令和　　年　　月　　日

水産科学院長　殿

博士論文全文のインターネット公表連絡届

　私が執筆した博士論文の全文は，インターネット公表に関する権利関係を確認した結果，学位取得予定日以降，速やかに公表しても差し支えありません。

届出者氏名 印

※自署の場合は押印不要

学位取得予定日 令和　　年　　月　　日

年月日は，

６月授与：令和７年６月30日

９月授与：令和７年９月25日

１２月授与：令和７年12月25日

３月授与：令和８年３月25日　とする。

mm/dd/yyyy

To the Dean of the Graduate School of Fisheries Sciences

**Notification of Internet Publication of Full Doctoral Dissertation
博士論文全文のインターネット公表連絡届**

As a result of confirming the rights related to the publication of my doctoral dissertation on the Internet, the full text of my doctoral dissertation may be published as soon as possible after the date I am scheduled to receive my degree.

　私が執筆した博士論文の全文は，インターネット公表に関する権利関係を確認した結果，学位取得予定日以降，速やかに公表しても差し支えありません。

Name seal

\*A seal is not required in case of a signature.

Scheduled date of receiving the degree: mm/dd/yyyy

The year and date are:

Conferment in June: June 30, 2025

Conferment in September: September 25, 2025

Conferment in December: December 25, 2025

Conferment in March: March 25, 2026

令和　　年　　月　　日

水産科学院長　殿

博士論文全文のインターネット公表保留承認申請書

　私は、博士学位を授与された者は、その授与された日から1年以内に博士論文の全文をインターネットにより公表する義務があることを理解しました。そのうえで、次の事由により、博士論文の全文を学位取得予定日から１年以内に公表することができませんので、博士論文の内容を要約したものを公表することを申請します。

　なお、全文を公表できない事由が解消した際には、速やかにその旨を報告します。

１．博士論文全文をインターネットの利用により公表できない事由

下記事由のうち、公表保留の期間に上限が設けられている場合は、下記２で記載する公表できない事由の解消見込み日、又は公表保留上限年数（以下、公表保留期限と言う。）を経過した段階で自動的に本学リポジトリへ博士論文全文を掲載します。公表保留を延長する場合には、公表保留期限到達前の所定の日までに申請者本人又は本人から委任を受けた本学教員が公表保留延長申請書（別様式）を提出する必要があります。

（学術ジャーナルへの投稿・書籍出版による事由）

* 投稿済み、あるいは投稿中の学術ジャーナルの規定により、学位取得予定日から１年を超えてインターネット公表できない期間が継続するため（５年上限、ただし１年毎の延長が可能）。

ジャーナル名（　　　　　　　　　　　　　　　　）　投稿時期（　　　　　　　　　　　　）

* 多重公表を禁止する学術ジャーナルへの投稿を予定しているため（５年上限、ただし１年毎の延長が可能）。

ジャーナル名（　　　　　　　　　　　　　　　　）　投稿予定時期（　　　　　　　　　　）

* 書籍として出版する予定があるため（５年上限、ただし実際に出版した場合は、出版日から起算して10年を上限とした公表保留延長が可能）。

（他者への権利帰属に関する事由）

* 博士論文が特定個人の情報を含むことで、インターネットの利用により公表することができないため（公表可能時期未定）。
* 博士論文が他者の著作物を含み、博士論文への掲載は認められたが、インターネットの利用により公表することに対し承諾が得られなかったため（公表可能時期未定）。

（特許・その他の事由）

* 特許や実用新案の申請との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により、明らかな不利益が学位取得予定日から１年を超えて生じるため（公表可能時期未定）。
* 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含むため（公表可能時期未定）。
* その他、やむを得ない特別な事由があるため（５年上限）。

※事由を具体的に明記すること。

２．全文を公表できない事由の解消見込み時期

　　　　　　□　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　□　未定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※１で（公表可能時期未定）の記載がある項目を選択した場合のみ可）

申請者氏名 　印　　　　　学位取得(予定)日 令和　　年　　月　　日

※自署の場合は押印不要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指導教員確認欄※論文博士は不要 | 　　　　　　　　　　　　　　印 |  |

 ※自署の場合は押印不要

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

To the Dean of the Graduate School of Fisheries Sciences

**Application for Approval of Delay in Online Publication for Doctoral Dissertation Full Text**

I understood those who were conferred the doctoral degree are required to release the full text of their doctoral dissertation. However, I hereby request that my doctoral dissertation be published online in summary form only, as it is not possible to publish the full text on the Internet within one year of degree conferment for the reasons outlined below.

I will notify you as soon as the reasons for the delay request are resolved so that the full text can be published.

1. **Reasons for request to delay publishing of full text on the Internet**

In the case there is limit for the period of delay, the full text of the dissertation will be published in the university repository automatically after the expected date of resolution for delay request reasons which you write below or the limit for the period of delay.

When you would like to extend the period of delay, you or the professor who was delegated from you need to submit ''Application for Extension of Delay in Online Publication for Doctoral Dissertation Full Text'' (another form) by the predetermined day before expiration of the delay period.

**(Reason about submission to an academic journal or publication as a book)**

* Because of the regulation of the academic journal to which I have submitted the dissertation, the period I cannot publish the dissertation online continues more than one year from the date of degree conferment (maximum of five years, however, annual extension is possible).

**Journal name** ( 　 ) 　**Date of submission** ( 　 　　　 )

* The dissertation will be submitted to an academic journal which prohibits multiple publications. (maximum of five years, however, annual extension is possible).

**Journal name** ( 　 ) 　**Scheduled date of submission** ( 　)

* The dissertation will be published as a book (maximum of five years, however, when it is actually published, delay of online publication for maximum of ten years from the publication date of the book is possible).

