**マテリアル工学実験　　　　　　　　　 　８　班**

# 実　験　報　告　書

**題　目　　　　材料の密度測定**

**実 験 実 施 日 　　　 　　　(西暦)　　　　2023年　７月　10日**

**提 出 日　　 　 　　　(西暦)　　　　2023年　7月16日**

**(再 提 出 日　 　　　　(西暦)　　　　年　　月　　日)**

**報告書作成者**

**学籍番号　　　　8223036　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　栗山淳**

**東 京 理 科 大 学 先 進 工 学 部 マ テ リ ア ル 創 成 工 学 科**

|  |  |
| --- | --- |
| **実験指導者記入欄** | |
| **提　 出　 日　　/** | **署名** |
| **再提出指定日　　/** |  |
| **再 提 出 日　　 /** | **署名** |

‐1‐

# **チェックリスト**

☑「結論」が的確にまとめられているか。

☑「結論」の長さは適切か。日本語に誤りがないか(論旨，文法，単語)。

☑「結論」と「実験結果」の整合性がとれているか。

☑「結論」を導くために必要十分かつ適切な「実験結果」の表現が過不足なくされているか。

☑「実験結果」はわかりやすく，見やすく，正確に表現されているか。

☑ グラフの軸，表の項目，グラフや表のタイトルに漏れはないか，適切か。

☑ 有効数字は適切か。単位が漏れていないか。

☑（写真を用いる場合）写真の明るさやコントラストは適切か。

☑「実験結果」を得るために必要な「方法」が過不足なく表現されているか。

☑「目的」が明記されているか。「目的」と「結論」の整合性がとれているか。日本語が適切か。

☑「なぜこの目的で実験をしたか」が「背景」に的確に表現されているか。日本語が適切か。

☑ 必要に応じて適切に参考文献の引用情報が記述されているか。

参考文献：議論の裏付けを与えるものであるから，実験題目に関係がある文献を偏りがないようにできる限り引用する。文献の表記方法を参考として下記に記述しておく。

1) 著者名，書籍名，発行所，ページ，発行年

2) 著者名，雑誌名，巻，号，ページ，発行年

☑ 全体としてわかりやすいか。

☑「背景」が１ページを超えていないか。

☐「実験方法」が１ページを超えていないか。

☑「結論」が100字程度で記されているか。

‐2‐

1. 背景

材料の密度測定は、物質の特性を評価する上で非常に重要な手法であり、密度は物質が占める空間の量と質量の比率を示す指標である。密度は物質の組成や構造、性質に関する貴重な情報を提供し、材料科学や工学分野で幅広く利用されている。まず、かさ密度について説明する。かさ密度は物質の質量を占める体積の比率を示す。物質の粒子間の間隔や充填状態によって異なる値を示すことがある。かさ密度の測定は、粉体や顆粒体の材料の特性評価において重要であり、製造プロセスや流動性の改善、充填や包装の最適化、粒子間相互作用の解明などに役立つ。次に、見掛け密度について説明する。見掛け密度は物質の質量を占める全体の容積の比率を示す。これには物質自体の体積だけでなく、気孔や隙間などの空隙も含まれる。見掛け密度の測定は、多孔質材料や発泡材料の評価において重要であり、絶縁材料やフィルター材料の性能、吸収材料の能力などを理解するために必要である。真密度は物質の粒子自体の質量を占める体積の比率を示す。真密度は粒子間の間隔や空隙を考慮しない最も密な状態での密度を表す。真密度の測定は、物質の組成や純度の評価において重要であり、薬品や金属の純度確認、結晶構造の解明、材料の品質管理などに活用される。部分モル体積は、化学混合物中の各成分が占める体積を示す値である。部分モル体積の測定により、物質の組成と密度の関係を定量的に理解することができる。この知識は、溶液や合金などの物質の混合特性を評価する際に重要であり、材料設計やプロセス最適化に役立つ。密度の測定には、比重瓶と呼ばれる装置が使用される。比重瓶は、物質の密度を測定するためのガラス容器であり、試料の質量と液体の体積を測定することによって密度を算出する。比重瓶は、比較的簡便な方法でありながら、密度測定において重要な役割を果たす。また、固体と液体の密度には違いがある。一般的に、固体の密度は液体の密度よりも高くなる。これは、固体が通常よりも密に敷き詰められているためである。一方、液体は分子や原子が相互の間隔が広がり、より自由に動くため、液体の密度は一般的に固体の密度よりも低くなる傾向がある。密度は物質の特性や性能を評価する上で重要な指標であり、かさ密度、見掛け密度、真密度の測定や部分モル体積の評価、比重瓶の利用はその重要性を体現している。今回の実験ではガラスを用いて密度を測定し、3つの密度関係を調べたり、また、エタノール水溶液を用いて水やエタノールの部分モル体積を算出し、どのように変化するのかを調査することを目的とする。

