**日韓次世代学術フォーラム 第14回 国際学術大会**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*氏名** | **\*漢字** |  |
| **\*英文** |  |
| **\*年齢** |  | **\*性別** |  | **\*国籍** |  |
| **\*所属** | 大学院 研究科 | 課程　　年次 |
| **\*指導教授の氏名** |  |
| **\*指導教授の所属** | 大学院 研究科 |
| **\*希望分科** |  |
| **\*主要研究テーマ** |  |
| **\*参加形態** |  | **\*参加方法** |  |
| **宿泊手配** | 6/30(金) |  | 7/1(土) |  | 7/2(日) |  |
| **\*連絡先** | **自宅住所** | 〒　　　-　　　 |
| **自宅電話** |  |
| **ケータイ** |  |
| **Ｅメール** |  |
| **その他の****連絡先** | **名　称** |  |
| **住 所** | 〒　　　-　　　 |
| **電 話** |  |
| **これまでの参加状況** |  |

**①　参 加 申 込 書**

1. \* は必ず記入すること。

2.「参加形態」には、発表者、指定討論者、一般参加の別を記入すること。

3.「参加方法」には、a)学術大会、b)調査旅行のうち、参加希望のもの全てを記入すること。

4.「宿泊手配」には、事務局指定の宿泊施設利用を希望する場合のみ宿泊希望日に「〇」または「v」でチェックすること。

5.「その他の連絡先」には、自宅以外にも希望連絡先がある場合のみ記入すること。

6.「これまでの参加状況」には、当フォーラムのこれまでの国際学術大会に参加したことがある場合、大会と参加形態を記入すること。記入例) 第1回発表者、第2回討論者など。

|  |
| --- |
| **②　学 術 論 文 発 表 申 請 書** |

日韓次世代学術フォーラム事務局　御中

|  |
| --- |
| **申 請 者** |
| **氏 名** | **漢 字** |  |
| **英 文** |  |
| **所 属** | 大学院　　　　　　　　研究科 | 課程年次 |
| **学 歴** | 大学 専攻  |
| 大学院 専攻  |
| 大学院 専攻  |
| 大学院 専攻  |
| **発 表 論 文** |
| **希望分科** |  | **題目** |  |

上記の通り、貴フォーラム国際学術大会での学術論文の発表を申請いたします。

2017　年　 　月　 　日

申請者：

**日韓次世代学術フォーラム 第14回 国際学術大会**

**③　発 表 要 旨**

規定の文字数であれば、改行機能により分量が2～3ページになってもかまいません。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 発表題目 |  | 希望分科 |  |
| 発表者氏名 |  | 所属 | 大学院研究科 | 学年 | 課程年次 |
| 【要旨：2000字程度[1800～2200字]】【研究の意義：400字程度[360～440字]】【自己評価：400字程度[360～440字]】 |

**日韓次世代学術フォーラム 第14回 国際学術大会**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*氏名** | **\*漢字** |  |
| **\*英文** |  |
| **\*年齢** |  | **\*性別** |  | **\*国籍** |  |
| **\*所属** | 大学院 研究科 |
| **\*分科** |  |
| **\*主要研究テーマ** |  |
| **\*参加方法** |  |
| **宿泊手配** | 6/30(金) |  | 7/1(土) |  | 7/2(日) |  |
| **\*連絡先** | **自宅住所** | 〒　　　-　　　 |
| **自宅電話** |  |
| **ケータイ** |  |
| **Ｅメール** |  |
| **その他の****連絡先** | **名　称** |  |
| **住 所** | 〒　　　-　　　 |
| **電 話** |  |
| **これまでの参加状況** |  |

**④　参 加 申 込 書(引率教授用)**

1. \* は必ず記入すること。

2.「参加方法」には、a)学術大会、b)調査旅行のうち、参加希望のもの全てを記入すること。

3.「宿泊手配」には、事務局指定の宿泊施設利用を希望する場合のみ宿泊希望日に「〇」または「v」でチェックすること。

4.「その他の連絡先」には、自宅以外にも希望連絡先がある場合のみ記入すること。

5.「これまでの参加状況」には、当フォーラムのこれまでの国際学術大会に参加したことがある場合、大会と参加形態を記入すること。記入例) 第1回発表者、第2回討論者、第3回引率教授など。