中信金融管理學院

財經法律學系碩士學位論文格式規範

1. 論文編印次序
   1. 封面（含書背/側邊）【詳附件 1】
   2. 內頁封面（同封面）
   3. 論文考試審定書
   4. 謝辭(可自行選擇是否裝訂)
   5. 中文摘要及關鍵字（可自行選擇是否增加英文摘要及關鍵字）
   6. 目錄
   7. 表目錄(依個人論文內容而定)
   8. 圖目錄(依個人論文內容而定)
   9. 論文本文
   10. 參考文獻
   11. 附錄
2. 編印次序說明
   1. 封面（含書背/側邊）【字體大小格式請詳附件 1】

(1)封面內容：包括中文校名、所別、學位、論文題目、研究生姓名、指導教授及提出論文之年（民國）月。

(2)論文書背/側邊：包括校名、系所別、學位、論文中文題目、研究生姓名及提出論文之年(民國)月。

* 1. 內頁封面（同封面）
  2. 論文考試審定書（單頁印刷放入）
  3. 謝辭（依個人意願自行決定是否撰寫）
  4. 中文摘要及關鍵字：須附中文摘要，均採橫式編排，其內容包括：論文名稱、作者姓名、論述重點、方法或程序、結果與結論及關鍵字等；約為 500 至 1000 字；以一頁能完成為原則，且不需編頁碼。
  5. 目錄：目錄頁內容包括論文題目、目次、章節及項、參考書目、附錄。目錄內頁之章名靠左對齊，14 號標楷字體，章與章名之間空一字。節名向右縮排 1 格，12 號標楷字體，節與節名之間空一字。項名向右縮排 2 格，12 號標楷字體，項與項名之間加頓號「、」。參考書目、附錄靠左對齊，

14 號標楷字體；附錄另以一、二、三，分列附錄內容，12 號標楷字體。

【詳附件 2】

* 1. 本文：

(1)論文以中文或英文撰寫為原則，由左至右，橫式打字繕排，雙面印刷。

(2)中文字體大小以 12 級標楷體，數字及英文字體以 12 級 Times New

Roman 為主，標題為 14 級字並用粗體，字體顏色為黑色，文內要加標點，本文中以兩邊切齊為原則。【詳附件 2】

* 1. 論文尺寸及紙張：以一般 A4 規格紙張繕製，除封面、封底外，均採用白色 A4、80 磅紙張裝訂。
  2. 頁次：

中文目錄至圖表目錄以羅馬數字(i, ii, iii)編頁碼於下方中央；本文至附錄，則以阿拉伯數字編頁碼於下方中央，頁碼數字與紙張下方間格為 1.5 公分，字體大小用 10 號新細明體。

* 1. 版面規格：論文本文段落設定為行距：1.5 倍行高，並「ˇ」選文件格線被設定時，貼齊格線。版面設定邊界：上 2.54cm，下 2.54cm，左 3cm，右 3cm。
  2. 參考文獻及引註格式：請以「中信金融管理學院財經法律學系碩士論文引註及參考文獻格式範本」作為參考文獻與引註之隔式。【詳附件 3】

置中

附件ㄧ 封面格式樣本

中□信□金□融□管□理□學□院

(空一格)

碩□士□論□文

將此處印刷文字暨括弧塗去，繕打中文題目

將此處印刷文字暨括弧塗去，繕打英文題目

|  |
| --- |
| 單行間距 |

置中

學 系 別 ： 財 經 法 律 學 系 碩 士 班學號姓名 ： X X X X X X 林 X X   
指導教授 ： ○ ○ ○ 博 士

請左右對齊

中華民國 106 年 x 月

**中**

**信**

**金**

**融**

**管**

**理**

**學**

**院**

─

─

─

─

**碩**

**士**

**論**

**文**

─

論

文

題

目

─

著

者

姓

名

**財**

**經**

**法**

**律**

**學**

**系**

─

─

─

書背

格式樣

本

(

106

)

依

系所

名稱長度決定字形大小，

以不超

過

分配範圍為原則

。

論文完稿請務必去除分隔線“

─

─

─

”

顯示

碩、博士

論文

區

分

論文完稿請務必去除分隔線“

─

─

─

”

依

論文題目

長度決定字形大小，

以不超

過

分配範圍為原則

。

論文完稿請務必去除分隔線“

─

─

─

”

