**早稲田大学大学院政治学研究科　研究業績　審査願**

**Research Output Review Application for GSPS**

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名 Name |  |
| 志望研究領域Research Area | □実証政治分析Empirical Political Methodology & Analysis□政治思想・政治史Political Thought and Political History□比較政治Comparative Politics□国際関係International Relations |

※本申請書は以下に該当する受験生のみ作成してください。 This application form should only be completed by candidates below.

・社会人入学試験を受験する者 -Candidates who are taking the Entrance Examination for working experienced.

・1年修了を希望する者 -Those wishing to complete the Master program one-year.

・博士後期課程へ続けて進学することを希望する者 -Those wishing to continue on to the doctoral program.

**研究業績 Research Output**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **論文/発表****の別****Type of Research Output** | **論文名,著作名,掲載誌名,巻・号,最初と最後の頁,発表年（西暦）、DOI（ある場合）の各項目を必ず記載すること。著者名は、共著の場合は全員を掲載順に記入後、本人に下線を引くこと。****Author's Last Name, First Initial. Second Initial if Given. Title of article: Subtitle if any. Name of Journal, Volume Number (Issue Number), Year of Publication. first page number-last page number. If any, DOI.****Underline your own name.** | **査読の有無****Peer-reviewed or not** |
| （例）論文 | T. Waseda and H. Waseda”Capital liberalization and …” 『早稲田政治公共研究』99. pp.70-83, 2020 | 査読有 |
| （Ex.）Publication in journal | Segev, E.; Tago, A.; Watanabe, K. Could Leaders Deflect from Political Scandals? Cross-National Experiments on Diversionary Action in Israel and Japan. Int. Interact. 2022, 1–14.https://doi.org/10.1080/03050629.2022.2044326 | Peer-reviewed |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |