|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 咬合力と咀嚼筋活動を利用した咬合高径決定法に関する研究｛第１報｝  |
|  | ○仙台四郎，大阪善治郎，名古屋㐂助，札幌司，仙台幸子\*，新潟政宗\*\*，福岡太助\*\* 鹿児島五郎\*\* |
|  | 口腔保健大学歯学部歯科補綴学第一講座，\*霞大学歯学部歯科補綴学第△講座\*\*関越支部 |
|  | A Method for Determining the Vertical dimension by Using bite Force and Masticatory Muscle Activities-Part 1- |
|  | Sendai S，Osaka Z，Nagoya K，Sapporo T，Sendai S\*，Niigata M\*，Fukuoka T\*\*Department of Fixed Prosthodontics School of Dentistry Kokuhoken University，\*Department of Removable Prosthodontics, Kasumi University Faculty of Dentistry，\*\*Kanetsu Branch |

Ⅰ． 目的

　大学ならびに各部局における冠橋義歯補綴患者において，具体的に感染を受けた後に行う家庭的制約は

｜←ここにカーソルを置き図を貼りつける

(貼付け後上記文字を削除)

Ⅱ． 方法

　被験者は，精神的に機能異常を認めない無菌顎者8名である．母子感染による

図のタイトルを入力

Ⅲ． 結果と考察

　一般には加齢による粘膜の反射強度は軽度のタッビング

　1.

　1)

Ⅳ． 文献

 1) 仙台四郎，大阪善治郎，福岡太助ほか．顎関節症の治療効果と宗教との相関に関する倫理学的研究

 2) McDonaid SA,Ross KJ，Frank G.A study of