学振R054委員会原稿template: 14pt, センタリング

企業　　　　　：株式会社●●

研究機関等　　：●●研究所　●●機構　※社団法人・財団法人等の記載は省略可

教授、准教授等：●●大学　大学院××研究科

大学院生　　　：●●大学　大学院　　　**※スペースは全て全角**

学部生　　　　：●●大学　××学部　　**※所属入力後、本ボックスは削除下さい。**

|  |  |
| --- | --- |
| ○○大学　工学部 | 山田　太郎 |
| 株式会社○○○ | 鈴木　一郎 |
| ○○○研究所 | 東工　大 |
| ○○大学　大学院　 | 田中　三郎 |

I. 緒言

　緒言を書きます1)。フォントは変更しないでください。あああああああああああああああああ，ああああああああああああああああああああああああああああああああああ，あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。うううううううううううううううううううううううううう。

えええええええええええええええええええええええええええええええ。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお。

II. 実験方法

試料や実験方法について書きます。フォントは変更しないでください。ああああああああああああああああああああああああああああ。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい2)いいいいいいいいい。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。うううううううううううううううううううううううううう。えええええええええええええええええええええええええええええええ。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお。

III. 結果

結果です。フォントは変更しないでください。ああああああああああああああああああああああああああああ。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ3)。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。うううううううううううううううううううううううううう。

えええええええええええええええええええええええええええええええ。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお。

IV. 考察

考察です。フォントは変更しないでください。ああああああああああああああああああああああああああああ。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。うううううううううううううううううううううううううう。

えええええええええええええええええええええええええええええええ。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお。

参考文献

1. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
2. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
3. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
4. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
5. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
6. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
7. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
8. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
9. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
10. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.
11. H. J. Beatim and W. C. Hagel: J. Metals, 9 (1957), 911.