International students should use this form

一般選抜

General Admission

履 歴 書

CURRICULUM VITAE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フ リ ガ ナ  氏 名  Name (block letters) | | | | 生年月日  Date of birth (yyyy/mm/dd) | | 国籍  Nationality |
|  | | | |  | |  |
| 現住所  Present Address | | | □□□-□□□□  電話　　　　　 ―　　　 　　―  Phone | | | |
| 合格通知等  送付先  Mailing Address | | | □□□-□□□□  電話　　　　　 ―　　　 　　―  Phone | | | |
| 年　月　　Date (mm,yyyy) | | | | | 事　項　　Name of school | |
| 学 　歴 | Education from elementary school in chronological order |  | | |  | |
| 年　月　　Date (mm,yyyy) | | | | | 事　項　　Name of employer or institution | |
| 職 　歴 | Employment Record |  | | |  | |
| 受賞歴等 | Awards |  | | |  | |
| 資 　格 | Qualifications |  | | |  | |

注） ⑴ 学歴において、大学等での研究生等として在学歴がある場合は、その期間も記入してください。

⑵ 学歴について、日本人は高校入学から、外国人留学生は、小学校入学から記入してください。

⑶ 枠内に収まらない場合は別紙を添付してください。

Notes: (1) In the section on Education, include details of any time spent as a research student at a university or elsewhere.

(2) In the section on Education: for Japanese applicants, list your education background starting from high school;

for international students, start from elementary school.

(3) Attach a separate sheet if more space is necessary.

社会人特別選抜

履 歴 書

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| フ リ ガ ナ  氏 名 | | | | 生年月日 |
|  | | | | 年　　　　　月　　　　　日　生 |
| 現住所 | | □□□-□□□□  電話　　　　　 ―　　　 　　― | | |
| 合格通知等  送付先 | | □□□-□□□□  電話　　　　　 ―　　　 　　― | | |
| 年　月 | | | 事　項 | |
| 学 　歴 |  | |  | |
| 年　月 | | | 事　項 | |
| 職 　歴 |  | |  | |
| 受賞歴等 |  | |  | |
| 資 　格 |  | |  | |

注） ⑴ 学歴において、大学等での研究生等として在学歴がある場合は、その期間も記入してください。

⑵ 学歴について、高校入学から記入してください。

修 士 論 文 の 概 要　（参照様式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 志望する専攻 | 志望する分野 | 志望する主指導教員（大学） | 出願者氏名 |
| 生物資源生産学 | 植物生産学 | 連大 太郎（愛媛大学） | 愛媛 一郎 |

**修士論文題目（和文）**

【目的】

【方法】

【結果】

【考察・結論】

［学術雑誌等発表］

**◎ 書き方の注意**

上部の見出し、出願者の「志望する専攻」～「出願者氏名」枠及び「修士論文題目」の枠は参照様式のとおりに作成し、本文の【目的】以下は次のように記入する。

1. フォントの種類は指定しない。10．5ポイント程度の大きさの字で、45～50行／ページとする。用紙の下部中央には⑴、⑵等のページ番号を付け、2ページ目用紙には右上部に出願者の氏名のみを記入する。
2. 概要の本文は、【目的】・【方法】・【結果】・【考察・結論】の項目見出しを付けてまとめる。各項目の文量は指定しないが、概要全体を2ページほぼ一杯にまとめる。
3. 図表を用いてもよいが、文章による説明が不十分にならないように、できるだけ小さなものを合計二つ以内とする。
4. ［学術雑誌等発表］の項について
   * 修士論文の内容を学術雑誌等に発表した場合には、本文と合わせて2ページを超えない範囲でこの項を設けて記載する。発表していない場合はこの項を設けなくてよい。
   * 学会大会・シンポジウム等のプロシーディングスは含むが、簡単な発表要旨は含まない。
   * ａ．著者名（連名は原本の記載順どおりに書き、自分の氏名に下線を付ける）、ｂ．論文題目、ｃ．雑誌または出版物名、ｄ．巻（号）ページ（p. ○－○）、ｅ．出版年（西暦）の順に記載する。
   * 複数ある場合は、発表の古い順に⑴、⑵の番号を行頭に付ける。

