基 本 計 画 書

<table>
<thead>
<tr>
<th>事 程</th>
<th>期</th>
<th>所 賛 者</th>
<th>記</th>
<th>人</th>
<th>欄</th>
<th>備 考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>計 画 の 区 分</td>
<td>自然科学研究科</td>
<td>[Graduate School of Natural Science and Technology]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>[Division of Geosciences and Civil Engineering]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>69</td>
<td>-</td>
<td>138</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計</td>
<td></td>
<td>69</td>
<td>-</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新設学部等の概要</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学部等の名称</td>
<td>専任教員等</td>
<td>総任 教員等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>教授 14</td>
<td>総計 39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>教授 13</td>
<td>総計 61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>准教授 11</td>
<td>総計 67</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td>講師 9</td>
<td>総計 53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤専攻</td>
<td>助教 10</td>
<td>総計 43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>総計 65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>総計 186</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会環境研究科</td>
<td>教授 25</td>
<td>総計 30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人文学専攻</td>
<td>准教授 16</td>
<td>総計 8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経済学専攻</td>
<td>講師 21</td>
<td>総計 9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地域創造学専攻</td>
<td>助教 15</td>
<td>総計 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会環境学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>教授 23</td>
<td>総計 66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td>准教授 16</td>
<td>総計 53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td>講師 13</td>
<td>総計 40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td>助教 13</td>
<td>総計 26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>臨床デザイン学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医薬科学総合研究科</td>
<td>教授 43</td>
<td>総計 92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医科学専攻</td>
<td>准教授 37</td>
<td>総計 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医学専攻</td>
<td>講師 36</td>
<td>総計 89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>薬学専攻</td>
<td>助教 10</td>
<td>総計 45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>創薬科学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>創薬科学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保健学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保健学専攻</td>
<td></td>
<td>総計 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>先進予防医学研究科</td>
<td>教授 13</td>
<td>総計 49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新学術創成研究科</td>
<td>准教授 16</td>
<td>総計 90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>融合科学専攻</td>
<td>講師 15</td>
<td>総計 25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新ナノ生命科学専攻</td>
<td>助教 7</td>
<td>総計 14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書 - [ ]
### 教員組織の概要

<table>
<thead>
<tr>
<th>新設学部等の名称</th>
<th>図書 - 設備</th>
<th>経費の見込み</th>
<th>学生納付金以外の維持方法の概要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>第1年次 - 第6年次</td>
<td>資料館 (162室) (208室) (1,180室)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 教員1人当たり研究費等
- 共同研究費等
- 図書購入費
- 設備購入費
- 学生1人当たり納付金

### 職員の概要

<table>
<thead>
<tr>
<th>職種</th>
<th>専任</th>
<th>兼任</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>事務職員</td>
<td>431</td>
<td>469</td>
</tr>
<tr>
<td>技術職員</td>
<td>1,077</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>図書館専門職員</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の職員</td>
<td>4</td>
<td>543</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 学校用地

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>専用</th>
<th>共用</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>校舎敷地</td>
<td>730,408</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>運動場用地</td>
<td>115,740</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>846,148</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>49</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>563,678</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 図書館

<table>
<thead>
<tr>
<th>面積</th>
<th>閲覧座席数</th>
<th>収納可能冊数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19,794</td>
<td>2,185</td>
<td>1,640,536</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 体育館

<table>
<thead>
<tr>
<th>面積</th>
<th>可動屋根付プール (1,193㎡)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6,295</td>
<td>283,999</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 資料館

<table>
<thead>
<tr>
<th>面積</th>
<th>116</th>
<th>0</th>
</tr>
</thead>
</table>

基本計画書 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>学部等の名称</th>
<th>大学の名称</th>
<th>修業年限</th>
<th>入学定員</th>
<th>編入学定員</th>
<th>収容定員</th>
<th>学位又は称号</th>
<th>定員</th>
<th>開設年度</th>
<th>所在地</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>融合学域</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
<td>学士（学術）</td>
<td>1.10</td>
<td>令和3年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>先導学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>141</td>
<td>576</td>
<td>学士（文学）</td>
<td>1.02</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会学域</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>160</td>
<td>690</td>
<td>学士（法学）</td>
<td>1.02</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>法学科</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>131</td>
<td>536</td>
<td>学士（経済学）</td>
<td>1.03</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>経済学科</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>学士（地域創造学）</td>
<td>1.03</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>地域創造学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>88</td>
<td>358</td>
<td>学士（地域創造学）</td>
<td>1.03</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>国際学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>82</td>
<td>338</td>
<td>学士（国際学）</td>
<td>1.03</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>理工学域</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>107</td>
<td>447</td>
<td>学士（工学）</td>
<td>1.00</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>数物科学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>97</td>
<td>417</td>
<td>学士（工学）</td>
<td>1.01</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>78</td>
<td>332</td>
<td>学士（工学）</td>
<td>1.01</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>機械工学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>98</td>
<td>412</td>
<td>学士（理学又は工学）</td>
<td>1.02</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>58</td>
<td>238</td>
<td>学士（理学又は工学）</td>
<td>1.01</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>55</td>
<td>220</td>
<td>学士（理学又は 工学）</td>
<td>1.07</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学類</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>49</td>
<td>199</td>
<td>学士（理学又は工学）</td>
<td>1.07</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>総合学部</td>
<td>金沢大学</td>
<td>4</td>
<td>66</td>
<td>256</td>
<td>学士（理学又は工学）</td>
<td>1.01</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>66</td>
<td>256</td>
<td>学士（理学又は工学）</td>
<td>1.01</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>医学類</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>66</td>
<td>256</td>
<td>学士（医学）</td>
<td>1.00</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>薬学類</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>66</td>
<td>256</td>
<td>学士（薬学）</td>
<td>1.04</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>医薬科学類</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>66</td>
<td>256</td>
<td>学士（生命医学）</td>
<td>1.05</td>
<td>合和3年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>保健学類</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>66</td>
<td>256</td>
<td>学士（保健学）</td>
<td>1.02</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>看護学専攻</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>79</td>
<td>339</td>
<td>学士（看護学）</td>
<td>1.01</td>
<td>合和3年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>放射線技術科学専攻</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>40</td>
<td>170</td>
<td>学士（放射線科学）</td>
<td>1.01</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>検査技術科学専攻</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>40</td>
<td>170</td>
<td>学士（保健学）</td>
<td>1.02</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>理学療法学専攻</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>15</td>
<td>85</td>
<td>学士（保健学）</td>
<td>1.07</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>作業療法学専攻</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>15</td>
<td>85</td>
<td>学士（保健学）</td>
<td>1.05</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>創薬科学類</td>
<td>金沽大学</td>
<td>4</td>
<td>55</td>
<td>338</td>
<td>学士（創薬科学）</td>
<td>1.00</td>
<td>平成20年度</td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
</tr>
<tr>
<td>科目</td>
<td>修士前期課程</td>
<td>修士後期課程</td>
<td>博士前期課程</td>
<td>博士後期課程</td>
<td>平成24年度の状況</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人文社会環境研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人文学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>既設大学等の状況</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（文学又は学術） 0.78 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経済学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（経済学，経営学又は学術） 0.75 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（地域創造学又は学術） 1.10 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地域創造学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（社会環境学，文学，法学，政治学，経済学又は学術） 1.05 平成18年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（法学又は政治学） 1.10 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（社会環境学，文学，法学，政治学，経済学又は学術） 1.05 平成18年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会環境学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（法学又は政治学） 1.10 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（法学又は政治学） 1.10 平成18年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>合和2年度より学生募集停止</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>石川県金沢市角間町</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>既設大学等の状況</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>56</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学又は学術） 1.04 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学又は学術） 0.55 平成16年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学，工学又は学術） 1.12 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学，工学又は学術） 0.40 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学，工学又は学術） 0.40 平成16年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 1.22 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.44 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.44 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 1.12 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.44 平成16年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.44 平成16年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.99 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.93 平成26年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 0.93 平成26年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（工学又は学術） 1.01 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学，工学又は学術） 0.44 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（理学，工学又は学術） 0.44 平成16年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>システム創成科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>博士（工学又は学術） 1.05 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>—</td>
<td></td>
<td></td>
<td>博士（工学又は学術） 1.05 平成16年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学総合研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>合和2年度より学生募集停止</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>石川県金沢市宝町13-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(修士課程)</td>
<td>2</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（医科学） 0.96 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>同上</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td>4</td>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（医学） 0.98 平成28年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>薬学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>石川県金沢市金沢市</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（薬学又は学術） 0.68 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>創薬科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>同上</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>2</td>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（創薬科学） 1.01 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td>修士（創薬科学又は学術） 1.08 平成24年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目</td>
<td>概要</td>
<td>設置年月</td>
<td>地域</td>
<td>設置年月</td>
<td>地域</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医学系研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>頭医科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>がん医科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>循環医科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境医科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>先進予防医学研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>先進予防医学共同専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新学術創成研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>融合科学共同専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ナノ生命科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(博士後期課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法学研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法学・政治学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(修士課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法務専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(専門職学位課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>教職実践研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>教職実践高度化専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(専門職学位課程)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>附属施設の概要</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書 - [ ]
名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学習に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市平和町1-1-15
設置年月: 昭和24年5月
規 模 等: 土地26,470㎡ 建物7,524㎡

名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育基本法及び学校教育法に則り,特別支援学校の教育の施設を設置するとともに,これに関する研究及び実証を行い,かつ,学類学生に教育実習を行う。
所 在 地: 石川県金沢市平和町1-1-15
設置年月: 昭和24年5月
規 模 等: 土地10,517㎡ 建物4,813㎡

名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学術に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市宝町13-1
設置年月: 昭和24年5月
規 模 等: 土地68,957㎡ 建物19,793㎡

名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学術に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市月別町で提供される図書館及び自然科学系図書館
設置年月: 昭和42年6月
規 模 等: 土地12,342㎡ 建物19,793㎡

名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学術に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市月別町で提供される図書館及び自然科学系図書館
設置年月: 昭和42年6月
規 模 等: 土地3,535㎡ 建物5,035㎡

名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学術に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市月別町で提供される図書館及び自然科学系図書館
設置年月: 昭和42年6月
規 模 等: 土地21,766㎡ 建物150㎡

名 称: 金沢大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学術に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市月別町で提供される図書館及び自然科学系図書館
設置年月: 昭和42年6月
規 模 等: 土地2,938㎡ 建物6,840㎡

名 称: 金沽大学附属図書館
目 的: 教育,研究及び学術に必要な図書館資料を収集,整理,保存し,主として金沢大学の教職員及び学生の利用に供するとともに,一般利用者にも必要な学術情報を提供する。
所 在 地: 石川県金沢市月別町で提供される図書館及び自然科学系図書館
設置年月: 昭和42年6月
規 模 等: 土地6,822㎡ 建物2,300㎡

基本計画書-
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>令和3年度</th>
<th>令和4年度</th>
<th>計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>金沢大学</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>融合学域</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学院</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会学部</td>
<td>141</td>
<td>141</td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>理工学部</td>
<td>86</td>
<td>86</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>保健学部</td>
<td>83</td>
<td>83</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>法学部</td>
<td>82</td>
<td>82</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>物理科学部</td>
<td>79</td>
<td>79</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>生命科学部</td>
<td>97</td>
<td>97</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学部</td>
<td>107</td>
<td>107</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信工学部</td>
<td>78</td>
<td>78</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤科学部</td>
<td>98</td>
<td>98</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>生命工学部</td>
<td>58</td>
<td>58</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>医学部</td>
<td>112</td>
<td>112</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>薬学部</td>
<td>65</td>
<td>65</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>保健学部</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>薬学類</td>
<td>168</td>
<td>168</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td>理学療法学専攻</td>
<td>79</td>
<td>79</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>癌科学療法学専攻</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>理学療法学専攻</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>保健学専攻(M)</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>保健学専攻(D)</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>1,730</td>
<td>1,730</td>
<td>3,460</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 人間社会環境研究科 | | | |
| 人文学専攻(M) | 23 | 23 | 46 |
| 経済学専攻(M) | 6 | 6 | 12 |
| 地域社会学専攻(M) | 14 | 14 | 28 |
| 国際学専攻(M) | 10 | 10 | 20 |
| 人間社会環境学専攻(D) | 12 | 12 | 24 |
| 自然科学研究所 | | | |
| 動物科学専攻(M) | 56 | 56 | 112 |
| 食品科学専攻(D) | 15 | 15 | 30 |
| 物質科学専攻(M) | 57 | 57 | 114 |
| 物質科学専攻(D) | 14 | 14 | 28 |
| 機械科学専攻(M) | 90 | 90 | 180 |
| 機械科学専攻(D) | 25 | 25 | 50 |
| 電子情報科学専攻(M) | 67 | 67 | 134 |
| 電子情報科学専攻(D) | 18 | 18 | 36 |
| 環境デザイン専攻(M) | 40 | 40 | 80 |
| 環境デザイン専攻(D) | 10 | 10 | 20 |
| 自然システム学専攻(M) | 67 | 67 | 134 |
| 自然システム学専攻(D) | 21 | 21 | 42 |
| 計 | 95 | 95 | 190 |

| 医学部 | | | |
| 麻酔科学部(M) | 15 | 15 | 30 |
| 医学生理学部(D) | 64 | 64 | 128 |
| 薬学部 | 4 | 4 | 8 |
| 健康情報科学部 | 38 | 38 | 76 |
| 健康情報科学部(D) | 11 | 11 | 22 |
| 保健学部 | 70 | 70 | 140 |
| 保健学部(D) | 25 | 25 | 50 |
| 新学術創成学部 | | | |
| 神経科学共同専攻(M) | 14 | 14 | 28 |
| 神経科学共同専攻(D) | 14 | 14 | 28 |
| パスワード科学専攻(M) | 6 | 6 | 12 |
| パスワード科学専攻(D) | 6 | 6 | 12 |
| 医薬科学類 | | | |
| 医学部 | 112 | 112 | 224 |
| 薬学部 | 65 | 65 | 130 |
| 新学術創成学部 | | | |
| 医学部 | 15 | 15 | 30 |
| 薬学部 | 15 | 15 | 30 |
| 計 | 570 | 570 | 1,140 |

| 金沢大学 | | | |
| 先進予防医学研究所 | | | |
| 先進予防医学共同専攻(D) | 12 | 12 | 24 |
| 法学部 | | | |
| 法学・政治学部(M) | 8 | 8 | 16 |
| 法務学部(P) | 15 | 15 | 30 |
| 計 | 482 | 482 | 964 |

基本計画書 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>必選</th>
<th>自選</th>
<th>修</th>
<th>抄</th>
<th>由</th>
<th>講</th>
<th>義</th>
<th>習</th>
<th>実験・実習</th>
<th>教授</th>
<th>准教授</th>
<th>講師</th>
<th>助教</th>
<th>助手</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>研究者倫理</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論B</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学b</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>結晶系物理学基礎a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算科学概論a</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算科学概論b</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質科学概論A</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質科学概論B</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電磁気学基礎A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電磁気学基礎B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論A</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論B</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>敷1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計（30科目）</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>29</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>敷18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|          | 大学院GS科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 连携科目 | 1①・② | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 小計（1科目） | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 | 1①・② | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 | 1③・④ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 小計（2科目） | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 連携科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 国際学際交流型授業 | 1①・② | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 国際学際交流型授業 | 1通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 小計（2科目） | - | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敷1 |      |        |      |      |     |       |

|          | 提出科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 | 1①・② | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 | 1③・④ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |
|          | 小計（2科目） | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敷1 |      |        |      |      |     |       |

|          | 研究科目 |         |      |      |    |    |    |    |    |    |    |       |      |        |      |      |     |       |
|          | 研究科目 | 1①・② | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敷1 |      |        |      |      |     |       |

基本計画書 - 1
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>単位数</th>
<th>授業形態</th>
<th>専任教員等の配置</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|   | 地球社会基礎ゼミナール | 1①・② | 2 | 〇 | 19 | 12 | 2 | 11 |
|   | 地球惑星進化学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球環境進化学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球表層環境学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地質学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球惑星物質科学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 結晶解析学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球惑星ダイナミクスA | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 進化古生態学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地表プロセスA | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 水質地球惑星化学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 大気環境変動論A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 河川・海岸のデータ解析学 | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 流体物理の数値モデリング | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 構造工学特論A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | コンクリート工学特論A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地盤工学特論A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 都市の地震防災A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 水質保全工学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 大気環境保全工学A | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 大気環境科学 | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 都市システム計画学 | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 交通理論概論 | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球社会基礎キャリア実習 | 1① | 1 | 〇 | 1 |

小計（25科目） | - | 2 | 24 | 0 | - | 19 | 12 | 2 | 11 | 0 |

|   | 地球社会基礎ゼミナール | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球惑星進化学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球環境進化学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球表層環境学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地質学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球惑星物質科学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 結晶解析学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球惑星ダイナミクスB | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 進化古生態学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地表プロセスB | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 水質地球惑星化学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 大気環境変動論B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地球環境のデータ解析学 | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 海洋・海洋の数値モデリング | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 構造工学特論B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | コンクリート工学特論B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 地盤工学特論B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 都市の地震防災B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 水質保全工学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 大気環境保全工学B | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 都市システム計画学 | 1① | 1 | 〇 | 1 |
|   | 交通システム計画学 | 1① | 1 | 〇 | 1 |

小計（23科目） | - | 0 | 23 | 0 | - | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 |

|   | リサーチスキルA | 1① | 1 | 〇 | 7 | 5 | 3 | 共同 |
|   | リサーチスキルB | 1① | 1 | 〇 | 7 | 5 | 3 | 共同 |
|   | 地球惑星科学総合演習A | 1① | 1 | 〇 | 7 | 5 | 3 | 共同 |
|   | 地球惑星科学総合演習B | 1① | 1 | 〇 | 7 | 5 | 3 | 共同 |
|   | 地球惑星科学総合演習C | 1① | 1 | 〇 | 7 | 5 | 3 | 共同 |
|   | 地球惑星科学総合演習D | 1① | 1 | 〇 | 7 | 5 | 3 | 共同 |

基本計画数 - 10
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>単位数</th>
<th>授業形態</th>
<th>専任教員等の配置</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>コーレス専門科目</td>
<td>フィールド実習A</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>7 5 3 共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フィールド実習B</td>
<td>1④</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>7 5 3 共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学特別講習</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>マグマ進化学I</td>
<td>1②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海洋リソースフェア構造進化学</td>
<td>1②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水工学演習</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>4 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造・材料工学演習</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>3 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤・防災工学演習</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1 1 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境工学演習</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2 2 1 3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市・交通デザイン演習</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (1科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>19</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>課題研究</td>
<td>地球惑星科学課題研究</td>
<td>1〜2通</td>
<td>10</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤工学課題研究</td>
<td>1〜2通</td>
<td>10</td>
<td>○</td>
<td>12 7 2 8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (2科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>29</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>サステナブル理工学プログラム専門科目</td>
<td>ラボローテーション</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理論・ナノ物質理工学概論</td>
<td>1①・2</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理物質科学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ化学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ物質科学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算ナノ科学</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質創成化学</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デバイスプロセス工学A</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メテリアルプログラム概論</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (5科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術英語基礎</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>総合日本語</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術海外研修</td>
<td>1①・2</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術インターンシップ</td>
<td>1①・2</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー・環境プログラム概論</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (1科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・ナノ物質理工学概論</td>
<td>1①・2</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理物質科学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ化学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ物質科学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質創成化学</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デバイスプロセス工学A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メテリアルプログラム概論</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (9科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超スマート社会理工学概論A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超スマート社会理工学概論B</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メカノスマートの運動解析と設計A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実世界ロボティクス論A</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インテリジェントロボットA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>テクノロジー工学A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>テクノロジー工学B</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング論A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング論B</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知能ソフトウェア理論A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (10科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フィールド生物学</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境フィールド理工学概論</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤理工学概論</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム生命システム学</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命構造機能システム学A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (5科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>合計 (140科目)</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
<td>125</td>
<td>43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

備考

基本計画書 - ☐
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>単位数</th>
<th>授業形態</th>
<th>専任教員等の配置</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>学位又は称号</td>
<td>修士（理学,工学,学術）</td>
<td>学位又は学科の分野</td>
<td>理解関係,工学関係</td>
<td>１学年の学期区分</td>
<td>4期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修了要件及び履修方法</td>
<td>授業期間等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(修了要件)
2年以上在学し,31単位（必修3単位。選択必修2単位以上、選択6単位以上を含む）以上を修得した上で、修士論文審査及び最終試験に合格すること。ただし、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足るものとする。

(履修方法)
次の科目を含み31単位以上を修得すること。
①研究科共通科目 研究者倫理を含む2単位以上
②専攻共通科目 地球社会基盤ゼミナールを含む4単位以上
③コース専門科目 実践科目2単位以上を含む専門科目との合計4単位以上
④課題研究 10単位

＜サステナブル理工学プログラム＞
-当該プログラムは、自然科学研究科専攻にまたがる分野横断教育として開講する。（内容）
-当該プログラムの修士前期課程に相当する授業科目（上掲）を履修し、所定の審査を受けた後、修士後期課程相当の授業科目を履修し、プログラム修了に必要な最終審査を受ける。

-プログラム共通科目には、大学院G S 科目的「数理・データサイエンス論A」、「技術マネジメント基礎論A」及び「技術マネジメント基礎論B」を含む。
-修士前期課程に相当する授業科目の修得要件は以下のとおり。

<table>
<thead>
<tr>
<th>1学期の授業期間</th>
<th>8週</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1学期の学期区分</td>
<td>4期</td>
</tr>
<tr>
<td>1時限の授業時間</td>
<td>90分</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- (1) 宇宙理工学分野
- プログラム共通科目から「ラボローテーション」及び「数理・データサイエンス論A」を含む3単位以上、当該分野のプログラム専門科目から「衛星システム」、「衛星設計開発A」及び「衛星設計開発B」を含む8単位以上を修得すること。なお、当該分野のプログラム専門科目には大学院G S 科目の「宇宙・プラズマ物理学会」を含む。

- (2) 環境・エネルギー理工学分野
- プログラム共通科目から「ラボローテーション」及び「数理・データサイエンス論A」を含む3単位以上、当該分野のプログラム専門科目から「環境・エネルギー工学総論A」、「環境・エネルギー工学総論B」、「環境・エネルギー技術英語基礎」及び「総合日本語」（外国人留学生のみ）を含む7単位（外国人留学生は8単位）以上を修得すること。なお、当該分野のプログラム専門科目には大学院G S 科目の「環境・エネルギー工学総論A」及び「環境・エネルギー工学総論B」を含む。

- (3) 数理・ナノ物質理工学分野
- プログラム共通科目から「ラボローテーション」及び「数理・データサイエンス論A」を含む3単位以上、当該分野のプログラム専門科目から「数理・ナノ物質理工学概論」を含む7単位以上を修得すること。なお、当該分野のプログラム専門科目には大学院G S 科目の「数学系物理学基礎A」を含む。

- (4) 超スマート社会理工学分野
- プログラム共通科目から「ラボローテーション」及び「数理・データサイエンス論A」を含む3単位以上、当該分野のプログラム専門科目から「超スマート社会理工学概論A」及び「超スマート社会理工学概論B」を含む8単位以上を修得すること。

- (5) 生命・フィールド理工学分野
- プログラム共通科目から「ラボローテーション」及び「数理・データサイエンス論A」を含む3単位以上、当該分野のプログラム専門科目から「フィールド生物学」、「地球環境フィールド理工学概論」及び「社会科学理工学概論」を含む7単位以上を修得すること。なお、当該分野のプログラム専門科目には専攻共通科目の「地球環境進化学A」及び「都市の防災学A」、コース専門科目（専門科目）の「地球環境のデータ解析学」、コース専門科目（実践科目）の「フィールド実習A」を含む。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>科目</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>研究者倫理</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論A</td>
<td>1⑤</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論B</td>
<td>1⑥</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1⑦</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論B</td>
<td>1⑧</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学a</td>
<td>1⑨</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学b</td>
<td>1⑩</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎a</td>
<td>1⑪</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学a</td>
<td>1⑫</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎a</td>
<td>1⑬</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学a</td>
<td>1⑭</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学a</td>
<td>1⑮</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論a</td>
<td>1⑯</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論b</td>
<td>1⑰</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論A</td>
<td>1⑱</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論B</td>
<td>1⑲</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命システム基礎A</td>
<td>1⑳</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命システム基礎B</td>
<td>1㉑</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎A</td>
<td>1㉒</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎B</td>
<td>1㉓</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学工学基礎A</td>
<td>1㉔</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学工学基礎B</td>
<td>1㉕</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境学基礎A</td>
<td>1㉖</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境学基礎B</td>
<td>1㉗</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (30科目)</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>連携科目</td>
<td>1①・②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (1科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>共通科目</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (2科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際科目</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (2科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>基礎科目</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計 (2科目)</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書 - 3
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験 | 実習 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 助手 | 備考 |
|----------|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 分野 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 実験・実習 | 専任教員等の配置 | 備考 |
|----------|----------------|----------|--------|----------|...............|-----------------|------|
| 導入科目 | 大学・社会生活論 | ①        | 1      | ○        | ○           | 1               |      |
|          | データサイエンス基礎 | ①        | 1      | ○        | 1           |                 |      |
|          | 地域概論 | ②        | 1      | ○        | 1           |                 |      |
|          | 小計 (3科目) |          | 3      | 0        | 0          | 0               |      |
| 1群     | 現代世界への歴史学的アプローチ | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | グローバル時代の政治経済学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | グローバル時代の社会学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | ケーススタディによる応用倫理学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 地球生物圏と人間 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
| 2群     | 哲学(自我論) | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | バーソナリティ心理学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | グローバル時代の文学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 健康科学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 細胞・分子生物学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | エクサイサイス&スポーツ 実技 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼2             |      |
|          | 共通教育科目 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼2             |      |
|          | 金沢・能登と世界の地域文化 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 日本史・日本文化 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼3             |      |
|          | 異文化間コミュニケーション | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験A | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験B | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験C | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験D | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験E | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験F | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験G | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 異文化体験H | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | グローバル時代の国際協力 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | グローバル社会と地域の課題 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | G S 科目 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 科学技術と科学方法論 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 統計学から未来を見る | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 環境学とＥＳＤ | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 生活と社会保障 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 現代社会と人権 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | インテグレーテッド科学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | AI入門 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 情報の科学 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | デザイン思考入門 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 論理学と数学の基礎 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | 小計 (38科目) |          | 66     | 0        | 0          | 6               |      |
|          | G S 言語科目 | ①・②・③・④ | 1      | 1        |            | 兼1             |      |
|          | TOEIC準備 | ①・② | 1      | 1        | ○          | 兼1             |      |
|          | English for Academic Purposes | ① | 1      | 1        | ○          | 兼1             |      |
|          | English for Academic Purposes | ② | 1      | 1        | ○          | 兼1             |      |
|          | English for Academic Purposes | ③ | 1      | 1        | ○          | 兼1             |      |
|          | English for Academic Purposes | ④ | 1      | 1        | ○          | 兼1             |      |
|          | English for Academic Purposes (Retake) | ①・②・③・④ | 1      | 1        | ○          | 兼1             |      |

基本計画書：Ⅱ
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年度</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>自由</th>
<th>講義</th>
<th>演習</th>
<th>実験・実習</th>
<th>専任教員等の配置</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>アカデミック基礎日本語A</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>アカデミック基礎日本語B</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>講義の聴解A</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>講義の聴解B</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>口頭発表A</td>
<td>1①・②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>口頭発表B</td>
<td>1②・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>上級聴解ⅠA</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>上級聴解ⅠB</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>上級聴解ⅡA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>上級聴解ⅡB</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>日本語で学ぶ論理A</td>
<td>1①・②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>日本語で学ぶ論理B</td>
<td>1②・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>日本事情A</td>
<td>1①・②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>日本事情B</td>
<td>1③・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>G S 言語科目</td>
<td>アカデミック・ライティングA</td>
<td>1①・②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>アカデミック・ライティングB</td>
<td>1③・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>微分積分学ⅠA</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>微分積分学ⅠB</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>微分積分学ⅡA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>微分積分学ⅡB</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>線形代数学ⅠA</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>線形代数学ⅠB</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>線形代数学ⅡA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>線形代数学ⅡB</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>統計数学A</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>統計数学B</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>物理学実験</td>
<td>1&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;~2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学ⅠA</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学ⅠB</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学ⅡA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学ⅡB</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>化学実験</td>
<td>1&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;~2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学ⅠA</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学ⅠB</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学ⅡA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学ⅡB</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>共通教育科目</td>
<td>地学ⅠA</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地学ⅠB</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地学ⅡA</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地学ⅡB</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>ドイツ語A1・1</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ドイツ語A1・2</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>ドイツ語A2・1</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ドイツ語A2・2</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>ドイツ語A3・1</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ドイツ語A3・2</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>ドイツ語A4・1</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ドイツ語A4・2</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>ドイツ語B1</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ドイツ語B2</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>ドイツ語C1</td>
<td>1①・③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ドイツ語C2</td>
<td>1②・④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>フランス語A1・1</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語A1・2</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>フランス語A2・1</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語A2・2</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>フランス語A3・1</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語A3・2</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書10
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>自由</th>
<th>講義</th>
<th>演習</th>
<th>実験・実習</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語A４－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語A４－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語B－１</td>
<td>2①・③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語B－２</td>
<td>2②・④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語C－１</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フランス語C－２</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A１－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A１－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A２－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A２－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A３－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A３－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A４－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語A４－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語B－１</td>
<td>2①・③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語B－２</td>
<td>2②・④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語C－１</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロシア語C－２</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A１－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A１－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A２－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A２－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A３－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A３－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A４－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語A４－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語B－１</td>
<td>2①・③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語B－２</td>
<td>2②・④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語C－１</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中国語C－２</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A１－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A１－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A２－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A２－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A３－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A３－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A４－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語A４－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語B－１</td>
<td>2①・③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語B－２</td>
<td>2②・④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語C－１</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>朝鮮語C－２</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A１－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A１－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A２－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A２－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A３－１</td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A３－２</td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A４－１</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語A４－２</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語B－１</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語B－２</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語C－１</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ギリシア語C－２</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラテン語A１－１</td>
<td>1①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラテン語A１－２</td>
<td>1②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラテン語A２－１</td>
<td>1③</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラテン語A２－２</td>
<td>1④</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラテン語A３－１</td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラテン語A３－２</td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>〇</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>兼1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書－Ⅹ
<p>| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 必 | 選 | 自 | 選 | 講 | 義 | 演 | 習 | 実 | 習 | 実 | 実 | 専任教員等の配置 | 備考 |
|----------|----------------|----------|--------|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-----|
| 初習語 | ラテン語A4 - 1 | 2③ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | ラテン語A4 - 2 | 2④ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | ラテン語B - 1 | 3① | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | ラテン語B - 2 | 3② | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | ラテン語C - 1 | 3③ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | ラテン語C - 2 | 3④ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A1 - 1 | 1① | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A1 - 2 | 1② | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A2 - 1 | 1① | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A2 - 2 | 1② | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A3 - 1 | 1③ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A3 - 2 | 1④ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A4 - 1 | 1⑤ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語A4 - 2 | 1⑥ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語B - 1 | 2① | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語B - 2 | 2② | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語C - 1 | 2③ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | スペイン語C - 2 | 2④ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| 小計 (96科目) | | | | | | 96 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兼1 | |
| 共通教育科目 | アントレプレナーシップⅠ | 1③ | 1 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 石川県の行政 | 1③～④ | 2 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 石川県の市町 | 1①～② | 2 | ○ | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 健康論実践D | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 健康論実践E | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 現代社会における保険の制度と役割Ⅰ | 1③ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 現代社会における保険の制度と役割Ⅱ | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 実践アントレプレナーコ学 | 1③ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | 集中 |
| | クラウド時代の「ものグラミング」概論 | 1③～④ | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | シェルスクリプト言語論 | 1③～④ | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 地元学A（地域資源調査） | 1① | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 地元学B（聞き書き） | 1② | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | シェルスクリプトを用いた「ものグラミング」演習 | 1② | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | 集中 |
| | イノベーション起こして、起業家になろう | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | イノベーション起こして、起業家になろうⅡ | 1② | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | イノベーション起こして、起業家になろうⅢ | 1③ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | イノベーション起こして、起業家になろうⅣ | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 香りと日本文化 | 1③ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 心と体の健康A | 1③ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 心と体の健康B | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 地元学（地域資源調査） | 1①・② | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | 集中 |
| | 道徳教育および宗教教育をグローバルに考える | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 金沢の歴史と文化 | 1③～④ | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 日本の伝統芸能 | 1② | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 地域創造学特別講義C | 1③ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 地域創造学特別講義D | 1④ | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 日本国憲法概説 | 1③ | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 日本国憲法概説 | 2①～② | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 東洋史要説 | 2③～④ | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 香りと日本文化 | 1③～④ | 2 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |
| | 地元学A（聞き書き） | 1①・② | 1 | | | | | | | | | | | | 兼1 | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>自由選択科目</th>
<th>共通教育科目</th>
<th>専門教育科目</th>
<th>学部教育科目</th>
<th>学域教育科目</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>科目名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>必修</td>
<td>選択</td>
<td>自由</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>学域GS言語科目Ⅰ（理工系英語Ⅰ）</td>
<td>学域GS言語科目Ⅱ（理工系英語Ⅱ）</td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>小計（29科目）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学域GS言語科目Ⅰ（理工系英語Ⅰ）</td>
<td>学域GS言語科目Ⅱ（理工系英語Ⅱ）</td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>小計（2科目）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門 Choices</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学類共通科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地質学A</td>
<td></td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地質学B</td>
<td></td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>測量学及び実習第1</td>
<td></td>
<td>2①～②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>微分方程式及び演習</td>
<td></td>
<td>1③～④</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>ベクトル解析及び演習</td>
<td></td>
<td>2①～②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>複素解析及び演習</td>
<td></td>
<td>2①～④</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>小計（12科目）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学類共通科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学A</td>
<td></td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学B</td>
<td></td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学A</td>
<td></td>
<td>2⑤</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学B</td>
<td></td>
<td>2⑥</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物質学A</td>
<td></td>
<td>2⑦</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物質学B</td>
<td></td>
<td>2⑧</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎岩石学A</td>
<td></td>
<td>2⑨</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎岩石学B</td>
<td></td>
<td>2⑩</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎環境変動学A</td>
<td></td>
<td>2⑪</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎環境変動学B</td>
<td></td>
<td>2⑫</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学実験A</td>
<td></td>
<td>2⑬</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学実験B</td>
<td></td>
<td>2⑭</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>古生物学実験A</td>
<td></td>
<td>2⑮</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>古生物学実験B</td>
<td></td>
<td>2⑯</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>測量学及び実習第2</td>
<td></td>
<td>2⑰～④</td>
<td>4</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>社会基盤デザイン演習第1</td>
<td></td>
<td>2⑱～④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>流体力学A</td>
<td></td>
<td>2⑲</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>流体力学B</td>
<td></td>
<td>2⑳</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>構造力学A</td>
<td></td>
<td>2㉑</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>構造力学B</td>
<td></td>
<td>2㉒</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>環境基礎工学A</td>
<td></td>
<td>2㉓</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>環境基礎工学B</td>
<td></td>
<td>2㉔</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>環境反応工学A</td>
<td></td>
<td>2㉕</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>環境反応工学B</td>
<td></td>
<td>2㉖</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>計算数理</td>
<td></td>
<td>2㉗</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>施工・維持管理計画基礎</td>
<td></td>
<td>2㉘</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>計画プロセス</td>
<td></td>
<td>2㉙</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地域計画基礎</td>
<td></td>
<td>2㉚</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>応用物理学</td>
<td></td>
<td>2㉛</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築学概論A</td>
<td></td>
<td>2㉜</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築学概論B</td>
<td></td>
<td>2㉝</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築設計演習A</td>
<td></td>
<td>2㉞～④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>小計（32科目）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>単位数</td>
<td>専任教員等の配置</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学類</td>
<td>対</td>
<td>共通科目</td>
<td>土木防災コース</td>
<td>専門科目</td>
<td>基礎科目</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物質学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物質学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎岩石学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎岩石学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎環境変動学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>兼3</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎環境変動学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>兼3</td>
</tr>
<tr>
<td>內部・結晶学演習A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>內部・結晶学演習B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学実験A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学実験B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>古生物学実験A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>古生物学実験B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>測量学及び実習第2</td>
<td>23〜4</td>
<td>4</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>社会基盤デザイン演習第1</td>
<td>23〜4</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>流体力学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流体力学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構造力学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構造力学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境基礎工学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境基礎工学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境反応工学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境反応工学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計画数理</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築工・維持管理計画基礎</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計画プロセス</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地震計画基礎</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地震計画基礎</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築学概論A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築学概論B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築設計演習A</td>
<td>23〜4</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>小計（52科目）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>単位数</th>
<th>専任教員等の配置</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>学類</td>
<td>対</td>
<td>共通科目</td>
<td>土木防災コース</td>
<td>専門科目</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物理学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物質学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎地球惑星物質学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎岩石学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎岩石学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎環境変動学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎環境変動学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>內部・結晶学演習A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>內部・結晶学演習B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学実験A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学実験B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>古生物学実験A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>古生物学実験B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>測量学及び実習第2</td>
<td>23〜4</td>
<td>4</td>
<td>○</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>社会基盤デザイン演習第1</td>
<td>23〜4</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>流体力学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流体力学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構造力学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構造力学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境基礎工学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境基礎工学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境反応工学A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境反応工学B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計画数理</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築工・維持管理計画基礎</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計画プロセス</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地震計画基礎</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地震計画基礎</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築学概論A</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築学概論B</td>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>建築設計演習A</td>
<td>23〜4</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>小計（52科目）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>単位数</td>
<td>授業形態</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>地域計画基礎</td>
<td>地球学野外調査法A</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td>地域学野外調査法B</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地域・古生物学A</td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地域・古生物学B</td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学A</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学B</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星物理学A</td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星物理学B</td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>環境地球化学A</td>
<td>2①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>環境地球化学B</td>
<td>2②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>結晶学A</td>
<td>2③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>結晶学B</td>
<td>2④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石発達史A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石発達史B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>同職野地球学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>同職野地球学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>數理地球惑星科学A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>數理地球惑星科学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>岩石学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球学巡査1</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球学巡査2</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物質分析実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物質分析実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球化学実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球化学実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物理学実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物理学実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>試料解析実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>試料解析実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物質分析実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物質分析実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物理学実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球物理学実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球学巡査1</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球学巡査2</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>特別講義</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学C</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学D</td>
<td>4④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学C</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境学D</td>
<td>4④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>地球惑星科学コース</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>単位数</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（2）D</td>
<td>4④</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学文献演習（1）A</td>
<td>4①</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学文献演習（1）B</td>
<td>4②</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学文献演習（2）A</td>
<td>4③</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学文献演習（2）B</td>
<td>4④</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学課題研究（1）A</td>
<td>4①</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学課題研究（1）B</td>
<td>4②</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学課題研究（2）A</td>
<td>4③</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地球惑星科学課題研究（2）B</td>
<td>4④</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤工学実験</td>
<td>4①～②</td>
<td>2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水理学基礎</td>
<td>4①</td>
<td>2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>管水路水理学A</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>開水路水理学A</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造力学C</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造力学D</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建設材料科学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建設材料科学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>土質力学及び演習A</td>
<td>4①</td>
<td>2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>土質力学及び演習B</td>
<td>4②</td>
<td>2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用振动学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用振动学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水環境工学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水環境工学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境システム工学</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱力学基礎</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市計画A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市計画B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>交通計画</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>道路計画</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築計画A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築計画B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築設計演習B</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築設計演習C</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築環境工学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築環境工学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤特別講義</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤デザイン演習第2</td>
<td>4③～④</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プログラミング演習</td>
<td>4③～④</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学外技術体験実習A</td>
<td>4③～4④</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学外技術体験実習B</td>
<td>4③～4④</td>
<td>2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>管水路水理学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>開水路水理学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海岸工学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>河川工学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築解析学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築解析学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉄筋コンクリート工学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉄筋コンクリート工学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤工学</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤工学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>土木建設防災マネジメントA</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>土木建設防災マネジメントB</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地下水道学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地下水道学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境工学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境工学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>景観デザイン学A</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>景観デザイン学B</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地質学概論</td>
<td>4③～④</td>
<td>2</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築設計演習D</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>O</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**基本計画書-Ⅲ**
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>例年</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>自由</th>
<th>講義</th>
<th>演習</th>
<th>実験・実習</th>
<th>専任教員等の配置</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>地球惑星科学コース</td>
<td>建築設計演習E</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>兼1</td>
<td>共同</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築設備学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>兼1</td>
<td>共同</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築設備工学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>兼1</td>
<td>共同</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>河川工学B</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>海岸工学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>鋼構造学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>鋼構造学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>プレストレストコンクリート工学</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コンクリート構造診断学</td>
<td>4④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地盤解析学A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地盤解析学B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>廃棄物工学</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>テクノカルコミュニケーション基礎A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>テクノカルコミュニケーション基礎B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築設計演習F</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築設計演習G</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築施工A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築施工B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建築法規</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工学における倫理と法</td>
<td>4①・②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>卒業研究・設計</td>
<td>4①〜③</td>
<td>8</td>
<td>○</td>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工業概論</td>
<td>4②〜④</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職業指導第1</td>
<td>3③〜⑥</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職業指導第2</td>
<td>3⑦〜⑩</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目 (140科目)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>11</td>
<td>0</td>
<td>兼11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 基本計画書 | 20 |

| 土木防災コース | 地球環境工学A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 地球環境工学B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 地球環境工学C | 3③ | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 地球環境工学D | 3④ | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 地球環境工学E | 3⑤ | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石学A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石学B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石学C | 3③ | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石学D | 3④ | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石学E | 3⑤ | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石発達史A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩石発達史B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 同位体地球学A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 同位体地球学B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 数理地球惑星科学A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 数理地球惑星科学B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩物学特論A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 岩物学特論B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 生命環境進化学A | 3① | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 生命環境進化学B | 3② | 1 | ○ | 1 | | | | 2 | | 兼1 | 共同 |
| 地球学巡検1 | 3①〜② | 1 | ○ | 4 | 4 | | 3 | | | | 兼3 | 共同・集中 |
| 地球学巡検2 | 3①〜② | 1 | ○ | 4 | 4 | | 3 | | | | 兼3 | 共同・集中 |

<p>| 水准計画書 | 20 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>自由</th>
<th>講義</th>
<th>演習・実習</th>
<th>実験・実習</th>
<th>教授</th>
<th>師</th>
<th>助手</th>
<th>専任教員等の配置</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>單位数</td>
<td>授業形態</td>
<td>専任教員等の配置</td>
<td>備考</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>単位数</td>
<td>必</td>
<td>選</td>
<td>自</td>
<td>講</td>
<td>演</td>
<td>実験・実習</td>
<td>教授</td>
<td>共授</td>
<td>講師</td>
<td>助教</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>-------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>鉱物学A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>鉱物学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>岩石学A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>岩石学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星物理学A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星物理学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球環境学A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球環境学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>環境地球化学A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>環境地球化学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>結晶学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>結晶学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>岩石発達史A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>岩石発達史B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>同位体地球学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>同位体地球学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>数理地球惑星科学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>数理地球惑星科学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>鉱物学特論A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>鉱物学特論B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>生命環境進化学A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>生命環境進化学B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球学巡検1</td>
<td>3①～②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球物質分析実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球物質分析実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球化学実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球化学実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球物理学実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球物理学実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>試料解析実験A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>試料解析実験B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用地球物質分析実験A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用地球物質分析実験B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用地球物理学実験A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用地球物理学実験B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用地球化学実験A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用地球化学実験B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用試料解析実験A</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>応用試料解析実験B</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球学巡検2</td>
<td>3③～④</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球学野外実習A</td>
<td>3①～②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球学野外実習B</td>
<td>3①～②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>特別講義</td>
<td>3③～① ⑥</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（1）A</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（1）B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（1）C</td>
<td>3③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（1）D</td>
<td>3④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（2）A</td>
<td>4①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（2）B</td>
<td>4②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（2）C</td>
<td>4③</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学ゼミナール（2）D</td>
<td>4④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学文献演習（1）A</td>
<td>4①</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学文献演習（1）B</td>
<td>4②</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学文献演習（2）A</td>
<td>4③</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>地球惑星科学文献演習（2）B</td>
<td>4④</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>社会基盤工学実験</td>
<td>3①～③</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>水理学基礎</td>
<td>3①</td>
<td>2</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>管水路水理学A</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>管水路水理学B</td>
<td>3②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門教育科目</td>
<td>構造力学C</td>
<td>3①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画表一覧
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>必修</th>
<th>進修</th>
<th>自由</th>
<th>講義</th>
<th>演習</th>
<th>実験・実習</th>
<th>専任教員等の配置</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>放課科目の名称</td>
<td>配当年次</td>
<td>単位数</td>
<td>授業形態</td>
<td>専任教員等の配置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築設備工学B</td>
<td>③④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>2</td>
<td>兼1 共同</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>海岸工学B</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>共同</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>地盤解析学A</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>地盤解析学B</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>プレストレストコンクリート工学</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>コンクリート構造診断学</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築設計演習F</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築設計演習G</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>単専門</td>
<td>工学における倫理と法</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築設備工学B</td>
<td>③④</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>①</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>共同</td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>地盤解析学A</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>地盤解析学B</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>プレストレストコンクリート工学</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>コンクリート構造診断学</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築設計演習F</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築設計演習G</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>建築施工程</td>
<td>④②</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学士</td>
<td>工学における倫理と法</td>
<td>④①</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

学力又は称号 学士(理学又は工学) 学位又は学科の分野 理学関係,工学関係
卒業要件及び履修方法
卒業要件: 1学年の学年区分 4期 1学期の授業期間 8週 1学期の授業期間 8週 1学期の授業期間 8週 1学期の授業期間 8週
授業科目の名称 | 講義等の内容
--- | ---
研究者倫理 | 社会で信頼される研究を遂行するため、研究者には分野を問わず、研究倫理を守ることを求められる。また、科学そのものにも社会的责任を果たすことが求められている。研究者が求められる「研究倫理」とはどのようなものか、本授業では、研究に従事する者に求められる倫理、規範意識、科学の社会的責任について取り扱う。
技術経営論入門A | 本講義は、技術経営（MOT）とは何か、その必要性、その背景、構成基礎分野、応用など事例紹介も交えて、技術経営学を学ぶ動機付けになることを目標とする。
技術経営論入門B | 本講義は、技術経営（MOT）とは何か、その必要性、その背景、構成基礎分野、応用など事例紹介も交えて、技術経営学を学ぶ動機付けになることを目標とする。
技術マネジメント基礎論A | 財務会計、企業組織論など技術経営の経営上必要となる基礎知識及び管理上必要となる基礎的事項について講義する。具体的には次のようなことを説明し、技術マネジメントについて理解する。
技術マネジメント基礎論B | 財務会計、企業経営、研究開発マネジメントなど技術経営の経営上必要となる基礎知識及び管理上必要となる基礎の事項について講義する。具体的には次のようなことを説明し、技術マネジメントについて理解する。
ベンチャービジネス論A | 日本のアイデア、専門知識、研究・開発成果から商品やサービスを考え、具体化するための方法について、演習やグループ討論による問診を通じて学ぶ。
ベンチャービジネス論B | 日本のアイデア、専門知識、研究・開発成果から商品やサービスを考え、具体化するための方法について、演習やグループ討論による問診を通じて学ぶ。
数理・データサイエンス論A | 数理・データサイエンスに関する最新の動向とプログラミング言語による計算機の簡単な活用法について、現代数学の最近の成果を踏まえながら学ぶことを目標とする。
数理・データサイエンス論B | 数理・データサイエンスに関する最新の動向とプログラミング言語による計算機の簡単な活用法について、現代数学の最近の成果を踏まえながら学ぶことを目標とする。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目的名称</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数理科学a</td>
<td>数理科学b</td>
<td>複素変数関数に関わる解析学の基礎的事項を解説する。大学初年度の授業で学んだ微分積分学を復習しながら、複素解析の初歩について学び、抽象的な概念については多くの具体的例を通してその意義を理解する。</td>
<td>(授業概要) 1. ベキ級数 2. 正則関数 3. 正則関数の積分 4. 複素積分 5. コーシーの積分公式 6. 留数定理 7. 定積分の計算 8. 解析接続、試験</td>
</tr>
<tr>
<td>物理学基礎a</td>
<td>理論物理学b</td>
<td>ベクトル解析に関する入門的講義。流体力学、固体力学、電磁気学など、物理学にはベクトル解析を用いて数学的な解析が行われる分野が数多く存在する。本講義の目的は、ベクトル解析に関する基本的な事項を学ぶことである。</td>
<td>(授業概要) 1. ベクトル、内積、外積 2. 偏微分、スカラーの極値 3. ベクトル場の発散 4. ベクトル場の回転 5. ベクトル場の極値 6. ベクトル場の勾配 7. グリーンの定理 8. 発展の話題</td>
</tr>
<tr>
<td>生物・分子物理学a</td>
<td>凝縮系物理学基礎a</td>
<td>経路積分や格子上の場の理論の基礎的な事項を扱う。経路積分量子化や格子上の場の理論の基礎を理解することが目標である。最初に正準量子化から経路積分量子化に至る過程を復習し、次に、場の理論として最も簡単なスカラー場の理論を扱う。具体的事項は、この理論を格子上で定義した場の理論を構成する。さらに、フェルミオン場やゲージ場の理論を格子上で定式化する。また、経路積分を評価する方法としてモンテカルロ法やテンソルネットワーク法などの数値的手法についても解説する。</td>
<td>(授業概要) 1.ベクトル、内積、外積 2.偏微分、スカラーの極値 3.ベクトル場の発散 4.ベクトル場の回転 5.ベクトル場の極値 6.ベクトル場の勾配 7.グリーンの定理 8.発展の話題</td>
</tr>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>宇宙・プラズマ物理学a</td>
<td>宇宙とプラズマを用いたプラズマについての基本的理解を目指す。新たな視点で宇宙を俯瞰することで、将来、宇宙における諸問題に柔軟に取り組むことができるよう創造性と実践力を養う。</td>
<td>(物理学)や天文(地学)をより深いレベルで理解し、理科教育の基盤を強固にする。</td>
</tr>
<tr>
<td>大学院G・S科目</td>
<td>振動・波動物理学a</td>
<td>振動・波動現象の解析の基本となる概念、例えば基準振動、分散関係、摂動、応答関数、相転移、安定性解析等を学ぶ。簡単に線形振動から始め、自由度を増やし、連続体へ移行する。具体的な系をあげ、その系に特徴的な問題を学ぶと同時に共通の解析ツール、たとえば基準振動や応答関数について学ぶ。自由度にもどり、非線形の例を学ぶ。</td>
<td>(物理学)や天文(地学)をより深いレベルで理解し、理科教育の基盤を強固にする。</td>
</tr>
<tr>
<td>計算理学概論a</td>
<td>計算理学概論b</td>
<td>計算理学の必要性と意義、計算数理学や計算機実験学の考え方を理解し、それらを利用する現代科学の知識を学ぶ。新しい科学の概要を捉えるため、実習を織り交ぜながら具体的例を一つ一つ学び、レポート課題を行う。</td>
<td>計算理学の必要性と意義、計算数理学や計算機実験学の考え方を理解し、それらを利用する現代科学の知識を学ぶ。新しい科学の概要を捉えるため、実習を織り交ぜながら具体的例を一つ一つ学び、レポート課題を行う。</td>
</tr>
<tr>
<td>先端物質化学概論A</td>
<td>量子化学の必要性と意義、計算数理学や計算機実験学の考え方を理解し、それらを利用できる現代科学の知識を学ぶ。新しい科学の概要を捉えるため、実習を織り交ぜながら具体的例を一つ一つ学び、レポート課題を行う。</td>
<td>(物理学)や天文(地学)をより深いレベルで理解し、理科教育の基盤を強固にする。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>講義等の内容</td>
<td>備考</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>先端物質化学概論B</td>
<td>物質化学に関するセミナーが開催される。その中で、物質化学における様々な研究課題や解析手法に関連した文献をレビューし、その研究の背景や重要性を理解する。この演習を通じて、物質化学の研究における目的、方法、結果について理解し、さらにそれにより導かれる結論について考察する。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>応用物質化学概論A</td>
<td>応用化学生産における創成演習。工学的観点から物質の理解を深めさせることを目標とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>応用物質化学概論B</td>
<td>応用化学生産における創成演習。物質化学に関する適性を身につけさせることを目標とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学基礎A</td>
<td>生物科学の研究分野の概要を学ぶ。哺乳動物の系統に大きな影響を与えてきた地球環境変動に関する基礎知識を学ぶ。環境変遷の歴史を地球科学における多様な時間スケール、空間スケールで地球を総合的に理解する。評価は小テストとレポートの達成度に基づき行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学基礎B</td>
<td>生物科学の研究分野の概要を学ぶ。哺乳動物の系統に大きな影響を与えてきた地球環境変動に関する基礎知識を学ぶ。環境変遷の歴史を地球科学における多様な時間スケール、空間スケールで地球を総合的に理解する。評価は小テストとレポートの達成度に基づき行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学基礎A</td>
<td>生物科学の研究分野の概要を学ぶ。哺乳動物の系統に大きな影響を与えてきた地球環境変動に関する基礎知識を学ぶ。環境変遷の歴史を地球科学における多様な時間スケール、空間スケールで地球を総合的に理解する。評価は小テストとレポートの達成度に基づき行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学基礎B</td>
<td>生物科学の研究分野の概要を学ぶ。哺乳動物の系統に大きな影響を与えてきた地球環境変動に関する基礎知識を学ぶ。環境変遷の歴史を地球科学における多様な時間スケール、空間スケールで地球を総合的に理解する。評価は小テストとレポートの達成度に基づき行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学基礎A</td>
<td>生物科学の研究分野の概要を学ぶ。哺乳動物の系統に大きな影響を与えてきた地球環境変動に関する基礎知識を学ぶ。環境変遷の歴史を地球科学における多様な時間スケール、空間スケールで地球を総合的に理解する。評価は小テストとレポートの達成度に基づき行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学基礎B</td>
<td>生物科学の研究分野の概要を学ぶ。哺乳動物の系統に大きな影響を与えてきた地球環境変動に関する基礎知識を学ぶ。環境変遷の歴史を地球科学における多様な時間スケール、空間スケールで地球を総合的に理解する。評価は小テストとレポートの達成度に基づき行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星科学基礎A</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星科学基礎B</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星科学基礎A</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星科学基礎B</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境工学総論A</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境工学総論B</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境工学総論A</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境工学総論B</td>
<td>北陸先端科技大学院G・S・K科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
創成研究Ⅰ

