大阪商業大学JGSS研究センター JGSS追加データ・追加情報のオンサイト利用申請書

大阪商業大学JGSS研究センター

　　センター長　岩井 紀子　殿

　以下の研究目的のために、JGSSに関する一般公開されることのない追加データ・情報の利用を申請いたします。利用にあたっては、別紙の留意事項を遵守し、データ・情報のセンター外への持ち出しを一切行わないことを誓約します。

|  |  |
| --- | --- |
| 提出年月日 | （西暦） 　年　　月　　日 |
| 研究課題名 |  |
| 氏名 |  （来所時に署名と捺印） |
| 所属・職名／学年 |  |
| 連絡先住所 | 〒（電話）  |
| メールアドレス |  |
| JGSSデータを用いた発表論文の書誌情報 |  |
| 利用を申請する追加データ・情報（データセット名及び必要な情報を詳細に） |
| 研究概要及び上記のデータ・情報が必要な理由（分析方法を含めて、できるだけ詳細に） |
| （事務局記入）運営委員会の議を経て追加データ・情報の利用が承認されました。　　　　年　　月　　日　JGSS研究センター運営委員　　　　　　　　（印） |
| 　研究センターへの来所日時の記録 |

**追加データ・追加情報の利用に関する留意事項**

追加データ・情報の利用に際しては、以下の点にご注意ください。

1. 利用者は、「追加データ・情報 利用申請書」を提出する必要がある。
2. 共同研究でデータを利用する場合、共同研究者全員が利用申請書を個別に提出しなければならない。
3. 追加データ・情報を利用した分析は研究センター内でのみ許可され、提供された追加データ・情報をセンター外に持ち出すことはできない。分析終了後、利用者は分析結果のみを持ち帰ることができる。
4. 分析のための来所の日時はあらかじめ調整する。来所が極めて頻繁、あるいは長期にわたる場合には、分析途中であっても利用の許可を取り消す場合がある。
5. 調査対象者の秘密保護を図り、個々の対象者の特定に結びつく可能性のある形式(少数の事例研究やモノグラフなど)での研究発表を行ってはならない。追加データ・情報を利用した論文を投稿する場合、本センターで追加データ・情報に関する記述について確認するので、事前にJGSS研究センターに投稿予定論文をご送付ください。
6. 追加データ・情報を利用して、『JGSS研究論文集』以外の場で研究成果の発表を行う場合は、JGSS研究センターにその旨を報告し、報告要旨や論文[[1]](#footnote-1)等のコピーを1部提出する。また、同時に公開データセットを利用した研究の場合には、データアーカイブの指示に従い、研究成果の報告を行うこと。
7. 利用者は、分析上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
8. 利用者の個人情報に関して、以下の事柄について、各所への情報の掲載・提供を行いますので、ご了承ください。

〈掲載・提供する情報〉氏名、所属、職名、JGSS研究会等での写真、研究上の役割、研究課題、JGSS関連文献の書誌情報

〈掲載・提供先〉JGSS研究センターのホームページ及び編集・刊行物（基礎集計表・コードブック、研究論文集等）、運営委員会が認めた第三者機関（データ・アーカイブなど）

1. 二次分析の結果を公表する際には、**下記の謝辞（Acknowledgement）をそのまま論文、報告要旨などに明記すること（英語・日本語のどちらか一方）**。