**(Reason about the rights belong to others)**

* The dissertation includes a specific individual's information (date of resolution is undecided).
* The dissertation includes the others’ work, and consent about online publishing was not obtained although printing to the dissertation was accepted. (date of resolution is undecided).

**(Reason about patent and so on)**

* Because of application for patent or a utility model, publication of the full text on the Internet would have negative consequences for me until more than one year after degree conferment (date of resolution is undecided).
* The dissertation has contents that cannot be published on the Internet for reasons related to physical limitations such as expression based on three-dimensional shapes (date of resolution is undecided).
* There is an unavoidable reason not mentioned above. (maximum of five years).

|  |
| --- |
| \*Write down the specific reason. |

1. **Expected date of resolution for delay request reasons**

□ Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(mm/dd/yyyy) 　□ Undecided

 Applicant’s name: Seal\*

|  |  |
| --- | --- |
| Supervisor approval\*Unnecessary if the applicant receives doctorate by dissertation |  Seal\* |

 Expected date of degree conferment:　　　　　 (mm/dd/yyyy)

\*Seals are unnecessary if signatures are used.

令和　　年　　月　　日

水産科学院長　殿

博士論文全文のインターネット公表可能日の連絡届

　私が執筆した博士論文の全文は，下記公表可能日以降に，インターネットの利用により公表願います。

記

公表可能日：　令和　　年　　月　　日 以降

届出者氏名 印

※自署の場合は押印不要

学位取得予定日 令和　　年　　月　　日

※　本様式は，学位取得予定日から１年以内の一定期間，公表を保留する必要がある場合に提出するものです。

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

To the Dean of the Graduate School of Fisheries Sciences

**Notification of Date for Online Publication of Doctoral Dissertation Full Text**

I hereby request the publication of the full text of my doctoral dissertation on the Internet on the following date or later:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mm/dd/yyyy)

Notifier’s name: Seal\*

Expected date of degree conferment:　　　　　　 (mm/dd/yyyy)

\*Seal is unnecessary if signature is used.

\*\*This form is to be submitted by students who requested that the online publication of their dissertations be delayed for a certain period within a year of degree confermen

令和　　年　　月　　日

水産科学院長　殿

博士論文全文のインターネット公表保留事由の解消届

　私が執筆した博士論文の全文について，下記公表可能日以降に，インターネットの利用による公表が可能となりましたので，届け出ます。

記

公表可能日：　令和　　年　　月　　日 以降

届出者氏名 印

※自署の場合は押印不要

学位取得日 令和　　年　　月　　日

学位記番号

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

To the Dean of the Graduate School of Fisheries Sciences

**Notification of Resolution of Reasons for Request to Delay Online Publication of Doctoral Dissertation Full Text**

I hereby give permission to publish the full text of my doctoral dissertation on the Internet on the following date or later:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mm/dd/yyyy)

Notifier’s name: Seal\*

Date of degree conferment: (mm/dd/yyyy)

Diploma number:

 \*Seal is unnecessary if signature is used.

令和　　年　　月　　日

水産科学院長　殿

博士論文全文のインターネット公表保留延長申請書

　私は、博士論文全文の公表保留を申請していましたが、当初予定していた公表保留事由の解消見込み時期においても下記の事由により公表することができませんので、公表保留の延長を申請します。

　なお、全文を公表できない事由が解消した際には、速やかにその旨を報告します。

１．公表保留延長を希望する事由

* 博士論文のデータを含む論文を学術ジャーナルに投稿済、あるいは投稿予定であり、当該学術ジャーナルの規定により、インターネット公表できない期間が継続するため。

（公表延長可能期間：1回の申請につき1年間）

※ジャーナル名、投稿時期等を具体的に明記すること。

* 博士論文の内容を書籍として出版したため。　（出版日：令和　　　年　　月　　日）

（公表延長可能期間：出版日から起算して原則10年間）

２．当初の保留申請事由解消見込み時期

令和　　　年　　　月　　　日

３．新たに希望する保留申請事由解消見込み時期

□　令和　　　年　　　月　　　日

□　未定（著作権が出版社に譲渡され、公表の合意が得られない場合のみ選択可）

申請者氏名 　印　　　　　　　学位取得日 令和　　年　　月　　日

※自署の場合は押印不要

学位記番号

（申請者より委任を受けた場合）

教員氏名 　印

※自署の場合は押印不要

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

To the Dean of the Graduate School of Fisheries Sciences

**Application for Extension of Delay in Online Publication for Doctoral Dissertation Full Text**

Although I had applied for delay in online publication for doctoral dissertation full text, I cannot publish at the initial expected date for the following reason. I hereby apply for extension of the period of delay.

I will notify you as soon as the reasons for the delay request are resolved so that the full text can be published.

1. **Reasons for request to extend**

* Because of the regulation of the academic journal to which I have submitted the dissertation, the period I cannot publish the dissertation online continues.

（extensible period: maximum of one year per application）

\*Write down the journal name, date of submission and so on specifically.

* Contents of the dissertation have been published as a book.

Date of publication of the book ：

（extensible period: maximum of ten years from the publication date of the book）

1. **Initial expected date of resolution for delay request reasons**

Date: (mm/dd/yyyy)

1. **New expected date of resolution for delay request reasons**

□　Date: (mm/dd/yyyy)

□　Undecided（You can check only when the copyright is transferred to the publisher and consent about online publication is not obtained.）

Applicant’s name 　Seal\*　　Diploma number:

\*Seals are unnecessary if signatures are used.

Date of degree conferment: (mm/dd/yyyy)

（When delegated from the applicant）

Professor’s name 　Seal\*

\*Seals are unnecessary if signatures are used.