年　　月　　日

(Submission Date: 　 year 　month 　 date)

**共同執筆論文の分担比率に関する報告書**

**Report of Sharing Rate for Co-written Paper**

早稲田大学大学院商学研究科長　殿

To the Dean of the Graduate School of Commerce,Waseda University

　　　 　(学位申請論文提出者氏名(自署・捺印))

Name of Presenter for Doctoral Degree Dissertation

(Seal/Signature) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

私は、下記の共同執筆論文において各執筆者が果たした貢献度（以下「分担比率」とする）について、執筆者からの同意を得たことを報告します。

I hereby report that the degree of contribution (hereinafter referred to as ‘sharing rate’)

for the co-written paper below is agreed by the co-author.

記

１．論文題目Title

２．掲載誌名(発行日) Name of the Article(Publication Date)

３．執筆者氏名と分担比率Name of Writer, Sharing rate

|  |  |
| --- | --- |
| 執筆者氏名Name of Author | 分担比率（％）Sharing rate(%) |
| [学位申請論文提出者] Presenter for Doctoral Degree Dissertation |  |
| [執筆者] Author: |  |
| [執筆者] Author: |  |
| [執筆者] Author: |  |

４．分担比率に関する同意Agreement with the sharing rate

上記分担比率に同意する場合、以下に氏名・捺印・記入日を記載ください。

As may be agree with the sharing rate above, please fill in your name with a seal or signature and the date.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 執筆者氏名(自署) Name of Author (autograph) | 執筆者捺印Seal/Signature | 記入日Date |
|  | 印 |  |

　　※共同執筆者が別途博士学位申請を行う場合、本紙記載の分担比率と異なる申請をすることはできません。

　\*This approved sharing rate should be effective when the co-author apply for the Doctoral Degree Dissertation on different occasion.

以　上

<分担比率の記載について>

・執筆者ごとに０～１００％の間で記入ください（小数点第二位まで記入可）。

・全執筆者の分担比率の合計が１００％になるようにしてください。

<注意事項(申請者の方へ)>

・本申請書は、学位申請論文提出時に申請書類一式に添えて申請者本人が提出してください。

・分担比率について、必ず執筆者全員の同意を得てください。

・申請者は、分担比率に基づくポイント数を前提に学位申請を行ってください。

<Sharing rate>

･The sharing rate should be recorded as a number between 0 to 100 % for each author [respectively](http://ejje.weblio.jp/content/respectively).

･The total sharing rate of all the co-authors must become 100%.

<Note for applicants)>

･”Consent of Sharing rate for Co-written Paper should be submitted with application documents of Doctoral Degree Dissertation.

･Sharing rate must be determined under the consent of all of co-authors.

･The points based on the sharing rate should be counted the application of Doctoral Degree Dissertation,