京都大学の知•研究成果（シーズ）を使った若手事業推進者のための

## 

## 

## Open Technology Innovation Course

## 実践ワークシミップ

国内市場の成熟化，ビジネスの急速なグローバル化を背景に，「これまでにない何か」を形にして事業を創り出すことが求められています。起業家にとって，社会 の課題を発見し，新しい技術やアイデアなどを田いて解きする方汒を見出だせば


 する能力は重要なテーマです。本コースは，京都大学の知•研究成果の事業化を テーマに，社会の課題を実際の京都大学の知•研究成果を用いて解決する事業創出のプロセスを進め，最終的に事業フランを作成•提案していただきます。私達は，新しいものは，異質な価値観を持つ人との議論する中から生まれると考えます。今後，ビジネスリーダーとして新規事業の立ちあげに関わる方だけ でなく，すべての事業推進に関わる方にとって役に立つ経験になると思いますので， せひ，ご参加ください。
本コースは，京都大学と京都大学 $100 \%$ 出資のVC子会社である京都大学 イノベーションキャビタルによる京都大学の知•研究成果の事業化を推進•支援 するプログラムの一部を構成しています。

主催：京都大学産官学連携本部
（イノベーション・マネジメント・サイエンス研究部門，出資事業支援部門）京都大学イノベーションキャピタル株式会社
 ではなく，京都大学の教員がイノベーション・マネジメント
教育充実の一噮として，般社団法人京都ビジネスリサーチ
修了時には，修了証を授与します。

2016

## 

|  | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 日程 | $5 / 14(土)$ | $5 / 28(土)$ | $6 / 11(土)$ <br> ～12（日） | $6 / 25(土)$ | $7 / 9(土)$ | $7 / 23(土)$ | $8 / 6(土)$ |
| 場所 | 東京 | 東京 | 京都 <br> （1泊2日） | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |

2016年度 募集要項

## －募集人数

各回25名（最少催行人数16名）

- 対象者
- 参加費用
- 提出書類
- 募集スケジュール
- 問い合わせ先
- 申し込みフォーム
- 場所

[^0]

## 本コースのねらい，特徵

顧客ニーズの検証


iCORP（＊）注）たベンチマークとしつつ，社会人，理系のの院生•・ポスドク等の人林ヒビジネス

提供しています。

整つた書類としてのビジネスフランの作成ではなく，願客ニーズと提供侕値に
 します。



ニーズの検証 ト（軌道修正）

STEP 01
顧客発見

STEP 02
TEP 03
顧客開拓

## TEP 04

組織構築

## 実践的な手法

專門家のファシリテーションにより，リーン・ローンチパッド，デザインシンキング等の手法を体得し，技術を実際に事業 として展開するまでのプロセスを学ぶ。


## 経験豊富な講師陣・メンター

他社の人林，コンサルタント，専門分野の研究者，技術者， ベンチャーキャピタル，経営者，マーケッターとの
ディスカッションを通して， デイスカッションを通じて，社内では得られない知的刺激 や異質な発想•価値観に触れる。

フォローアップ－インキュベーション


有望な取り組みにはコース終了後もメンタリング，京都大学の提供するファンド細。
使用によりポートを継続。

## シビアな事業性の追求

最終発表会では，実際に投資家／事丵会社の新規事業貴任者に向けてプレゼンテーションを実施。『事業性」を厳しく評価する目を養う。


フォローアップ－VCからの出資
本コースは，京都大学イノベーションキャピ夕ルの京都大学
有望な事業フランは，同社のファンドからの
支援のもも，コース終了後も実現を推進可能。

## 木谷 哲夫 講師 さたにてつお

京都大学産官学連携本部 $1 M S$ 寄附研究部門教授
 ウォートンスクールMBA。日本興業豤行メリルル・リンチ（NY），マッキンセセー・アリックスス・

九州大学大学院客員教授，龍谷大学経済学部客貝串教授。大阪市特別参与，大阪府特別参与など歴任。著書に「成功はすすべてコンセフトから始まる」（タイヤモンド社），「独裁力」（ティスカバー21）など。