JGSS研究センターから入手した場合のJGSSのAcknowledgement

|  |
| --- |
| 利用したデータセットがJGSS-2015の場合日本版General Social Surveys（JGSS）は、大阪商業大学JGSS研究センター（文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が実施している研究プロジェクトである。JGSS-2015は、JSPS科研費26245060（研究代表:岩井紀子）、大阪商業大学アミューズメント産業研究所（研究代表：谷岡一郎）、日本経済研究センター研究奨励金（岩井紀子）、労働問題に関する調査研究助成金（研究代表：岩井八郎）、JSPS科研費15H03485(研究代表：岩井八郎)、JSPS科研費24243057（研究代表：加藤眞義）と大阪商業大学の支援を受けた。The Japanese General Social Surveys (JGSS) are designed and carried out by the JGSS Research Center at Osaka University of Commerce (Joint Usage / Research Center for Japanese General Social Surveys accredited by Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology). JGSS-2015 is financially assisted by JSPS KAKENHI Grant Number 26245060 (PI: Noriko Iwai), the Institute of Amusement Industry Studies at Osaka University of Commerce (PI: Ichiro Tanioka), Japan Center for Economic Research (PI: Noriko Iwai), Research Grant on Labor Issues (PI: Hachiro Iwai), JSPS KAKENHI Grant Number 15H03485 (PI: Hachiro Iwai), JSPS KAKENHI Grant Number 24243057 (PI: Masayoshi Kato), and Osaka University of Commerce. |
| 利用したデータセットがJGSS-2015と、JGSS-2000～2012のいずれかを含む場合日本版General Social Surveys（JGSS）は、大阪商業大学JGSS研究センター（文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が実施している研究プロジェクトである。JGSS-2000～2012は東京大学社会科学研究所の協力を受けた。JGSS-2000～2008は学術フロンティア推進拠点、JGSS-2010～2012は共同研究拠点の推進事業、JGSS-2015はJSPS科研費26245060（研究代表:岩井紀子）、大阪商業大学アミューズメント産業研究所（研究代表：谷岡一郎）、日本経済研究センター研究奨励金（岩井紀子）、労働問題に関する調査研究助成金（研究代表：岩井八郎）、JSPS科研費15H03485（研究代表：岩井八郎）、JSPS科研費24243057（研究代表：加藤眞義）と大阪商業大学の支援を受けた。The Japanese General Social Surveys (JGSS) are designed and carried out by the JGSS Research Center at Osaka University of Commerce (Joint Usage / Research Center for Japanese General Social Surveys accredited by Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology). The Institute of Social Science at the University of Tokyo was a collaborator for JGSS-2000-2012. The project was financially assisted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for 1999-2012 academic years. JGSS-2015 is financially assisted by JSPS KAKENHI Grant Number 26245060 (PI: Noriko Iwai), the Institute of Amusement Industry Studies at Osaka University of Commerce (PI: Ichiro Tanioka), Japan Center for Economic Research (PI: Noriko Iwai), Research Grant on Labor Issues (PI: Hachiro Iwai), JSPS KAKENHI Grant Number 15H03485 (PI: Hachiro Iwai), JSPS KAKENHI Grant Number 24243057 (PI: Masayoshi Kato), and Osaka University of Commerce. |
| 利用したデータセットがJGSS-2009LCSの場合日本版General Social Survey 2009 ライフコース調査（JGSS-2009LCS）は、大阪商業大学JGSS研究センター（文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が実施した研究プロジェクトである。共同研究拠点の推進事業と大阪商業大学の支援を受けた。The Japanese General Social Survey 2009 Life Course Study (JGSS-2009LCS) is designed and carried out by the JGSS Research Center at Osaka University of Commerce (Joint Usage/Research Center for Japanese General Social Surveys accredited by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). It is financially assisted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and Osaka University of Commerce. |
| 利用したデータセットがJGSS-2009LCSとJGSS-2013LCS wave2の場合日本版General Social Survey 2009ライフコース調査（JGSS-2009LCS）は、大阪商業大学JGSS研究センター（文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が実施した研究プロジェクトである。JGSS-2013ライフコース調査wave2（JGSS-2013LCSwave2）は、京都大学大学院教育学研究科教育社会学講座と共同で実施したプロジェクトである。共同研究拠点の推進事業、JSPS科研費24330236（研究代表：岩井八郎）と大阪商業大学の支援を受けた。The Japanese General Social Survey 2009 Life Course Study (JGSS-2009LCS) is designed and carried out by the JGSS Research Center at Osaka University of Commerce (Joint Usage/Research Center for Japanese General Social Surveys accredited by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). The Japanese General Social Survey 2013 Life Course Study wave2 (JGSS-2013LCS wave2) is conducted in collaboration with the Division of Sociology of Education, Graduate School of Education, Kyoto University.  The project is financially assisted by JSPS KAKENHI Grant Number 24330236 (PI: Hachiro Iwai), the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and Osaka University of Commerce. |

SSJDAから入手した場合のJGSSのAcknowledgement

|  |
| --- |
| 利用したデータセットのうち最新のものがJGSS-2006～2012の場合日本版General Social Surveys（JGSS）は、大阪商業大学JGSS研究センター（文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が東京大学社会科学研究所の協力を受けて実施している研究プロジェクトである。JGSS-2000～2008は学術フロンティア推進拠点、JGSS-2010～2012は共同研究拠点の推進事業と大阪商業大学の支援を受けている。The Japanese General Social Surveys (JGSS) are designed and carried out by the JGSS Research Center at Osaka University of Commerce (Joint Usage / Research Center for Japanese General Social Surveys accredited by Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology), in collaboration with the Institute of Social Science at the University of Tokyo. The project is financially assisted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and Osaka University of Commerce.  |
| 利用したデータセットのうち最新のものがJGSS-2005の場合日本版General Social Surveys（JGSS）は、大阪商業大学比較地域研究所が、文部科学省から学術フロンティア推進拠点としての指定を受けて（1999-2008年度）、東京大学社会科学研究所と共同で実施している研究プロジェクトである（研究代表：谷岡一郎・仁田道夫、代表幹事：岩井紀子、代表副幹事：保田時男）。東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターSSJデータアーカイブがデータの作成と配布を行っている。The Japanese General Social Surveys (JGSS) are designed and carried out at the Institute of Regional Studies at Osaka University of Commerce in collaboration with the Institute of Social Science at the University of Tokyo under the direction of Ichiro TANIOKA, Michio NITTA, Noriko IWAI and Tokio YASUDA. The project is financially assisted by Gakujutsu Frontier Grant from the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for 1999-2008 academic years, and the datasets are compiled and distributed by SSJ Data Archive, Information Center for Social Science Research on Japan, Institute of Social Science, the University of Tokyo. |
| 利用したデータセットのうち最新のものがJGSS-2003以前の場合日本版General Social Surveys（JGSS）は、大阪商業大学比較地域研究所が、文部科学省から学術フロンティア推進拠点としての指定を受けて（1999-2003年度）、東京大学社会科学研究所と共同で実施している研究プロジェクトである（研究代表：谷岡一郎・仁田道夫、代表幹事：佐藤博樹・岩井紀子、事務局長：大澤美苗）。東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターSSJデータアーカイブがデータの作成と配布を行っている。The Japanese General Social Surveys (JGSS) are designed and carried out at the Institute of Regional Studies at Osaka University of Commerce in collaboration with the Institute of Social Science at the University of Tokyo under the direction of Ichiro TANIOKA, Michio NITTA, Hiroki SATO and Noriko IWAI with Project Manager, Minae OSAWA. The project is financially assisted by Gakujutsu Frontier Grant from the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for 1999-2003 academic years, and the datasets are compiled and distributed by SSJ Data Archive, Information Center for Social Science Research on Japan, Institute of Social Science, the University of Tokyo. |

