日本生徒指導学会　学会賞推薦書

年　　月　　日

推薦者氏名

推薦者所属

　以下の者を日本生徒指導学会〔 学会功労賞 ・ 研究貢献賞 ・ 研究奨励賞 〕候補者に推薦します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 西暦生年月(学会奨励賞候補者のみ)  　　年　　月生〔　　歳〕 |
| 候補者所属 |  | |
| 候補者住所 | 〒  e-mail  TEL(携帯可) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **学会功労賞 　役員・委員会委員歴**（同一期間の場合は上位の役名のみ記載） | |
| 役職名 | 期　間 |
| 記載例）機関誌編集委員長 | 2000年11月25日～2002年11月８日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **研究貢献賞 発表部門** 　　　　 （８回以上（単独発表を３回以上含む）） | | |
| 発表題目 | 大会名・年月 | 発表者名 |
| 記載例）教科間連携に関する考察  　　　 －生徒指導の視点から－ | 第20回鳴門大会  2019年８月９日 | 山田元，鈴木次郎 他２名 |
| 推薦年度または推薦前年度の発表や論文 | | |
| 論文題目 | 発行年・号・頁 | 著者名 |
|  |  |  |
| 発表題目 | 大会名・年月 | 発表者名 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **研究貢献賞 執筆部門** 　　　　（３本以上（単著を２本以上含む）） | | |
| 論文題目 | 発行年・号・頁 | 著者名 |
| 記載例）生徒指導担当教諭を中心とした○○活動の効果の検証 | 2019年発行 第18号  pp.78～87 | 松井和子，川村文江 他１名 |
| 推薦年度または推薦前年度の発表や論文 | | |
| 論文題目 | 発行年・号・頁 | 著者名 |
|  |  |  |
| 発表題目 | 大会名・年月 | 発表者名 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **研究奨励賞 発表部門** 　　　　 （単独発表者または筆頭発表者として５回以上） | | |
| 発表題目 | 大会名・年月 | 発表者名 |
|  |  |  |
| 推薦年度または推薦前年度の発表や論文 | | |
| 論文題目 | 発行年・号・頁 | 著者名 |
|  |  |  |
| 発表題目 | 大会名・年月 | 発表者名 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **研究奨励賞 執筆部門** 　　　　（単著で１本以上） | | |
| 論文題目 | 発行年・号・頁 | 著者名 |
|  |  |  |
| 推薦年度または推薦前年度の発表や論文 | | |
| 論文題目 | 発行年・号・頁 | 著者名 |
|  |  |  |
| 発表題目 | 大会名・年月 | 発表者名 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **著作賞**（単著で刊行された学術書） | | | | |
| 学術書名 | | 発行年 | 出版社名 | |
|  | |  |  | |
| 著作賞  受賞条件  論文・発表  (３年以内) | 生徒指導学研究掲載単著論文題目 | | | 発行年・号・頁 |
|  | | |  |
| 単独発表題目① | | | 大会名・年月 |
|  | | |  |
| 単独発表題目② | | | 大会名・年月 |
|  | | |  |

備考　１　規格はA4とする

２　各賞各部門の枠は，推薦する賞・部門の枠内のみ記載し，その他の枠および記載例は削除して提出すること。

３　同一人を複数の賞に推薦する場合は各賞につき１枚ずつ推薦書を作成すること。

４　発表者名欄は，連名の場合は第一から２名までを記入し，他○名とすること。

５　著者名欄は，共著の場合は筆頭者から２名までを記入し，他○名とすること。