発明等に関する報告書（単独出願または不実施機関との共同出願）

届出日　　　令和　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．発明の名称 |  | | | | | | | | | | | |
| ２．発明者 | 氏名 | | | | 所属部局／外部機関名 | | 職名 | | | 発明の寄与度 | 署名 | |
| 代表発明者 |  | | | |  | |  | | |  |  | |
| 共同発明者 |  | | | |  | |  | | |  |  | |
| 共同発明者 |  | | | |  | |  | | |  |  | |
| 共同発明者 |  | | | |  | |  | | |  |  | |
| 共同発明者 |  | | | |  | |  | | |  |  | |
| ３．共同出願 | □要 | | 共同出願機関名 | | | | | | 希望する持分 | | | □否 |
| □要 | | 共同出願機関名 | | | | | | 希望する持分 | | | □否 |
| ４．学外発表予定 | □有（□論文　□学会　□試作品提供他　年　月　日）　□無し | | | | | | | | | | | |
| ５．研究テーマ名 |  | | | | | | | | | | | |
| ６．研究経費／契約 | 経費 | □教育研究費　□特別教育研究助成金　□科学研究費 　□共同研究費 　□受託研究費　　　 □奨学寄付金　 □その他（　　　 　 ） | | | | | | | | | | |
| プロジェクト名 | | | | | | | | | | | |
| 研究費の額　　　　　　　(間接経費 □有□無) | | | | | | | 出資元 | | | | |
| 研究期間　 　年 　月 　日　～　 年　 月　 日 | | | | | | | | | | | |
| 権利帰属に関する制約条件（契約内容） | | | | | | | | | | | |
| ７．外国出願希望 | □有　　□無し　　希望国（　　　　　　　　）、外国での実施の目途（　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | |
| ８．発明概要 | 従来技術の課題 | | |  | | | | | | | | |
| 課題解決の手段(本発明のポイント) | | |  | | | | | | | | |
| 発明の効果 | | |  | | | | | | | | |
| ９．発明の自己評価 | 革新性 | | | □大（従来にない新発想の技術） □中（高度な改良技術） □小（比較的容易な技術） | | | | | | | | |
| 回避代替困難性 | | | □大（他者が回避できない） □中　　□小（他者の回避が比較的容易） | | | | | | | | |
| 侵害発見容易性 | | | □大（他者の侵害を容易に発見できる）　□中　　□小（侵害の発見が困難） | | | | | | | | |
| 先行文献調査 | | | □済み（調査依頼先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）  □自己調査済（□J-PlatPat、□J-DreamⅢ、□その他　　　　　　　　　　　　　　）  〔主な先行文献、特許公開番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕  □実施予定あり | | | | | | | | |
| 新規性・進歩性 | | | □大（従来技術とは異なる。優位性が高く、当業者は本発明に容易に到達しない）  □中（従来技術とは異なる。優位性は低いが、当業者が容易に到達できない）  □小（従来技術に近く進歩性レベルが低いが、発明の相違ポイントを強化して出願） | | | | | | | | |
| 〔補足説明：先行文献記載の従来技術との相違点、本発明技術の効果の優位性〕 | | | | | | | | |
| 10．発明の自己評価 | 適用可能分野 | | |  | | | | | | | | |
| □世の中の技術動向のニーズがあり、実施の可能性が高く、将来性がある。  □特殊な分野の限定した技術のため、ニーズはあるが、適用範囲が限られる。  □現時点では適用可能な技術可能分野が明確でない。 | | | | | | | | |
| 予想される製品 | | |  | | | | | | | | |
| □具体的な適用製品の目途がある。  □製品の製造技術・プロセス技術の発明である。  □製品ではなく、ユーザーの事業や生活・健康等の向上に貢献する発明である。  □具体的な適用製品は不明だが、将来の製品への技術展開の可能性はある。 | | | | | | | | |
| 実用化の可能性  （将来見通し） | | | 企業と共同研究  の実施・検討 | | □具体的な共同研究実施の目途がある。  （共同研究先の企業名：　　　　　　　　　　 　　　　　　）  □発明技術に関わる共研実施（共研費用の収入）を検討している。  □現状は共研実施を検討していない。  □その他・補足：  　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 | | | | | | |
| 発明の実施見込 | | □発明実施先の目途がある。  （実施先の業種または企業名：　　　　　　　　　　　　　　）  □発明実施先（ライセンス収入）を検討している。  □ベンチャー企業の設立を検討している。  □現状は発明実施先を検討していない。  □その他・補足：  〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 | | | | | | |
| 経済的効果 | | □大（販売額：3千万円以上／年）  □中（販売額：3百万円～3千万円／年）  □小（販売額：なし～3百万円／年 | | | | | | |
| 実施予定時期 | | | □5年以内　　　□5～10年　　　□10年以上先　　　□未定 | | | | | | | | |
| 実用化への課題 | | | □大　□中　□小　（主な課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | |
| 外部資金等の  申請予定 | | | 申請先名称 | |  | | | | | | |
| 申請予定年度 | |  | | | | | | |
| 関連出願 | | | □有（出願番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無し | | | | | | | | |
| 11．出願費用負担割合 | □大学（大学名：　　　　　　　　　　％）　 　□その他（団体名：　　　　　　　　　　　　％） | | | | | | | | | | | |
| 12．特記事項 |  | | | | | | | | | | | |
| 代表発明者連絡先 | TEL FAX E-mail | | | | | | | | | | | |

＊□にチェックしてください。2つ以上選択しても構いません。