**２０２６年度　大学受入内諾書**

**Letter of Provisional Acceptance for 2026**

年　　月　　日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国籍(Nationality) (英語併記)： |  |  |
| 氏名(Name) (アルファベット表記)： |  | 殿 |

|  |  |
| --- | --- |
| 大学名：  Name of university： |  |
|  |
| 所属・役職：  Name of department and position： |  |
|  |
| 所属長名：  Name of department head： | 印(Seal) |
|  |

貴殿から提出のあった研究計画書並びに成績証明書等に基づき検討した結果、日本政府（文部科学省）奨学金留学生（研究留学生）として採用された場合、下記のとおり受け入れることを内諾します。

After consideration of the research plan, academic transcripts and other documents you submitted, you will be provisionally accepted in accordance with the details below on condition that you are accepted as a Japanese Government (MEXT) Scholarship Student (Research Students).

記(Details)

１．渡日時期(Proposed month of arrival in Japan)：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ | □ | □ |
| 2026年４月  (April 2026) | 2026年９月又は10月  (September 2026 or October 2026) | どちらでも可  (Either Apr. 2026 or Sep./Oct. 2026  acceptable) |

２．日本語等予備教育(Preparatory education of Japanese language)：

□ 有 (Necessary)　　□ 無 (Unnecessary)　　□ 未定 (To be determined later)

３．受入研究科 (Name of Graduate school)：

|  |
| --- |
| 研究科　　　　　　　専攻 |
| Graduate school　　　　　　　　　　 Major |

４．受入身分 (Student status)：

|  |
| --- |
| 課程(　　　　 Course) |

□正規生 (Regular student)：

□非正規生（Non-regular student）

|  |
| --- |
| ≪申請者のための留意事項(Notes for applicants)≫  （注１）入学を希望する大学から記入済の受入内諾書が返送されたら速やかに在外公館に提出すること。  （注２）受入内諾書は文部科学省が第２次選考後の大学配置協議のみに使用する。受入内諾書をもって、国費外国人留学生の採用が決定するものではない。  （注３）受入身分が「正規生」の場合は当該大学の入試に合格済であることを意味する。受入身分が「非正規生」の場合、正規生になるには渡日後に入学試験に合格する必要がある。大学によっては渡日前に試験が実施されることもあるので、今後の入試の日程及び実施方法を大学に確認すること。  （注４）日本語等予備教育が「有」の場合、上記１．の時期に渡日し予備教育を６か月間受けた後、上記４．の身分で上記３．の研究科に入学することとなる。日本語等予備教育が「未定」の場合、その有無の決定は2025年12月以降の採否結果通知時となる。  (Note 1) When this completed letter of provisional acceptance is returned to you from the university you wish to attend, please submit it immediately to the Japanese diplomatic office.  (Note 2) The completed letter of provisional acceptance from universities will be used solely by MEXT for university placement after the secondary screening. The issuance of this letter does not certify your official acceptance as a MEXT Scholarship Student.  (Note 3) Regarding ‘Student status’, ‘Regular student’ means that you have already passed the entrance screening at the above-mentioned university. ‘Non-regular student’ means that you need to pass the university entrance screening after arriving in Japan to become a regular student. You are advised to confirm the schedule of the screening because the university may conduct the screening before you come to Japan.  (Note 4) In case the preparatory education of Japanese language will be “Necessary”, you need to arrive in Japan during the period specified in the above 1. and receive the preparatory education for six months, and then enroll in the graduate school as a student status specified in the above 3. and 4. In case the preparatory education of Japanese language will be “to be determined later”, applicants will be notified together with the final selection results whether or not the preparatory education will be necessary. |

【受入内諾に至った経緯 (Reasons of Provisional Acceptance)】

|  |  |
| --- | --- |
| 渡日後の研究テーマ：  (Research theme in Japan) |  |
| 前ページ「４．受入身分」の身分による受入内諾に至った経緯(Reasons of Provisional Acceptance)： | |

≪受入内諾書を発行する大学のための留意事項(Notes for Japanese universities)≫

（注１）研究計画の具体性（研究の内容・実施方法等）、学業成績等を踏まえ、受入内諾に至った経緯を日本語又は英語で簡潔に記載願いたい。特に、研究内容や実施方法について指導予定教員の考え方との相違が入学前後に明らかとなってトラブルとなるケースがあるため、受入内諾に当たって十分確認願いたい。

（注２）本内諾書の発行をもって当該申請者を貴学にて受け入れることが確定するものではなく、文部科学省における選考結果等によっては、同人に受入内諾書を発行した他の大学に配置されることや、不採用又は渡日辞退により渡日しないこと等がありうるため、あらかじめ御承知おきいただきたい。

（注３）受入内諾書の発行を行った申請者について、文部科学省より後日受入依頼があった場合は、特段の事情が無い限り、受入れを拒否することが無いよう御留意いただきたい。特に、指導予定教員の他大学への異動は特段の事情とみなされず、異動先の受入内諾書を発行してない他大学に配置されることはないので、受入れを拒否せず他の指導教員を置くことにより受け入れていただくよう御配慮いただきたい。

（日本での指導予定教員／Expected academic advisor in Japan）

|  |  |
| --- | --- |
| 大学名：  Name of university： |  |
|  |
| 所属・役職：  Name of department and position： |  |
|  |
| 指導予定教員名：  Name of expected academic advisor： |  |
|  |
| （指導予定教員 署名） |  |