目標: 近年、産業界・大学の双方から従来のインターンシップとは区別し、専門性を有する大学院生を対象とした新たな教育プログラムの開発・実践が求められている。そのために、産業界と大学・学生が密接に連携して、モノづくりにおいて、異分野技術者との協力で課題を探求・遂行し、モノづくりチームで指導力を発揮できる人材を育成することを目的としている。

グループワーク、演習形式で、(1)～(5)の授業を行う。
(1) 自己分析・業態研究とキャリアパス
(2) 安全管理・ヒューマンエラー
(3) 知的財産・機密保守
(4) 消費者向けモノづくりセミナー
(5) 派遣候補先企業の課題提案

創成研究Ⅱ

目標: 専門分野の異なる学生2,3名で構成する混成チームをつくることにより、本格的なモノづくりを体験して、モノづくり企業で重要な異分野技術者との協力を通じて、高機能なモノづくりの能力を育成する。また、消費者の立場からの具体的なモノづくり、製品開発に関する課題探求を経験させて、創造力と総合力を育成する。

概要: 創成研究Ⅰで決定した課題に、インターンシップを通じて取り組む。
1) 派遣直前教育と守秘義務契約
2) 開発研究課題取組み計画策定
3) 開発研究課題の実施
4) 中間評価と面談
5) 最終報告書・合同報告会とその評価

国際プレゼンテーション演習

国際学会における発表を演習課題として、英語でのプレゼンテーション及び質疑応答の技法を学ぶとともに、実践的事例について理解を深める。国際学会における発表を通じて、グローバルな社会での役立つプレゼンテーション及びコミュニケーション能力を身に付ける。

国際交流科目

地球社会基盤ゼミナール

科学技術の成果は、人類共通の知的財産である。それの共有を実現するために、世界共通である英語を用いて論理的な理解や議論ができなければならぬ。そこで、以下のスキルが重要である。1. 研究者の英語による口頭発表を聞いて理解できる専門性の高い内容のリスニング力。2. 研究者との英語による質疑応答におけるコミュニケーション能力。3. 先行研究などの英語論文を理解し、素早く要約できる力。4. 自身の研究内容や成果を、英語の資料を用いて英語で表現できる能力。5. 自身の研究内容や成果を、論理的に、英語の科学論文形式で記述する能力。

進化古生物学A

生物の進化において、長い地質時代における環境と生物の相互作用（特に環境変化）と生物の相互作用などの重要な論題を学ぶ。これらの事象に対する深い知識と理解を通じて、地球科学者としての地球の進化過程を理解するための基礎と地球史についての一般的・系統的な知識を得られる。

地球環境進化学A

授業は一部を英語で行う。地球環境は過去から現在、そして将来に渡って連続的に変化している。特に地球環境変動の予測のためには、その変化過程を理解することが重要である。授業では、地球環境変動の予測のための基礎と地球史についての一般的・系統的な知識を学び、さらに、環境変化に対する理解を通じて、地球科学者としての知識を身につけ、将来の地球環境変化に関する予測を行う。

地球表層環境学A

授業は英語で行う。地球表層環境は、気候、水質、陸域のインタラクションにより形成される。これらの研究テーマには、特に気候変化、水質汚濁、陸域の環境変化に関する研究が含まれる。特に気候変化は、その影響が世界中の気候変動を引き起こす可能性がある。授業では、地球表層環境の理解に関連した事項について学ぶ。
授業科目の名称 講義等の内容 備考

地震学A
地震に関する基本的な事項や概念及び考え方を習得し、地震のメカニズム、地震の大きさ、地震の時間的、空間的分布やその地域性、地震と活動断層（活火山）との関係、プレート境界における地震の多様性について理解することを目標とする。8回の授業からなり、第1回はオリエンテーション。第2回以降は「地震に関する基本的な事項や概念及び考え方を習得し、地震のメカニズム、地震の大ささ、地震の時間的、空間的分布やその地域性、地震と活動断層（活火山）との関係、プレート境界における地震の多様性について理解することを目標とする。」

地球惑星物質科学A
地球の地殻〜マントルの主要な物質である岩石、地球が他の太陽系の惑星と比較して特徴であるプレートテクトニクスに関する基本的な事項や概念及び考え方を習得し、地球科学と物理学の関係について理解することを目標とする。8回の授業からなり、第1回は概要と目的を明らかにするオリエンテーション。第2回以降は「地球表層の構成物質」、「プレートの形成」、「プレート境界の多様性1：高速拡大地震」、「プレート境界の多様性2：低速拡大地震」、「プレート境界の多様性3：日本海型海域」について学習し、8回目は「総合討論型のまとめ」を行う。

結晶解析学A
この授業の目標は結晶構造（原子配列）が未知である結晶質固体について、原子配列を独力で解くための知識とスキルを身につけることである。本授業ではキーワードに列挙された手法や概念に関連する原著論文を読み、その内容について説明しなければならない。理解できなかった箇所については教員からのアドバイスを受け、基本的には独力でその内容を理解することになる。授業はパターン関数の概念と応用についての解説から開始し、実際の計算作業で結晶構造を解く。

地球惑星ダイナミクスA
多孔質複合物質である岩石物性の特徴付け、有効物性値、レオロジー（弾性、破壊、摩擦、粘弾性、変形メカニズム）、浸透流、弾性波物性を扱う。物性のパラメータ依存性、測定方法について学ぶ。マグマ、粉粒体などの複雑流体のレオロジーについても紹介する。問題演習を通して学んだ内容の理解を深める。評価は学生による演習の発表とレポートの達成度に基づき行う。

進化古生態学A
生物の歴史および地球の歴史、そして生物と地球の関係を明らかにするためには、地球科学や生物学のみならず、様々な分野を融合して理解する必要がある。この授業では、生物学の“端”である極限環境に成立する生態系を対象に、生息する微生物と大型生体の関係、極限環境生態系の多様性について学習する。学生による演習とレポートの実施により評価を行う。

地表プロセスA
様々な時空間スケールで進む地形発達の原因となる表層プロセスを理解することを目標とする。自然界で生じる複雑な現象を様々な視点から分解・分析し、個々の素過程に抽出することで発達してきた地形を理解し、自然地形を理解する。初めに、地表プロセス（地形発達）を概観する。その後、様々な例を用いて地表プロセスの詳細を説明する。

水質地球惑星化学A
地球表層環境の進化、生命の起源や進化の理解には、地球表層での水質形成過程の理解が重要である。地球上では主に、地球を構成する水と、土壌や岩石を構成する鉱物、および大気との相互作用により水質は形成される。この授業では、地球表層での水質形成に影響を与える水-鉱物-大気系の化学反応を定量的に取り扱う理論を理解することを目標とする。

大気環境変動論A
大気を循環するエアロゾルとその他の微量成分の不均一反応に関する最新の研究動向について紹介する。大気中微量元素成分の観測、分析に利用される手法や循環プロセスについての理解を深める。大気エアロゾルの化学的動態に関する最新の英語論文の講読、及び関連する英語動画コンテンツを活用しながら理解を深め、英語コミュニケーション能力を養う。評価は学生による演習とレポートの達成度に基づき行う。

河川・海岸のデータ解析学
授業目標は、1.河川・海岸工学分野における様々な観測・実験データの解析手法に関して、基礎的な理解を深める。2.実際のデータへ適用方法を学ぶ。3.相関・回帰解析、自己相関解析、検定・推定解析、AIC、重回帰解析、スペクトル解析、データ解析の演習を実施する。

流体物理の数値モデリング
授業目標は、1.有限差分法を用いて流体運動の数値解析を実施する基礎となる知識を学ぶ。2.有限差分法の数値解析に関する研究動向を理解する。3.数値解析の演習を実施する。4.系統的な数値解析の実施を目標とする。評価は学生による演習とレポートの達成度に基づき行う。
授業科目の名称 講義等の内容 備考

コンクリート工学特論A
授業目標は、(1)種々コンクリートの破壊力学特性について理解させること、(2)力学的特性が構造物の性能に与える影響について理解を深めることである。授業計画の概要は、1. 普通コンクリートの破壊力学特性、2. 特殊コンクリートの破壊力学特性、3. コンクリート構造部材の耐力の寸法依存性、4. コンクリート構造部材の耐力計算の基礎、5. 鋼管補強コンクリートを用いた構造部材の設計、6. 繊維コンクリートを用いた構造部材の設計、7. コンクリート材料のモデル化と数値解析への適用、8. まとめ・定期試験である。

地盤力学特論A
授業目標は、地盤工学に関する専門知識とその社会実装について説明できることである。授業計画の概要は、1. 性能設計とその背景、2. 日本における性能設計の体系、3. 不確実性に起因する地盤リスク、4. モンテカルロ法による確率計算、5. 地盤構造物の信頼性設計、6. 社会と地盤災害、7. 地盤リスクとマネジメント、8. まとめである。

都市の地盤防A
授業目標は、(1)種々コンクリートの破壊力学特性について理解させること、(2)力学的特性が構造物の性能に与える影響について理解を深めることである。授業計画の概要は、1. 普通コンクリートの破壊力学特性、2. 特殊コンクリートの破壊力学特性、3. コンクリート構造部材の耐力の寸法依存性、4. コンクリート構造部材の耐力計算の基礎、5. 鋼管補強コンクリートを用いた構造部材の設計、6. 繊維コンクリートを用いた構造部材の設計、7. コンクリート材料のモデル化と数値解析への適用、8. まとめ・定期試験である。

水環境保全工学A
授業目標は、水環境保全や水処理技術の原理についての深い理解と最先端の技術の原理と応用に関する知識を習得することを学習目標とする。授業計画の概要として、1. 酸化還元と生物による水質変換(2回)、2. 高度処理法の原理と応用(1回)、3. 微生物の分類と菌叢解析(2回)、4. 膜ろ過の水処理への応用(2回)、5. まとめ(1回)とする。

大気環境保全工学A
授業目標は、大気環境保全や排ガス処理技術の原理についての深い理解と最先端の技術の原理と応用に関する知識を習得することを学習目標とする。授業計画の概要として、1. ガイダンス、2. 大気汚染の現状、3. 大気汚染の環境基準、4. 地球温暖化とエアロゾル、5. 都市構造と大気環境、6. 発生源対策技術、7. 大気汚染物質測定方法、8. まとめ・定期試験とする。

進化古生物学B
授業目標は、古生代に出現し、P/T境界の大変革を経て新生代にさらに多様化した小型甲殻類である貝形虫を用いて(古)生物の進化とその背景を学ぶ。授業計画は、3回ほどの講義を経て、貝形虫の分類群の特徴、多様性、進化・絶滅のパターンを学ぶ。その後、受講者ごとに自身の研究と生物または環境との関連に関するプレゼンを行い、科学的思考力・プレゼン力を養成する。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>地球環境進化学B</td>
<td>授業は一部またはすべてを英語で行う。地球環境は過去から現在、そして将来に渡って連続的に変動している。将来の地球環境の予測するためには、その「流れ」がいかなるものか、そしてそれはどのようにして理解されるのか、を知識として身に着けなければならず。「地球の未来を予測する」という社会の大きな要求に対して地球科学者がどこまで貢献できるのか、を知識として持ち合わせた人材の育成を目指す。過去から現在までの地球環境の変動を理解するために用いられる「環境変動の研究」においては、新たのようなものがあり、それらを用いて「どのような環境情報を、どこまで明らかにできるか」を理解させる。そして実際に過去の最新の情報に基づいて環境解読を行う立場（研究者）に到達することが目標である。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球表層環境学B</td>
<td>授業は英語で行う。地球表層環境は、大気、水圈、陸域の相互作用により形成され、その研究には様々な手法が利用され、かつ得られる結果を多角的に評価する必要がある。自身の研究テーマに関わる情報に基づき、教義を学び、地球表層環境研究に用いられる手法の具体例や科学的解釈を学び、個々の研究テーマに関する知識とスキルについて深い理解を行う。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星物質科学B</td>
<td>地球が他の太陽系の惑星と比較して特異であるプレートテクトニクスに関する最近の研究内容を中心に、海洋プレートによる地球物質の循環、海洋プレートの変動を学ぶことを目的とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地質学</td>
<td>この授業の目標は結晶構造（原子配列）について、その原子配列を理解するための知識とスキルについてである。授業では結晶構造の基本方程式から、結晶を構成する原子を解くための手法を学び、各原子の配置を示す結晶構造の模式図を作成する能力を身につけ、実際のデータ解析に適用できる。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球惑星ダイナミクスB</td>
<td>授業は地球と他の太陽系の惑星と比較して特異であるプレートテクトニクスに関する最近の研究内容を中心に、海洋プレートによる地球物質の循環、海洋プレートの変動を学ぶことを目的とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地表プロセスB</td>
<td>授業は地球と他の太陽系の惑星と比較して特異であるプレートテクトニクスに関する最近の研究内容を中心に、海洋プレートによる地球物質の循環、海洋プレートの変動を学ぶことを目的とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水質地球惑星化学B</td>
<td>授業は地球と他の太陽系の惑星と比較して特異であるプレートテクトニクスに関する最近の研究内容を中心に、海洋プレートによる地球物質の循環、海洋プレートの変動を学ぶことを目的とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大気環境変動論B</td>
<td>授業は地球と他の太陽系の惑星と比較して特異であるプレートテクトニクスに関する最近の研究内容を中心に、海洋プレートによる地球物質の循環、海洋プレートの変動を学ぶことを目的とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**コース専門科目**

<table>
<thead>
<tr>
<th>授業科目</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>地球環境のデータ解析学</td>
<td>授業目標は、(1) 気象・水文・河川工学分野における様々な観測・実験データの解析手法に関連して、基礎的な理論を理解させること。(2) 本学の研究分野で実施される実験データの解析手法について学ぶ。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
授業科目の名称 | 講義の内容 | 備考
---|---|---
海岸・海洋の数値モデリング | 授業目標は、海岸・海洋を対象とした流体物理において使用されるモデリングの基礎を理解し、オープンソースの海洋モデルを例にコードの理解を深めることがある。授業概要は、1. ハイブリット、2. 海洋の基礎方程式、3. 海洋モデルの環境条件、4. 格子条件、5. 流乱そのモデリング、6. データ同化、7. 海洋モデルのコード、8. 海洋モデルの適用例である。 | 
構造工学特論B | 授業目標は、(1) コンクリートおよび鋼材の劣化要因について理解を深める、(2) 鋼橋およびコンクリート橋に対する耐震管理の基礎について理解を深めることである。授業計画の概要は、1. 鋼橋、2. コンクリート、3. 耐震管理の基本、4. 一般構造物の耐震管理、5. 耐震管理の方法、6. データベースの利用、7. マージン計算、8. 定期試験である。 | 
コンクリート工学特論B | 授業目標は、(1) コンクリート中の物質移動特性を理解させること、(2) コンクリート構造物の各種劣化機構を理解させること、(3) コンクリート中の物質移動特性の観点から解釈して構造体の維持管理の方法について理解を深めることである。授業計画の概要は、1. コンクリート中の物質移動特性、2. 原理とその対策、3. コンクリート構造物のアルカリシリカ反応への影響、4. コンクリート構造物のアルカリシリカ反応への維持管理、5. コンクリート構造物の劣化に対する管理、6. その他の劣化現象、7. 定期試験である。 | 
地盤力学特論B | 授業目標は、連続体力学に基づき、地盤工学の諸問題を理論的観点から説明できることが期待される。オムニバス形式 (全8回) (24 小林俊一/4回) 1. 極限解析法(上界法、下界法)の理論、2. 斜面安定問題、3. 結合問題、4. 構造物の材料特性、5. 構造物の材料特性、6. カムレイモデル、7. 基礎の弾塑性挙動の予測、8. 定期試験である。 | 
都市の地震防災 | 授業目標は、地震防災工学に関する諸問題に対するアプローチ方法を説明できることである。授業計画の概要は、1. 震動推定手法①、2. 震動推定手法②、3. 有限要素法による地震応答解析①、4. 有限要素法による地震応答解析②、5. 有限要素法による地震応答解析③、6. スペクトル解析①、7. スペクトル解析②、8. 定期試験である。 | 
水環境保全工学B | 授業目標は、水環境保全工学に関する理解を深化させることであり、細胞生物学及び微生物生態に関する高度な知識を習得することを目的とする。授業計画の概要は、1. ガイダンス(1回)、2. 生化学反応とタンパク質(2回)、3. DNAとタンパク質合成(2回)、4. 細胞膜と膜間の物質輸送(2回)、5. ミトコンドリアと葉緑体(1回)とする。 | 
大気環境保全工学B | 授業目標は、大気環境保全や排ガス処理技術の原理についての理解と最澄の技術の原理と応用に関する知識を定着させることを目的とする。授業計画の概要は、1. ガイダンス(1回)、2. 大気環境保全に関する情報収集のためのデータベース検索法(1回)、3. 大気環境保全に関するグループプレゼンテーション(3回)、4. 大気環境保全に関する個人プレゼンテーション(3回)とする。 | 
環境システム計画学 | 授業目標は、環境計画に関連する基礎理論や手法を理解できることが期待される。授業計画の概要は、1. 日本の環境計画の概要、2. 世界的な環境問題、3. 水・土壌の環境問題、4. ごみ・廃棄物の問題とリサイクル、5. 大気環境の問題、6. 化学物質と健康、7. 自然環境と公害の計画、8. 環境政策、9. 定期試験である。 | 
交通システム計画学 | 授業目標は、交通システムの計画に関連する基礎理論や手法を理解できることが期待される。授業計画の概要は、1. 自然環境と公害の計画、2. 環境政策、3. 定期試験である。 | 
環境リスク論 | 授業目標は、環境リスクの理解を深めることを目的とする。授業計画の概要は、1. 環境リスクの理解、2. 環境リスクの管理、3. 環境リスクの評価、4. 定期試験である。 | 

基本計画書 - II
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
</table>
| リサーチスキルA | 研究を行うたびに、個別の作業手順を理解するだけでなく、研究分野の進歩の歴史や研究の背景に関する広域的な知識に基づき、自分の成果を説明できなくてはならない。それを可能にするために、先行研究を広く深く、且つ、多数通読する必要がある。実践を通じて論理の深さを磨く。技術的なこととして、学生はデータベースの効率的な使い方を学ぶ。また、暗黙もしくは明示的な仮定・前提・背景、実験結果、実験変数と解釈の関係、労務、研究の進め方についての知識を学ぶ。
| 共同 |
| リサーチスキルB | 特定のテーマに基づき、個別の成果である各論的な科学論文を、分野を通して、あるいは、分野を横断して広く精査し、それらの情報を有機的に関連付けて、新たな展開へとつなげる作業仮説を示す、論理的なビジョンを示すレビュー論文を作成する。科学文献、論文、科学技術者、研究機関の報告書、webの情報など、さまざまな形態の出典について、文献の正しい引用の仕方を学ぶ。レビュー論文作成にあたり、指導教員との議論を通じて合理性を確認しながら、問題設定・観点の提示、既往研究結果の合理的整理、新しい展開への仮説の提示を行う。
| 共同 |
| 地球惑星科学総合演習A | 課題研究に着手する前提となる、研究者の心得、研究を始める前の準備段階。特に、研究の進め方を理解するため、複数の教員のアドバイスを受けつつ、実践を通じて知識を深めることから始まる。検証可能な仮説の立て方、研究を始める前に知っておくこと（作業にあたって許認可申請の必要があるか、フィールドワークの場合は対象地域の安全性、研究に要する費用・予算・財源など）、対応できる成果などについて考慮し、研究計画を立案する。
| 共同 |
| 地球惑星科学総合演習B | 科学の研究を着実に進めのために不可欠の他研究者との意見交換（議論）を通して、新たな課題を見つけ、さらにその解決法を模索する能力を高める。他者の研究対しても建設的な批判、質問をする能力を養う。（1）課題研究の途中の成果を短いレポートにまとめる。（2）研究集会などでプレゼンテーションを行う。（3）論理的な議論の訓練として、科学の内容を第三者に客観的に説明する訓練として、科学的、論理的に論述する。
| 共同 |
| 地球惑星科学特別講義 | 地球惑星科学に関連する分野から毎年1つのテーマを選び、それに関連する研究の歴史を概観して基本的な知識を知るとともに、最新の成果やホットなトピックにも触れ、見識を広めることを目的とする。毎年異なる研究者を、外部研究機関から招いて集中講義形式で行い、普段の授業で聞く機会が少ない内容に接する機会とする。受講生の分野を問わず、地球科学を学ぶ学生、物理、化学、数学、コンピュータ科学、地理学、地理学など、地球科学に関連する分野の学生にフィードバック。
| 共同 |
| フィールド実習A | 地球惑星科学の研究の基礎となる野外での観察、記録を野外での1泊2日の実習と行う。この実習の前にも、事前学習により野外調査に関する基礎知識を習得する。具体的には、地質、岩石学、鉱物学、地形学、地球化学、地球物理学に関する野外調査を行えるポイント、指導教員からの指導を行う。野外での観察をまとめたレポートを提出し、事前学習、野外観察での現場ディスカッション、報告で評価する。
| 共同 |
| フィールド実習B | 地球惑星科学の研究の応用となる野外での観察、記録を野外での複数日した宿泊での実習と行う。この実習の前にも、事前学習により野外調査に関する基礎知識を習得する。具体的には、地質、岩石学、鉱物学、地形学、地球化学、地球物理学に関する野外調査を行うポイントで各教員および、それに続く各教員からの指導を行う。野外での観察をまとめたレポートを提出し、事前学習、野外観察での現場ディスカッション、報告で評価する。
| 共同 |
| フィールド実習C | 地球惑星科学の研究に関連する分野から毎年1つのテーマを選び、それに関連する研究の歴史を概観して基本的な知識を知るとともに、最新の成果やホットなトピックにも触れ、見識を広めることを目的とする。毎年異なる研究者を、外部研究機関から招いて集中講義形式で行い、普段の授業で聞く機会が少ない内容に接する機会とする。受講生の分野を問わず、地球科学を学ぶ学生、物理、化学、数学、コンピュータ科学、地理学、地理学など、地球科学に関連する分野の学生にフィードバック。
| 共同 |
| マグマ進化学I | 地球のマントルにおけるマグマの生成から、マグマの分化、地殻の形成をマグマの化学組成や枝脈図を用いて理解する。地球における大陸の生成や巨大噴火によるカルデラ形成など、我々の生活のつながりや、防災・減災の観点からも総合的にマグマ活動を理解する。具体的には、以下の内容を講義する。
| 共同 |

基準計画書 - Ⅱ
講義等の内容

海洋リソソフェア構造進化学
中央海嶺で形成され、島弧下に沈み込む海洋プレート（リソソフェア）は、地球内部の熱物質循環の重要な枠組みを果たしている。海域調査は、海洋底を通して直接地球内部を観察する機会である。授業では、海洋底観測調査の手法と原理を学び、掘削科学を中心にした海洋リソソフェア研究の最新の成果を踏まえ、その進化および別地層発達史における役割について学習する。今後の海洋リソソフェアの観察・研究の課題について、主に物質科学の側面から考察し、理解する。具体的には以下の通りである。

1. 海洋リソソフェアとは
2. 海洋リソソフェアの構造
3. 海洋リソソフェアの役割
4. さまざまな海洋観測手法
5. 海底地形調査
6. 地質学・岩石学的観測手法
7. 遠隔調査
8. 地質学・岩石学的観測手法
9. 地震学・地磁気学的観測手法
10. 海洋底観測研究における最新の成果
11. 観測データの解析手法
12. 地質学的観測手法

学生はあらかじめ授業項目に関する配付資料を予習し、授業内容をまとめてレポートを提出する。これらの内容で評価を行う。

水工学演習
水工学演習は、5名の教員で独自のトピックを取り上げて課題演習を行う。講義時間内外に取り組む課題等が与えられ、演習を通じて内容への理解を深め、授業目標は、水工学（気象・水文・河川・海岸・海洋等）に関してこれまでに学んだ知識を総合することにより課題演習を行い、実務を遂行する場合の理念や手法などを修得することである。

構造・材料工学演習
構造・材料工学演習は、4名の教員で講義を行う。授業目標は、構造工学、コンクリート工学に関する基礎知識を復習すると同時に、高度な知識の修得を目指すことである。

地盤・防災工学演習
地盤・防災工学演習は、4名の教員によって講義を行う。授業目標は、地質工学・地盤工学・防災工学に関する実践的な課題を通して、現象の定量的な評価を行い、その結果を論じることができるようとするものである。

環境工学演習
環境工学演習では、環境工学に関してこれまでに学んだ知識を総合し、実務を遂行するための理念を理解し、科学的知識に確証をもって正確な評価を行い、その結果を論じることができるようとするものである。

実践科目

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>海洋リソソフェア構造進化学</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水工学演習</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構造・材料工学演習</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地盤・防災工学演習</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境工学演習</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>講義等の内容</td>
<td>備考</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>実践科目</td>
<td>都市・交通デザイン演習</td>
<td>都市交通デザイン演習の授業目標は、次に挙げる通り、都市計画、交通計画、数理工学、防災工学、都市防災計画に関する知識を活用して、与えられた課題の演習を行うことにより、将来、都市計画、交通計画、防災計画等の実務を遂行する場合に必要な計画理念や計画手法、都市防災の実践的対策策定能力を習得することを目標とする。</td>
<td>オムニバス方式(全8回)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. 全体の説明、各選択課題の概要の説明、2. 選択課題の概要と理論的な背景の説明、3. 演習内容の説明、4. 演習の進め方、5. 演習の進め方、6. 演習の進め方、7. 演習の進め方、8. 選択課題の解決提案(成果報告会、成果報告書の提出)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>実践科目</td>
<td>地球惑星科学課題研究</td>
<td>地球惑星科学課題研究の授業目標は、次に挙げる通り、地球惑星科学に関する知識を活用して、与えられた課題の演習を行うことにより、将来、地球惑星科学を専門に研究する場合に必要な計画理念や計画手法、地球惑星科学の実践的対策策定能力を習得することを目標とする。</td>
<td>オムニバス方式(全8回)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. 全体の説明、各選択課題の概要の説明、2. 選択課題の概要と理論的な背景の説明、3. 演習内容の説明、4. 演習の進め方、5. 演習の進め方、6. 演習の進め方、7. 演習の進め方、8. 選択課題の解決提案(成果報告会、成果報告書の提出)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書 - Ⅱ
授業科目の名称 講義等の内容 備考

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>科目</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>社会基盤工学課題研究</td>
<td>社会基盤工学課題研究</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>例谷 浩</td>
<td>構造力学、振動工学の知識を用いて、構造物の衝撃振動に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>古内 正美</td>
<td>大気環境評価、エアロゾル、ナノ粒子、個人曝露評価、環境浄化技術の研究を基盤に、社会基盤工学課題研究の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>深水 宏史</td>
<td>構造力学、振動工学の知識を用いて、構造物の衝撃振動に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>中山 晶一</td>
<td>交通ネットワーク計画理論、情報解読システム、各種交通データ解析を用いて、都市・交通工学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>沈 振江</td>
<td>都市計画法制度、特に都市計画区域、土地利用、開発許可などの制度、スマートシティの設計デザインおよび関連の政策意思決定支援システムの開発と適用に関する課題の研究を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>五十嵐 心一</td>
<td>材料科学の実験および計算手法を用いて、コンクリート構造物の力学的性質の実験・調査・分析を用いて、大気環境に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>前野 進也</td>
<td>施設機能・規模・配置計画に関する調査・分析手法を用いて、建築学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>大橋 政司</td>
<td>熱統計力学、電磁気学、量子力学の知識を用いて、固体物理・環境材料科学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>民田 真也</td>
<td>水理学、河川工学、海岸工学に関する解析・実験・調査手法を用いて、河川・河川水理、水理・水質変動に関する課題の研究を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>小林 俊一</td>
<td>土質工学、応用力学、計算力学の知識を用いて、地盤工学・応用力学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>久保 善司</td>
<td>フード科学の知識を用いて、コンクリート構造物の維持管理に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>畑 光彦</td>
<td>大気環境評価、エアロゾル、ナノ粒子、個別暴露評価、環境浄化技術の実験・調査・分析を用いて、大気環境に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>森本 健司</td>
<td>水処理工学、水質分析、微生物分析、多変量化解析などの知識を用いて、環境工学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>本多 了</td>
<td>水処理工学、水質分析、遺伝子解析手法を用いて、水環境工学・微生物生態学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>仏門 裕</td>
<td>水質工学、水質管理、土質工学、応用力学、計算力学の知識を用いて、地盤工学・応用力学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>花本 征也</td>
<td>環境調査、化学分析、流域モデルを用いて、水環境工学・化学に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>西脇 ゆり</td>
<td>化学的反応・処理・分析手法などを用いて環境科学・バイオマス利用に関する課題の研究指導を行う。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

資料: 基本計画書 - 日
衛星システム

授業科目の名称 講義等の内容 備考

区分

人工衛星を設計,開発するためには,衛星そのものを動作させるための「衛星バスシステム」についての理解が必須である。本科目では,特に小型衛星を設計,開発する観点から,衛星バスシステムに関する基本的事項を理解することを目標とする。授業では,特に以下の項目についてその基本を講義し,自らが小型衛星を設計,開発するうえで必要となる基礎的な理論及び技術について学ぶ。

・衛星バスシステムの構成
・構体系
・熱制御系
・電源系
・通信系
・データ処理系
・姿勢,軌道制御系

衛星設計開A

本科目は実習形式で実施する。金沢大学衛星の開発に実際に携わり,「設計,製作,評価」の一連の流れを経験することで,特に以下の観点から,宇宙用機器レベルの高度な技術的ノウハウと,大型プロジェクトにおける開発の進め方を習得する。

宇宙物理A

宇宙や天体の観測は,主に電磁波を観測することによって行なわれる。したがって,どのような物理過程によってその電磁波が放射されたかを理解することは宇宙物理学の観測の研究において極めて重要な一歩である。本授業では,宇宙空間で起こっている基本的な電磁放射と原子からの放射を理解する。

宇宙物理学B

宇宙や天体の観測は,主に電磁波を観測することによって行なわれる。したがって,どのような物理過程によってその電磁波が放射されたかを理解することは宇宙物理学の観測の研究において極めて重要な一歩である。本授業では,宇宙空間で起こっている基本的な電磁放射と原子からの放射を理解し,これらの素過程が代表的な天体においてどのように働いているかを把握する。

電磁波工学特論A

電磁波は無線通信や遠隔探査等に広く利用されている。本講義では,工学的かつ物理的な観点から,電磁波伝搬・放射及びアンテナの特性を説明する。講義ではMaxwellの方程式と電磁波の復習から始めて,電磁波伝搬の特性,アンテナによる電磁波の放射及び計測,さらに各種アンテナによる情報通信や波源探査について学ぶ。また電磁波を利用した最新技術として,スパッタリングシングルについても触れると。

電磁波工学特論B

電磁波による無線通信を効率よく行うためには,正しく設計されたアンテナや電磁波伝搬特性の理解が必要である。本講義では,アンテナ設計や電磁波伝搬の計算に広く用いられる電磁波シミュレーション技術（計算電磁気学）について,原理及び手法を具体的に解説する。FDTD法（有限差分時間領域法）による電磁波シミュレーションアルゴリズムを理解するとともに,FDTD法において,電磁波伝搬及び電磁波放射をモデル化する手法を学ぶ。

環境・エネルギー技術英語

環境・エネルギー分野の専門分野における英語コミュニケーション能力のフォローアップを目指し,使用言語に英語を用いた少人数グループのゼミ形式で,主に研究室における日常会話と各学生の研究内容をテーマとしたプレゼンテーションならびにディスカッションに関するワークショップを実施する。英語でのアカデミック・ライティングならびにプレゼンテーションのスキル習得を図り,環境・エネルギー技術に関する主要なトピックについて英語で表現する能力を養成する。

総合日本語

日本語能力向上を望む留学生を対象に,環境・エネルギー技術分野での日本語教育を行う。アクティブラーニング形式で修得段階に応じた日本語教材を提供して,特に企業へのインターンシップを希望する留学生に向けて日本語力を養成する。
環境・エネルギー技術海外研修

環境・エネルギー技術海外研修は、アジア各国における環境問題の現状を知り、課題発掘・課題解決・国際コミュニケーションの能力の習得を目的とする実習形式の科目である。海外の協力機関と協働し、講義、見学等を通じて環境・エネルギーに関する課題発掘、課題解決およびチームワークを体験する。さらに、環境問題に対する考えが異なる地域の教育機関を訪問することで、環境・エネルギー問題に関する解決策の議論とその成果を、自らの経験に基づいて相互の理解を深める。

環境・エネルギー技術インターンシップ

企業や公的研究機関での業務の実習（インターンシップ）を通じて、企業や公的研究機関の環境・エネルギー問題への具体的な取り組みを理解するとともに、環境・エネルギー問題に関する課題発掘、課題解決およびチームワークを体験する。さらに、環境問題を考えながら働くことや、それらを解決するための社会の在其り方について考察することを目的とする。

エネルギー・環境プログラム序論

自然界で起こる様々な現象を原子レベルから分子集合系レベルまでの広い範囲にわたって理解するとともに、環境に適合した新しい機能性物質の創成と応用、さらにそれらの実用化に至るまでの自然界と調和した技術、および積極的に社会に貢献できる技術を理解する。

数理・ナノ物質理工学概論

数物科学分野に重点をおいた先端的な研究内容の講義と演習を行い、学問分野の魅力を概観するとともに、異分野融合や学際科学の重要性をより一層理解するための学習を、特に未経験の生徒を対象にしたゼミ形式で実施する。数物科学分野の応用分野を活用した研究に精通した指導教員の助言を受けながら、学問分野の魅力をより一層理解する。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数学</td>
<td>メタリアルプログラム序論</td>
<td>自然界で起こる様々な現象を原子レベルから分子集合系レベルまでの広範囲にわたり理解することにより、環境に適応した新しい機能性物質の創成と応用、さらにそれらの実用化に至るまでの自然界と調和した技術、および、積極的に社会に貢献できる技術を理解する。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超スマート社会理工学概論A</td>
<td>僕らの分野の観点から超スマート社会理工学に関わる関連技術である都市、国土、プロジェクトデザイン、ロボット、バイオメカニクス、工学、オントモデルのつくり、機械学習等について理解する。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超スマート社会理工学概論B</td>
<td>僕らの分野の観点から超スマート社会理工学に関わる関連技術である都市、国土、プロジェクトデザイン、ロボット、バイオメカニクス、工学、オントモデルのつくり、機械学習等について理解することにより、多様な学問分野に立脚した新しい融合領域を開拓する創造力と総合力を育成する。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>メカニズムの運動解析と設計A</td>
<td>機械の基本的な機構である、チェーン機構、リンク機構、カム機構からなる1〜2自由度の機構を対象に、その入出力変位関係を幾何学的に解析する方法、計算機を利用して解析する方法を取り扱い、幾何学的および静力学的解析方法を理解する。また、これらの処理を目的に応じて選択できる技術を学ぶ。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>実世界ロボティクス極論A</td>
<td>本講義では、画像処理、機械学習について原理を抑えながら実践的に学ぶことを目標とする。画像処理として古典的なフィルタから、ロバストな特徴量まで解説し、画像から特微を抽出するための手法を解説する。また、これらの処理を目的に応じて選択できる技術を学ぶ。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>インテリジェントロボットA</td>
<td>ロボットやメカトロニクスシステムに用いられる各種センサの感応や信号処理方法、センサを選択する際の評価指標などについて概説する。特に、ロボットビジョン（画像処理）、距離センサ、力覚・触覚センサについて、センサの試験や実験を交えながら詳細に説明する。最終的には、ある情報のセンシングを課題として、学生ごとにその方法を考察し、測定結果を評価する実験を行う。（講義7回、試験1回）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サステナブル理工学専門科目</td>
<td>テクノロジトレンド工学A</td>
<td>工学を学ぶ学生が技術者や研究者として活躍するためには、個別の知識だけでなく、「技術に対する感受性（sens）」が大切である。このような世の中にある技術の特徴と動向を常に把握する感受性は、日ごろから、技術の傾向に触れる習慣をもつことが非常に大切である。本講義では、そのような「技術に対する感受性」を養うことを目標とする。そのため、毎回特定のテーマを担当した演習形式で実施し、担当者が事前に、関心がある技術動向を調査し、その概要ならびに考え方を発表し、その後、全体でディスカッションを行う。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>サステナブル理工学専門科目</td>
<td>テクノロジトレンド工学B</td>
<td>工学を学ぶ学生が技術者や研究者として必要な「技術に対する感受性（sens）」を養うには、日ごろから「技術の傾向に触れる」習慣をもつことが非常に大切である。本講義では、そのような「技術に対する感受性」を養うことを目標とし、さらに、毎回特定のテーマを担当した演習形式で実施し、担当者が事前に、関心がある技術動向を調査し、その概要ならびに考え方を発表し、その後、全体でディスカッションを行う。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング論A</td>
<td>授業の概要：大量のデータから有用な知識・情報を抽出する手段であるデータマイニングの基礎的な手法について解説する。データマイニングでは多種多様な手法が用いられているが、本講義では、データマイニングの入出力やデータ処理に関する概念と、基礎的なアルゴリズムについて解説する。授業の目標：データマイニングについて、データから有用な知識や情報を抽出できる技術を身につけることを目標とする。授業の形態：講義は、学生のプレゼンテーションによる説明を交えた形式で行われる。授業の計画：データマイニングの概要（1回）、データマイニングのプロセス（1回）、入力データ（1回）、知識表現（1回）、各種アルゴリズム（4回）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング論B</td>
<td>授業の概要：大量のデータから有用な知識・情報を抽出する手段であるデータマイニングの技術を基礎的な手法について解説する。データマイニングは、データマイニングの入出力やデータ処理に関する概念と、基礎的なアルゴリズムについて解説する。授業の目標：データマイニングについて、データから有用な知識や情報を抽出できる技術を身につけることを目標とする。授業の形態：講義は、学生のプレゼンテーションによる説明を交えた形式で行われる。授業の計画：決定木導出アルゴリズムの詳細（1回）、相関ルール導出アルゴリズムの詳細（1回）、クラスタリングアルゴリズムの詳細（1回）、アンサンブル学習（3回）、分析結果の評価（2回）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知能ソフトウェア理論A</td>
<td>授業の概要：大量のデータから有用な知識・情報を抽出する手段であるデータマイニングの技術を基礎的な手法について解説する。データマイニングは、データマイニングの入出力やデータ処理に関する概念と、基礎的なアルゴリズムについて解説する。授業の目標：データマイニングについて、データから有用な知識や情報を抽出できる技術を身につけることを目標とする。授業の形態：講義は、学生のプレゼンテーションによる説明を交えた形式で行われる。授業の計画：決定木導出アルゴリズムの詳細（1回）、相関ルール導出アルゴリズムの詳細（1回）、クラスタリングアルゴリズムの詳細（1回）、アンサンブル学習（3回）、分析結果の評価（2回）</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書 - 〇
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目的名称</th>
<th>講義等の内容</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>フィールド生物学</td>
<td>昆虫、鳥類、魚類、細菌など様々な生物の体の構造や発生、生理機能、行動、生態について学ぶとともに、野外のフィールドを利用して多様な生命現象を解明していくための調査研究手法を理解する。生態学のみならず分子生物学や物理学、水産学といった幅広い研究分野に触れ、生物は単独で生きているのではなく、周囲の物理的・化学的環境や他の生物との相互作用を通じて生態系を構成していることを学ぶ。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境フィールド学概論</td>
<td>フィールドワークや現場観測は地球科学の根幹である。地球科学の知見が実際にどのような手法や手順を経て得られるかを学ぶ。野外観測、試料の採取、分析、データ処理、解釈の方法について、地質学、古生物学、岩石学、鉱物学、地球物理学、地球表層科学、環境科学の観点から概観し、現在の科学技術の限界と将来の可能性を理解し、新たな手法開発のヒントを得る。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会基盤工学概論</td>
<td>社会基盤工学概論では、土木・防災関連の研究に携わっている複数の教員により、オムニバス方式で講義を行う。授業目標は、土木・防災分野におけるフィールド研究やプロジェクトを題材に社会基盤工学に関わる基礎知識を修得することである。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ゲノム生命システム学</td>
<td>生命の単位であるゲノムを概観する。ゲノムがどのように誕生し、どのように進化したのか、ゲノムとゲノムとの関で、また、ゲノムと外界との間でどのようなコミュニケーションをおこない生物の高次機能を是いか、どのように自己複製をしているのかを議論する。修学目標として、学生がゲノムがどのように進化し、情報がどのようにしてゲノム内に蓄積されるのか、また、ゲノム複製周期はどのように制御されているのかを分子レベルで理解することを目標とする。また、単細胞生物と多細胞生物のゲノム違いについても検討する。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生命構造機能システム学A</td>
<td>ATP合成酵素を中心として、膜蛋白質の構造・機能相関について解説する。生命構造機能システム学Aは、生命科学の研究者として、膜蛋白質に関する基本的な知識を習得することを目的とする。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

基本計画書 - D
（1）都道府県内における位置関係の図面

キャンパス位置図

石川県・金沢市の位置  Location of Ishikawa Pref. and Kanazawa

図面1
キャンパス位置図

（2）最寄り駅からの距離、交通機関及び所要時間がわかる図面

東京方面から金沢へのアクセス

●航空機利用
羽田空港→小松空港 所要約1時間
（小松空港→金沢駅は北陸鉄道バスで約1時間）

●JR利用
東京→金沢 新幹線がやさしい 所要約2時間30分
新幹線はくたか 所要約3時間

名古屋方面から金沢へのアクセス

●JR利用
名古屋→金沢 新幹線、特急しならせ 所要約2時間40分

大阪・京都方面から金沢へのアクセス

●JR利用
大阪→京都→金沢 特急サンダーバード 所要約2時間40分

金沢駅から主要キャンパスへのアクセス（北陸鉄道バス利用の場合）

角間キャンパス
「金沢大学自然科」「金沢大学中央」「金沢大学（角間）」まで 所要約35分
金沢駅兼六園口（東口）⑦乗車→9379497「金沢大学（角間）」行

宝町・仙崎キャンパス「小立野」バス停下車まで 所要約20分
金沢駅兼六園口（東口）⑥乗車→⑥「東部車庫」行など
金沢駅兼六園口（東口）⑦乗車→⑥「湯沢原・医王山」行など
金沢駅金沢港口（西口）⑤乗車→⑥「東部車庫」行など
金沢大学角間キャンパス配置図

凡例

申請建物

校舎面積： 42,182㎡

校地面積： 538,869㎡
○金沢大学学則（案）

（平成16年4月1日規則第2号）

目次

第1章 総則(第1条－第4条)

第2章 組織

　第1節 教育研究組織(第5条－第18条)
　第2節 職員等(第19条－第26条)
　第3節 教授会等(第27条－第34条)
　第4節 事務組織(第35条)
　第5節 技術支援組織(第35条の2)

第3章 学生

　第1節 学年等及び休業日(第36条・第37条)
　第2節 修業年限及び在学年限(第38条－第40条)
　第3節 入学(第41条－第47条)
　第4節 教育課程、履修方法等(第48条－第58条)
　第5節 卒業要件及び学位授与(第59条－第61条)
　第6節 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍(第62条－第68条)
　第7節 賞罰(第69条・第70条)
　第8節 検定料、入学料及び授業料(第71条－第82条)

第4章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生(第83条－第87条)

第5章 学生寄宿舎(第88条)

第6章 特別の課程(第89条)

第7章 公開講座(第90条)

附則

第1章 総則

（目的）

第1条 金沢大学(以下「本学」という。)は、教育、研究及び社会貢献に対する国民の要請にこたえるため、総合大学として教育研究活動等を行い、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第2条 この学則において「学域」は、学校教育法第85条ただし書の規定に基づく、教育上の目的を達成するための組織をいう。

2 この学則において「学類」とは、学域において学生の受入れと専門教育実施の基本的な単位をいう。
3 この学則において「コース」とは、学類において個別の学問領域に基礎を置く専門教育に係るカリキュラムの基本単位及びその履修の体系をいう。
4 この学則において「研究域」とは、研究上の目的を達成するための組織をいう。
5 この学則において「系」とは、研究域及び第6条の2に定める国際基幹教育院に所属する教員の専門領域に基づいて分類した所属の単位をいう。
6 この学則において「附属教育研究施設」とは、特定の学類の教育及び当該分野の研究に必要な施設をいう。
7 この学則において「学内共同教育研究施設」とは、教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設をいう。
8 この学則において「学内共同利用施設」とは、教員その他の者が共同して利用する施設をいう。
9 この学則において「部局」とは、教員が所属又は関与し、教育、研究、診療その他の大学運営に重要な事項を実施するための組織をいう。

第3条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価（以下「自己点検評価」という。）並びに授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行うものとする。

第4条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他によって、積極的に情報を提供するものとする。

第2章 組織
第1節 教育研究組織
第5条 本学に、次に掲げる学域、学類及びコース及び専攻を置く。

融合学域
先導学類
人間社会学域
人文科学類
法学類 公共法政策コース、企業関係法コース、総合法学コース
経済学類 エコノミクスコース、グローバル・マネジメントコース
学校教育学類 教育科学コース、教科教育学コース
地域創造学類 福祉マネジメントコース、環境共生コース、地域プランニングコース、観光学・文化継承コース
国際学類 国際社会コース、日本・日本語教育コース、アジアコース、米英コース、ヨーロッパコース

理工学域
数物科学類
化学科学類
機械工学類、機械創造コース、機械数理コース、エネルギーエ機械コース
フロンティア工学類
電気電子情報通信学類、電気電子コース、情報通信コース
地球社会基盤学類、地球惑星科学コース、土木防災コース、環境都市コース
生命理工学類、生命システムコース、海洋生物資源コース、バイオ工学コース

医薬保健学域
医学類
薬学類
医薬科学類、医学コース、創薬科学コース
保健学類、看護学専攻、放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻、理学療法学専攻、作業療法学専攻

1 各学域の入学定員及び収容定員は、別表第一のとおりとする。
2 学域及び学類の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的並びに運営に必要な事項は、別に定める。
3 次の学類に、次に掲げる附属教育研究施設を置く。
   人間社会学域学校教育学類
      附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属高等学校及び附属特別支援学校（以下「附属学校」という。）並びに附属教育実践支援センター
医薬保健学域薬学類
   附属薬用植物園
5 附属特別支援学校は、知的障害者に対する教育を行うことを目的とする。
6 附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
（大学院）
第6条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に、次に掲げる研究科及び専攻を置く。
   人間社会環境研究科
      （前期２年の博士課程）
         人文科学専攻、経済科学専攻、地域創造学専攻、国際学専攻
      （後期３年の博士課程）
         人間社会環境学専攻
自然科学研究科
   （前期２年の博士課程）
数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，フロンティア工学専攻，電子情報通信学専攻，地球社会基盤学専攻，生命理工学専攻
（後期3年の博士課程）
数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然システム学専攻
医薬保健学総合研究科
（修士課程）
医科学専攻
（博士課程）
医学専攻，薬学専攻
（前期2年の博士課程）
創薬科学専攻，保健学専攻
（後期3年の博士課程）
創薬科学専攻，保健学専攻
先進予防医学研究科
（博士課程）
先進予防医学共同専攻
新学術創成研究科
（前期2年の博士課程）
融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻
（後期3年の博士課程）
融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻
法学研究科
（修士課程）
法学・政治学専攻
（専門職学位課程）
法務専攻
教職実践研究科
（専門職学位課程）
教職実践高度専攻
3 大学院（連合大学院を含む。）に関し必要な事項は、別に定める。
（国際基幹教育院）
第6条の2 本学に、国際基幹教育院を置く。
2 国際基幹教育院に、次に掲げる部及び系を置く。
 総合教育部
 GS 教育系，外国語教育系
3 第5条第2項の規定にかかわらず、前項の総合教育部に、文系又は理系の区分のみを定めて行う本学の入学者を選抜するための試験により入学した者を学類へ移行するまでの間、所属させる。

