科研費.com（https://科研費.com）による「そこそこテンプレート」

**学振DC　2019**

注意

1. あくまでも1例です。研究ごとに最適な書き方は異なるはずですので、叩き台としての使用をおすすめしています。これを使用して何が起きても、知りません。
2. 書く内容についての細かい注釈はHPを参照してください。
3. このファイルはWindowsで游明朝Light等を使用して、作られています。OSの違いや代替フォント等によるズレ等はご容赦ください。
4. どうしても書けない方には[添削サービス](https://xn--w8yz0bc56a.com/support/)も行っています。

ゆる募

・一緒に（ある程度継続的に）コンテンツを作ってくださる方（謝金はお支払いします）。

・公開可能な申請書、公開されている申請書のURL、共有可能な申請書作成ノウハウ。

・その他、要望やアイデアなど。

(申請内容ファイル)

2．【現在までの研究状況】（図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。様式の変更・追加は不可(以下同様)）

　① これまでの研究の背景、問題点、解決方策、研究目的、研究方法、特色と独創的な点について当該分野の重要文献を挙げて記述してください。

　② 申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果について、問題点を含め①で記載したことと関連づけて説明してください。

　　なお、これまでの研究結果を論文あるいは学会等で発表している場合には、申請者が担当した部分を明らかにして、それらの内容を記述してください。

|  |
| --- |
| **これまでの研究の背景・問題点**  1．〇〇は〇〇〇であり、〇〇〇に重要である。これまでの研究から、2．〇〇〇は〇〇〇であることが明らかになっている一方で、3．〇〇〇の〇〇〇については未解明のままであった。これは、4．〇〇〇は〇〇〇という理由により、これまでの方法では〇〇〇することが困難であったためである。そのため、5．〇〇〇の〇〇〇についての解析は遅れており、〇〇〇の理解は進んでいなかった。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  **解決方策・研究目的**  　申請者は、6．〇〇〇は〇〇〇であることから、〇〇〇することによって、この問題を解決できると考えた（図1）。実際、こうした考え方は、従来の8．〇〇〇や〇〇〇とも矛盾せず、〇〇〇をうまく説明可能である。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  7．図1  研究アイデアを説明する図  Or  場所をずらして結果1を説明する図でも良い  図の幅は  30％-40%程度  or  100％  そこで本研究は、そこで本研究は、9．〇〇〇により〇〇〇の〇〇〇を明らかにすることで、〇〇〇の〇〇〇を理解することを目的とする。これにより、10．〇〇〇が可能となり〇〇〇となることが期待された。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  **研究方法・研究経過および得られた結果**  1．〇〇〇による〇〇〇の解析  10．〇〇〇は〇〇〇であったが、〇〇〇であった。申請者は、11．〇〇〇に着目し、〇〇〇により〇〇〇を詳細に解析した。その結果、12．〇〇〇は〇〇〇であり、〇〇〇であることを明らかにした。さらに、13．〇〇〇を〇〇〇したところ、14．〇〇〇であることを見出した。こうした結果は、15．〇〇〇の〇〇〇が〇〇〇であることを示すものであり、16．〇〇〇の〇〇〇に道筋をつけた。一連の結果は、17．〇〇〇で発表した。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 |

申請者登録名　　　科研費　コム

|  |
| --- |
| （現在までの研究状況の続き）  2．〇〇〇への〇〇〇の応用  　18．〇〇〇の〇〇〇が〇〇〇であったことから、 申請者は次に19．〇〇〇を解析した。その結果、20．〇〇〇は〇〇〇である一方で、〇〇〇は〇〇〇であることが明らかとなった（図2）。これにより、22．〇〇〇は〇〇〇であることを世界で初めて明らかにした。さらに、23．〇〇〇は〇〇〇であることを見出した。しかし、24．〇〇〇については〇〇〇であるかどうかは、こうした解析からは明らかにできず、より25．〇〇〇を〇〇〇した解析が必要であると考えられた。これらの結果は、26．〇〇〇で発表し〇〇〇を受賞した。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  21．図2  研究結果を説明する図  この半ページは狭くなりがちなので、前ページの結果1で図を用いて説明し、ここは図なしでも良い。  **特色と独創的な点**  これまでの研究は27．〇〇〇が多かった。本研究は28．〇〇〇を〇〇〇することで、29．〇〇〇を解決した点が特色である。また、これを用いた解析から、申請者は30．〇〇〇を示し、31．〇〇〇が〇〇〇であることを世界で初めて明らかにした。これは、従来の32．〇〇〇とは異なり、〇〇〇である点で画期的であった。さらに、これまでにも33．〇〇〇はあったものの、34．〇〇〇を〇〇〇する試みは初めてであり、それによって35．〇〇〇を可能にした点は非常に独創的である。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 |

