**報告書**

|  |  |
| --- | --- |
| **日付** | 2023－06－26 |
| **報告者** | パク・ジュウォン |

**1.文字列配列**

**文字列配列＝２次元char配列**

**Char strs[文字列の数文][字列の最大の長さ]**

**10**

**#include<stdio.h>**

**Int main(int argc, char\* argv){**

**Char strs[3][6]**

**={”one”,”two”,”three”};**

**for(int i =0; i<3; i++)**

**Printf(”%s “,strings[i]);**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **o** | **n** | **e** | \0 |  |  |
| **t** | **w** | **o** | \0 |  |  |
| **t** | **h** | **r** | **e** | **e** | \0 |

**}**

**-> strs[0]**

**strs[1]**

**strs[2]**

**2.main 関数にmain関数に因子伝達**

**Int main(int argc, char\* argv[ ]) {…}**

**一連の文字列を入力する**

**・argc　:入力してもらった文字列の数**

・実行ファイル名も個数に含まれる（因子がない場合argc=1）

**・argv　:入力してもらった文字を参考するための文字列ポインタの配列**

・実行ファイル名がargv［０］に入る

**・プログラム実行の際、実行ファイル名の後に入力する文字列を一緒に入力**

例）program.exe 10 C - programming