令和6年度『食肉に関する助成研究調査成果報告書』　原稿記述例　公益財団法人伊藤記念財団　令和6年12月6日

〔標記、研究成果報告書の原稿の記述は、おおむねこの記述例に倣って下さい。〕

**第１枚目の原稿**　　（Ａ４版用紙で・・・。）　　　　　　　　　 　**第２枚目の原稿**　　（Ａ４版用紙で・・・。）　　　　　　　 　**第３枚目以降の原稿**　　（Ａ４版用紙で・・・。）

　研究成果報告の本文・約4,500字＋文献

　　１　目的

　　２　方法

　　３　結果と考察

　　４　要約

　　５　文献

　　　　　　（別紙記述要領：Ⅰ―３，４）

〔例〕　　　　　　　　Ｐ.３～

1. 目　的

　　本研究は、エストロジェン（女性ホルモン）が生体に及ぼす影響に

ついて、基礎データを得ることを目的としている。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1. 方　法

　.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1. 結果と考察

　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1. 要　約

　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1. 文　献

1) 著者名：（論文タイトル）、雑誌名、巻、引用ページ（最初～最終）、発行年.

2) 著者名：書名、版、引用ページ（最初～最終）、出版社、発行地、発行年.

**図，表，写真等の挿入位置を必ず本文中の**

**該当箇所に明記して下さい。（Ⅰ―３(3)）**

　　　英文サマリー（300ワード程度）

 (別紙記述要領：Ⅰ―２)

〔例〕　　　　 　　P.2

　　　Examination was made to clarify the mechanism by which

 whey protein( WPC80) hydrolysate accelerates color formation

 　　 In meat products. The heat-denaturation of WPC80 hydrolysate.

 　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

研究課題名：和 文

同 上：英 文

研究者名・所属機関名：漢 字

同 上：英訳名

（別紙記述要領：Ⅰ―１）

〔例〕　　　　　　　P.１

畜産食品中に残留する動物用医薬品の

　　　　　　迅速系統分析法の確立に関する研究

　 　Studies on rapid screening method for residual

 veterinary drugs in livestock products

 　　　　　　 　 堀江正一・斉藤貢一

　　　　　　　　　 （埼玉県衛生研究所）

　　　　　　　　Masakazu Horie and Koichi Saito

 (Saitama Prefectural Institute of Public Health)