3．【これからの研究計画】

(1) 研究の背景

　　2.で述べた研究状況を踏まえ、これからの研究計画の背景、問題点、解決すべき点、着想に至った経緯等について参考文献を挙げて

記入してください。

|  |
| --- |
| **これからの研究計画の背景・これからの研究計画の問題点・解決すべき点**  申請者のこれまでの研究から36．〇〇〇が〇〇〇であることは明らかとなった一方で、37．〇〇〇が〇〇〇かどうかについては未解明のままであった[XXX et al., 20XX]。しかし、38．〇〇〇は〇〇〇だけでなく、〇〇〇といった点からも重要であり、39．〇〇〇を〇〇〇するためには〇〇〇の理解は不可欠である。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  **着想に至った経緯**  40．〇〇〇の理解には〇〇〇を明らかにする必要があるが、これまでの41．〇〇〇では〇〇〇の解析は困難であった。そこで、これまでとは全く逆に、42．〇〇〇を〇〇〇することで〇〇〇できるのではないかと考えた。実際、43．〇〇〇を〇〇〇した例では〇〇〇であることから[XXX et al., 20XX]、〇〇〇についても〇〇〇を明らかにできる可能性がある。〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 |

申請者登録名　　　科研費　コム

(2) 研究目的・内容（図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。）

　① 研究目的、研究方法、研究内容について記述してください。

　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 所属研究室の研究との関連において、申請者が担当する部分を明らかにしてください。

　④ 研究計画の期間中に異なった研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することを予定している場合はその旨を記載してください。

|  |
| --- |
| **研究目的**  本研究では、44．〇〇〇の〇〇〇を明らかにすることを目的する（図3）。さらに、46．〇〇〇を〇〇〇した〇〇〇を開発することで47．〇〇〇を〇〇〇することを目指す。具体的には、以下の3点について解析を行う。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  45．図3  研究計画を説明する図  横長でなくとも良いが、あまり、スペースは無い。  **研究方法・研究内容**  計画1．〇〇〇の開発と特性評価  48．〇〇〇を〇〇〇する〇〇〇の開発を行う。49．〇〇〇により、〇〇〇を〇〇〇することで、〇〇〇する。申請者の予備実験では、50．〇〇〇は〇〇〇であることを確認している。そのため、51．〇〇〇を〇〇〇することで〇〇〇を目指す。さらに、52．〇〇〇を評価するため、〇〇〇を行う。こうした解析から、53．〇〇〇を〇〇〇する〇〇〇を明らかにする。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  計画2．〇〇〇にむけた〇〇〇の最適化  54．〇〇〇は〇〇〇である。しかし、55．〇〇〇を〇〇〇すると〇〇〇となる。そこで、申請は1で開発した56．〇〇〇を用いて、〇〇〇の〇〇〇に挑戦する。具体的には、57．〇〇〇を〇〇〇することで、〇〇〇し、〇〇〇を明らかにする。さらに、この結果を58．〇〇〇と組み合わせることで、〇〇〇を〇〇〇することを目指す。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  計画3．〇〇〇による〇〇〇の解析  59．〇〇〇は〇〇〇であることが報告されており、60．〇〇〇が〇〇〇であることが示唆されている。そこで、61．〇〇〇について〇〇〇を作成し、〇〇〇と比較解析することで、〇〇〇を明らかにする（図4）。さらに、63．〇〇〇が〇〇〇である可能性もあることから、〇〇〇についても同様の解析を行う。仮に、こうした想定とは異なり64．〇〇〇が〇〇〇であった場合でも、〇〇〇についてはすでに予備的ながら結果を得ているため、これを用いて以降の実験を進めることが可能である。  62．図4  研究計画を説明する図  **申請者が担当する部分**  　上記の研究計画のうち、65．〇〇〇と〇〇〇については〇〇〇大の研究グループと共同研究を行い、申請者は〇〇〇の部分を担当する。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者登録名　　　科研費　コム

