論文目録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人間総合科学研究科 | 専攻 | 学籍番号 | 氏名 | 印 |
|  |
| 論文  　　１．題目  　　２．印刷公表の方法及び時期  「Dissertation形式」  ・ (1年以内に公表予定)  ・「インターネット公表に関する申出書」により、やむを得ない事情のため公表に支障がある旨申請中（解消しない） | | | | |
| 参考論文 | | | | |

（備考）論文題目が外国語の場合は、日本語訳を（　　）を付して記入してください。

論文目録

Listing of your thesis

記入例　sample　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人間総合科学研究科  Graduate School of Comprehensive Human Sciences | 専攻Doctoral Program in ~ | 学籍番号  Student ID | 氏名  name | ○　○　○　○　　　印  seal |
|  |
| 論文 Thesis  　　１．題目 Title  　　　　例）Association of a function of Ａ with the region of B  　　　　　（Ａの機能とＢ領域の関連）注1)　Note 1)  注１）論文題目が外国語の場合には、（　　　）書きで日本語訳を記入すること。  Note 1) If the title is written in foreign languages, you need to add Japanese translation in ( )  　　２．印刷公表の方法及び時期 The presentation time and method of printed paper  　　　「Dissertation形式」「Dissertation (format)」  例1）(1年以内に公表予定) 注2)  Example 1） (The dissertation will be released online within 1 year) Note 2)  　例2）（「インターネット公表に関する申出書」により、やむを得ない事情のため公表に支障がある旨申請中（解消しない））注2)  Example 2） (No possibility of permission for the online release of the dissertation) Note 2)  注２）申請書類「インターネット公表に関する申立書」の回答によって、下記のとおり、記載を変更すること。  　　１．論文の全文をインターネット公表することについて、特に問題はない→（1年以内に公表予定）  　　２．論文の全文をインターネット公表することについて、公表に支障はあるが、やむを得ない事由が修了見込み時から数えて1年以内に解決する場合→（1年以内に公表予定）  　　３．論文の全文をインターネット公表することについて、公表に支障があり、やむを得ない事由が修了見込みから数えて1年以内に解決しない場合→「インターネット公表に関する申出書」により、やむを得ない事由のため公表に支障がある旨申請中（令和○年○月頃やむを得ない事由解消予定）  　４．論文の全文をインターネット公表することについて、公表に支障があり、やむを得ない事由が解決しない場合→「インターネット公表に関する申出書」により、やむを得ない事情のため公表に支障がある旨申請中（解消しない）  Note 2) Change the statement based on your answer on the document ‘Request for Non-disclosure/Disclosure on the Internet of My Dissertation’ as below ;  1. Those who answer ‘There is no problem at all’ about the online publication must indicate as ‘The dissertation will be released online within 1 year’.  2. Those who answer ’To release my dissertation would be difficult for me’ and plan to resolve the reason within 1 year from the estimated completion time of the doctoral program, must indicate as ‘The dissertation will be released online within 1 year’.  3. Those who answer ‘To release my dissertation would be difficult for me’ and the unavoidable reason will NOT be resolved within 1 year from the estimated completion time of the doctoral program, must indicate the appropriate online release date as ‘I cannot give my permission at this time to the online release, but the unavoidable reason will be resolved by dd/ mm/ yy.’  4. Those who answer ‘To release my dissertation would be difficult for me’ and the unavoidable reason would not be resolved must indicate as ‘No possibility of permission for the online release of the dissertation’.    参考論文 Reference Paper   1. Hanako Tsukuba, Taro Tsukuba. Association of a function of B with the region of C,   The Journal of Ibaraki. 20(2):22-33, 2022（I.F　）  【申請要件論文】  例2）Hanako Tsukuba, Taro Tsukuba. Association of a function of D with the region of E,  The Journal of Ibaraki（I.F　）に掲載予定  【原典論文及び申請要件論文】  Example 1) Association of a function of B with the region of C  Hanako Tsukuba, Taro Tsukuba. The Journal of Ibaraki. 20(2):22-33, 2022（I.F　）  【requirement】  Example 2) Association of a function of D with the region of E  Hanako Tsukuba, Taro Tsukuba. This will be published in The Journal of Tsukuba（I.F　）  【paper-of-origin & requirement】  ①　参考論文として添付した論文全てについて，論文題目，著者名（全員），掲載誌名，巻，頁，年を添付順に記入すること。ただし、参考論文が掲載予定の場合は、例２に従い「巻、頁、年」の代わりに「掲載予定」と記入する。また、参考論文についての和訳は不要。  ①　　As for all the papers attached as reference papers, you should write the paper’s title, all the authors’ name the journal’s name, volume, page, and years. If the paper is accepted by a journal but it is not published yet, follow Example 2. Japanese translation of the paper’s title is not required.  ②　自身の筆頭論文以外の参考論文については、予備審査合格後論文受理の時点で、雑誌に未掲載で巻項年が未確定の場合は掲載することができないため削除すること。  As for the reference papers of which you are NOT the first author, if it is not published in the journal even after passing the preliminary examination, the statement need to be deleted.  ③　学位申請者本人が共著者に加わっていること。  　The applicant for the doctoral degree need to be involved in the paper as a co-author. | | | | |

※本様式はＡ４用紙で1枚になるように作成すること。

\*Fill in this form to make it in 1 page in A4 size.