4 国際基幹教育院に関し必要な事項は、別に定める。

（別科）

第7条 本学に、養護教諭特別別科を置く。

2 別科に関し必要な事項は、別に定める。

（研究域及び系）

第8条 本学に、次に掲げる研究域及び系を置く。

融合研究域
　融合科学系
人間社会研究域
　人間科学系、歴史言語文化学系、法学系、経済学経営学系、学校教育系
理工研究域
　数物科学系、物質化学系、機械工学系、フロンティア工学系、電子情報通信学系、地球社会基盤学系、生命理工学系
医薬保健研究域
　医学系、薬学系、保健学系

2 研究域に附属研究センターを置くことができる。

3 研究域、研究域に置く系及び附属研究センターに関し必要な事項は、別に定める。

（附属病院）

第9条 本学に、附属病院を置く。

2 附属病院は、医薬保健学域のための教育研究施設とする。

3 附属病院に関し必要な事項は、別に定める。

（附属研究所等）

第10条 本学に、次に掲げる附属研究所等を置く。

がん進展制御研究所
　ナノ生命科学研究所
　ナノマテリアル研究所
　設計製造技術研究所
　高度モビリティ研究所

2 附属研究所等に関し必要な事項は、別に定める。ただし、ナノ生命科学研究所については、自主独立した拠点形成の推進を図るため、その運営に関して特例措置を適用することができるものとする。

（附属図書館）

第11条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に、中央図書館（自然科学系図書館を含む）及び医学系分館を置く。
3 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。

（学内共同教育研究施設）
第12条 本学に、次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。
学術メディア創成センター
環日本海外環境研究センター
疾患モデル総合研究センター
子どものこころの発達研究センター
先進予防医学研究センター
環境保全センター
2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

（保健管理センター）
第13条 本学に、保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。

（グローバル人材育成推進機構、新学術創成研究機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構）
第14条 本学に、グローバル人材育成推進機構、新学術創成研究機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構を置く。
2 グローバル人材育成推進機構、新学術創成研究機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に関し必要な事項は、別に定める。

（学内共同利用施設）
第15条 本学に、次に掲げる学内共同利用施設を置く。
極低温研究室
資料館
埋蔵文化財調査センター
技術支援センター
2 学内共同利用施設に関し必要な事項は、別に定める。

（その他の組織）
第16条 本学に、前条までに定めるもののほか、別に定めるところによりその他の組織を置くことができる。

（研究プログラム等）
第17条 がん進展制御研究所に、研究プログラムを置く。
2 ナノ生命科学研究所、ナノマテリアル研究所、設計製造技術研究所、高度モビリティ研究所、学内共同教育研究施設、保健管理センター及び先端科学・社会共創推進機構に、研究部門を置くことができる。
3 研究プログラム及び研究部門に関し必要な事項は、別に定める。
第18条 大学院に、連携講座、寄附講座及び共同研究講座を置くことができる。
2 国際基幹教育院、附属研究所等、学内共同教育研究施設、保健管理センター、新学術
創成研究機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に、寄附研究部門を置くこ
とができる。
3 国際基幹教育院、附属病院、附属研究所等、学内共同教育研究施設、保健管理セン
ター、新学術創成研究機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に、共同研究部
門を置くことができる。
4 連携講座、寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門に関し必
要な事項は、別に定める。
第2節 職員等
（学長及び副学長）
第19条 本学に、学長を置く。
2 本学に、別に定めるところにより副学長を置く。
（教授、准教授等）
第20条 本学に、教授、准教授、講師、助教及び助手（以下「教員」という。）を置く。
2 本学に、事務職員、技術職員、医療職員その他の職員を置く。
3 附属学校に、校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭その他の職員を置く。
4 附属学校に、副校長、副園長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。
5 職員に関し必要な事項は、別に定める。
（顧問、学長特別補佐及び学長補佐）
第21条 本学に、本学の業務の運営に関する事項について、学長の諮問に応じて意見を
述べ、又は助言を行うため、別に定めるところにより顧問を若干人置くことができる。
2 本学に、学長の職務のうち特に必要と認める事項に関し、学長を補佐するため、別に
定めるところにより学長補佐及び学長特別補佐を若干人置くことができる。
（部局及び部局長等）
第22条 学域、研究科、国際基幹教育院、研究域、附属病院、附属研究所等、附属図書
館、学内共同教育研究施設、保健管理センター、グローバル人材育成推進機構、新学
術創成研究機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構を部局とし、それぞれ学
域長、研究科長、国際基幹教育院長、研究域長、附属病院長、附属研究所等の長、附
属図書館長、学内共同教育研究施設の長、保健管理センター長、グローバル人材育成
推進機構長、新学術創成研究機構長、先端科学・社会共創推進機構長及び国際機構長
（以下「部局長」という。）を置く。
2 研究域長は対応する学域の学域長を兼ねるものとする。
3 学域に置く学類及び研究域に置く系に、それぞれ学類長及び系長を置き、国際基幹教育院に置く系に系長を置く。ただし、研究域長は学類長又は系長を、国際基幹教育院長は系長を兼ねることができない。
4 附属教育実践支援センター及び附属薬用植物園に、それぞれ附属教育実践支援センター長及び附属薬用植物園長を置く。
5 附属図書館に置かれる医学系分館に、分館長を置く。
6 学内共同利用施設に、学内共同利用施設の長を置く。
7 人間社会環境研究科、自然科学研究科、医薬保健学総合研究科、新学術創成研究科及び法学研究科の各専攻に、専攻長を置く。
8 第1項に定める部局に、部局長を補佐するため、副部局長を置くことができる。
9 第1項から前項までに定める部局長等（以下「部局長等」という。）の任期は、2年とする。ただし、補欠の部局長等の任期は、前任者の残任期間とする。
10 部局長等は、再任されることができる。
11 部局長等は、教授（常勤の特任教授を含む。以下この項において同じ。）をもって充てる。ただし、グローバル人材育成推進機構長は学長を、ナノマテリアル研究所長、設計製造技術研究所長、高度モビリティ研究所長、附属図書館長、環日本海域環境研究センター長、保健管理センター長、先端科学・社会共創推進機構長及び国際機構長は副学長を、学長が別に定める学内共同利用施設の長は准教授（常勤の特任准教授を含む。）を、副部局長は教授以外の職員をもって充てることができる。
12 部局長等の選考に関し必要な事項は、学長又は部局長が別に定める。

（部局長の解任）
第23条 学長は、部局長（学類長及び系長を含み、附属図書館長を除く。以下この条において同じ。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。この場合において、学長は、第27条に定める会議（第31条の5に定めるナノマテリアル研究所会議、第31条の6に定める設計製造技術研究所会議、第31条の7に定める高度モビリティ研究所会議、第32条第1項に定める教員会議及び第33条に定めるセンター会議等を含む。）の申出に基づき行うものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他部局長に適しないと認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、学長は、部局長の職務の執行が適当でないため当該部局の業務の実績が悪化した場合であって、当該部局長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは、解任することができる。
3 前項の規定により、研究科長、国際基幹教育院長、研究域長、附属病院長、がん進展制御研究所長、学類長及び系長を解任するときは、第27条に定める会議の申出に基づき行うものとする。
第24条 本学に、附属学校の運営及び改革を統括するため、附属学校統括長を置く。
2 附属学校統括長は、学長が指名する者をもって充てる。
3 附属学校統括長の任期は2年とする。ただし、補欠の附属学校統括長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属学校統括長は、再任されることができる。

（名誉教授、客員教授等）
第25条 本学の学長、副学長又は教授として勤務した者に、名誉教授の称号を付与することができる。
2 本学の常時勤務の教員以外の職員に、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
3 名誉教授、客員教授等に関し必要な事項は、別に定める。

第26条 削除

第3節 教授会等

（教育研究会議、学類会議、研究科会議及び系会議並びに教授会議）
第27条 教授会として、融合学域及び融合研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、融合系教育研究会議を置き、その下に、学類会議及び系会議を置く。
2 教授会として、人間社会学域、人間社会環境研究科、法学研究科、教職実践研究科及び人間社会研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、人間社会系教育研究会議を置き、その下に、学類会議、研究科会議、系会議を置く。
3 教授会として、理工学域、自然科学研究科及び理工研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、理工系教育研究会議を置き、その下に、学類会議、研究科会議、系会議を置く。
4 教授会として、医薬保健学域、医薬保健学総合研究科、先進予防医学研究科及び医薬保健研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、医薬保健系教育研究会議を置き、その下に、学類会議、研究科会議、系会議を置く。
5 教授会として、国際基幹教育院の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、国際基幹教育院教授会議を置き、その下に、系会議を置く。
6 教授会として、がん進展制御研究所の研究に関する重要事項を審議するため、がん進展制御研究所教授会議を置く。
7 教授会として、ナノ生命科学研究所の研究に関する重要事項を審議するため、ナノ生命科学研究所教授会議を置く。

（組織）
第28条 教育研究会議、国際基幹教育院教授会議、がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は、当該研究域、国際基幹教育院、がん進展制御研究所及びナノ生命科学研究所の教授をもって組織する。
2 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議には,当該研究域,国際基幹教育院,がん進展制御研究所及びナノ生命科学研究所の准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。

3 医薬保健系教育研究会議には,附属病院長(第1項に該当しない者に限る。),附属病院の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。

4 ナノ生命科学研究所教授会議には,ナノ生命科学研究所リサーチプロフェッサー(極めて顕著な研究業績を有する国内外の教育機関から招へいする教員に限る。)を加えることができる。ただし,学長が特に必要と認めた場合,ナノ生命科学研究所以外の教授を加えることができる。

(議長)
第29条 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議に議長を置き,当該研究域,国際基幹教育院,がん進展制御研究所及びナノ生命科学研究所の長をもって充てる。

2 議長は,会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。

(審議事項)
第30条 教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は,学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき,次に掲げる事項を審議し,学長又は教授会を置く組織の長に意見を述べるものとする。

(1) 当該研究域長,国際基幹教育院長,がん進展制御研究所長及びナノ生命科学研究所所長の候補者の選考に関する事項
(2) 教員の人事及び選考に関する事項
(3) 中期目標・中期計画及び年度計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項
(4) 規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(5) 教育及び研究に係る予算の執行に関する事項
(6) 教育課程の編成に関する事項
(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(8) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(11) その他当該部局の教育及び研究に関する重要事項
2 学類会議、研究科会議及び系会議は、前項の事項のうち、教育研究会議が付託した事項を審議する。
3 教育研究会議は、学類会議、研究科会議及び系会議の議決をもって、教育研究会議の議決とすることができる。

(代議員会等)
第31条 教育研究会議、国際基幹教育院教授会議、がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は、構成員のうちの一部の者をもって組織する代議員会、専門委員会等（以下「代議員会等」という。）を置くことができる。
2 教育研究会議、国際基幹教育院教授会議、がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議は、代議員会等の議決をもって、教育研究会議、国際基幹教育院教授会議、がん進展制御研究所教授会議及びナノ生命科学研究所教授会議の議決をすることができる。

（基幹教育管理運営委員会）
第31条の２本学に、「金沢大学<グローバル>スタンダード」を基軸とした、学術的な基幹教育（学士課程、修士課程及び博士課程それぞれの教育の基盤をなす教養的教育をいう。）について、基本的な方針を審議し決定するため、基幹教育管理運営委員会を置く。

（附属学校運営協議会）
第31条の３本学に、附属学校の将来構想、学校教育学類及び大学院教職実践研究科との連携について、基本的な方針を審議し決定するため、附属学校運営協議会を置く。

（新学術創成研究科会議）
第31条の４新学術創成研究科の教育に関する重要事項を審議するため、新学術創成研究科会議を置く。
2 新学術創成研究科会議は、学校教育法第93条第2項及び第3項に基づき、教育研究会議に準じて、別に定める事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。

（ナノマテリアル研究所会議）
第31条の５ナノマテリアル研究所に、ナノマテリアル研究所会議を置く。

（設計製造技術研究所会議）
第31条の６設計製造技術研究所に、設計製造技術研究所会議を置く。

（高度モビリティ研究所会議）
第31条の７高度モビリティ研究所に、高度モビリティ研究所会議を置く。

（教員会議等）
第32条 学術メディア創成センター、環日本海域環境研究センター、疾患モデル総合研究センター、子どものこころの発達研究センター、保健管理センター及び新学術創成研究機構に、教員会議を置く。
2 前項に定めるもののほか、新学術創成研究機構に運営委員会を置く。
（センター会議等）
第33条 先端予防医学研究センター、環境保全センター、グローバル人材育成推進機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に、必要に応じて、センター会議（グローバル人材育成推進機構、先端科学・社会共創推進機構及び国際機構にあっては機構運営会議、以下「センター会議等」という。）を置く。
（組織及び運営等）
第34条 第28条から前条までに定めるもののほか、教育研究会議、国際基幹教育院教授会議、がん進展制御研究所教授会議、ナノ生命科学研究所教授会議、学類会議、研究科会議、系会議、基幹教育管理運営委員会、附属学校運営協議会、新学術創成研究科学科会議、ナノマテリアル研究所会議、設計製造技術研究所会議、高度モビリティ研究所会議、教員会議、運営委員会及びセンター会議等の組織及び運営等に関し必要な事項は別に定める。
第4節 事務組織
（事務局）
第35条 本学に、事務局を置き、その事務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 財務部
(3) 施設部
(4) 研究・社会共創推進部
(5) 学務部
(6) 国際部
(7) 情報部
(8) 融合系事務部
(9) 人間社会系事務部
(10) 理工系事務部
(11) 医薬保健系事務部
(12) 病院部
2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 技術支援組織
（総合技術部）
第35条の2 本学に、総合技術部を置く。
2 総合技術部に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 学生
第1節 学年等及び休業日
（学年等）
第36条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を次の2学期4クォーターに分ける。

<table>
<thead>
<tr>
<th>学期</th>
<th>クォーター</th>
<th>期間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>前期</td>
<td>第1クォーター</td>
<td>4月1日から9月30日までの間で別に定める。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第2クォーター</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>後期</td>
<td>第3クォーター</td>
<td>10月1日から翌年3月31日までの間で別に定める。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>第4クォーター</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 各学期の授業実施日等は、別に定める。

(修業年限)
第37条 修業年限は、4年とする。ただし、医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては、6年とする。

(在学年限)
第38条 修業年限は、4年とする。ただし、医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては、6年とする。

第39条 第84条に定める科目等履修生として、本学において一定の単位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を修得した者が、本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、修得した単位数その他の事項を勘案して、修業年限の2分の1を超えない範囲内の期間を修業年限に通算することができる。

第40条 在学年限は、8年とする。ただし、医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては、12年の範囲内で医薬保健学域において別に定める。

第3節 入学

(入学時期)
第41条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(入学資格)
第42条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文
部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教
育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定め
る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が
定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧
規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって、その後、
本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学の出願) 第43条 本学に入学を志願する者は、所定の出願書類に別表第二に定める検定料及び別
に定める書類を添えて、願い出なければならない。
(入学者の選抜) 第44条 前条の入学を志願する者については、別に定めるところにより選抜を行う。
(入学手続き及び入学許可) 第45条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類
を提出するとともに、別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし、
入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、入学料に代えてその免除又は徴収
猶予の申請書を提出しなければならない。
2 学長は、入学の手続きを完了した者(入学料に関しては、その免除又は徴収猶予の申請書
を受理された者を含む。)に、入学を許可する。
(再入学、転入学及び編入学) 第46条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を
許可することができる。
(1) 本学を退学した者(第70条に定める退学者を除く。)又は除籍された者で、再び同
一の学域又は国際基幹教育院総合教育部へ再入学を志願するもの
(2) 他大学に在学している者で、本学(国際基幹教育院総合教育部を除く。以下第3
号から第7号において同じ。)へ転入学を志願するもの
(3) 他大学を卒業した者又は退学した者で、本学へ編入学を志願するもの
(4) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業
した者で、本学へ編入学を志願するもの
(5) 専修学校の専門課程（修業年限が2年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）を修了した者（学校教育法第90条第1項に定めるものに限る。）で、本学へ編入学を志願するもの
(6) 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第90条第1項に定めるものに限る。）で、本学へ編入学を志願するもの
(7) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者で、本学へ編入学を志願するもの

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教育研究会議又は国際基幹教育院教授会議の議を経て、学域長又は国際基幹教育院長が決定する。
3 第1項の規定により入学した者の在学年限は、その者が属する年次に対応する残余の修業年限の2倍の年数を超えることができない。
4 前3条の規定は、第1項の規定により入学する場合に準用する。
5 再入学、転入学及び編入学に関し必要な事項は、学域及び国際基幹教育院において別に定める。

(宣誓)
第47条 入学を許可された者は、別に定めるところにより、宣誓をしなければならない。

第4節 教育課程、履修方法等
(教育課程の編成方針等)
第48条 教育課程は、本学、学域、学類並びにコース及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学域、学類並びにコース及び専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
3 授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画を学生に対してあらかじめ明示するもののとする。
4 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育課程の編成及び履修方法等)
第49条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
2 教育課程については、金沢大学共通教育科目に関する規程及び各学域において別に定める。
3 授業科目の履修に関する事項については、金沢大学履修規程において別に定める。

（単位の計算方法）
第50条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。
（1）講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
（2）実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
（3）1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して学域が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。

（授業の方法）
第51条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合においても、同様とする。
4 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

（単位の授与）
第52条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第50条第2項に定める授業科目については、適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

（成績の評価）
第53条 成績の評価については、金沢大学履修規程において別に定める。

（履修科目の登録の上限）
第54条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として修得すべき単位数について、1学期又は1クォーターに履修科目として登録することができる単位数の上限を学域及び国際基幹教育院において定めるものとする。
大学院授業科目の履修

第54条の2 学生は、本学大学院へ入学を希望するときは、所属の学域長及び希望する大学院の研究科長の許可を得て、当該研究科の授業科目を履修することができる。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

他の大学又は短期大学における授業科目の履修等

第55条 学生は、学域長又は国際基幹教育院長の許可を得て、本学が定める他の大学又は短期大学において、当該大学又は短期大学の所定の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により履修した授業科目についての修得した単位は、学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき、合計60単位を超えない範囲で、これを本学の単位として認定する。

3 前項の規定は、第66条の規定による留学及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

大学以外の教育施設等における学修

第56条 本学が教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき、単位を与えることができる。

2 前項により与えることのできる単位数は、前条第2項及び第3項により本学の単位として認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修

第56条の2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において学修した成果について、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき、単位を与えることができる。

2 前項により与えることのできる単位数は、第55条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学の単位として認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

入学前の既修得単位等の認定

第57条 本学が教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に行った前条第1項に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，再入学，転入学及び編入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第55条第2項及び第3項，第56条第1項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

（長期にわたる教育課程の履修）

第58条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教育研究会議の議を経て，学長は，その計画的な履修を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別に定める。

第5節 卒業要件及び学位授与

（卒業要件）

第59条 本学に4年以上（医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては6年以上）在学し，学域ごとに定める授業科目を履修し，124単位以上（医薬保健学域の医学類にあっては188単位以上，薬学類にあっては186単位以上）で学域の定める単位数を修得し，かつ，本学が別に定める英語能力の基準を満たす者については，当該教育研究会議の議を経て，学長が卒業を認定する。

2 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち，第51条第2項に定める授業の方法により修得する単位数は，60単位を超えないものとする。

（早期卒業）

第60条 前条の規定にかかわらず，本学に3年以上在学し，卒業要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得した学生が，学校教育法第89条に定める卒業を希望する場合は，前条の規定にかかわらず，学長はこれを認定することができる。

2 早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。

（学位の授与）

第61条 本学を卒業した者には，金沢大学学位規程の定めるところにより学士の学位を授与する。

第6節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍

（休学等）

第62条 疾病又はその他の事由により，1月以上修学を中止しようとする者は，学域長又は国際基幹教育院長に届け出て，休学することができる。

2 前項に定める休学のほか，学域長又は国際基幹教育院長は，疾病のため修学に適しないと認められる者に対しては，学長の承認を得て，休学を命じ，又は登学を停止させることができる。
3 休学の期間は、休学の開始日から、その年次の各クォーター、各学期又は学年の終わりまでとする。ただし、前項の休学の期間は、この限りでない。
4 休学期間は、在学年限に算入しない。
5 休学期間は、通算4年（国際基幹教育院総合教育部に所属する期間においては通算2年とする。）を超えることができない。ただし、第2項の休学の期間は、この限りでない。

（復学）
第63条 休学期間中に復学しようとする者（前条第2項により休学を命じられた者を除く。）は、事由を記し、学域長又は国際基幹教育院長に届け出るものとする。
2 復学の時期は、クォーター又は学期の始めとする。

（転学類）
第64条 転学類（学生が所属する学域以外への転学類も含む。）を志願する者があるときは、別の定めるところにより選考の上、転学類を許可することができる。
2 転学類を志願する者は、所定の出願書類に志望の学類（保健学類にあっては専攻も含む。）及び志望の事由を記し、所属の学域長に願い出なければならない。

（転学）
第65条 他の大学へ転学を志願する者（懲戒対象行為を行った者は除く。）は、所定の願書に志望の大学、学部、学科及び志望の事由を記し、学域長又は国際基幹教育院長を経て、学長に届け出るものとする。

（留学）
第66条 学生は、外国の大学等で学修するため、学長に届け出て、留学することができる。
2 前項の留学期間は、修業年限に含まれるものとする。

（退学）
第67条 退学しようとする者は、事由を記し、学域長又は国際基幹教育院長を経て、学長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け出た場合等、特別の事由がある場合については、別に定めるところにより学長、学域長又は国際基幹教育院長は当該届出を受理しないことがある。

（除籍）
第68条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、これを除籍する。
（1） 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は減免若しくは徴収猶予を許可された者（入学料の全額を免除された者を除く。）であって、納付すべき入学料を納付しない者
（2） 所定の年限に達して、なお卒業の認定を得られない者
（3） 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者
(4) 疾病その他の事由により、成業の見込がないと認められる者
2 前項第1号及び第3号の規定により除籍した者については、除籍となった日の属する学期の成績を無効とする。

第7節 賞罰

(表彰)
第69条 学長は、本学在学中の学業の成績、課外活動等の成績に優れた者又は本学の名誉を著しく高めたと認められる者に対して、卒業時又はその都度、表彰を行うことができる。
2 表彰については、別に定める。

(懲戒)
第70条 学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した行為をなしたときは、学長は、教育研究評議会の議を経て懲戒する。
2 懲戒は、学長の命を受け、学域長又は国際基幹教育院長が行う。
3 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

第8節 検定料、入学料及び授業料

(検定料等)
第71条 検定料、入学料及び授業料（以下「検定料等」という。）の額は、別表第二のとおりとする。

(入学料の免除又は徴収猶予)
第72条 学長は、特別の事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対して、別に定めるところにより、入学料を免除し、又は徴収猶予することができる。
2 前項に定めるもののほか、学長が特に必要があると認める者に対しては、別に定めるところにより、入学料を免除することができる。

(入学料及び検定料の不返付)
第73条 既納の入学料及び検定料は、返付しない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。）及び関係法令に基づき、別に定めるところにより入学料の全額及び一部を返付することがある。
2 前項の規定にかかわらず、検定料について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者の申出により次項に定める額を返付する。
(1) 入学者選抜における第2次の学力検査等を2段階の選抜方法で実施する場合において、第1段階目の選抜に合格しなかった者（推薦入学及びAO入試等において第1次選考として書類選考を行う場合における不合格者を含む。）
(2) 個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者
3 前項の規定により返付する額は、前項第1号の場合における第2段階目の選抜に係る額に相当する額とする。
(授業料の徴収方法等)
第74条 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター及び第4クォーターに区分して行うものとし、それぞれのクォーターにおいて徴収する額は、年額の四分の一に相当する額とする。
2 前項の授業料は、本学が指定する方法により、第1クォーター及び第2クォーターにあっては5月、第3クォーター及び第4クォーターにあっては11月に徴収するものとし、納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生から申し出があったときは、第1クォーター及び第2クォーターに係る授業料を徴収するとときに、当該年度の第3クォーター及び第4クォーターに係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 第2項の納付期限後に入学した者は、入学の日の属する月に、そのクォーターに属する授業料を納付しなければならない。
(既納の授業料)
第75条 既納の授業料は返付しない。
2 前項の規定にかかわらず、既納の授業料のうち、休学又は退学したクォーターに係るもの並びに修学支援法及び関係法令に基づき減免されたものは、別に定めるところにより、当該授業料の全額又は一部を返付することがある。
(授業料の免除、月割分納及び徴収猶予)
第76条 学長は、学費の支弁が困難な学生に対しては、別に定めるところにより授業料を免除し、又は月割分納若しくは徴収猶予を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、学長が特に必要があると認める学生に対しては、別に定めるところにより、授業料を免除することができる。
3 授業料の免除又は月割分納若しくは徴収猶予（以下「免除等」という。）は、各期ごとにおこなわれる。
4 免除等を認められた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより免除等を取り消すことができる。
   (1) 申請に係る事由が消滅したと認められるとき。
   (2) 申請について虚偽の事実が判明したとき。
   (3) 第70条の規定により懲戒を受けたとき。
(休学中及び復学の場合の授業料)
第77条 休学の場合には、別に定めるところにより、休学中の授業料は、これを徴収しない（第75条第2項に定める既納の授業料の全額又は一部の返付を含む。）ことがある。
2 復学したときは、復学した日の属するクォーターから授業料を徴収する。この場合において、第2クォーター又は第4クォーターから復学したときは、復学日の属する月に当該クォーターに係る授業料を、第3クォーターから復学したときは、11月に第3クォーター及び第4クォーターに係る授業料を、それぞれ徴収する。
（免除等の取消しの場合の授業料）
第78条 第76条第4項第1号の規定に該当し授業料の免除を取り消されたとき、その期の授業料は、その月分から月割額（年額の12分の1）により、免除を取り消された日の属する月に徴収する。
2 第76条第4項第2号及び第3号の規定に該当し免除等を取り消されたときは、免除等に係る授業料の金額をその月に徴収する。
（再入学等の場合の授業料）
第79条 学期の途中において、再入学、転入学又は編入学した場合には、再入学、転入学又は編入学した日の属するクォーターから次の徴収の時期前までの期間に応じた額を本学の指定する月に徴収する。
（退学等の場合の授業料）
第80条 クォーターの途中において、退学又は他大学へ転学した場合には、当該クォーターの授業料はこれを徴収する。
2 停学中の授業料は徴収する。
（死亡等の場合の授業料）
第81条 死亡又は行方不明により除籍した場合には、未納の授業料の全額を免除することができる。
（学年中途の卒業等の場合の授業料）
第82条 学年の途中において、卒業又は修了する場合には、月割計算により在学予定期間に応じた額を徴収する。
第4章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
（研究生）
第83条 本学の学生以外の者で、特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生の入学資格、選考方法等については、学域において別に定める。
3 研究生の入学の時期は、月の初めとする。ただし、学長が特別の事情があると判断した場合は、この限りではない。
4 研究生の研究期間は、1年以内とする。ただし、必要があると認められるときは、その期間を更新することができる。
5 研究生の授業料の徴収は、本学が指定する方法により、前期及び後期の2学期に区分して行うものとする。
6 前項の授業料は、前期にあっては5月、後期にあっては11月に徴収するものとし、納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
7 前項の規定にかかわらず、納付期限後に入学した者又は在学期間が2か月満の者にあっては、入学の日の属する月に、その学期に属する授業料を納付しなければならない。
8 既納の授業料は返付しない。
9 前項の規定にかかわらず、学期の途中において、退学した場合には、既納の授業料のうち、退学の日の属する月の翌月以降に係る授業料を返付する。
10 第37条、第43条、第44条、第45条、第67条、第68条、第70条、第73条及び第81条の規定は、研究生に準用する。
(科目等履修生)
第84条 本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を選んで履修することを志願する者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生の入学資格、選考方法等については、学域及び国際基幹教育院において別に定める。
3 授業科目を履修し、その試験に合格した科目等履修生に対し単位を与える。
4 第36条、第37条、第41条、第43条、第44条、第45条、第49条第2項、第68条、第70条、第73条、第74条、第75条及び第81条の規定は、科目等履修生に準用する。
(特別聴講学生)
第85条 本学において、特定の授業科目を履修することを希望する他の大学等又は外国の大学等の学生があるときは、学域又は国際基幹教育院の定めるところにより、当該他の大学等又は外国の大学等との協議に基づき、所定の手続を経て特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 授業科目を履修し、その試験に合格した特別聴講学生に対し単位を与える。
3 第36条、第37条、第41条、第43条、第44条、第68条、第70条、第74条、第75条及び第81条の規定は、特別聴講学生に準用する。
4 特別聴講学生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、学域又は国際基幹教育院の定めるところにより、特別の事情があると判断される場合は、この限りでない。
(外国人留学生)
第86条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、特別に選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
(授業料等)
第87条 研究生、科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料等の額は、別表第二のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別聴講学生が、国立大学の学生、単位互換協定に基づく公立若しくは私立の大学の学生、交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と認める学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 科目等履修生の授業料等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

第5章 学生寄宿舎
(学生寄宿舎)
第88条 本学に、学生寄宿舎として泉学寮、白梅寮、国際交流会館及び学生留学生宿舍を置く。
2 学生寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 特別の課程
(特別の課程)
第89条 本学の学生以外の者を対象として、学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

第7章 公開講座
(公開講座)
第90条 本学に、公開講座を設ける。
2 公開講座の受講料の額は、別表第三のとおりとする。
3 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

附則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の際現に旧国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる金沢大学の学生である者は、この学則の施行の日に国立大学法人金沢大学が設置する金沢大学の学生の身分を取得するものとする。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、旧金沢大学通則による法学部法学科及び公共システム学科、薬学部薬学科及び製薬化学科並びに工学部電気・情報工学科は、平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
4 別表第一の規定にかかわらず、法学部、理学部、薬学部及び工学部並びに合計欄の収容定員については、平成16年度から平成18年度までは、次の表のとおりとする。
法学部
法政学科
 従前の学科
 法学科
 公共システム学科
 (学科共通)
 計

従前の学科 法学科
公共システム学科
(学科共通)
計

理学部 数学科
 従前の学科
 物理学科
 化学科
 生物学科
 地球学科
 計算科学科
 (学科共通)
 計

理学部 数学科
 従前の学科
 物理学科
 化学科
 生物学科
 地球学科
 計算科学科
 (学科共通)
 計

理学部 数学科
 従前の学科
 物理学科
 化学科
 生物学科
 地球学科
 計算科学科
 (学科共通)
 計

薬学部 総合薬学科
 従前の学科 薬学科
 製薬化学科
 計

工学部 土木建設工学科
 機能機械工学科
 物質化学工学科
 電気電子システム工学科
 人間・機械工学科
 情報システム工学科
 (学科共通)
 計

合計

5 この規程の施行の日の前日に部局長である者のうち、施行の日以後において任期を有するものは、施行の日に部局長に選任されたものとみなし、その任期については、第20条第7項の規定にかかわらず、施行の日以後において当該部局長の有する任期と同一の期間とする。

6 前項に規定する者の次期部局長に係る任期については、第20条第7項の規定にかかわらず、当該部局の定めるところによる。

7 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については、第71条の規定にかかわらず、なお、従前の額とする。

附則
この学則は、平成17年2月3日から施行する。

附則
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則
この学則は、平成17年12月1日から施行する。

附則
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、薬学部総合薬学科は、平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず、薬学部の合計欄の収容定員については、平成18年度から平成23年度までは、次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>学部</th>
<th>学科等</th>
<th>平成18年度</th>
<th>平成19年度</th>
<th>平成20年度</th>
<th>平成21年度</th>
<th>平成22年度</th>
<th>平成23年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>薬学科</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創薬科学科</td>
<td>35</td>
<td>70</td>
<td>105</td>
<td>140</td>
<td>175</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>従前の学科</td>
<td>総合薬学科</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
<td>120</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>305</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td>335</td>
<td>370</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附則
この学則は、平成18年10月1日から施行する。

附則
この学則は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この学則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、次の表に記載する学部、学科等は、平成20年3月31日に在学する者が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 学域・学類の収容定員、存続する学部及び学科等に係る第30条に規定する事項を審議する教授会並びにその収容定員については、第27条及び別表第一の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
4 存続する学部及び学科（法学部及び経済学部を除く。）の長については、前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成20年3月31日に在学する者（平成20年4月1日以降に従前の学部、学科等編入学する者を含む。）については、別表第二の規定を除き、なお、従前の例による。
6 前項に規定する者については、別表第二中「学域」とあるのは「学部」とする。

学域・学類の収容定員

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>平成20年度収容定員（人）</th>
<th>平成21年度収容定員（人）</th>
<th>平成22年度収容定員（人）</th>
<th>平成23年度収容定員（人）</th>
<th>平成24年度収容定員（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>人間社会学域</td>
<td>人文学類</td>
<td>145</td>
<td>290</td>
<td>435</td>
<td>580</td>
<td>580</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法学類</td>
<td>170</td>
<td>340</td>
<td>510</td>
<td>680</td>
<td>680</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（編入学定員10）</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経済学類</td>
<td>185</td>
<td>370</td>
<td>555</td>
<td>740</td>
<td>740</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学校教育学類</td>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
<td>400</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地域創造学類</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>240</td>
<td>320</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際学類</td>
<td>70</td>
<td>140</td>
<td>210</td>
<td>280</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>750</td>
<td>1500</td>
<td>2260</td>
<td>3020</td>
<td>3020</td>
</tr>
<tr>
<td>理工学域</td>
<td>数物科学類</td>
<td>84</td>
<td>168</td>
<td>252</td>
<td>336</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質化学類</td>
<td>81</td>
<td>162</td>
<td>243</td>
<td>324</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械工学類</td>
<td>140</td>
<td>280</td>
<td>420</td>
<td>560</td>
<td>560</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報学類</td>
<td>108</td>
<td>216</td>
<td>324</td>
<td>432</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境デザイン学類</td>
<td>74</td>
<td>148</td>
<td>222</td>
<td>296</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然システム学類</td>
<td>102</td>
<td>204</td>
<td>306</td>
<td>408</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（学域共通編入学定員40）</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>589</td>
<td>1178</td>
<td>1807</td>
<td>2436</td>
<td>2436</td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>95</td>
<td>190</td>
<td>285</td>
<td>380</td>
<td>475</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（編入学定員5）</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>学部</td>
<td>学科等</td>
<td>教授会</td>
<td>平成20年度</td>
<td>平成21年度</td>
<td>平成22年度</td>
<td>平成23年度</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>人間社会系教育研究会議</td>
<td>165</td>
<td>110</td>
<td>55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>文学部</td>
<td>人間学科</td>
<td></td>
<td>150</td>
<td>100</td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>史学科</td>
<td></td>
<td>195</td>
<td>130</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>文学科</td>
<td></td>
<td>510</td>
<td>340</td>
<td>170</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td></td>
<td>240</td>
<td>160</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学校教育教員養成課程</td>
<td></td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>障害児教育教員養成課程</td>
<td></td>
<td>180</td>
<td>120</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>人間環境課程</td>
<td></td>
<td>105</td>
<td>70</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スポーツ科学課程</td>
<td></td>
<td>585</td>
<td>390</td>
<td>195</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td></td>
<td>540</td>
<td>360</td>
<td>180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1709</td>
<td>3418</td>
<td>5212</td>
<td>7006</td>
</tr>
<tr>
<td>学科部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法学部</td>
<td>(編入学定員 10)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>560 380 190</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経済学部</td>
<td>経済学科</td>
<td>615 410 205</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>615 410 205</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理学部</td>
<td>数学科</td>
<td>理工系教育研究会議</td>
<td>72 48 24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物理学科</td>
<td>96 64 32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>化学科</td>
<td>111 74 37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物学科</td>
<td>69 46 23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球学科</td>
<td>78 52 26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計算学科</td>
<td>84 56 28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(学科共通編入学定員 10)</td>
<td>20 20 10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>530 360 180</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医学部</td>
<td>医学科</td>
<td>医薬保健系教育研究会議</td>
<td>475 380 285 190 95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(編入学定員 5)</td>
<td></td>
<td>20 20 15 10 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(小計)</td>
<td>495 400 300 200 100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保健学科</td>
<td>看護学専攻</td>
<td>240 160 80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(編入学定員 10)</td>
<td>20 20 10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>放射線技術科学専攻</td>
<td>120 80 40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(編入学定員 5)</td>
<td>10 10 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>検査技術科学専攻</td>
<td>120 80 40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(編入学定員 5)</td>
<td>10 10 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理学療法学専攻</td>
<td>60 40 20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(編入学定員 5)</td>
<td>10 10 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>作業療法学専攻</td>
<td>60 40 20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(編入学定員 5)</td>
<td>10 10 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(小計)</td>
<td>660 460 230</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>1155 860 530 200 100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>薬学科</td>
<td>70 70 70</td>
<td>70 35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>学域</td>
<td>学類</td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>入学定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>薬学部</td>
<td>創薬科学科</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>従前の総合薬学科</td>
<td>75</td>
<td>75</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>225</td>
<td>150</td>
<td>110</td>
<td>70</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>工学部</td>
<td>土木建設工学科</td>
<td>231</td>
<td>154</td>
<td>77</td>
<td>77</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理工系教育研究会議</td>
<td>216</td>
<td>144</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機能機械工学科</td>
<td>216</td>
<td>144</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質化学工学科</td>
<td>270</td>
<td>180</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電気電子システム工学科</td>
<td>141</td>
<td>94</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>人間・機械工学科</td>
<td>216</td>
<td>144</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>情報システム工学科</td>
<td>183</td>
<td>122</td>
<td>61</td>
<td>61</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(学科共通編入学定員30)</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td>5497</td>
<td>3788</td>
<td>2029</td>
<td>270</td>
<td>135</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附 則

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 別表第一の規定にかかわらず、医薬保健学域医学類における、平成21年度から平成29年度の入学定員については105人とし、その収容定員については、平成21年度から平成34年度までは、次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学科類</th>
<th>入学定員（人）</th>
<th>収容定員（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医学</td>
<td>105</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>保健</td>
<td>105</td>
<td>305</td>
<td>305</td>
</tr>
<tr>
<td>学域合計</td>
<td>380</td>
<td>750</td>
<td>750</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>医学</th>
<th>取容定員（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>保健</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>学域合計</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 大学合計 | 1719           |

学則－ 〇〇
学則

この学則は，平成21年11月20日から施行する。

附則

1 この学則は，平成22年4月1日から施行する。

2 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平成22年度から平成36年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>学則</th>
<th>平成28年度</th>
<th>平成29年度</th>
<th>平成30年度</th>
<th>平成31年度</th>
<th>平成32年度</th>
<th>平成33年度</th>
<th>平成34年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医療保健学域</td>
<td>医学類（編入学定員5）</td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>105</td>
<td>105</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>630</td>
<td>630</td>
<td>625</td>
<td>620</td>
<td>615</td>
<td>610</td>
<td>605</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計</td>
<td>380</td>
<td>380</td>
<td>375</td>
<td>375</td>
<td>375</td>
<td>375</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>大学合計</td>
<td>1719</td>
<td>1719</td>
<td>1714</td>
<td>1714</td>
<td>1714</td>
<td>1714</td>
<td>1714</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>入学定員（人）</th>
<th>112</th>
<th>112</th>
<th>112</th>
<th>107</th>
<th>107</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医療保健学域</td>
<td>医学類（編入学定員5）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>312</td>
<td>424</td>
<td>536</td>
<td>648</td>
<td>665</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計</td>
<td>387</td>
<td>387</td>
<td>387</td>
<td>387</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>大学合計</td>
<td>1726</td>
<td>1726</td>
<td>1726</td>
<td>1726</td>
<td>1726</td>
</tr>
</tbody>
</table>

学則 - 学割
<table>
<thead>
<tr>
<th>医薬保健学域</th>
<th>（編入学定員 5）</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
<th>20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>計</td>
<td>387</td>
<td>1922</td>
<td>387</td>
<td>1922</td>
<td>387</td>
<td>1922</td>
<td>382</td>
<td>1917</td>
<td>382</td>
</tr>
<tr>
<td>大学合計</td>
<td>1726</td>
<td>7378</td>
<td>1726</td>
<td>7378</td>
<td>1726</td>
<td>7378</td>
<td>1721</td>
<td>7373</td>
<td>1721</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>平成 32年度</th>
<th>平成 33年度</th>
<th>平成 34年度</th>
<th>平成 35年度</th>
<th>平成 36年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>100</td>
<td>650</td>
<td>100</td>
<td>638</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>（編入学定員 5）</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>375</td>
<td>1900</td>
<td>375</td>
<td>1888</td>
<td>375</td>
<td>1876</td>
</tr>
<tr>
<td>大学合計</td>
<td>1714</td>
<td>7356</td>
<td>1714</td>
<td>7344</td>
<td>1714</td>
<td>7332</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附 則

この学則は、平成 22 年 7 月 16 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。
2 平成 23 年 4 月 1 日に選任される自然科学研究科長及び自然科学研究科副研究科長の任期は、第 22 条第 9 項の規定にかかわらず、平成 24 年 3 月 31 日までとする。

附 則

この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず、平成 23 年度における医薬保健学域医学類の編入学定員は、第 2 年次編入学 5 人、第 3 年次編入学 5 人として、平成 23 年度から令和 8 年度の入学定員及び収容定員については、次の表のとおりとする。
<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>112</td>
<td>424</td>
<td>112</td>
<td>536</td>
<td>112</td>
<td>648</td>
<td>112</td>
<td>665</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(編入学)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>387</td>
<td>1599</td>
<td>387</td>
<td>1751</td>
<td>387</td>
<td>1903</td>
<td>387</td>
<td>1920</td>
<td>387</td>
<td>1927</td>
</tr>
<tr>
<td>大学合計</td>
<td></td>
<td>1726</td>
<td>7055</td>
<td>1726</td>
<td>7207</td>
<td>1726</td>
<td>7359</td>
<td>1726</td>
<td>7376</td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(編入学)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>387</td>
<td>1927</td>
<td>387</td>
<td>1927</td>
<td>387</td>
<td>1927</td>
<td>387</td>
<td>1927</td>
<td>387</td>
<td>1927</td>
</tr>
<tr>
<td>大学合計</td>
<td></td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>112</td>
<td>672</td>
<td>100</td>
<td>660</td>
<td>100</td>
<td>648</td>
<td>100</td>
<td>636</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(編入学)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>384</td>
<td>1924</td>
<td>372</td>
<td>1909</td>
<td>372</td>
<td>1884</td>
<td>372</td>
<td>1859</td>
</tr>
<tr>
<td>大学合計</td>
<td></td>
<td>1726</td>
<td>7383</td>
<td>1714</td>
<td>7371</td>
<td>1714</td>
<td>7369</td>
<td>1714</td>
<td>7367</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
<th>入学定員(人)</th>
<th>収容定員(人)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>100</td>
<td>624</td>
<td>100</td>
<td>612</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(編入学)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>372</td>
<td>1877</td>
<td>372</td>
<td>1895</td>
</tr>
<tr>
<td>大学合計</td>
<td></td>
<td>1714</td>
<td>7385</td>
<td>1714</td>
<td>7403</td>
</tr>
</tbody>
</table>
附 則
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず、人間社会環境研究科人間文化専攻、社会システム専攻及び公共経営政策専攻、自然科学研究科電子情報工学専攻、機能機械科学専攻、人間・機械科学専攻、物質工学専攻、地球環境学専攻、社会基盤工学専攻、及び生物科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻、脳医科学専攻、がん医科学専攻、循環医科学専攻、環境医科学専攻、創薬科学専攻及び保健学専攻は、平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 存続する研究科及び専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については、第27条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
4 存続する研究科及び専攻の長については、前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成24年3月31日に在学する者については、別表第二の規定を除き、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に国際交流会館に入居している者の寄宿料については、別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この学則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず、自然科学研究科システム創成科学専攻、物質科学専攻、環境科学専攻及び生命科学専攻は、平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については、第27条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については、前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成26年3月31日に在学する者については、別表第二の規定を除き、なお従前の例による。
附 則
この学則は、平成26年9月25日から施行する。

附 則
この学則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この学則は、平成27年11月20日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず、教育学研究科教育実践高度化専攻並びに医薬保健学総合研究科脳医科学専攻、がん医科学専攻、循環医科学専攻及び環境医科学専攻は、平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については、第27条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については、前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 平成28年3月31日に在学する者については、第63条第1項、第74条第2項に規定する納付期限及び別表第二の規定を除き、なお、従前の例による。

附 則
この学則は、平成28年8月9日から施行する。

附 則
この学則は、平成28年11月29日から施行する。

附 則
この学則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則
この学則は、平成29年6月1日から施行する。

附 則
この学則は、平成29年10月6日から施行する。
この学則は、平成30年1月1日から施行する。

附則
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、人間社会学域経済学類経済理論・経済政策コース、経営・情報コース及び比較社会経済コース並びに地域創造学類健康スポーツコース並びに理工学域電子情報学類、環境デザイン学類及び自然システム学類は、平成30年3月31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しないとなるまでの間、存続するものとする。
3 別表第1の規定にかかわらず、人間社会学域及び理工学域における平成30年度から令和2年度の入学定員及び収容定員については、次の表のとおりとする。
<table>
<thead>
<tr>
<th>従前の学類</th>
<th>機械工学類</th>
<th>電子情報学類</th>
<th>環境デザイン学類</th>
<th>自然システム学類</th>
<th>(学域共通編入学定員 40)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(編入学定員 2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>420</td>
<td>324</td>
<td>222</td>
<td>306</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>280</td>
<td>216</td>
<td>148</td>
<td>204</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>140</td>
<td>108</td>
<td>74</td>
<td>102</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>614</td>
<td>2461</td>
<td>614</td>
<td>2486</td>
<td>614</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2511</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 存続する学類に係る第 30 条に規定する事項を審議する教授会については、第 27 条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
5 存続する学類の長については、前項に規定する教授会が別に定める。
6 平成 30 年 3 月 31 日に在学する者（平成 30 年 4 月 1 日以降に従前の学類に編入学する者を含む。）については、なお、従前の例による。

附則
この学則は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。

附則
この学則は、平成 30 年 8 月 1 日から施行する。

附則
この学則は、平成 31 年 2 月 1 日から施行する。ただし、第 12 条及び第 33 条の地域連携推進センターに係る改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附則
1 この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
2 この学則の施行の際、現に附属学校統括長である者の任期については、第 24 条第 3 項の規定にかかわらず、2020 年 3 月 31 日までとする。

附則
この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附則
この学則は，令和元年6月1日から施行する。

附 則
1 この学則は，令和2年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻は，令和2
年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続する
ものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の
規定にかかわらず，従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。
5 令和2年3月31日に在学する者については，なお，従前の例による。この場合におい
て，「法務研究科」とあるのは「法学研究科」と読み替えるものとする。
6 第22条の規定にかかわらず，当分の間，融合研究域長については，学長が指名する理
事をもって充てる，融合科学系長については，当該系に所属する教授のうち，学長が指
名する者をもって充てるものとする。
7 前項に定めるもののほか，融合研究域に係る特例については，別に定める。

附 則
1 この学則は，令和3年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず，医薬保健学域創薬科学類は，令和3年3月31日に
当該学類に在学する者が当該学類に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず，学域・学類（医薬保健学域医学類を除く。）における
令和3年度から令和8年度の入学定員及び収容定員については，次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>令和3年度</th>
<th>令和4年度</th>
<th>令和5年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td>融合学域</td>
<td>先導学類（編入学定員25）</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会学域</td>
<td>人文学類</td>
<td>141</td>
<td>576</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法学類</td>
<td>160</td>
<td>670</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経済学類</td>
<td>131</td>
<td>536</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学校教育学類</td>
<td>85</td>
<td>385</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>学部/学科</td>
<td>数理学類</td>
<td>物質化学類</td>
<td>機械工学類</td>
<td>フロンティア工学類</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>358</td>
<td>88</td>
<td>356</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>338</td>
<td>83</td>
<td>336</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>688</td>
<td>2883</td>
<td>688</td>
<td>2846</td>
</tr>
<tr>
<td>数理学類</td>
<td>82</td>
<td>334</td>
<td>82</td>
<td>332</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| (編入学定員)
| 5         | 10       | 10        | 10         | 10               | 10             | 10             |            |      |        |
| 物質化学類| 79      | 322       | 79        | 320              | 79             | 318            |            |      |        |
| (編入学定員)
| 4         | 8        | 8         | 8          | 8                | 8              | 8              |            |      |        |
| 機械工学類| 97      | 397       | 97        | 394              | 97             | 391            |            |      |        |
| (編入学定員)
| 10        | 20       | 20        | 20         | 20               | 20             | 20             |            |      |        |
| フロンティア工学類| 107 | 437   | 107 | 434 | 107 | 431 |
| (編入学定員)
| 5         | 10       | 10        | 10         | 10               | 10             | 10             |            |      |        |
| 電子情報通信学類| 78 | 318 | 78 | 316 | 78 | 314 |
| (編入学定員)
| 7         | 14       | 14        | 14         | 14               | 14             | 14             |            |      |        |
| 地球社会基盤学類| 98 | 398   | 98 | 396 | 98 | 394 |
| (編入学定員)
| 7         | 14       | 14        | 14         | 14               | 14             | 14             |            |      |        |
| 生命理工学類| 58 | 235 | 58 | 234 | 58 | 233 |
| (編入学定員)
| 2         | 4        | 4         | 4          | 4                | 4              | 4              |            |      |        |
| 計        | 599     | 2521      | 599       | 2506             | 599            | 2491           |            |      |        |
| 薬学類    | 65      | 240       | 65        | 270              | 65             | 300            |            |      |        |
| 医歯学類  | 18      | 18        | 18        | 36               | 18             | 54             |            |      |        |
| 看護学専攻 | 79      | 319       | 79        | 318              | 79             | 317            |            |      |        |
| (編入学定員)
| 4         | 20       | 20        | 20         | 20               | 14             | 4              |            |      |        |
| 放射線技術科学専攻 | 40 | 160 | 40 | 160 | 40 | 160 |
| (編入学定員)
<p>| 3         | 10       | 10        | 10         | 10               | 8              | 8              |            |      |        |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>令和6年度</th>
<th>令和7年度</th>
<th>令和8年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>入学定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td>融合学域</td>
<td>先導学類（編入学定員25）</td>
<td>55</td>
<td>220</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>55</td>
<td>270</td>
<td>55</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会学域</td>
<td>人文科学類</td>
<td>141</td>
<td>564</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法学類（編入学定員5）</td>
<td>160</td>
<td>640</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
<td>収容定員（人）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>688</td>
<td>2762</td>
<td>688</td>
<td>2762</td>
</tr>
<tr>
<td>理工学域</td>
<td>数物科学類（編入学定員5）</td>
<td>82</td>
<td>328</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質科学類（編入学定員4）</td>
<td>79</td>
<td>316</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械工学類</td>
<td>97</td>
<td>388</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>学部</td>
<td>編入学定員</td>
<td>107</td>
<td>428</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学類</td>
<td>(編入学定員10)</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>电子情報通信学類</td>
<td>(編入学定員5)</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学類</td>
<td>(編入学定員7)</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学類</td>
<td>(編入学定員2)</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>599</td>
<td>2476</td>
<td>599</td>
</tr>
</tbody>
</table>

