シラバス基本情報

【記入要領】

1．下記の緑色部分をご記入ください。（記入内容が無い場合は空白とせず、無しと記入してください）

2．グレー部分は大学ごとに異なるため必要に応じて個別に対応をお願いする項目です。

3．白色部分は想定内容をあらかじめ記入しています。

4．教員から学生へ必ず伝えて欲しい内容にはチェックボックスへチェック☑を入れてください。（各大学のシラバスに必ず記載されます）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １．開講年度 |  | ２．開講学期 |  |
| ３．開講学部・学科等／区分等 |  | ４．授業形態／授業種別 | eラーニング |
| ５．授業科目区分／科目分野／科目区分／区分等 |  | ６．DPコード／分野コード／科目ナンバリング |  |
| ７．科目名／科目英文名／英文併記 | (日本語名) |
| (英文名) |
| ８．副題（日本語・英語） | (日本語名) |
| (英文名) |
| ９．担当教員名（教員ローマ字表記） | (日本語) |
| (ローマ字) |
| １０．時間割コード／申請コード／授業コード |  | １１．昼夜 |  |
| １２．単位数 |  | １３．選必区分／単位区分 |  |
| １４．対象学生 |  | １５．対象年次／区分等／標準履修年次 |  |
| １６．曜日・時限 |  | １７．講義室 |  |
| １８．履修推奨科目 | 自大学学生向け |  | １９．関連科目（関連科目コード番号） | 自大学学生向け |  |
| 連携大学学生向け |  | 連携大学学生向け |  |
| ２０．授業のキーワード／英文キーワード（3つ以上5つ以下） |  |
| ２１．授業概要 |  | [ ]  |
| ２２．授業の目的及び主旨／授業科目の主題 |  | [ ]  |
| ２３．授業の到達目標／学修課題 |  | [ ]  |
| ２４．ディプロマ・ポリシー（卒業時の到達目標・共通教育の理念・教育方針に関わる項目） |  |
| ２５．カリキュラムマップ（授業科目の主題・授業科目の到達目標とカリキュラムマップ） |  |
| ２６．授業スケジュール／授業計画並びに授業及び学習の方法 |  | [ ]  |
| ２７．授業時間外学習にかかわる情報 |  | [ ]  |
| ２８．成績評価の方法と基準 |  | [ ]  |
| ２９．再試験の有無 | 自大学学生向け |  | [ ]  |
| 連携大学学生向け |  |
| ３０．受講の条件／先行科目／受講人数制限 | 受講人数制限：あり・なし香川大学　　名・徳島大学　　名・鳴門教育大学　　名・高知大学　　名・愛媛大学　　名 | [ ]  |
| ３１．受講のルール履修上の注意・担当教員からのメッセージ／履修希望学生に求めるもの |  | [ ]  |
| ３２．教科書（購入の必要のある図書） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教科書1 | 書名 |  |
| I S B N |  | 著者名 |  |
| 出版社 |  | 出版年 |  |
| 金額 |  | 備考 |  |

 | [ ]  |
| ３３．教科書・参考書に関する補足情報 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参考書1 | 書名 |  |
| I S B N |  | 著者名 |  |
| 出版社 |  | 出版年 |  |
| 金額 |  | 備考 |  |
| 参考書2 | 書名 |  |
| I S B N |  | 著者名 |  |
| 出版社 |  | 出版年 |  |
| 金額 |  | 備考 |  |
| 参考書3 | 書名 |  |
| I S B N |  | 著者名 |  |
| 出版社 |  | 出版年 |  |
| 金額 |  | 備考 |  |

 | [ ]  |
| ３４．Webテキスト（URL・説明） | 大学連携e-Learning教育支援センター四国（知プラ）ウェブサイトhttps://chipla-e.ucel.kagawa-u.ac.jp/ | [ ]  |
| ３５．パソコン必要度 | 必要 | ３６．資格等／本科目受講が必要となる資格等／資格取得該当科目 |  | [ ]  |
| ３７．教員相互参観授業公開日程 |  | [ ]  |
| ３８．オフィスアワー | 自大学学生向け |  | [ ]  |
| 連携大学学生向け |  | [ ]  |
| ３９．連絡先／学生相談場所／学生開示用メール | 自大学学生向け |  | [ ]  |
| 連携大学学生向け |  | [ ]  |
| ４０．教員の実務経験 | 例：国や地方公共団体等の地域活性化に携わったことのある教員が、地域の活性化を進める方策を検討するための考察力を身につけるための授業を行う。 | [ ]  |
| ４１．バリアフリー対応 |  | [ ]  |
| ４２．その他／備考 |  | [ ]  |

2023年2月改訂