(3) 研究の特色・独創的な点

　　次の項目について記載してください。

　① これまでの先行研究等があれば、それらと比較して、本研究の特色、着眼点、独創的な点

　② 国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけ、意義

　③ 本研究が完成したとき予想されるインパクト及び将来の見通し

|  |
| --- |
| **本研究の特色・着眼点・独創的な点**  66．〇〇〇の〇〇〇は未だ開発されていない。本研究は、申請者のこれまでの成果に基づき、独自の発想で67．〇〇〇を〇〇〇することで〇〇〇を開発する点に特色を持つ。さらに、申請者はすでに世界初となる68．〇〇〇のプロトタイプを完成させており、こうした先進性も本研究の大きな特徴である。また、69．〇〇〇による〇〇〇はこれまでとは全く異なる概念であり、本研究はこれに基づき〇〇〇の〇〇〇を明らかにしようとする点で高い独自性と独創性を有している。  **当該研究の位置づけ、意義**  70．〇〇〇は〇〇〇であるとされてきたが、その意義については不明であった。本研究は、71．〇〇〇を通じて〇〇〇の〇〇〇を明らかにすることで〇〇〇を理解するものである。これにより、72．〇〇〇の役割やそれが持つ意味についても理解が進むと期待される。  **本研究が完成したとき予想されるインパクトおよび将来の見通し**  73．〇〇〇は〇〇〇である。74．〇〇〇を〇〇〇するためには〇〇〇する必要があり、〇〇〇の課題である。本研究で開発する75．〇〇〇を用いることで〇〇〇を示すことができれば、〇〇〇の重要な手がかりとなる。また、本研究で作成する76．〇〇〇は、〇〇〇や〇〇〇にも応用が可能であり、関連分野にも大きなインパクトをもたらすと期待される。 |

(4) 年次計画

　　申請時点から採用までの準備状況を踏まえ、DC1申請者は１～３年目、DC2申請者は１～２年目について、年次毎に記載してください。元の枠に収まっていれば、年次毎の配分は変更して構いません。

|  |
| --- |
| （申請時点から採用までの準備）  ＤＣ  ・計画1：77．〇〇〇について研究に着手する。78．〇〇〇を〇〇〇することで〇〇〇を明らかにする。また、79．〇〇〇により〇〇〇や〇〇〇の〇〇〇を解析する。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  ・計画2：実験条件を決定するため、予備的に80．〇〇〇を行う。得られた結果から、81．〇〇〇を〇〇〇する条件を明らかにし、〇〇〇規模での実験の準備にとりかかる。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  （１年目）  ・計画1：前年度から引き続き、82．〇〇〇を行う。83．〇〇〇についても〇〇〇を行う。84．〇〇〇が〇〇〇である時には〇〇〇を利用することも検討する。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  ・計画2：前年度までに明らかにした条件を用いて、85．〇〇〇を行い、〇〇〇を明らかにする。86．仮に十分な精度が得られない場合は、〇〇〇についても検討を行う。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  （２年目）  ・計画1：これまでの開発結果を統合し、87．〇〇〇の特性を評価する。主に、88．〇〇〇および〇〇〇、〇〇〇の3点について評価を行う。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  ・計画2：前年度に続き、89．〇〇〇の最適化に取り組む。最適化戦略として90．〇〇〇を想定しているが、〇〇〇の有効性を示す報告もあることから、こちらについても検討を行う。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  〇〇〇〇。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者登録名　　　科研費　コム

|  |
| --- |
| （年次計画の続き）  ・計画3：これまでに明らかにした成果を利用して91．〇〇〇の解析に着手する。92．〇〇〇は〇〇〇することで〇〇〇し、〇〇〇する。くわえて、93．〇〇〇や〇〇〇についても解析を行う。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  （３年目）（DC２申請者は記入しないでください。）  ・計画2：94．〇〇〇の有効性を検証する。さらに、95．〇〇〇を用いた〇〇〇から〇〇〇行う。96．〇〇〇が〇〇〇である時には〇〇〇を利用することも検討する。  ・計画3：十分な数の97．〇〇〇について解析を行うことで、98．〇〇〇が〇〇〇であることを証明する。さらに、99．〇〇〇を〇〇〇した場合についても同様の解析を行う。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  100．以上の成果をまとめ、学会で発表すると共に論文を投稿する。 |

