**博士論文インターネット公表（学術情報リポジトリ掲載）の代替措置に係る確認書**

Confirmation for alternative action for publication of doctoral dissertation via Internet

(Publishing in YNU Repository)

　　年　　月　　日

Date: 　　Y　　M　　D

横浜国立大学大学院都市イノベーション学府長　殿

Dean of Graduate School of Urban Innovation,

（以下の**□**にチェックしてください。また必要箇所には記入してください。）

(Check the box and fill in the necessary information.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学位の区分  Method of taking degree | **□**課程 after completion a course of study  **□**論文 by thesis only | 学位の種類  Type of degree | 博士（**□**工学Engineering）  博士（**□**学術Philosophy） | |
| ふ り が な  氏　　名  Name |  | | | 印またはサイン  Seal or Signature |
| 学位授与予定日  Graduate day | 年　 　　月　 　　日（予定）  Date: 　　Y　　 M　　 D(Scheduled) | | | |
| 論文題目  Title |  | | | |
| 指導教員  Academic Advisor |  | | | |
| 学位取得後  の連絡先  Contact Information | 電話番号 Telephone number | | | |
| E-mail | | | |

私が執筆した博士論文の全文については、下記事由により、全文に代えてその内容を要約したものをインターネットで公表することを希望します。なお、下記事由がなくなった場合には、博士論文の全文をインターネットで公表いたします。

About the full-text of the doctoral dissertation which I wrote, by the following reason, I want to publish the summary of contents of the doctoral dissertation instead of its full-text via Internet. When the following reason has ceased, I will publicize the full-text of the doctoral dissertation via Internet.

（以下の□にチェックしてください。また必要箇所には記入してください。）

(Check the box and fill in the necessary information.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全文の公表が困難な事由  Reason that full-text dissertation cannot be published | 非公表期限  Period of non-public |
| **□** | 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合  In cases when doctoral dissertation cannot be published via Internet due to reasons of expression such as physical limitations of the content of the material from which the dissertation has been made. | 無期限  Indefinite period |
| **□** | 博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合  In cases when doctoral dissertation cannot be published via Internet due to reasons of protection of copyright and/or private information for greater than 1 year after the date of the issuing of the degree. | ( )年( )月まで  Until Y M  ※再度確認書を提出することにより延長可。  \*You can extend a period of non-public by submitting a confirmation again. |
| **□** | 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の出願等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合  In cases when the publication of doctoral dissertation via Internet will have negative consequences for the individual(s) who received the doctoral degree more than 1 year after the date of the issuing of the degree because academic journal publishers of the thesis prohibit publication in books or multiple publications of the thesis, or patent application(s) are being made. | ( )年( )月まで  Until Y M  ※最長で学位取得日から18カ月後まで。再度確認書を提出することにより延長可。  \*Is the longest; 18 months from a graduation day |
| **□** | （上記に該当しない場合のみご記入ください）  (Other than the reason mentioned above) | ( )年( )月まで  Until Y M  ※都市イノベーション学府長が認める期間まで。  \*Until the period when Dean of Graduate School of Urban Innovation admits it. |