERS | （1）全期間で希望する助成費総額　（　　　　　万円）  TOTAL GRANT REQUESTED ( xx10K yen) |
| （2）1年度目で希望する助成費総額（　　　　　万円）  GRANT REQUEST FOR YEAR 1 (xx10K yen) |
| （3）2年度目で希望する助成費総額（　　　　　万円）  GRANT REQUEST FOR YEAR 2 (xx10K yen) |
| (4) 3年度目で希望する助成費総額（　　　　　万円）  GRANT REQUEST FOR YEAR 3 (xx10K yen) |
| 代表者氏名 NAME OF THE  TEAM LEADER |  |
| 所属機関・部署・役職・電話番号  INSTITUTION  **FUCULTY**  **POSITION**  **PHONE** |  |

代表者の基本情報（様式２）

ABOUT THE TEAM LEADER (form 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （フリガナ）氏名**NAME** |  | | |
| 国籍／性別**NATIONALITY/GENDER** |  | 生年月日（西暦）BIRTH dd/mm/yr |  |
| 所属機関・役職  **POSITIONS & ・**  **INSTITUTIONS** |  | |  |
| 住所又は居所  **ADDRESS OF**  **WORK OR HOME** |  | | |
| 学歴（大学卒業以降）  **ACADEMIC BACKGROUND FROM**  **COLLEGE GRADUATE ONWARDS** | *○○◯◯年 ◯◯大学◯◯学部卒業*  ○○◯◯年 ◯◯大学大学院◯◯研究科修士課程○○専攻修了  ○○◯◯年 博士（◯◯学）（◯◯大学） 取得  xx year graduate XX degree from XXfaculty of XX university  xx year post-graduate/doctorate degrees in XX major from XX university | | |
| 研究歴  （主な職歴と研究内容）  **PAST RESEARCH ACCOMLISHMENTS &**  **PLACE OF WORK** | ○○◯◯年～◯◯年 ◯◯株式会社◯◯開発部（◯◯◯◯について開発）  ○○◯◯年～◯◯年 ◯◯大学特任准教授（◯◯◯◯に関する研究に従事）  (ie) carried out XX work at R&D Division of XX company from yy to yy  carried out XX work as Associate Professor at XX university from yy to yy | | |
| その他特記すべき活動歴**OTHER NOTEWORTHY ACTIVITIES** | （任意記入）  (optional) | | |
| 応募者の資質・素養に  関する情報①  **APPLICANT’S**  **QUALIFICATIONS** | （応募事業に関連した研発や主な経験・実績）  (past researches, experiences and achievements related to this project) | | |
|  | | |
| 代表者の資質・素養に  関する情報②  **TEAM LEADER’S**  **QUALIFICATIONS** | （本事業が求める代表者 として、自らが適任であると考える理由）  (state reasons to believe the applicant has the qualification to be the team leader) | | |

提案書・全体構想（様式３）

PROPOSAL SHEET・OVERALL PLAN (form 3)

# １．本研究で達成する成果 ACHIEVEMENTS EXPECTED FROM THIS RESEARCH

※研究期間全体を通じて達成する成果について、簡潔かつ明確（客観的に成否の判断が可能な  
ように）に記載してください。

Please elaborate concisely and in clear manner for the whole research perion in order to objectively judge the success or failure.

# ２．課題達成のために必要な方策 METHODS TO ACHIEVE THE OBJECTIVE

研究提案書・研究計画（様式４）

RESEARCH PROPOSAL SHEET・OVERALL PLAN (form 4)

# １．研究課題を始めるにあたっての準備状況

**CURRENT PREPARATION STATUS OF THE RESEARCH**

# ２．詳細な研究計画とその進め方

# DETAILED RESEARCH PLAN AND METHODOLOGY

# ３．代表者が行う研究のマネジメント方針 LEADER’S MANAGEMENT POLICY TO CONDUCT RESEARCH

※以下の項目別に成果を最大化するために、どのようなマネジメントを行うのかについて、簡潔に  
記載してください。  
PLEASE STATE EXPLICITLY AND SIMPLY HOW THE TEAM LEADER PERCEIVES TO MANAGE IN ORDER TO TRY AND MAXIMIZE THE RESULT OF EACH ITEM BELOW

## （１）進捗管理方法

**PROJECT PROGRESS MANAGEMENT METHOD**

## （２）プロジェクト・チームの構築についての方針 POLICY ENVISIONED FOR BUILDING THE PROJECT TEAM

※チームの形成手法、チーム間の競争や協調をどのように行うか

　STATE HOW THE TEAM WILL BE FORMED AND HOW TO MAKE THEM COMPETE

AND COLLABORATE WITHIN

研究開発体制（様式５）

**RESEARCH DEVELOPMENT STRUCTURE (form 5)**

# プロジェクトに関する構想

**OVERALL PROJECT SCENARIO**

※参加が見込まれる主要研究者、役割・必要性について簡潔に記載ください。

Briefly provide information about main researchers involved, their tasks and why they are

required for the project.