医薬保健康学域

<table>
<thead>
<tr>
<th>学類</th>
<th>編入学定員</th>
<th>65</th>
<th>330</th>
<th>65</th>
<th>360</th>
<th>65</th>
<th>390</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>薬学類</td>
<td>(編入学定員79)</td>
<td>79</td>
<td>316</td>
<td>79</td>
<td>316</td>
<td>79</td>
<td>316</td>
</tr>
<tr>
<td>放射線技術科学専攻</td>
<td>(編入学定員4)</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>検査技術科学専攻</td>
<td>(編入学定員4)</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理学療法学専攻</td>
<td>(編入学定員15)</td>
<td>15</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>作業療法学専攻</td>
<td>(編入学定員5)</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保健学類</td>
<td>(編入学定員15)</td>
<td>15</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>60</td>
<td>15</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4 存続する学類に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については、第27条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
5 存続する学類の長については、前項に規定する教授会が別に定める。
6 令和3年3月31日に在学する者（令和3年4月1日以降に従前の学類に編入学する者を含む）については、第68条第2項、第74条第2項及び第4項並びに第83条第5項から第10項までの規定を除き、なお、従前の例による。
7 第22条の規定にかかわらず、令和3年4月1日に選任される融合学域先導学類長については、当該学類を担当する教授のうち、学長が指名する者をもって充てるものとする。
8 令和3年4月1日に選任される融合学域先導学類長及び医薬保健学域医薬科学類長の任期は、第22条第9項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとし、再任を妨げない。

附則
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定にかかわらず、自然科学研究科（博士前期課程に限る。）電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は、令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しないくなるまでの間、存続するものとする。
3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については、第27条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。
4 存続する専攻の長については、前項に規定する教授会が別に定めるものとする。

別表第一
入学定員及び収容定員

<table>
<thead>
<tr>
<th>学域</th>
<th>学類</th>
<th>入学定員（人）</th>
<th>第2年次編入学定員（人）</th>
<th>第3年次編入学定員（人）</th>
<th>収容定員（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>融合学域</td>
<td>先導学類</td>
<td>55</td>
<td>25</td>
<td>270</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>55</td>
<td>25</td>
<td>270</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人文学類</td>
<td></td>
<td>141</td>
<td></td>
<td></td>
<td>564</td>
</tr>
<tr>
<td>学域</td>
<td>項目</td>
<td>内容</td>
<td>数</td>
<td>時</td>
<td>計</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会学域</td>
<td>法学類</td>
<td>160</td>
<td>5</td>
<td>650</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経済学類</td>
<td>131</td>
<td>5</td>
<td>524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学校教育学類</td>
<td>85</td>
<td>5</td>
<td>340</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地域創造学類</td>
<td>88</td>
<td>5</td>
<td>352</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際学類</td>
<td>83</td>
<td>5</td>
<td>332</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>688</td>
<td>5</td>
<td>2762</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理工学域</td>
<td>数物科学類</td>
<td>82</td>
<td>5</td>
<td>338</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質化学類</td>
<td>79</td>
<td>4</td>
<td>324</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械工学類</td>
<td>97</td>
<td>10</td>
<td>408</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学類</td>
<td>107</td>
<td>5</td>
<td>438</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報通信学類</td>
<td>78</td>
<td>7</td>
<td>326</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球社会基盤学類</td>
<td>98</td>
<td>7</td>
<td>406</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命理工学類</td>
<td>58</td>
<td>2</td>
<td>236</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>599</td>
<td>40</td>
<td>2476</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医学類</td>
<td>100</td>
<td>5</td>
<td>825</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>薬学類</td>
<td>65</td>
<td>5</td>
<td>390</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>医薬科学類</td>
<td>18</td>
<td>5</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>保健学類</td>
<td>79</td>
<td>4</td>
<td>324</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>放射線技術科学専攻</td>
<td>40</td>
<td>3</td>
<td>166</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>検査技術科学専攻</td>
<td>40</td>
<td>3</td>
<td>166</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理学療法学専攻</td>
<td>15</td>
<td>5</td>
<td>70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>作業療法学専攻</td>
<td>15</td>
<td>5</td>
<td>70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>小計</td>
<td>189</td>
<td>20</td>
<td>796</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>372</td>
<td>20</td>
<td>1883</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td>1714</td>
<td>90</td>
<td>7391</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

別表第二

検定料等の額

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>検定料(円)</th>
<th>入学料(円)</th>
<th>授業料(円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>学域・国際基幹教育院総合教育部</td>
<td>17,000</td>
<td>282,000</td>
<td>535,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>再入学，転入学，編入学に係るもの30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

学則－※
<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>受講料(円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一般</td>
<td>1時間 500</td>
</tr>
<tr>
<td>高校生以下</td>
<td>1時間 200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

別に定める公開講座の受講料については、別に定める額とする。
○金沢大学大学院学則（案）

（平成16年4月1日規則第3号）

目次
第1章 総則（第1条—第4条）
第2章 学年等及び休業日（第5条）
第3章 修業年限及び在学年限（第6条・第7条）
第4章 入学（第8条—第18条）
第5章 教育方法等（第19条—第27条）
第6章 課程の修了及び学位授与（第28条—第32条）
第7章 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍（第33条—第39条）
第8章 賞罰（第40条・第41条）
第9章 検定料，入学料及び授業料（第42条）
第10章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，外国人留学生及び特別研究学生（第43条—第45条）
第11章 教員組織（第46条）
第12章 運営組織（第47条）
第13章 共同大学院（第48条）
第14章 連合大学院（第49条）
第15章 特別の課程（第50条）
附則

第1章 総則
（目的）
第1条 金沢大学大学院（以下「本学大学院」という。）は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的とする。
2 本学大学院のうち，専門職大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこと目的とする。
3 本学大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とし，その目的は次のとおりとする。
(1) 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
（2）博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
（3）専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

4 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、研究科、専攻及び課程において別に定める。

（研究科の種類及び講座）

第2条 本学大学院に、次の研究科を置く。

人間社会環境研究科
自然科学研究科
医薬保健学総合研究科
先進予防医学研究科
新学術創成研究科
法学研究科
教職実践研究科

2 法学研究科法務専攻及び教職実践研究科は、専門職大学院とする。

3 研究科に、講座を置くことができる。

（研究科の専攻及び課程）

第3条 研究科に置く専攻及びその課程の別は、次のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>課程の別</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>人間社会環境研究科</td>
<td>人文学専攻、経済学専攻、地域創造学専攻、国際学専攻</td>
<td>博士課程（前期2年）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>人間社会環境学専攻</td>
<td>博士課程（後期3年）</td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>数物科学専攻、物質化学専攻、機械科学専攻、フロンティア工学専攻、電子情報通信学専攻、地球社会基盤学専攻、生命理工学専攻</td>
<td>博士課程（前期2年）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数物科学専攻、物質化学専攻、機械科学専攻、電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻、自然システム学専攻</td>
<td>博士課程（後期3年）</td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学総合研究科</td>
<td>医科学専攻</td>
<td>修士課程</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>医学専攻、薬学専攻</td>
<td>博士課程</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創薬科学専攻、保健学専攻</td>
<td>博士課程（前期2年）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創薬科学専攻、保健学専攻</td>
<td>博士課程（後期3年）</td>
</tr>
<tr>
<td>研究科名</td>
<td>先進予防医学研究科</td>
<td>先進予防医学共同専攻</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>新学術創成研究科</td>
<td>融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻</td>
<td>博士課程 (前期2年)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻</td>
<td>博士課程 (後期3年)</td>
</tr>
<tr>
<td>法学研究科</td>
<td>法学・政治学専攻</td>
<td>修士課程</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法務専攻</td>
<td>専門職学位課程 (法科大学院)</td>
</tr>
<tr>
<td>教職実践研究科</td>
<td>教職実践高度化専攻</td>
<td>専門職学位課程 (教職大学院)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 医薬保健学総合研究科医学専攻及び先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻は、医学を履修する4年の博士課程(以下「医学博士課程」という。)、医薬保健学総合研究科薬学専攻は、薬学を履修する4年の博士課程(以下「薬学博士課程」という。)とし、医薬保健学総合研究科の創薬科学専攻及び保健学専攻、人間社会環境研究科、自然科学研究科並びに新学術創成研究科は、5年の博士課程とし、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。

3 法学研究科法務専攻は、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く法科大学院とする。

4 教職実践研究科は、専ら実践的指導能力を備えた教員養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く教職大学院とする。

(研究科の入学定員等)

第4条 各研究科における専攻別の入学定員及び収容定員は、別表第一のとおりとする。

第2章 学年等及び休業日

(学年等及び休業日)

第5条 学年、学期、クォーター及び休業日については、金沢大学学則(以下「学則」という。)第36条及び第37条の規定による。

第3章 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第6条 修士課程及び専門職学位課程（教職大学院）の標準修業年限は、2年とする。ただし、法学研究科修士課程法学・政治学専攻について、大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第3条第3項の規定に基づく1年以上2年未満の標準修業年限である履修制度（以下「短期（1年）在学型制度」という。）の標準修業年限は、1年とする。
博士課程の標準修業年限は、5年とする。（博士前期課程は2年とし、博士後期課程は3年とする。）ただし、人間社会環境研究科博士前期課程経済学専攻及び地域創造学専攻について、短期（1年）在学型制度の標準修業年限は、1年とする。
医学博士課程及び薬学博士課程の標準修業年限は、4年とする。
専門職学位課程（法科大学院）の標準修業年限は、3年とする。

在学年限
第7条 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程（教職大学院）には、4年を超えて在学することができない。
前項の規定にかかわらず、短期（1年）在学型制度においては、2年を超えて在学することができない。
医学博士課程及び薬学博士課程には、8年を超えて在学することができない。
博士後期課程及び専門職学位課程（法科大学院）には、6年を超えて在学することができない。

第4章 入学
（入学時期）
第8条 入学の時期は、学則第41条の規定による。
（入学資格）
第9条 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程（法科大学院）に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に定める大学を卒業した者
（2）学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
（3）外国において学校教育における16年の課程を修了した者
（4）外国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者
（5）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
（6）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が三年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者
（7）文部科学大臣の指定した者
(8) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、当該者を金沢大学(以下「本学」という。)の研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者、我が国において、外国の大学における15年の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって、本学の研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めたもの

(11) 本学の研究科において、個別の入学資格審査により、第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 専門職学位課程(教職大学院)に入学することができる者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める一種免許状を有する者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、学校教育法第83条に定める大学に3年以上在学した者であって、本学の研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたものは、修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程に入学することができる。

第10条 医学博士課程及び薬学博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法第83条に定める大学(医学、歯学、薬学(修業年限が6年である課程に限る。))卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(医学、歯学、薬学(6年制)卒業した者)

(3) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学、歯学、薬学(6年制)卒業した者)

(4) 我が国において、外国の大学における18年の課程(最終の課程が医学、歯学、薬学(6年制)卒業した者)

(5) 我が国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程が医学、歯学、薬学(6年制)卒業した者)卒業した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が五年以上である課程（最終の課程が医学，歯学，薬学又は獣医学に限る）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院（医学，歯学，薬学（6年制）又は獣医学を履修する博士課程に限る。）入学した者であって，当該者を本学の研究科において，大学院における教育を受けるのにふさわしい学力があると認めたもの

(9) 外国において学校教育における16年の課程（最終の課程が医学，歯学，薬学（6年制）又は獣医学に限る。）を修了した者，我が国において，外国の大学における16年の課程（最終の課程が医学，歯学，薬学（6年制）又は獣医学に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者，又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程（最終の課程が医学，歯学，薬学（6年制）又は獣医学に限る。）を修了した者であって，本学の研究科において，所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めたもの

(10) 本学の研究科において，個別の入学資格審査により，第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず，学校教育法第83条に定める大学の医学，歯学，薬学（6年制）又は獣医学を履修する課程に4年以上在学した者であって，本学の研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたものは，医学博士課程又は薬学博士課程に入学することができる。

第11条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
（5）国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法律第72号）第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
（6）文部科学大臣の指定した者
（7）本学の研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
（8）外国の学校、第3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

（入学の出願）
第12条 本学大学院に入学を志願する者は、入学願書に別表第二に定める検定料及び別に定める書類を添えて、願い出なければならない。

（入学者の選抜）
第13条 前条の入学を志願する者については、別に定めるところにより選抜を行う。
2 法学研究科法務専攻の入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価し、法学研究科法務専攻が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるものとする。

（入学手続及び入学許可）
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし、入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、入学料に代えその免除又は徴収猶予の申請書を提出しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者（入学料に関しては、その免除又は徴収猶予の申請書を受理された者を含む。）に、入学を許可する。

（再入学、転入学及び編入学）
第15条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
（1）本学大学院を退学した者（第41条に定める退学者を除く。）又は除籍された者で、再び同一の研究科に再入学を志願するもの
（2）他の大学の大学院に在学している者で、本学大学院へ転入学を志願するもの
（3）他の大学の大学院を修了した者又は退学した者で、本学大学院へ編入学を志願するもの
2 前項の規定により入学した者の在学年限は、その者が属する年次に対応する残余の標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。
3 第12条、第13条第1項及び前条の規定は、第1項の規定により入学する場合に準用する。
4 再入学、転入学及び編入学に関し必要な事項は、研究科において別に定める。

（転研究科及び転専攻）
第16条 学生が本学大学院の他の研究科に転研究科を志願するときは、所定の出願書類に志望の研究科、専攻及び志望の事由を記し、所属の研究科長を経て志望先の研究科長に願い出て、その許可を得なければならない。
2 学生が所属研究科内の他の専攻に転専攻を志願するときは、当該研究科の定めるところにより、研究科長の許可を得なければならない。
3 前2項の規定による許可を得た学生の既に修得した授業科目の単位の認定及び在学期間の取扱いについては、別に定める。

（再入学等の既に履修した授業科目等の取扱い）
第17条 前2条の規定により、入学等を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いについては、研究科において決する。

（宣誓）
第18条 入学を許可された者は、別に定めるところにより、宣誓をしなければならない。

第5章 教育方法等
（教育課程の編成方針及び教育方法）
第19条 研究科は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに、学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、研究科における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。
3 研究科（法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。）の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
4 法学研究科法務専攻の教育は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の授業によって行うものとする。
5 教職実践研究科の教育は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の授業によって行うものとする。
（博士課程教育リーディングプログラム）
第19条の2 本学大学院に、学生を産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くため、専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した、世界に通用する質の保証された学位プログラムとして博士課程教育リーディングプログラムを開設する。
2 博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(卓越大学院プログラム)
第19条の3 本学大学院に、新たな知の創造と活用を主導し、次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦して、社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材の育成を目的とする卓越大学院プログラムを開設する。
2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目、単位数、履修方法等)
第20条 授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、研究科において別に定める。
2 授業科目の単位の計算方法については、学則第50条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「卒業論文、卒業研究等」とあるのは「学位論文、特定の課題についての研究の成果等」と、読み替えるものとする。
(授業の方法等)
第21条 授業の方法については、学則第51条の規定を準用する。
2 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前条により準用する学則第50条第1項に規定する基準を考慮して、研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。
3 授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
4 研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
5 研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の認定)
第22条 授業科目を履修した者に対しては、試験又は研究報告等により単位を与える。
2 試験等の成績は、「S」、「A」、「B」、「C」及び「不可」の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目又は履修形態等によっては、合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
(教育方法の特例)
第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には、研究科は、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(他の研究科及び学域の授業科目の履修等)
第23条の2 教育研究上有益と認められるときは、研究科は、学生に他の研究科及び学域における授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位は、15単位を超えない範囲で、本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし、修了に必要な単位に含めることができる。
(他の大学の大学院における授業科目の履修等)
第24条 教育研究上有益と認められるときは、研究科は、他の大学の大学院と協議の上、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定に基づき修得した単位は、前条第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えない範囲で、本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし、修了に必要な単位に含めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、法学研究科法務専攻にあっては、第1項の規定により修得した他の大学の大学院における授業科目の単位については、30単位を超えない範囲で、法学研究科法務専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合にあっては、その超える部分の単位に限り30単位を超えてみなすことができる。
4 前3項の規定は、学生が、外国の大学の大学院に留学する場合、外国の大学の大学院が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第24条の2 教育研究上有益と認められるときは、学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について、本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなし、修了に必要な単位に含めることができる。
2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については、第23条の2第2項及び前条第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
(他大学院等における研究指導)
第25条 教育研究上有益と認められるときは、研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)は、他の大学の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)と協議の上、学生に当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めること
ができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2 前項の規定により学生が受けた研究指導は、本学の研究科で受けた研究指導とみなすことができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第26条 教育研究上有益と認められるときは、学生が本学大学院に入学する前に本学大学院、他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学の研究科における授業科の履修により修得したものとみなす、修了に必要な単位に含めることができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位については、転入学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、第23条の2、第24条及び第24条の2により当該研究科において修得了したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法学研究科法務専攻にあっては、第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転入学等の場合を除き、当該研究科において修得した単位以外のものについては、第24条第3項及び第4項の規定により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位（第24条第3項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。

(在学期間の短縮)

第26条の2 研究科（法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。）は、前条の規定により、本学大学院に入学する前に修得した単位を本学の研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により研究科の修士課程（博士前期課程を含む。以下この条において同じ。）を修了したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第27条 学生（短期（1年）在学型制度に在学する学生を除く。）が職業を有している等の事情により、当該学生に係る標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し亜修することを希望する旨を申し出たときは、当該研究科の教授会等の議を経て、学長は、その計画的な履修を許可することがある。

2 前項に定めるもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関して必要な事項は、別に定める。

第6章 課程の修了及び学位授与
第28条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位以上で研究科の定める単位数を修得し、本学が別に定める英語能力の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士前期課程の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、研究科の定めるところにより、前項に規定する修士論文又は特定の研究課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

3 博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年以上在学し、10単位以上で研究科の定める単位数を修得し、本学が別に定める英語能力の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

4 前項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。

(1) 第1項本文の規定により修士課程及び博士前期課程を修了した者又は第11条(第1項を除く。)の規定により本学大学院の入学資格に関し、修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者にあっては、1年(標準修業年限1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上
(2) 短期(1年)在学型制度を修了した者及び第1項ただし書の規定により、優れた業績を上げた者として当該課程を修了した者にあっては、当該課程の在学期間を含めて3年以上

5 医学博士課程の修了要件は、当該課程に4年以上在学し、30単位以上で研究科の定める単位数を修得し、本学が別に定める英語能力の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
6 薬学博士課程の修了要件は、当該課程に4年以上在学し、34単位以上を修得し、本学が別に定める英語能力の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

7 専門職学位課程（法科大学院）の課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、93単位以上で研究科の定める単位数を修得することとする。

8 専門職学位課程（教職大学院）の課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、49単位以上で研究科の定める単位数を修得することとする。

(法学研究科法務専攻における在学期間の短縮)
第29条 法学研究科法務専攻（本条及び次条において「専攻」という。）は、第26条第1項の規定により専攻に入学する前に修得した単位（第9条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を専攻において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により専攻の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で専攻が定める期間在学したものとみなすことができる。

(法学研究科法務専攻における法学既修者の取扱い)
第30条 専攻は、専攻において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（以下「法学既修者」という。）に関しては、第28条第7項に規定する在学期間については1年を超えない範囲で専攻が認める期間在学し、同条に規定する単位については35単位を超えない範囲で専攻が認める単位を修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。

3 第1項の規定により、法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第24条第3項及び第26条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位（第24条第3項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。

(学位授与)
第31条 本学大学院の課程を修了した者には、その課程に応じ、修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。

2 前項の学位の授与については、金沢大学学位規程（以下「学位規程」という。）の定めるところによる。

(博士課程によらない学位の授与)
第32条 前条に定めるもののほか、博士の学位は、博士課程を経ない者であっても、学位規程の定めるところにより、学位を授与することができる。
第33条 疾病又はその他の事由により、1月以上修学を中止しようとする者は、研究科長に届け出て、休学することができる。
2 前項に定める休学のほか、研究科長は、疾病のため修学に適しないと認められる者に対して、学長の承認を得て、休学を命じ、又は登学を停止させることができる。
3 休学の期間は、休学の開始日から、その年次の各クォーター、各学期又は学年の終わりまでとする。ただし、前項の休学の期間は、この限りでない。
4 休学期間は、在学年限に算入しない。
5 休学期間は、通算して当該課程の標準修業年限を超えることができない。ただし、第2項の休学の期間は、この限りではない。

(復学)
第34条 休学期間中に復学しようとする者（前条第2項により休学を命じられた者を除く。）は、事由を記し、研究科長に届け出るものとする。
2 復学の時期は、クォーター又は学期の始めとする。

(転学)
第35条 他の大学の大学院へ転学しようとする者（懲戒対象行為を行った者を除く。）は、所定の願書に志望の大学、研究科、専攻及び志望の事由を記し、研究科長を通じて、学長に届け出るものとする。

(留学)
第36条 外国の大学の大学院で学修するため留学しようとする者は、研究科長を通じて、学長に届け出るものとする。
2 前項の規定により留学した期間は、第28条に定める在学期間に含めることができる。

(退学)
第37条 退学しようとする者は、事由を記し、研究科長を通じて、学長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け出した場合等、特別の事由がある場合については、別に定めるところにより、学長又は研究科長は当該届出を受理しないことがある。

(除籍)
第38条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、これを除籍する。
(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者であって、納付すべき入学料を納付しないもの
(2) 所定の年限に達して、なお修了の認定を得られない者
(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者
(4) 疾病その他の事故により、成業の見込がないと認められる者
2 前項第1号及び第3号の規定により除籍した者については、除籍となった日の属する学期の成績を無効とする。
第39条 研究科長は、第33条第2項及び前条の事項について、教育研究会議（ただし、新学術創成研究科に関するものは新学術創成研究科会議とする。以下同じ。）の長に諮り、実施するものとする。

第8章 賞罰
（表彰）
第40条 本学大学院在学中に学業の成績、課外活動等の成績に優れた者に対して修了時に表彰を行うことがある。
2 表彰については、別に定める。
（懲戒）
第41条 学生が本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した行為をなしたときは、学長は、教育研究会議及び教育研究評議会の議を経て懲戒する。
2 懲戒は、学長の命を受け、研究科長がこれを行う。
3 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

第9章 検定料、入学料及び授業料
（検定料等）
第42条 検定料、入学料及び授業料（以下「検定料等」という。）の額は、別表第二のとおりとする。
2 検定料等の徴収等に関しては、学則第72条から第82条までの規定による。

第10章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、外国人留学生及び特別研究学生（研究生等）
第43条 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生については、学則第83条から第86条までの規定を準用する。この場合において、「学域」とあるのは「研究科」と読み替えるものとする。
（特別研究学生）
第44条 他の大学の大学院の学生で、研究科（法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。）において研究指導を受けようとするものがあるときは、当該大学院と協議の上、特別研究学生として研究指導を受けることを許可することがある。
（検定料等）
第45条 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料等の額は、別表第二のとおりとする。
2 特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
3 第1項の規定にかかわらず、特別聴講学生が、国立大学の大学院学生、単位互換協定に基づく公立若しくは私立の大学の大学院学生、交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と認める大学院学生であるときは、授業料を徴収しない。
第11章 教員組織

第46条 本学大学院の授業及び研究指導は、各研究科を担当する教授が行う。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教が行うことができる。

第12章 運営組織

第47条 本学大学院の運営については、学則第27条から第31条の規定により、教育研究評議会、教育研究会議及び研究科会議が審議する。

第13章 共同大学院

第48条 本学、千葉大学及び長崎大学を構成大学とする先進予防医学共同専攻（医学博士課程）の教育及び研究の実施について、本学は、千葉大学及び長崎大学と協力するものとする。

2 本学及び北陸先端科学技術大学院大学を構成大学とする融合科学共同専攻（博士課程）の教育及び研究の実施について、本学は、北陸先端科学技術大学院大学と協力するものとする。

第14章 連合大学院

（大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科）

第49条 大阪大学大学院に設置される、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科小児発達学専攻（博士課程）の教育及び研究の実施について、本学は、大阪大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学と協力するものとする。

第15章 特別の課程

（特別の課程）

第50条 研究科は、本学の学生以外の者を対象として、学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず，旧金沢大学大学院規程による法学研究科法律学専攻及び公共システム専攻，医学系研究科生理系専攻，病理系専攻，社会科学系専攻，内科学専攻，外科系専攻及び分子情報医学系専攻並びに自然科学研究科機械科学専攻，生命・地球学専攻，環境基盤工学専攻，電子情報システム専攻，物質構造科学専攻，機能開発科学専攻，地球環境科学専攻及び数理情報科学専攻は，平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。

3 別表第一の規定にかかわらず，法学研究科，自然科学研究科及び法務研究科並びに合計欄の収容定員については，平成16年度及び平成17年度は，次の表のとおりとする。

4 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額は，第41条第1項の規定にかかわらず，なお，従前の額とする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成16年度</th>
<th>平成17年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>法学研究科</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法律・政策学専攻</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>従前の専攻</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>公共システム専攻</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科（博士前期課程）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数物科学専攻</td>
<td>121</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報工学専攻</td>
<td>67</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機能機械科学専攻</td>
<td>51</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>人間・機械科学専攻</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質化学専攻</td>
<td>48</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質工学専攻</td>
<td>100</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境学専攻</td>
<td>19</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤工学専攻</td>
<td>48</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学専攻</td>
<td>17</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命薬学専攻</td>
<td>87</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>医療薬学専攻</td>
<td>40</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>従前の専攻</td>
<td>82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命・地球学専攻</td>
<td>48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究院科学科 (博士後期課程)</td>
<td>電子情報システム専攻</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究院科学科 (博士後期課程)</td>
<td>計</td>
<td>866</td>
<td>882</td>
</tr>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td>13</td>
<td>26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>システム創成科学専攻</td>
<td>48</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質科学専攻</td>
<td>17</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境科学専攻</td>
<td>22</td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生命科学専攻</td>
<td>70</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td>物質構造科学専攻</td>
<td>29</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>機能開発科学専攻</td>
<td>28</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境科学専攻</td>
<td>26</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>数理情報科学専攻</td>
<td>32</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>300</td>
<td>328</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 法務研究科 | 法務専攻 | 40 | 80 |

| 合計 | 1,225 | 791 | 40 | 1,236 | 819 | 80 |

附則
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず、医学系研究科の収容定員並びに「修士課程及び博士前期課程」及び「医学博士課程、後期3年博士課程及び博士後期課程」の合計欄の収容定員は、平成17年度から平成19年度までは、次の表のとおりとする。
3 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則
この学則は、平成17年12月1日から施行する。

附則
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、文学研究科、法学研究科、経済学研究科及び社会環境科学研究科は、平成18年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 別表第一の規定にかかわらず、文学研究科、法学研究科、経済学研究科及び社会環境科学研究科の収容定員は、平成18年度から平成20年度までは、次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成18年度</th>
<th>平成19年度</th>
<th>平成20年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>人間社会環境研究科</td>
<td>人間文化専攻</td>
<td>25</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>研究科名</td>
<td>専攻名</td>
<td>平成 21 年度</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>教育学研究科</td>
<td>教育実践高度化専攻</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td>学校教育専攻</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国語教育専攻</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会科教育専攻</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>数学教育専攻</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

附則
この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附則
この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附則
1 この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
2 別表第一の規定にかかわらず、教育学研究科及び合計欄の収容定員については、平成 21 年度は、次の表のとおりとする。
理科教育専攻 4
音楽教育専攻 3
美術教育専攻 3
保健体育専攻 5
技術教育専攻 5
家政教育専攻 5
英語教育専攻 4
障害児教育専攻 4
大学院合計 1252

附 則
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、自然科学研究科生命薬学専攻及び医療薬学専攻は、平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 改正後の第30条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に在学する者については、なお、従前の例による。
4 改正後の別表第一の規定にかかわらず、自然科学研究科生命薬学専攻、医療薬学専攻、医学系研究科創薬科学専攻、法務研究科法務専攻及び合計欄の収容定員については、平成22年度及び平成23年度は、次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成22年度</th>
<th>平成23年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>生命薬学専攻</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>医療薬学専攻</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>医学系研究科</td>
<td>創薬科学専攻</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>法務研究科</td>
<td>法務専攻</td>
<td>105</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>大学院合計</td>
<td></td>
<td>1206</td>
<td>1206</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附 則
この学則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科人間文化専攻，社会システム専攻及び公共経営政策専攻，自然科学研究科電子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工学専攻，地球環境学専攻，社会基盤工学専攻及び生物科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻，環境医科学専攻，創薬科学専攻及び保健学専攻は，平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。

改正後の別表第一の規定にかかわらず，人間社会環境研究科博士前期課程，自然科学研究科物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻(博士前期課程に限る)，環境デザイン専攻，自然システム学専攻，電子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工学専攻，地球環境学専攻及び生物科学専攻，医薬保健学総合研究科並びに医学系研究科の収容定員については，平成24年度から平成26年度までは，次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成24年度</th>
<th>平成25年度</th>
<th>平成26年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>人間社会環境研究科 (博士前期課程)</td>
<td>人文学専攻</td>
<td>23</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法学・政治学専攻</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経済学専攻</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地域創造学専攻</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際学専攻</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td>人間文化専攻</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会システム専攻</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>公共経営政策専攻</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>物質化学専攻</td>
<td>57</td>
<td>114</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>90</td>
<td>180</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>(博士前期課程)</td>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>67</td>
<td>134</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>67</td>
<td>134</td>
<td>134</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td>電子情報工学専攻</td>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機能機械科学専攻</td>
<td>51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人間・機械科学専攻</td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td>26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質工学専攻</td>
<td>53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球環境科学専攻</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社会基盤工学専攻</td>
<td>48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生物科学専攻</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科 (博士後期課程)</td>
<td>環境科学専攻</td>
<td>65</td>
<td>64</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>生命科学専攻</td>
<td>76</td>
<td>62</td>
<td>48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医療保健学総合研究科</td>
<td>医科学専攻</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>脳医科学専攻</td>
<td>16</td>
<td>32</td>
<td>48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>がん医科学専攻</td>
<td>26</td>
<td>52</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>循環医科学専攻</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医学系研究科</td>
<td>専攻名</td>
<td>環境医科学専攻</td>
<td>薬学専攻</td>
<td>創薬科学専攻</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>14</td>
<td>28</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td>38</td>
<td>11</td>
<td>76</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>従前の専攻</td>
<td>70</td>
<td>25</td>
<td>140</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

大学院合計 1,180 781 1,180 777 1,180 773

附則
この学則は、平成25年4月1日から施行する。

附則
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、自然科学研究科システム創成科学専攻、物質科学専攻、環境科学専攻及び生命科学専攻は、平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず、自然科学研究科(博士後期課程に限る。)の収容定員については、平成26年度から平成28年度までは、次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成26年度</th>
<th>平成27年度</th>
<th>平成28年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>修士課程、医学博士課程及び薬学博士課程</td>
<td>修士課程</td>
<td>医学博士課程及び薬学博士課程</td>
<td>医学博士課程及び薬学博士課程</td>
<td>医学博士課程及び薬学博士課程</td>
</tr>
<tr>
<td>修士課程、医学博士課程及び薬学博士課程</td>
<td>修士課程</td>
<td>医学博士課程及び薬学博士課程</td>
<td>医学博士課程及び薬学博士課程</td>
<td>医学博士課程及び薬学博士課程</td>
</tr>
</tbody>
</table>
博士前
期課程
課程及び博士
後期課程
博士前
期課程
課程及び博士
後期課程
博士前
期課程
課程及び博士
後期課程
自然科
学研究
科 (博士
後期
課程)
数物科学専
攻
41
43
45
物質化学専
攻
14
28
42
機械科学専
攻
25
50
75
電子情報科
学専攻
48
51
54
環境デザイン
学専攻
10
20
30
自然システ
ム学専攻
21
42
63
従前の専
攻
システム作成
科学専攻
42
21
物質科学専
攻
34
17
環境科学専
攻
42
21
生命科学専
攻
32
16
附 則
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず、法務研究科の合計欄の収容定員については、
平成27年度及び平成28年度は、次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成27年度</th>
<th>平成28年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>法務研究科</td>
<td>法務専攻</td>
<td>65</td>
<td>55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附 則
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、教育学研究科教育実践高度化専攻並びに
医薬保健学総合研究科脳医科学専攻、がん医科学専攻、循環医科学専攻及び環境医科
学専攻は平成28年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる
までの間、存続するものとする。
改正後の別表第一の規定にかかわらず，教育学研究科，医薬保健学総合研究科（医学博士課程に限る。），先進予防医学研究科及び教職実践研究科の収容定員については，平成 28 年度から平成 30 年度までは，次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>平成 28 年度</th>
<th>平成 29 年度</th>
<th>平成 30 年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>教育学研究科</td>
<td>教育実践高度化専攻</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学総合研究科</td>
<td>医学専攻</td>
<td>64</td>
<td>128</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>従前の専攻</td>
<td>48</td>
<td>32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>脳医科学専攻</td>
<td>78</td>
<td>52</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん医科学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>循環医科学専攻</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境医科学専攻</td>
<td>42</td>
<td>28</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>先進予防医学研究科</td>
<td>先進予防医学共同専攻</td>
<td>12</td>
<td>24</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>教職実践研究科（専門職学位課程）</td>
<td>教職実践高度化専攻</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4 平成28年3月31日に在学する者については、第34条第1項を除き、なお、従前の例による。

附 則
この学則は、平成28年8月9日から施行する。

附 則
この学則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定にかかわらず、人間社会環境研究科及び新学術創成研究科の収容定員については、平成30年度は、次の表とおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>修士課程及び博士前期課程</th>
<th>医学博士課程、薬学博士課程及び博士後期課程</th>
<th>専門職学位課程</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>人間社会環境研究科</td>
<td>経済学専攻</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地域創造学専攻</td>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際学専攻</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新学術創成研究科</td>
<td>融合科学共同専攻</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学院合計</td>
<td></td>
<td>1,130</td>
<td>773</td>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附 則
この学則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、人間社会環境研究科法学・政治学専攻は、令和2年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまで、存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず、人間社会環境研究科法学・政治学専攻、新学術創成研究科及び法学研究科法学・政治学専攻の収容定員については、令和2年度及び令和3年度は、次の表とおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>令和2年度</th>
<th>令和3年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
研究科名	修士課程及び博士前期課程	医学博士課程，薬学博士課程及び博士後期課程	専門職学位課程	修士課程及び博士前期課程	医学博士課程，薬学博士課程及び博士後期課程	専門職学位課程

人間社会環境研究科 従前法学・政治学専攻 8
新学術創成研究科 融合科学共同専攻 28 14 28 28
ナノ生命科学専攻 6 6 12 12
法学研究科 法学・政治学専攻 8 16

合計 1,156 793 75 1,162 813 75

附則
1 この学則は，令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日に在学する者については，なお，従前の例による。

附則
1 この学則は，令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については，第38条第2項の規定を除き，なお，従前の例による。

附則
1 この学則は，令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，自然科学研究科（博士前期課程に限る。）電子情報科学専攻，環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻は，令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまで，存続するものとする。
3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，自然科学研究科（博士前期課程に限る。）の収容定員については，令和4年度は，次の表のとおりとする。

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科名</th>
<th>専攻名</th>
<th>令和4年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自然科学</td>
<td>数物科学専攻</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>研究科</td>
<td>物質化学専攻</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>研究科名</td>
<td>専攻名</td>
<td>修士課程及び博士前期課程</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>入学定員</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会環境研究科</td>
<td>人文学専攻</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経済学専攻</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地域創造学専攻</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際学専攻</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>人間社会環境学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>数物科学専攻</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質化学専攻</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

別表第一

入学定員及び収容定員
<table>
<thead>
<tr>
<th>学部・学研究科</th>
<th>1年生</th>
<th>2年生</th>
<th>3年生</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td>63</td>
<td>126</td>
<td></td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>69</td>
<td>138</td>
<td></td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td>41</td>
<td>82</td>
<td></td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>54</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td></td>
<td>21</td>
<td>63</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>450</td>
<td>900</td>
<td>103</td>
<td>1,553</td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健学総合研究科</td>
<td>医科学専攻</td>
<td>15</td>
<td>30</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>医学専攻</td>
<td></td>
<td>64</td>
<td>256</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>薬学専攻</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>創薬科学専攻</td>
<td>38</td>
<td>76</td>
<td>11</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>保健学専攻</td>
<td>70</td>
<td>140</td>
<td>25</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>123</td>
<td>246</td>
<td>104</td>
<td>373</td>
</tr>
<tr>
<td>先進予防医学研究科</td>
<td>先進予防医学共同専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td>48</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>新学術創成研究科</td>
<td>融合科学共同専攻</td>
<td>14</td>
<td>28</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>ナノ生命科学専攻</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>法学研究科</td>
<td>法学・政治学専攻</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法務専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>教職実践研究科</td>
<td>教職実践高度化専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>654</td>
<td>1,308</td>
<td>251</td>
<td>833</td>
</tr>
</tbody>
</table>
検定料等の額

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>検定料</th>
<th>入学料</th>
<th>授業料</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学院</td>
<td>30,000 円</td>
<td>282,000 円</td>
<td>年額 535,800 円</td>
</tr>
<tr>
<td>法科大学院</td>
<td>30,000 円</td>
<td>282,000 円</td>
<td>年額 804,000 円</td>
</tr>
<tr>
<td>研究生</td>
<td>9,800 円</td>
<td>84,600 円</td>
<td>月額 29,700 円</td>
</tr>
<tr>
<td>科目等履修生</td>
<td>9,800 円</td>
<td>28,200 円</td>
<td>1単位 14,800 円</td>
</tr>
<tr>
<td>特別聴講学生</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1単位 14,800 円</td>
</tr>
<tr>
<td>特別研究学生</td>
<td></td>
<td></td>
<td>月額 29,700 円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
○金沢大学教育研究会議規程

(規則)
第1条 この規程は、金沢大学学則(以下「学則」という。)第34条の規定に基づき、教育研究会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関して必要な事項を定める。

(組織)
第2条 会議は、別表に掲げる各研究域に所属する教授をもって組織する。
1 会議には、当該研究域に所属する准教授、講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
2 医薬保健系教育研究会議には、附属病院長(第1項に該当しない者に限る。), 附属病院に所属する教授、准教授、講師及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。

(審議事項)
第3条 会議は、学則第30条第1項に基づき、次の事項について審議し、学長又は研究域長に意見を述べるものとする。
(1) 研究域長の候補者の選考に関する事項
(2) 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の人事及び選考に関する事項
(3) 中期目標・中期計画及び年度計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項
(4) 規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(5) 教育及び研究に係る予算の執行に関する事項
(6) 教育課程の編成に関する事項
(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(11) その他学域、研究科及び研究域の教育及び研究に関する重要事項

(議長)
第4条 会議に議長を置き、研究域長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故又は特別な事由があるときは、議長があらかじめ指名する者が、議長の職務を行う。
(議事及び議決)
第5条 会議は、構成員（海外渡航者及び休職者を除く。）の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 会議は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条 会議に、第3条第2号から第11号に掲げる事項を審議するため、教育研究会議代議員会（以下「代議員会」という。）を置く。
2 代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
   (1) 研究域長
   (2) 各学類長
   (3) 各研究科長
   (4) 各系長
   (5) その他会議が必要と認めた者
3 会議は、代議員会の議決をもって、会議の議決とすることができる。
4 第4条、第5条及び第6条の規定は、代議員会に準用する。
(学類会議)
第8条 会議の下に、会議が付託した事項その他学類に関する事項について審議するため、別表に掲げる学類に関する会議を置く。
2 学類会議に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科会議)
第9条 会議の下に、会議が付託した事項その他研究科に関する事項について審議するため、別表に掲げる研究科に関する会議を置く。
2 研究科会議に関し必要な事項は、別に定める。
(系会議)
第10条 会議の下に、会議が付託した事項その他系に関する事項について審議するため、別表に掲げる系に関する会議を置く。
2 系会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学類会議、研究科会議及び系会議の議決)
第11条 会議は、次に掲げる事項を除き、学類会議、研究科会議及び系会議の議決をもって、会議の議決とすることができる。
(1) 学士課程の入学者選抜に関する事項
(2) 学生の懲戒に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) その他会議が必要と認められた事項
2 議決は、電子的書面によりできるものとする。
3 学類会議、研究科会議及び系会議は、会議から付託された事項、その他当該学類、研究科及び系に関する重要事項についての議決結果を、会議に報告するものとする。
（委員会）
第12条 会議の下に、専門的事項を審議するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
（事務）
第13条 会議に関する事務は、融合系教育研究会議は融合系事務部、人間社会系教育研究会議は人間社会系事務部、理工系教育研究会議は理工系事務部、医薬保健系教育研究会議は医薬保健系事務部において処理する。
（雑則）
第14条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成21年11月20日から施行する。

附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年11月20日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

<table>
<thead>
<tr>
<th>会議名</th>
<th>学域・学類名</th>
<th>研究科名</th>
<th>研究域・系名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>融合系教育研究会議</td>
<td>融合学域 先導学類</td>
<td>人間社会環境研究科 法学研究科 教職実践研究科</td>
<td>人間社会研究域 人間科学系 歴史言語文化学系 法学系 経済学経営学系 学校教育系</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>融合科学系</td>
</tr>
<tr>
<td>人間社会系教育研究会議</td>
<td>人間社会学域 人文学類 法学類 経済学類 学校教育学類 地域創造学類 国際学類</td>
<td>人間社会環境研究科 法学研究科 教職実践研究科</td>
<td>人間社会研究域 人間科学系 歴史言語文化学系 法学系 経済学経営学系 学校教育系</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>融合科学系</td>
</tr>
<tr>
<td>理工系教育研究会議</td>
<td>理工学域 数物科学類 物質化学類 機械工学類 フロンティア工学科 電子情報通信学類 地球社会基盤学類 生命理工学類</td>
<td>自然科学研究科</td>
<td>理工研究域 数物科学系 物質化学系 機械工学系 フロンティア工学科 電子情報通信学類 地球社会基盤学類 生命理工学類</td>
</tr>
<tr>
<td>医薬保健系教育研究会議</td>
<td>医薬保健学域</td>
<td>医薬保健学総合研究科</td>
<td>医薬保健研究域</td>
</tr>
<tr>
<td>医学類</td>
<td>先進予防医学研究科</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>薬学類</td>
<td>医学系</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>医薬科学類</td>
<td>薬学系</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保健学類</td>
<td>保健学系</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
金沢大学研究科会議規程
（平成20年4月1日規程第1114号）

（趣旨）
第1条 この規程は、金沢大学学則第34条及び金沢大学教育研究会議規程第9条第2項の規定に基づき、研究科会議（新学術創成研究科会議を含む。以下「会議」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

（組織）
第2条 会議は、当該研究科を担当する教授をもって組織する。
2 会議には、当該研究科を担当する准教授、講師（常時勤務の者に限る。）及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
3 医薬保健学総合研究科会議には、附属病院長（第1項に該当しない者に限る。）を加えることができる。

（審議事項）
第3条 会議は、教育研究会議から付託された（新学術創成研究科においては、教育研究会議の付託によらないものとする。）当該研究科に係る次の事項について審議する。
(1) 中期目標・中期計画及び年度計画に関する事項
(2) 規程その他の教育に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(3) 教育に関する予算の執行に関する事項
(4) 教育課程の編成に関する事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(6) 学生の入学又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(7) 教育の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
(9) その他教育に関する重要事項
2 会議は、前項に定めるほか、次の事項について審議する。
(1) 研究科長の候補者の選考に関する事項
(2) その他当該研究科に関する重要事項

（議長）
第4条 会議に議長を置き、当該研究科長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故又は特別な事由があるときは、議長があらかじめ指名する者が、議長の職務を行う。

（議事及び議決）
第5条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の出席を必要とすることができる。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、3分の2以上の多数をもって議決することができる。

3 構成員に関し必要な事項は、別に定める。

（付託及び専決）

第6条 会議は、第3条に定める審議事項のうち、別に定める事項を除き、その議長に付託することができる。

2 議長は、会議から付託された事項については、専決することができる。

（構成員以外の者の出席）

第7条 会議は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

（代議員会）

第8条 会議に、特定の事項を審議するため、研究科会議代議員会（以下「代議員会」という。）を設けることができる。

2 会議は、代議員会の議決をもって、会議の議決とすることができる。

3 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

（博士前期（後期）課程会議等）

第9条 会議の下に、特定の事項を審議するため、博士前期（後期）課程（修士課程及び博士課程を含む。）会議等（以下「博士前期（後期）課程会議等」という。）を設けることができる。

2 博士前期（後期）課程会議等に関し必要な事項は、別に定める。

（専攻会議）

第10条 会議の下に、特定の事項を審議するため、研究科専攻会議（以下「専攻会議」という。）を設けることができる。

2 専攻会議に関し必要な事項は、別に定める。

（博士前期（後期）課程会議等及び専攻会議の議決）

第11条 会議は、別に定める事項を除き、博士前期（後期）課程会議等又は専攻会議の議決をもって、会議の議決とすることができる。

2 前項の議決は、電子的書面によりできるものとする。

3 博士前期（後期）課程会議等及び専攻会議は、会議から付託された事項、その他当該博士前期（後期）課程及び専攻の管理運営に関する重要事項についての議決結果を、会議に報告するものとする。

（委員会）
第12条 会議の下に、専門的事項を審議するため、委員会を置くことができる。2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（雑則）

第13条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成21年11月20日から施行する。

附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年11月20日から施行する。

附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○金沢大学大学院自然科学研究所规程（案）

（平成16年4月1日規程第48号）

改正

（趣旨）
第1条 金沢大学大学院自然科学研究所（以下「研究科」という。）に関する事項については、金沢大学大学院学則及び金沢大学学位規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（課程）
第2条 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期2年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期3年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、これを修士課程とし取り扱うものとする。

2 研究科の課程に係る人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりとする。
(1) 博士前期課程においては、理学及び工学の基礎及び応用に係る自然科学分野において、学類での基礎教育を発展させ、「総合性」及び「学際性」に富んだ職業人と研究者を養成すること並びに博士後期課程への基礎課程としての教育研究を行うことを目的とする。
(2) 博士後期課程においては、科学技術分野における学術研究が専門化及び先端化する中で、「学際性」、「総合性」及び「独創性」に富んだ高度な研究者・技術者を養成することを目的とする。

（専攻及びコース）
第3条 研究科に置く専攻及びコースに係る人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

（寄附講座）
第3条の2 金沢大学学則第18条第1項の規定に基づき、大学院における教育研究を実施するため、研究科に次に掲げる寄附講座を置く。
都市・河川防災講座

（研究科長）
第4条 研究科長は、研究科担当の専任の教授（常勤の特任教授を含む。）をもって充てる。
2 研究科長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 研究科長が欠けたときの補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

（副研究科長）
第5条 研究科に、副研究科長を置く。
２ 副研究科長は、研究科長を補佐する。
３ 副研究科長は、研究科長が選考する。
４ 副研究科長に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

（研究科会議）
第６条 研究科会議は、金沢大学研究科会議規則第３条に係る事項について審議する。

（専攻長）
第７条 研究科の各専攻に専攻長を置き、当該専攻に属する研究科担当の教授（常勤の特任教授を含む。）をもって充てる。
２ 専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
３ 専攻長が欠けたときの補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
４ 専攻長は、当該専攻に属する研究科担当の教員が選考する。

（入学者の選考方法）
第８条 入学志願者に対しては、別に研究科が定める学力検査等を行うとともに、入学志願者の出身大学長、学部長又は研究科長から提出される成績証明書等を審査して合格、不合格を判定する。

（入学の時期）
第９条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させることができる。

（教育方法）
第１０条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行う。

（教育方法の特例）
第１１条 研究科が教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。

（授業科目及び単位数）
第１２条 研究科の授業科目及び単位数は、別表第３及び別表第４のとおりとする。

（技術経営（MOT）コース）
第１３条 博士前期課程に技術経営（マネージメント・オプ・テクノロジー）コース（以下「MOT コース」という。）を設く。
２ MOT コースにおいて、所定の単位を修得した者には修了認定証を交付する。なお、修了認定証交付に関する事項は別に定める。

（ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム）
第１４条 博士前期課程及び博士後期課程にナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラムを置く。ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラムに関する授業科目及び単位数は、別表第５-1及び別表第５-2のとおりとする。
２ ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラムに関する必要な事項は、別に定める。
第15条 博士前期課程にサステナブル理工学プログラムを置く。
2 サステナブル理工学プログラムには、宇宙理工学分野、環境・エネルギー理工学分野、数理・ナノ物質理工学分野、超スマート社会理工学分野及び生命・フィールド理工学分野を置く。サステナブル理工学プログラム各分野に関する授業科目及び単位数は別表第6-1から別表第6-5のとおりとする。
3 サステナブル理工学プログラムを修了した者には、修了認定証を交付する。
4 サステナブル理工学プログラムに関する必要な事項は、別に定める。

（宇宙理工学コース）
第16条 博士後期課程に宇宙理工学コースを置く。宇宙理工学コースに関する授業科目及び単位数
は、別表第7のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は、別に選考する。
3 宇宙理工学コースを修了した者には、修了認定証を交付する。
4 宇宙理工学コースに関する必要な事項は、別に定める。

（環境・エネルギー技術国際コース）
第17条 博士前期課程に環境・エネルギー技術国際コースを置く。環境・エネルギー技術国際コース
に関する授業科目及び単位数は、別表第8のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は、別に選考する。
3 環境・エネルギー技術国際コースを修了した者には、修了認定証を交付する。
4 環境・エネルギー技術国際コースに関する必要な事項は、別に定める。

（国際インタラクティブESDコース）
第17条の2 博士後期課程に国際インタラクティブESDコースを置く。国際インタラクティブESDコース
に関する授業科目及び単位数は、別表第9のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は別に選考する。
3 国際インタラクティブESDコースを修了した者には、修了認定証を交付する。
4 国際インタラクティブESDコースに関する必要な事項は、別に定める。

第17条の3 博士前期課程数物科学専攻及び博士後期課程数物科学専攻に数物科学グローバル人材育成コースを置く。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は、別に選考する。
3 数物科学グローバル人材育成コースを修了した者には、修了認定証を交付する。
4 数物科学グローバル人材育成コースに関する必要な事項は、別に定める。

（地域地殻の再生可能エネルギー創出・蓄電人材養成コース）
第17条の4 博士前期課程及び博士後期課程に地域地殻の再生可能エネルギー創出・蓄電人材養成コース
（以下「エネルギー創出・蓄電人材養成コース」という。）を置く。エネルギー創出・蓄電人材養成コースに関する授業科目及び単位数は、別表第3及び別表第4のほか、別に定めるカリキュラム表のとおりとする。
2 前項に定めるコースを履修することができる学生は、別に選考する。
3 エネルギー創出・蓄電人材養成コースを修了した者には，修了認定証を交付する。
4 エネルギー創出・蓄電人材養成コースに関する必要な事項は，別に定める。