(5) 人権の保護及び法令等の遵守への対応

本欄には、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き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述してください。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きが必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続きの状況も具体的に記述してください。

なお、該当しない場合には、その旨記述してください。

|  |
| --- |
| 該当しない  or  本研究は国際的なガイドラインである「〇〇〇ガイドライン」に従い、受入研究施設および国の倫理指針を遵守して個人情報の保護に努める。事前に施設の倫理委員会の承認を得た上で、研究対象者からは文書による同意を得た上で研究を行う。申請者は海外での受入研究施設にて研究を開始しており、本研究計画はすでに受入研究施設の倫理委員会において承認が得られている（承認番号〇〇〇）。  or  〇〇〇に関するアンケート調査を実施するが、氏名などの個人情報を削除し、匿名化した後に分析を行う。アンケート協力者には、調査実施前に研究目的やアントート結果の利用方法について、研究者から十分に説明し，書面で同意を得た上で行う。個人情報を含む書類は必要な年限保存した後、専門業者に依頼し、適切に処分する。なお、上記の調査の際には、〇〇〇大学の「〇〇〇ガイドライン」に準じて対応する。 |

申請者登録名　　　科研費　コム

4．【研究成果等】（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項目に区分して記載してください。その際、通し番号を付すこととし、該当がない項目は「なし」と記載してください。申請者にアンダーラインを付してください。論文数・学会発表等の回数が多くて記載しきれない場合には、主要なものを抜粋し、各項目の最後に「他〇報」等と記載してください。査読中・投稿中のものは除く）

(1) 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文、著書（査読の有無を区分して記載してください。査読のある場合、印刷済及び採録決定済のものに限ります。）

著者（申請者を含む全員の氏名（最大20名程度）を、論文と同一の順番で記載してください。）、題名、掲載誌名、発行所、巻号、

pp開始頁－最終頁、発行年をこの順で記入してください。

(2) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説

(3) 国際会議における発表（口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載してください。）

　　　著者（申請者を含む全員の氏名（最大20名程度）を、論文等と同一の順番で記載してください。）、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。発表者に〇印を付してください。（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構いません。）

(4) 国内学会・シンポジウム等における発表

　　　(3)と同様に記載してください。

(5) 特許等（申請中、公開中、取得を明記してください。ただし、申請中のもので詳細を記述できない場合は概要のみの記述で構いません。)

(6) その他（受賞歴等）

|  |
| --- |
| **(1) 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文、著書**   1. **Kakenhi C.**, Xxxx X., Yyyy Y. How to Write a Winning Grant Proposal. *Kakenhi Com.* 12, 456-458 (2019). 査読あり 2. **Kakenhi C.**, Xxxx X., Xxxx X., Xxxx X., Yyyy Y. How to Write a Winning Grant Proposal. *Kakenhi Com.* 12, 456-458 (2019). 査読なし 3. Xxxx X.\*, **Kakenhi C.\***, Xxxx X., Xxxx X., Yyyy How to Write a Winning Grant Proposal. *Kakenhi Com.* 12, 456-458 (2019). 査読あり　\* These authors contributed equally 4. **Kakenhi C**, Xxxx X, Xxxx X, Xxxx X, Xxxx X, (3名省略). How to Write a Winning Grant Proposal. *Kakenhi Com.* 12, 456-458 (2019). 査読あり   **(2) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説**  　なし  **(3) 国際会議における発表**   1. ○**Kakenhi C.**, Xxxx X., Yyyy Y. How to Write a Winning Grant Proposal. *Kakenhi Congress.* New Orleans, Louisiana, USA. October 2018. 2. ○科研費コム 申請書作成におけるそこそこテンプレートの重要性 〇〇〇学会、東京、2017年4月   **(4) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説**  　なし  **(5) 特許等**  　なし  **(6) その他（受賞歴）**   1. Young Investigator Award, *Kakenhi Congress.* New Orleans, Louisiana, USA. October 2018. 2. ベストポスター賞・第34回日本〇〇〇学会、鹿児島、2016年3月 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者登録名　　　科研費　コム

