**JACET 九州・沖縄支部研究紀要**

**―投稿論文作成上の留意点―**

\* 投稿規定より一部抜粋

***The JACET Kyushu-Okinawa Chapter Annual Review of English Learning and Teaching***

**Instructions for Contributors**

**―Important Points and Rules in Making a Manuscript ―**

3．投稿者は、次の者に限る。

 1）支部会員、

 2）支部会員と共同研究を行う他支部の会員、

 3）特に編集委員会が認めた者

[補足] ① 共著論文の場合、全員がJACET会員であること。

　　　　 ② 新規会員の場合、投稿までに当該年度の会費が納入済みであること。

3. Eligibility for submitting papers is confined to: 1) members of the JACET Kyushu-Okinawa Chapter; 2) members of other JACET chapters who conduct joint research with member(s) of the Kyushu-Okinawa Chapter; 3) people who are approved as exceptions by the editorial board.

[Notes] ① In case of a co-authored manuscript, all authors must hold JACET membership.

 ② In case of a new JACET member, the payment of membership fees should be completed prior to manuscript submission.

4．投稿できる論文の種類は、研究論文（Articles）、実践報告（Research Reports）または研究ノート（Research Notes）とする。投稿者は論文提出に際して三者の区分を明示して紀要編集委員会に伝えなければならない。研究対象の範囲は、英語教育学、応用言語学、言語習得などの分野とする。さらに、英語学、言語学、英米文学なども対象範囲と認められるが、この場合は、必ず英語教育的な視点が研究の基本方針に含まれていなければならない。

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 定義 |
| 研究論文Article | 英語教育学、応用言語学、言語習得などの分野に関して実証的または理論的に研究を進め、オリジナリティを有するもの。研究視点、目的、方法、分析等を通して学術的な意義を示すもの。 |
| 実践報告Research Report | 英語教育学、応用言語学、言語習得などの分野に関する授業実践等の成果を示すもの。実践方法、分析、結果や考察を通して教育的意義を示すもの。 |
| 研究ノートResearch Note | 英語教育学、応用言語学、言語習得などの分野に関して萌芽的または独創的な知見を示すもの。内容に妥当性があり、今後の発展に期待が持てるもの。 |

4. *The JACET Kyushu-Okinawa Chapter Annual Review of English Learning and Teaching* invites submissions in three categories: Articles, Research Reports, and Research Notes. Contributors are expected to notify the editorial board whether their manuscripts are intended as articles, research reports or research notes. The journal particularly welcomes manuscripts in the areas of English language education, applied linguistics, and language acquisition. Manuscripts in areas of English linguistics, linguistics, and British and American literature may also be submitted on the condition that a viewpoint of English education is involved in the principle of study.

|  |  |
| --- | --- |
| Category | Definition |
| Article | Articles should present academically significant research viewpoints, objectives, methods, analyses, etc. related to English language education, applied linguistics, language acquisition or related fields, and demonstrate originality in the development of practical or theoretical issues. |
| Research Report | Research reports should present educationally significant fruitful results or achievements related to English language education, applied linguistics, language acquisition or related fields from English class practices using practical methods, analyses, results, discussions, etc.  |
| Research Note | Research notes should present progressive knowledge and creative insight related to English language education, applied linguistics, language acquisition or related fields, with content validity that demonstrates promise of further research progress.  |

5．使用言語は英語または日本語とする。

5. Manuscripts should be written in either English or Japanese.

6．投稿論文は未発表のものに限る。また、他の紀要や論文雑誌に投稿予定の論文は、本紀要に投稿することができない。

6. Manuscripts that have been previously published or are under consideration for publication elsewhere 　should not be submitted.

11．投稿原稿には、A4版の用紙を縦に用い、左右マージンを25ミリ、上下マージンを20ミリと30ミリとして、この範囲内に12ポイントサイズの活字を用いて38～39行で入力する。下マージンに頁番号をセンタリングして入れる。原稿の長さは、研究論文実践報告 ともに20枚を上限とする。研究ノートは10枚を上限とする。英語を母語としない投稿者による英文原稿は、提出する以前に必ず英語母語話者による校正を受けることとする。

11. Manuscript should be typed or printed on A4 paper in 12-point font size, 38 to 39 lines per page, on A4 paper, with margins of 2cm at the top and 3cm at the bottom, and 2.5cm right and left. Indicate page numbering in the center of the bottom margin on each page. Manuscript length must not be longer than 20 pages for articles and research reports, and must not to be longer than 10 pages for research notes. Contributors whose first language is not English should have their English manuscripts checked by native speakers before submission.