（GS リーディングプログラム）
第18条 博士後期課程に GS リーディングプログラムを置く。GS リーディングプログラムに関する授業科目及び単位数は，別表第10のとおりとする。
2 GS リーディングプログラムに，産学連携イノベーション人材養成コース，GS 国際インタラクティブESD コース及び分野融合型数物科学グローバル人材育成コースを置く。
3 前項に定めるコースを履修することができる学生は，別に選考する。
4 GS リーディングプログラムの各コースを修了した者には，修了認定証を交付する。
5 GS リーディングプログラムに関する必要な事項は，別に定める。

（単位の計算方法）
第19条 授業科目の単位は，1 単位 45 時間の学修を必要とする内容又は次の基準によるものとする。
（1）講義及び演習については，15 時間から 30 時間の授業をもって1 単位とする。
（2）実験及び実習については，30 時間から 45 時間の授業をもって1 単位とする。
（3）一の授業科目について，講義，演習，実験又は実習のうち二以上の場合については，15 時間から 45 時間の授業をもって1 単位とする。ただし，前2号の規定を考慮した時間数でなければならない。

（指導教員）
第20条 研究会議は，学生ごとに研究指導の内容を定め，研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）を，博士前期課程にあっては２人以上，博士後期課程にあっては３人以上指定するものとする。
2 指導教員のうち1 人は，主任指導教員とする。
3 主任指導教員は，研究科担当の教員をもって充てる。

（授業及び研究指導の計画の明示）
第21条 研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに1 年間の授業及び研究指導の計画についてあらかじめ明示するものとする。
2 授業及び研究指導の計画の明示について，前項に規定するもののほか，必要な事項は別に定める。

（授業科目の履修等）
第22条 学生は，履修しようとする授業科目について，別に定める履修登録期間に履修登録手続により研究科長に願い出し，許可を受けなければならない。
2 学生は，教育研究上著しいと認められるときは，研究科長の許可を受けて，本学の他の研究科及び学域における授業科目を履修することができます。
3 前項の規定により修得した単位は，研究会議の議に基づき，15 単位を超えない範囲で研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 学生は，研究科長の許可を受けて，本学の他の研究科において研究指導を受けることができる。
5 前項の規定により受けた研究指導は、研究科会議の議に基づき、研究指導の一部として認定することができる。
（他大学大学院における授業科目の履修）

第23条 学生は、研究科長の許可を受けて、研究科が定める他大学の大学院において、当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は、研究科会議の議に基づき、前第3項により研究科の単位として認定する単位数を合わせて15単位を超えない範囲で研究科の単位として認定することができる。

3 前2項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
（休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修）

第23条の2 教育研究上有益と認められるときは、学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において学修した成果について、研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については、第23条第2項、前条第2項及び第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
（他大学大学院等における研究指導）

第24条 学生は、研究科長の許可を受けて、研究科が定める他大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし、博士前期課程の学生については、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2 前項の規定により受けた研究指導は、研究科会議の議に基づき、研究科の研究指導の一部として認定することができる。
（入学前の既修得単位の認定）

第25条 研究科は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に本学の大学院又は他大学の大学院において修得した授業科目的単位を、研究科の所定の授業科目を修得した単位とみなすことができる。

2 前項の規定により修得したとみなされる単位数は、研究科会議の議に基づき、転入学生等の場合を除き15単位を超えない範囲で、また、第23条第2項及び第3項、第24条並びに第24条の2により修得したものとみなす単位数を合わせて20単位を超えない範囲で研究科の単位として認定することができる。
（在学期間の短縮）

第25条の2 研究科は、前条の規定により、本学大学院に入学する前に修得した単位を研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により研究科の博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるとときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない場合において認定することができる。
ない範囲で、研究科会議の議を経て、研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。
（単位修得の認定）

第26条 単位修得の認定は、試験により行う。
（授業科目の成績）

第27条 授業科目の成績は、合格を上位から「S」、「A」、「B」、「C」の評語とし、不合格を「不可」の評語とする。ただし、授業科目は査定形態等によっては合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
（単位修得の証明）

第28条 研究科長は、単位を修得した学生が願い出た場合には、単位修得証明書を交付するものとする。
（修了要件）

第29条 博士前期課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、別表第3に定める授業科目のうちから31単位以上を修得し、別に定める英語能力の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第14条第1項から第17条第4項に定めるプログラム又はコースの博士前期課程の修了要件は、それぞれ別表第5-1から別表第8のとおりとする。

3 博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、別表第4に定める授業科目のうちから11単位以上を修得し、別に定める英語能力の基準を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第14条から第18条に定めるプログラム又はコースの博士後期課程の修了要件は、それぞれ別表第5-2から別表第10のとおりとする。

5 第1項の規定にかかわらず、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査は、大学院学則第28条第2項に規定する試験及び審査に代えることができる。
（学位論文及び最終試験の審査）

第30条 学位論文及び最終試験の審査に関することは、別に定める。
（学位の授与）

第31条 博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 博士後期課程を修了した者には、博士の学位を授与する。

3 前項に定めるもののほか、研究科に博士の学位の授与を申請し、学位論文の審査及び学力試験に合格した者に、前項と同様に博士の学位を授与する。

4 第1項の学位に付記する専攻分野の名称は、理学、工学又は学術とする。
5 第2項及び第3項の学位に付記する専攻分野の名称は、理学、工学又は学術とする。

（研究室及び科目等履修生）
第32条 研究生及び科目等履修生として入学を願い出た者については、研究科会議の選考を経て、学
生の学修に妨げのない限り、入学を許可することがある。
2 研究生及び科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

（教育職員の免許状授与の要資格の取得）
第33条 博士前期課程において、教育職員の免許状授与の要資格を取得しようとする者は、教育職
員免許法及び教育職員免許法施行規則に定めるところにより、所定の単位を修得しなければならな
い。
2 博士前期課程において取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第11のとおりとする。

（附則）
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、研究科会議が定める。

附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行し、平成16年度入学者から適用する。

附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度入学者から適用する。

附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。
附 則
１ この規程は、平成 19 年 10 月 1 日から施行し、平成 19 年 4 月入学者から適用する。
２ 平成 19 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
１ この規程は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。
２ 平成 19 年度 4 月入学生で、入学後において高度専門（技術・ビジネス）留学生特別コースの適用を受けた者については、当該コースに 1 年 6 か月（博士前期課程における在学期間は 2 年）以上在学すれば足りるものとする。

附 則
この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
１ この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行し、平成 20 年 4 月入学者から適用する。
２ 平成 20 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
１ この規程は、平成 20 年 10 月 1 日から適用する。
２ 平成 20 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
１ この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。
２ 平成 21 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
１ この規程は、平成 21 年 10 月 1 日から施行する。
２ 平成 21 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
１ この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から適用する。
２ 平成 22 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
１ この規程は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。
２ 平成 22 年 3 月 31 日に在学する者については、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 平成26年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
この規程は、平成27年11月20日から施行する。

附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
2 平成28年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
2 平成29年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 平成30年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第15条の2, 第26条及び別表第8の改正規定については、平成30年4月
入学者から適用する。

附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附則
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、別表第10の改正規定については、令和元年4月入学者から適用する。

附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については、令和元年10月1日施行附則第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
2 令和2年9月30日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。

附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。
<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻</th>
<th>コース</th>
<th>人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的(博士前期課程)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td>数学、物理科学、計算科学</td>
<td>数学、物理科学および計算科学の3つのコースを設け、それぞれの分野の高度な数理研究を行うだけでなく、これら の分野における新たな教育研究を推進する。数理科学、計算法則の高度な専門知識を基礎に、数理科学の教育商務を推進する。</td>
</tr>
<tr>
<td>物質科学専攻</td>
<td>化学、応用化学</td>
<td>物質科学研究では、物質をキーワードとし、以下のような能力を兼ね備えた人材を養成する。 1) 自然界で起こる様々な現象を、原子核レベルから分子集団レベルまでの広い範囲にわたって化学的に理解する。 2) 多様な発展を伴う現実の発展に適応した新しい機能性物質の創製と応用に寄与し、それらの実用化に至るまでの 3) 自然界を調整した社会の構築と産業の持続的発展・構築を目指す。</td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>機械工学</td>
<td>機械科学専攻では、機械工学の基礎とその学術領域における機械および先端技術の教育研究を通じて、優れた専門知識と技術を基に、高機能機械を設計、構築するための能力を養成する。機械科学における高度専門知識をもつ学生を育成し、さらに高度の専門性をもつ教員を養成することを目指す。</td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>電子情報通信工学専攻</td>
<td>この専攻では、授業内容における専門知識と基礎知識に基づき、電子機器、機械工学、化学工学、電子情報工学の 1) 多様な専門知識を、数字情報を持つ新技術を実現するための高度専門知識・実践能力を養成するため、研究分野を対応させ、設計、実装システムプログラム、先端材料プログラム、プロセス革新プログラムの4つの学生プログラムを作成する。 2) プログラムを通じた場合でも、各プログラムで開発される科目を規定単位数以上履修することで、選択したプログラムに対する深い理解を深める。他のプログラムに併用する専門知識を習得し、機械科学の広範な知識をもつ学生を育成し、さらに、課題研究を通じて、分析力・計画力・創造力・実装能力を養成する。 3) 高度の専門職業の養成。技術未来社会の技術革新を実現するために、特にコア分野の高度化を推進し、さらに、工学の複数の分野の統合・統合を遂行するソリューションを提供できる人材として、産業界へと人材を供試する。</td>
</tr>
<tr>
<td>地球科学専攻</td>
<td>生命科学専攻</td>
<td>地球科学専攻では、地球環境変動や自然災害の予測能力や数字計算の能力、自然との調和した環境基盤の構築を推進する。</td>
</tr>
<tr>
<td>生命科学専攻</td>
<td>生物化学、バイオ工学</td>
<td>豊かな多様な自然環境を効果的に利用し、自然と調和のとれた人間社会を実現するため、生命と生命現象の保護を行う科学、海洋生物資源の保全と育成、海洋生物資源科学を推進するとともに、生存環境の多様化を対象とする生物科学の教育を推進する。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>生物科学コースとバイオ工学コースの2つの教育プログラムでは、生物科学の分野において、それぞれ専門的で幅広い教育を行うことができる。総合的な教育研究に関する視点から、博士前期課程研究者、技術者、教育者を養成する。</td>
</tr>
<tr>
<td>専攻</td>
<td>人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的(博士後期課程)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td>博士前期課程で培った専門知識と経験をふまえ、最先端の課題への取り組みを通じて、問題の根本を見据えて新課題を自ら開拓する洞察力を養い、高等教育機関の教員や一般企業の研究職に相応しい高度の見識と専門性を持つ人材を養成することを目的とする。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td>原子及び分子のレベルでの理解に基づき、物質の挙動を解明及び応用する化学的分野を基礎とした先端的教育研究の展開を通じて、自然と共生する社会を樹立するために貢献できる高い倫理観と大局的視野を有する高度な研究者及び専門技術者を養成することを目的とする。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>本専攻では、新しい視点からの機械要素の解析と、その個々の要素の総合化・統合化によって、高性能、高機能及び高信頼性をもつ機械システムを創出するための教育研究を通じて、人間環境および自然環境に適合した安全で持続可能な社会の発展に貢献でき、豊かな人間性と創造性および幅広い国際感覚を備えた高度な研究者・技術者を養成することを目的とする。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>高速・大容量かつ快適な高度情報ネットワーク社会の実現に向けて、ハードウェア及びソフトウェア両面において革新的な技術開発を行う。電気工学、電子工学、通信工学、情報工学の分野を連携強化し、電子部品や電子機器のハードウェア開発・データ処理ソフトウェアや制御ソフトウェアの開発、ハードウェアとソフトウェアを高度に組み合わせた計測システムや組込みシステムの開発などの、高い専門的力を養成し、プロジェクトリーダーとして高い指導力を有する高度な専門技術者や研究者を育成する。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>21世紀における地域環境の形成及び社会基盤整備においては、安全・安心な生活基盤の創出と環境・生態系への配慮を高いレベルで融合させ、持続的発展を志向する環境デザインの視点が求められる。そのため、本専攻では自然と調和した社会・環境基盤の創造を志向し、調査・研究、計画、設計・施工から維持管理、さらには廃棄物の処理や再生に渡る環境デザインの幅広い視野において、高い専門性と学際性を発揮し、社会基盤整備に関わる科学技術を教育研究し、持続可能で安全・安心な社会の発展に貢献できる、独創性豊かな研究者及び専門技術者を養成することを目的とする。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>生命科学、バイオ工学、化学工学、地球環境学を中心とした幅広い分野の高度な研究に基づき、持続可能で豊かな自然環境及び自然と調和のとれた人間社会を実現するとともに、次世代の人材育成に貢献できる大視野と独創性を有する高度な研究者及び専門技術者の養成を目的とする。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>研究者倫理</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>技術経営 (MOT)コースに関する科目</td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャービジネス論A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャービジネス論B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学b</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉛筆・波動物理学a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理論概論a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理論概論b</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎a</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論B</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>北陸先端科学技術大学院大学との連携科目</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>連携科目</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>創成研究科目</td>
<td>創成研究Ⅰ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創成研究Ⅱ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際交流科目※</td>
<td>国際プレゼンテーション演習</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際研究インターンシップ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>入門科目</td>
<td>専攻共通</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>留学生基礎科目Ⅰa</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>留学生基礎科目Ⅰb</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>留学生基礎科目Ⅱa</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>留学生基礎科目Ⅱb</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数物科学入門Ⅰa</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数物科学入門Ⅰb</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数物科学入門Ⅱa</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数物科学入門Ⅱb</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>数学コース</td>
<td>代数学Ⅰa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>代数学Ⅰb</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>幾何学Ⅰa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>幾何学Ⅰb</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>解析学Ⅰa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>解析学Ⅰb</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学コース</td>
<td>理論物理学基礎b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>生物・分子物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>振動・波動物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算科学コース</td>
<td>高度先端計算科学概論a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>高度先端計算科学概論b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算物理科学</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算ナノ科学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算ナノ科学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算バイオ科学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算バイオ科学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算実験科学概論a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算実験科学概論b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>離散数学基礎a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>離散数学基礎b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用解析学基礎a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用解析学基礎b</td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>数学コース</td>
<td>代数学Ⅱa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>代数学Ⅱb</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>幾何学Ⅱa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>幾何学Ⅱb</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>解析学Ⅱa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>解析学Ⅱb</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数学教育a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>数学教育b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学コース</td>
<td>理論物理学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>理論物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>固体物理学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>固体物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>低温物理学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>低温物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>プラズマ物理学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>プラズマ物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>光物性論a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>光物性論b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>生物物理学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>生物物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>宇宙物理学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>宇宙物理学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>物理教育a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>物理教育b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算科学コース</td>
<td>計算実験科学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計算実験科学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用計算科学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用計算科学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>離散数学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>離散数学b</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用解析学a</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用解析学b</td>
</tr>
</tbody>
</table>

「北陸先端科学技术大学院大学との連携に関する授業科目の選択科目」及び専門科目から、4単位以上を修得する
<table>
<thead>
<tr>
<th>発展科目</th>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数学コース</td>
<td>数学コース</td>
<td>数学特別講義※</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学方法論A</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学機器活用法A</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>サイエンスプレゼンテーションA</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>課題研究A</td>
<td></td>
<td></td>
<td>数学コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td>物理学コース</td>
<td>物理学コース</td>
<td>物理学特別講義※</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学方法論B</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学機器活用法B</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>サイエンスプレゼンテーションB</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>課題研究B</td>
<td></td>
<td></td>
<td>物理学コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td>計算科学コース</td>
<td>計算科学コース</td>
<td>計算科学特別講義※</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学方法論A</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学機器活用法A</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>サイエンスプレゼンテーションA</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>課題研究A</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学方法論B</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>科学機器活用法B</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>サイエンスプレゼンテーションB</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>課題研究B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（M.O.T）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。

学則 - 〇〇
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>大学院G S科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>北陸先端科学技術大</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学院大学との連携科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創成研究科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際交流科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学コース</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>基盤科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用化学コース</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>共通</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>研究者倫理</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンスA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンスB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大学院G S科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>北陸先端科学技術大学院大学との連携科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創成研究科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際交流科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学コース</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>基盤科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用化学コース</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>共通</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

数理科学 a
数理科学 b
理論物理 a
生物・分子物理学 a
凝聚系物理学基礎 a
宇宙・プラズマ物理学 a
振動・波動物理 a
計算力学概論 a
計算力学概論 b
先端物理化学概論 A
先端物理化学概論 B
応用物理化学概論 A
応用物理化学概論 B
生物科学基礎 A
生物科学基礎 B
バイオ工学基礎 A
バイオ工学基礎 B
地球惑星科学基礎 A
地球惑星科学基礎 B
環境・エネルギー工学総論 A
環境・エネルギー工学総論 B

連携科目

北陸先端科学技術大学院大学との連携科目

創成研究科目

国際交流科目

化学コース4単位以上修得

応用化学コース必修

修了要件に含めることはできない
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>必修</td>
<td>選択</td>
</tr>
<tr>
<td>発展科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>有機合成化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>無機構造化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>蛋体合成化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>分子酵素化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>量子化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>機器分析化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>核・放射化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>核地球化学</td>
<td>2</td>
<td>化学コース2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>物質創成セミナー</td>
<td>8</td>
<td>化学コース8単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>物質解析セミナー</td>
<td>8</td>
<td>化学コース8単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>分子集合系化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>応用化学熱力学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>応用電気化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>先端エネルギーのデバイス</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>環境分析化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>環境保全化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>機能性高分子材料化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>機能性超分子化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>有機材料合成化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>有機機能化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>精密高分子合成化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>高分子材料合成化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>生物有機化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>不斎有機反応化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>物質創成セミナー</td>
<td>8</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>物質解析セミナー</td>
<td>8</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>分子集合系化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>応用化学熱力学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>応用電気化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>先端エネルギーのデバイス</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>環境分析化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>環境保全化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>機能性高分子材料化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>機能性超分子化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>有機材料合成化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>有機機能化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>精密高分子合成化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>高分子材料合成化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>生物有機化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>応用化学コース</td>
<td>不斎有機反応化学</td>
<td>2</td>
<td>応用化学コース6単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>化学実習</td>
<td>2</td>
<td>化学コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td>化学コース</td>
<td>課題研究</td>
<td>10</td>
<td>全コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td>先端実践科目</td>
<td>先端化学</td>
<td>1</td>
<td>2単位まで修了要件に含めることが可能</td>
</tr>
<tr>
<td>先端実践科目</td>
<td>プレゼンテーション</td>
<td>1</td>
<td>2単位まで修了要件に含めることが可能</td>
</tr>
<tr>
<td>先端実践科目</td>
<td>インターンシップ</td>
<td>1</td>
<td>2単位まで修了要件に含めることが可能</td>
</tr>
<tr>
<td>先端実践科目</td>
<td>新機能材料設計学</td>
<td>2</td>
<td>2単位まで修了要件に含めることが可能</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（MOT）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。
### 3 機械科学専攻

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>研究者倫理</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>技術経営 (MOT)コースに関する科目※</td>
<td>技術経営論入門 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理論概論 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理論概論 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理論概論 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理論概論 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学院 G S 科目</td>
<td>連携科目</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>北陸先端科学技術大学院大学との連携科目</td>
<td>創成研究 I</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創成研究 II</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際交流科目※</td>
<td>国際プレゼンテーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際研究インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械数理系科目</td>
<td>フーリエ解析の方法と応用 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フーリエ解析の方法と応用 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>統計力学 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>統計力学 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>偏微分方程式とその応用 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>偏微分方程式とその応用 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>工学とトポロジー A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>工学とトポロジー B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td>構造解析と材料力学 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造解析と材料力学 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>材料力学と弾性論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>材料力学と弾性論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱流体解析学 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱流体解析学 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱・物質移動現象論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱・物質移動現象論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械力学と制御 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械力学と制御 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械の動的モデリング A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械の動的モデリング B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2単位以上修得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6単位以上修得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目的名称</td>
<td>単位数</td>
<td>履修要件</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>上及び他プログラムの科目から2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td>設計生産システムプログラム</td>
<td>メカニズムの運動解析と設計A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メカニズムの運動解析と設計B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特殊加工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特殊加工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電気加工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電気加工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>工学系の最適設計法A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>工学系の最適設計法B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAD/CAM生産システムA</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAD/CAM生産システムB</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>先端材料プログラム</td>
<td>機械材料学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械材料学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>トライポジシー特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>トライポジシー特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属組織制御学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属組織制御学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属材料の結晶学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属材料の結晶学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>材料プロセス工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>材料プロセス工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>応用科目</td>
<td>計算流体力学A</td>
<td>1</td>
<td>上及び他プログラムの科目から2単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算流体力学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>運算解析論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>運算解析論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実験流体力学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実験流体力学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械学習A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械学習B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>量子論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>量子論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>統計物理学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>統計物理学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>応用数理プログラム</td>
<td>燃焼工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃焼工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱移動工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱移動工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー変換工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー変換工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分離工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分離工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プロセス工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プロセス工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱エネルギープロセス解析A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱エネルギープロセス解析B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>プロセス革新プログラム</td>
<td>機械科学特別講義I</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械科学特別講義II</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械科学特別講義III</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学位プログラム特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（MOT）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科目で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>大学院G S 科目</td>
<td>北陸先端科学技術大学院大学との連携科目</td>
<td>選択必修2単位</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>創成研究科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>国際交流科目※</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>機械系科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>化学工学系科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>計測制御系科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営科 (MOT)コースに関する科目※</td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャーシリーズA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャーシリーズB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンスA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンスB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>材料力学と弾性論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>材料力学と弾性論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械力学と制御A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械力学と制御B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱流体解析A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱流体解析B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械の動的モデルリングA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械の動的モデルリングB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有限要素法A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有限要素法B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造解析と材料力学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造解析と材料力学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プロセス工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プロセス工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理化学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理化学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱輸送論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱輸送論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ計測制御基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ計測制御基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計測システム工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計測システム工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計測制御A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計測制御B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
<td>履修要件</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア先端科目</td>
<td>実世界ロボティクス特論A</td>
<td>1</td>
<td>各プログラムが指定するフロンティア先端科目から4単位以上を修得</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実世界ロボティクス特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>航空宇宙システム特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>航空宇宙システム特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インテリジェントロボットA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インテリジェントロボットB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メカニズムの運動解析と設計A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メカニズムの運動解析と設計B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンピュータビジョン特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンピュータビジョン特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>医用生体工学概論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>医用生体工学概論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体運動制御A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体運動制御B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体力学基礎論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオメディカル工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオメディカル工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体機械工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体機械工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境生物化学工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境生物化学工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>レオロジー要論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>レオロジー要論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コフス列発生工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コフス列発生工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エアロソル科学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エアロソル科学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境科学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境科学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制御工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>制御工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロバスト制御</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メディアプロセッサA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メディアプロセッサB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>課題研究</td>
<td>フロンティア課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学演習A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学演習B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学演習C</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学演習D</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（MOT）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目的名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>研究科共通科目</td>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学院GS科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営（MOT）コースに関する科目※</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>選択必修2単位</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>混縮系物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>パイオ工学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>パイオ工学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>北陸先端科学技術大学院大学との連携科目</td>
<td>連携科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>創成研究科目</td>
<td>創成研究 I</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>創成研究 II</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際交流科目※</td>
<td>国際プレゼンテーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>国際研究インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2単位以上</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理数力学系入門 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理数力学系入門 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非線形波動概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非線形波動概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>トポロジー概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>トポロジー概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>適応信号処理 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>適応信号処理 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>明暗の数理 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>明暗の数理 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SoC設計基礎論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SoC設計基礎論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通信工学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通信工学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>固体物性評価基礎論</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>次世代電気エネルギー変換概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>次世代電気エネルギー変換概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>科学技術英語特論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>科学技術英語特論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>企業経営実習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
<td>必修</td>
<td>選択</td>
<td>履修要件</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>電子システム</td>
<td>デバイスプロセス工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デバイスプロセス工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>表面・界面工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>表面・界面工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用プラズマ工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用プラズマ工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プラズマ流体解析入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プラズマ流体解析入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙機力学入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙機力学入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>情報システム</td>
<td>データプロジェクト工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データプロジェクト工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ミクストシグナルLSI工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ミクストシグナルLSI工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>映像情報処理学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>映像情報処理学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>情報セキュリティ特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>圏論と関数型プログラミングA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>圏論と関数型プログラミングB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>応用科目</td>
<td>電磁波工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電磁波工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電磁波計測工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光波工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光波工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>異子電子工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>異子電子工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>情報ネットワーク特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>情報ネットワーク特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信システム</td>
<td>解析特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>解析特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニングA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニングB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>並列計算理論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>並列計算理論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知能ソフトウェアA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知能ソフトウェアB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>知能システム</td>
<td>セミナーレ・演習</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（MOT）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。
### 研究科共通科目

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目的名称</th>
<th>単位数</th>
<th>選択</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>技術経営（MOT）コースに関する科目※</td>
<td>技術経営論入門 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理科学 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>理論物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物・分子物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>振動・波動物理学 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論 a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算理学概論 b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用物質化学概論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学基礎 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 大学院ＧＳ科目

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目的名称</th>
<th>単位数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>連携科目</td>
<td>地球社会基盤ゼミナール</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星進化学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>進化古生物学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境進化学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球表層環境学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地震学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星物質科学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>結晶解析学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星ダイナミクス A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>進化古生態学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地表プロセス A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水質地球惑星化学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境変動論 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>河川・海岸のデータ解析学</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>流体物理の数値モデリング</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造工学特論 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンクリート工学特論 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤力学特論 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市の地震防災 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水環境保全工学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境保全工学 A</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境科学</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市システム計画学</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>交通理論概論</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球社会基盤キャリア実習</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 書則 - 〇〇〇
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>地球惑星進化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>進化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境進化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球表層環境進化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地震学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星物質科学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>結晶解析学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星ダイナミクスB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>進化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地表プロセスB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水質地球惑星化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境変動論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境のデータ解析学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海岸・海洋の数値モデリング</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンクリート工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市の地震防災B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水環境保全工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境保全工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境システム計画学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>交通システム計画学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境リスク論</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実践科目</td>
<td>リサーチスキルA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>リサーチスキルB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学総合演習B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学総合演習C</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学総合演習D</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実践科目</td>
<td>フィールド実習A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フィールド実習B</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学特別講義※</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>マグマ進化学I</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海洋リソース科学構造進化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水工学演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>構造・材料工学演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤・防災工学演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境工学演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市・交通デザイン演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>課題研究</td>
<td>地球惑星科学課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤工学課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（MOT）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。
7 生命理工学専攻

| 科目区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | 必修 | 選択 | 規定
|----------|----------------|--------|------|------|------
| 研究科共通科目 | 技術経営（MOT）コースに関する科目※ | | | | |
| | 技術経営論入門 A | 1 | | | |
| | 技術経営論入門 B | 1 | | | |
| | 技術マネジメント基礎論 A | 1 | | | |
| | 技術マネジメント基礎論 B | 1 | | | |
| | ベンチャービジネス論 A | 1 | | | |
| | ベンチャービジネス論 B | 1 | | | |
| | 数理・データサイエンス論 A | 1 | | | |
| | 数理・データサイエンス論 B | 1 | | | |
| | 数理科学 a | 1 | | | 選択必修2単位 |
| | 数理科学 b | 1 | | | |
| | 理論物理学基礎 a | 1 | | | |
| | 生物・分子物理学 a | 1 | | | |
| | 凝縮系物理学基礎 a | 1 | | | |
| | 宇宙・プラズマ物理学 a | 1 | | | |
| | 振動・波動物理学 a | 1 | | | |
| | 計算理学概論 a | 1 | | | |
| | 計算理学概論 b | 1 | | | |
| | 先端物質化学概論 A | 1 | | | |
| | 先端物質化学概論 B | 1 | | | |
| | 応用物質化学概論 A | 1 | | | |
| | 応用物質化学概論 B | 1 | | | |
| | 生物科学基礎 A | 1 | | | |
| | 生物科学基礎 B | 1 | | | |
| | バイオ工学基礎 A | 1 | | | |
| | バイオ工学基礎 B | 1 | | | |
| | 地球惑星科学基礎 A | 1 | | | |
| | 地球惑星科学基礎 B | 1 | | | |
| | 環境・エネルギー工学総論 A | 1 | | | |
| | 環境・エネルギー工学総論 B | 1 | | | |
| | 北陸先端科学技術大学院大学との連携科目 | 2 | | | |
| | 連携科目 | 2 | | | |
| | 創成研究科目 | 創成研究 I | 2 | | | |
| | | 創成研究 II | 2 | | | |
| | 国際交流科目※ | 国際プレゼンテーション演習 | 2 | | | |
| | | 国際研究インターンシップ | 2 | | | |
| | 専攻共通科目 | 基礎・総合科目 | 生命理工学キャリア実習 | 1 | | |
| | | スキル科目 | リサーチスキル 1 | 4 | 生物科学コース必修 |
| | | | リサーチスキル 2 | 4 | バイオ工学コース必修 |

学則 - ☢️
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>課程要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>細胞生命システム学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>各コース必修2単位を含む計14単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>発生遺伝学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム生命システム学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命構造機能システム学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命構造機能システム学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生態システム学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生態システム学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命高次システム学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命高次システム学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境生命システム学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境生命システム学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学基礎演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>生物科学コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学演習</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物学特別講義※</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん進展制御学1 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん進展制御学1 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん進展制御学2 A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん進展制御学2 B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水圏生理学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>専門科目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水圏発生学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水圏幹細胞分化学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水圏栄養学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命情報と先端バイオA</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命情報と先端バイオB</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>反応工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>反応工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物生産工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物生産工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子機能学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子機能学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム生物学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム生物学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>融合化学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>融合化学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用微生物学特論</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>合成生物学特論</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体機能工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体機能工学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学総合演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>バイオ工学コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学演習</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>課題研究</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物科学課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>生物科学コース必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオ工学課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>バイオ工学コース必修</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※技術経営（M. O.T）コースに関する科目、国際交流科目、特別講義、学域で開講される授業科目及び他の研究科で開講される授業科目の履修に関する事項は、別に定める。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学院GS科目</td>
<td>研究者として自立するために</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総合科目</td>
<td>数理科学概論</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>1科目2単位以上必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算科学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理科学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>整数論特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>代数幾何学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>微分幾何学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>楕円幾何学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>模型解析幾何学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特殊関数論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超幾何解析学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理物理特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>関数方程式論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数学特別講義</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>素粒子論の宇宙論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ヒッグスの物理</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算素粒子物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>素粒子現象論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超低温物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超低温実験学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>低エネルギー物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>極限環境物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>表面科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プラズマ波動論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非線形物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>気体分子構造論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノバイオロジー</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体分子構造動態論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>精密X線分析学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>X線・ヘリウムテレビ学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物理学特別講義</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>代数的組合せ論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>トポロジー</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非線形解析</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>現象数理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算代数学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>流れ問題の数値解析</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用代数学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>偏微分方程式特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算物性物理化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高度先端マテリアルシミュレーション</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算物質設計学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算物質科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算実験科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算凝縮系科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算生命科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高度先端計算科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算結晶成長学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用計算科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非線形応用システム特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算科学特別講義</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>極物科学特別インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻共通科目</td>
<td>自然科学特別研究</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然科学特別演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
<td>必修</td>
<td>選択</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学院G S科目</td>
<td>研究者として自立するために</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総合科目</td>
<td>先進物質化学総論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>有機合成反応論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>天然物合成化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>無機合成化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機能性分子化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>赤体機能化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体模様体化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超分子赤体化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>タンパク質機能化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>タンパク質工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物性物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>量子物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>界面計測化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>重元素核化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>混縮系核物性特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用環境放射能学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物地球化学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算地球化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用固液界面化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用地球システム科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>強磁場科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>強磁場物性</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高分子精密合成論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高分子材料化学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高機能性材料化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有機薄膜物性評価</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電気化学反応論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高分子半導体設計学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水溶地球化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有機光化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有機能性分子化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子集合成体溶液論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>界面物理化学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>表面分析化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有機反応機構論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉄鋼表面化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉄鋼分析化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化学産業特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>産学連携実践化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子機能設計・プロセス設計工学I</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子機能設計・プロセス設計工学II</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻共通科目</td>
<td>自然科学特別研究</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然科学特別演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
<td>必修</td>
<td>選択</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学院ＧＳ科目</td>
<td>研究者として自立するために</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総合科目</td>
<td>機能創成システム学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知的システム創成学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>材料強度の物理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知的自律移動ロボット</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知的システム工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用トライポロジー特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>航空宇宙機の制御</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デジタル信号論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ロボットテクノロジー特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鐵鋼機械システム論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知的材料力学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用加工論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃焼応用工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境流動計測論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>界面熱力学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数値流体力学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>低次元トポロジー</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>偏微分方程式とその応用</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生産加工特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>線形化學</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>臨床バイオメカニクス特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体計測制御システム特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>身体運動ダイナミクス特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ティッシュエンジニアリング特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電気メカニクス特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知的構造システム特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知的情報機械システム論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>人間機能定式化</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境負荷低減工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>熱エネルギーシステム論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>動的熱システム解析特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>混合現象解析</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>流体材料流動性特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属材料物性特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属材料組織制御特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水循環プロセス論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉄鋼材料科学II</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鉄鋼製造プロセス論Ⅱ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>鋼機関の燃焼と熱力学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>排出ガス浄化と電気工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>衝撃工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・航空流体力学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光エレクトロニクス特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>車両用空調・冷凍システム概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>車両用熱交換器概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>一貫生産工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金型工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>サイバーフィジカルシステム概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非線形物理学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>量子力学系特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>車両内騒音概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>燃料燃焼装置と設計工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>金属付加製造特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻共通科目</td>
<td>自然科学特別研究</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然科学特別演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

学則 - 〇〇
### 4. 電子情報科学専攻

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学院G S科目</td>
<td>研究者として自立するために</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総合科目</td>
<td>電子情報科学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>システム制御数理</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>アドバンスト制御理論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>記号力学系とその応用</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ネヴァンリンナ理論とその応用</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>発展方程式特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>代数関数論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>結び目理論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>個人計画計算特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分散並列リアルタイムシステム設計検証論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ネットワーク計算論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命情報特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子生物学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ計測工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電気化学計測特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>新機能集積回路設計特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インタフェースデバイス特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実時間信号処理</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ディジタル映像処理論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>適応信号処理特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超音波LSI特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>波動信号処理</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プラズマ波動工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インテリジェント情報処理</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端セキュリティ技術論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>オーディオ情報科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機能性エネルギー変換学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>プラズマ解析学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光電子トロニクス特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光センシング論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光集積回路論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非平衡プラズマ工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>酸化物エレクトロニクス</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>低濃電子工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>酸化物デバイスプロセス論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>表面制御工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通信用二次電池工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオセンサ工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>組込みシステム最適化工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LSIアーキテクチャ設計工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 専攻共通科目 | 自然科学特別研究 | 2 |  |
| | 自然科学特別演習 | 2 |  |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学院 GS 科目</td>
<td>研究者として自立するために</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>構造設計学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境振動学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>セメントコンクリート組織観察</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンクリート構造物の診断学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンクリート構造の劣化診断工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>コンクリート構造のメンテナンス工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>橋梁メンテナンス概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>橋梁メンテナンスマネジメント概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>一般鋼構造デザイン</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤系鋼構造デザイン</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤と基礎構造物の解析</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地盤解析学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地震防災工学Ⅰ</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地震防災工学Ⅱ</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>沿岸域の水理</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海岸・海洋構造物</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>応用水力学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境と水循環</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計画支援システム学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市・地域解析学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建築計画学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>最適化手法による意思決定</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市・交通システムモデリング</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境微生物学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水環境学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境エアロゾル工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境エアロゾル基礎</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境環境科学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻共通科目</td>
<td>自然科学特別研究</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然科学特別演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目区分</td>
<td>授業科目の名称</td>
<td>単位数</td>
<td>必修</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>大学院GS科目</td>
<td>研究者として自立するために</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総合科目</td>
<td>総合自然システム学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>昆虫分子生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>昆虫分子神経科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子細胞生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム時間生物学演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子微生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>植物動植物進化発生学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>植物代謝生理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>昆虫生態学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>動物行動生態学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>異常発生生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>タンパク質科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生体エネルギー論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子環境生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>運動生理学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球生物多様性学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>神経免疫病態学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム機能学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然環境の保全再生学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球生態学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水面生態学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>水生発生工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>植物細胞生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>火山学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境進化生物学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境変動解析論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>マントル岩学学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>化物物理化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球及び惑星ダイナミクス</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地震活動論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>放射線地球学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気物質循環論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然地理学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>分子反応工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>流体相平衡論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高分子物性論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境システム解析学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー変換工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>バイオプロセス工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノマテリアル</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生物システム工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端化学工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>大気環境科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん分子病理学 1</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>がん分子病理学 2</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>マグマ進化学 II</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海洋リソース地球進化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>光誘起高分子反応工学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>高分子光化学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>専攻共通科目</td>
<td>自然科学特別研究</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然科学特別演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 別表第5-1

ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム（前期課程）に関する授業科目及び単位数

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム基盤課題科目</td>
<td>ナノ精密医学・理工学概説</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ科学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>イノベーション・マネジメント論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス概論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ラボコーテーション実践演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術英語</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第3に定める所属専攻の授業科目のうちから21単位以上及び別表第5-1に定める授業科目のうちから6単位以上の合計31単位以上が必要。

### 別表第5-2

ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム（後期課程）に関する授業科目及び単位数

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>専門コース課題科目</td>
<td>ナノ科学融合実践演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td>選択必修2単位</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海外研究留学</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>未来型ナノ先端医学論</td>
<td>2</td>
<td>選択必修2単位</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>統合ナノ神経科学論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境ナノ物質制御論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先進ナノ診断開発論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>レギュラトリー・サイエンス</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メディカル・イノベーション</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実践英語</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メディカル・イノベーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際コミュニケーション演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ベンチャービジネス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから9単位以上及び別表第5-2に定める授業科目のうちから6単位以上の合計15単位以上が必要。
別表6-1 サステナブル理工学プログラム（博士前期課程）宇宙理工学分野に関する授業科目及び単位数

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム共通科目</td>
<td>ラボローテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>衛星システム</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>衛星設計開発A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>衛星設計開発B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙・プラズマ物理學a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙物理學a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙物理學b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電磁波学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電磁波学特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通信工学特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表6-1に定める授業科目のうちから合計11単位以上を修得し、プログラム修了のための審査に合格すること。

別表6-2 サステナブル理工学プログラム（博士前期課程）環境・エネルギー理工学分野に関する授業科目及び単位数

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム共通科目</td>
<td>ラボローテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー工学総論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術英語基礎</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>総合日本語</td>
<td>1</td>
<td>留学生対象</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術海外研修</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術英語応用</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー・環境プログラム序論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表6-2に定める授業科目のうちから合計10単位（外国人留学生は11単位）以上を修得し、プログラム修了のための審査に合格すること。
### 別表6-3 ダイナミック理工学プログラム（博士前期課程）数理・ナノ物質理工学分野に関する授業

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム共通科目</td>
<td>ラボローテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td>1単位以上選択必修（上限2単位まで修了に必要な単位数に算入可）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>プログラム専門科目</td>
<td>数理・ナノ物質理工学概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理物質科学概論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ科学概論</td>
<td>1</td>
<td>1単位以上選択必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ナノ物質科学概論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>凝縮系物理学基礎a</td>
<td>1</td>
<td>4単位以上修得（プログラム共通科目的選択科目から2単位以上修得した場合は、3単位以上修得）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算ナノ科学a</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計算ナノ科学b</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>物質創成化学I</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デバイスプロセス工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>マテリアルプログラム概論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第6-3に定める授業科目のうちから合計10単位以上を修得し、プログラム修了のための審査に合格すること。

### 別表6-4 ダイナミック理工学プログラム（博士前期課程）超スマート社会理工学分野に関する授業

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム共通科目</td>
<td>ラボローテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td>1単位以上選択必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>プログラム専門科目</td>
<td>超スマート社会理工学概論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>超スマート社会理工学概論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>メカニズムの運動解析と設計A</td>
<td>1</td>
<td>6単位以上修得（所属専攻以外の専攻開講科目1単位以上を含む）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実世界ロボティクス特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>インテリジェントロボットA</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>テクノロジトレンド工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>テクノロジトレンド工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>データマイニング論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>知能ソフトウェア論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第6-4に定める授業科目のうちから合計11単位以上を修得し、プログラム修了のための審査に合格すること。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム共通科目</td>
<td>ラボロテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td>1単位以上選択必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>プログラム専門科目</td>
<td>フィールド生物学</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境フィールド理工学概論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会基盤工学概論</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ゲノム生命システム学</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命構造機能システム学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境進化学A</td>
<td>1</td>
<td>4単位以上修得</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フィールド実習A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>都市の地震防災A</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球環境のデータ解析学</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第6－5に定める授業科目のうちから合計10単位以上を修得し、プログラム修了のための審査に合格すること。
別表第7
宇宙理工学コース（博士後期課程）に関する授業科目及び単位数等

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>宇宙理工学専門科目</td>
<td>プロジェクトマネジメント</td>
<td>2</td>
<td>8単位以上必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙ミッション創出概論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>衛星機器開発特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>宇宙物理学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>太陽地球系科学特論</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから7単位以上及び別表第7に定める授業科目のうちから8単位以上の合計15単位以上が必要。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>環境・エネルギー技術専門科目</th>
<th>環境・エネルギー技術専門科目</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>履修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学院GS科目</td>
<td>環境・エネルギー工学総論A</td>
<td>環境・エネルギー工学総論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>言語科目</td>
<td>環境・エネルギー技術英語基礎</td>
<td>環境・エネルギー技術英語応用</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2科目2単位以上必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>総合日本語※</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境・エネルギー技術専門科目</td>
<td>環境基礎科学</td>
<td>環境単位操作A</td>
<td>2</td>
<td>8単位以上必修</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境単位操作B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>水環境保全工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>大気環境保全工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>分離精製工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>エアロソル工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>エアロソル工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>化学反応工学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>化学反応工学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>大気環境科学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境物理化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境微生物学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境微生物学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>土壌分析化学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>新機能材料設計学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>応用環境解析</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境システム計画学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>エネルギー変換A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>エネルギー変換B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>次世代電気エネルギー変換A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>次世代電気エネルギー変換B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境システム工学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境リスク論</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>流体解析特論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>流体解析特論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>熱流体力学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>熱流体力学A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>熱流体力学B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術課題研究</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フィールド演習</td>
<td>環境・エネルギー技術課題研修</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術海外研修</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術企業研修I</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>環境・エネルギー技術企業研修II</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※留学生対象

履修要件：別表第3に定める所属専攻の授業科目のうちから7単位以上及び別表第8に定める授業科目のうちから26単位以上の合計33単位以上が必要。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>閲修要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>専門科目</td>
<td>国際コミュニケーション基礎演習</td>
<td>2</td>
<td>日本人学生対象</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>サバイバル日本語演習</td>
<td>1</td>
<td>留学生対象</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>日本文化・地域文化体験</td>
<td>1</td>
<td>留学生対象1単位以上必修</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>企業・大学見学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際インタラクティブ科目Ⅱ</td>
<td>国際コミュニケーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際プレゼンテーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際プロジェクト演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>キャリア形成科目</td>
<td>長期インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>職分野研究</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海外研究留学</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>キャリアパス形成ゼミ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デンタービジネス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>デンタービジネス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数理・データサイエンス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

修了要件：別表第4に定める授業科目のうちから9単位以上及び別表第9に定める授業科目のうちから6単位以上の合計15単位以上が必要。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>授業科目の名称</th>
<th>単位数</th>
<th>必修</th>
<th>選択</th>
<th>課程要件</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プログラム共通科目</td>
<td>異分野研究A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>異分野研究B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海外研修留学</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1単位以上必修（ただし分野融合型数物科学グローバル人材育成コース学生を除く）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海外インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>海外フィールドワーク</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>進学連携イノベーション人材育成コース科目</td>
<td>長期インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際コミュニケーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学内基礎研修</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際プレゼンテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>サイエンス&amp;イノベーションセミナー</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>キャリアパス形成ゼミ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャービジネス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャービジネス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端・データサイエンス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GS国際インタラクティブESDコース科目</td>
<td>国際コミュニケーション基礎演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>日本人学生対象</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>サバイバル日本語演習</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>留学生対象</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>日本文化・地域文化体験</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>留学生対象1単位以上必修</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>企業・大学見学</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際インタラクティブ科目群</td>
<td>国際コミュニケーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際プレゼンテーション演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>国際プロジェクト演習</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>キャリア形成科目</td>
<td>長期インターンシップ</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>キャリアパス形成ゼミ</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術経営論入門B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>技術マネジメント基礎論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャービジネス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ペンチャービジネス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端・データサイエンス論A</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>先端・データサイエンス論B</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分野融合型数物科学グローバル人材育成コース科目</td>
<td>国際プレゼンテーション</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

学則 - 〇〇〇
### 別表第11

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻</th>
<th>教員の免許状の種類 (免許教科)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td>中学校教諭専修免許状 (数学, 理科) 高等学校教諭専修免許状 (数学, 理科)</td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td>中学校教諭専修免許状 (理科) 高等学校教諭専修免許状 (理科)</td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>高等学校教諭専修免許状 (工業)</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>中学校教諭専修免許状 (理科) 高等学校教諭専修免許状 (理科)</td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td>中学校教諭専修免許状 (理科) 高等学校教諭専修免許状 (理科)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 備考
1. 理科、数学及び工業の免許状の取得に際しては、基礎となる一種免許状を取得していなければならない。
2. 第29条に定める修了要件を満たしても、履修科目の修得状況によっては、専修免許を取得できない場合がある。
金沢大学 大学院自然科学研究科（博士前期課程）
地球社会基盤学専攻

設置の趣旨等を記載した書類（本文）

目　次

1 設置の趣旨及び必要性 ・・・ 2
2 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か ・・・ 6
3 研究科・専攻等の名称及び学位の名称 ・・・ 7
4 教育課程の編成の考え方及び特色 ・・・ 8
5 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 ・・・ 11
6 基礎となる学部との関係 ・・・ 13
7 「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 ・・・ 14
8 取得可能な資格 ・・・ 16
9 入学者選抜の概要 ・・・ 17
10 教員組織の編成の考え方及び特色 ・・・ 19
11 施設、設備等の整備計画 ・・・ 21
12 管理運営 ・・・ 23
13 自己点検・評価 ・・・ 24
14 情報の公表 ・・・ 25
15 教育内容等の改善のための組織的な研修等 ・・・ 26
1 設置の趣旨及び必要性

(1) 社会的背景と課題

今、社会は二つの大きな流れによる転換点を迎えている。一つは「デジタル革命」に基づく知識集約型社会への転換である。この変革の中で格差の拡大や、社会の分断を生み出すことがないインクルーシブな社会の実現が求められている。

もう一つは、「人類社会の持続可能性」への危機感である。今まさに世界が直面する新型コロナウイルス感染症を始めとする新興・再興感染症の流行等の新たな課題も発生している。2015年に国連全加盟国の賛同により採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は人類社会共通の目標となり、課題の解決に向けて取組が進められている。

社会が資本集約型から知識集約型へ移行する中で、日本は第5期科学技術基本計画において、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、経済的発展と社会課題の解決を両立し、人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間主体の社会として「Society5.0」を提唱し、それに続く第6期科学技術・イノベーション基本計画において、その具体化を進めている。そして、この価値創造システム実現の中核は、基礎研究・学術研究の卓越性と多様性にあり、それを支え社会に繋げる大学にある。

同時に、知識集約型社会の核となる大学、とりわけ大学院は、イノベーションの担い手の育成の重要課題を担う役割も大きい。中央教育審議会答申「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」（2019年）においても、イノベーションを支える基盤となる高度人材育成を担う大学院の役割の重要性が強調されている。

一方で、2000年以降、他の先進国が軒並み論文数を増やす中、我が国のみが同水準にとどまっており、国際的なシェアは大幅に減少している。注目度の高い論文数（Top10%補正論文数）においてはその傾向がより顕著である。科学技術イノベーションを取り巻く多くの側面で、我が国の国際的地位は相対的に低下している。さらに、我が国の企業の研究者に占める博士号取得者の割合は、他国に比べ低く、また、企業役員についても、大学院卒は6.3%にとどまっている。この状況を打ち破る大学院改革が大きな課題である。

社会システムの劇的な変化や少子高齢化と人口減少の進行が進む状況下で、理工系大学院が持つ強い基礎研究力に支えられた最先端の科学技術力と国際的なネットワーク、高度知識人材の育成は非常に重要であり、これらが知識集約型の価値創造システムの中核として機能し、変革の原動力となることが必要である。

(2) 新専攻設置の必要性

金沢大学では学士課程の教育改革として、2008年度に全国に先駆け従来の学部の壁を取り払い、新しい学びのシステム、学域学類制を導入した。この改組により旧理学部と旧工学部を統合し、学間分野・領域を融合・体系化した6学類（数物科学類、物質化学類、機械工学類、電子情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類）により構成される理工学域を設置した。この学士課程教育の大きな改革を踏まえ、急激に変化する現代社会においてグローバル化する社会を積極的にリードする人材育成のためには、理学と工学の垣根を超えた学際性に富んだ人材育成が必要であるとの考えの下、2012年4月に自然科学研究科博士前期課程の改組を行い、現在の
数物科学専攻、物質化学専攻、機械科学専攻、電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻、自然システム学専攻の6専攻を設置した。2014年4月からは博士後期課程の改組を行い、前期課程と対応した6専攻体制となっている。

さらに、社会の変化や科学技術の進展に即応し、理学と工学を基盤に学際的な知見を備え、新たな価値を創出できる理工系人材を育成することが急務であるという認識のもと、学士課程の学域学類制の特色を活かし、機械工学類、電子情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類を、機械科学専攻、フロンティア工学類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類及び生命理工学類へと改組し、数物科学類、物質化学類を加えた7学類に再編した。

これを踏まえ、今回、社会の変革に即応し、2018年度に構築した学士課程における教育体制を大学院博士前期課程に接続し、理学、工学分野における学びを深化させ、深い専門性と異分野に興味を有する幅広的な視野を備えた高度専門人材を養成するため、機械科学専攻、電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻、自然システム学専攻の4専攻を機械科学専攻、フロントイア工学専攻、電子情報通信学専攻、地球社会基盤学専攻、生命理工学専攻の5専攻へと再編し、学士課程における学類及び名称的にも呼応する7専攻体制とするものである。

社会システムの変革が急速に進展し、少子高齢化と人口減少が進む状況下で、第4次産業革命、Society5.0の実現のための科学技術の飛躍的進展の基盤となる高度人材育成を担う大学院の役割の重要性はますます強調されている。こうした社会の変革に即応するため、自然科学研究科は、高度な専門的知識・技能と学際性を兼ね備え、国際的視野を有する研究者及び専門職業人等、グローバル社会を積極的にリードする人材を育成することを目指している。これまでの取組の実績、成果を踏まえ、教育体制を深化、展開させるため、専攻の再編・新専攻の設置が必要となったものである。