ICPSRから入手した場合には、上記のAcknowledgementに加えて、ICPSRが定めている下記のcitation　を参考文献のリストに加えること（データのversionは改定されることがある）

|  |
| --- |
| JGSS-2012Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, and Maeda, Yukio. Japanese General Social Survey (JGSS), 2012. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2016-10-21. https://doi.org/10.3886/ICPSR36577.v1 |
| JGSS-2010Tanioka, Ichiro, Maeda, Yukio, and Iwai, Noriko. Japanese General Social Survey (JGSS), 2010. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2015-07-22. https://doi.org/10.3886/ICPSR34623.v3 |
| JGSS-2008Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Yasuda, Tokio. Japanese General Social Survey (JGSS), 2008. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2015-07-21. https://doi.org/10.3886/ICPSR30661.v3 |
| JGSS-2006Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Yasuda, Tokio. Japanese General Social Survey (JGSS), 2006. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2010-05-06. https://doi.org/10.3886/ICPSR25181.v1 |
| JGSS-2005Tanioka, Ichiro, Nitta, Michio, Iwai, Noriko, and Yasuda, Tokio. Japanese General Social Survey (JGSS), 2005. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2007-08-13. https://doi.org/10.3886/ICPSR04703.v1 |
| JGSS Cumulative Data 2000-2003Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Sato, Hiroki. Japanese General Social Surveys (JGSS) Cumulative Data, 2000-2003. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2008-12-08. https://doi.org/10.3886/ICPSR04472.v1 |
| JGSS-2003Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Sato, Hiroki. Japanese General Social Survey (JGSS), 2003. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2005-09-30. https://doi.org/10.3886/ICPSR04242.v1 |
| JGSS-2002Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Sato, Hiroki. Japanese General Social Survey (JGSS), 2002. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2007-03-30. https://doi.org/10.3886/ICPSR04214.v2 |
| JGSS-2001Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Sato, Hiroki. Japanese General Social Survey (JGSS), 2001. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2007-03-30. https://doi.org/10.3886/ICPSR04213.v2 |
| JGSS-2000Tanioka, Ichiro, Iwai, Noriko, Nitta, Michio, and Sato, Hiroki. Japanese General Social Survey, 2000. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2007-04-05. https://doi.org/10.3886/ICPSR03593.v2 |

|  |
| --- |
| 申請者が、上記誓約事項を厳守することを保証します（研究学科長等の所属長の署名と捺印） |
| 所属長の氏名・捺印 |  | 所属（大学・学部・学科または所属機関・部課） |  | 職名 |
|  |  | （印） |  |  |  |  |
| （電話） |  |  |  | （Email） |  |  |
| 申請者が大学院生の場合、以下の欄に指導教員の署名と捺印も必要 |
| 指導教員氏名・捺印 |  | 所属（大学・学部・学科を明記） |  | 職名 |
|  |  | （印） |  |  |  | 　　　 |
| （電話） |  |  |  | （Email） |  |  |

【所属学会記入欄】

　本研究センターでは、嘱託研究員、調査研究奨励プログラム参加者、ライフコースデータの利用申請者、データの追加利用申請者の所属学会を把握し、多様な研究者コミュニティからの意見を反映している証拠として文部科学省に提出しています。お手数ですが、下記の空欄に、所属学会名を記入ください。記入された学会のうち理事・役員・委員等をされている場合は、「役職」欄に役職を記入ください（会長、理事／役員、委員など。役職のない会員の場合は、空欄）。

注1）同一年度にすでに所属学会をJGSS研究センターに提出された方は記入不要です。

注2）研究会に近いような小さな学会は記入しなくて結構です。

注3）海外の学会の場合は、英語で記入ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 学会名 | 役職 |
| 1． |  |
| 2． |  |
| 3． |  |
| 4． |  |
| 5． |  |

1. 著書や論文、学会の大会報告、授業の実習報告書などの印刷されたものを指します。「論文等」が、印刷物の一部分であり全体の提出が困難な場合、該当する「論文等」を複写したものでも可とします。論文等のタイトル、著者名等を、大阪商業大学JGSS研究センターウェブで関連論文として紹介します。 [↑](#footnote-ref-1)