‐3‐

1. 方法
   1. エタノール水溶液の密度測定

器具番号が11、29、74である比重瓶をそれぞれ正確に秤量しこの値を

とした。この3本の比重瓶を蒸留水で満たし、中栓をした後、35～40℃に保ってある恒温水槽中のアルミ円筒内に入れ、比重瓶の首まで水が浸すように調整して10分以上放置した。この時の水温を測定して値をとした。10分が経過したら恒温水槽から比重瓶を取り出し、比重瓶についている水滴をふき取った後、それぞれ正確に秤量した。この値をとした。次にメスシリンダーでからのプラ容器に下の表2.1.1の割合で蒸留水とエタノールを加え、5種類のエタノール水溶液を作製し、秤量した。この時、蒸留水を先に加え、その後エタノールを加えた。ここからエタノール水溶液の濃度をエタノールの純度がとして求めた。比重瓶を作製したエタノール水溶液で共洗いした後、エタノール水溶液で満たして中栓をし、恒温水槽に入れ10分間放置する。蒸留水で行ったときと同じようにエタノール水溶液の入った比重瓶を正確に測量し、この値をとした。測定結果からにおけるエタノール水溶液の密度 を、式2.1.1で算出した。ここで という数値は における水の密度である。そして、エタノール溶液の濃度と密度の関係をグラフに示した。

表2.1.1　蒸留水とエタノールの混合割合

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

‐4‐

ガラスの花瓶

低い精度で自動的に生成された説明

図2.1.1　実験に用いた比重瓶

カップ, コーヒー, 屋内, テーブル が含まれている画像

自動的に生成された説明

図2.1.2　実験に用いた恒温水槽

表2.1.2　水の温度における密度

テーブル

自動的に生成された説明

‐5‐

3本の比重瓶を秤量(

蒸留水を入れ中栓をする

恒温水槽(10分)

水温測定

恒温水槽から取り出し秤量()

5種類のエタノール水溶液を秤量

比重瓶にエタノール水溶液を入れる

恒温水槽(10分)

水温測定

秤量()

図2.1.1　エタノール水溶液の密度測定のフローチャート

* 1. 粉末試料の密度測定

　器具番号10の比重瓶を正確に秤量し、その値をとした。この比重瓶にガラス粉末を比重瓶かの底から 程度入れて、中栓をして正確に秤量し、この値を とした。比重瓶の中に、水面がガラス粉末よりも高くなるように蒸留水を入れ、中栓をしないで真空デシケータ中に置いたビーカーの中に入れた後、

