|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 受験番号 | | ※ | | | 一般，社会人  外国人留学生 |
| 令和４年度  琉球大学大学院地域共創研究科（修士課程）入学志願票**（１２月試験）** | | | | | | | | |
| フリガナ |  | | | | | | 国籍名  (外国籍を持つ者) |  |
| 氏名 |  | | | | | |
| 生年月日 | 昭和　・　平成　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　男　・　女 | | | | | | | |
| 現住所 | 〒　　　－ | | | | | | | |
| 携帯電話 |  | | | | | | | |
| ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  | | | | | | | |
| ※大学から緊急連絡がある場合  の連絡先を記入。上記と同じ場合  は記入しなくてもよい。 | | 〒　　　　－  ＴＥＬ　　　　　　　　　　　メールアドレス： | | | | | | |
| 本人以外  の連絡先 | 氏　名  現住所  ＴＥＬ | | | | | | | 志願者との関係  （　　　　　） |
| 出願  コース | 修士論文コース　　　・　　　特定課題コース | | | | | | | |
| 指導を求める教員氏名  （未定の場合は「未定」と記入） | | | | |  | | | |
| 指導を求める教員と事前相談をしたか | | | | | はい　・　いいえ　・　予約済 | | | |
| 出願  プログラム |  | | | | 受験希望  選択問題 |  | | |
| 出願資格 | 立　　　　　　　　大学　　　　　　　　学部　　　　　　　　　学科  昭和・平成・令和　　　　年　　　月　卒業　・　卒業見込 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 履　　　　　　　　　　歴 | | | | | | | | |
| 学　　歴  高等学校卒業以上 | 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 職　 歴 | 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 年　　　月 | | |  | | | | |
| 上記のとおり相違ありません。  令和　　年　　月　　日　　　氏名 | | | | | | | | |

備考 (1)　記入の際は，本募集要項熟読の上，記入漏れのないようにすること。

(2)　黒のボールペンを使用し，楷書で書くこと。

(3)　 ※印欄は，記入しないこと。

(4)　「一般，社会人，外国人留学生欄」（右上）は，該当する選抜に〇をつけること。

(5)　「性別」の記入にあたっては，下記の「性の多様性の尊重について」も参考にしてください。

(6)　出願コース欄は，希望する出願コースに○をつけること。

(7)　事前相談については，別掲「事前相談について」を参照すること。

(8)　本様式は可能な限り両面で印刷すること。

◆性の多様性の尊重について◆

※　琉球大学大学院地域共創研究科はLGBTQ を含む性の多様性／全ての学生，教職員のSOGIESC\*を尊重

します。学修環境への配慮に努めるほか，学生への性の多様性に関する教育，全教職員への性の多様性に関する研修も実施しています。

※　性別違和等で通称使用を希望する場合は，「琉球大学における学生の通称名等の使用に関する規程」も利用

できます。入学式前にご相談ください。診断書は不要です。在学中でも対応します。

※　入学志願票，受験票，志願者整理票の性別欄は，統計のためにのみ使用いたします。自認する性別を記載

していただいて構いません。また，性別を記載しなくても構いません。

\*SOGIESC とは

Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics のことです。

Sexual Orientation：好きになる性。性的指向。 Gender Identity：自認する性。

Gender Expression：表現する性。仕草や服装，言葉遣い等。

Sex Characteristics：身体の性的特徴。

SOGIESC は全ての人がもっているものです。本来，全ての人のSOGIESC が尊重されるべきですが，現在の日本では特にLGBTQ の人々のSOGIESC が尊重されないことが多いので，特記しています。