畢業學年度

中文摘要格式樣本

摘 要

－－(摘要內容)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

關鍵字

：

XXXXX

粗體

不須粗體

英文摘要格式樣本

**ABSTRACT**

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－

**Keywords:** XXXX

|  |
| --- |
| 不須粗體 |

粗體

附件二

目錄

第一章 ○○○

　第一節 ○○○○ …………………………………………………………………1  
　　第一項、○○○○○…………………………………………………………… 1   
　　第二項、○○○○○…………………………………………………………… 1   
　第二節 ○○○○…………………………………………………………………1  
　第三節 ○○○○ ……………………………………………………………… 1 第二章 ○○○

　第一節 ○○○○ …………………………………………………………………3   
　第二節 ○○○○ …………………………………………………………………3  
　　第一項、○○○○○…………………………………………………………… 3   
　　第二項、○○○○○…………………………………………………………… 4   
　第三節 ○○○○ …………………………………………………………………4 第三章 ○○○

　第一節 ○○○○ …………………………………………………………………5   
　第二節 ○○○○ …………………………………………………………………5   
　　第一項、○○○○○…………………………………………………………… 5  
　　第二項、○○○○○…………………………………………………………… 6  
　第三節 ○○○○ …………………………………………………………………6 第四章 ○○○  
　第一節 ○○○○ …………………………………………………………………7  
　第二節 ○○○○ …………………………………………………………………7   
　第三節 ○○○○ …………………………………………………………………8

第五章 ○○○

　第一節 ○○○○ …………………………………………………………………7

　　第一項、○○○○○…………………………………………………………… 7  
　　第二項、○○○○○…………………………………………………………… 7

　第二節 ○○○○ …………………………………………………………………7

　第三節 ○○○○ …………………………………………………………………8

參考資料………………………………………………………………………………11 附錄一、○○○○法…………………………………………………………………12 附錄二、○○○○法…………………………………………………………………13

表目錄

表 1 ○○○○表 ……………………………………………………………………X 表 2 ○○○○表 ……………………………………………………………………X

圖目錄

圖 1 ○○○○ ………………………………………………………………………X 圖 2 ○○○○ ………………………………………………………………………X

# ○○○ 第一節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

## 第二節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

## 第三節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

# 第二章 ○○○ 第一節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

## 第二節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

## 第三節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。

# 第三章 ○○○ 第一節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

## 第二節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

## 第三節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。

# 第四章 ○○○

# 第一節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

## 第二節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

## 第三節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。

第五章 ○○○

第一節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第二節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第三節 ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。

參考文獻

附錄一、OOOO法

附件 三

中信金融管理學院財經法律學系

碩士論文引註及參考文獻格式範本

一、引註

1. 本集刊採同頁註（footnote）格式，引用同一著作時，如緊接上一註釋引用，可使用「同前註，頁 xx」方式；如其間隔有其他註釋，則使用「同註○，頁 xx」方式表示。
2. 中、日文引註格式部份關於「出版年月」、「頁數」、「卷期數」及「法律條文條次」均以阿拉伯數字書寫；大法官解釋、法律條文及行政函釋無須註明日期及出處。

詳細舉例如下：

1.專書

* + 1. 格式：作者，書名，出版者，頁碼，出版年月（年代以西元紀元為準）。若該書為初版，則僅列出版年月，無須註明版次；若為二版以上，則須同時標示出版年月及版次兩者。
    2. 範例：林錫堯，行政罰法，元照，頁 8，2005 年 10 月。

陳敏，行政法總論，自版，頁 63，2009 年 9 月 6 版。

2.期刊論文

* + 1. 格式：作者，論文名，期刊名，卷期別，頁碼，出版年月（年代以西元紀元為準）。
    2. 範例：李震山，德國抗制恐怖主義法制與基本權利保障，月旦法學雜誌，第 131 期，頁 6，2006 年 4 月。

3.專書論文

* + 1. 格式：作者，論文名，所載書名（載：），出版者，頁碼，出版年月

（年代以西元紀元為準）。

* + 1. 範例：蘇永欽，台灣的社會變遷與法律學的發展，載：當代法學名家論文集，法學叢刊，頁 557，1996 年 1 月。

4.譯著

* + 1. 格式：作者，譯者，書名，出版者，頁碼，出版年月（年代以西元紀元為準）。
    2. 範例：Franz Wieacker 著，陳愛娥、黃建輝譯，近代私法史－以德意志的發展為觀察重點，五南，頁 16-20，2004 年 10 月。