12．原稿は、横書きとし、資料、図、表、註、参考文献などは、全てを含めて制限枚数の中に納める。図や表を用いる場合には、頁の適切な箇所にこれらを配置する。但し、図や表には、図1（*Figure 1*．）、表１（Table 1）のように番号を付した上で見出しを加える。論文の中で図や表について言及する際は、文章中に図1（*Figure 1*．）あるいは表1（Table 1）と明記して論述する。

12. Manuscripts should be written from left to right. All information including figures, tables, notes, and references should be included within the length limit. Figures and tables should be appropriately integrated and placed within the text of the manuscript. Figures and tables should be numbered using Arabic numerals as Figure 1, Table 1, etc., with a caption for each. The manuscript text should contain clear references to figures and tables.

13．投稿原稿は、題名（Title）、氏名及び所属（Affiliation）、アブストラクト（Abstract）、キーワード（Key words）5語以内、本文、註（Notes）、参考文献（References）、付録（Appendix）の順で配列される。但し、調査や実験に基づく論文において、本文は、はじめに（Introduction）、方法（Method）、結果と考察（Results and Discussion）、結論（Conclusion）等から構成される。さらに、各パートの見出し（Heading）には、1.1.や1.2.のようなナンバーリングを用いない。英文の論文には英文のタイトル、和文の論文には、日英両語のタイトルを付す。アブストラクトは英文でワン・ パラグラフ（300 語以内）にまとめる。註は本論の末尾に一括して付し、脚註は一切用いない。本論で投稿者本人を示す情報は削除し、その部分を XXXX で記すこと。参考文献のセクションで本人を示す情報も同じく XXXX （year） だけにして最後に記すこと。

13. The first page of manuscripts should indicate the title and the author’s (or authors’) name (s) with affiliation(s), followed by an abstract and key words (no more than 5 words). Below this information, beginning in the middle of the first page, should come the main body, followed by notes, references, and appendices. The main body of a paper based on an experiment or a survey should consist of Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusion, etc. For section headings, numbering such as 1.1. and 1.2. may not be used. A paper written in English should have an English title, while a paper written in Japanese should have both Japanese and English titles. The abstract should be written in English and consist of one paragraph (not more than 300 words). Endnotes should be arranged following the main body; footnotes may not be used. In the main part of the article, any textual references to the author(s) should be deleted and substituted with “XXXX.” In the References section, the masked name(s) and the published year alone should be indicated (e.g., XXXX (2013) ) and located at the end of the section.

14．本紀要のレイアウトは紀要編集委員会の責任で行う。

14. The editorial board reserves the right and responsibility to arrange the entire layout of this journal.

15．引用の出所については、著者名を文中に明示する場合は、Klein（1995）、吉川（1994）のように示し、著者名に直接言及していない場合には、（Johnson, 1990）、（原田，1995）のようにする。さらに、直接引用をする場合には、著者名が文中に明記されれば、引用個所の頁数を加えて、Klein（1995, p.125）、吉川（1995，p.43）のようにし、明記されなければ、（Johnson, 1990, p.35）、（原田, 1995,　p.123）のようにして示す。

15. The source of a citation should be written in the main text as follows:

 e.g. Klein (1995), Yoshikawa (1994), etc. when directly citing the authors in the text;

 e.g. (Johnson, 1990), (Harada, 1996), etc. when not directly citing the authors in the text.

The source of a direct quotation should be specified as follows:

 e.g. Klein (1995, p. 125), Yoshikawa (1994, p. 43), etc. when mentioning the authors in the text;

 e.g. (Johnson, 1990, p. 35), (Harada, 1996, p. 123), etc. when not mentioning the authors in the text.

16．参考文献は、論文の末尾にまとめて掲載する。引用あるいは参考にした論文及び著書の著者名を姓のアルファベット順に並べて、それぞれに出版年、著書名、論文タイトル、雑誌名、出版社名などを下記の例に倣って明示する。同じ年次に発表された同一著者の複数の論文や著書のレファレンスは、例えば、（1995a）、（1995b）のようにして区別し、他の様式はすべて下記の要領に従う。

16. References should be separately placed after Notes, and before Appendices. References should be alphabetized by author’s last name, adding postscripted a, b, etc. to the date of publication for two or more publications by the same author in the same year: e.g. Klein (1995a), Klein (1995b). The year of publication, titles of articles and books or journals, and publishers should be given according to the following guidelines.

