別紙「紀要様式について」

1.タイトル、本文

タイトル

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

①A４判の用紙に横書きで40字×30行、17枚以内（図表等を含む）とし、原稿には通し番号をつける。

②本文の文字サイズは10.5ポイントとする。

③これとは別に和文抄録（400字以内）、英文抄録（200語以内）、キーワード３～５語（日本語・英語）を添付する。

本文

Ⅰ．〇〇〇〇

　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(1)、〇〇〇〇〇〇〇〇(2)。

注は、通し番号をつけ、本文中にそれに対応する番号を該当箇所の右肩に(1）(2）(3）のように表す。

謝辞

　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

注

（1）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

（2）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

引用文献

　著者名（発行年） 書名　出版社

　著者名 (発行年) 論文タイトル 雑誌名, 巻(号), 掲載ページ DOI（ある場合）

論文の最後には、引用文献の一覧をつけること。引用する論文・著書それぞれについて、以下の項目は必ず記載すること。

1. 和文書籍

著者名. (発行年). 書名. 出版社. 例: 鈴木 太郎. (2020). 福祉社会の未来. 淑徳出版.

…2以降は要項参照

2.図、表

|  |
| --- |
| 表１　〇〇〇〇 |
| 　 | 　 | N | ％ |
| 分類1 | 分類1a | 516 | 51.6 |
| 分類1b | 484 | 48.4 |
|  |  |  |  |
| 分類2 | 分類2a | 169 | 16.9 |
| 分類2b | 184 | 18.4 |
| 分類2c | 236 | 23.6 |
| 分類2d | 229 | 22.9 |
| 分類2e | 182 | 18.2 |
|  |  |  |  |
| 分類3 | 分類3a | 159 | 15.9 |
| 分類3b | 351 | 35.1 |
| 分類3c | 490 | 49.0 |
| 出典　〇〇〇〇（〇〇〇〇）※他の著作物から引用の場合 |



●●●●

図1　〇〇〇〇

出典　〇〇〇〇（〇〇〇〇）※他の著作物から引用の場合

①図・表の番号は、図1、表1のように示し、図と表のそれぞれに通し番号をつけ、表にはタイトルを上に、図にはタイトルを下につける。

②図・表を他の著作物から引用する場合には、出典を必ず明記し、必要に応じて、原著者または著作権保持者から使用許可を得ること。