**様式1/Form 1**

**2026年度筑波大学・DAADパートナーシップ・プログラム 申請書**

**Application for the “The University of Tsukuba–DAAD Partnership Programme 2026”**

　　年　　月　　日

Date　(YYYY/MM/DD): / /

＊本申請書は原則として日本語又は英語にて記入願います。ただし、下記**1、4、5、6、8、9及び10**については、指定された言語で併記願います。

＊各欄は、必要な場合、適宜、行数を増やして記入願います。

＊As a general rule, please use either Japanese or English when filling in this application. However, for numbers 1, 4, 5, 6, 8, 9 and 10, write in BOTH specified languages.

＊When necessary, you can increase the number of lines accordingly for each section.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 研究課題名Title of ResearchProject | **【日英で記入 (Japanese and English)】**＊英語の課題名は、ドイツ側と協議の上統一したものをご記入ください。＊After consultation with the German side, please fill in the corresponding title in English |
| 2. 共同研究期間Duration of Joint Research Project＊ドイツ側からの派遣期間も含めて記入のこと＊Include the dispatch period from Germany | 　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　月　　日Date(YYYY/MM/DD)〜(YYYY/MM/DD)＊令和8年度のみ申請の場合：令和8年4月～令和9年3月までの期間内で記入＊令和8及び9年度で申請の場合：令和8年4月～令和10年3月までの期間内で記入＊Applications in FY2026 only: fill in period between April 2026 and March 2027＊Applications in FY2026 and FY2027: fill in period between April 2026 and March 2028 |
| 3. 参加人数Number of Participants | 筑波側参加者 / Tsukuba participants：　　　 名 / Number of peopleドイツ側参加者 / German participants：　　　名 / Number of people |
| 4. 対応するドイツ側機関名Name ofCorrespondingGerman HostInstitution | 機関名 / Name of Institution:　**【日英又は日独で記入 (Japanese and English OR Japanese and German)】**＊複数ある場合は、それぞれ記入願います。＊If there are multiple institutions, please write out each name. |
| 5. 本学側研究代表者Tsukuba Principal Researcher | 所属・部局・職・氏名**【日英で記入 (Japanese and English)】**Organization (Institution) / Department / Title / Name |
| 6. ドイツ側研究代表者German Principal Researcher | 所属・部局・職・氏名**【日英又は日独で記入 (Japanese and English OR Japanese and German)】**Organization (Institution) / Department / Title / Name |
| 7. ドイツ訪問予定期間Planned duration of visit to Germany | ◆令和8年度（令和8年4月～令和9年3月までの期間内で記入）FY2026 (Fill in period between April 2026 and March 2027)令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（　　日間）Date(YYYY/MM/DD)〜(YYYY/MM/DD): / / 〜 / / 　 ( Days)令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（　　日間）Date(YYYY/MM/DD)〜(YYYY/MM/DD): / / 〜 / / 　 ( Days)◆令和9年度（令和9年4月～令和10年3月までの期間内で記入）FY2027 (Fill in period between April 2027 and March 2028)令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（　　日間）Date(YYYY/MM/DD)〜(YYYY/MM/DD): / / 〜 / / 　 ( Days)令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（　　日間）Date(YYYY/MM/DD)〜(YYYY/MM/DD): / / 〜 / / 　 ( Days)（＊メンバー毎に期間が異なる場合は、適宜、欄を追加の上、記入願います。）（＊If the visitation periods of each member are different, please append the column above accordingly ） |
| 8. 本学側参加者（代表者は除く）Members of Tsukuba Team (excluding Tsukuba Principal researcher) | ＜所属・職（課程・学年）・氏名＞**【日英で記入 (Japanese and English)】**＜Organization (Institution) / Title（Program/Year）/ Name＞ |
| 9. ドイツ側参加者（代表者は除く）Members of German Team (excluding German principal researcher) | ＜所属・職（課程・学年）・氏名＞**【日英又は日独で記入 (Japanese and English OR Japanese and German)】**＜Organization (Institution) / Title（Program/Year）/ Name＞ |
| 10. 共同研究目的・内容Collaborative Research Purpose / Contents | **【日英で記入 (Japanese and English)】**（9．①～③は、それぞれ日本語800字以内、英語400ワード以内で記入のこと） （9．For numbers ①～③, write with 800 characters or less in Japanese AND 400 words or less in English）1. 研究目的・研究方法・研究内容等について

Research Purpose / Research Methodology / Research Contents1. 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。

What will you try to elucidate and how? What will you aim to achieve in this project?　　1. 年度別実施計画について（訪問計画を含む）

Plan of proposed research by fiscal year (including travel plan) |
| 11．共同研究の特色及び期待される成果等ExpectedOutcomes and Characteristics of Joint Research, etc. | 1. 共同研究の特色

Characteristics of this joint research 1. 共同研究から期待される成果（社会・産業界との関係を含む）

Expected outcomes from this joint research (including relevance for society and industry) 1. 国外の関連する研究の中での当該研究の位置付け、意義

Position of this research compared with related international research, and its significance1. 若手研究者育成への貢献（ドイツ側で筑波大学の若手研究者に提供される教育訓練やメンタリングシステム等）

Contribution to the training of young researchers (including education and training and mentoring system to be provided to young researchers from Tsukuba by German side, etc.)1. 共同研究により発生する知的財産の取り扱い

How intellectual property and know-how arising from the accomplishments of the joint research project will be handled |
| 12. ドイツ側との研究交流の必要性と意義Necessity and significance of the proposed joint research project with the German side | 1. 長期的な双方向協力への効果（現在進行中の協力活動を含む）