## 田村大講師 たむらひろし

株式会社リ・パブリック共同代表，東京大学i．school共同創設者エグゼク ティブ・フェロー
東京大学大学院学際情報学府溥土㗚程单位取得退学。人類学的視点から新たな


 Approaches to Innovation絾集委員等。

平川 敦士メンター ひらかわあっし
日本ベンチャーキャヒビタル株式会社（京都大学ヘンンチャーファンド1号運党事業者） ベンチャーキャビタリスト $\qquad$ これまで，財務戦略やM\＆Aを中心に多数の大手企業に対するコンサルティング
 に主眼を置いた投資スタイルで活䈣。大手，ベンチャー閉すずM\＆Aについての知嘓経験，実績が豊富であの，シリコンバレーアジアのネットワークも多数もつ。税理士資格保有。

## 古我 知史 講師 こがさとし

ベンチャーキャピタリスト，株式会社チームクールジャパン代表取䋨役





大阪府市統合本部特别参与などを桃任莘書に，「着眼の技法」「もう終わっている


## 瀧本哲史メンター たをもとてつふ

京都大学客員准教授・エンジェル投資家
新堛事業投瓷フログラ
 など幅広い業思に投資し，exit実綪多数。京大では「キャリアとしての起業戦䀩「ベンチャー企業のための交渋ワークショッッフ」などを担当。主な著書に「僕は君たち に武器を配ちたい」（ビジネス書大筫）「武器としての決断思考」「武器としての交渉戦略「君に友だちはいらない」「啴略がすべて」など。

## 岡橋寛明メンター おかはし ひろあき

みやンキャピタルル株式会社（京都大学ベンチャーフアンド2号運学事業者）経済甠業貨にてて，投資事業有限責任組合法及び闌連金融法制•税制•会社法制の改定を主導するなどベンチャー企業振興，産学連排施策等に徙事。国内外の椎数 ベンチャーの創業経営を経て，三\＃住友海上キャレヒルル姝式会社にてて国内外ベンチャー
経営学修土課程（MBA）修了。

## プログラム内容

## ｜活動テーマ

## 京都大学の知•研究成果（シーズ）の事業化提案

- 京都大学のシーズを活用し事業化する提案をしていただきます
- 各グループの提案は，ベンチャーキャビタリストに提案／実際に投資判断をして いただきます



## 事前課題

シリアル・イノベーター「非シリコンバレー型」イハベーションの流儀 （監訳：市川文子，田村大）

- 成功はすべてコンセプトから始まる（著：木谷哲夫）
- 着眼の技法（著：古我知史

関連する記事検索
－関連する専門書籍なと

｜｜平成28年度上期スケジュール 時間はしずれも13：00～17：00（6月12日は9：00～17：00）

| 全7回 | 日程 | 会場 | フログラム |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第1回 | 5月14日（土） | 東京新丸ビル | －Introduction <br> －Team Up | $\begin{aligned} & \text { "シーズ概覂紨介 } \\ & \text { "テテ } \end{aligned}$ |
| 第2回 | 5月28日（土） | 東京新丸ビル | －トレンド分析 | －シナリオ・ライティング |
|  | 6月11日（土）（DAY1） | 京都大学吉田キャンパス | －シーズ探索 | －チーム作業 |
|  | 6月12日（日）（DAY2） | 京都大学吉田キャンパス | - アイデイエーション (課題×シーズ) |  |
| 第4回 | 6月25日（ $\pm$ ） | 都内ラボスペース | －Prototyping講義 | －Rapid Prototyping実習 |
| 第5回 | 7月9日（土） | 都内ラボスペース | －Lean Canvas講義 | －チーム作業 メンタリング |
| 第6回 | 7月23日（土） | 東京新丸ビル | －ブレゼンテーション | －メンタリング |
| 第7回 | 8月6日（土） | 東京新丸ビル | －Demo Day |  |


[^0]:    

    ```
    http：／／edgeprogram．jp／
    ```

    
    

    ## 問い合わせ先

    京都大学産官学連携本部
    イノベーション・マネジメント・サイエンス研究部門
    venture＠saci．kyoto－u．ac．jp
    
    

