|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 論文の区分 | □総説　□特集　□学術業績者賞授賞論文　□原著　□技術論文  □症例報告　□資料　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| 分野 | □臨床化学　□免疫血清　□血液　□一般　□病理　□細胞　□生理  □微生物　□遺伝子・染色体　□輸血　□公衆衛生　□情報システム  □管理運営　□チーム医療　□その他（　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| タイトル |  | | | | |
| 筆頭著者名 |  | | | | |
| 会員番号 |  | | | | |
| 所属施設名 |  | | | | |
| 所属部局名 |  | | | | |
| 所在地 | 〒 | | | | |
| TEL/FAX | TEL　：　　　　　　　　　　　　FAX： | | | | |
| E-mail |  | | | | |
| 連絡先  (上記と異なる場合) | 〒  TEL　：　　　　　　　　　　　　FAX：  E-mail： | | | | |
| 共著者名1 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 共著者名2 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 共著者名3 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 共著者名4 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 共著者名5 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 共著者名6 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 共著者名7 | 氏名 |  | | | |
| 会員番号 |  | | | |
| 所属施設/部局 |  | | | |
| E-mail |  | | | |
| 提出原稿ファイル数 | | 表 |  | 図 |  |
| 別刷り希望数 | | □30部(無料)　　　　□有料　　　　部 | | | |
| 提出日 | 初稿 | 年　　　月　　　日 | | | |
| 2稿目 | 年　　　月　　　日 | | | |
| 3稿目 | 年　　　月　　　日 | | | |

\* 担当者記入欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原稿番号 |  | | |
| 原稿受付日 | 年　　月　　日 | 受領通知日 | 年　　月　　日 |
| 受理 | □可　　　□否 | 受理通知日 | 年　　月　　日 |
| 掲載巻号 | 巻　　号 | 掲載通知日 | 年　　月　　日 |
| 備考： | | | |

以下、青字（作成例）は作成時に削除して下さい。(この文を含む。)

タイトル

（略語はできるだけ避けてください。）

筆頭著者氏名1）　共著者氏名2）　共著者氏名3）　共著者氏名４）　共著者氏名５）　共著者氏名６）　共著者氏名７）

１）（所属）〇〇病院　〇〇科

２）（所属）〇〇センター　〇〇部

３）（所属）〇〇医院

４）（所属）

５）（所属）

６）（所属）

７）（所属）

要旨（600字以内）

目的、方法、成績、結論などが明確に読者に伝わるように記載してください。

**Key words**：〇〇，〇〇，〇〇，〇〇,〇〇

（5語以内）

Ⅰ 大見出し

1. 中見出し

1) 小見出し

　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

※倫理委員会の承認がある場合は，その旨と審査番号を本文末尾に明記してください。

**文献**

１）・・・

２）・・・

３）・・・

（学術雑誌論文の場合）

著者名（2名までは併記、3名以上は筆頭著者氏名　他とします。）:論文タイトル． 誌名, 発表年;巻数:通巻始頁–通巻終頁．

欧文文献の場合は、半角英数字を使用してください。

記載例

1）赤羽貴行 他：*Mycobacterium kyorinense*による肺炎の一例．日赤検査，2019；52（1）：11-15．

2）Nau Ishimine *et al*: Development of free 25-hydroxyvitamin D3 assay method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Biosci Rep, 2022;42(10). DOI：10.1042/BSR20221326

（書籍の場合）

著者名:章タイトル．書名, 始頁–終頁, 編集者（編）（編者がいる場合）または監修者（監）（監修がいる場合）, 発行所, 発行地, 発表年．

欧文文献の場合は、半角英数字を使用してください。

記載例

3）武田正一郎：鼻腔・咽頭．JAMT技術教本シリーズ検体採取者のためのハンドブック，9-28，一般社団法人　日本臨床検査技師会（監），じほう，東京，2016．

4）James H. Jorgensen *et al*.: Microscopy. Manual of Clinical Microbiology 11th edition, 1-4, ASM Press, Washington, DC, 2015.

（WEBサイトの場合）

記載例

5）国立感染症研究所：IDWR速報データ2023年第44週　全数把握疾患，報告数，累積報告数，都道府県別． <https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html（2023年11月17>日アクセス）

（雑誌名の略記について）

医学中央雑誌収載誌目録略名表およびIndex Medicusに従ってください。

（COIの開示例）

本論文に関連し，開示すべきCOI状態にある企業等はありません。

**図表説明**

図表ごとにタイトルと説明を記載してください。図表データは別ファイル（Word, Excel, PowerPointなど）にてオリジナルデータを提出して下さい。

Figure 1　（タイトル）

（説明文）

Figure 2　（タイトル）

（説明文）

Table 1　（タイトル）

（説明文）

Table 2　（タイトル）

（説明文）