# ２．プロジェクト・チーム体制

**STRUCTURE OF THE PROJECT TEAM**

研究予算計画（様式６）

**RESEARCH BUDGET PLAN (form 6)**

・費目別の計画を年度ごとに記入してください。STATE PLAN BY ITEM & ON FISCAL YEAR BASIS

・本事業全体の予算状況、運営統括によるマネジメント、課題評価の状況等に応じ、採択時や期間の途中に見直されることがあります。DEPENDING ON THE BUDGET AND CONDITIONS SUCH AS THE MANANGEMENT, EVALUATION OF THE RESEARCH ETC., THE AMOUNT MAY BE REVIEW AT OR AFTER THE THE DECISION TO GO AHEAD IS MADE.

・プロジェクト・チーム編成は、代表者の研究構想を実現するために必要十分で最適な編成を提案してください。プロジェクト・チームは研究構想実現のために必要不可欠であって、目標の達成に向けて大きく貢献できることが必要です。 PROPOSE A REQUIRED & SUFFICIENT TEAM STRUCTURE TO ACHIEVE THE RESEARCH PLAN OF THE PRINCIPAL OWNER OF THE PROJECT.

#### ○ 費目別の研究費計画 *(記入例）*BREAKDOWN OF EXPENDITURE PLAN (Example） K=thousands

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **初年度1ST YR**  (2019.11～2020.3) | **2年度2ND YR**  (2020.4～2021.3) | **3年度 3RD YR**  (2021.4～2022.3) | **合計**(千円)  **TOTAL**  (K yen) |
| **直接経費DIRECT COST** | **備品費EQUIPMENT** | 8 | 8 | 8 | 24 |
| **消耗品費CONSUMABLES** | 6 | 6 | 6 | 18 |
| **旅費TRAVEL EXPENSE** | 50 | 50 | 50 | 150 |
| **人件費･謝金**  **LABOR & REWARDS**  **(研究員の数)(NUMBER OF RESEARCH STAFF)** | 100  (10) | 100  (10) | 100  (10) | 300 |
| **その他 OTHERS** | 2 | 2 | 2 | 6 |
| **直接経費合計**  **TOTAL DIRECT COST** | | 166 | 166 | 166 | 498 |
| **間接経費INDIRECT COST** | | 16 | 16 | 16 | 48 |
| **小計SUB-TOTAL** | | 16 | 16 | 16 | 48 |
| **合計**(千円)**TOTAL(K yen)** | | 182 | 182 | 182 | 546 |

※費目と、その使途は以下のとおりです。

・備品費：備品を購入するための経費・消耗品費：消耗品を購入するための経費

・旅費：代表者やプロジェクト・チームメンバーの旅費

・人件・謝金：研究員・研究補助員、リサーチ・アシスタント（学生）等の人件費、謝金

・EQUIPMENT & CONSUMABLES ARE COSTS PERTAINING TO THEIR AQUIREMENTS.

・TRAVEL EXPENSE ARE FOR BOTH THE TEAM LEADER & PROJECT TEAM MEMBERS

・LABOR & REWARDS ARE FOR RESEARCHERS,ASSISTANTS INCLUDING STUDENTS

**業績リスト・事後評価結果（様式7）(form 7)**

WORK LISTS & POST RATINGS OF RESEARCH CONDUCTED

# 本研究提案に関連する主要な論文・著書等*（15報以内* MAX 15*）*

# PAPERS AND BOOKS RELATED TO THE PROPOSED RESEARCH

※論文についての記載項目は以下のとおりとしてください。（著書の場合はこれに準じてください。）

※様式4で引用している論文は、論文名の前に「●」を記入してください。

PAPERS REFERRED IN FORM 4 TO BE MARKED ● UPFRONT. BOOKS ALSO.

## 代表者の主要な論文・著書等

PAPERS AND BOOKS BY THE TEAM LEADER

・著者（著者は全て記入してください。）、論文名、掲載誌、巻号、ページ、発表年

REFER ALL CO-AUTHORS, TITLE, MAGAZINE NAME, VOLUME,PAGE,YEAR PUBLISHED.

## 主たるプロジェクト・チームメンバーの主要な論文・著書等

PAPERS AND BOOKS BY MAIN PROJECT MEMBERS

*・著者（著者は全て記入してください。）、論文名、掲載誌、巻号、ページ、発表年*

REFER ALL CO-AUTHORS, TITLE, MAGAZINE NAME, VOLUME,PAGE,YEAR PUBLISHED.

# 上記以外の主要な論文・著書等*（30報以内* MAX 30*）*

**OTHER NON-RELATED PAPERS AND BOOKS**

## （１）代表者の主要な論文・著書等

PAPERS AND BOOKS BY THE TEAM LEADER

## （２）主たるプロジェクト・チームメンバーの主要な論文・著書等

PAPERS AND BOOKS BY MAIN PROJECT MEMBERS

# 代表者の他の競争的研究資金制度等にて代表を務めた研究課題事後評価

POST RATINGS OF OTHER RESEARCH GRANT WORKS AS THE LEADER

(2014年度以降に公開されたものに限る PUBLISHED AFTER 2014 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上