Added value for the long-term bilateral cooperation (including ongoing activities)　1. 選定したドイツ側協力者の参加の必要性

Necessity for the participation of the chosen partners　1. 関連教員等の交流及び訪問計画の妥当性

Appropriateness of the exchange and visitation plan of involved academics　 |
| 13. 研究代表者の主要研究業績Major Research Achievements of Principal Researcher  | ＊申請課題の内容に限ることなく、最近５か年を中心に下記の項目について、研究代表者が中心的な役割を果たしたもののみ記載ください。口頭・ポスター発表は含みません。＊Not limited to the content of this application. Please fill in the achievements in which Principal Researcher played a central role in the last 5 years. Not including oral or poster presentations.1. 学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書

Articles published in scientific journals (including conference proceedings and collected papers etc.) and books1. 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説

Commentaries and review articles in scientific journals or magazines1. 特許・受賞歴

Patents and Awards |

14. 申請経費 / Expenses

単位（円）Unit: (JPY)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 令和8年度FY2026 | 令和9年度FY2027 | 計Total |
|  |  |  |

**＊上限1,500,000円／年度**

**＊Maximum JPY 1,500,000 / Fiscal Year**

令和8年度経費内訳

FY2026 Cost Breakdown

|  |
| --- |
| **教員 / University Faculty** |
| 国際線航空賃 / International air fare：現地宿泊費 / Hotel expenses：小　 計 / Subtotal： |  円 (JPY)円 ( 円×○○泊) JPY ( JPY × Number of night) 円 (JPY)（A） |
| 1. 円×　人

Yen x Number of people | 円（JPY）＊＊派遣期間が異なる場合は、上記欄を適宜、追記願います。＊If the dispatch periods are different for each person, please append the column above accordingly. |
| **ポストドクター / Postdoctoral Researchers** |
| 国際線航空賃 / International air fare：現地宿泊費 / Hotel expenses：小　 計 / Subtotal： | 円 (JPY)円 ( 円×○○泊) JPY ( JPY × Number of night) 円 (JPY)（B） |
| (B）　　円×　人Yen x Number of people | 　　　　 円（JPY）＊派遣期間が異なる場合は、上記欄を適宜、追記願います。＊If the dispatch periods are different for each person, please append the column above accordingly. |
| **学生/ Students** |
| 国際線航空賃 / International air fare：現地宿泊費 / Hotel expenses：小　 計 / Subtotal： | 円 (JPY)円 ( 円×○○泊) JPY ( JPY × Number of night) 円 (JPY)（C） |
| (C）　　円×　人Yen x Number of people | 　　　　 円（JPY）＊派遣期間が異なる場合は、上記欄を適宜、追記願います。＊If the dispatch periods are different for each person, please append the column above accordingly. |
| (A)(B)(C)合計Total of (A), (B)&(C) | 　　　　 円（JPY） |

令和9年度経費内訳

FY2027 Cost Breakdown

|  |
| --- |
| **教員 / University Faculty** |
| 国際線航空賃 / International air fare：現地宿泊費 / Hotel expenses：小　 計 / Subtotal： | 円 (JPY)円 ( 円×○○泊) JPY ( JPY × Number of night) 円 (JPY)（A） |
| 1. 円×　人

Yen x Number of people | 円（JPY）＊＊派遣期間が異なる場合は、上記欄を適宜、追記願います。＊If the dispatch periods are different for each person, please append the column above accordingly. |
| **ポストドクター / Postdoctoral Researchers** |
| 国際線航空賃 / International air fare：現地宿泊費 / Hotel expenses：小　 計 / Subtotal： | 円 (JPY)円 ( 円×○○泊) JPY ( JPY × Number of night) 円 (JPY)（B） |
| (B）　　円×　人Yen x Number of people | 　　　　 円（JPY）＊派遣期間が異なる場合は、上記欄を適宜、追記願います。＊If the dispatch periods are different for each person, please append the column above accordingly. |
| **学生/ Students** |
| 国際線航空賃 / International air fare：現地宿泊費 / Hotel expenses：小　 計 / Subtotal： | 円 (JPY)円 ( 円×○○泊) JPY ( JPY × Number of night) 円 (JPY)（C） |
| (C）　　円×　人Yen x Number of people | 　　　　 円（JPY）＊派遣期間が異なる場合は、上記欄を適宜、追記願います。＊If the dispatch periods are different for each person, please append the column above accordingly. |
| (A)(B)(C)合計Total of (A), (B)&(C) | 　　　　 円（JPY） |

15. プロジェクト成果（過去に採択された研究プロジェクトで再度申請する場合のみ）

Outcomes of Project (Only in case of application extension)

|  |
| --- |
| 1.共著論文　　 　 有　 ・　 無Joint Paper Present　・　Absent |
| 共著論文名Joint Paper Titles |  |
| 2.協定締結先　　 有 　・　 無Agreements Present　・　Absent |
| 協定締結先機関Partner Institutes |  |
| 3.学生交流数Number of Student Exchanges | 受入Accepted |  |
| 派遣Dispatched |  |
| 4.研究者交流数Number of Researcher Exchanges | 受入Accepted |  |
| 派遣Dispatched |  |
| 5.学会発表・成果報告書等Conference Presentations and Report of Research Results  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.研究継続の目的及び継続することにおけるさらなるメリットPurpose and benefits of extension of research |  |

**＊これまでの研究成果を示す資料・論文等を併せてご提出ください。**

**＊Please attach proof of research results achieved to date i.e. report, publications.**