（表　　紙）

**提出日：20 年 月 日**

**博士論文研究構想計画書**

3部を学部事務2課社会学研究科担当に提出すること。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生番号 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氏　　名 | |  | | | | | | | | |
| 指導教員 | |  | | | | | | | | |
| 副指導教員 | |  | | | | | | | | |
| 和　文 | 主題 |  | | | | | | | | |
| 副題 |  | | | | | | | | |
| 英　文 | 主題 |  | | | | | | | | |
| 副題 |  | | | | | | | | |

-------------------------<以 下 は 記 入 し な い こ と>----------------------

|  |  |
| --- | --- |
| 指導教員等への配付 | 年　　　月　　　日 |
| 研究科運営委員会報告日 | 年　　　月　　　日 |
| 特記事項 |  |

（本　　文）

|  |
| --- |
| 博士論文研究構想計画（和文の場合3,000字～5,000字程度、英文の場合1,000～2,000語程度）  博士論文の主題、現在までの研究状況（修士論文までの研究実績との関連性、研究の具体的進展状況等を含む）、自分の研究の国内外における位置づけ、今後の見通しについて、具体的、体系的に展開すること。  本文ならびに文中の文献参照・引用等の書式・体裁は、日本社会学会『社会学評論』に準拠することが望ましい。 |

|  |
| --- |
| 参考文献表（文献表記法は日本社会学会『社会学評論』に準拠することが望ましい） |