環境の世紀ともいわれる21世紀に、地域・地球規模の環境を包括的に捉え、地球と社会が安心して共創できる地球・社会基盤整備を通じてグローバル社会をリードし、人間社会の持続可能な発展のために科学的・工学的観点から自ら研究を推進できる人材を求められている。これに対応するため、現行の自然システム学専攻地球環境学コースと環境デザイン学専攻を融合させ、金沢大学大学院グローバルスタンダード（KUGS）に提示された理念のもと、新たな専攻「地球社会基盤学専攻」を設置する。

地球環境変動や自然災害等の素因解明や課題解決、自然と調和した社会・環境基盤の創造、安全安心な社会基盤の維持のため、本専攻では、地球環境とそのダイナミクスを総合的に探究し、地球惑星科学や環境科学を専門的に履修する「地球惑星科学コース」と、地域・地球環境と調和した強靭な社会基盤の構築を志向して、土木工学、防災工学、環境工学、都市工学を専門的に履修する「社会基盤工学コース」を設置する。

(3) 教育上の理念・目的及び養成する人材像
自然科学研究科博士前期課程では、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を、『理学及び工学の基礎及び応用に係る自然科学系分野において、学類での基礎教育を発展させ、「総合性」及び「学際性」に富んだ職業人と研究者を養成すること並びに博士後期課程への基
礎課程としての教育研究を行うこと』と定めており、養成する人材像として、①深い専門性と異分野にも興味を有する幅広い視野を持った人間性と独創性を備え、産業界・学会・教育界等で活躍する人材、②学際性、総合性に富み、創造性豊かな高度な技術者・研究者などの人材を掲げている。これを踏まえ、新専攻が養成する人材像、ディプロマ・ポリシー等を以下のように定める。

【養成する人材像】
環境の世紀ともいわれる21世紀に、地域・地球規模の環境を包括的に捉え、地球と社会が安心して共創できる地球・社会基盤整備に係る研究に必要な専門知識と実践的スキルを修得させるとともに、それらを総合的に応用する能力の育成を図り、国際社会で活躍できるプレゼンテーション・コミュニケーション能力、柔軟な課題設定・解決能力と実践能力を身につけた独創性豊かな研究者・技術者・教育者を養成する。

【ディプロマ・ポリシー】
本専攻が掲げる人材養成目標を踏まえて設定されたカリキュラムの履修を通じて、以下に掲げる学修成果を達成し、所定の単位を修得して修士論文の審査に合格した者に、学位（修士）を授与する。

《地球惑星科学コース》
・地球惑星及び環境科学に関する専門知識と実験技術や調査法、情報処理能力を活用することで課題を解決し、得られた成果を取りまとめ発表することができること。
・地球惑星及び環境科学に関する実験技術や調査法、情報処理能力を修得し、適切な方法を選択し応用することができること。
・地球惑星及び環境科学に関する専門知識を修得し、地球惑星及び地球環境科学に関する課題に対して適用する能力を身につけること。
・論理的思考力、記述、プレゼンテーション、ディスカッション能力を修得する。さらに適切に社会へ展開するコミュニケーション能力を身につけること。

《社会基盤工学コース》
・国内外の社会的要請や社会環境の変化に対応した幅広い工学的な知識を修得するとともに技術者・研究者としての高い倫理観を身につけること。
・社会基盤整備の高度化に必要な水工学、構造・材料工学、地盤・防災工学、環境工学、土木・都市・交通計画学の幅広い基礎知識を修得すること。
・地球環境に配慮した安全・安心な社会基盤を創出するために必要な調査・研究、計画・設計、施工・維持管理における深い専門知識、先端的技術及び実践能力を修得すること。
・専門知識と先端技術を活用することで課題解決し、得られた成果を国内外にプレゼンテーションできる能力を修得すること。

【想定される修了後の進路】
地球惑星科学コースの修了後の進路としては、鉱物学、岩石学、地球物理学、地質学、地球環境学、地球年代学などの専門知識をより深め、その分野の研究者などになるために博士
後期課程への進学を想定している。また、就職する者については、専門的技術・科学的研究心を生かした技術者や人材として地質コンサルタント、資源開発、環境保全などの業種や、自然災害や防災・減災を含めた地域まちづくりの課題を解決する行政・教育を実行する公務員（官公庁）や教員などを見込んでいる。

社会基盤工学コースの修了後の進路としては、水工学（河川工学、海岸工学）、構造工学、地盤・防災工学、環境工学、土木・都市・交通計画学などの専門的知識をより深め、その分野の研究者などになるために博士後期課程への進学を想定している。また、就職する者については、力学を得意とする土木・建設技術者としてゼネコン・コンサルタントなどの業種や、土木行政・河川海岸行政・道路行政・都市計画行政などのプロフェッショナルとなる公務員（官公庁）などを見込んでいる。
2 修士課程までの構想か，又は，博士課程の設置を目指した構想か

今回の自然科学研究科博士前期課程の改組は，学類改組により再編された学問分野において高度な大学院教育を実施するためのものである。自然科学研究科は5年一貫の教育が可能な区分制大学院として位置付けられており，教育体制の連続性等の観点から，学年進行に伴い，令和6年度の博士後期課程の改組も構想している。
3 研究科・専攻等の名称及び学位の名称

（1）研究科・専攻の名称及び理由
研究科及び専攻の名称並びにそれぞれの英語名称は、次のとおりとする。

研究科の名称：大学院自然科学研究科
（英語名：Graduate School of Natural Science and Technology）
専攻の名称：地球社会基盤学専攻
（英語名：Division of Geosciences and Civil Engineering）
本専攻は、地球惑星科学及び社会基盤工学を専門分野とする教育研究を行うことから、専攻名称を上記のとおりとする。

（2）学位の名称及び理由
本専攻において授与する学位は次のとおりとする。
学位の名称：修士（理学）（英訳：Master of Science）
修士（工学）（英訳：Master of Engineering）
修士（学術）（英訳：Master of Philosophy）
本専攻は、地球惑星科学等の理学分野（理学）、社会基盤学等の工学分野（工学）及びそれらの分野が学際的に融合した学際的分野（学術）が含まれているため、授与学位は、修士（理学）、修士（工学）又は修士（学術）とする。
4 教育課程の編成の考え方及び特色

（1）自然科学研究科の教育課程の編成の考え方及び特色

「2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿～社会を先導する人材の育成に向けた体質改善の方策～（審議まとめ）平成31年（2019年）1月22日 中央教育審議会大学分科会」において,大学院は, Society 5.0 等に向けた社会の変化の中で, 知の生産, 価値創造を先導する「知のプロフェッショナル」の育成を中心に担うことが期待される存在であり, 特定の狭い領域だけに留まらない高度な専門的知識, あわせて STEAM, データサイエンスの, 高い水準の幅広い教養が必要であるとされている。これは, 「2050年カーボンニュートラル, 脱炭素社会の実現（2020年10月26日 首相所信表明演説）」という社会構造の大転換に際して大学院教育が備えるべき要件でもある。

前述の「2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿～社会を先導する人材の育成に向けた体質改善の方策～」において, 早急な大学院教育の体質改善が求められている。その中で, 学修課題を複数の科目等を通して体系的に履修し, 基礎的素養と専門知識の応用力等を培うコースワークの充実が必要であること, 研究生が育成されるのであらゆる科学者としての能力が養われるよう, コースワークと研究指導を適切に組み合わせて実施する必要があること, また, 社会経済の高度化・複雑化に伴い, 学部段階の教育との有機的な接続を図り, メジャー（主専攻）・マイナー（副専攻）の深化を図るための教育を大学院で行うことの必要性が指摘されている。これらの指摘を踏まえ, 本研究科博士前期課程では, 理学及び工学の基礎及び応用に係る自然科学系分野において, 学術系での基礎教育を発展させ, 「総合性」及び「学際性」に富んだ高度専門職業人を養成すること並びに博士後期課程への基礎課程としての教育研究を行うことを目的とし, 各専攻の教育課程を体系的に編成している。そのうち研究科共通科目については, グローバル化する社会を積極的にリードする人材育成に資するため 2014年中に策定された金沢大学大学院＜グローバル＞スタンダード（下の枠内参照）を踏まえた「大学院 GS 科目」をはじめ, 「技術経営（MOT）コースに関する科目」「北陸先端科学技術大学院大学との連携科目」「創成研究科目」「国際交流科目」を設け, 研究者が高度専門職業人として求められる倫理観, データサイエンスの基礎知識, 学際的な課題や国際社会の変化に対応できる俯瞰力養成とともに, 科学技術イノベーションにおける最新知識や技法について幅広く理解させ, 学際的あるいは複合的な課題についても, 総合的・多面的な視点で捉えることのできる能力を獲得させる。

金沢大学大学院＜グローバル＞スタンダード

1. 強固なグローバルマインドと高潔な倫理性：
今後, 人類が直面するグローバルな課題に果敢に挑戦し, 研究者個人としてはもとより, 常に一個の人間として高い倫理性と見識をもって任務を遂行する能力
2. 創造性・交渉力・統率力・実践力：
解決困難な課題にも, 革新的なアイデアと粘り強い交渉力を発揮し, 強い統率力と確かな実践力をもって局面を打開する能力

また, 「多様な学間分野に立脚した新領域を開拓することにより, 持続可能で安全・安心な
社会の発展に貢献し、次世代産業を担う基幹技術の開発や社会実装・起業・技術経営戦略の立案・実施において国際社会で活躍できる自己表現力やコミュニケーション能力を身につけたイノベータ型博士人材の養成を行うことを目的として、全専攻にまたがる分野横断型の新規プログラム「サステナブル理工学プログラム」を新たに設置する。同プログラムは、宇宙理工学、環境エネルギー理工学、数理・ナノ物質理工学、超スマート社会理工学及び生命・フィールド理工学の5つの分野があり、希望する学生は、どの専攻に所属していても履修可能である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>宇宙理工学</th>
<th>環境エネルギー理工学</th>
<th>数理・ナノ物質理工学</th>
<th>超スマート社会理工学</th>
<th>生命・フィールド理工学</th>
</tr>
</thead>
</table>

(2) 地球社会基盤学専攻の教育課程編成の考え方及び特色【資料1】参照

【教育課程の編成の考え方】

本専攻での教育科目は、研究科共通科目、専攻共通科目、コース専門科目及び課題研究から構成される。

研究科共通科目では、研究者倫理（1単位必修）のほか、選択必修 2 単位以上を修得する。各専攻の教員が中心となって開設する科目以外にも、専攻共通科目では、在学期間に英語の外部検定試験（TOEIC や TOEFL 等）を受験することを義務付ける。
入学時期は、4月と10月とするが、どちらの場合も、全ての開講科目を履修することができ、時間割は同一である。必修科目の「研究者倫理」は入学時期によらず受講が可能であり、「課題研究」は、入学直後から修了までの全期間に実施するため、入学時期には依らない。その他の科目は、開講時期が4月期または10月期のどちらかになるが、履修順序は決められていないため、入学時期による履修機会の差異はない。（【資料2】参照）

【カリキュラム・ポリシー】
地球惑星科学コースのカリキュラム・ポリシーは以下のとおりである。
・地球惑星及び環境科学の課題を知識と実験技術や調査法、情報処理能力を活用することで解決し、得られた成果を取りまとめ発表する科目を設置する。
・地球惑星及び環境科学分野の専門知識を実践的に活用するための実験技術や調査法、情報処理法を修得する科目を設置する。
・地球惑星及び環境科学分野における課題を科学的に分析するために必要な専門知識やその適用方法を修得するための科目を設置する。
・研究者の素養として必要な倫理観、数理データ処理能力及びコミュニケーション能力を修得する科目を設置する。

社会基盤工学コースのカリキュラム・ポリシーは以下のとおりである。
・専門知識と先端技術を活用することで課題を解決し、得られた成果をプレゼンテーションする科目を設置する。
・地球環境に配慮した安全・安心な社会基盤を創出するために必要な調査・研究・計画・設計・施工・維持管理の基幹となる深い専門知識、先端的技術及び実践能力を身に付ける科目を設置する。
・社会基盤整備の高度化に必要な水工学・構造・材料工学・地盤・防災工学・環境工学・土木・都市・交通計画学の幅広い基礎知識を涵養する科目を設置する。
・倫理観を持った技術者・研究者を育み、国内外の社会的要請や社会環境の変化に対応した幅広い工学的な視野を広げるための科目を設置する。
5 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件

(1) 教育方法、履修指導の方法

研究科共通科目のうち、研究を実施するために必要な研究倫理を学ぶ「研究者倫理」（1 単位）を必修科目とするとともに、それ以外の大学院 GS 科目を選択必修科目と位置づけ、2 単位以上を修得させる。

学士課程での学修を基に、専攻で扱う専門分野に共通な専門知識を修得するための科目を専攻共通科目と位置付ける。必修科目の「地球社会基盤ゼミナール」（2 単位）を含む 4 単位以上修得することとする。なお、「地球社会基盤ゼミナール」においては、基礎的な研究指導を行うとともに、英語での口頭発表のリスニング能力や質疑応答などのコミュニケーション能力、科学論文形式で記述する能力などを修得させる。

地球惑星科学コース及び社会基盤工学コースそれぞれのより専門的な科目をコース専門科目と位置付ける。このコース専門科目は、専攻共通科目で修得した基礎知識を基にしたより専門的な知識の修得を目的とする専門科目と、専門的な科目の修得と並行して実践的な応用演習を行うことを目的とする実践科目に分類し、実践科目から 2 単位以上、かつ、専門科目と実践科目をあわせて 4 単位以上を修得させる。

さらに、次の (2) 研究指導の方法で述べる課題研究（地球惑星科学課題研究、社会基盤工学課題研究）（10 単位）を修得させる。

これらの教育方法により、研究を遂行するための専門的知識を修得させると同時に、学生が自ら選んだ研究領域を深く追求させる。

(2) 研究指導の方法

学生が修得した専門知識や涵養した素養を有機的に連関しながら、より高いレベルでの研究及び論文作成が行えるよう、基礎的な内容は「地球社会基盤ゼミナール」で、より高度な内容は「課題研究（地球惑星科学課題研究、社会基盤工学課題研究）」において、主任指導教員、1名以上の副指導教員及び研究連携協力教員の複数教員による研究指導・助言を適宜行い、学生ごとの研究内容の進捗について確認しながら、体系的な研究指導を実施する。

なお、本専攻では、地球惑星科学コースは理学分野、社会基盤工学コースは工学分野に関する教育研究が主となるが、学際的な分野の研究もある。その場合は、指導教員が、修士（学術）の申請するにふさわしい研究を進められるように履修指導及び研究指導を行う。

(3) 修了要件

2 年以上在学し、31 単位（必修 13 単位、選択必修 2 単位以上、選択 6 単位以上を含む）以上を修得したうえで、主査と副査で審査する修士論文審査等に合格すること。なお、在学期間に関しては短縮の制度も設ける。

(4) 履修モデル

【資料３】のとおり。
(5) 他大学における授業科目の履修等に対する考え方

学生は、研究科長の許可を受けて、研究科が定める他大学の大学院において、当該大学院の所定の授業科目を履修することができ、当該履修科目の修得単位は、一定の範囲内で研究科の単位として認定される。これらの規定は、外国の大学院への留学による当該大学院の授業科目の履修等においても準用される。また、研究科が教育研究上有益と認めた場合は、休学期間中に他大学の大学院等で学修した成果についても、所定の手続きを経て一定の範囲内で研究科の単位として認定される。

(6) 留学生に対する履修指導や生活指導等の配慮

金沢大学は恒常的に多くの外国人留学生を受け入れており、留学生に対する履修指導や生活指導等については指導教員や専攻のレベルでも十分習熟している。加えて、大学として留学生教育教員・相談教員を配置しているほか、チューター制度や、附属図書館におけるライブラリー・ラーニング・アドバイザー（LiLA）による学修相談等、多面的な留学生支援体制を構築している。

(7) 学位論文審査体制

学位論文の審査を行うため、2名以上で構成する審査委員会を自然科学研究科会議代議員会の審議を経て設置する。

審査委員会は、学位論文の審査に当たり、最終審査として、発表会及び最終試験を行う。発表会は、学位論文の内容について発表し、専攻内で教員及び学生に対して公開することにより、審査の厳格性及び透明性を確保する。併せて審査委員会は、学位論文に関連する科目について、最終試験を行う。

学位論文審査及び最終試験の結果を踏まえ、自然科学研究科会議代議員会は、学位論文審査及び最終試験の合否判定について審議を行う。

(8) 研究の倫理審査体制の具体的内容

本学では研究活動の不正行為等を防止する規程を整備しており、本専攻の学生にも当該規程を適用する。（【資料4】参照）

また、授業科目「研究者倫理」を必修科目とし、日常の研究指導においても、ねつ造、改ざん、盗用等の研究不正について教授し、未然防止を図る。

なお、倫理違反やその恐れが判明した場合は、直ちに研究を中止させるとともに、事実関係を調査し、適切に対処する。
6 基礎となる学部との関係

自然科学研究科（博士前期課程）の基礎となる学部に相当するのは、理工学域の各学類である。今回の改組は、2018年度の学類再編（機械工学類、電子情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類を、機械工学類、フロンティア工学類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類及び生命理工学類へと改組し、数物科学類、物質化学類を加えた7学類に再編）を受けたものであり、改組後の各専攻における教育研究の領域は、現在の各学類におけるそれと対応する。したがって、学域（各学類）と研究科（各専攻）の関係は下図のとおりとなる。

※（）内は授与する学位の称号を、矢印は想定される主な進学ルートを示す。

機械工学専攻、フロンティア工学専攻及び電子情報通信学専攻はコース制をとらないため、基礎となる学類全体との繋がりを示している。
7 「大学院設置基準」第14条による教育方法の実施

社会人が職に就きながら本研究科で学修し、最新かつ高度な知識・技術や継続的な新しい知見・技術を修得する機会を提供するため、各専攻において、次のとおり大学院設置基準第14条に基づき、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う。

(1) 修業年限
標準修業年限は2年とするが、社会人学生の就業による時間的制約、負担に配慮し最長4年の期間を限度として、長期に渡り計画的に履修し修了できる長期履修制度を設ける。

(2) 履修指導及び研究指導の方法
社会人学生への履修指導は、主任指導教員が中心となり、教務担当教員等と連携し、学生の学修環境を考慮しながら実施する。研究指導については、指導教員が学生とともに研究計画を策定し、都合によっては土曜、日曜等も利用した指導を行う。また、オンラインシステムなども有効に活用し、効率的に研究遂行できるように配慮する。

(3) 授業の実施方法
研究指導と同様にオンラインシステムを有効に利用し、遠隔地においても授業を受講できるようにする。さらに、教育上必要と認められる場合には長期休業期間中に集中講義での授業開講を行い、社会人学生の履修上の問題を低減するよう努める。

(4) 教員の負担の程度
社会人学生の受入れによって、研究指導及び授業実施の教員負担はある程度増加すると予想される。これに対応するため、研究指導においては主任指導教員と副指導教員が緊密に連携することによって教員一人当たりの負担を軽減する。一方、授業に関する負担は、授業の撮影しオンライン化した教材などを有効に利用することによって軽減するようにする。また、研究指導、授業ともオンラインシステムを教員にとっても有効に活用することによって、教員の負担軽減に努める。

(5) 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置
本学は4つの図書館を有するが、そのうち本専攻の学生が主として利用する図書館は中央図書館と自然科学研究図書館である。両図書館とも平日は8時45分から22時までの利用が可能であり、自然科学研究図書館は土曜のみ、中央図書館は土曜・日曜ともに17時までの利用が可能である。また、学外からでも本学で契約している電子ジャーナルや電子ブックにアクセスでき、遠隔地においても図書館のサービスを受けることができる。

また、本学には学術メディア創成センターが設置されており、情報処理教育やメディア関連のサービスが提供されている。ネットワークについては、本学の各キャンパス内に設置してある無線LANを利用することができる。
学内の食堂等福利厚生施設も平日は19 時 30 分まで、土曜日は14 時まで営業されている。

（6）入学者選抜の概要
社会人には特別選抜方式の入試を実施する。実施方法は、英語外部試験のスコアの提出及び口述試験を課し、これと学業成績証明書と推薦書を総合して選抜する。
8 取得可能な資格

地球社会基盤学専攻では、中学校教諭（理科）及び高等学校教諭（理科）一種免許状取得者（一種免許状を取得する要件を満たしている者を含む）が指定された科目の単位を修得することにより、一種免許状に対応する教科の専修免許状を取得することができる。なお、当該免許状取得は修了要件ではない。
9 入学者選抜の概要

（1）入学者選抜の種類及び募集人員

入学者選抜は、一般選抜及び多様な人材を受け入れるための特別選抜を実施する。
地球社会基盤学専攻の特別選抜には、社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜及び出身学部等限定特別選抜がある。
各選抜における募集人員は、次のとおりとする。
一般選抜 69 名、社会人特別選抜 若干名、外国人留学生特別選抜 若干名、出身学部等限定特別選抜 若干名

（2）入学者選抜方法の概要

① 一般選抜

学力検査及び学業成績証明書を総合して行う。
この選抜は、「学力検査（筆記試験、口述試験及び英語外部試験スコア評価）」及び「学業成績証明書」に基づいて行うA試験と、「口述試験及び英語外部試験スコア評価」を先に行い、成績優秀者には「筆記試験」を免除するB試験がある。

② 社会人特別選抜

科学技術の急速な改革、学際化、総合化に柔軟に対応できる人材の育成の一環として、地域社会・産官学からの社会的要請に応えるため、教育研究機関、官公庁、企業等で開発・研究に携わっている又は携わってきた社会人を受入れ、高度な研究能力の活性化、知識・技術の修得を目的として、一般の志願者とは異なる社会人特別選抜を実施する。
選抜は、学力検査及び学業成績証明書及び推薦書を総合して行う。

③ 外国人留学生特別選抜

日本の国籍を有しない者に対し、一般の志願者とは異なる外国人留学生特別選抜を実施する。
選抜は、学力検査及び出願書類を総合して行う。

④ 出身学部等限定特別選抜

専攻の学問領域以外の分野において、学部教育を学修した者を対象に広く人材を求めめるため、一般の志願者とは異なる出身学部等限定特別選抜を実施する。
選抜は、学力検査及び出願書類を総合して行う。

（3）出願資格

出願資格については、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）、学校教育法施行規則（昭和 22 年 5 月 23 日文部省令第 11 号）、その他関係する法令等及び告示等に基づき、次のとおりとする。なお、関係法令等が改正された場合には、速やかに修正を行う。
① 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条に定める大学を卒業した者
② 学校教育法第 104 条第 7 項の規定により学士の学位を授与された者
③ 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
④ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者
⑤ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
⑥ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が三年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者
⑦ 文部科学大臣の指定した者
⑧ 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
⑨ 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、当該者を本学の研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑩ 外国において学校教育における15年の課程を修了した者、我が国において、外国の大学における15年の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって、本学の研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したもの
⑪ 本学の研究科において、個別の入学資格審査により、第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(4) アドミッション・ポリシー

21世紀における地球生命圏の保全、地域環境の形成及び社会基盤整備においては、われわれ人類の生存基盤となる地球、日常の生活基盤となる社会及びそれらを取り巻く環境を対象に、理科と工学の両面から柔軟に思考できる能力が求められる。本専攻では明確な倫理観と論理的思考のもと、地球惑星科学・環境科学や環境工学、土木工学、防災工学、都市工学に関わる俯瞰的で幅広い基礎知識と特化した専門知識を有し、地域からグローバルまでさまざまな局面において、社会をリードする研究者・技術者・教育者を養成する。科学的探究心に富み、これらの方案の専門知識を深めて活躍したいと考えている学修意欲のある人の入学を期待する。
10 教員組織の編成の考え方及び特色

（1）教員組織の編成の基本方針

金沢大学では教教分離の体制を採用し、教員が所属する教員組織の研究域・学系と学生が所属する学域・学類、研究科・専攻から構成されている。教員は概ね学類に対応する学系に所属している。学内の研究所に所属する教員は、専門分野に応じて研究科・専攻の講義や学生指導を担当する編成を採用している。本学では、教員は課題研究グループを構成し、各教員は何れかの課題研究グループのコアメンバーとして研究に参画し、他の研究グループの協力教員となることができる。自然科学研究科の主な教員が所属する理工研究域の学系では、専門学問領域の近い15の課題研究グループと学問分野の融合を進める課題研究グループである5の融合課題研究グループと学問分野の融合を進める課題研究グループを構成し、研究を行う体制をつくり、教員個人の学問的興味のみならず、グループとして研究を進める体制を取っている。教員の採用や昇任においても、研究教育実績は勿論のこと、各課題研究グループの研究体制に対する貢献も考慮している。

自然科学研究科及び各専攻の教員配置は、教員の専門性と各専攻の教育課程を考慮している。自然科学研究科の教員は、ほとんどが理工研究域に所属しているが、専門性により自然科学研究科の教育課程を担当することがふさわしい教員については、他の研究域や研究所、センター等に所属する教員が大学院の指導については自然科学研究科の学生指導を担当することができる体制を取っている。

金沢大学では毎年すべての教員に対して教員評価を実施している。この評価では、理工研究域に所属する教員の場合、研究・教育・社会貢献、管理運営のそれぞれの領域について、各教員がエフォート管理を行い、それぞれの業績について、所属長、部局長が活動状況を確認、評価している。改組後もこの評価システムは引き続き実施され、各教員について、それぞれの活動領域のエフォート管理を適切に行うことで、本研究科の教育、研究に適切な業務担当が行われるように進める。

金沢大学では、学生に対する研究指導をきめ細かく、柔軟かつ効果的に行い、新たな学術分野を切り開き、専攻横断的・研究科横断的な学問分野融合教育を実現するため、主任指導教員及び副指導教員による複数教員での研究指導を行う複数指導教員体制を取っている。また、自然科学研究科の各専攻では、これとは専門領域を異にする教員を研究連携協力教員として定め、アドバイス教員として学生指導にあたっている。

（2）専攻における教員組織の編成の考え方及び特色

本専攻の教員組織は、地球惑星科学及び社会基盤工学の各分野を専門とする44名の専任教員のほか、主として学際的分野を担当する兼担教員、兼任教員で編成する。専門性と学際性を備えた幅広い職業人養成の理念に従い、博士後期課程の基礎的な教育を考慮した教育課程を実現するために、以下のように科目担当教員を配置する。

専攻共通科目及びコース専門科目に配当された主科目は、専任の研究者教員（教授、准教授、講師、助教）が担当する。学際的な内容を扱う科目及び他専攻と共通の科目は、兼担教員（教授、准教授、講師）が担当する。各担当教員は、科目担当に必要な学位及び十分な研究業績を有している。
課題研究は、専任の研究者教員（教授、准教授、講師、助教）が担当する。全ての専任教員は、研究指導を行うために必要な学位及び十分な研究業績を有している。

研究科共通科目は、自然科学研究科博士前期課程全体として実施し、原則として研究科専任の研究者教員が講義を担当する。創成研究科目は、企業での製品開発の体験を目的としているため、研究科の専任教員がコーディネータと課題担当教員となって教育全般を担当し、民間企業と連携して指導を行う。研究者倫理の科目は国際基幹教育院教授が担当し、技術経営（MOT）コースに関する科目は、高度な科学技術を企業化・産業化するための技術経営に関連する事項を専門とする教授・准教授が担当する。

（3）教員の年齢構成、定年に関する規定
本専攻の教育課程を担当する専任教員の内訳は、学年進行完成時点で、教授19名、准教授12名、講師2名、助教11名であり、全ての専任教員は博士の学位を有している。年齢構成については、学年進行完成時点で、30歳代6名、40歳代10名、50歳代21名、60歳代7名であり、教育研究水準の維持向上及び活性化に相応しく、バランスの取れた構成となっている。
なお、本学における教員の定年は、就業規則において65歳と規定されている。（【資料5】参照）
11 施設、設備等の整備計画

以下のとおり既存の施設・設備等を整備し、共同で利用する。

（1）校舎等施設の整備計画
①教室、自習室等
教室、実験・実習室については、既存の講義室等を活用することで対応可能である。また、学生の自習室等については、これまでも多数の大学院学生を受け入れていることから、既存の自習室等を活用することで十分に対応可能である。また、建物内には有線、無線の LAN 環境を整備しており、常時インターネットに接続することができる。
具体的には、以下のとおり教室等を備えている。
ア 講義室
自然科学本館 36 室
イ 演習室、実験室
各研究指導教員の研究室の傍には、演習室、実験室を備えている。
ウ 学生研究室（自習室）
各研究指導教員の研究室の傍には、学生研究室（1 区画：面積 32 ㎡～33 ㎡、収容人数 1 2 人）を備えており、個々の大学院学生に対して占有のデスクを貸与し、学生が学修・研究に専念できる環境を整えている。（【資料 6】参照）

②学生の厚生施設
専任医師・看護師によるケガや急病の応急措置・健康相談等に応じることができる保健管理センターを設置しており、専任のカウンセラーが常駐している。
また、学生専用のラウンジを複数設け、休憩や討論の場として自由に使用できる環境を提供している。校舎内各階に設置されている学生ラウンジは、所属研究室に関わらず利用でき、他研究室、他研究科等の学生との交流が可能である。

③教員研究室
専任教員は全員自らの研究室（22 ㎡）を有し、学生の研究指導を行うには十分なスペースを確保している。

（2）設備の整備計画
自然科学研究科では、学生が自由に利用できるソフトウェアとハードウェアの開発環境及びシミュレーション環境を提供するネットワークシステムとコンピュータ実習室を整備し、随時研究や学習に活用できる環境を用意している。また、大規模集積回路の開発に使われる半導体業界標準の CAD ソフトウェアを導入し、実践的な集積回路設計技術教育を行うことにより、AI、画像認識、無線通信機能等を含む最先端のシステム開発に取り組める環境を用意している。そのほか、最先端の高速原子間力顕微鏡や、研究に必要な部材等を学生が自ら自由に設計・製作するための工作機械、各種測量機器等、優れた研究設備、実験装置等も整備されており、充実した設備の整備がなされている。
した講義・演習及び実習等を実施できるようになっている。さらに、教育研究の必要に応じて、
順次設備等の更新や新規設備の導入等を行っている。

(3)図書等の資料及び図書館の整備計画

長年にわたる図書資料の体系的な収集整備により、理学・工学に関する図書・学術雑誌類は
充実しており、今後も随時拡充を行う。

なお、未所蔵の資料については、図書館間相互貸借システムを用いて、他大学図書館等に現
物貸借及び文献複写の提供依頼を行うことで、蔵書整備を補完している。更には、国内のみなら
ず海外の大学図書館等と相互協力を果たしながら、学術資料を迅速に提供する環境を整えて
いる。

①図書等の資料

本学の全蔵書数については、図書約 192 万冊、雑誌等約 36,000 種、視聴覚資料約 8,000 点を
数え、その内、図書については、角間キャンパスにある、中央図書館に約 120 万冊、自然科学
系図書館に約 42 万冊、宝町キャンパスにある、医学図書館に約 25 万冊、保健学類図書館に約
5 万冊を所蔵している。その他にも、ネットワーク対応のデータベース 19 種や約 7,900 タイトル
の電子ジャーナルを提供しており、これらの電子媒体を含めた所有の蔵書を一括で検索でき
るよう、検索システムについても整備している（附属図書館蔵書検索 OPACplus）。

なお、附属図書館では、本学の教職員が教育・研究活動の結果として生み出した学術的な情
報（コンテンツ）を電子的な形態で保存し、インターネット上で公開するシステムである金沢
大学学術情報リポジトリ（KURA：Kanazawa University Repository for Academic Resources）
を構築し、教育・研究成果の公開や学術情報の発信に努めている。

②図書館の整備

本学には、角間キャンパスに中央図書館、自然科学系図書館、宝町キャンパスに医学図書館、
保健学類図書館と合計 4 つの附属図書館を設置している。

各図書館の総建物面積は19,794 ㎡、総閲覧席数は2,185 席を有しており、加えて中央図書館
には、利用者へ知識を「伝え」することから、利用者の自律的な学習によって知識の「創造」を目
指すラーニングコモンズのコンセプトを導入し、ブックラウンジ（飲食も可能なコミュニケーションスペース）、インフォスクエア（PC を設置し、図書館の各種情報へのアクセスポイントとなるスペース）、コラボスタジオ（グループ討議、学習のためのスペース）をゾーニングする
ことにより、多様な学修形態を支援している。
12 管理運営

（1）管理運営組織

研究科の担当教員を構成員とする自然科学研究科会議を組織し、特定の事項を審議するために、研究科長、各専攻長等から構成する自然科学研究科会議代議員会を組織し、月1回定例で開催する。研究科会議代議員会における審議事項は、金沢大学研究科会議規程に基づき、以下のとおりとする。

① 中期目標・中期計画及び年度計画に関する事項
② 規程その他の教育に関係重要な規則の制定又は改廃に関する事項
③ 教育に係る予算の執行に関する事項
④ 教育課程の編成に関する事項
⑤ 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
⑥ 学生の入学又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
⑦ 教育の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
⑧ 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項
⑨ その他教育に関する重要事項
⑩ 研究科長の候補者の選考に関する事項
⑪ その他当該研究科に関する重要事項

（2）事務組織

事務組織は、研究科の管理運営及び教育研究に関するあらゆる事務を処理しなければならないことから、学生や教職員を身近に支援できる体制が求められるところである。

したがって、現在、自然科学研究科、理工学域の事務を司る理工系事務部が、引き続き事務組織として、新専攻の事務を担う。
13 自己点検・評価

金沢大学では、従来から自己点検・評価を実施している。これまでの自己点検・評価の実施体制、実施方法、評価結果の公表及び活用方法等については以下のとおりである。

（1）全学的実施体制

学校教育法第109条第1項の規定に基づく自己点検・評価について、「国立大学法人金沢大学自己点検評価規程」及び「国立大学法人金沢大学における全学の自己点検評価実施要項」を定めている。

また、この自己点検評価及び認証評価並びに中期目標・中期計画等の企画立案及びそれらの目標・計画に係る評価を担当する組織として、全ての理事及び研究域長並びに各センター長の代表者等から構成する企画評価会議を設置している。

さらに、自己点検評価等の任務を円滑かつ効率的に行うため、企画評価会議の下に企画部会、評価部会及び認証評価部会を設置している。

（2）実施方法、評価結果の公表及び活用方法等

金沢大学では、「国立大学法人金沢大学における全学の自己点検評価実施要項」に基づき、「基本データ分析による自己点検評価」及び「年度計画の実施状況に係る自己点検評価」を毎年実施するとともに、定期的に「機関別認証評価基準による自己点検評価」を実施している。

これらの自己点検評価については、企画評価会議において、自己点検評価書（案）を作成し、教育研究評議会の議を経て、Webサイトで公表している。

また、自己点検の結果、改善すべき事項が認められる場合、企画評価会議議長から当該事項を所掌する理事、部局長に改善計画の提出を求めるとともに、企画評価会議において、次年度にその進捗状況を確認している。

評価の結果、改善すべき事項が認められる場合は、学長から当該事項を所掌する理事、副学長又は部局長に対し改善点等を指示するとともに、改善報告を求めることにより教育研究の水準及び質の向上に努めている。
14 情報の公表

金沢大学公式 Web サイトにおいて、大学の理念と中期目標・中期計画等の大学が目指している方向性を発信するとともに、カリキュラム、シラバス等の教育情報、学則等の各種規程や定員、学生数、教員数等の大学の基本情報を公表している。具体的には以下のとおりである。

① 大学の教育研究上の目的に関すること。
② 教育研究上の基本組織に関すること。
③ 教員組織及び教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
④ 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
⑦ 校地、校舎等の施設及びその他の学生の教育研究環境に関すること。
⑧ 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
⑨ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
①～⑨に関する Web サイト
   (http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_syomu/jyouhoukoukai/kyoiku/index.html)
⑩ その他
   金沢大学学則等
   (http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/index.html)
設置計画書・設置計画履行状況報告書等
   (http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_syomu/jyouhoukoukai/secchi/)
自己点検・評価等
   (http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/evaluation/index.html)
15 教育内容等の改善のための組織的な研修等

（1）全学的な研修等

本学では、教育企画会議（議長：教育担当理事）の下に、FD活動教育の質的向上を図るために、全学の FD 委員会を置き、授業の内容、方法の改善等による教育の質の向上並びに学生の心身の保護とキャリア形成を促進する等の学生支援を組織的に行えるよう体制を整備している。この委員会の下、全学における FD 活動について、年度ごとに報告書を作成・公開し情報の共有にも取り組んでいる。また、令和 3 年度に本学の教学マネジメントを一元管理する「教学マネジメントセンター」を設置し、本学全体、学域、研究科等における学位プログラム及び授業科目レベルでの内部質保証システムをより強化し、学修者本位の教育の実現を図るための教育改善に取り組むこととしている。このほか、教員評価委員会において教員評価大綱を策定し、毎年、教員の業績評価を実施し、教員が自ら点検・評価を行うとともに、ピアレビュー形式での評価や、部局長・学長等による階層化された評価を行い、教員資質の維持向上を図っている。

職員研修においては、コンプライアンス研修（情報セキュリティ、研究の不正防止を含む。）や職員ビジネス英語研修、職員パソコン研修、ハラスメント防止研修、海外派遣研修等のほか、役職に応じて必要な識見を得るための階層別職員研修や、担当職務を円滑に遂行するためにの実務研修を実施している。また、東海・北陸・近畿地区学生指導研修会や、国立六大学事務職員研修会等に職員が参加する機会を設け、積極的な参加を奨励している。

（2）自然科学研究科における研修等

①新任教員研修会

毎年 4 月又は 5 月に新規採用教員、又は助教・助手から昇任した教員、聴講を希望する教員を対象に研修会を実施している。研修会では、教授法の心得、カリキュラム、教務関係、学生対応、学校教育系教授による講演等により、教員に必要な知識・技能の修得や能力及び資質を向上させる取り組みを行っている。

②FDシンポジウム

毎年 3 月に全教員を対象に FD シンポジウムを開催している。FD シンポジウムでは、最新の課題をテーマに掲げ、学外者を含む様々な教員による講演により、参加教員の資質向上に努めている。
金沢大学 大学院自然科学研究科（博士前期課程）
地球社会基盤学専攻

設置の趣旨等を記載した書類（別添資料）

目次

<table>
<thead>
<tr>
<th>資料番号</th>
<th>項目</th>
<th>ページ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>資料1-1</td>
<td>カリキュラムマップ（地球惑星科学コース）</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>資料1-2</td>
<td>カリキュラムマップ（社会基盤工学コース）</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>資料2</td>
<td>入学者の修了までのスケジュール</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>資料3-1</td>
<td>履修モデル（地球惑星科学コース）</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>資料3-2</td>
<td>履修モデル（社会基盤工学コース）</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>資料4</td>
<td>金沢大学研究活動不正行為等防止規程</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>資料5</td>
<td>国立大学法人金沢大学職員就業規則</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>資料6-1</td>
<td>学生研究室（自習室）配置図</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>資料6-2</td>
<td>学生研究室（自習室）見取図（例）</td>
<td>48</td>
</tr>
</tbody>
</table>
カリキュラムマップ

養成する人材像
環境の世紀といわれる21世紀に、地域・地球規模の環境を包括的に捉え、地球と社会が安心して共創できる地球・社会基盤整備に係る研究に必要な専門知識と実践的スキルを習得させ、さらに適切に社会へ展開するコミュニケーション能力を身につけ、研究者の素養として必要な倫理観、数理データ処理能力およびコミュニケーション能力を修得する。

修了要件
2年以上在学し、31単位（必修13単位、選択必修2単位以上、選択6単位以上を含む）以上を修得した上で、修士論文審査及び最終試験に合格すること。

ディプロマ・ポリシー（学修成果）

地球惑星及び環境科学に関する専門知識を実践的に活用するための実験技術や調査法、情報処理能力を修得し、適切な方法を選択し応用することができる。地球惑星及び環境科学に関する専門知識を実践的に活用するための実験技術や調査法、情報処理能力を修得し、適切な方法を選択し応用することができる。

カリキュラム・ポリシー

授業科目

<table>
<thead>
<tr>
<th>課題研究 10単位必修</th>
<th>地球惑星科学課題研究</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>コース専門科目&lt;br&gt;実践科目から2単位以上を含む計4単位以上</td>
<td>&lt;実践科目&gt;&lt;専門科目&gt; &lt;実践科目&gt; &lt;専門科目&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>専攻共通科目&lt;br&gt;2単位必修を含む計4単位以上</td>
<td>地球社会基盤ゼミナール&lt;br&gt;地球惑星進化学A、地震学A等</td>
</tr>
<tr>
<td>研究科共通科目&lt;br&gt;1単位必修&lt;br&gt;2単位選択必修</td>
<td>総合ゼミナール&lt;br&gt;技術経営論入門A&lt;br&gt;数理データサイエンス論A&lt;br&gt;国際プレゼンテーション演習等</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※本コースで想定している主な分野：鉱物学、岩石学、地球物理学、地質学、地球環境学、地球年代学

【資料1-1】
### カリキュラムマップ

#### 自然科学研究科（博士前期課程）地球社会基盤学専攻 社会基盤工学コース

### 养成する人材像

環境の世紀といわれる21世紀に、地域・地球規模の環境を包括的に捉え、地球と社会が安心して共創できる地球・社会基盤整備に係る研究に必要な専門知識と実践的スキルを習得させるとともに、それらを総合的に応用する能力の育成を図り、国際社会で活躍できるプレゼンテーション・コミュニケーション能力、柔軟な課題設定・解決能力と実践能力を身につけた独創性豊かな研究者・技術者・教育者を養成する。

※本コースで想定している主な分野：水工学（河川工学、海岸工学）、構造工学、地盤・防災工学、環境工学、土木・都市・交通計画学

### 修了要件

2年以上在学し、31単位（必修13単位、選択必修2単位以上、選択6単位以上を含む）以上を修得した上で、修士論文審査及び最終試験に合格すること

### ディプロマ・ポリシー（学修成果）

専門知識と先端技術を活用することで課題解決し、得られた成果をプレゼンテーションできる能力を修得すること。

地球環境に配慮した安全・安心な社会基盤を創出するために必要な調査・研究、計画・設計、施工・維持管理における深い専門知識、先端的技術および実践能力を修得すること。

社会基盤整備の高度化に必要な水工学、構造・材料工学、地盤・防災工学、環境工学、土木・都市・交通計画学の幅広い基礎知識を修得すること。

国内外の社会的要請や社会環境の変化に対応した幅広い工学的知識を修得するとともに技術者、研究者としての倫理観を身に付けること。

### カリキュラム・ポリシー

専門知識と先端技術を活用することで課題解決し、得られた成果をプレゼンテーションする科目を設置する。

地球環境に配慮した安全・安心な社会基盤を創出するために必要な調査・研究、計画・設計、施工・維持管理の基幹となる深い専門知識、先端的技術および実践能力を身に付ける科目を設置する。

社会基盤整備の高度化に必要な水工学、構造・材料工学、地盤・防災工学、環境工学、土木・都市・交通計画学の幅広い基礎知識を涵養する科目を設置する。

倫理観を持った技術者・研究者を育み、国内外の社会的要請や社会環境の変化に対応した幅広い工学的な視野を広げるための科目を設置する。

### 授業科目

#### 課題研究

10単位必修

#### コース専門科目</実践科目>

実践科目から2単位以上を含み計4単位以上

#### 実践科目

＜実践科目＞構造・材料工学演習
地盤・防災工学演習等

＜専門科目＞海岸・海洋の数値モデリング
交通システム計画学等

専攻共通科目

2単位必修を含み計4単位以上

#### 地球社会基盤ゼミナール

河川・海岸のデータ解析学
構造工学特論A等

研究科共通科目

1単位必修

研究者倫理
技術経営論入門A
数理・データサイエンス論A
国際プレゼンテーション演習等

【資料1－2】
地球社会基盤学専攻（博士前期課程）入学者の修了までのスケジュール

### 4月（10月）入学者

<table>
<thead>
<tr>
<th>学年</th>
<th>月</th>
<th>授業科目履修</th>
<th>研究指導・論文審査等</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年</td>
<td>4（10）</td>
<td>入学</td>
<td>指導教員・研究計画決定</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5（11）</td>
<td>研究科共通科目</td>
<td>研究指導</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6（12）</td>
<td>進修科目</td>
<td>先行研究の調査</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7（1）</td>
<td></td>
<td>関係データ取得</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8（2）</td>
<td></td>
<td>文献調査</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9（3）</td>
<td></td>
<td>輪講、実験</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10（4）</td>
<td>設計・プログラム</td>
<td>論文審査願</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11（5）</td>
<td></td>
<td>学会発表</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12（6）</td>
<td></td>
<td>環境の変化により実際には様々なバリエーションがある</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|      | 1（7） | | *
|      | 2（8） | | 修了 |
|      | 3（9） | | 論文発表、論文審査、最終試験 |
| 2年  | 4（10） | | 学位授与 |
|      | 5（11） | | |
|      | 6（12） | | |
|      | 7（1） | | |
|      | 8（2） | | |
|      | 9（3） | | |
|      | 10（4） | | |
|      | 11（5） | | |
|      | 12（6） | | *
|      | 1（7） | | 修了 |
|      | 2（8） | | |
|      | 3（9） | | |

【大まかな流れ】

先行研究の調査

関係データ取得

文献調査

輪講、実験

フィールドワーク

学会参加

論文執筆

骨子の作成

ブラッシュアップ

プレゼン指導

論文審査願

論文発表、論文審査、最終試験

修了
地球社会基盤学専攻 地球惑星科学コース 履修モデル
【博士前期課程】

### 科目区分

<table>
<thead>
<tr>
<th>課題研究</th>
<th>博士後期課程に進学</th>
<th>資源系企業・地質環境系企業に就職</th>
<th>教員・公務員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10単位必修</td>
<td>地球惑星科学課題研究</td>
<td>地球惑星科学課題研究</td>
<td>地球惑星科学課題研究</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>進化古生物学B</td>
<td>地球環境進化学B</td>
<td>地球惑星ダイナミクスB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>進化古生態学B</td>
<td>地球惑星物質科学B</td>
<td>地震学B</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>リサーチスキルA, B</td>
<td>地球表層環境学B</td>
<td>大気環境変動論B</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球惑星科学総合演習A～D</td>
<td>地球惑星科学総合演習A～D</td>
<td>地球惑星科学総合演習A～D</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フィールド実習A, B</td>
<td>フィールド実習A, B</td>
<td>フィールド実習A, B</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
地球社会基盤学専攻 社会基盤工学コース 履修モデル
【博士前期課程】

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目区分</th>
<th>博士後期課程に進学</th>
<th>ゼネコン、コンサルに就職</th>
<th>官公庁（公務員）に就職</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>課題研究</th>
<th>10単位必修</th>
<th>社会基盤工学課題研究</th>
<th>社会基盤工学課題研究</th>
<th>社会基盤工学課題研究</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>コース専門科目</th>
<th>実践科目群から2単位以上を含み計4単位以上</th>
<th>水工学演習</th>
<th>環境工学演習</th>
<th>地球環境のデータ解析学</th>
<th>海岸・海洋の数値モデリング</th>
<th>都市の地震防災B</th>
<th>水環境保全工学B</th>
<th>大気環境保全工学B</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻共通科目</th>
<th>2単位必修を含み計4単位以上</th>
<th>地球社会基盤ゼミナール</th>
<th>河川・海岸のデータ解析学</th>
<th>流体物理の数値モデリング</th>
<th>都市の地震防災A</th>
<th>水環境保全工学A</th>
<th>大気環境保全工学A</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>研究科共通科目</th>
<th>1単位必修</th>
<th>2単位選択必修</th>
<th>研究者倫理</th>
<th>数理・データサイエンス論A</th>
<th>数理・データサイエンス論B</th>
<th>創成研究I</th>
<th>創成研究II</th>
</tr>
</thead>
</table>

地球環境問題を解明する研究者を目指す学生
力学を得意とする建設技術者を目指す学生
都市防災計画のプロフェッショナルとなる公務員を目指す学生
○金沢大学研究活動不正行為等防止規程

(平成27年4月1日規程第2274号)

(趣旨)
第1条 この規程は、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年8月26日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。）及び金沢大学研究者行動規範（平成20年1月22日制定）の趣旨を踏まえ、国立大学法人金沢大学コンプライアンス基本規則第12条に基づき、金沢大学（以下「本学」という。）における研究活動の不正防止に関し、必要な事項を定める。

(目的)
第2条 この規程は、研究活動が真実の探求を積み重ね、新たな知を創造していく営みであり、科学研究の実施が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることに鑑み、研究機関である本学が、組織として責任体制の確立による管理責任の明確化を図り、もって研究活動の不正行為を事前に防止することを目的とする。

(特定不正行為)
第3条 この規程において対象とする研究活動における不正行為（以下「特定不正行為」という。）とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究成果等を作成すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものにすること。
(3) 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文若しくは用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

(最高管理責任者)
第4条 本学における研究活動の不正防止及び対応に関する最高管理責任者は学長とする。
2 学長は、研究活動における行動指針を定めるとともに、次条に定める研究不正防止責任者が責任をもって研究活動を管理できるようリーダーシップを発揮して不正行為の防止等に努めなければならない。

(研究不正防止責任者)
第5条 本学における研究活動上の不正行為の防止等について総括するとともに、次条第2項に定める研究倫理教育を推進するため、研究不正防止責任者を置き、研究担当理事をもって充てる。

(研究倫理教育責任者)
第6条 各部局（金沢大学学則第22条第1項に規定する部局をいう。以下同じ。）に、研究倫理教育責任者を置き、当該部局の長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は、当該部局に所属する研究活動に従事する者を対象に定期的に研究者等に求められる倫理規範の修得等をさせるための教育（以下「研究倫理教育」と
いう。)を実施するとともに、当該部局における研究活動上の不正行為の防止等に関し統括する。

3 研究倫理教育責任者は、前項に規定するもののほか、各研究科の教育研究上の目的及び専攻分野の特性に応じて、大学院の学生に対して研究者倫理に関する知識及び技術が身に付くよう教育課程の内外を問わず研究倫理教育の適切な機会を設けるものとする。また、学域学生に対しても研究者倫理に関する基礎的素養の修得に必要な研究倫理教育を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 前2項に定める研究倫理教育には、研究データとなる実験・観察ノート等の記録媒体の作成(作成方法等を含む。)・保管、実験試料・試薬の保存、論文作成の際の各研究者間における役割分担・責任関係の明確化、利益相反の考え方、守秘義務等、研究活動に関して守るべき作法についての知識及び技術に関する項目を含めるものとする。

5 研究倫理教育責任者は、共同研究における当該部局の個々の研究者等がそれぞれの役割分担・責任を明確化すること並びに複数の研究者による研究活動の全容を把握・管理する立場にある研究者が当該部局に所属する場合は当該代表研究者が研究活動及び研究成果を適切に確認していくことを促すとともに、当該部局に所属する若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるようメンターの配置等による適切な支援・助言等が行われる環境の整備に努めなければならない。

(本学研究者の責務)

第7条 本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者(以下「本学研究者」という。)は、適切な研究活動を行うとともに、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