5．【研究者を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所等】

　日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、申請者本人の研究者としての資質、研究計画遂行能力を評価するために以下の事項をそれぞれ記入してください。

　① 研究者を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所等

　② その他、研究者としての資質、研究計画遂行能力を審査員が評価する上で、特に重要と思われる事項（特に優れた学業成績，受賞歴，飛び級入学，留学経験，特色ある学外活動など）

|  |
| --- |
| **研究者を志望する動機・自己の長所など**  101．〇〇〇を明らかにすることは、申請者自身の知的好奇心を満たすだけでなく、人類の知の発展に貢献できると考えている。この目的を達成するため、申請者は研究者への第一歩として日本学術振興会特別研究員になることを志望する。申請者は102．〇〇〇の頃より、〇〇〇に興味を持ち、〇〇〇の時に始めた〇〇〇の研究はまさに申請者が興味を持っている〇〇〇を扱う内容であった。103．〇〇〇は〇〇〇でもあり、そのおもしろさや学問的な重要性については認知されつつあるものの、〇〇〇であり、〇〇〇である。申請者はこの分野を極め、国内における104．〇〇〇の発展を通じて自己実現を目指したいと考えている。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  105．〇〇〇は〇〇〇であるため、〇〇〇についての幅広い知識と深い洞察を必要とする。さらに、日進月歩である同分野で最先端の研究を行うためには、常に新しい視点を持って研究を進める必要がある。106．申請者は必要となる深い知識と柔軟な視点を備えている。実際、申請者は107．〇〇〇において、〇〇〇し、論文として発表済みである。このことは申請者の発想の独創性および高い技術力、深い知見を示すものであると考えている。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。  **目指す研究者像**  　申請者は、多様な研究分野に関心を持つことで研究の可能性を狭めないこと、常に新たな技術・知識を吸収し続け従来の考え方に縛られないことが、研究を進める上で重要であると考えている。具体的には、  ・108．〇〇〇にとらわれず、〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇といった幅広い分野の研究者と活発な議論を交わすための、深い知識に裏付けられた積極性と好奇心を持つ研究者  ・109．得られる多角的な視点を日々の研究に活かすためのアイデアと新たな可能性を考慮することができる柔軟な思考を持つ研究者  を目指す研究者像としている。そのために、様々な学会・研究会への参加・交流および多様な分野の論文を読むこと通じて、今後も申請者の持つ能力を伸ばしていきたい。  **評価をするうえで、特に重要と思われる事項**  申請者は、110．〇〇〇時に〇〇〇に筆頭著者として論文を発表した[XXX et al., 20XX]。この論文では111．〇〇〇を〇〇〇することで〇〇〇を明らかにしており、本研究計画における重要な基盤技術となっている。この112．〇〇〇を〇〇〇ためには〇〇〇あったが、申請者のもつ粘り強さによって一つ一つ〇〇〇した。また、〇〇〇が〇〇〇という問題点については、〇〇〇することで解決した。同僚や教員・学会などで関連する発表を行う様々な研究者などに積極的にアドバイスを求めたことでコミュニケーション能力が向上し、研究を行い論文にまとめる経験は今後も研究を行う中で大きな自信となった。さらに、この経験を通じて、113．〇〇〇や〇〇〇についても学ぶことができた。  申請者は114．〇〇〇のみならず、〇〇〇である〇〇〇や〇〇〇に参加し、積極的にコミュニケーションをとってきた。また、〇〇〇にも積極的に参加し、研究者だけに限らず様々な人物とのコミュニケーションをとってきた。このようにして広がった人脈と知識は本研究計画の立案にも活かされており、今後もこのスタンスを貫いていきたい。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者登録名　　　科研費　コム