|  |  |
| --- | --- |
| **実用及び意匠出願用宣言書**  **DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION** | |
| **発明の名称**  **Title of**  **Invention** |  |
| 下記発明者である私は、以下について宣言します。  As the below named inventor, I hereby declare that:  本宣言は  This declaration  is directed to:  添付されている出願、または  The attached application, or       年     月     日に出願された、米国出願もしくは PCT 国際出願番号  を対象としています。  United States application or PCT international application  number       filed on       (Year)       (Month)       (Day).  上記出願は、私自身によって、または私が権限を授与して行われたものです。  The above-identified application was made or authorized to be made by me.  私は、私が、本願において請求されている発明の最初の発明者または共同発明者であると考えています。  I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.  本宣言書において故意に虚偽の申し立てを行った場合は、18 U.S.C. 1001 により、罰金もしくは最高5年の禁固刑、またはその両方による罰則の対象となることをここに認めます。  I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.  発明者への注意事項:37 C.F.R. § 1.63(c) には、以下のとおり記載されている。「請求の範囲を含む出願書類の内容を確認および理解しておらず、§ 1.56に定義されているように、特許性にとって重要なものとして認識したすべての情報を特許庁に対して開示する義務があることを承知していない場合、宣誓または宣言してはならない。」  Note to Inventor: 37 C.F.R. § 1.63(c) states: “A person may not execute an oath or declaration for an application unless that person has reviewed and understands the contents of the application, including the claims, and is aware of the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability as defined in § 1.56.” | |
| 発明者 (正式氏名):  Inventor (Legal Name):  署名: 日付:  Signature: Date: | |
| 備考:発明者ごとに用紙を使用すること。  Note: Use an additional form for each additional inventor. | |