利用条件

利用者は、別紙A記載のリソース（理研BRC固有番号pdi20066-20076）の利用に当たって次の条件を遵守する。

1. 本ベクターの使用は国内学術機関に限定し、その利用は基礎研究に限る。

2. 本ベクターの使用するにあたっては、事前に寄託者の承諾を得ること。

3. 利用者は、本件リソースを用いた成果に関して知的財産権を取得する場合、事前に寄託者の承諾を得ること。

4. 利用者は、本ベクターを利用した研究結果等を論文発表する際は生物遺伝資源提供同意書 （第6項）を遵守するとともに、Acknowledgments等に以下の内容の文章を記載すること。

「We thank Dr. Masaki Endo (NARO, Japan) for providing vectors for genome editing.」

5. 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献を引用すること。

< pdi20066 > doi: 10.1093/pcp/pcx154.: Mikami et al. (2017) In Planta Processing of the SpCas9–gRNA Complex. Plant Cell Physiol. 58 (11) 1857-1867

< pdi20067, pdi20069, pdi20070, pdi20071, pdi20072 >

doi: 10.1007/s11103-015-0342-x.: Mikami et al. (2015) Comparison of CRISPR/Cas9 expression constructs for efficient targeted mutagenesis in rice. Plant Mol. Biol. 88 (6) 561-572.

< pdi20068 > doi: 10.3389/fpls.2022.951660: Muto N. Matsumoto T (2022) CRISPR/Cas9-mediated genome editing of RsGL1a and RsGL1b in radish (Raphanus sativus L.). Front Plant Sci. 13, 951660.

< pdi20073, pdi20074 >

doi: 10.1093/pcp/pcw049.: Mikami et al. (2016) Precision Targeted Mutagenesis via Cas9 Paired Nickases in Rice. Plant Cell Physiol. 57 (5) 1058-1-68.

< pdi20075, pdi20076 >

doi: 10.1038/s41477-018-0321-8.: Endo et al. (2019) Genome editing in plants by engineered CRISPR–Cas9 recognizing NG PAM. Nat. Plants 5, 14-17.

本書は 年 月 日付で理研BRCと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の間に締結された　個別遺伝子材料　　に関する同意書４項に記載の別紙Bとして当該同意書に綴り込まれるものとする。