**修 士 学 位 論 文 の 様 式**

修士課程総務委員会制定

【ファイル形式】

　・MS-Word。

【使用言語】

　・修士（医科学、歯科学、理学、工学、口腔保健学）は日本語、英語どちらでも可。

　・修士（保健学）は英語を強く推奨。

　・修士（グローバル健康医学）は英語。

　・日本語で作成する場合はMS明朝。英語で作成する場合はTimes New Roman、Century、または

Calibriとする。修士（グローバル健康医学、保健学）はTimes New Romanで作成すること。

【提出方法】

　・pdfファイルおよび印刷原稿を提出する。

　・印刷原稿は左上をクリップで留める。

【表紙の作成方法（別添1を参照）】

　・A4判縦・横書き。

　・「年度」、「題名」、「学籍番号」、「氏名」を記載する。

　・文字の大きさは、全て20ポイント。

　・修士（保健学）は和文のタイトルを併記し、分野名を「氏名」の後に記載すること。

【論文の作成方法（別添2を参照）】

　・A4判縦・横書き・1段組み。

　・フッター中央にページをふり、両面印刷。

　・修士（医科学、歯科学、保健学、口腔保健学）は原則、8ページ程度。修士（グローバル健康医学、理学、工学）は無制限。

　・1枚目にタイトル及び氏名を入れる。

　・「要旨（abstract）」、「背景（introduction）」、「材料と方法（materials and methods）」、「結果（results）」、「考察（discussion）」、「結論（conclusion）」、「謝辞（acknowledgement）」、「参考文献（references）」を記載する。要旨は、400字（日本語）または250単語（英語）以内。

　・文字の大きさは、タイトルは18ポイント、氏名は14ポイント、本文は11ポイント、行間はsingle spaceまたは14～20ポイント。修士（グローバル健康医学）は12ポイント、double space。文献・図の説明文は9ポイント。

　・図には番号を振り、説明を付すこと。

　・遺伝子組み換え実験、動物実験およびヒトを対象とする研究（ヒト由来検体、臨床情報、アンケート

調査など。）等を含む場合は、機関承認番号等を「材料と方法」の中に記載すること。

【文献の記載方法】

　・本文中の引用文献には、引用箇所に一連の文献肩番号を付ける。

　・引用文献リストは、本文での引用順序に並べて一連番号を付ける。

　・著者4名以上の場合は、最初の3名だけを記し、あとはet al. あるいは・他と略してよい。

　・雑誌の略名は、欧文雑誌はIndex Medicus、和文誌は医学中央雑誌収録雑誌略名表に準拠する。

　文献記載例（バンクーバー方式に準拠する）

1) Goodwin TW. Recent advances in biochemistry. 4th ed. London: Churchill, 2002:72-83.

2) McFarlane WD, Miline HI. Iron and copper metabolism in the deverloping chick embryo. J Biol Chem

2004;107:309-19.

3) Fukuta H, Rikimaru T, Fujinaga S, et al. Effects of anticoagulants upon the values of blood cells in the venos

blood. (in Japanese, English abstract). Jpn J Clin Hematol 2003;8:445-54.

4) Link Gkk. Bacteria in relation to plant diseases. In: Jordan EO, Falk IS, editors, The newer knowledge of

bacteriology and immunology. Chicago: Univ. Chicago Press, 2005:590-606.

5) 大村一夫, 松尾賢二, 水落勝明・他　腹腔動脈撮影における転移性肝癌の診断上の意義について．

脈管学 2002;66:1-9.

**Master’s Thesis Layout and Specifications**

Enactment by the Committee on Master’s Program

【File format】

　・MS-Word

【Language】

　・For Master of Medical Science, Dental Science, Science, Engineering or Oral Health Care Science, both Japanese and English are acceptable.

　・For Master of Medical Laboratory Science, English is highly recommended.

　・For Master of “Public Health in Global Health”, it should be in English.

　・If you write a thesis in Japanese, use the font MS Mincho. In case of English, use the font Times New Roman, Century or Calibri. For Master of “Public Health in Global Health” or “Medical Laboratory Science”, use the font Times New Roman.

【How to submit】

　・Submit a thesis on pdf and pepper.

　・Clip the papers together on the top-left side.

【How to make Cover (Refer to the attached document 1)】

　・Paper size / format: A4 / horizontal writing

　・Fill out “fiscal year”, “title”, “student ID” and “name”.

　・Font size all 20pt

　・For Master of “Medical Laboratory Science”, if the title is given in English, a Japanese translation is required alongside. And fill out your department after the name.

【How to make Thesis (Refer to the attached document 2)】

　・Paper size / format: A4 / horizontal writing/ 1 column layout

　・Insert page numbers at the center of the bottom and both sides of the page are to be used.

　・For Master of “Medical Science”, “Dental Science”, “Medical Laboratory Science” or “Oral Health Care Science”, the main body about 8 pages in length as a general rule. For Master of “Public Health in Global Health” or “Science” or “Engineering”, there is no restriction.

　・First page must be included in the title and your name.

・The content should be included “abstract”, “introduction”, “materials and methods”, “results”, “discussion”, “conclusion”, “acknowledgements”, “references”. “Abstract” should be 400 characters or less (Japanese), or 250 words or less (English).

　・Font size is 18 point fort the title, 14 point for the name, 11 point for the main body. Space between lines is single space or14-20 point. For Master of “Public Health in Global Health”, the font size is 12 point and space between lines is double space. For explanations of references and tables, use 9 point.

　・Put the number for tables and figures (graphs, charts, drawings, photos or maps); include explanation.

　・Provide Research Ethics Committee approval number in “materials and methods” section if your research is included in genetically modified organisms, animal experiments or human studies (human samples, clinical information questionnaires, etc.).

【How to include references in thesis】

　・For text citation, place a superscript reference number to the right of a citation.

　・For the list of cited references, put the references in order of the citations in the thesis.

　・When there are 4 or more authors, names of 3rd and subsequent authors should be abbreviated as “et al.

　・For English journal abbreviations, refer to the Index Medicus, and for Japanese journal, conform to the list of journal abbreviations contained in the Igaku chuo journal.

　Sample of references in thesis (conform to the Vancouver style)

1) Goodwin TW. Recent advances in biochemistry. 4th ed. London: Churchill, 2002:72-83.

2) McFarlane WD, Miline HI. Iron and copper metabolism in the deverloping chick embryo. J Biol Chem

2004;107:309-19.

3) Fukuta H, Rikimaru T, Fujinaga S, et al. Effects of anticoagulants upon the values of blood cells in the venos

blood. (in Japanese, English abstract). Jpn J Clin Hematol 2003;8:445-54.

4) Link Gkk. Bacteria in relation to plant diseases. In: Jordan EO, Falk IS, editors, The newer knowledge of

bacteriology and immunology. Chicago: Univ. Chicago Press, 2005:590-606.

5) 大村一夫, 松尾賢二, 水落勝明・他　腹腔動脈撮影における転移性肝癌の診断上の意義について．

脈管学 2002;66:1-9.