‐6‐

アスピレーターを接続した。アスピレーターに水を流して徐々に減圧し、ガラス粉末から完全に気泡を除いた。ガラス粉末から完全に気泡を除いた後、徐々にデシケータのリークバルブを開け、水流を止めた。真空デシケータ内が常圧に戻ったら、比重瓶を取り出し比重瓶を蒸留水で満たし、中栓をして恒温水槽中のアルミ円筒内に入れ、瓶の首のところまで水が浸すように調整して10分以上放置した。この時の水温を測定し、その値を とした。比重瓶についた水滴を濾紙でふき取って恒温水槽から取り出し、正確に秤量し、その値を とした。その後、ガラス粉末を比重瓶から取り出し、粉末が残らないようにし蒸留水のみの入った比重瓶を正確に秤量し、その値を とした。これらの値から真密度を式2.2.1で求めた。ここでは水温における水の密度である。

比重瓶を秤量()

ガラス粉末

秤量()

蒸留水

操作1

真空デシケータ

アスピレーター接続

水を流して減圧

徐々にリークバルブを開け水流を止めた

‐7‐

比重瓶を蒸留水で満たした

恒温水槽(10分)

水温測定

秤量()

図2.2.1　粉末試料の密度測定のフローチャート

* 1. 多孔質材料のかさ密度の測定

　Aサンプル、Bサンプルの2つのガラス多孔体を秤量し、その値を とした。また、ガラス多孔体の直径 と高さ をノギスを用いて3回測定し、その平均の値から２つのガラス多孔体の体積を計算した。その後、2つのガラス多孔体のかさ密度 を式2.3.1で計算した。

ガラス多孔体A・B 秤量()

ガラス多孔体の直径と高さの測定

図2.3.1　多孔質材料のかさ密度の測定のフローチャート

* 1. 多孔質材料の見掛け密度の測定

かさ密度を測定したガラス多孔体をビーカーの中に入れ、さらに水面が試料より 程度高くなるように蒸留水を入れた。ビーカーを真空デシケータに入れた後、アスピレーターを接続し2．2と同じようにし、ビーカーを取り出した後、ガラス多孔体をピンセットを用いて素早くビーカーから取り出し、電子天秤の水中秤量用バスケットに載せ、水温とガラス多孔体の水中質量 を測定

‐8‐

した。その後、見掛け密度を式２.4.1で求めた。ここでは水温における水の密度である。

ビーカーにガラス多孔体A・Bを入れた

蒸留水

操作1

電子天秤を水中秤量用に変更

ガラス多孔体A・B

秤量()

図2.4.1　多孔質材料の見掛け密度の測定のフローチャート

1. 結果

実験を行った日の天気は晴れ、気温は22.3℃、湿度は70％であった。

* 1. エタノール水溶液の濃度と密度

　表3.1.1に比重瓶と水の質量の関係を示した。

表3.1.1　比重瓶と水に関する質量

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

‐9‐

また、プラ容器やプラ容器で調製したエタノール水溶液の質量は下の表3.1.2のようになった。

表3.1.2　プラ容器とプラ容器で調製したエタノール水溶液の質量

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

エタノールの質量とエタノール水溶液の濃度は下の表3.1.3のようになった。

表3.1.3　エタノールの質量とエタノール水溶液の濃度

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

ここでエタノール水溶液の濃度は下の式3.1.1で求めた。ここで0.995はエタノール純度である。

エタノール水溶液を入れた比重瓶の質量とエタノール密度は下の表3.1.4のようになった。ここでエタノール密度は式2.1.1で求めた。

‐10‐

表3.1.4　エタノール水溶液を入れた比重瓶の質量とエタノール密度と比容

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

* 1. ガラス粉末の真密度

　この実験で使った比重瓶の質量は、比重瓶＋ガラス粉末の質量は、比重瓶＋ガラス粉末＋蒸留水は、比重瓶＋蒸留水はと,水温はとなった。この値から式2.2.1を用いて真密度は次のようになった。