17．著書や論文の欧文のタイトルとサブタイトルについては、最初の語だけを大文字とし、他の語は全て小文字で入力する。但し、English や France のように本来大文字で始まる語は、そのままの形で用いる。著書のタイトル及び論文雑誌名については、イタリックか、または下線を付して入力する。和文の論文タイトルには「　　」を、和文の著書のタイトル及び雑誌名には『　　』を付して入力する。詳しくは、下記の例を参考にする。

a）研究論文に掲載された論文の例：

 Eisenstein,M.(1980). Childhood bilingualism and adult language learning aptitude.

 *International Review of Applied Psychology, 29*, 159-172.

 高梨芳郎．(1993)．「英語学習における学習動機、学習方略、英学力の関係」．『福岡教育大学紀要』、

 第43号、45-61.

b) 著書からの引用の例：

 Ellis, R.(1986). *Understanding second language acquisition*. Oxford: Oxford University

 Press.

 土屋澄男．(1990).『英語科教育法入門』．東京：研究社出版．

c) 2人またはそれ以上の著者による書籍や論文の例：

 Prater, D. L., & Mayo, N. B. (1984). Cognitive developmental level syntactic maturity.

 *Journal of Research & Development in Education, 17*, 1-7.

 Schuman, H., & Presser, S. (1981). *Questions and answers in attitude surveys: Experiments*

 *on question form, wording, and context*. New York: Academic Press.

 田中春美、他．(1987)．『言語習得と英語教育』．東京：英語教育協議会（ELEC）．

d) 監修されたり編集されたりした書籍や論文集に掲載された論文からの例：

 Forder, J., & Crain, S. (1987). Simplicity and generosity of rules in language acquisition.

 In B. MacWhinney (Ed.), *Mechanisms of language acquisition* (pp. 35-63). Hillsdale, NJ:

 Erlbaum.

 岡秀夫．(1979).「教育・学習にかかわる領域 ― 外国語教授原理および論争点」．垣田直巳 (編).

 『英語教育学研究ハンドブック』(pp. 271-300)．東京：大修館書店.

e) オンライン出版物の例：

 Shotton, M. A. (1989). *Computer addiction? A study of computer dependency* [DX Reader

 Version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

f) doiが付された出版物の例：

 Schiraldi, G. R. (2001). *The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing,*

 *recovery, and growth* [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722

17. Titles of articles and books should have only the first word capitalized (and words for which the spelling rules of the language in question require capitalization); all other words should be in lower case. Titles of books and journals should be underlined or italicized. Refer to these following detailed examples:

 a) An article published in a journal:

 Eisenstein, M. (1980). Childhood bilingualism and adult language learning aptitude. *International*

 *Review of Applied Psychology, 29*, 159-172.

 b) A book:

 Ellis, R. (1986). *Understanding second language acquisition*. Oxford: Oxford University Press.

 c) An article or a book by two or more authors:

 Prater, D. L., & Mayo, N. B. (1984). Cognitive developmental level syntactic maturity. *Journal of*

 *Research & Development in Education, 17*, 1-7.

 Schuman, H., & Presser, S. (1981). *Questions and answers in attitude surveys: Experiments on*

 *question form, wording, and context*. New York: Academic Press.

 d) An article published in a book or a collection of papers edited or compiled under the supervision of

 an individual:

 Forder, J., & Crain, S. (1987). Simplicity and generosity of rules in language acquisition. In B.

 MacWhinney (Ed.), *Mechanisms of language acquisition* (pp. 35-63). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 e) Online publications:

 Shotton, M. A. (1989). *Computer addiction? A study of computer dependency* [DX Reader Version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 f) Publications with doi:

 Schiraldi, G. R. (2001). *The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing,*

 *recovery, and growth* [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722

18．よく用いられる統計法については、参考文献を示す必要はない。また、式や用法の説明も記述する必要はない。但し、開発されたばかりか、あるいは稀にしか使用されないような統計法を用いた時、あるいは論文の性質上やむを得ない時は、式や説明を簡潔に書き加えることができる。

18. A well-known statistical measurement needs not be indicated in References, and it is not necessary to explain its formula or concrete method. When a newly developed or uncommon measurement is used, the formula or explanation can be briefly described as necessary.