◆ 大学院における共通授業科目の開設・履修等に関する細則

（目的）
第１条 この細則は、東京大学大学院学則第９条の３第１項に定める共通授業科目について、同条第３項の規定に基づき、その開設、履修等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（届出及び公表）
第２条 共通授業科目を開設する研究科等（以下「開設研究科等」という。）の長は、当該科目の開設に当たり、当該科目的名称、目的、単位数、履修資格、定員、内容、授業の方法、成績評価基準その他必要事項をあらかじめ別紙様式により、教育運営委員会に届け出なければならない。

第２条の届出を受けた当該科目は、「全学授業カタログ」に「大学院共通授業科目」として記載する等、学生に対し必要な情報を公表しなければならない。

（提案）
第３条 研究科等の長は、複数の教育研究部局の教員の協力を必要とする共通授業科目的構想（以下「部局横断型構想」という。）について、当該科目の開設を教育運営委員会に提案することができる。

第２条 教育運営委員会は、全学的な観点から特に意義があると認める部局横断型構想について、特定の研究科等の長に対し、前条に係る提案を行うよう求めることができる。

（作業委員会）
第４条 教育運営委員会は、部局横断型構想の提案があった場合、当該構想を適当に認めるときは、当該共通授業科目的企画及び実施に係る関係する教育研究部局に所属する教職員で構成する作業委員会を設け、当該科目的内容等について検討させるものとする。

第２条 作業委員会は、前条第１項の提案を行った研究科等と緊密な連携を図り、関設研究科等を選定の上、授業計画を策定し、教育運営委員会に提出するものとする。

第３条 教育運営委員会は、作業委員会から授業計画案の提出を受けた場合、特に支障の無い限り当該科目の開設予定の研究科等に対して、第２条第１項の規定に基づく届出及び具体的な実施の準備を求めるものとする。

（履修手続き）
第５条 各研究科等においては、開設する共通授業科目の目的、履修資格、内容等を踏まえ、学生の当該科目の履修について適切に配慮するものとする。

第２条 学生の共通授業科目的履修については、当該科目の附属研究科等が定める手続によって行うものとする。

第３条 共通授業科目を履修して学生が取得した単位の取扱いについては、各研究科等の定めるところによる。

（学部学生の聴講）
第６条 開設研究科等の長は、共通授業科目的聴講を希望する学部学生があるときは、大学院の学生の修学に妨げがないときに限り、当該学生に対し聴講を許可することができる。

（成績評価等）
第７条 共通授業科目的成績評価は、開設研究科等が行う。

第２条 複数の共通授業科目からなるプログラムであって、教育運営委員会が適当と認めるものについては、当該プログラムを修了した者に対し教育運営委員会委員長名で修了証を交付することができる。

（部局横断型教育プログラムとの関係）
第８条 共通授業科目が部局横断型教育プログラムを構成する科目である場合、当該科目については、この細則によるほか、教育運営委員会が定める部局横断型教育プログラム開設内規等に従って開設及び実施しなければならない。
附則
この細則は、平成23年11月15日から施行する。

附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。

○平成30年度開設科目一覧（平成30年2月1日現在）

<table>
<thead>
<tr>
<th>開設研究科等</th>
<th>授業科目名</th>
<th>担当教員等</th>
<th>ターム</th>
<th>単位数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>職名</td>
<td>氏名</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国際社会科学特別講義IV</td>
<td>教授</td>
<td>川島 真</td>
<td>A1A2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>人間環境論II</td>
<td>准教授</td>
<td>永田 淳嗣</td>
<td>S1S2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>サステイナビリティの戦略II</td>
<td>准教授</td>
<td>永田 淳嗣</td>
<td>A1A2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>社会基盤イノベーションE</td>
<td>講 師</td>
<td>小松崎 俊作</td>
<td>S1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>国際プロジェクトのケーススタディE</td>
<td>講 師</td>
<td>小松崎 俊作</td>
<td>S2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>緑地創成学特論</td>
<td>教授</td>
<td>大黒 俊哉</td>
<td>集中</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>業学国際特論III E／環境政策特別講義E</td>
<td>准教授</td>
<td>荒木 徹也</td>
<td>集中</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>国際農業と文化ゼミナール</td>
<td>准教授</td>
<td>荒木 徹也</td>
<td>集中</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>国際農業と文化実習</td>
<td>准教授</td>
<td>荒木 徹也</td>
<td>集中</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>サステイナビリティと作物生産学</td>
<td>准教授</td>
<td>鴨下 顕彦</td>
<td>集中</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>大学教育開発論</td>
<td>准教授</td>
<td>栗田 佳代子</td>
<td>S1S2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>大学教育開発論</td>
<td>准教授</td>
<td>栗田 佳代子</td>
<td>A1A2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>エグゼクティブ・プログラム16「新たな価値創造と社会的責任」</td>
<td>特任教授</td>
<td>原島 博他</td>
<td>S1S2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※授業科目の詳細は「学務システム」、「東京大学授業カタログ（大学院版）」及び開設研究科等の便覧の「授業科目表」を参照。
別紙様式

大学院共通授業科目開設届出書

<table>
<thead>
<tr>
<th>実施部局名</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>実施責任者（所属）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>授業科目名</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>開講区分（ターム等）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>単 位 数</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>時 限</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>担当教員（所属）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>授業科目の目的及び内容</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1）目的</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2）内容（編成方針等）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3）履修後に身に付く能力</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>履修資格</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>定 員</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>授業の方法</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>成績評価基準</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>実施体制</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注)「部局横断型構想」の場合は、実施体制欄に明記すること。