「学会論文誌」テンプレート

1ページ目

＜3行(10pt)余白＞

Times New Roman 12pt, Right

**Title (Times New Roman 13pt, Bold, Center)**

**If necessary**

**―Subtitle (Times New Roman 11pt, Bold, Center)―**

＜1行(10pt)空け＞

First name Last name, First name Last name

Institution

First name Last name

Institution

＜1行(10pt)空け＞

**Abstract**

**Times New Roman 10pt, Bold, Center**

2.5字（英数字5字）下げ

＜1行(10pt)空け＞

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb…………………………………………….

左インデント3字

右インデント3字

About 10 ~ 20 lines

(Times New Roman 10pt)

1段組のページ設定は，47字×40行×1段=1880字(10pt)とする．

右インデント3字

左インデント3字

＜1行(10pt)空け＞

**Key Words:** Words and phrases, …..……, ………, ………………, ………...

**Times New Roman 10pt, Bold**

Maximum 10 key words (Times New Roman 10pt)

研究論文Ｒのみ下3行の余白

　＜3行(10pt)余白＞

MS明朝12pt右寄せ

2ページ目

**和文表題（MS明朝13pt・太字，中央）**

**必要に応じて**

**―和文副題（MS明朝11pt・太字，中央）―**

＜1行(10pt)空け＞

所属　　氏名，氏名

1段組のページ設定は，47字×40行×1段=1880字(10pt)とする．

所属　　氏名

**MS明朝9pt太字**

＜1行(10pt)空け＞

**要約：**要約（MS明朝9pt）は7行程度とする．あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ．いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい．

左インデント3字

**MS明朝10pt太字**

7行程度（MS明朝9pt）

右インデント3字

＜1行(10pt)空け＞

10語句以内（MS明朝10pt）

**キーワード：**語句，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜1行(10pt)空け．以下，同様＞　 ＜ここまで1段組．本文以降，2段組＞

1　はじめに

　本文以降，2段組とし， 1枚（1ページ）の字数を23字×40行×2段=1840字(10pt)とする．

MS明朝10pt

MSゴシック10pt

MS明朝10P

和文字はMS明朝10pt，英数字はTimes New Roman 10ptとする．数式はイタリック体とし，別行に記し，末尾に通し番号をつける．本文は，はじめに（序論，序，問題提起など），本論，おわりに（結論，結，むすびなど）の順に記述する．

2　見出し

章の見出しは，その上を１行空け，MSゴシック10ptとする．

2. 1　見出し

　節の見出しの上は行を空けない．

章や節などの内容を書く和文文字は，MS明朝10ptとする．せせせせせせせせせせせせせせせ，せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ([1]p.88)．

　いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい．

2. 2　見出し

これ以降，MS明朝10ptとする．せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ．

2. 2. 1　見出し

　項の見出しの上は行を空けない．こここここここここここここここここここここ．

(1)　見出し

以上，本論は，章，節，項の区別を明確にし，それぞれの番号(Times New Roman 10pt)をつける．ああああああああああああああああああああああ．

(2)　見出し

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ[2]．

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ．あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ．

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ．

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ([3]pp.3-5)．

**MS明朝10pt太字**

MSゴシック10pt

4　見出し

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ[注1]．

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ([4]p.125)．

左段と右段の下端の行位置をそろえるように調整する．

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ[5]．

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ[注2]．

鈴木([6]p.105)の主張によれば，いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい．

うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう[7]．

MSゴシック10pt

5　おわりに

えええええええええええええええええええええええええええええええええええええ[8]．ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ．

**[注]**

1．ここで，生産管理と環境管理の関連性は・・・．

2．ISO14001は国際標準であるが，・・・．

最終ページ

**（引用・参考文献）**

[1] Brown, J.: Operations Management, Pacific Production Press, Tokyo (2012).

[2] Brown, J., Johnson, A. W. and Smith, J.: Production Management, Pacific Production Press, Tokyo (2012)

[3] Johnson, A. W.: “The Elements of Production System”, in Brown, J. (ed.): Production System, Pacific Production Press, Tokyo (2012)

[4] Sato, Y.: “History of MOT”, *Journal of Production*, Vol.1, No.2, pp.20-26 (September 2012).

[5] 鈴木太郎，山田一郎：「工程改善」，生産ジャーナル，第1巻，第1号，pp.11-18 (2012/03).

標準枚数の場合，執筆量はページの半分以上であること．

[6] 鈴木太郎：『生産管理論』，生産出版 (2012).

[7] 日本生産管理学会：「学会ニュース　第39号」(2012/06/01),http://www.e-jspm.com/document/news/JSPMNews\_No39.pdf（2013/02/13閲覧）.

[8] 生産新聞：「新聞記事を参照した場合の参考文献の書き方」（山本権）（2013/02/13，朝刊，5面）．

謝辞・付記・付録は任意

**謝辞：**MS明朝10ptとする．しゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ．

**付記／付録：**MS明朝10ptとする．ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ．

**著者略歴**

氏名：出生都道府県（国），誕生年，最終学歴，学位（取得大学），現職，所属学会，主要著書／論文等．

**MS明朝10pt太字**

著者が複数の場合は，「所属氏名」の掲載順に著者全員について記述する．