平成　年　月　日現在

研究種目：

研究期間：年　～　年（　年間）

研究課題名：

研究代表者

氏名：

所属：

会員番号：

研究成果の概要：

**(200字程度で簡潔に記述)**

助成金額（円）：

キーワード：**(１項目以上6項目以内で記入)**

１．研究の背景

**(研究の背景から研究成果まで3000字程度で記述)**

２．研究の目的

３．研究の方法

４．研究成果

５．文献

**（学術誌「作業療法鹿児島」の投稿規定を参考に記述）**

６．論文掲載情報

**（学術雑誌に投稿し、論文掲載された場合に記入：次ページ参照）**

７．研究組織

(1)研究代表者

氏名：

所属：

会員番号：

(2)共同研究者

氏名：

所属：

会員番号：

文献リストは引用文献のみとし，著者の姓のABC順または引用順に配列して下さい．著者名は，5名までを記載し，6名以上は“他”とすることを原則とし，表記の形式は以下の例にならって下さい．

1) 岩間孝暢，原　英修，清水　一：座位保持機能未獲得な重症心身障害児の姿勢と感覚遊び刺激に対する反応．作業療法11：358-365，1992．

　2) 中村隆一，斉藤　宏：基礎運動学．第3版，医歯薬出版，東京，1987．

　3) 米倉豊子：内科的疾患に対する作業療法．原，鈴木・編，作業療法各論（リハビリテーション医学全書10），医歯薬出版，東京，1978，pp.393-406．

　4) Witt A. Cermak S. Coster W:Body part identification in 1- to 2-year-old children. Am J Occup Ther 44:147-153,1990.

　5) Enna CD:Peripheral Denervation of the Hand. Alan R Liss Inc., New York, 1988.

　6) Reid J:Computer and occupational therapy. In Creek J(ed), Occupational Therapy and Mental Health. Churchill Livingstone, New York, 1990, pp.267-288.

　7) Pinel P（影山任佐・訳）：精神病に関する医学＝哲学論．中央洋書出版部，東京，1990．

　8) Cook AM. Hussey SM（上村智子・訳）：作業療法実践のための電子支援技術．Pedretti・編著（宮前，清水，山口・監訳），身体障害の作業療法，改訂第4版，協同医書出版社，東京，1999，pp.583-599．

　9）Chung JCC:Using problem-based learning (PBL) with Hong Kong occupational therapy students:Opportunities and challenges. Asian J Occup Ther 2:10-22, 2003. (on line), available from <http://www.jstage.jst.go.jp/article/asiajot/2/1/10/\_pdf/-char/ja/>,(accessed 2003-12-21).

10）日本作業療法士協会：学術誌「作業療法」論文投稿に関する倫理指針．（オンライン），入手先〈http://www.jaot.or.jp/members/gakujutushi\_toko\_rinri/〉，（参照 2012-04-27）．