5.博（碩）士論文

* 1. 格式：作者，論文名，頁碼，某校所博（碩）士論文，出版年月（年代以西元紀元為準、論文出處單位請用全稱）。
  2. 範例：黃茂榮，商品製作人的責任之研究，頁 18，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，1970 年 6 月。

6.研討會論文

1. 格式：發表人，論文名，研討會名稱，出版年月（年代以西元紀元為準）。
2. 範例：施慧玲，從國際人權看臺灣兒童人權，兒童節談兒童人權研討會，2005 年 4 月。

7.大法官解釋：司法院釋字第 695 號。

8.法律條文：民法第 1179 條第 1 項第 1 款。

9.行政函釋：內政部（100）年台內會字第 1000234412 號函。

10.法院裁判：最高行政法院 88 年判字第 3900 號判例；最高行政法院 94 年裁字第 2 號裁定；最高法院 94 年台上字第 6 號民事判決；最高法院 91 年台上字第 812 號民事判例；最高法院 95 年台上字第 7 號刑事判決；最高法院 93 年台上字第 664 號刑事判例。

11.法院決議：100 年 6 月 14 日，最高法院 100 年度第 5 次刑事庭決議。

（三）英文引註格式

＊請參照 The Bluebook: A Uniform System of Citation, (19th ed. Harvard

Law Review Association).

1. 專書
2. 格式：作者名／姓，書名，頁碼（版次 ed.，出版年）。
3. 說明：作者名／姓、書名，全以大寫（大小字）表示。
4. 範例：

TIM HILLIER, SOURCE BOOK ON PUBLIC INTERNATION LAW 25 (2nd ed., 2000).

1. 期刊論文
2. 格式：作者名／姓，論文名，卷／期刊名／起始頁，引用頁碼（出版年）。
3. 說明：作者名／姓，首字大寫；論文名，首字大寫，斜體；期刊名，全以大寫（大小字）表示。
4. 範例：

Charles A. Reich, *The New Property*, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).

3. 專書論文

1. 格式：作者名／姓，論文名，專書名（*in*）／起始頁，引用頁碼（編輯者，出版年）。
2. 說明：作者名／姓，首字大寫；論文名，首字大寫，斜體；專書名，全以大寫（大小字）表示。
3. 範例：

Francoise J. Carre, *Temporary Employment in the Eighties*, *in* NEW POLICE FOR THE PART-TIME AND CONTINGENT WORKFORCE 46, 48 (Virginia L. duRivage ed., 1992).

4. 新聞文章

1. 格式：作者名／姓，文章名，報名，月／日／年，版面。
2. 說明：作者名／姓，首字大寫；文章名，首字大寫，斜體；報名，全以大寫（大小字）表示。
3. 範例：

Ari L. Goldman, *O’Connor Warns Politicians Risk Excommunication over Abortion*, N.Y. TIMES, June 15, 1990, at A1.

5. 法院裁判

1. 格式：案名，卷／判決刊名，起始頁，引用頁碼（判決年）。
2. 範例：

Meritor Sav. Bank v. Vinson, 477 U.S. 57, 60 (1986).

6. 法律條文

(1) 格式：法律名／條號（art.），項號（§）。 (2) 範例：

U.S. CONST. art. I, § 9, cl. 2.

7. 網路資料

1. 格式：作者名／姓，文章名，網站名，頁碼，網址（last visited 月／日／年）。
2. 說明：作者名／姓，首字大寫；文章名，首字大寫；網站名，首字大寫。
3. 範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems, Ctr. On Budget & Policy Priorities, 1, http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf. (last visited Feb. 1, 2009).

* 1. 前註引用
  2. 格式：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。
  3. 說明：作者姓；*supra*，以斜體標示。
  4. 範例：

FALLON , *supra* note 35, at 343.

* 1. 同前註
  2. 格式：*Id.* at 頁碼。
  3. 說明：*Id.*，以斜體標示。
  4. 範例：

*Id*. at 740.