* 1. ガラス多孔体の見た目とかさ密度

ガラス多孔体A,Bの直径と高さを3回測って出した値と平均値は下の表3．3.1のようになった。

表3.3.1　ガラス多孔体のAサンプルの直径と高さ

図形

低い精度で自動的に生成された説明

‐11‐

表3.3.2　ガラス多孔体のBサンプルの直径と高さ

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

ガラス多孔体A,Bの質量はそれぞれ,になった。

これらの値から式2.3.1を用いてガラス多孔体A,Bのかさ密度はそれぞれ次のように表される。

* 1. ガラスの見かけ密度

真空引き後のガラス多孔体A,Bの水中秤量した質量はそれぞれ,であり、この時の水温はであった。これらの値と式2.4.1を用いて見かけ密度は次のように求まる。ここでは水温における水の密度である。

‐12‐

1. 考察
   1. エタノール水溶液に対する考察

　表3.1.3、3.1.4からエタノール水溶液の濃度とエタノール水溶液の密度の関係、エタノール水溶液の濃度とエタノール水溶液の比容の関係を下のグラフ4.1.1、4.1.2に示した。

グラフ4.1.1　エタノール水溶液の濃度とエタノール水溶液の密度の関係

‐13‐

グラフ4.1.2　エタノール水溶液の濃度とエタノール水溶液の比容の関係

また、部分モル体積は、各店の比容のグラフとの接線と濃度０％と100％の直線の交わった数値に分子量を掛けると計算でき、これを計算したものを表4.1.1に示し、グラフ4.1.3、4.1.４で表した。

表4.1.1　水とエタノールの部分モル体積

図形

中程度の精度で自動的に生成された説明

‐14‐

グラフ4.1.3　エタノール水溶液の濃度と水の部分モル体積

グラフ4.1.4　エタノール水溶液の濃度とエタノールの部分モル体積

続いて、これらのグラフを下の図4.1.1の文献値と比較する。

‐15‐

ダイアグラム

自動的に生成された説明

図4.1.1　部分モル体積の文献値

図4.1.1と比較してみるとグラフとはほとんど同じような2字曲線のようになっているが、水、エタノールの部分モル体積ともにモル分率が0.1の時あたりがグラフと異なった形状をしている。これは実験でのサンプル数が少なく、わずかな変化を確認することができなかったからだと考えた。

* 1. ガラス多孔体に対する考察

　ガラスの3つの密度は、見掛け密度＞真密度＞かさ密度というふうになっていた。また、ガラス多孔体A,Bは色が少し異なって見えており、Aは白っぽく、Bは青っぽく見えた。これは、Bにはガラスを作る段階で不純物が含まれており、その不純物が光を反射して緑色っぽく見えると考えた。さらに文献値のソーダ石灰ガラスの密度と実験値を比較すると、文献値ではであり、今回の実験の真密度はこの範囲内にあるのでこの実験で用いてガラスはソーダ石灰ガラスであると考えられる。

‐16‐

1. 結論

本実験ではエタノール水溶液の濃度とエタノール水溶液の密度、水とエタノールの部分モル体積との関係をグラフを使って確かめた。また、ガラスの3つの密度を調べることで3つの密度の関係を明らかにすることができた。

1. 感想

今回の実験では2つのグループに分けて実験を役割分担して取り組んだため、もう一方のグループで具体的にどんなことをしているかが分かりづらかった。

1. 参考文献

(1)東京理科大学　先進工学部　マテリアル創成工学科、“2023年度　マテリアル工学実験0”、p.104

(2)Peter Atkins・Julio de Paula著、“アトキンス物理化学(上)　第10版”、東京化学同人、p.190

(3)自然科学研究機構　国立天文台、“理科年表　2023”、丸善出版株式会社、p.393

(4)千原、そあい編、“物理化学実験法(第4版)”、東京化学同人、26．液体及び固体の密度

(6)東京理科大学編、“研究のためのセーフティサイエンスガード”、朝倉書店

(7)化学同人編集部編、“実験を安全に行うために(第7版)”、化学同人

(8)化学同人編集部編、“続実験を安全に行うために(第3版)”、化学同人

(9)大木編、“科学データブック”、培風館

(10)日本化学学会編、“化学便覧(基礎編)、丸善

(11)“理化学辞典”、岩波書店

‐17‐