2 本学研究者は、研究倫理活動に係る法令等に関する研修等を受講しなければならない。

(研究データ等の保存・開示)

第8条 本学研究者は、研究によって生じた生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の研究データ等を研究が終了若しくは中止したとき又は研究に基づく論文等が公表されたときのいずれか遅い時期から、電子データ及び実験・観察ノートは10年間、その他の研究データ等は5年間、善良なる管理者の注意義務をもって保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合は、これを開示しなければならない。

(不正行為の禁止)

第9条 本学研究者は、特定不正行為を行ってはならない。また、他の学術雑誌等に既に発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公表され不適切なオーサーシップ等の研究者倫理に反する行為も同様とする。

(研究不正調査責任者)

第10条 本学の研究活動における特定不正行為に対応する責任者は、国立大学法人金沢大学コンプライアンス基本規則第6条に定めるコンプライアンス総括責任者(以下「コンプライアンス総括責任者」という。)とする。ただし、コンプライアンス総括責任者
が、告発のあった事案について告発者及び被告発者と直接の利害関係にあるときは、学長が指名する理事（以下「研究不正調査責任者」という。）とする。

（特定不正行為の受付窓口）
第11条 特定不正行為に関する告発（以下「告発」という。）又は告発の意思を明示しない相談（以下「相談」という。）を受け付ける窓口（以下「受付窓口」という。）は、国立大学法人金沢大学公益通報者保護規程第5条に定める窓口とする。
2 告発又は相談を受け付けた部署は、受付窓口に当該事案を回付するものとする。
3 受付窓口は、告発又は相談があったときは、その内容を直ちにコンプライアンス総括責任者に報告するものとする。

（告発の取扱い）
第12条 告発は、顕名によるものとし、書面、電話、ファクシミリ、電子メール、面談等により受付窓口に直接行うものとする。
2 告発は、特定不正行為を行ったとする研究者・グループ、特定不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由が示されているものに限り受け付けるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、匿名による告発があった場合において、告発の内容が相当程度信頼に足るものと学長が認めたときは、顕名の告発に準じて取り扱うことができるものとする。
4 コンプライアンス総括責任者は、受付窓口が告発を受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合は、告発を受け付けたことを告発者に通知するものとする。ただし、匿名による告発については、この限りではない。
5 コンプライアンス総括責任者は、告発のあった事案が、本学以外の他の機関においても調査を行うことが想定される場合は、当該機関にも告発内容を通知するものとする。
6 本学は、告発のあった事案について、ガイドラインが定める調査機関に本学が該当しない場合は、調査機関としてガイドラインが定める機関に当該事案を回付する。

（相談への対応）
第13条 告発の意思を明示しない受付窓口への相談については、研究不正調査責任者がその内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
2 前項において、相談者から告発の意思表示がなされない場合であっても、学長が特に必要と認めたときは、当該事案について調査を行うことがある。

（警告）
第14条 研究不正調査責任者は、特定不正行為が行われようとしている、若しくは特定不正行為が求められているとの告発又は相談を受けた場合は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けた場合は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。ただし、本学が被告発者の所属する機関でないときは、本学は被告発者の所属する機関に事案を回付するものとする。
（秘密保持）
第 15 条 特定不正行為に関する告発又は相談について、業務上その内容を知り得た者は、その事案の調査結果が公表されるまで関係者以外の者に漏らしてはならない。また、調査に協力した役員、職員、学生等も同様とする。
（例外的公表）
第 16 条 本学は、調査事案が何らかの事由により漏えいした場合（告発者又は被告発者の責任により漏えいした場合を除く。）は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中の事案について公表することがある。
（告発者の保護）
第 17 条 本学は、単に告発を行ったことを理由にして告発者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いを行わない。
（恶意に基づく告発の禁止）
第 18 条 何人も、被告発者を陥れること、被告発者が行う研究を妨害すること等、専ら被告発者に何らかの損害を与えること又は被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とした意思（以下「恶意」という。）に基づく告発を行ってはならない。
（被告発者の保護）
第 19 条 本学は、相当な理由がないにもかかわらず単に告発がなされたことをもって、被告発者の研究活動の一部又はすべてについて制限を加えること及び被告発者に対して解雇、降格、減給その他不利益な取扱いを行わない。
（調査関係者の保護）
第 20 条 学長は、告発者、被告発者、調査協力者若しくは関係者に連絡し、又は通知するときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者の人権、名誉、プライバシー等を侵害することのないよう配慮するものとする。
（不正疑惑報道等への対応）
第 21 条 本学は、本学研究者の特定不正行為の疑いが学会等の科学コミュニティ又は報道により指摘された場合は、本学に告発があった場合に準じた取扱いをすることがある。
（事案の調査）
第22条 本学は、本学研究者に係る特定不正行為の告発が本学にあった場合（他の機関において告発があり、回付された事案を含む。以下同じ。）は、原則として、告発された事案について調査を行う。

2 本学は、複数の機関に所属する本学研究者に係る特定不正行為の告発が本学にあった場合は、当該研究者が所属する関係機関と協議の上、合同で調査を行うものとする。ただし、協議の結果、特段の定めをした場合は、その定めによるものとする。

3 本学は、本学研究者が以前に所属していた研究機関における研究活動に係る告発が本学にあった場合は、当該機関に告発内容を通知し、原則として当該機関と合同で調査を行う。

4 本学は、本学に以前に所属していた研究者が本学に所属していた期間における研究活動に係る告発が本学にあった場合は、当該研究者が現に所属する研究機関に告発内容を通知し、原則として当該機関と合同で調査を行う。ただし、当該研究者が現に所属する機関がないときは、本学が調査を行うものとする。

5 本学は、前4項の規定に基づき誠実に調査を行ったにもかかわらず、調査の実施が困難な状況にある場合は、告発された事案における研究活動に係る予算を配分し、又は措置した機関（以下「配分機関」という。）にその状況を報告するものとし、当該事案について、その配分機関が調査を行うときは、これに協力する。

6 本学は、特に必要があると認められるときは、他の研究機関及び学会等の科学コミュニティに調査を委託すること又は調査を実施する上での協力を求めることがある。

（予備調査）

第23条 本学は、告発を受け付けたときは、速やかに告発された特定不正行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的な合理性のある理由の論理性、告発された事案に係る研究活動の告発までの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等の研究証拠の証拠の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間又は本学が定める保存期間内であること等の告発内容の合理性、調査可能性等について、予備調査を行う。

2 予備調査は、研究不正調査責任者及び学長が指名する者で組織する研究不正予備調査委員会（以下「予備調査委員会」という。）が行う。

3 予備調査委員会に委員長を置き、研究不正調査責任者をもって充てる。

4 予備調査委員会は、告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する予備調査については、取下げに至った経緯・事情を含め、特定不正行為に係る事案として調査する必要性を調査する。

5 予備調査委員会は、特に必要があると認めたときは、証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。

6 本学は、予備調査の結果、告発がなされた事案が本格的な調査をすべきものと判断した場合は、本格的な調査（以下「本調査」という。）を行う。
7 本学は、予備調査の結果、告発がなされた事案について本調査を行わないことを決定したときは、その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。
8 前項に規定する場合において、本学は、予備調査に係る資料等を保存し、当該事案に係る予算を配分機関等及び告発者から請求があった場合は、当該資料等を開示するものとする。
9 予備調査は、告発を受け付けた日（他機関から回付があったときは、回付を受け付けた日）から概ね30日以内に終了するものとする。ただし、調査対象機関が本学以外の機関に及ぶ場合は、当該機関の調査に要する期間を加えることができる。
10 第6項及び第7項に規定する判断及び決定は、予備調査委員会の報告に基づき、学長が行う。
（本調査）
第24条 学長は、前条第6項に規定する本調査の実施を決定したときは、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるとともに、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省にこの旨を報告する。
2 前項に規定する場合において、被告発者が本学以外の機関に所属するときは、併せて当該機関に通知するものとする。
3 本学は、前条第6項に規定する本調査の実施の決定を行った日から概ね30日以内に本調査を開始するものとする。
（特定不正行為調査委員会）
第25条 学長は、本調査の実施を決定したときは、本学に特定不正行為調査委員会（以下「本調査委員会」という。）を設置する。
2 本調査委員会は、当該事案の調査に関し、関係する論文、実験・観察ノート、生データ等の各種資料の保全及び提出を求めること、関係者から事情を聴取すること、再実験を要請すること等必要な権限を有する。
3 本調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
   (1) 研究不正調査責任者
   (2) 学長が指名する役職員 若干名
   (3) 外部有識者 2名以上
4 前項第3号の委員の数は、委員の総数の二分の一以上とする。
5 本調査委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
6 委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。
7 本調査委員会は、当該事案の調査が終了したときは、直ちに調査結果を学長に報告するものとする。
8 本調査委員会は、第33条第1項に規定する不服申立ての受付期限の日の翌日をもって任務を終了する。ただし、不服申立てがあり、本調査委員会において不服申立てに基づ
つく審査等を行う場合は、当該審査結果の報告を学長に行ったときに任務を終了するものをとする。
（本調査委員会委員の通知）
第26条 学長は、本調査委員会を設置したときは、本調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知するものとする。
（異議申し立て）
第27条 告発者及び被告発者は、前条の通知を受け取った日から7日以内に、理由を付して本調査委員会委員の選任について学長に異議を申し立てることができる。
　学長は、前項の申立てがあった場合は、その内容を審査し、妥当と判断したときは、当該委員の交代又は解任を行うものとする。
　学長は、前項に規定する審査結果及びその対応を告発者及び被告発者に通知するものとする。
（調査方法）
第28条 本調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関する論文、実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査、関係者からの事情聴取、本調査委員会の要請又は被告発者の申し出による再実験の実施等により調査する。
　前項の調査に当たっては、本調査委員会は、被告発者から弁明の聴取を行わなければならない。
　第1項の再実験を行う場合は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）に関し、本調査委員会が合理的に必要と判断する範囲内において、本調査委員会の指導・監督の下に行うものとする。
　本調査委員会が本学以外の機関において調査を実施することが必要と判断したときは、本学は当該機関に調査の協力を要請するものとする。
　本調査委員会は、告発に係る研究活動のほか、本調査委員会が必要と判断したときは、関連した被告発者の研究活動を調査対象に含めることができる。
　本調査委員会は、調査に当たって、公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲の外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。
　被告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。
（資料等の保全等）
第29条 本調査委員会は、本調査に当たり、告発に係る研究活動に関する資料等を保全する措置を行う。
　前項の資料等が本学以外の他の機関にあるときは、本学は、当該機関に対して資料等の保全を要請するものとする。
3 本学は，前2項の措置に影響しない範囲内において，被告発者の研究活動を制限しない。ただし，学長が特に必要があると認めたときは，告発に関連する研究活動の停止を命じることがある。
（被告発者の説明責任）
第30条 本調査委員会の調査において，被告発者が告発の疑惑を晴らそうとするときは，自己の責任において，当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続に基づいて行われたこと並びに論文等がそれに基づいて適切な表現で執筆されたものであることを，科学的根拠を示して説明しなければならない。
（認定）
第31条 本調査委員会は，調査した内容を取りまとめ，特定不正行為の有無を認定する。
2 前項の認定は，原則として本調査委員会が調査を開始した日から概ね150日以内に行うものとする。
3 本調査委員会は，特定不正行為が行われたと認定したときは，その内容，特定不正行為に関与した者及びその関与の度合い並びに特定不正行為と認定した研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定するものとする。
4 本調査委員会は，特定不正行為が行われていないと認定した場合であって，調査を通じて告発が悪意に基づいたものであることが判明したときは，その旨を併せて認定するものとする。
5 前項の認定を行うに当たっては，本調査委員会は，告発者に弁明の機会を与えなければならない。
6 本調査委員会は，第1項，第3項及び第4項の認定を行ったときは，直ちに学長に認定結果を報告しなければならない。
（認定の判断基準）
第32条 前条第1項の認定に当たっては，本調査委員会は，第30条に定める被告発者からの説明及び調査によって得られた物的・科学的証拠，証言，被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して行うものとする。ただし，被告発者の自認等を唯一の証拠として特定不正行為と認定することはできないものとする。
2 前項の判断に当たっては，被告発者の研究体制，データチェックの仕方等，様々な観点から客観的な不正行為の事実，故意性等について，十分に検討するものとする。
3 本調査委員会は，特定不正行為に関する証拠が提出された場合には，被告発者の説明その他調査により得られた証拠によって，特定不正行為の疑いが覆されないときは，特定不正行為があったものと認定するものとする。
4 被告発者が，生データ，実験・観察ノート，実験試料・試薬の不存在等，本来，存在すべきであると本調査委員会が判断する基本的な要素の不足により特定不正行為であることの疑いを覆すに足る証拠を示せないとき（被告発者が善意の管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず，その責によらない事由によりその基本的な要素を十分
に示すことができなくなった場合等、正当な理由があると本調査委員会が認める場合
並びに生データ、実験・観察ノート、実験材料・試薬等の不存等が、各研究分野の
特性に応じた合理的な保存期間及び本学又は告発に係る研究活動を行っていた機関が
定める保存期間を超えることによるものである場合を除く。）も前項と同様とする。
（調査結果等の通知等）
第33条 学長は、調査結果（認定を含む。以下同じ。）を速やかに告発者及び被告発者（被
告発者以外の者で、特定不正行為に関与したと認定したものも含む。以下同じ。）に通
知する。
2 被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、当該機関に当該調査結果を前項の
通知と併せて通知するものとする。
3 学長は、前2項に定めるもののほか、当該事案に係る配分機関及び文部科学省に当該
調査結果を報告するものとする。
4 学長は、誤意に基づく告発と認定された場合で、告発者の所属する機関が本学以外の
機関であるときは、当該所属機関にその旨を通知する。
5 学長は、告発に係る研究活動の配分機関から請求があった場合は、調査の終了前であっ
ても調査の中間報告を当該機関に行うものとする。
（不服申立て）
第34条 特定不正行為と認定された被告発者及び告発が悪意に基づくものと認定された
告発者は、前条第1項に規定する通知を受け取った日から14日以内に不服を学長に申
し立てることができる。ただし、同一理由による不服申し立てを繰り返すことはできな
い。
2 前項に定める期日までに不服申立てがない場合は、被告発者及び告発者は本調査委員
会による認定に異議がないものとみなす。
（不服申し立ての審査）
第35条 前条第1項に規定する不服申立ての審査は、本調査委員会が行う。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、不服申立てについて、本調査委員会の構成の変更
等を必要とする相当な理由があると認めたときは、調査委員を交代若しくは追加する
こと又は本調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
3 本調査委員会又は前項に規定する本調査委員会に代わる者（以下「本調査委員会等」と
いう。）は、特定不正行為があったと認定した被告発者から不服申立てがあった場合は、
不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査の必要性を速やかに判断する
ものとする。
4 本調査委員会等は、前項に規定する判断の結果、不服申立てを却下することを決定し
たときは、その旨を直ちに学長に報告するものとする。
5 本調査委員会等は、第3項に規定する判断の結果、再調査を行うことを決定したときは、被告発者に対し先の調査を覆すに足る資料の提出等の再調査の協力を求めるものとする。

6 前項に規定する場合において、被告発者の協力を得られない場合は、本調査委員会等は再調査を行わず、審査を打ち切ることができるものとし、審査を打ち切ったときは、その旨を直ちに学長に報告する。

7 本調査委員会等は、第5項の再調査を開始したときは、再調査を開始した日から概ね50日以内に審査結果を決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。

8 本調査委員会等は、悪意に基づく告発と認定した告発者から不服申立てがあった場合は、再調査を行うものとし、再調査を開始した日から概ね30日以内に調査し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。

9 本学は、不服の申立てが当該事案の引き伸ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会等が判断するときは、以後の不服申立てを受け付けないものとする。

(不服申立てに係る関係者への通知等)

第36条 学長は、第34条第1項に規定する不服申立てがあったときは、その旨を告発者又は被告発者に通知し、並びに当該事案に係る配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

2 学長は、前条第4項及び第5項に規定する報告に基づく決定を行ったときは、その旨を被告発者に通知するとともに、当該事案に係る配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

3 学長は、前条第7項の審査結果を被告発者、被告発者が所属する本学以外の機関及び告発者に通知するとともに、当該事案に係る配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

(調査結果の公表)

第37条 学長は、本調査委員会の調査の結果、特定不正行為が行われたと認定したときは、速やかに公表するものとする。

2 学長は、特定不正行為が行われなかったと認定したときは、公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、学長は、告発が悪意に基づくものであると認定した場合は、調査結果を公表するものとする。

4 前各項に規定する公表の内容は、次に定めるところによるものとする。

(1) 第1項に規定する公表内容は、特定不正行為に関与した者の氏名・所属、特定不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、本調査委員会の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
(2) 第２項ただし書に基づく公表内容は，研究活動上の不正がなかったこと，論文等
に故意によるものではない誤りがあったこと，被告発者の氏名・所属，調査委員会
の氏名・所属，調査の方法・手順等を含むものとする。
(3) 第３項に規定する公表内容は，告発者の氏名・所属，調査の方法・手順等を公表
する。
5 前項各号の規定に関わらず，事案の内容により学長が特に必要があると認めたときは，
前項各号の公表内容の一部を公表しないことがある。
（特定不正行為認定後の措置）
第38条 学長は，特定不正行為の関与を認定した者及び特定不正行為に関与したとまで
は認定されないが特定不正行為が認定された論文等の内容に責任を負うものとして認
定された著者（以下「被認定者」という。）が本学研究者の場合は，国立大学法人金沢大
学就業規則等（以下「規則等」という。）に定めるところにより必要な措置を行うととも
に，論文等の取下げを勧告するものとする。
（研究費の使用中止）
第39条 学長は，特定不正行為を認定した事案に係る研究費の使用中止を被認定者に命
ずることがある。
（悪意に基づく告発者への措置）
第40条 学長は，特定不正行為が行われていないと認定した場合であって，告発者が
悪意をもって告発したことを認定したときは，告発者の氏名の公表及び告発者に対し
て規則等に基づく必要な措置を行うことがある。
（雑則）
第41条 この規程に定めるもののほか，研究活動の不正行為防止等に関し必要な事項は
学長が別に定める。

附則
この規程は，平成27年4月1日から施行する。
国立大学法人金沢大学職員就業規則

(平成16年4月1日規則第4号)

目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事
第1節 教育職員の人事(第4条)
第2節 採用(第5条-第7条)
第3節 昇任・降任(第8条-第9条)
第4節 人事異動等(第10条-第11条)
第5節 休職(第12条-第15条)
第6節 退職及び解雇(第16条-第24条)
第3章 服務
第1節 職員の責務・遵守事項(第25条-第28条)
第2節 兼業(第29条-第32条)
第4章 給与
第1節 給与(第33条-第42条)
第2節 退職手当(第43条-第45条)
第5章 勤務時間，休日・休暇，休業等
第1節 勤務時間(第46条-第58条)
第2節 休暇等(第59条-第64条)
第3節 休業(第65条-第66条の2)
第6章 報修・出張，知的財産権(第67条-第70条)
第7章 表彰及び懲戒(第71条-第74条)
第8章 安全衛生及び災害補償等(第75条-第78条)
第9章 雑則(第79条-第81条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は，金沢大学(以下「本学」という。)の自主・自律的な運営を旨として職員の人事，労働条件，服務等について定め，もって本学における学術研究，教育，医療及び大学経営の諸活動が秩序をもって，闊達に展開されることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは，試験又は選考により採用された者をいい，日給又は時間給で雇用された職員を除く。
2 この規則において「教育職員」とは、職員のうち、教授、准教授、講師（常時勤務する者に限る。）、助教、助手、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び外国人研究員の職にある者をいう。

3 任期を付して雇用する職員について、別段の定めを置くときは、それによる。

（適用範囲）

第3条 この規則は、前条の職員を適用対象とする。

第2章 人事

第1節 教育職員の人事

第4条 教育職員の人事に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、国立大学法人金沢大学教育職員人事規程による。

第2節 採用

（職員の採用）

第5条 職員の採用は、試験又は選考による。

2 職員の採用について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員採用規程に定める。

（労働条件の通知）

第6条 学長は、職員の採用に際して、採用をしようとする職員に対し、あらかじめ次の事項を記載した文書を交付する。

(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項
(5) 交替休暇をさせる場合は、就業時転換に関する事項
(6) 退職及び解雇に関する事項

（試用期間）

第7条 職員として採用された者は、採用の日から6か月の試用期間（外国人研究員を除く。）を設ける。ただし、国、地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き本学の職員となった者については、この限りでない。

2 試用期間中又は試用期間満了時に職員として不適格と学長が認めたときは、解雇する。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

第3節 昇任・降任

（昇任）

第8条 職員の昇任は、選考による。

2 前項の選考は、職員の勤務成績等に基づいて行う。

（降任）

第9条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降任することがある。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) その他必要な適格性を欠く場合

第４節 人事異動等

（配置換）

第10条 職員は、業務上の都合により職場の異動又は職務の変更等の配置換を命ぜられることがある。

2 前項の配置換は、原則として発令日の7日前までに内示し、本人事情等を十分勘案して実施する。

（在宅勤務）

第10条の2 職員は、業務その他の都合上必要と認められる場合には、一定期間、通常の勤務場所を離れて当該職員の自宅又はこれに準ずる場所における勤務（以下「在宅勤務」という。）を命ぜられることがある。

2 在宅勤務により発生する水道光熱費、情報通信機器を利用することに伴う通信費その他の経費については、原則として在宅勤務を行う職員の負担とする。

3 在宅勤務の実施方法等については、必要に応じて学長が定める。

（出向）

第11条 学長は、業務上必要な場合、職員に対して他の国立大学法人等において、一定の期間、勤務させることができる。

2 出向する職員は、発令の日から、次に掲げる期間内に出向先に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない理由により定められた期間内に出向先に赴任できないときは、出向先の承認を得なければならない。

(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 発令日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内

3 職員の出向について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員出向規程に定める。

第5節 休職

（休職）

第12条 職員（試用期間中の職員を除く。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とする。

(1) 傷病により、病気休暇の期間が引き続き90日を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 他の国立大学法人等に出向する場合
(4) 学校、研究所、病院その他本学が指定する公共的施設において、職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は本学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(5) 科学技術に関する国(独立行政法人を含む。以下同じ。)と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(6) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができない場合
(7) 日本が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(8) 労働組合業務に専従する場合
(9) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(10) 前項第4号から第10号の休職は、職員(第9号の場合はその家族)の申出により行うものとする。

第1項第1号に定める病気休暇の期間は、職員の事情等を考慮し、特に必要があると認める場合は延長することがある。

4 国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分においてBの指導区分の決定を受けた場合に、当該指導区分に応じた事後措置の基準で、休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する期間が6か月を超える場合は、休職とすることができる。

(休職期間)
第13条 休職の期間は、休職事由に応じて別表第1に定める期間の範囲内とする。
2 前条第1項第1号の規定により休職となった職員が、第15条の規定により復職し、復職可能となった日から起算して1年に達するまでの間に、当該休職の原因となった傷病と同一若しくは類似の傷病(産業医が同一又は類似の傷病と認めるものに限る。)又は同一若しくは類似の傷病に起因すると認められる傷病(産業医が同一又は類似の傷病に起因すると認めるものに限る。)(以下「同一傷病」という。)により再度休職するときは、当該傷病に係る休職の期間は通算するものとする。
3 前項に規定する「1年」の計算においては、次の各号に掲げる期間を除くものとする。
(1) 安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分においてAの指導区分の決定を受けた期間及びBの指導区分の決定を受け、当該指導区分に応じた事後措置の基準で、休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された期間
(2) 第59条による休暇及び第50条から第52条による休日等により、連続30日以上勤務実績がない期間
(3) 前条第1項第1号（同一傷病によるものを除く。）から第10号までの規定による
休職期間
(休職中の給与等)

第14条 休職中の給与、在職期間調整等については、第12条第1項各号の事由に応じて
別表第1及び国立大学法人金沢大学職員給与規程の定めるところによる。

2 休職者は、職員としての身分を保有し、職員として遵守すべき事項を守らなければならない。

(復職)

第15条 学長は、休職期間が満了するまでの間に休職事由が消滅したと認めた場合には、
復職を命じる。この場合において、病気を理由とした休職については、職員が復職を
申し出て、産業医が休職事由の消滅を認めた場合に限るものとする。

2 前項の場合において、学長は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、心身
の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることができる。

第6節 退職及び解雇
(退職)

第16条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職となり、職員としての身
分を失う。
(1) 自己都合により期日を定めて退職を申し出した場合
(2) 定年に達した場合
(3) 期間を定めて雇用されている場合は、その期間が満了したとき。
(4) 休職期間が満了した後も、休職事由がなお消滅しない場合
(5) 死亡した場合

2 職員は、自己都合により退職する場合は、退職予定日の30日前までに、学長に退職届
を提出しなければならない。やむを得ない事由により30日前までに退職届を提出でき
ない場合は、14日前までにこれを提出しなければならない。

3 職員は、退職届を提出しても、退職するまでは、職務に従事しなければならない。

(定年)

第17条 職員は、定年に達した日以後における最初の3月31日（以下「定年退職日」と
いう。）に退職する。

2 定年は、年齢60年とする。ただし、教育職員（校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、
養護教諭及び栄養教諭を除く。）は、年齢65年とする。

3 労働契約法（平成19年法律第128号）第18条の規定に基づき、期間の定めのある労
働契約から期間の定めのない労働契約に転換した職員については、前2項の規定を適
用する。
(特例による定年の延長)
第18条 学長は、定年に達した職員（教育職員のうち、教授、准教授、講師（常時勤務の者に限る。）、助教及び助手を除く。）の職務の遂行上の特別の事情がある場合で、かつ、その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある場合は、当該職員の意向を尊重の上、1年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。

2 前項による定年退職日の延長は、当初の定年退職日から3年を超えない範囲で更新することができる。

（再雇用）

第19条 定年退職者又は定年延長後退職した者が再雇用を希望するときは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第9条の規定に基づき、選考により雇用期間を定め採用することがある。

2 前項の規定による雇用期間の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

3 非常勤職員としての再雇用を希望する者は、国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程の定めるところによる。

（解雇）

第20条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。

(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しい支障がある場合、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 試用期間中の者について、職員として不適格と認めた場合
(5) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(6) 業務上の災害により、職場復帰できない場合で、傷病補償年金の給付を受けるに至り、療養開始3年以上を経過した場合
(7) その他前各号に準ずる事由が生じた場合

2 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が困難となった場合には、解雇する。

（解雇制限）

第21条 次の各号のいずれかに該当する期間及び事由では解雇しない。ただし、労働基準法（以下「労基法」という。）第81条の規定により打切補償を支払いの場合は、この限りでない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が、その特別休暇の期間及びその後30日間

（解雇予告）
第22条 職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、所轄労働基準監督署の認定を受けて第22条第2項第5号に定める懲戒解雇をする場合は、この限りでない。
2 予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
3 次に該当する者は、前二項の規定は適用しない。
   (1) 2か月以内の期間を定めて雇用する者
   (2) 試用期間中の者で14日以内の者
   (3) 職員の責務
(退職後の守秘義務)
第23条 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第24条 学長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
   (1) 雇用期間
   (2) 業務の種類
   (3) その事業における地位
   (4) 給与
   (5) 退職の事由（解雇の場合は、その理由）
3 証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 服務
第1節 職員の責務・遵守事項
(職員の責務)
第25条 職員は、職務上の責任を自覚して、勤務中は職務に専念し、本学がなすべき責を有する職務を誠実に遂行するに努めなければならない。
2 役職者は、職員がその能力を十分に発揮して本学の教育・研究・医療等に専念できるよう、良好な職場環境の形成に努めなければならない。
(遵守事項)
第26条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集しないこと。
(5) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的に利用しないこと。
(6) 本学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で、喧騒その他の秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 学長の許可なく、大学内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品等の売買を行わないこと。

(倫理)
第27条 職員の倫理について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員倫理規程に定める。

(ハラスメント防止)
第28条 ハラスメントの防止等について必要な事項は、国立大学法人金沢大学ハラスメント防止等に関する規程及び国立大学法人金沢大学ハラスメントの防止・対策に関する指針に定める。

第2節 兼業

(兼業の許可)
第29条 職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、報酬を得て本学以外の法人又は団体の役職員の職を兼ねること、及び営利事業を営むことはできない。
2 無報酬であっても営利事業の役員を兼ねる場合は、同様とする。

(時間内兼業)
第30条 学長は、職員の本務と密接な関係があり、社会貢献上有益と判断される場合は、本学が委託された業務を遂行するため、職員をその勤務時間中に他の事業主の下で委託業務に従事させることができる。
2 職員が当該業務に従事したことに対する報酬は、本学に帰属するものとし、従事した職員に対してはその一定割合を手当、研究費等として還元する。

(時間外兼業)
第31条 学長は、本学の事業と競合することなく、かつ本務に支障がない場合は、職員が勤務時間外に本学以外の法人又は団体の役職員として業務に従事することを認める。
2 前項の業務に従事する場合における勤務時間の割振り変更の手続等は、申請者自らの負担において行うものとする。

(規程への委任)
第32条 職員の兼業について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員兼業規程に定める。

第4章 給与

第1節 給与

(給与の種類)
第33条 職員の給与については、国立大学法人金沢大学職員給与規程に定める。

第34条から第42条まで 削除
第2節 退職手当

(退職手当の支給)
第43条 職員が退職し、又は解雇された場合は、職員の勤続年数、退職事由及び解雇事由に応じて、退職手当を支給する。
2 勤続年数が6か月未満の職員及び第19条に基づき再雇用された職員には退職手当は支給しない。

(退職手当の減額・不支給)
第44条 職員が懲戒解雇された場合は、退職手当は支給しない。ただし、勤続年数が長期に及ぶ職員については、その懲戒事由によっては減額支給する場合がある。

(規程への委任)
第45条 職員の退職手当について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員退職手当規程に定める。

第5章 勤務時間、休日・休暇、休業等

第1節 勤務時間

(1週間の勤務時間)
第46条 勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)
第47条 勤務時間は、原則として、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。

(始業、終業)
第48条 始業時刻及び終業時刻は、次のとおりとする。
1) 始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時00分
2) 始業時刻 午前9時30分 終業時刻 午後6時00分
2 前項に定める始業時刻及び終業時刻は、勤務条件の特殊性、季節的事情等により変更することがある。
3 職員は、育児・介護等の家族的事情により第1項に定める始業時刻及び終業時刻の変更を請求することができる。
4 勤務を要する日に、通常の勤務場所を離れて勤務する場合で、勤務時間を算定しがたいときは、割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。

(休憩)
第49条 休憩時間は、次のとおりとする。
1) 前条第1項第1号の時間帯に勤務する者 正午から午後0時45分まで
2) 前条第1項第2号の時間帯に勤務する者 午後1時15分から午後2時00分まで
2 業務のため必要なときは、休憩時間の時間帯を変更することがある。

(休日)
第50条 次の各号に掲げる日は、休日とし、勤務時間を割り振らない日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日（前号の休日は除く。）

（休日の振替）
第51条 休日とされた日において、職員に、業務の都合上勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務を行う日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を行う日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日」という。）を休日として割り振ることがある。

2 前項によるもののほか、当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間を勤務時間を除くものとする。

（代休日）
第52条 職員に休日に勤務することを命じ、前条第1項の規定による振替を行うことができない場合には、事後に当該休日に代わる日（以下「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等（休日を除く。）を指定することがある。

（専門業務型裁量労働制）
第53条 労基法第38条の3の規定に基づく協定が締結された場合、教育職員（附属学校に勤務する者を除く。）のうち主として研究に従事する者は、労使協定に基づき、職務の遂行の手段及び労働時間の配分等を本人の裁量により行うことができる。

2 前項の規定の実施につき対象となる職員の範囲、みなし労働時間など必要な事項は、前項に規定する協定において定める。

3 前項の規定にかかわらず、金沢大学学則第22条に規定する研究域長及び附属病院長については、これを適用しない。

（フレックスタイム制勤務）
第54条 労基法第32条の3の規定に基づく協定が締結された場合、職員は、第46条に規定する勤務時間について、1日7時間45分を標準として、当番日を除き、本人の選択する時間帯において勤務することができる。ただし、始業時間については午前8時00分から午前11時00分までの間に、終業時間は午後4時00分から午後8時00分までの間に設定するものとする。

2 前項の規定の実施につき対象となる職員の範囲、コアタイム、当番日の設定など必要な事項は、前項に規定する協定において定める。

（特別の形態による勤務・変形労働時間制度）
第54条の2 附属病院その他事業運営上の必要から、交替制勤務、変形労働時間制等特別の形態によって勤務する必要のある部局等における職員の休日及び勤務時間の割振りについては、別に定める。

（災害等臨時の必要がある場合の時間外・休日の勤務）
第55条 職員は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項の規定に基づきその必要の限度において、時間外又は休日に勤務することを命じられることができる。
（時間外、休日労働）

第56条 労基法第36条の規定に基づく協定が締結された場合において、本学は、業務上必要があるときは、関係する職員に対してその勤務時間を延長し、又は休日において職務に従事させることができる。
（時間外、休日労働）

第57条 学長は、妊娠中及び産後1年を経過しない職員（以下「妊産婦」という。）が請求したときは、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務（以下「深夜勤務」という。）又は勤務時間外若しくは休日に勤務をさせてはならない。
（育児・介護を行う職員の特例）

第58条 学長は、3歳に満たない子を養育する職員又は負傷、疾病若しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護する職員から請求があったときは、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、勤務時間外に勤務をさせてはならない。
2 学長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は負傷、疾病若しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護する職員が請求したときは、本学の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
3 学長は、前項に掲げる職員から請求があったときは、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて勤務時間を延長してはならない。

第2節 休暇等
（有給休暇）

第59条 有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
（年次有給休暇）

第60条 職員は、一の年ごとに20日の年次有給休暇を取得することができる。ただし、当該年の中途において新たに職員となった者（第3項から第5項までで定める者を除く。）又は任期が満了することにより退職する者については、別表第2の左欄に掲げる在職期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数（以下この条において「基本日数」という。）とする。
2 年次有給休暇は、40日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 国家公務員、地方公務員等（以下「国家公務員等」という。）から引き続き本学の職員となった者（次項に掲げる者を除く。）については、20日に当該前の年次有給休暇の残り（当該日数が40日を超える場合は40日）を加えた日数から、職員となった日の前日

設置の趣旨 (資料) - II
までに使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じた日数とする。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

4 当該年の中途において国家公務員等となり、その後引き続き本学の職員となった者については、国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数とする。

5 非常勤職員（国立大学法人金沢大学非常勤就業規則の適用を受けていた者に限る。）から引き続き職員となった者の非常勤職員として付与された年次有給休暇の取扱いについては別に定める。

6 第65条第2項の育児短時間勤務の適用を受ける職員の年次有給休暇については、当該年の在職期間及び1週間の勤務日数に応じ、別表第2の2に掲げる日数とする。

7 年次有給休暇は、原則として、日を単位として付与する。職員は、法定付与日数を超える年次有給休暇及び繰越分については、時間を単位として取得することができる。

8 第1項及び第3項から第6項までの規定に基づき、年次有給休暇が10日以上えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、あらかじめ時季を指定して取得させることとする。ただし、職員が日を単位として年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数を時季を指定して取得させる年次有給休暇（以下「時季指定対象年次有給休暇」という。）の5日から控除するものとする。

9 当該年の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職する者に係る時季指定対象年次有給休暇の日数等については、別に定める。

(病気休暇)
第61条 職員、病傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、病気休暇を請求することができる。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、1日、1時間又は1分を単位として取り扱う。

3 病気休暇は、あらかじめ学長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 連続する8日以上の期間（当該期間における休日、代休日以外の日数が4日以上である期間に限る。）の病気休暇（次の各号に掲げる事由による病気休暇を除く。以下「特定病気休暇」という。）を取得した職員が通常勤務可能となり、可能となった日から起算して6か月に達するまでの間（以下「同一通算期間」という。）に、同一病傷により再度特定病気休暇を取得した場合は、当該病傷に係る特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(1) 第63条の定めによるもの
(2) 業務上負傷し若しくは疾病にかかり又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかったことによるもの
(3) 安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分におけるA又はBの指導区分の決定に応じた事後措置によるもの

5 前項に規定する「6か月」の計算においては、次の各号に掲げる期間を除くものとする。

(1) 安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分においてAの指導区分の決定を受けた期間及びBの指導区分の決定を受けて当該指導区分に応じた事後措置の基準で、休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された期間
(2) 第59条による休暇及び第50条から第52条による休日等により、連続30日以上勤務実績がない期間
(3) 第12条第1項第1号から第10号までの規定による休職期間

6 第4項に規定する同一通算期間に再度特定病気休暇を取得した場合は、当該再度の特定病気休暇から通常勤務可能となった日を当該特定病気休暇に係る同一通算期間の新たな起算日とする。

7 療養期間中の休日等(第50条から第52条に定める休日等をいう。)及びその他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第4項及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

8 第4項から前項までの規定は、試用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第62条 職員は、別表第3の左欄に掲げる項目に該当する特別の事由により、勤務しないことが相当であると認められるときは、それぞれ同表右欄に掲げる期間を特別休暇として請求することができる。

2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とする。

3 特別休暇(別表第3第11号、第12号、第15号及び第16号に掲げるものを除く。)は、あらかじめ学長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 特別休暇(別表第3第11号、第12号、第15号及び第16号に掲げるものに限る。)の請求手続は別に定める。

(生理日の就業が著しく困難な場合)

第63条 生理日の就業が著しく困難な場合は、学長は、その者を勤務させない。

2 前項の休暇は、病気休暇とする。
第64条 勤務時間及び休暇等について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程に定める。

第3節 休業

（育児休業）

第65条 職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 職員のうち、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は、学長に申し出て育児短時間勤務又は部分休業の適用を受けることができる。
3 前2項に規定する休業等について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員の育児休業等に関する規程に定める。

（介護休業）

第66条 傷病のため介護を要する家族を有する職員は、学長に申し出て介護休業又は介護部分休業（以下「介護休業等」という。）の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員の介護休業等に関する規程に定める。

（自己啓発等休業）

第66条の2 職員のうち、自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業を希望する者は、学長に申し出て自己啓発等休業をすることができる。
2 自己啓発等休業について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員の自己啓発等休業に関する規程に定める。

第6章 研修・出張、知的財産権

（研修）

第67条 職員は、その職務を遂行するため、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 職員には、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修を受ける機会が与えられなければならない。
3 学長は、職員の研修について、研修を奨励するための方策その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
4 教育職員は、本務に支障のない限り、所属長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
5 教育職員以外の職員は、業務に関連し、国・学協会等の主催する講習会等に参加する場合、本務に支障がない限り、所属長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
6 職員の研修について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員研修規程に定める。

（出張と研修）
第68条 職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられる。出張を命ぜられた職員が帰任したときは、速やかに、復命しなければならない。
2 旅費に関する必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員旅費規程に定める。
3 前条第4項の研修にあって、旅費が支給されない旅行は、研修出張として扱う。
4 前条第5項の研修にあって、旅費が支給されない旅行は、自己啓発研修として扱う。

（サバティカル研修）

第68条の2 教育職員は、学長の承認を得て、研究専念期間（以下「サバティカル研修」という。）を取得することができる。
2 サバティカル研修中に、研修場所を離れて調査研究をする場合は、必要に応じて出張又は研修の手続きを経るものとする。
3 サバティカル研修に関し必要な事項は、国立大学法人金沢大学サバティカル研修規程に定める。

（知的財産権）

第69条 本学は、職員がその性質上本学の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が本学における職員の現在又は過去の職務に属する発明について、特許を受ける権利を職員（以下「発明者」という。）から承継する。
2 本学は、前項の発明者の貢献を評価するとともに、利益を得たときは、発明者に対し相当の補償を行う。
3 その他知的財産権について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職務発明取扱規程に定める。

（研究成果有体物）

第70条 職員によって本学において職務上得られた研究成果有体物は、別段の定めがない限り、本学に帰属する。
2 本学は、前項の研究成果有体物について、有償で譲渡がなされた場合、開発した職員の貢献を評価するとともに、当該職員に対し相当の補償を行う。
3 その他研究成果有体物について必要な事項は、金沢大学研究成果有体物取扱規程に定める。

第7章 表彰及び懲戒

（表彰）

第71条 職員が、本学の業務等に関し特に功労があって他の模範とするに足りると認められる場合又はこれに相当すると認められる場合は、表彰する。
2 表彰について必要な事項は、国立大学法人金沢大学表彰規程に定める。

（懲戒）

第72条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒処分を行う。
1 この規則その他本学の定める諸規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反した場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 承認を受けずに遅刻、早退、欠勤する等勤務を怠った場合
(5) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合
(6) 重大な経歴詐称をした場合
(7) 本学の信用を失墜する行為を行った場合
(8) 職務上の地位を利用して、外部の者から金品等のもてなしを受けた場合
(9) 前各号に準ずる行為があった場合

2 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 譴(けん)責 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか、一定の期間給与を減額する。この場合において、
減額は、1回の額が平均賃金の1日分の2分の1以内を、処分が2回以上にわたる場
合においても、その総額が一給与支払期における10分の1以内で行う。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、一定の期間を定めて出勤を停止し、職務に
従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 諏旨解雇 退職を勧告して解雇する。勧告に応じない場合は、懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署の認定を受けたとき
は労基法第20条に規定する手当を支給しない。

3 管理監督下にある職員が懲戒に該当する行為があったときは、当該管理監督者は、監
督責任により懲戒を受けることがある。

4 職員の懲戒について必要な事項は、国立大学法人金沢大学職員懲戒規程に定める。

(訓告等)
第73条 懲戒処分の必要がない職員についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要
があるときは、訓告、厳重注意又は注意を文書等により行う。

(損害賠償)
第74条 職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えたときは、本学は、懲戒
処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させる。

第8章 安全衛生及び災害補償等

(安全衛生)
第75条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法及びその他の関係
法令のほか、学長の指示を守るとともに、本学が行う安全、衛生に関する措置に協力
しなければならない。

2 学長は、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

3 角間地区事業場、宝町・鶴間地区事業場、宝町地区事業場（附属病院）、平和町地区事
業場に安全衛生委員会を設置する。
4 職員の安全衛生管理について必要な事項は、国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程に定める。

（災害補償）

第76条 職員の業務上の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）の定めるところにより、これらの各補償給付を受ける。

（通勤災害）

第77条 通勤途上における災害については、労災保険法の定めるところにより、同法の各給付を受ける。

（健康診断）

第78条 職員に対して採用時の健康診断及び毎年1回（労働安全衛生法等に定められた者については毎年2回以上）の定期健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する職員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
3 職員は、正当な理由がなく本学が行う健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りでない。
4 健康診断の結果については、各職員に通知する。学長は、健康診断の結果により、必要があると認めるときは、職員に対し、就業時間の短縮、職務の変更その他健康保持上必要とする措置を命ずることがある。

第9章 雑則

（宿舎の利用）

第79条 職員の宿舎の利用については、国立大学法人法附則第13条及び関連する規定の定めるところによる。

（法令との関係）

第80条 この規則の定める労働条件等が法令の定める労働条件等の基準に達しない場合、この規則の当該部分は適用されず、法令の定めるところによる。

（労働協約との関係）

第81条 この規則と異なる労働協約の適用を受ける職員については、この規則の当該部分は適用せず、労働協約の定めるところによる。

附 則

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則に基づく規程については、当該規程が整備されるまでの間、平成16年4月1日以前に本学に適用された、相当する規程の例による。
3 第17条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日に行政職俸給表（二）の適用を受ける職員のうち、用務員の地位にあるものの定年は、63歳とする。
附 則
（施行期日）
1 この規則は、平成16年12月2日から施行する。
（寒冷地手当の廃止に伴う経過措置）
2 平成16年12月1日から引き続き在職する職員（第2条に定める職員をいい、外国人研究員及び第19条により再雇用された職員を除く。）のうち、平成16年から平成19年までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日（以下「基準日」という。）において在職する者については、改正後の第33条の規定にかかわらず、国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程（平成16年規程第155号）附則第2項の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、平成16年10月29日に在職する者及び平成16年10月29日の翌日から平成16年12月1日までに採用された者の平成16年度における寒冷地手当の支給は、従前のとおりとする。
（支給日及び支給方法）
4 第2項による寒冷地手当は、基準日の属する月の給与支給日（第34条に定める給与の支給日をいう。）に支給する。ただし、前項が適用される職員の平成16年度の支給日は、12月の給与支給日とする。

附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に本学の職員である者については、改正後の第60条第2項の規定は平成25年1月1日から適用する。
3 この規則による改正後の規則の適用を受ける職員が、労働契約法（平成19年法律第128号）第18条第1項の規定に基づき労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、当該申込に係る期間の定めのない労働契約の締結の申込みを行った際に現に締結している有期労働契約の内容である労働条件は、当該労働契約の締結の申込みを行った際に現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）とする。

附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成27年11月20日から施行する。

附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成29年3月1日から施行する。

附 則
（施行期日）
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
経過措置

2 第12条第4項の規定は、この規則の施行日の前日に、安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分においてBの指導区分の決定を受け、当該指導区分に応じた事後措置の基準により勤務時間を軽減されている職員の引き続く勤務時間を軽減する期間並びに第12条第1項第1号により休職とされた職員の当該休職及び病気休暇中である職員の当該病気休暇又は当該病気休暇に引き続く休職に伴う事後措置として勤務時間を軽減する期間について、同項中、「6か月を超える場合」とあるのは、「1年を超える場合」と読み替えるものとする。

3 第13条第2項の規定は、この規則の施行日の前日に、第12条第1項第1号により休職となっている職員及び特定病気休暇中である職員（引き続く病気休職の期間を含む。）の引き続く当該休職期間については、適用しない。

4 第61条第4項の規定は、この規則の施行日の前日に、特定病気休暇中である職員の引き続く当該休暇期間については、適用しない。

附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第7条の規定にかかわらず、教育職員以外の職員のうち、この規則の施行日の前日に在職する者及び規則の施行日から2020年3月31日までに採用された者の試用期間は、従前のとおりとする。

3 第60条第8項及び第9項の規定は、平成31年4月1日以降に付与された年次有給休暇について適用する。

附則
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 令和元年において、改正後の別表第3（特別休暇）の規定のうち16「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」の「特別休暇付与日数」欄ただし書き中「一の年における」とあるのは、「一の年の6月から12月までの期間内における」と読み替えるものとする。

附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則
設置の趣旨 (資料) 一 II
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は令和2年4月20日から適用する。

附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(規則第13条、14条関係)

(休職)

<table>
<thead>
<tr>
<th>休職事由</th>
<th>期間</th>
<th>給与支給率</th>
<th>在職期間調整</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第12条第1項第1号（傷病）</td>
<td>3年以内</td>
<td>業務上の場合 休職期間中100/100以内 私傷病1年間80/100以内 上記以外の期間支給しない</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第2号（刑事事件）</td>
<td>事件が裁判所に係属する期間</td>
<td>60/100以内</td>
<td>無罪判決の場合3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第3号（出向）</td>
<td>個別に応じて</td>
<td>100/100以内</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第4号（研究）</td>
<td>3年以内 2年の更新が可能</td>
<td>支給しない</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第5号（共同）</td>
<td>5年以内</td>
<td>70/100以内</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第6号（役員等）</td>
<td>3年以内 2年の更新が可能</td>
<td>支給しない</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第7号（派遣）</td>
<td>5年以内</td>
<td>70/100以内</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第8号（専従）</td>
<td>5年以内</td>
<td>支給しない</td>
<td>2/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第9号（行方不明）</td>
<td>3年以内</td>
<td>業務上の場合100/100以内 上記以外の場合70/100以内</td>
<td>3/3</td>
</tr>
<tr>
<td>第12条第1項第10号（特別事情）</td>
<td>事例に応じて個別に決定</td>
<td>事例に応じて個別に決定</td>
<td>事例に応じて個別に決定</td>
</tr>
</tbody>
</table>

別表第2(規則第60条関係)

(年次有給休暇)
<table>
<thead>
<tr>
<th>在職期間</th>
<th>日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1月に達するまでの期間</td>
<td>2日</td>
</tr>
<tr>
<td>1月を超え2月に達するまでの期間</td>
<td>3日</td>
</tr>
<tr>
<td>2月を超え3月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
</tr>
<tr>
<td>3月を超え4月に達するまでの期間</td>
<td>7日</td>
</tr>
<tr>
<td>4月を超え5月に達するまでの期間</td>
<td>8日</td>
</tr>
<tr>
<td>5月を超え6月に達するまでの期間</td>
<td>10日</td>
</tr>
<tr>
<td>6月を超え7月に達するまでの期間</td>
<td>12日</td>
</tr>
<tr>
<td>7月を超え8月に達するまでの期間</td>
<td>13日</td>
</tr>
<tr>
<td>8月を超え9月に達するまでの期間</td>
<td>15日</td>
</tr>
<tr>
<td>9月を超え10月に達するまでの期間</td>
<td>17日</td>
</tr>
<tr>
<td>10月を超え11月に達するまでの期間</td>
<td>18日</td>
</tr>
<tr>
<td>11月を超え1年未満の期間</td>
<td>20日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

別表第2の2(規則第60条関係)

（育児短時間勤務者の年次有給休暇）

<table>
<thead>
<tr>
<th>在職期間</th>
<th>1週間の勤務日数</th>
<th>日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>2日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>1日</td>
</tr>
<tr>
<td>1月を超え2月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>3日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>2日</td>
</tr>
<tr>
<td>2月を超え3月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>5日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>3日</td>
</tr>
<tr>
<td>3月を超え4月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>7日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>4日</td>
</tr>
<tr>
<td>4月を超え5月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>8日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>5日</td>
</tr>
<tr>
<td>5月を超え6月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>10日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>6日</td>
</tr>
<tr>
<td>6月を超え7月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>12日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>7日</td>
</tr>
<tr>
<td>7月を超え8月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>13日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>8日</td>
</tr>
<tr>
<td>8月を超え9月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>15日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>9日</td>
</tr>
<tr>
<td>9月を超え10月に達するまでの期間</td>
<td>5日</td>
<td>17日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3日</td>
<td>10日</td>
</tr>
<tr>
<td>10月を超え11月に達するまでの期間</td>
<td>5日 18日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3日 11日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>11月を超える期間</th>
<th>5日 20日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3日 12日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

別表第3（規則第62条関係）

(特別休暇)

