|  |
| --- |
| 教　　員　　個　　人　　調　　書 |
| 履　　　　　歴　　　　　書 |
| フ　リ　ガ　ナ |  | 性別 |  | 生年月日(年齢) | 　　 　 年 　月 　日（満　　歳） |
| 氏　　　名 |  |
|  | 現　住　所 |  |
| 学歴 |
| 年　　月 | 事　　　　　　　　　　項 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 職歴 |
| 年　　月 | 事　　　　　　　　　　項 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 学会及び社会における活動等 |
| 年　　月 | 事　　　　　　　　　　項 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 賞罰 |
| 年　　月 | 事　　　　　　　　　　項 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 令和　　年　　月　　日 |  | 上記のとおり相違ありません。　 |
|  | 氏　　名 　　　　　　　　　　印　 |

|  |
| --- |
| 個　人　調　書　付　表 |
| フリガナ |  | 写　　真 |
| 氏名（本　名） |  |
| フリガナ |  |
| 氏名（通称名） |  |
| 担当科目・楽器等 |  |
| 現住所 | 郵便番号 |  |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  | FAX番号 |  |
| 携帯番号 |  | e-mail |  |
| 住民票住所 | 郵便番号 |  |
| 住　　所 |  |
| 緊急連絡先 | 郵便番号 |  |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  | FAX番号 |  |
| 氏　　名 |  | 続柄 |  |
| 資格・免許等 | 取得年月日 | 資格・免許の名称等 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（記入上の注意事項）

* 本学で通称名を使用する場合は、本表の「氏名」欄および付表の「氏名（通称名）」欄に通称名を記入し、付表の「氏名（本名）」欄に本名を記入して下さい。
* 「生年月日（年齢）」の欄の年齢には、**採用予定日（2021年4月1日）時点における満年齢**を記入して下さい。
* 「学歴」欄の記載は下記に従って下さい。
1. **高等学校以降の入学及び卒業（修了）の年月**を全て記入して下さい。年月の記載は**和暦**で記載下さい。
2. **大学・短大の場合はコースまで**、**大学院の場合は専攻まで**省略せずに記載下さい。

（例）「昭和音楽大学音楽学部器楽学科弦・管・打楽器コース　入学／卒業／卒業見込」

「昭和音楽大学大学院音楽研究科音楽芸術表現専攻　入学／修了／修了見込」

1. 授与された学位等（例　“学士（音楽）”）も本欄に記入し、学位論文がある場合はそのタイトルを併記してください。
2. 学生としての外国の大学や研究機関等への留学歴についても記入してください。
3. 外国の大学等の経歴を記載する場合は、大学等の名称や学位等はアルファベットとカタカナを併記し、国名を必ず記載してください。
* 「職歴」欄の記載は下記に従って下さい。
1. 年月の記載は**和暦**で記載下さい。
2. すべての職歴を記入するとともに、職名、地位等についても明記してください。
3. 各職歴について**在職期間を明確**にし、**現職については「現在に至る」と記入**してください。
4. 学内においてアルバイト、ティーチングアシスタント、附属音楽・バレエ教室講師等をしている、あるいはした経験がある者は省略せずに必ず本欄に記載して下さい。
* コンクール受賞歴等有る場合には「賞罰」欄に記載下さい。
* 本表末尾の「氏名」欄は、本学で使用する名前で自署の上押印をして下さい。
* 付表の写真は縦4.0cm×横3.0cmで、3ヶ月以内に撮影したものを、貼り付けて下さい。
* 付表の「担当科目・担当楽器名」欄は、今回応募する楽器名欄を記入下さい。
* 書き損じた場合は、修正液・修正テープ等は使用せず、書き直しをするか、訂正箇所に二重取消線を引き訂正印を押印した上で余白に正字を記載するか、いずれかで対応下さい。