和文タイトル

**症例報告**

日本太郎1,2)，歯内花子2)

１）日本歯内療法大学歯学部

〒000-0000　東京都●●区●●1-1-1

２）神奈川県（●●歯科）

〒000-0000　神奈川県●●区●●1-1-1

英文タイトル

Taro NIPPON1,2)，Hanako SHINAI2)

１）Department of Dentistry, Japan Endodontic University

1-1-1 ●●ku, Tokyo 000-0000, Japan

２）Kanagawa Prefecture（●● Dental Clinic）

1-1-1 ●●ku, Kanagawa 000-0000, Japan

ランニングタイトル：（25字以内）

別刷希望部数：（50部単位で記載）

（英文抄録）

Abstract

Purpose: aaaaaaa aaaaaa aaa aaaaaaa aa a aaaaa aaa aaaaa aaaaaa aaaaa aa aaaa aaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaa.

Case: aaaa aaaaaaa aaaaaa a aaa aaa aaaaa aa aaaaaaaa aaa aa aa aaaaaa aaaaa aaaa aaaaa aa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaa aa aaa aaaaaa aaaaa aaaa aaaa aaa aaaaaaaa.

Discussion: aaa aa aaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaa aaa aaaa aaaaa aa a aaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaaaaaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa.

Conclusion: aaaaaaa aaa aaa aaaa aaaaa aa a aaa aaaaa aaaaa aaaaa.

（400 words以内）

Keywords: （5 items以内） 例）Root canal irrigation, CWCT（これで2 itemsとする）

緒言

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1,2)．

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●3)．●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

症例の概要

症例１

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

このため、MTAセメントを用いて、〇〇の治療を行うことを説明し、さらにその利点と欠点についても説明を加え、同意が得られた。

症例２

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

例１）本研究は、○○大学〇〇審査委員会の承認の下で実施された（承認番号○○）．

例２）MTAを用いた症例報告の例：

・本研究は該当患者への説明と書面による同意の上で実施された．

・本症例の発表にあたり，MTAの適応外使用に関する同意書のコピーを提出した．

治癒経過

症例1

図1～5

〇〇年〇月　初診。主訴は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

〇〇年〇月　〇〇の所見があり、MTAセメントを用いることを説明した。その際、利点と欠点について十分に説明し、同意が得られたことから、△△に充填した。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

症例２

図6～10

〇〇年〇月　初診。主訴は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

〇〇年〇月　〇〇と△△を用いて根管充填を実施した。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

考察

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

結論

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

謝辞

　本論文の作成にあたり、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●．

利益相反

例１）　開示すべきCOI状態はない．

例2）本発表内容と関連する企業（団体）は，下記の通りである．

　（株）●●●●、●●●社

引用文献

１）中牟田博敬，田邊一成，鈴木由郎ほか：逆根管充填材料がヒト歯根膜線維芽細胞に及ぼす影響，日歯内療誌，22：154-157，2001．

２）Murashima Y，Yoshikawa G，Wadachi R et al．：Calcium sulphate as a bone substitute for various osseous defects in conjunction with apicectimy，Int Endod J，35：768-774，2002．

付図説明

表１　タイトル

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●．

図１　タイトル

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●．

図２　タイトル

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●．

図表

（図や表の右下に番号，筆頭者名，天地，（必要があれば希望縮尺）を明記する．）

著者連絡先

（著者名，所属，所属住所，TEL，FAX，E-mail）