* **原則として、フォントは、日本文の場合は「MS明朝」、英文の場合は「Century」を使用する。**
* **和文原稿の場合…横（文字数）：全角40文字**、**縦（行数）42行 で設定する。**
* **英文原稿の場合は**、**上記の和文原稿の設定をそのまま用いる。**

**上下左右のマージン**

**25mm（程度）**

論文題目（日本語、MS明朝）（3行目、中央寄せ、16pt）

論文題目（2行目がある場合）

(11pt、2行空けてから所属・氏名)

**所属機関　氏名（12pt、右寄せ）**

(　同上　)

所属機関□●●□●●

Abstract starts here. （11行目から英文要約。10ptで10行以内。インデント無し。**必ずネイティブ等のチェックを受けること。**見出しは不要。両端そろえ機能[ジャスティフィケーション]を利用して行末がそろうようにする。）aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa（アブストラクトは10ptで記述。）

（以降は11pt、1行空ける）

**1. 見出し（ここから本文、11pt）**

　ここから、本文を記述します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（セクション区切り、11pt、1行空ける）

**1.1 見出し**

　見出しの数字は「1-1」ではなく、「1.1」のように表記します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

（セクション区切り、11pt、1行空ける）

**2. 見出し**

論文執筆にあたっては、投稿・執筆要項規定を参照してください。横（文字数）：全角40文字、縦（行数）42行で**設定します**が、実際には、ソフトの自動調整機能により、『横（文字数）：全角40文字【程度】』となることがあります（この例では38文字）。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（図表の前後、11pt、1行空ける）

**表１**（図表は左寄せ、図表番号は太字）

技能別のアンケート結果（改行して、図表タイトル、斜字体にせず通常体で記載。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技能領域 | 1回目 |  | 2回目 |
| *M* | *SD* |  | *M* | *SD* |
| リスニング | 3.41 | 1.20 |  | 4.12 | 1.81 |
| スピーキング | 2.98 | 1.74 |  | 3.99 | 1.25 |

（図表の前後、11pt、1行空ける）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

（図表の前後、11pt、1行空ける）

**図１**（図表は左寄せ、図表番号は太字）

本研究の流れ（改行して、図表タイトル、斜字体にせず通常体で記載。）

（図表の前後、11pt、1行空ける）

図表や引用文献の記載についてもAPAの最新版を参照してください。第７版では、図の番号とタイトルは、表と同様、図の上部に記入する（例：上部に図表番号[改行]図表のタイトル、図表を左寄せで掲載）こととなっているなどの変更がありますので、書式については最新版のAPAを参照してください。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

（セクション区切り、11pt、1行空ける）

**引用文献**

Author, A. (2023). Title of article. *Title of Periodical, 43*(3), 25–40. https://doi.org/xxxxxxxx/xxxx/xxx0000112233

Author, B. (2020). *Title of book* (2nd ed.). Publisher Name.

Author, C. C. (2001). Title of chapter. In D. Editor (Ed.), *Title of book* (pp. 152–180). Publisher Name.

〇〇〇〇・〇〇〇〇 (2020)「論文名〇〇〇〇」『〇〇〇〇学会誌など雑誌名』第〇巻, 第〇号, 55-65.

〇〇〇〇 (2020)『書籍名』出版社.

〇〇〇〇 (2020)「引用する章」□□□□ (編)『〇〇〇〇書籍名』(pp.30-40) . 出版社.

〇〇〇〇 (2020)「ウェブサイトのタイトル」https://\*\*\*\*\*\*/ (2021年7月8日 最終閲覧).

＊英語文献（アルファベット順）・日本語文献（50音順）の順でまとめて記載します。

英語文献は最新のAPA方式に準じて記載します。

日本語文献はウェブ上の「日本語引用文献リストの書式」を参照してください。

＊このフォーマット（例）は、和文原稿用のものです。
英文原稿の場合は最新版のAPA方式に従ってください。
（例えば、図表タイトルなど「斜字体にせず通常体で記載」するなど、

英文原稿では異なる箇所があります。）