別記様式第6号

Appended Form 6

インターネット公表に関する申出書

Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of My Dissertation

令和　　年　　月　　日

Date: / /

筑波大学長　殿

To: President of the University of Tsukuba

筑波大学大学院

University of Tsukuba Graduate School and Programs:

博士課程理工情報生命学術院 研究群　　 学位プログラム

Doctoral Program in

Degree Programs in

Graduate School of Science and Technology

年度入学　 学籍番号

Enrollment Year: Student ID Number:

（住　 所　（論文博士のみ記載）

Address (\*For the candidate of the doctoral degree by thesis only):

氏　　名

[Full Name (Type):　　 　　　　　　　　　 ]

博士学位論文のインターネット公表に関して、下記のとおり申し出ます。

I hereby request that my Ph.D. dissertation to be disclosed or not be disclosed on the Internet as is stated below.

記

Details

１　論文の全文をインターネット公表することについて

 　　Regarding disclosure on the Internet of the full text of the dissertation,

* 特に問題はない

There is no problem at all.

* やむを得ない事由があることから公表に支障があるため、論文の全文に代えて「論文の要約」の公表を希望する。

（チェックした者は以下の事項にも回答すること）

I would like to publish my summary of dissertation instead of the full text due to unavoidable reasons.

(Please answer the following, if you have any problem.)

２　論文の全文をインターネット公表できない事由

The full text of my dissertation cannot be disclosed on the Internet due to the

following unavoidable reasons.

\*Please tick the boxes below where appropriate.

It contains:

* 立体形状による表現を含む等の理由のため
ideas such as expressions by three-dimensional shape.
* 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載を予定しているため
ideas that schedule to be published in academic journals that prohibit multiple publication and/or plan to be published in specialized books.
* 特許の申請等による理由のため
ideas such as related to patent application.
* 著作権保護、個人情報保護等の理由により1年を超えて公表することができないため
contents such as copyrighted materials belonging to others and/or personal information.
Therefore I cannot disclose it even one year later.
* その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Others

３　上記理由の詳細

Give detailed explanations; include the corresponding pages, name of the publishers/ magazines/journals, and date of issues/publications.

（該当するページや出版社、雑誌、ジャーナル等の名称とその発行または掲載時期などを含めて、詳細な理由を記載すること）

４　やむを得ない事由の解消（予定）時期

　(Estimated) Date of resolution of the unavoidable reason
※学位論文の全文の公開を延期できる期間は、原則として学位論文の受理後1年を限度とする

※In principal, the period of non-disclosure is limited to one year after receiving the dissertation.

　　□　解消しない

　 　　It would not be resolved.

□　令和　　年　　月頃

It would be resolved by about / / .

上記の申出を確認しました。

|  |
| --- |
| 指導教員　　　　　　　　　　　　　　署名又は記名押印 |

|  |
| --- |
| ※以下、学位プログラム記載　 上記の申出を 適 ・ 否 と判断します。　令和　　 年 　月　 日 学位プログラムリーダー　　　　　　　　　　　　 署名又は記名押印　 |
| ※以下、大学記載 |

 システム情報工学研究群運営委員会

　　 上記の申出を承認します。

令和　　　年 　月 　日　 研究群長　　　　　　　　　 　署名又は記名押印

理工情報生命学術院運営委員会

　　 上記の申出を承認します。

令和　　　年 　月 　日　 学術院長　　　　　　　　　 　署名又は記名押印