mm/dd/yyyy

年　　　月　　　日

To Chair of the Doctoral Program Committee

博士課程委員長　殿

Application for Toyota Technological Institute Graduate School

 Doctoral Program Scholarship

豊田工業大学大学院博士後期課程奨学金申請書

(Laboratory)

（研究室）

(Name) 　 　　Signature

（氏　名）　　　　　　　　　　　印

I would like to receive a scholarship for the following reasons:

以下の理由により、奨学金の給付を希望いたします。

１．Reason for needing financial assistance

学費の援助を必要としている理由

２．Research achievement

研究業績

・Summary of your Master's degree research result (approximately 500 words)

修士特別研究における成果の要約（500字程度）

・Summary of your (planned) doctoral research (approximately 500 words)

博士課程で行う研究（予定）の要約（500字程度）

・Publication history (list of published papers, etc. \*Submit if available)

発表実績（発表論文リストなど　＊あれば提出）

End of document

以上

【Scholarship Program Overview奨学金制度の概要】

|  |  |
| --- | --- |
| Purpose目　　的 | To support and encourage the studies of students in need of financial assistance, especially those with outstanding academic performance and character, and a strong desire to study and research.学資の援助を必要とする学生のうち、特に学業成績・人物ともに優秀で、かつ学修および研究意欲が旺盛な学生の学業を支援・奨励する。 |
| Benefits給付内容 | (1) Monthly Stipend of 150,000yen (for 3 years)月毎の奨学金150,000円（３年間適用）(2) Exemption of Admission Fee and Tuition Fees (for 3 years)入学金および授業料の免除（３年間適用） |
| Method of Screening, etc.選考方法等 | Among those who pass the entrance examination, screening will be conducted based on the results of the entrance examination and academic performance in the master's program. The scholarship’s monthly stipend may be increased (System I) or decreased based on an annual evaluation of the applicant's conduct and academic performance.入学試験合格者の中から、入学試験の成績および修士課程の学業成績等により選考を行う。なお、１年ごとに学業等の取組状況を評価し、奨学金の給付を増加（制度Ⅰ）又は減額することがある。 |
| Number of Scholarship Students給付人数 | Up to 8 students per grade１学年８名程度以内 |
|  IneligibleApplicants対象外 | ・Those who do not require financial assistance・Those who are 35 years of age or older at the time of enrollment・Those who require financial assistance and fall under any of the following categories:① Those who are receiving scholarships or other support from the Japanese government or other sources as government-sponsored international students.② Those who are receiving financial support from overseas.③ Those who are receiving other income, etc.However, this does not include remuneration received from activities on campus that are not primarily intended to generate income, or activities that the Doctoral Program Committee has determined and approved as contributing to the improvement of research capabilities.・学資の援助を必要としない者・入学時における年齢が35歳以上の者・原則，学資の援助を必要としており，次のいずれかに該当する者。①国費外国人留学生として，日本政府他から奨学金等の支援を受けている者②海外からの学資の支援を受けている者③その他の収入等を受けている者ただし，収入を得ることが主目的ではない学内の諸活動，及び研究能力向上に資する内容であると博士課程委員会で判断，承認した活動により受け取る報酬はこれに該当しない。 |
| Othersその他 | ・Applicants will be required to apply for the Research Fellowship for Young Scientists (DC) of the Japan Society for the Promotion of Science.\*If selected, scholarship payments will be suspended.・日本学術振興会の特別研究員（ＤＣ）への応募を義務付ける。＊採択された場合、奨学金の給付については停止する。 |

※学振DCに採択された場合、奨学金を受給していると研究奨励金を得ることが出来ないこと