# 表題：

学術誌「野生生物と社会」の原稿の書き方

著者：

野生太郎1・社会花子1・生物　学1

所属：

1野生大学

責任著者：

野生太郎, awhs@mynavi.jp

# Instruction for contributors of Wildlife and Human Society in English

Taro Yasei1, Hanako Syakai1, Manabu Seibutsu1

1Yasei University

Corresponding author:

Taro Yasei, Yasei, awhs@mynavi.jp

# Abstract

############################################################################################################################################################

Key Words: A, B, C, D, E（英文，5語以内，アルファベット順）

# 中見出し

####################################################################################################################################################################################．

############################################################################################################################################################．

#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################．

# 中見出し

## 小見出し

############################################################################################################################################################．

## 小見出し

############################################################################################################################################################．

## 中見出し

####################################################################################################################################################################################．

############################################################################################################################################################．

注

(1) ###（URL），####年#月#日確認．

####本文への注は，本文該当箇所の右肩に通し番号を（1），（2），（3）のように記し，本文と引用文献の間に一括して掲載する．####

# 引用文献

######著者と発行年の両方が明らかなものを引用文献に記載する。それ以外のものは注に記載する。本文中で引用した文献はすべて列記し、引用していない文献は載せない。文献一覧は著者名のアルファベット順に配列し、著者が同じ場合には、単独の著者名を発表年の古い順にはじめに置き、第２、第３の著者名のアルファベット順であとに続ける。すべて同一著者で同一年の場合は、本文中の引用順に、発表年のあとにa、b、cをつけて区別する。著者が複数の場合、日本語表記の場合は「・」でつなぎ、アルファベット表記の場合は「,」「and」でつなぐ。######

Alaska department of fish and game (2017) "2017 commercial salmon harvest summary". (http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=pressrelease.pr10032017) Accessed 2017-11-06.

藤本征司（1993）1977年有珠山噴火後の森林植生14年間の推移－特に高木類の対応パターン．日本生態学会誌43（1）：1–11．

Gray, A. J. (1991) Management of coastal communities. In "The Scientific Management of Temperate Communities for Conservation" (Eds. Spellerberg, I. F., F. B. Goldsmith and M. G. Morris), pp.227–243. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

畠山武道（1992）「アメリカの環境保護法」．pp.6–8，北海道大学図書刊行会，札幌．

樋口広芳（1984）種分化と資源分割．「現代の鳥類学」（森岡弘之・中村登流・樋口広芳，編），pp.216–236，朝倉書店，東京．

Leopold, A. (1933) "Game Management". Charles Scribner's Sons, New York.

農林水産省大臣官房統計部（2017）「平成29年度産麦類（子実用）の作付面積（全国）及び収穫量（都府県）」（http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyo\_kome/attach/pdf/index-33.pdf）2017年11月6日確認．

Ohsawa, M., D. Suzuki and J. Kawano (1990) An interpretation of latitudinal patterns of forest limits in South and East Asian mountains. Journal of Ecology 78 (2):326–339.

表1．表題（本文を読まなくても意味がわかるものとする）．

####表は1点1枚とし，表題もあわせて記載する．表は横線のみとする．1点のみでも表1．とする．なお，表が横に長い場合，印刷の向きを横にすることはある．

# 図の説明

図1．表題．図の表題は本文を読まなくても意味がわかるものとし，別紙（図の説明部）にまとめて記載する．

図2．表題．図の別紙にはそれぞれ右上端に著者名と図の番号を示す．1点のみでも図1．とする．

図3．表題．図（写真を含む）は1点1枚とする．図は鮮明なもので，そのまま版下として使えるように，執筆者の責任で別紙に作成する（図表用の版下作成の必要が生じた場合には，執筆者が実費を負担する）．

図4．表題．既往の資料から作図した場合や既発表の図を転載する場合には，関係機関から許可を得たうえで，その旨を明示する（例：Harper（1975）より作図．川村（1982）より．など）．

# 野生　図1

# 野生　図2

# 野生　図3

# 野生　図4