（記載例）

* + 1. I. Ehime, L. Yamamoto, R. Norman and T. Yamada : Intestinal microbiomes in sea bream fishes and their immu- nological effects to protect from viral infection. *Journal of Animal Health,* 56⑷, p.323－ 34.（2011）
    2. 山本理佐、愛媛一郎、Richard Norman、山田太郎：マダイ腸内細菌の1種 *Pseudomonas* sp. が産生する抗ウイルス性タンパク質の同定．*日本魚類腸内微生物学会誌* 、12⑴、p.103－ 14.（2012）

Summary of Master’s Dissertation (Sample Form)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requested Major | Requested Field | Requested Supervisor (university) | Applicant Name |
| Bioresource Production Science | Plant Resource Production | Prof. Taro Rendai (Ehime University) | Ichiro Ehime |

**Master’s Dissertation Title**

**Objective**

**Method**

**Results**

**Discussion and Conclusion**

**Journal Publications**

Notes on completing the form

Complete the top part of the form (from Requested Major to Applicant Name and Master’s Dissertation Title) as shown in the sample and then complete the remainder from **Objective** as indicated below.

1. The font type is not specified, but use a font size of 10.5 to allow 45–50 lines per page. Include your name at the top right of page 2 and the page number — (1), (2) — centered at the bottom of pages 1 and 2.
2. Include the subheadings (**Objective, Method, Results, Discussion and Conclusion**) in the body of the form. The amount you write for each section is not specified, but keep the total to a maximum of two pages.
3. One or two figures or tables may be included, but ensure their size allows sufficient explanation for each of the sections.
4. Notes on journal publications

* If you have published papers related to your master’s dissertation, include details on this form, but ensure the completed document doesn’t exceed two pages. If you do not have any publications, there is no need to include this section.
* Conference and symposium proceedings may be included, but not brief presentation summaries.
* Include the following details: author name(s) (for co-authored papers, write the names in the order they appear on the paper and underline your own name); paper title; journal name and publisher; volume/issue number and page numbers (pp. xx–yy); year of publication.
* If you have more than one publication, start from the oldest and number them 1, 2, etc.

Example:

1. I. Ehime, L. Yamamoto, R. Norman and T. Yamada: Intestinal microbiomes in sea bream fishes and their immunological effects to protect from viral infection. *Journal of Animal Health*, **56** (4), pp. 323–334. (2011)
2. L. Yamamoto, I. Ehime, R. Norman and T. Yamada: Identification of antiviral protein produced by *Pseudomonas* sp., an intestinal microorganism found in sea bream. *Journal of the Japanese Society of Marine Intestinal Microorganisms*, **12** (1), pp. 103–114. (2012)

研究経過の概要（修了見込みの出願者）（参照様式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 志望する専攻 | 志望する分野 | 志望する主指導教員（大学） | 出願者氏名 |
| 生物資源生産学 | 植物生産学 | 連大 太郎（愛媛大学） | 愛媛 一郎 |

**修士論文題目（和文）**

【目的】

【方法】

【結果（これまでに得られたもの）】

【考察・結論（これまでに得られた結果から）】

［学術雑誌等発表］

**◎ 書き方の注意**

上部の見出し、出願者の「志望する専攻」～「出願者氏名」枠及び「修士論文題目」の枠は参照様式のとおりに作成し、本文の【目的】以下は次のように記入する。

1. フォントの種類は指定しない。10．5ポイント程度の大きさの字で、45～50行／ページとする。用紙の下部中央には⑴、⑵等のページ番号を付け、2ページ目用紙には右上部に出願者の氏名のみを記入する。
2. 概要の本文は、【目的】・【方法】・【結果】・【考察・結論】の項目見出しを付けてまとめる。各項目の文量は指定しないが、概要全体を2ページほぼ一杯にまとめる。
3. 図表を用いてもよいが、文章による説明が不十分にならないように、できるだけ小さなものを合計二つ以内とする。
4. ［学術雑誌等発表］の項について
   * 修士論文の内容を学術雑誌等に発表した場合には、本文と合わせて2ページを超えない範囲でこの項を設けて記載する。発表していない場合はこの項を設けなくてよい。
   * 学会大会・シンポジウム等のプロシーディングスは含むが、簡単な発表要旨は含まない。
   * ａ．著者名（連名は原本の記載順どおりに書き、自分の氏名に下線を付ける）、ｂ．論文題目、ｃ．雑誌または出版物名、ｄ．巻（号）ページ（p. ○－○）、ｅ．出版年（西暦）の順に記載する。
   * 複数ある場合は、発表の古い順に⑴、⑵の番号を行頭に付ける。