<table>
<thead>
<tr>
<th>特別休暇の事由・期間</th>
<th>特別休暇付与日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 職員が公職選挙法（昭和25年法律第100号）に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。</td>
<td>必要と認められる期間</td>
</tr>
<tr>
<td>2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。</td>
<td>必要と認められる期間</td>
</tr>
<tr>
<td>3 職員が骨髄移植のための提供希望者としての登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。</td>
<td>必要と認められる期間</td>
</tr>
<tr>
<td>4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。</td>
<td>一の年において5日の範囲内の期間</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法（昭和22年法律第118号）による救助が行われ程度の規模の災害が発生した市町村（特別区を含む。）又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去
その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動

| 5 | 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する5日の範囲内の期間 |
| 6 | 分娩予定日から起算して8週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
| 7 | 女性職員が出産（妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。）した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間（産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないとした業務に就く期間を除く。） |
| 8 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間（その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間） |
| 9 | 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。）が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、その出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間（1日又は1時間単位で取得可能） |
| 10 | 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間における5日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
| 11 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため申し出た場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
| 12 | 負傷、疾病若しくは老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下この号において「要介護家族」という。)の介護、要介護家族の付添い、要介護家族が介護サービスを受けるために必要な手続きの代行その他の要介護家族の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため申し出た場合 | 一の年において5日(要介護家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能) |
| 13 | 職員の親族(別表[1]の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
| 14 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
| 15 | 職員の勤務する部局で夏季一斉休業が実施される場合 | 一の年の8月14日から8月16日までの期間(8月14日から8月16日いずれかが休日と重なる場合においては、その重なる日数分を13日以前で直近の休日以外の日に振り替えるものとし、8月14日が火曜日となる場合においては、8月13日から8月15日までの期間とする。)。ただし、学長が学の運営上特に必要と認めた場合は、この期間を変更することができる。 |
| 16 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心 | 一の年の7月から9月までの期間内にお
身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居等が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居等の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

20 国立大学法人金沢大学表彰規程（以下、「表彰規程」という。）第6条に該当する職員で、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

<table>
<thead>
<tr>
<th>別表 [1]</th>
<th>親族</th>
<th>日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>配偶者</td>
<td>7日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>父母</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>子</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>祖父母</td>
<td>3日 (職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>孫</td>
<td>1日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>兄弟姉妹</td>
<td>3日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>おじ又はおば</td>
<td>1日 (職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>父母の配偶者又は配偶者の父母</td>
<td>3日 (職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>子の配偶者又は配偶者の子</td>
<td>1日 (職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母</td>
<td>1日 (職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>おじ又はおばの配偶者</td>
<td>1日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
地球社会基盤学専攻__学生研究室（自習室）配置図

<table>
<thead>
<tr>
<th>室 数</th>
<th>32室</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>総面積</td>
<td>1,231 ㎡</td>
</tr>
</tbody>
</table>

自然科学 2号館

2階

3階
4階

5階

6階
地球社会基盤学専攻 学生研究室（自習室）見取図（例）

（自然科学2号館2階 第1院生室） 49㎡
金沢大学 大学院自然科学研究科（博士前期課程）
地球社会基盤学専攻

学生の確保の見通し等を記載した書類（本文）

目次

(1) 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況
① 学生の確保の見通し
 ア 定員充足の見込み …… 2
 イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 …… 3
 ウ 学生納付金の設定の考え方 …… 7
 ② 学生確保に向けた具体的な取組状況 …… 7

(2) 人材需要の動向等社会の要請
① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） …… 8
② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 …… 9
（1）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況

① 学生の確保の見通し

ア 定員充足の見込み

金沢大学は、社会の変革に即応し、2018年に構築した学士課程における教育体制を大学院博士前期課程に接続し、理学、工学分野における学びを深化させ、深い専門性と異分野にも興味を有する俯瞰的な視野を備えた高度専門人材を養成するため、大学院自然科学研究科博士前期課程の機械科学専攻、電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻、自然システム学専攻の4専攻を機械科学専攻、フロンティア工学専攻、電子情報通信学専攻、地球社会基盤学専攻、生命理工学専攻の5専攻へと再編する。図1）

入学定員の設定は、表1のとおりである。

図1 自然科学研究科再編概要

表1 入学定員及び収容定員

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>入学定員</th>
<th>収容定員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>72名</td>
<td>144名</td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>83名</td>
<td>166名</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td>63名</td>
<td>126名</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>69名</td>
<td>138名</td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td>41名</td>
<td>82名</td>
</tr>
</tbody>
</table>

この入学定員の設定に当たり、学生的確保の見通しを明らかにするため、これまでの入学志願実績の分析やニーズ調査を行った結果、適切な選抜がなされた上で、表1に示した地球社会基盤学専攻の定員の充足が十分に見込まれると判断される。
イ 定員充足の根拠となる客観的なデータ

イー 自然科学研究科博士前期課程（機械科学専攻、電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻、自然システム学専攻）における過去 5 年間の入学志願等の状況

現行の金沢大学大学院自然科学研究科博士前期課程機械科学専攻、電子情報科学専攻、環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻における過去 5 年間の入学志願等の状況は表 2 のとおりである。

表 2 自然科学研究科博士前期課程 4 専攻における過去 5 年間の入学志願等の状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>入学定員</th>
<th>志願者数</th>
<th>受験者数</th>
<th>合格者数</th>
<th>入学者数</th>
<th>定員超過率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>学内</td>
<td>学外</td>
<td>社会人</td>
<td>留学生</td>
<td>学内</td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>90</td>
<td>142</td>
<td>135</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>67</td>
<td>102</td>
<td>87</td>
<td>15</td>
<td>0</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>40</td>
<td>63</td>
<td>52</td>
<td>11</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>67</td>
<td>96</td>
<td>85</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>90</td>
<td>133</td>
<td>125</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>67</td>
<td>106</td>
<td>88</td>
<td>18</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>40</td>
<td>68</td>
<td>49</td>
<td>19</td>
<td>0</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>67</td>
<td>92</td>
<td>77</td>
<td>15</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>90</td>
<td>126</td>
<td>112</td>
<td>14</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>67</td>
<td>105</td>
<td>78</td>
<td>27</td>
<td>0</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>40</td>
<td>77</td>
<td>53</td>
<td>24</td>
<td>1</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>67</td>
<td>82</td>
<td>70</td>
<td>12</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

令和元年度

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>入学定員</th>
<th>志願者数</th>
<th>受験者数</th>
<th>合格者数</th>
<th>入学者数</th>
<th>定員超過率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>学内</td>
<td>学外</td>
<td>社会人</td>
<td>留学生</td>
<td>学内</td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>90</td>
<td>166</td>
<td>137</td>
<td>29</td>
<td>0</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>67</td>
<td>119</td>
<td>91</td>
<td>28</td>
<td>0</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>40</td>
<td>73</td>
<td>58</td>
<td>15</td>
<td>0</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>67</td>
<td>99</td>
<td>85</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 令和2年度

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>入学定員</th>
<th>志願者数</th>
<th>受験者数</th>
<th>合格者数</th>
<th>入学者数</th>
<th>定員超過率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>学内</td>
<td>学外</td>
<td>社会人</td>
<td>留学生</td>
<td>学内</td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>90</td>
<td>153</td>
<td>132</td>
<td>21</td>
<td>1</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>67</td>
<td>111</td>
<td>78</td>
<td>33</td>
<td>0</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>40</td>
<td>60</td>
<td>44</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>67</td>
<td>79</td>
<td>72</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 5年平均（平成28〜令和2年度）

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>入学定員</th>
<th>志願者数</th>
<th>受験者数</th>
<th>合格者数</th>
<th>入学者数</th>
<th>定員超過率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>学内</td>
<td>学外</td>
<td>社会人</td>
<td>留学生</td>
<td>学内</td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>90</td>
<td>144</td>
<td>128</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>67</td>
<td>109</td>
<td>84</td>
<td>24</td>
<td>0</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>40</td>
<td>68</td>
<td>51</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>67</td>
<td>90</td>
<td>78</td>
<td>12</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

過去5年における既存の4専攻への志願者数は、学内で進学を希望する者だけでも入学定員を上回っているほか、留学生で進学を希望する者を含め、例年、入学定員を大幅に超える者が自然科学研究科博士前期課程への進学を希望している。また、それに伴い各専攻においては、志願者のニーズに応えるべく、入学定員を上回って学生を受け入れている状況である。

このように、地球社会基盤学専攻の基礎となる既設の環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻の過去5年間の入学志願等の状況から、地球社会基盤学専攻への再編後も安定して定員を充足することができるものと考えられる。
理工学域（学士課程）学生へのアンケート調査

令和 2 年 11 月〜12 月に、開設年度の令和 4 年度に自然科学研究科博士前期課程への進学対象となる理工学域 3 年次学生（調査当時、在籍数 659 名）学生に対し、本改組計画に関するアンケートを実施した結果、表 3・4 の回答を得た。

表 3 進学希望専攻等について

<table>
<thead>
<tr>
<th>対象となる専攻</th>
<th>アンケート設問への回答人数</th>
<th>入学定員</th>
<th>学内者による充足率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“改組後の本学大学院自然科学研究科（博士前期課程）の新専攻のうち、どの専攻に魅力を感じますか（複数回答可）。”</td>
<td>“改組後の本学大学院自然科学研究科（博士前期課程）のうち、進学を希望する専攻を選択してください（1つのみ）。”</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td>113名</td>
<td>80名</td>
<td>72名</td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>131名</td>
<td>93名</td>
<td>83名</td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信学科専攻</td>
<td>98名</td>
<td>67名</td>
<td>63名</td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学科専攻</td>
<td>87名</td>
<td>76名</td>
<td>69名</td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td>72名</td>
<td>47名</td>
<td>41名</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表 3 のとおり、改組後の専攻に魅力を感じる学生数は、各専攻において設定する入学定員を大きく上回る結果となった。

また、各専攻において設定する入学者定員に対し、106〜114%の学生が進学を希望する旨の回答をしていることから、理工学域からの進学者だけでも定員を充足することが見込まれる。これに加え、前述の表 2 に示すとおり、特に機械、電子情報通信及び環境系の分野を中心に、新専攻が対象とする分野への外国人留学生の志願者が 50 名程度見込まれる。

表 4 “大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画全般についてご意見等あればお願いします（自由記述）。”

| 学類の構成が変わったことに伴う博士前期課程の変更は妥当だと思います。 |
| （博士前期課程の）定員が増えるのはいいことと思います。 |
| なるべく多くの進学希望者が進学できるような環境を整えていただきたく思います。多様性をもたらされ画期的な大学院が立ち上げられることを祈っております。 |

学生確保（本文）
表4で示した自由記述の結果には、改組の妥当性に対する肯定的見解や改組への期待、また、定員増に対する要望の強さが表れている。

このように、理工学域（学士課程）学生へのアンケート調査結果から、地球社会基盤学専攻は入学定員を充足することができるものと考えられる。

イ−3 企業及び官公庁等へのアンケート調査

令和2年12月～令和3年3月に、製造業系を中心とした企業及び官公庁等を対象として、本改組計画に関するアンケート調査を実施（調査数587）し、214の企業及び官公庁等から回答を得た。

表5 社会人入学について

<table>
<thead>
<tr>
<th>調査項目</th>
<th>回答</th>
<th>回答率</th>
<th>回答社数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>貴社・貴組織の従業者に改組後の金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）新専攻への社会人入学を勧めたいと思いますか。</td>
<td>入学を勧めたい</td>
<td>5.1%</td>
<td>11社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>入学を勧める可能性がある</td>
<td>19.2%</td>
<td>41社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>入学を勧めない</td>
<td>11.2%</td>
<td>24社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>わからない</td>
<td>64.5%</td>
<td>138社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>合計</td>
<td>100.0%</td>
<td>214社</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表6 社会人入学を勧めたい人数

<table>
<thead>
<tr>
<th>調査項目</th>
<th>専攻</th>
<th>回答社数</th>
<th>募める人数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>改組後の大学院自然科学研究科（博士前期課程）のうち、何人程度に入学を進めたい又は進める可能性がありますが、専攻毎に人数を記入してください。</td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>12社</td>
<td>16人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>6社</td>
<td>6人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td>11社</td>
<td>16人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>11社</td>
<td>15人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命理工学専攻</td>
<td>4社</td>
<td>4人</td>
</tr>
</tbody>
</table>

社会の高度化、複雑化、変化の速さに対応するためリカレント教育が注目されており、今回のアンケートにおいても表5のとおり、回答した企業のうち約25%の企業が改組後の新専攻を社会人入学の検討対象としており、関心を持っている。また、入学を進める専攻は表6のとおりであり、学内の進学者のみならず、社会人の入学も見込むことができる。

以上のように、既設の専攻の過去5年間の入学志願等の状況、理工学域（学士課程）学生へのアンケート調査結果、企業及び官公庁等へのアンケート調査結果から、地球社会基盤学専攻は入学定員を充足することができるものと考えられる。
学生納付金の設定の考え方

学生納付金については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成16年3月31日文部科学省令第16号）に基づき、同省令に掲げる授業料、入学料及び検定料の額を標準として設定する。

② 学生確保に向けた具体的な取組状況

これまでの自然科学研究科における学生確保の取組実績を踏まえ、基本的な方針は踏襲しつつ、特に改組のポイントや新専攻の魅力を伝えることを意識して、以下のような取組を精力的に行う。

・ 大学院入試説明会の実施
  設置する専攻毎に説明会を開催し、改組の概要、新専攻の組織・コース（又はプログラム）、教育の特色・方法、入学試験の方法等の説明を行うとともに、学生からの質疑応答を行う。

・ Webサイトによる情報発信
  自然科学研究科（博士前期課程）のWebサイトにおいて改組後の5専攻に関する記載を新しく作成し、研究科の概要、各専攻の教育組織、カリキュラム、教育支援、修了要件、入学試験の方法、研究の内容等、幅広い内容を掲載し、学内外に広く情報発信する。
  英語によるWebサイトも作成し、外国人留学生受験者の獲得に繋げる。

・ 社会人学生に対する配慮
  社会人のリカレント教育（学び直し）や修士学位取得のニーズに対応するため、大学院設置基準第14条による教育方法の特例による科目の履修や研究指導への配慮を行うほか、長期履修制度の利用等により、社会人の学びに対し十分に配慮する。
（2）人材需要の動向等社会の要請

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

社会が資本集約型から知識集約型へ移行する中で、日本は第5期科学技術基本計画において、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、経済的発展と社会課題の解決を両立し、人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間主体の社会として「Society 5.0」を提起し、それに続く第6期科学技術・イノベーション基本計画において、その具体化を進めている。そして、この価値創造システム実現の中核は、基礎研究・学術研究の卓越性と多様性にあり、それを支え社会に繋げる大学にある。

同時に、知識集約型社会の核となる大学、とりわけ大学院は、イノベーションの担い手の育成の重要課題を担う役割も大きい。中央教育審議会答申「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」（2019年）においても、イノベーションを支える基盤となる高度人材育成を担う大学院の役割の重要性が強調されている。

一方で、2000年以降、他の先進国が軒並み論文数を増やす中、我が国のみが同水準にとどまっており、国際的なシェアは大幅に減少している。注目度の高い論文数（Top10%補正論文数）においてはその傾向がより顕著である。科学技術イノベーションを取り巻く多くの側面で、我が国の国際的費用は相対的に低下している。さらに、我が国の企業の研究者に占める博士号取得者の割合は、他国に比べ低く、また、企業役員についても、大学院卒は6.3%にとどまっている。この状況を打ち破る大学院改革が大きな課題である。

社会システムの劇的な変化や少子高齢化と人口減少の進行が進む状況下で、理工系大学院が持つ強い基礎研究力に支えられた最先端の科学技術力と国際的なネットワーク、高度知識人材の育成は非常に重要であり、これらが知識集約型の価値創造システムの中核として機能し、変革の原動力となることが必須である。

こうした社会の要請に応えるため、金沢大学大学院自然科学研究科において、大学院グローバル・スタンダードプログラム（大学院GSプログラム）科目の設置や授業の英語化、教育の国際化、教育プログラムなどの大学院教育改革等、これまでの取組の実績、成果を踏まえ、教育体制を深化、展開させるため、専攻の再編・新専攻の設置が必要であるとの結論に至った。

自然科学研究科博士前期課程では、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を、『理学及び工学の基礎及び応用に係る自然科学系分野において、学類での基礎教育を発展させ、「総合性」及び「学際性」に富んだ職業人と研究者を養成すること並びに博士後期課程への基礎課程としての教育研究を行うこと』と定めており、養成する人材像として、①深い専門性と異分野にも興味を有する幅広い視野を持った人間性と独創性を備え、産業界・学会・教育界等で活躍する人材、②学際性・総合性に富み、創造性豊かな高度な技術者・研究者などの人材を掲げている。

上記の社会的背景を踏まえ、今回の改組により地球社会基盤学専攻を設置し、環境の世紀ともいわれる21世紀に、地域・地球規模の環境を包括的に捉え、地球と社会が安心して共創できる地球・社会基盤整備に係る研究に必要な専門知識と実践的スキルを習得させるとともに、
に、それらを総合的に応用する能力の育成を図り、国際社会で活躍できるプレゼンテーション・コミュニケーション能力、柔軟な課題設定・解決能力と実践能力を身につけた独創性豊かな研究者・技術者・教育者を養成する。

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠

金沢大学大学院自然科学研究科博士前期課程の就職状況は表7のとおりである。表7　自然科学研究科博士前期課程（機械科学専攻・電子情報通信学専攻・環境デザイン学専攻・自然システム学専攻）の就職状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>平成29年度（平成30年3月修了者）</th>
<th>専攻</th>
<th>修了者（人）</th>
<th>就職希望者（人）</th>
<th>就職決定者（人）</th>
<th>就職率</th>
<th>うち民間企業等の技術職・研究職（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>109</td>
<td>108</td>
<td>108</td>
<td>100%</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>79</td>
<td>71</td>
<td>71</td>
<td>100%</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>29</td>
<td>27</td>
<td>27</td>
<td>100%</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>77</td>
<td>75</td>
<td>74</td>
<td>99%</td>
<td>62</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>平成30年度（平成31年3月修了者）</th>
<th>専攻</th>
<th>修了者（人）</th>
<th>就職希望者（人）</th>
<th>就職決定者（人）</th>
<th>就職率</th>
<th>うち民間企業等の技術職・研究職（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>109</td>
<td>108</td>
<td>108</td>
<td>100%</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>79</td>
<td>78</td>
<td>78</td>
<td>100%</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>100%</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>65</td>
<td>64</td>
<td>64</td>
<td>100%</td>
<td>49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>令和元年度（令和2年3月修了者）</th>
<th>専攻</th>
<th>修了者（人）</th>
<th>就職希望者（人）</th>
<th>就職決定者（人）</th>
<th>就職率</th>
<th>うち民間企業等の技術職・研究職（人）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自然科学研究科</td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>94</td>
<td>90</td>
<td>89</td>
<td>99%</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報科学専攻</td>
<td>79</td>
<td>74</td>
<td>74</td>
<td>100%</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>環境デザイン学専攻</td>
<td>46</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
<td>100%</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自然システム学専攻</td>
<td>68</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
<td>100%</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

就職率（就職希望者に対する就職決定者の割合）は例年ほぼ100%であり、とりわけ民間企業等の研究職・技術職そしての就職者が多い。このことは、自然科学研究科が定める人材の
養成に関する目的その他の教育研究上の目的『理学及び工学の基礎及び応用に係る自然科学系分野において，学類での基礎教育を発展させ，「総合性」及び「学際性」に富んだ職業人と研究者を養成すること』が社会的人材需要の動向に合致し，当該人材を着実に養成・輩出すことにより社会の発展に貢献していることを示している。

地域的な人材需要の動向等を把握するに当たっては，令和 2年 12月～令和 3年 1月及び令和 3年 3月に，製造業系を中心とした企業及び官公庁等を対象として，自然科学研究科（博士前期課程）改組後の人材需要等に関するアンケート調査を実施（調査数 587）し，214 の企業及び官公庁等から回答を得た。そのうち，改組後の専攻の修了者の採用意欲に関連する調査の結果は表 8～10 のとおりである。

表 8 修了者の採用に対する意向

<table>
<thead>
<tr>
<th>調査項目</th>
<th>回答</th>
<th>回答率</th>
<th>回答社数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>改組後の大学院自然科学研究科（博士前期課程）の修了者の採用について，どのようにお考えでしょうか。</td>
<td>ぜひ採用したい</td>
<td>56.5%</td>
<td>121社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>採用を考えたい</td>
<td>33.6%</td>
<td>72社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>採用は難しい</td>
<td>2.4%</td>
<td>5社</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>わからない</td>
<td>7.5%</td>
<td>16社</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100.0%</td>
<td>214社</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

表 8 のとおり，回答のあった 214 社のうち半数以上が，自然科学研究科博士前期課程の修了者を「ぜひ採用したい」と考えている。「採用を考えたい」も併せると，90%を超える企業等が自然科学研究科博士前期課程の修了者の採用に意欲を示している。

表 9 修了者の希望採用人数

<table>
<thead>
<tr>
<th>調査項目</th>
<th>専攻</th>
<th>回答社数</th>
<th>採用予定人数</th>
<th>就職想定人数</th>
<th>博士前期課程入学定員</th>
<th>博士後期課程入学定員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>改組後の大学院自然科学研究科（博士前期課程）の修了者を採用する場合，何人程度の採用が見込まれますか．採用したいと考える専攻毎に人数をご記入ください。</td>
<td>機械科学専攻</td>
<td>85社</td>
<td>136人</td>
<td>56人</td>
<td>72人</td>
<td>16人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td>66社</td>
<td>95人</td>
<td>66人</td>
<td>83人</td>
<td>17人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td>87社</td>
<td>139人</td>
<td>49人</td>
<td>63人</td>
<td>14人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>35社</td>
<td>57人</td>
<td>50人</td>
<td>69人</td>
<td>19人</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生命理工学専攻</td>
<td>31社</td>
<td>44人</td>
<td>31人</td>
<td>41人</td>
<td>10人</td>
</tr>
</tbody>
</table>

学生確保 (本文)
また、表9のとおり、修了者の希望採用人数調査では、いずれの専攻においても、回答のある企業等の採用予定人数が就職想定人数を上回る結果が得られた。これらの結果は、自然科学研究科の各専攻において養成する人材に対する企業等の期待度の強さを反映している。

表10“金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）へのご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。（自由記述）”

| 深い専門性と横断的な知識・研修を経た学生の創出に期待しております。 |
| 改組によって（タコ壺に陥らず）広い視野や見識を持った学生さんが増えることを期待します。 |
| プラントエンジニアを業としております。機械系・電子情報・化学工学系人材がそれぞれ専門にこだわらず、活躍の範囲も広い職種となります。ぜひ専門分野にとらわれず、学びを深めてください。 |
| 金融業界において、今後IT化やAI化の流れは更に加速していく中、貴研究科で学ばれた内容は大いに活用できると思います。 |
| 機械・電気系の採用に苦戦しているので、機械・電気分野の学生と交流を図りたい。 |

表10の自由記述の内容からも、企業等が求める人材は幅広い分野にわたる知識・技能を有する者であり、今回の改組の方向性や各専攻が養成する「総合性」及び「学際性」に富んだ人材像が、企業等の支持を得られていることが裏付けられる。

以上のように、地球社会基盤学専攻において養成する人材は、社会的人材需要の動向を十分に踏まえたものであると言える。
金沢大学 大学院自然科学研究科（博士前期課程）
地球社会基盤学専攻

学生の確保の見通し等を記載した書類（別添資料）

目次

資料1 金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画に関する学生アンケート …2
調査方法：紙媒体又はWebによる調査
期間：令和2年11月〜12月
対象：金沢大学理工学域各学類

資料2 金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画に関する企業等アンケート …4
調査方法：紙による配付調査
期間：令和2年12月〜令和3年1月，令和3年3月
対象：製造業系を中心とした企業及び官公庁等

資料3 アンケート添付資料（資料1及び資料2共通） …6
金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画に関するアンケート
（対象：金沢大学理工学域 2 年生・3 年生）

金沢大学では、2022 年度に大学院自然科学研究科（博士前期課程）の改組を計画しています（改組計画の概要是、別添「2022 年度金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組案」をご参照ください）。

このアンケートは、在学生の皆さんの卒業後の進路希望等をお聞きし、大学院設置申請を行うための基礎資料とするものです。ぜひご協力くださるようお願いいたします。
なお、アンケート結果は、大学院設置申請以外の用途には使用しません。

① 所属学類（いずれかに○）
1 数物科学類  2 物質化学類  3 機械工学類  4 フロンティア工学類
5 電子情報通信学類  6 地球社会基盤学類  7 生命理工学類

② 学年（いずれかに○）
1 学類 2 年   2 学類 3 年

③ 理工学域卒業後に考えている進路について教えてください。（該当する番号すべてに○）
1 本学大学院自然科学研究科へ進学   2 本学大学院新学術創成研究科へ進学
3 他大学の大学院へ進学   4 外国の大学・大学院へ留学   5 就職
6 その他（  

機械工学類、フロンティア工学類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類、生命理工学類の学生は、④にお進みください。

数物科学類、物質化学類の学生は、⑤にお進みください。

④ 改組後の本学大学院自然科学研究科（博士前期課程）の新専攻のうち、どの専攻に魅力を感じますか。（該当する番号すべてに○）※名称はいずれも仮称。
1 機械科学専攻   2 フロンティア工学専攻   3 電子情報通信学専攻
4 地球社会基盤学専攻   5 生命理工学専攻   6 いずれも魅力を感じない

⑤ ③で1を選択した方のみお答えください。
改組後の本学大学院自然科学研究科（博士前期課程）のうち進学を希望する新専攻又は既存専攻を選択してください。（いずれかに○）※数物科学専攻及び物質化学専攻は既存専攻、新専
攻の名称はいずれも仮称。
1 数物科学専攻   2 物質化学専攻   3 機械科学専攻   4 フロンティア工学専攻
5 電子情報通信学専攻   6 地球社会基盤学専攻   7 生命理工学専攻

⑥ ③で1を選択した方のみお答えください。
本学大学院自然科学研究科では、改組に伴い、次世代産業を担う基幹技術の研究、開発、社会実装、起業、技術戦略の立案・実施において国際的に貢献するイノベータ型博士人材を養成するため、5年一貫のサステナブル理工学プログラム（仮称）の設置を計画しています。以下の問いにお答えください。（いずれかに○）
1 5年一貫プログラムの履修を希望する。
2 5年一貫プログラムのうち博士前期課程プログラムのみ履修を希望する。
3 履修を希望しない。

1又は2を選択した方は、履修を希望する（又は興味のある）分野はどれですか。（該当する番号すべてに○）
[サステナブル理工学プログラム（仮称）全5分野]
1 宇宙理工学分野  2 環境・エネルギー理工学分野
3 数理・ナノ物質理工学分野  4 超スマート社会理工学分野
5 生命・フィールド理工学分野

⑦ ③で1を選択しなかった方のみお答えください。
どのような要因が解決されれば、本学大学院自然科学研究科（博士前期課程）に進学したいと思いますか。（該当する番号すべてに○）
1 経済的負担が少なければ  2 自分のやりたい研究内容ができるのであれば
3 研究環境（研究スペース、研究設備等）が良ければ  4 就職後、昇給や昇進で有利になるのであれば
5 その他（ ）  6 進学したいと思わない

⑧ 大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画全般についてご意見等があればお願いします。
（自由記述）

ご協力ありがとうございました。
金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画に関するアンケート

このアンケートは、本学が2022年度に計画している大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組に係る修了者への労働市場ニーズ等を把握し、大学院設置申請を行うための基礎資料とするものです。ぜひご協力くださるようお願いいたします。

① 貴社・貴組織の主たる業種を次からお選びください。（いずれかに○）
1 農業、林業、漁業、鉱業  2 建設業  3 電気、ガス、熱供給、水道業
4 製造業（食料品・飲料・たばこ・飼料）  5 製造業（繊維）  6 製造業（化学）
7 製造業（石油製品・石炭製品）  8 製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品）
9 製造業（汎用・生産用・業務用機械器具）  10 製造業（電気機械器具）
11 製造業（情報通信機械器具）  12 製造業（電子部品・デバイス・電子回路）
13 製造業（輸送機械器具）  14 製造業（4~13以外）  15 通信業
16 IT 関連業  17 放送、新聞、出版業  18 運輸業、郵便業
19 金融業（銀行・信託・証券・貸金）  20 金融業（保険業）  21 卸売業、小売業
22 学術研究、専門・技術サービス  23 不動産業、物品賃貸業
24 宿泊業、飲食サービス業  25 生活関連サービス業、娯楽業  26 医療、福祉
27 教育関連（学校）  28 学習支援業（学校以外）  29 その他サービス
30 国家公務  31 地方公務  32 その他団体
33 その他（ ）

② 貴社・貴組織の従業員数を次からお選びください。（いずれかに○）
1 300人未満  2 300〜999人  3 1000〜4999人  4 5000〜9999人
5 10000人以上

③ 貴社・貴組織の本拠地所在地（都道府県）をご記入ください。

都道府県名（ ）

④ 大学院自然科学研究科（博士前期課程）改組計画案のうち、どの専攻に興味をお持ちでしょうか。（該当するすべてに○）
1 数物科学専攻  2 物質化学専攻  3 機械科学専攻  4 フロンティア工学専攻
5 電子情報通信学専攻  6 地球社会基盤学専攻  7 生命理工学専攻
8 いずれも興味がない

⑤ 改組後の大学院自然科学研究科（博士前期課程）の修了者の採用について、どのようにお考えでしょうか。（いずれかに○）
1 ぜひ採用したい  2 採用を考えたい  3 採用は難しい  4 わからない

裏面に続きます
⑥ ⑤で1又は2を選択された方のみお答えください。

改組後の大学院自然科学研究科（博士前期課程）の修了者を採用する場合、何人程度の採用が見込まれますか。採用したいと考える専攻毎に人数をご記入ください。

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>人数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>わからない</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

⑦ 貴社・貴組織の従業者に改組後の金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）への社会人入学を勧めたいと思いますか。

1 入学を勧めたい  2 入学を勧める可能性がある  3 入学を勧めない  4 わからない

⑧ ⑦で1又は2を選択された方のみお答えください。

改組後の大学院自然科学研究科（博士前期課程）のうち、何人程度に入学を勧めたい又は勧める可能性がありますか。専攻毎に人数をご記入ください。

<table>
<thead>
<tr>
<th>専攻名</th>
<th>人数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数物科学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>物質化学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械科学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>フロンティア工学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子情報通信学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生命理工学専攻</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>わからない</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

⑨ 金沢大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）へのご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。
2022年度自然科学研究科（博士前期課程）改組案（新旧移行図）

金沢大学大学院自然科学研究科は博士前期課程及び博士後期課程の区分制大学院である。学士課程である理工学域（7学類）に対して自然科学研究科博士前期課程の改組を2022年度に予定している。

設置の理念
理学と工学の融合を目指す理工学域の卒業生に高度な大学院教育を施すべく、既存の学問領域の区分を超えた創造的な新しい学問分野の教育・研究の実現や、学際性・総合性に富み、創造性豊かな高度な技術者・研究者を養成を目指した新しい教育システムを構築する。

養成する人材像
- 深い専門性と異分野に興味を有する幅広い視野を持った人間性と独創性を備え、産業界・学会・教育会などで活躍する人材
- 学際性、総合性に富み、創造性豊かな高度な技術者・研究者などの人材

2022年度自然科学研究科（博士前期課程）：養成する人材像

機械科学専攻
機械工学分野とその学問領域における基盤および先端技術の教育研究を通して、優れた専門知識と深く発想を持つ人材を養成する。

フロンティア工学専攻
「開拓した工学の先端・境界領域における異分野融合の基盤および先端技術の教育研究を通じて、優れた専門知識と深い発想を持つ学びの層を育てる」ことを目的としている。

電子情報通信学専攻
電気電子工学、情報通信工学の先端技術の教育研究を通して、高度な技術を持った人材を養成する。

地球社会基盤学専攻
地球社会学分野における研究を通じて、地球環境を理解し、実用化できる技術を持った人材を養成する。

生命理工学専攻
海洋生物資源科学とバイオ工学の分野で、研究に必要な専門知識と実践的スキルを習得させることで、新規分野開拓に必要な能力を持った人材を養成する。
2022年度自然科学研究科改組: 博士課程5年一貫教育プログラム(案)

全専攻に跨がる分野横断教育として、博士課程5年一貫の新規プログラムを設置

サステナブル理工学プログラム(案)

多様な学問分野に立脚した新しい各専攻横断領域を開拓することにより、持続可能で安全・安心な社会の発展に貢献し、次世代産業を担う基幹技術の開発や社会実装・起業・技術経営戦略の立案・実施において国際社会で幅広く活躍できる自己表現力やコミュニケーション能力を身につけたイノベータ型博士人材の養成を行う。
学生は専攻のカリキュラムに加えて希望により5つの分野のいずれか一つを履修
海外研究留学、授業料免除などの支援を構想中

<table>
<thead>
<tr>
<th>宇宙理工学分野</th>
<th>環境・エネルギー理工学分野</th>
<th>数理・ナノ物質理工学分野</th>
<th>超スマート社会理工学分野</th>
<th>生命・フィールド理工学分野</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>学部人工衛星等の開発を通じて先端の宇宙理工学の実践型教育を実施する。</td>
<td>環境・資源に関する学際的な課題の解決や問題発生抑制のための技術の研究開発を推進する。</td>
<td>数理データサイエンスの基礎となる数学や数理モデルの研究を推進する。</td>
<td>人工知能、IoT、人間依存工学・オペレーションズの創設と活用を推進する。</td>
<td>地球、社会基盤、生命の理工学の視点で、フィールドで起こる問題の研究、フィールドにおけるモノやコトを創造する研究領域を推進する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

プログラム科目

大学院GS科目 数理データサイエンス 各プログラム専門科目 外分野ラボ ロー デーション 海外研究留学 インターンシップ フィールドワーク

ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム(既設)

自然科学研究科、医薬保健学総合研究所、先進先進医学研究科および新学術創成研究科の全専攻に跨がる分野横断コースとして、博士課程5年一貫のコース。

自然科学研究科(博士前期課程)改組案の概要

- 設置年月: 2022年4月(予定)
- 大学院の名称: 金沢大学大学院自然科学研究科(博士前期課程) [修業年限: 2年]
- 専攻名及び入学定員:
  - 機械科学専攻: 72名
  - フロンティア工学専攻: 83名
  - 電子情報通信学専攻: 63名
  - 地球社会基盤学専攻: 68名
  - 生命理工学専攻: 41名

※ 数学科学専攻(58名→59名)及び物理化学専攻(57名→63名)については、今回の改組の対象ではなく、既存の組織のまま、入学定員の増加のみを予定しています。

- 本研究科と相談する大学院:
  - 国立大学大学院自然科学系、理工系の研究科(博士前期課程)
  - 金沢大学大学院新学術創成研究科(博士前期課程)
  - 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科(博士前期課程)
  - 信州大学大学院自然科学研究科(博士前期課程)
  - など

- 学生納付金: 入学者 280,000円 授業料 535,800円(年額)

- 設置場所: 石川県金沢市角間町(金沢大学角間キャンパス)
  - 金沢駅から角間キャンパスへのアクセス
    (北陸鉄道バス利用の場合)
    - 「金沢大学自然駅」まで所要時間約35分
    - 金沢駅乗車(東口)→乗車→「金沢大学(角間)」行

学生確保(資料)→ [ ]
<table>
<thead>
<tr>
<th>調書番号</th>
<th>役職名</th>
<th>氏名</th>
<th>年齢</th>
<th>保有学位等</th>
<th>月額基本給（千円）</th>
<th>現職（就任年月）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一</td>
<td>学長</td>
<td>ヤマザキ コウエツ 山崎 光悦</td>
<td></td>
<td>工学博士</td>
<td></td>
<td>金沢大学 学長（平成26.4～令和4.3）</td>
</tr>
<tr>
<td>識者番号</td>
<td>職位</td>
<td>氏名</td>
<td>年齢</td>
<td>月額基本給(千円)</td>
<td>担当授業科目の名称</td>
<td>担当</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>専 達</td>
<td>イガラシ シンイチ</td>
<td>五十嵐 心一</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>博士 (工学)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>専 達</td>
<td>ウミノ ススム</td>
<td>海野 進</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>博士 (理学)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>専 達</td>
<td>ウメダ シンヤ</td>
<td>楳田 真也</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>博士 (工学)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>専 達</td>
<td>オオハシ マサシ</td>
<td>大橋 政司</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>博士 (理学)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>専 達</td>
<td>カミヤ タカヒロ</td>
<td>神谷 隆宏</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>地球社会基盤学専攻</td>
<td>博士 (工学)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

教員名簿 - [別記様式第3号（その２の１）]
<table>
<thead>
<tr>
<th>調査番号</th>
<th>専任等区分</th>
<th>職位</th>
<th>氏名</th>
<th>年齢</th>
<th>保有学位</th>
<th>月額基本給(千円)</th>
<th>担当教科科目の名称</th>
<th>担当授業科目の名称</th>
<th>配当年次</th>
<th>当次単位数</th>
<th>当次年間開講数</th>
<th>現職</th>
<th>申请に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>都市システム計画学</td>
<td>環境システム計画学</td>
<td>都市・交通デザイン演習</td>
<td>社会基盤工学課題研究</td>
<td>地球社会基礎ゼミナール</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>都市システム計画学</td>
<td>環境システム計画学</td>
<td>都市・交通デザイン演習</td>
<td>社会基盤工学課題研究</td>
<td>地球社会基礎ゼミナール</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2004.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>専教授</td>
<td></td>
<td>フリガナ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>地球環境保全B</td>
<td>地球環境保全A</td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>氏名</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>教授</td>
<td>(2005.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>番号</td>
<td>氏名</td>
<td>院</td>
<td>年齢</td>
<td>月額 基本給(千円)</td>
<td>職位</td>
<td>年間開講数</td>
<td>番号</td>
<td>当取</td>
<td>当務</td>
<td>就任年月</td>
<td>申請に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>職位</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>フルナダ マサヒト</td>
<td>工学</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平15.12)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>マッサ ヒロシ</td>
<td>工学</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(昭67.3)</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>セドィンゲル トクアマ ダイヤタヨシ</td>
<td>博士(理学)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平18.3)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>ユヒ マサトシ</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平16.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>エンドウ ノリタカ</td>
<td>博士(学術)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平17.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>コバヤシ シュンオロ</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平11.5)</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>クビ コシサイ</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平12.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>コバヤシ エナマト</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平11.5)</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>コバヤシ シュンイチ</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>45</td>
<td>1</td>
<td>教授</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1991年4月</td>
<td>金沢大学理工研究域地球社会基盤学系</td>
<td>教授</td>
<td>(平21.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>調書番号</td>
<td>専門等区分</td>
<td>職位</td>
<td>氏名</td>
<td>年齢</td>
<td>年齢基準（千円）</td>
<td>担当授業科目の名称</td>
<td>配合</td>
<td>年間単位数</td>
<td>開講数</td>
<td>現職</td>
<td>留学等</td>
<td>留学等</td>
<td>申請に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>専 働教授</td>
<td>ジェンキンズ ロバート</td>
<td>ジェンキンズ ロバート</td>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究壇地球社会基盤学系 働教授</td>
<td>（平44.4）</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>専 働教授</td>
<td>スミタ イクロウ</td>
<td>スミタ イクロウ</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究壇地球社会基盤学系 働教授</td>
<td>（平13.5）</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>専 働教授</td>
<td>高山 雄貴</td>
<td>高山 雄貴</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究壇地球社会基盤学系 働教授</td>
<td>（平24.4）</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>専 働教授</td>
<td>フジウ マコト</td>
<td>フジウ マコト</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究壇地球社会基盤学系 働教授</td>
<td>（平24.1）</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>専 働教授</td>
<td>マツキ アツシ</td>
<td>マツキ アツシ</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究壇地球社会基盤学系 働教授</td>
<td>（平24.1）</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>専 働教授</td>
<td>パナモト セイヤ</td>
<td>パナモト セイヤ</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学環境保全センター 働教授</td>
<td>（平31.1）</td>
<td>3日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>専 働教授</td>
<td>マツギ アツシ</td>
<td>マツギ アツシ</td>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学環境保全センター 働教授</td>
<td>（平31.1）</td>
<td>3日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>専 講師</td>
<td>イセダ トマホル</td>
<td>イセダ トマホル</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>地球惑星科学総合演習A</td>
<td>①</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学環境保全センター 働講師</td>
<td>（平56.4）</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

教員名簿－ "
<table>
<thead>
<tr>
<th>講者番号</th>
<th>専属否</th>
<th>職位</th>
<th>氏名</th>
<th>年齢</th>
<th>保有学位等</th>
<th>月額基本給（千円）</th>
<th>担当授業科目の名称</th>
<th>番号</th>
<th>当次</th>
<th>当数</th>
<th>年間開講数</th>
<th>現職</th>
<th>申請に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数</th>
<th>申請に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>34</td>
<td>専助教</td>
<td>ロガタ タケシ</td>
<td>佐川 拓也</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (地球環境科学)</td>
<td>34</td>
<td>リサーチスキルA</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>専助教</td>
<td>ハシダ ヒユリ</td>
<td>二宮 祐也</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>35</td>
<td>環境工学演習</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>専助教</td>
<td>ハヤマ ハジマ</td>
<td>二宮 和久</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>36</td>
<td>地球環境科学総合演習</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>専助教</td>
<td>ハマダ ミツコ</td>
<td>濱田 麻希</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>37</td>
<td>リサーチスキルA</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>専助教</td>
<td>マツウラ ノリヒサ</td>
<td>松浦 哲久</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>38</td>
<td>リサーチスキルA</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>専助教</td>
<td>ミザキ ケイ</td>
<td>水野 宏</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (理学)</td>
<td>39</td>
<td>地球環境科学総合演習</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>専助教</td>
<td>ミラク アカラ</td>
<td>村田 克</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>40</td>
<td>リサーチスキルA</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>専助教</td>
<td>ムラタ アキラ</td>
<td>村田 晶</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>41</td>
<td>都市の地震防災</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>専助教</td>
<td>ナガヤマ リロヒ</td>
<td>杉山 翔</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>42</td>
<td>コンクリート工学</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>専助教</td>
<td>ユウ キ</td>
<td>喜多 唯</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>43</td>
<td>地盤力学</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>専助教</td>
<td>ユウ キ</td>
<td>喜多 唯</td>
<td>&lt;令和4年4月&gt;</td>
<td>博士 (工学)</td>
<td>44</td>
<td>地盤力学</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>5日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>識者番号</td>
<td>専任等区分</td>
<td>職位</td>
<td>氏名</td>
<td>年齢</td>
<td>保有学位等</td>
<td>月給基準額 (千円)</td>
<td>担当授業科目の名称</td>
<td>専任等区分</td>
<td>年次</td>
<td>担当授業科目の名称</td>
<td>配当</td>
<td>年間開講数</td>
<td>理職</td>
<td>申請に係る大学等の職務に従事する週当たり平均日数</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>兼担 教授</td>
<td></td>
<td>アキタ ジュンイチ</td>
<td>秋田 純一（令和3年4月）</td>
<td>博士（工学）</td>
<td></td>
<td>テクノロジトレンド工学A</td>
<td></td>
<td></td>
<td>テクノロジトレンド工学B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4）</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>兼担 教授</td>
<td></td>
<td>金沢大学理工研究</td>
<td></td>
<td>理学 博士</td>
<td></td>
<td>エネルギー・環境プログラム</td>
<td></td>
<td></td>
<td>理学 博士</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 47       | 兼担 教授 |      | リファ イグラ  
|          | 石島 達夫（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 電流系物理学基礎a |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域電子情報通信系教授（昭56.4） |                                    |
| 48       | 兼担 教授 |      | バガサキ 伊藤 玄樹（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 環境・エネルギー工学総論b |              |            |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域電子情報通信系教授（昭56.4） |                                    |
| 49       | 兼担 教授 |      | イシジマ タツオ  
|          | 石島 達夫（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 生物科学基礎A |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域電子情報通信系教授（昭56.4） |                                    |
| 50       | 兼担 教授 |      | ウカジ ユタカ  
|          | 宇梶 裕（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 物質創成化学I |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 51       | 兼担 教授 |      | ウチダ ヒロヒサ  
|          | 内田 博久（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論A |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 52       | 兼担 教授 |      | オオツカ ヒロシ  
|          | 大塚 浩史（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論B |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 53       | 兼担 教授 |      | ウタカ ヨシヤ  
|          | 木綿 禎也（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論C |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 54       | 兼担 教授 |      | カキウチ ヤスタカ  
|          | 壁内 康孝（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論D |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 55       | 兼担 教授 |      | カサハラ ヨシヤ  
<p>|          | 笠原 禎也（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論E |              |                            |            |          |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 56       | 兼担 教授 |      | ヤマウチ 木村 幸宏（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論F |              |            |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 57       | 兼担 教授 |      | ヤマウチ 木村 幸宏（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論G |              |            |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 58       | 兼担 教授 |      | ヤマウチ 木村 幸宏（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論H |              |            |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 59       | 兼担 教授 |      | ヤマウチ 木村 幸宏（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論I |              |            |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 60       | 兼担 教授 |      | ヤマウチ 木村 幸宏（令和3年4月） | 博士（理工学） |              | 数理・データサイエンス論J |              |            |                          |            |                          |     | 金沢大学理工研究域物質化学系教授（昭56.4） |                                    |
| 調査番号 | 専任等区分 | 職位 | 氏名 | 未就任(予定)年月 | 年齢 | 保有学位等 | 月額基本給(千円) | 担当授業科目の名称 | 配号 | 当次 | 優位 | 当次年開講数 | 期間 | 現職 | (就任年月) | 申請に係る大学等の職務に従事する | 週当たり平均日数 | 調書番号 | 専任等区分 | 職位 | 氏名 | 未就任(予定)年月 | 年齢 | 保有学位等 | 月額基本給(千円) | 担当授業科目の名称 | 配号 | 当次 | 優位 | 当次年開講数 | 期間 | 現職 | (就任年月) | 申請に係る大学等の職務に従事する | 週当たり平均日数 | 調書番号 |
|---------|-----------|------|------|-----------------|------|------------|-----------------|-----------------|------|------|------|-------------|------|------|--------|------------------|----------------|-------|--------|------|-----------------|------------------|--------|-------|--------|-----------------|------|---|--------|------------------|----------------|---|
| 61 | 兼担 | 教授 | スウェメツ ダイジロウ | 末松 大二郎 | (令和4年4月) | 61 | 博士 (理学) | 1 | 1 | 1 | 理論物理学基礎A | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | 63.4 | 金沢大学理工研究 | (昭63.4) |
| 62 | 兼担 | 教授 | セク ヒロアキ | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 62 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | インテリジェントロボットA | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (令和4年4月) |
| 63 | 兼担 | 教授 | スェカ ミサキ | 高橋 健司 | (令和4年4月) | 63 | 博士 (理学) | 1 | 1 | 1 | バイオ工学基礎A | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平9.4) |
| 64 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 64 | 博士 (水産学) | 1 | 1 | 1 | フィールド生物学 | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平31.3) |
| 65 | 兼担 | 教授 | サイ ユウシ テイ ハジメ | 末松 大二郎 | (令和4年4月) | 65 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平21.4) |
| 66 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 66 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平23.1) |
| 67 | 兼担 | 教授 | サイ ユウシ テイ ハジメ | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 67 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平27.10) |
| 68 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 68 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平12.10) |
| 69 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 69 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 70 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 70 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 71 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 71 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 72 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 72 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 73 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 73 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 74 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 74 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 75 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 75 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |
| 76 | 兼担 | 教授 | サイ トモシ ヌガタ ジン | 竹内 裕 | (令和4年4月) | 76 | 博士 (工学) | 1 | 1 | 1 | マツミ liqui | 1① | 1 | 1 | 1 | 金沢大学理工研究 | (平15.10) |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>調査番号</th>
<th>兼担</th>
<th>職位</th>
<th>氏名</th>
<th>年齢</th>
<th>保有学位等</th>
<th>月額基本給(千円)</th>
<th>担当授業科目の名称</th>
<th>配当</th>
<th>当次</th>
<th>単位数</th>
<th>年間開講数</th>
<th>現職</th>
<th>(就任年月)</th>
<th>申請に係る大学等の職務に従事する職務</th>
<th>週当たり平均日数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>77</td>
<td>兼担</td>
<td>准教授</td>
<td>カワエ タケシ</td>
<td>令和4年4月</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>1</td>
<td>デバイスプロセス工学A</td>
<td>①</td>
<td>②</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究域電子情報通信学系准教授</td>
<td>(平17.4)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>兼担</td>
<td>准教授</td>
<td>コノ ヒロキ</td>
<td>令和4年4月</td>
<td>博士(理学)</td>
<td>0.5</td>
<td>生命構造機能システム学A ※</td>
<td>①</td>
<td>②</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究域ナノ生命科学研究機構准教授</td>
<td>(平23.4)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>兼担</td>
<td>准教授</td>
<td>ツジ トクオ</td>
<td>令和4年4月</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>1</td>
<td>実世界ロボティクス特論A</td>
<td>①</td>
<td>②</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究域フロンティア工学系准教授</td>
<td>(平28.4)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>兼担</td>
<td>准教授</td>
<td>ナカムラ ケンイチ</td>
<td>令和4年4月</td>
<td>博士(理学)</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究域数物科学系准教授</td>
<td>①</td>
<td>②</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学新学術創成研究機構ナノ生命科学研究機構准教授</td>
<td>(平24.4)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>兼担</td>
<td>准教授</td>
<td>オオタニ マーシャ</td>
<td>令和4年4月</td>
<td>博士(工学)</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究域宇宙・プラズマ物理学系准教授</td>
<td>①</td>
<td>②</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学新学術創成研究機構ナノ生命科学研究機構准教授</td>
<td>(平23.4)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>兼担</td>
<td>准教授</td>
<td>フジモト リュウイチ</td>
<td>令和4年4月</td>
<td>博士(理学)</td>
<td>1</td>
<td>宇宙・プラズマ物理学a</td>
<td>①</td>
<td>②</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>金沢大学理工研究域宇宙物理学系准教授</td>
<td>(平18.12)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 83       | 兼担 | 准教授 | アベ ナツエ | 令和4年4月 | 博士(理学) | 2           | 海洋リソスフェア構造進化学 | ① | ② | 1      | 1          | 金沢大学非常勤講師 | (平15.3)
<p>| 84       | 兼担 | 准教授 | アベ ナツエ | 令和4年4月 | 博士(理学) | 2           | 阿部 なつ江 | ① | ② | 1      | 1          | 金沢大学非常勤講師 | (平21.4) |
| 85       | 兼担 | 講師 | フジモト リュウイチ | 令和4年4月 | 博士(理学) | 2           | 阿部 なつ江 | ① | ② | 1      | 1          | 金沢大学非常勤講師 | (平13.1) |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>職位</th>
<th>学位</th>
<th>29歳以下</th>
<th>30～39歳</th>
<th>40～49歳</th>
<th>50～59歳</th>
<th>60～64歳</th>
<th>65～69歳</th>
<th>70歳以上</th>
<th>合計</th>
<th>計備</th>
<th>考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>教授</td>
<td>博士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>2人</td>
<td>11人</td>
<td>2人</td>
<td>4人</td>
<td>人</td>
<td>19人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>修士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>短期大学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>准教授</td>
<td>博士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>5人</td>
<td>7人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>12人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>修士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>短期大学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>講師</td>
<td>博士</td>
<td>人</td>
<td>1人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>1人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>2人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>修士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>短期大学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>助教</td>
<td>博士</td>
<td>人</td>
<td>5人</td>
<td>3人</td>
<td>3人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>11人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>修士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>短期大学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>博士</td>
<td>人</td>
<td>6人</td>
<td>10人</td>
<td>21人</td>
<td>3人</td>
<td>4人</td>
<td>人</td>
<td>44人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>修士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>短期大学士</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>