***Times New Romanフォント12ポイントで以下の書式に従って入力してください。***

***ダブルスペースで印字し、左右のマージンは約2.5㎝、上下は3cmあけてください。***

***イタリック・うす文字になっている注意事項は削除してください。***

***引用文献や付図の挿入部分もこの入力例に従って記載してください。***

***行番号・ページ番号をつけてください。***

*ORIGINAL ARTICLE, REVIEW, REPORTS, OTHERS****・・・該当項目だけを残し、それ以外は削除してください。***

*Title*: ***・・・タイトル***

The role of exercise in the rehabilitation of patients with severe burns

*Authors*: ***・・・著者名***

Craig Porter,1,2 Justin Hardee,3 David N Herndon1,2 and Oscar E Suman1,2\*

1Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Biwako Professional University of Rehabilitation***・・・所属***

2 Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science, Aino University

\*Corresponding Author

Oscar E Suman (MD, PhD)

E-mail:

**Abstract*・・・300語以内***

Severe burn trauma results in persistent skeletal muscle catabolism and prolonged immobilization. We hypothesize that ----

**Keywords*・・・7語以内***

Muscle strength, Skeletal muscle, Rehabilitative exercise -----

**Introduction**

Major burns, burns encompassing ≥30% of the total body surface area (TBSA), are unique with regard to the prolonged and debilitating effect they have on multiple organ systems within the body [18, 20] ***・・・本文記載順に [1] [2,3] [4-6]のように記載してください。***

-----　(Fig. 1).

**Methods**

We prospectively enrolled and randomized patients with ≥30% total body surface area (TBSA) burned to receive 6- or 12-weeks of exercise rehabilitation. -----

**Results**

Significant improvements in muscle strength, -----

**Discussion**

Overall, our results reflect minimal differences between 6 and 12 weeks of exercise training. Each measured variable showed significant improvements at 6 weeks (and 12 weeks) when compared to discharge values, confirming the favorable effects of exercise training in burned children. -----

**Conclusion**

**Acknowledgement**

This study was supported in part by Grants-in-Aid for Scientific Research (C) from the Japan Society for the Promotion of Science [16k08480 to H.Y.],

The authors confirm that there is no conflict of interest.

**References**

[1] Al-Mousawi AM, Williams FN, Mlcak RP, Jeschke MG, Herndon DN, Suman OE (2010) Effects of exercise training on resting energy expenditure and lean mass during pediatric burn rehabilitation. J Burn Care Res 31:400–408

[2] Alloju S, Herndon D, McEntire S, Suman O (2008) Assessment of muscle function in severely burned children. Burns 34:452–459

***・引用文献は以下のようにする。***

***①文献については、本文記載順に*** ***[1] [2,3] [4-6]のように記載する。***

***②引用文献は本文末に［引用文献］として一括して、引用番号順に列記する。***

***③この引用文献リストは、以下のような******Springerスタイルに準拠した方式とする。外国人著者の名前は、「姓（フルスペル）名（イニシャル）」で記載する。著者の名前は省略せず全て記載する。　例）Benner P，Orem DE***

***A．雑誌の場合***

***著者名 (出版年) 論文名.雑誌名 巻数(号数):開始ページ-終了ページ***

***例1）小島道代, 外崎明, 秋山照男 (1994) 感染に関する看護研究―今後5年間の課題―.***

***看護研究 27(4):256-263***

　***例2）Stout NL, Mina DS, Lyons K (2021) A systematic review of rehabilitation and exercise recommendations in oncology guidelines. CA Cancer Clin 71:149-175 ※ジャーナル名の略し方はPubMedを参考にすること。***

***※EndNoteのアウトプットスタイルとして、以下のジャーナルをご利用ください。***

***・Clinical Rheumatology　（Springer）***

***・Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy　（Springer）***

***B．単行本の場合***

***著者名 (出版年) 書名. 出版社, pp.開始ページ-終了ページ.***

 ***例1）森博愛, 齋藤憲 (1994) コメディカルのための内科学. 医学出版社, pp.431-432***

***例2）Burn B (1996) Diabetes and the marathon. John Wiley & Sons, pp.630-632***

***C．Webページの場合***

***著者名(更新年).ウェブサイトの題名,入手先(URL) 閲覧日***

***例）大阪府健康福祉部地域保健福祉室疾病対策課(2005) 大阪府におけるHIV感染者情報.***

***URL: http://www.pref.osaka.jp/chiiki/shippei/tokutei/aids/hiv.html***

***(閲覧日2005/3/8)***

**Figure legends**

Table 1:

Fig. 1:

***＜日本語＞***

***タイトル***

***著者名***

***所属***

***要旨・・・800字以内***

***キーワード・・・7語以内***

***明朝系フォント11ポイントで以下の書式に従って入力してください。***

***行数は40で印字し、左右のマージンは約2.5㎝、上下は3cmあけてください。***

***英数字は半角で、句読点は「全角カンマ（，）全角ピリオド（．）」を使用してください。***

***イタリック・うす文字になっている注意事項は削除してください。***