（四）德文引註格式

1. 專書
2. 格式：作者姓，書名，版次（Aufl.），出版年，頁碼（S.）或段碼（Rn.）。
3. 範例：

Würtenberger, Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl., 2006, Rn. 221.

1. 期刊論文
2. 格式：作者姓，論文名，期刊名，出版年，頁碼（S.）。
3. 範例：

Bettermann, Über die Beiladung im Verwaltungsstreitverfahren oder vom Nutzen der Prozessvergleichung und einer allgemeinen Prozessrechtslehre, DVBl. 1951, S. 74.

1. 專書論文
2. 格式：作者姓，論文名，in: 編者姓（或作者姓）（Hrsg.），書名，版次（Aufl.），出版年，章名（§），頁碼（S.）。
3. 範例：

Papier, Recht der öffentlichen Sachen, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2010, §38.

二、參考文獻

1. 說明

1.在著作之最後，本刊為編排體例一致，請作者將所參考的文獻，逐一列出，以利讀者進一步查詢。

* 1. 參考文獻須區別「專書、期刊論文、專書論文及其他」等項目分別臚列。
  2. 文獻前請加編號，中文在前，其他外文在後。中、日文以作者姓氏筆畫排列先後順序，外文依作者姓氏之字母順序排列。
  3. 若參考文獻為期刊論文或專書中篇章，請列出該篇論文之起迄頁碼。

1. 中、日文參考文獻

1.專書

* 1. 格式：作者，書名，出版者，出版年月（年代以西元紀元為準）。若該書為初版，則僅列出版年月，無須註明版次；若為二版以上，則須同時標示出版年月及版次兩者。
  2. 範例：林錫堯，行政罰法，元照，2005 年 10 月。

陳敏，行政法總論，自版，2009 年 9 月 6 版。

2.期刊論文

* 1. 格式：作者，論文名，期刊名，卷期別，起迄頁碼，出版年月（年代以西元紀元為準）。
  2. 範例：李震山，德國抗制恐怖主義法制與基本權利保障，月旦法學雜誌，第 131 期，頁 5-21，2006 年 4 月。

3.專書論文

* 1. 格式：作者，論文名，所載書名，出版者，起迄頁碼，出版年月（年代以西元紀元為準）。
  2. 範例：蘇永欽，台灣的社會變遷與法律學的發展，載：當代法學名家論文集，法學叢刊，頁 557-600，1996 年 1 月。

1. 英文參考文獻
   1. 專書
   2. 格式：作者姓，作者名，書名，出版社（版次，出版年）。
   3. 說明：作者姓／名、書名，首字大寫。
   4. 範例：

Hiller, Tim, Source Book on Public International Law,

Routledge-Cavendish (2nd ed., 2000).

* 1. 期刊論文
  2. 格式：作者姓，作者名，論文名，卷／期刊名／起訖頁（出版年）。
  3. 說明：作者姓／名、論文名、期刊名，首字大寫。
  4. 範例：

Reich, Charles A., The New Property, 73 Yale L.J. 733-68 (1964).

* 1. 專書論文
  2. 格式：作者姓，作者名，論文名，專書名／起訖頁碼，出版社，(編輯者，出版年）。
  3. 說明：作者姓／名、論文名、專書名，首字大寫。
  4. 範例：

Carre, Francoise J., Temporary Employment in the Eighties, in New Policies For The Part-Time And Contingent Workforce, 46-83, M.E. Sharpe (Virginia L. duRivage ed., 1992).

1. 德文參考文獻

* 1. 專書
  2. 格式：作者姓，作者名：書名，版次（Aufl.），出版年。
  3. 範例：

Würtenberger, Thomas: Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl., 2006.

* 1. 期刊論文
  2. 格式：作者姓，作者名：論文名，期刊名，出版年，起迄頁碼（S.）。
  3. 範例：

Bettermann, Karl August: Über die Beiladung im

Verwaltungsstreitverfahren oder vom Nutzen der Prozessvergleichung und einer allgemeinen Prozessrechtslehre, DVBl. 1951, S. 74-85.

* 1. 專書論文
  2. 格式：作者姓，作者名：論文名，in: 編者姓（或作者姓）（Hrsg.），書名，版次（Aufl.），出版年，章名（§），起迄頁碼（S.）。
  3. 範例：

Papier, Hans Jürgen: Recht der öffentlichen Sachen, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2010, §38.