武蔵丘短期大学紀要に関する要領

目的
本学教職員の行った教育・研究上の成果を報告の形にまとめて共有し、互いの教育・研究面での理解と向上を図り、本学教職員の活動の軌跡を記録し、本学の活性化に寄与することを目的として武蔵丘短期大学紀要を発行する。

発行と編集
武蔵丘短期大学紀要は毎年一回、年度内に発行する。紀要の編集は図書委員会紀要分科会（紀要委員会と略、以下同じ）の責任で行う。

論文等の投稿資格
主著者は本学学生の教育に携わっている教職員とする。紀要委員会が認めた学外の教育・研究者は共著者に加わる事が出来る。論文以外の寄稿については紀要委員会が認めたものを掲載する。

掲載原稿の種別
1. 教育・研究に関するもの：総説、原著、研究ノート、実践報告、事例報告、資料など
総説：ある主題に対し、研究・調査論文等を総括および解説し、著者の見解を述べたもの。
原著：研究・調査に関する論文で、独創的な内容あるいは新しい事実を含むもの。
研究ノート：限られた範囲内の研究・調査で原著としてはまとまらないが報告に値するもの。また、研究・調査に関する技術的な考案。
実践報告：教育に関する実践的な活動内容をまとめたもの。
事例報告：教育・研究に関するもので、原著としては例数が少なくまとまらないが、事例として報告する価値のあるもの。
なお、論文の内容は原則として未発表の明確な結論のあるものとし、原稿の種別については紀要委員会が著者に変更を求めることがある。
2. 本学の社会的貢献に関するもの：公開講座の記録など
3. 外部研究発表の要旨等、学術出版物及び学会発表の目録
4. その他、紀要委員会が認めた寄稿

投稿原稿の取り扱い
1. 投稿原稿は原則として掲載を前提に取り扱う。但し、編集を効率化し、又、学術的に最低限の質を維持するため、紀要委員会の設定する提出締め切り等を守らない原稿は次年度の掲載をすることがある。
2. 投稿原稿は原則として紀要委員長を含む複数の試読者により試読し、表現や用語の不適切さ、あるいは明らかな論理矛盾等があれば、著者に再考を求める。
3. このため、必要があれば、紀要委員会は学内の専門領域の関連する教員に試読を依頼する。
学内に見つからない時は、適切な学外の専門家に意見を聞く事がある。
4. 印刷作業の効率化のために、執筆要領に従わない原稿は著者に返却する。
5. 投稿者は試読希望教員がれば申し出る事が出来る。
6. 投稿原稿の著作権は本学に属するものとし、発刊後に電子化して公開することを了承したものですとみなす。

執筆要領
1. 原稿はA4版横書きとし、12ポイントの活字で作成する。上下左右に3cm程度の余白をとるようにする。
   原則として、和文原稿は行間1.5行とし、英文原稿はダブルスペースとする。
2. 図、表、写真などは用紙1枚に1つずつ作成し、「図1」「表1」「写真1」のように番号を付けること。なお、図、表、写真には本文と併読しなくても理解できる程度に簡単な説明を付けること。
3. 原稿には表紙を付け、原稿の種類、題名、著者名、原稿の本文・表・図・写真の枚数、英文の題名、英文の著者名を明記する。
4. 原稿には英文抄録（200〜400語程度）と英語キーワード（5語程度）を添付すること。
5. 投稿原稿は印刷体3部（正1部、副2部）とし、最終稿はフロッピーディスク等（Word、一太郎等のワードプロセッサー文とテキストを含む、使用PC、OSとそのバージョン、ワープロとそのバージョン明記）と共に提出すること。

本文の記載様式
1. 原稿にはページ番号を入れること。
2. 本文の項目分け：大項目より小項目への順序は「I,1,1」、「I,1」、「I」とする。
3. イタリック体で記述する場合は、原稿にアンダーラインで示すこと。
4. 原著は原則として、「I目的（著述、はじめに）、II材料および方法（研究・調査方法、対象、材料等の小見出しを付ける）、III結果（成績）、IV考察（考案）、V結論（結語、おわりに）、VI謝辞、VII文献（注）の順とする。
5. 実践報告や事例報告は、わかりやすい構成で記載すること。活動内容を重んじることとし、たとえば、目的あるいは背景、活動状況、得られた効果などを示すこと。
6. 表、写真等の配置希望行にその旨を朱書きすること。

文献・注の記載様式
1. 文献は本文の引用箇所の肩に(1), (1)-5)などの番号で示し、本文の最後に一括して引用番号順に記載する。
2. 注は本文の引用箇所の肩に(注1), (注1)-5)などの番号で示し、本文の最後に一括して引用番号順に記載する。
3. 記載方法は原則、次のようにする。複数著者の場合は原則、全員記入すること。

①雑誌の場合
著者名：タイトル，雑誌名，巻，引用ページ（〇〜〇），発行年（西暦）。
②単行本の場合
著者名：タイトル，（編著名），書名，引用ページ（〇〜〇），発行所，発行所在地，発行年（西暦）。

外部研究発表の要旨等の記載要領
1. 前年度の本学学術年以内に発表した論文の要旨とする。
2. 論文に掲載された要旨をそのまま転載するためには、著作権所有者（学会、出版社等）の許可が必要となる。許可が得られた者は、タイトル、著者名、要旨部分およびその他の必要事項をオフセット印刷で掲載する（転載の許可の交渉は著者が各自で行うこと)。
3. 転載許可を得ていない論文の要旨については、タイトル、掲載順の全著者名、掲載雑誌名、巻、引用ページ（○～○）、発行年（西暦）、要旨の順に、「執筆要領」に従って著者が作成する。

学術出版物及び学会発表の目録の提出について

前年度に公にされた学術出版物及び学会発表について、記入事項のある教職員は紀要委員会が示す書式を用い、記入例に従ったスタイルで、活字を用いて記入し、印刷体と共にフロッピーディスクを提出すること。

原稿の提出先および提出期限

1. 提出先は図書館とする。
2. 「紀要原稿」、「外部研究発表の要旨」の提出締め切り日は9月末日、読者の意見等に対応した最終稿と「学術出版物及び学会発表の目録」の提出締切は12月末日とする。