（記載例）

* + 1. I. Ehime, L. Yamamoto, R. Norman and T. Yamada : Intestinal microbiomes in sea bream fishes and their immu- nological effects to protect from viral infection. *Journal of Animal Health,* 56 ⑷, p.323－ 34.（2011）
    2. 山本理佐、愛媛一郎、Richard Norman、山田太郎：マダイ腸内細菌の1種 *Pseudomonas* sp. が産生する抗ウイルス性タンパク質の同定．*日本魚類腸内微生物学会誌* 、12 ⑴、p.103－ 14 （2012）

Summary of Research Progress: Applicants Expecting to Complete (Sample Form)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requested Major | Requested Field | Requested Supervisor (university) | Applicant Name |
| Bioresource Production Science | Plant Resource Production | Prof. Taro Rendai (Ehime University) | Ichiro Ehime |

**Master’s Dissertation Title**

**Objective**

**Method**

**Results (obtained to date)**

**Discussion and Conclusion (from results to date)**

**Journal Publications**

Notes on completing the form

Complete the top part of the form (from Requested Major to Applicant Name and Master’s Dissertation Title) as shown in the sample and then complete the remainder from **Objective** as indicated below.

1. The font type is not specified, but use a font size of 10.5 to allow 45–50 lines per page. Include your name at the top right of page 2 and the page number — (1), (2) — centered at the bottom of pages 1 and 2.
2. Include the subheadings (**Objective, Method, Results, Discussion and Conclusion**) in the body of the form. The amount you write for each section is not specified, but keep the total to a maximum of two pages.
3. One or two figures or tables may be included, but ensure their size allows sufficient explanation for each of the sections.
4. Notes on journal publications

* If you have published papers related to your master’s dissertation, include details on this form, but ensure the completed document doesn’t exceed two pages. If you do not have any publications, there is no need to include this section.
* Conference and symposium proceedings may be included, but not brief presentation summaries.
* Include the following details: author name(s) (for co-authored papers, write the names in the order they appear on the paper and underline your own name); paper title; journal name and publisher; volume/issue number and page numbers (pp. xx–yy); year of publication.
* If you have more than one publication, start from the oldest and number them 1, 2, etc.

Example:

1. Ehime, L. Yamamoto, R. Norman and T. Yamada: Intestinal microbiomes in sea bream fishes and their immunological effects to protect from viral infection. *Journal of Animal Health*, **56** (4), pp. 323–334. (2011)
2. L. Yamamoto, I. Ehime, R. Norman and T. Yamada: Identification of antiviral protein produced by *Pseudomonas* sp., an intestinal microorganism found in sea bream. *Journal of the Japanese Society of Marine Intestinal Microorganisms*, **12** (1), pp. 103–114. (2012)

受 験 許 可 書

Examination Permission

愛媛大学大学院連合農学研究科長 殿

To the Dean, The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University

所属・職名

Institution/Position

氏名

Name

年 月 日生

Date of Birth year month day

上記の者が、令和 年 月入学の愛媛大学大学院連合農学研究科（後期3年のみの博士課程）社会人特別選抜試験を受験することを許可します。

The above-named person is permitted to take the entrance examination for working student special admission in the three-year doctoral program at The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University.

令和 年 月 日

year month day

所属・職名

Section / Job title

氏名  
Name

所属機関

公印

所属機関公印

所属機関公印

Official Seal of Place of Employmel

一般・社会人特別選抜

研 究 計 画 書

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 志望  専攻 |  | 志望  分野 |  | 志望する主指導教員 | (　　　　　　　　　大学) | 氏名 |  |

|  |
| --- |
| （下記の内容に最もふさわしい表題） |
|  |

愛媛大学大学院連合農学研究科

International students should use this form

General Admission

Date

RESEARCH PLAN

Prospective Supervisor

Preferred Major

Preferred Field

Title :

Signature

Name (block letters)