|  |  |
| --- | --- |
| 講演番号(空欄) | 標題和文（MS明朝，14 point, Bold） |

Title (Times New Roman, 12 point)

軽金属大学　○(M1) 軽金花子，有海太郎，間具根次郎＊

○(M1) Hanako KEIKIN, Taro ARUMI and Jiro MAGUNE＊　University of Keikinzoku

ABSTRACT

Times New Roman, 9 point aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa. aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa. aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa. aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa. aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa.

1.　緒　言

MS明朝，9 pointで作成する。 本文の見出しは，章:1.　節:1.1　項: 1.1.1 とする。句点にはマル（。）読点にはコンマ（，）を使用する。引用文献は1)のように片かっこの上付きで表示する。○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○2-3)。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2.　実験方法

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

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

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

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

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Table 1　 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

|  |
| --- |
|  |

 Fig.1 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa.

3.　実験結果および考察

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

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

謝辞（必要な場合）

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

参考文献（必要な場合）

1)　里　達雄，松田健二：軽金属, **53** (2003), 449-453.

2)　J. J. Nutting: Mater. Trans., **52** (2011), 51-56.

3)　山川次郎：アルミニウムの基礎と工業技術，編集　村上陽太郎，軽金属協会, (1958), 427-450.