

産学官連携メニュー
－コーディネート活動
企業や大学勤務のバックグラウンドを持つ産学官連携コーディネーターを配置し，各種 お問い合わせに対応しています。ご相談をいただきましたら，まずは内容•課題の確認をさせていただき教員とのマッチングについて検討いたします。
－プロジェクト推進•契約サポート
本学との打ち合わせが始まりましたら，必要に応じて，教員との間での目的のすり合わせ や連携プロジェクト企画，契締結までのサポートをいたします。また，プロジェクトの進捗に伴し発生した問題についても臨幾応変にサポート対応いたします。

## 契約形態一覧




## 共同研究契約

本学の教員と裸業の研究者が，共通の睤腷 について共同て形究を行い，事業化や製品化 を目指します。

## 受託研究契約

本学の㱀員が，企業等 からの委話を受｜けで研究 を夷解し，その成果を委話者に欏告しますす。
 に漏属することになり ます。

学術指導契約
本学の教虽か，企業等 の申し込みを受けて，芷業䇾の研究開発なると
 の学術指導を行います。

共同研究講座
本学と企業等が共通の研究闌既を設定し，学内 に設けた拠点に企業等 から研究者を特任教員 として受け入れ，対等の立場で一定期間（通常 2年以上）継綕㣘に研究 を行う制度です。

研究シーズや技術情報を，社会課題や

横浜国立大学と横浜銀行では，地域経済の活性化や諸課題の解決 のために「産学官金連コーディネータ」委嘱制度を設け，両者の緊密な連携により神奈川県内企業と大学とのマッチングを推進し，地域課題の解決に資する活動を展開しています。
 SDGs から検索できるWeb データベース を整備しました。
お困りごとの内容や取り組むべき課題から の連携パートナー探しにお役立てください。

$\cdots$



（4）$=\geq \geq \geq 01 \geqslant$


神奈川地域における産学連携を支援する機関を会員とする「かながわ産学公連携推進協議会（CUP $-K)$ 」では，県内企業等のニーズを会員である県内大学に繋げるコーディネートを実施し，大学の研究者 との橋渡しを行っています。
CUP－K 組織発足の発案者である横浜国立大学は会の中心的ネットワークハブとして他機関と連携し地域における経済活動の活性化に貢献しています。
 ム］

横浜国立大学へのアクセス
常軗台キャンパスは，横鳰䁚からわずか 3 km という好立地なが5，455，531 mとしいう広大なる数地面樍を持つています。ジョギングコースも詞けられており，地或 の住民にも親しまれる緑豊かなキャンパスです。
 が丘」て降車いただくのが便利です。

## （お問い合わせ）

横兵国立大学 産学•地域連携課 産学連㷪係
 TEL：045－339－4447 FAX：045－339－4387
E－mail ：sangaku．sangaku＠ynu．ac．jp

```
[寄附金•奇附講座等]
学術研究や教育の充実•発展を目的として受け入れるものです。詳しくはご相談下さい。
```

