第２号様式

令和 年　　月　　日

京都府立医科大学長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究代表者　所属名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　京都府立医科大学共同研究取扱規程に基づき、下記のとおり計画書を提出します。

記

１　共同研究の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  １ | 共同研究の題目 |  |
|  ２ | 共同研究の内容 |  |
|  ３ | 共同研究の期間 | 　　契約締結日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
|  ４ | 研究経費  | 　　 　　　　　　　　　　円内訳　・直接経費　　　　　　　　　　　　　　円　　　　・産学公連携推進費　　　　 　　　（直接経費の30％）　 　　　　　　　　円 |
| （消費税額及び地方消費税額を含まない。別途消費税額及び地方消費税額を加算するものとする。） |
|  ５ | 研究担当者 | 別添のとおり |
|  ６ | 研究実施場所及び主な使用設備等 |  |
| ７ | 契約先 |  |
|  |  |  |

（別添）

研　究　担　当　者　名　簿

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 研究担当者 |
|  |  |  |
| 所属名・職名 | 氏　　名 | 本研究における役割 |
| 申 請 者 に 所 属 す る 研 究 員 | 専ら大学において当該研究に従事する研究員 |  |  |  |
| 申請者の施設において当該研究に従事する研究員 |  |  |  |
| 共同研究参加予定の教員等（京都府立医科大学側） |  |  |  |

※　「申請者に所属する研究員」、「共同研究参加予定の教員等」それぞれの代表者の氏名に◎印を付すこと。

２　研究に要する経費

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 負　担区　分 | 金　　　　額(千円) | 内　　　　　訳（千円） |
| 直接経費 | 産学公連携推進費 |
| 人件費 | 賃金 | 報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 委託料 | 賃借料 | 備　品　購　入　費 | 負担金 | その他 |
|  年 度 | 大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間機関等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  年 度 | 大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間機関等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間機関等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間機関等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　研究に要する経費の明細（　　年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出区分 | 金　額（千円） | 積　算　内　訳（千円） | 摘　　要 |
| 直　接　経　費 | 人　件　費 |  |  |  |
| 賃　　　金 |  |  |  集計等臨時職員賃金 （交通費） |
| 報　償　費 |  |  |  研究会講師等謝金 |
| 旅　　　費 |  |  |  連絡、検討会旅費 |
| 需　用　費 |  |  |  事務用品、調査結果印 刷費、実験原材料費、 燃料代 |
| 役　務　費 |  |  |  郵券代、通信料、手数 料 |
| 委　託　料 |  |  |  業務委託料（検査代）、 調査委託料 |
| 賃　借　料 |  |  |  |
| 備品購入費 |  |  |  |
| 負　担　金 |  |  |  |
| そ　の　他 |  |  |  |
| 産学公連携推進費 | 　 |  | 直接経費の30％ |
| 合　　　計 | 　 |  |  |

４　研究の目的（本研究の基礎となる研究状況、社会における本研究の必要性及び成果の貢献度等）

|  |
| --- |
|  |

５　研究の特性（技術的独創性や先駆性など）及び研究成果の実用性について

|  |
| --- |
|  |

６　職務との関連性について

|  |
| --- |
|  |

７　研究計画・研究方法

|  |  |
| --- | --- |
| 　　　　年度 |  |
| 　　　　年度 |  |
| 　　　　年度 |  |