下関市立大学研究論文（和文)

**題名**

和文：MSゴシック　16pt、中央揃え

英文：Times New Roman　16pt、中央揃え

**副題**

（MSゴシック、12pt、中央揃え）

**余白**

上下25㎜、左右25㎜。

――テンプレート――

Research Journal SCU (英文)

**氏名**

和文：MS明朝、14pt、中央揃え

英文：Times New Roman、14pt、中央揃え

（１行スペース：作成した後に赤字は削除する）

下関　太郎1、研究　太郎1＊

Taro Shimonoseki, Taro Kenkyu

（１行スペース）

**所属**

和文：MS明朝、12pt、中央揃え

英文：Times New Roman、12pt、中央揃え

1下関市立大学

Shimonoseki City University

**要旨（見出し）**

和文：MSゴシック、10.5pt、太字、中央揃え

英文：Arial、10.5pt、中央揃え

（１行スペース）

**要旨**

Abstract

（１行スペース）

本研究は/In August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

**要旨（本文）**

**一段落構成**

和文：MS明朝、10.5pt、両端揃え

英文：Century、10.5pt、両端揃え

**キーワード**

**（必須）和文・英文両方記入**

和文：MSゴシック、10.5pt、太字

英文：Arial、10.5pt

（１行スペース）

**キーワード：**

Keyword:

（１行スペース）

**章題（見出し）**

和文：MSゴシック、10.5pt、太字

英文：Century、10.5pt、太字

**1.はじめに**

（１行スペース）

本文………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

**本文**

和文：MS明朝、10.5pt、両端揃え

英文：Century、10.5pt、両端揃え

（１行スペース）

**2.方法　図など**

（１行スペース）

本文………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行スペース）



**図・タイトル**

・図の題は図の下

・出典の引用は図の題の下

和文：MS明朝、9pt、太字、中央揃え

英文：Times New Roman、9pt、太字、中央揃え

**写真・図**

写真および図版データは、出版の際にモノクロ（白黒）に変換されるため、投稿時点でモノクロ出力においても内容の判別が可能な状態でご準備ください。

**図1　図題・タイトル**

出典：○○

（１行スペース）

本文………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行スペース）

**表1　表題・タイトル**

**表・タイトル・内容**

・表の題は表の上

・出典の引用は表の下

和文：MS明朝、9pt、太字、中央揃え

英文：Times New Roman、9pt、太字、中央揃え

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 教育 | 経済 | 研究 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

出典：○○

（１行スペース）

本文………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

**謝辞**

（１行スペース）

**謝辞・利益相反**

該当する場合は記入、該当しない場合は削除してください。

**見出し：**

和文：ＭＳゴシック、10.5pt、太字

英文：Century、10.5pt、太字

**本文：**

和文：MS明朝、10.5pt、両端揃え

英文：Times New Roman、10.5pt、両端揃え

本文………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行スペース）

**利益相反**

（１行スペース）

本文………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行スペース）

**注**

**注（見出し）**

和文：MSゴシック、10.5pt、太字、中央揃え

英文：Century、10.5pt、太字、中央揃え

1. 本文………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

**注（一覧）**

和文：MS明朝、9pt、両端揃え

英文：Times New Roman、9pt、両端揃え

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
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

（１行スペース）

**引用・参考文献（見出し）**

和文：MSゴシック、10.5pt、太字、中央揃え

英文：Century、10.5pt、太字、中央揃え

**引用・参考文献**

（１行スペース）

（論文／論集・アンソロジー所収の論文）

書き方：著者名（発行年）．論文タイトル. 雑誌名, 巻（号）, ページ. doi

1. 下関太郎（2022）．下関市立大学研究論文の作成テンプレート. 下関市立大学研究論文, 1(1), 1–10. doi：〇〇
2. Higginbotham, G. & Reid, J. (2019). The lexical sophistication of second language learners’ academic essays, *Journal of English for Academic Purposes*, 37(1), 127–140. doi：〇〇　（英文雑誌名はイタリック体）

 (著作物／翻訳書)

書き方：著者名（発行年）．書籍名. 出版社．

　　　　著者名（発行年）．書籍名. 出版社（訳者名訳『翻訳語書籍名』. 出版社名, 出版年）．

1. 下関太郎（2021）．書籍名，出版社．
2. Ｅ・ヘミングウェイ、W・S・モームほか著，石塚久郎監訳（2016）．『病短編選集』平凡社．
3. Kyle, K. (2019). *Measuring Lexical Richness (The Routledge Handbook of Vocabulary Studies) 1st ed*. Routledge Press, p. 23. （学会名はイタリック体）

（学会）

書き方：著者名（発行年）．論文タイトル. 学会名, 開催地（都市、国）, 開催期間. ページ

1. 下関太郎（1990）．因子分析における統計的推測：最近の発展．〇〇学会第〇〇回年次大会，沖縄コンベンションセンター，3月13日–17日，22–30.
2. Wang, Y., Yi, J. & Bailey, J. (2019). Symmetric Cross Entropy For Robust Learning With Noisy Labels. *In Proceedings of 2019 IEEE International Conference on Computer Vision*, Seoul, Korea, oct.37–nov.2, 322–330.　（英文論文集はイタリック体）

**引用・参考文献（一覧）**

**文献順番：和文あいうえお順、英文アルファベット順**

和文：MS明朝、9pt、太字、両端揃え

英文：Times New Roman、9pt、太字、両端揃え

（Web資料）

書き方：著者名・組織名（発行年）．資料タイトル. URL（最終閲覧日：〇年〇月〇日）

1. 総務省（2025）．日本放送協会放送受信料免除基準の変更の認可.

https://www.soumu.go.jp/menu\_news/s-news/01ryutsu07\_02000314.html （最終閲覧日：2025年7月23日）　（URLのハイパーリンク・青文字リンク表示を削除し、プレーンテキストで記載してください。）

1. MEXT. (2000). Japanese Government Policies in Education, Science, Sports and Culture.

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b\_menu/hakusho/html/hpae200001/index.html （最終閲覧日：2025年7月23日）