**ハーヴァード・イェンチン研究所**

**2016-17 Visiting Scholarｓ Program/Visiting Fellows Program**

**招へい教員・博士課程学生募集について**

本制度は、アジア各国の人文・社会科学分野の研究者及び博士課程在籍の大学院学生に対する研究助成を目的としており、この度、以下の2種類の招へいカテゴリーで人文・社会科学分野における若手教員・博士課程学生を募集いたします。

１）　Visiting Scholars Program　(10カ月)

応募資格：　東京大学に2014年8月1日以前に2年以上在籍している専任教員。ただし、5年以内（2011年8月1日以降）に英語圏の研究機関で博士号を取得した者を除く。

助成内容： 往復エコノミー航空運賃

給付金　（2015-16の場合　月額 5,800ドル）

医療保険費 (上限4,500ドル)

研究助手またはエディター雇用費　（上限1,000 ドル）

北米で開催される学会へ出席する費用2回分（上限1,000ドル）

募集人数：　３名

２）　Visiting Fellows Program (3学期間)

応募資格： 博士号取得を目指す博士課程学生および若手研究者（専任教員、常勤助教、機関研究員、COE特別研究員等東京大学と正規の雇用関係を結んでいる者）

アジア諸国の国籍を持つ者

助成内容： 往復エコノミー航空運賃

給付金　（2015-16の場合 月額約 2,700 ドル）

Payment of the Harvard University Visiting Fellows fee

英語授業料またはエディター雇用費用（上限1,000ドル）

北米で開催される学会へ出席する費用2回分（上限1，000ドル）

募集人数：　２名

●　対象となる研究分野

人文・社会科学分野　－　文化人類学、考古学、歴史（美術史、経済史、法制史を含む）、言語学、文学、哲学、政治学、宗教学、社会学等

＊経済学、法学、教育学、心理学の分野も考慮される可能性があるが、申請書を出す前に確認のこと。  
＊応募者は主に文化に重点をおいた人文学、社会科学の研究に従事する者に限る。また、1ヶ

　国以上のアジア諸国を含む比較研究であれば、なお望ましい。

* 提出書類

1. 申請書
2. 履歴書（英文）
3. 推薦書3通（英文）
4. 研究計画書　３～５ページ（英文）\*
5. 大学院（修士課程および博士課程）における英文成績証明書\*
6. 博士論文概要及び研究計画　２～３ページ（英文）\*

＊④はVisiting Scholars Programへの応募者のみ、⑤と⑥はVisiting Fellows Program への応募者のみ

●　応募書類の提出締切り期限：　　平成2７年８月７日(金)　午後4時　　\*厳守のこと

●　応募書類提出先： 大学院総合文化研究科　国際研究協力室

（101号館2階26A）

●　選考方法：

・　応募者多数の場合は、学内選抜(面接を含む)を行い、ハーヴァード・イェンチン研究所に推薦する。

推薦された候補者は各自オンラインで応募する。

・　ハーヴァード・イェンチン研究所での書類選考後、最終候補者に対し同研究所関係者が英語で面接を行う。　最終結果の発表は、平成28年2月中旬頃の予定である。

・　対象研究分野、選考基準、研究計画書、推薦書、インタビュー、選考過程などに関する情報は下記のリンクを参照すること。

<http://www.harvard-yenching.org/helpful-information-fellowship-applicants>

[注意事項]

* + プログラムへの応募は大学を通して行い、個人での直接応募はできません。
  + ロースクール等プロフェッショナルスクールの学生は応募できませんのでご了承ください。

その他不明な点は以下までお問い合わせください。

|  |
| --- |
| 大学院総合文化研究科 国際研究協力室（101号館2階26A）  電話：5454-6827 (内線46827)  e-mail: irco-komaba@adm.c.u-tokyo.ac.jp |

**Summary of the Program**

**Visiting Scholars Program**

This program offers **faculty members in the humanities and social sciences** the opportunity to undertake 10 months of study and research at Harvard University and/or other appropriate universities. Approximately 10 to 15 applicants are chosen each year as researchers at the Harvard-Yenching Institute, and have access to the Harvard University libraries and facilities.

Scholars are provided with living expenses while at the Institute.

The selection criteria include English proficiency, academic training (including PhD degree in most cases), quality and originality of the research proposal, demonstrated depth of subject knowledge, and feasibility of conducting the research at Harvard University and/or other major universities in the United States. Selected scholars work with faculty at Harvard and/or other appropriate universities, and are required to make at least one public presentation in English on their proposed research project during their stay at the Institute.

**Visiting Fellows Program**

This program provides **advanced Ph.D. candidates** (graduate students and junior faculty members) an opportunity to do dissertation research at Harvard University for three semesters, with access to Harvard University libraries and facilities. Fellows are also affiliated with the Graduate School of Arts and Sciences of Harvard University, and provided with living expenses while at the Institute. In the selection process, preference is given to advanced Ph.D. candidates working in East Asian Studies, especially with a comparative focus. The selection criteria include academic training, quality and originality of the research proposal, depth of subject knowledge and feasibility of conducting the research at Harvard University. Selected fellows study under the supervision of faculty at Harvard or other appropriate university, and participate in a weekly dissertation workshop and contribute two book reviews to the Harvard-Yenching Institute website. Please note that junior faculty members who have already obtained a doctorate are NOT eligible for this program.