投稿論文の原稿フォーマットです。

投稿時には赤文字を削除してください。

和文抄録

※「原著（研究）」の抄録は目的，方法，結果，結論の見出しに分けて記載する．

※文字数は「文字数（スペースを含めない）」でカウントする．

英文抄録

※「原著（研究）」の抄録はIntroduction, Methods, Results, Conclusion の見出しに分けて記載する．

※語数は「単語数」でカウントする．

本文

※文字数は本文の書き出しから文献の直前までを「文字数（スペースを含めない）」でカウントし，図（写真）・表の個数（1個は400字に相当）と合計して制限文字数を厳守すること．

文献

※文献は論文と直接関連するもののみにとどめ，引用順に配列する．本文中には文献番号を肩付きとし，引用個所に記載する．文献の記載方法は投稿規定9．4）に従うこと．

記載例

1. 矢野桂子，長尾みづほ，一見良司，他．インフルエンザA（H1N1）pdm09 入院症例の臨床経過に関する検討．日本プライマリ・ケア連合学会誌．2013；36（3）：160-165.
2. Wagner JM, McKinney WP, Carpenter JL. Does this patient have appendicitis？ JAMA. 1996；276（19）：1589-1594.
3. Efficacy of folic acid therapy in primary prevention of stroke among adults with hypertension in China：The CSPPT Randomized Clinical Trial. JAMA 2015；313（13）：1325-1335. doi：10. 1001/jama.2015. 2274.
4. Goto M, Yokoya S, Takemura Y, et al. Describing the factors that influence the process of making a shared-agenda in Japanese family physician consultations：a qualitative study. Asia Pac Fam Med 2015；14（1）：6. doi：10 . 1186/s12930-015-0023-6.
5. Neighbour R. The inner consultation. 2nd ed. Abington：Radcliffe Publishing Ltd；2005. 13-19. Neighbour R. The inner consultation. 2nd Japed. Kusaba T, transl and ed. Bukyo-ku：Kaishorin；2014. 17-28.
6. Stewart M, Brown JB, McWilliam CL, et al. The first component：Exploring health, disease, and the illness experience. London：Radcliffe Pub- lishing Ltd；2014. 35-66.（Stewart M, Brown JB, Weston WW. Patient-Centered Medicine trans- forming the clinical method. 3rd ed.）
7. 文部科学省，厚生労働省．「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の制定について．東京：文部科学省・厚生労働省；22 Dec 2014.［not revised；cited 20 July 2015］. Availablefrom：http://www.mext.go.jp/b\_menu/houdou/26/12/1354186.htm

図（写真，動画）の説明

※表は番号，タイトル，脚注を表中に直接付記すること．