**Call for Papers: JpAST Track at the 3rd World Conference on Smart Tourism**

We are excited to announce the establishment of the JpAST Track at the 3rd World Conference on Smart Tourism (WCST 2025), to be held from December 17–20, 2025, in Macau, China. The conference will bring together researchers from around the world to discuss Smart Tourism in the Age of AI.

Japan welcomed a record 36.87 million inbound tourists in 2024, with total visitor spending exceeding 8 trillion JPY (above USD 50 billion). While this growth has fueled the tourism industry, some regions are facing challenges related to overtourism, making it a pressing social issue. As Japan enters a new phase in its tourism policy and industry, digital technologies and AI-driven solutions are expected to play a key role in addressing these challenges.

The Japan Track will feature presentations in English focusing on smart tourism, digital transformation, AI applications, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), robotics and automation, tourism innovation, and sustainable tourism in Japan. This is a valuable opportunity for researchers to showcase their work, exchange ideas, and engage with international scholars.

We invite academics, industry professionals, and graduate students **to submit full paper (1,000 words) by August 31, 2025 or PPT file.**

For practitioners participating in the Japan Track, it is possible to submit presentation slides instead of a full or short paper. In such cases, submission of an abstract and slides will be sufficient to apply for a presentation at the conference.

Outstanding full papers presented in the Japan Track will also be invited for publication in a special issue of the ***Journal of Smart Tourism*** (Theme: Smart Tourism in Japan, scheduled for publication in 2026).

For more details and submission guidelines, please visit the official WCST 2025 website:

🔗 https://astworld.org/conference/call-for-paper.php

Or please contact:

Hirokazu KOBAYASHI (Kokugakuin University): h\_kobayashi@kokugakuin.ac.jp

Juhyeok JANG (Hokkaido University): jang.juhyeok@imc.hokudai.ac.jp

Sungsook KANG (Tezukayama University): kangss@tezukayama-u.ac.jp

We look forward to your participation in WCST 2025 and the Japan Track!

――――――――――――――――――――――――――――――――――

論文・発表者募集：第3回スマートツーリズム国際学会（WCST 2025）

特別セッション　ジャパン・トラックのご案内

――――――――――――――――――――――――――――――――――

このたび、第3回スマートツーリズム国際学会（WCST 2025）において、日本に関連するスマートツーリズムの研究・実例発表の場としてジャパン・トラックJapan Track を設立することになりました。本国際学会は、2025年12月17日～20日に中国・マカオで開催され、AI時代におけるスマートツーリズムをテーマに、世界中の研究者が一堂に会します。

日本は2024年に過去最高の3,687万人の訪日観光客を迎え、訪日外国人の消費額は8兆円を超えました。この成長は観光産業を活性化させる一方で、一部の地域ではオーバーツーリズムが深刻な社会課題となっており、観光政策や観光産業は新たな転換点を迎えています。こうした課題に対し、デジタル技術やAIを活用した解決策が期待されています。

ジャパン・トラックでは、スマートツーリズム、デジタル変革、AIの応用、バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）、ロボティクスと自動化、観光イノベーション、持続可能な観光、その他、日本におけるスマートツーリズムに関する幅広いテーマでの英語による発表を募集いたします。研究成果を発表し、国際的な議論に参加できる貴重な機会ですので、ぜひご検討ください。

◆提出締切

要旨（150ワード）：2025年6月30日（月）

フルペーパー（1,000ワード）：2025年8月31日（日）

【実務家向けのご案内】ジャパン・トラックに参加する実務家の皆様につきましては、フルペーパーまたはショートペーパーの提出に代えて、発表用スライドの提出をもってご発表いただくことが可能です。その場合は、要旨とスライドの提出により、学会発表の申込み・発表が可能です。日本各地で推進されているスマートツーリズムの事例をぜひご発表ください。

大学研究者、観光産業の専門家、大学院生の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

なお、ジャパン・トラックにおいて優秀な発表として選ばれた論文（フルペーパー）は、Journal of Smart Tourismの特集号（テーマ：Smart Tourism in Japan、2026年発刊予定）への掲載にご招待させていただく予定です。

詳細および投稿ガイドラインについては、WCST 2025公式サイトをご覧ください：

https://astworld.org/conference/call-for-paper.php

または、以下までお問い合わせください：

小林裕和（Hirokazu KOBAYASHI, 國學院大學）h\_kobayashi@kokugakuin.ac.jp

張壔赫（Juhyeok JANG, 北海道大学）jang.juhyeok@imc.hokudai.ac.jp

姜聖淑（Sungsook KANG, 帝塚山大学）kangss@tezukayama-u.ac.jp

皆様のWCST 2025およびJapan Trackへのご参加を心よりお待ちしております！