# MSX拡張プロセツサー ER－10取损説況書 



## ＠PIONEER

Scanned by Saku Taipale，ocr＇ed and converted to PDF by HansO 2001

## 特 長

ER•101は，MSXバーソナルコンビューターに接続する拡張インタフェースで，スーバーインボーズ，システム コントロールなどの拡張機能を備えています。レーザー ビショョンビデオディスクプレーヤーをはじめ，オーディ オ，ビデオ機器と接続し，今までにない新しい楽しみ方 が増えます。ER－101は次のような特長を持っています。

1．スーパーインポーズ機能
ビデオディスクプレーセーやVTRなどのビデオ信号にMSXバーソナルコンピューターの画像を重ね合せる機能で，重ね合せた画像をVTR で録画するこ とが可能です。

2．サウンドミックス機能
オーディオシステムからのサウンド信号とPSGに より発生されるコンピューターサウンドをミックス することが可能です。

3．システムコントロール機能
レーザービジョンビデオディスクプレーヤーをリモ ートコントロールする機能です。

4．PーBASIC
上記スーパーインポーズ機能，サウンドミックス機能，システムコントロール機能をBASICプログラム で効果的に，簡単にご利用頂くための拡張BASICで， MSX BASICの一部として使用することができます。

MSX は米国マイクロソフト社の商標です

接続可能なレーザービジョンビデオディスクプレーヤー

## （昭和59年9月末日現在）

本機に接続して使用できるレーザービジョンビデオデ ィスクブレーヤーは以下の通りです。なお，これ以外の新製品については，お買い上げの販売店またはパイオニ アインフォメーションセンターにお問い合せください。

| LD． 1000 | LD．5000 | LD－7000 |
| :--- | :--- | :---: |
| LD．V500 | CLD．9000 | （以上バイオニア） |
| LDP． 150 | （SONY） |  |
| LV．1000 | （TEAC） |  |

LV． 1000 （TEAC）
上記機種は，LD－1000を除き，接続および使用方法はす べて同じで取扱説明書の中では，LD．7000で代佘して説明 してあります。また，LD－1000は接続方法および使用方法 が他とは異りますので，取扱説明䚻をよくお読みの上御使用ください

## 取扱上の注意

本機を安全に誤りなくお使いいただくために下記の注意
事項をお守りください。
■本機の電源スイッチを先に入れてから，パーンナルコ ンピューターの電源を入れてくだいこの順番でな いと，コンビューターは働きません，また，笪源を切 るときは，コンピューターの電源を先に切ってから本機の電源を切ってください。
■カートリッジの抜き差しは，必ず電源スイッチをOFF にした状態で行なってください。またカートリッジス ロットの中に指を入れたりしないでください。
■高温，低温．多湿，直射日光があたる所やホコリの多 い場所での使用は避けてください。また急激な温度変化も避けてください。
■本体後面の電源コンセントには消費電力が200Wを越 える電気機器は，絶対に接続しないでください，機器 の故障や火栄の恐れがあります。
■コーヒー，ジュース，紅茶なとの飲物をこぼさないで ください。
■分解しないでください，万一，異常が感じられたとき は，販売店またはパイオニアサービスにご相談くださ い。
■ $\begin{gathered}\text { 手入れはシンナー，ペンジンなどの揮発性液体の使 }\end{gathered}$用はさけ，乾いた布でふいてください。
■落としたり，ふつけたり，強いショックを与えないで ください。
■長時間使用されないときは，本体の電源スイッチを OFFにして電源プラグを抜いておいてください。
■指定外の機器を本機に接続することは，絶対におやめ ください。
■動作時に，本体の温度が若干上りますが故障ではあり ません，設置時には，本体上面の放熱孔をふさいだり しないようになるへく風通しの良い場所に置いてくだ さい。
■本機を御使用の時には，次のような接続はしないで下 さい。本機または他の拡張ユニットが動作しません。
－スロット増設用の拡張ユニットに本機を接続するこ と．
－本機の前面スロットにスロット增設用の拡張ユニッ トを接続すること。

■MSXパーソナルコンピューターのなかには，本機を接続して正常に動作しないものがあります。接続に際し ては，次の表により，接続可能な機種であることを確認してください。
接続可能なMSXバーソナルコンピューター


接続不能なMSXパーソナルコンビューター


上記機種名は，昭和59年9月末日現在市販をれている ものです。以後の新製品についてはお買い上げになった販売店またはバイオニアインフォメーションにお問合せ ください

| E | 次 |
| :---: | :---: |
| 特 長…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 | 4．システムコントロール解説．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 |
| 取扱上の注意．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 | BLIND（SCREEN 2モードで有効）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 |
| 棞包箱の中の確認…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 4 | DEF UNIV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26. |
| 各部の名称と使いかた．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 | EXTV ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26. |
| システム構成一覧図…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 | FRAME／CHAPTER ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 |
| セットアップ…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 | FRAME OFF／CHAPTER OFF ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 28 |
| カートリッジの使いかた…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 | IMPOSE ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 |
| ビデオ・オーディオスイッチの使いかた…．．．．．．．．．．．．． 14 | LD ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30 |
| 操作のしかた…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 | MUTE ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31 |
| レーザービションインターアクティブソフトの | REMOTE ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 32 |
| 楽しみかた．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． $16 . . .16$ | SCLOAD（SCREEN 2 モードの画像に対してのみ有効）$\cdot 334$ |
| コネクターについて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 | SCSAVE（SCREEN 2 モードの画像に対してのみ有効）$\cdots 35$ |
| 仕 様…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 | SEARCH ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36 |
| P－BASIC（拡張ステートメント）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19 | SYMBOL（SCREEN 2 モードで有効）………．．．．．．．．．． 37 |
| 1．拡張P－BASICの特徽および命令概略…………… 20 | VIDEO ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38 |
| 2．P－BASIC リファレンスの見かた…．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20 | P－BASIC 拡張ステートメント一覧…．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 39 |
| 3．拡張ステートメントの使い方…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 | アフターサービスについて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 40 |

## 梱包箱の中の確認

梱包箱の中には，次の製品が入っていますので確認し
てください。
（1）ER－101 本体……．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
（2）取扱説明書（本書）………… 1
（3）カートリッジユニット……．．．．．． 1
（4）保証書……．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
（5）ピンプラグ付接続コード…… 2
（6）サービスネットワーク……．．．．．． 1

（1）



前面及びカートリッジユニット

（1）パワーインジケータ
ER－101に電源が入ると赤く点灯します。
（2）電源スイッチ（POWER）
このスイッチを押すと ER－101に胃源が入り，バワーイン ジケータが点灯します。電源を切るときは，スイッチを もう一度押します。
（3）ビデオ・オーディオスイッチ（VIDEO•AUDIO）後面の出力端子（ビデオ・オーディオ）の出力信号を切 り換えます。
囯ノーマル：後面の出力端子には，ER－101の回路を通つ （NORMAL）
－スルー：後面の出力端子には後面の入力端子に入力 （THROUGH） されたままの信号が出力されます。つまり ER－101と外部機器が切り離されたことに なります。
（4）インターフェースコネクター付属のカートリッジユニットを接続します。
（5）カートリッジスロット ゲームカートリッジなどを插入します。
（6）カートリッジユニット
MSX仕様のバソコンとER－101を接続するケーブルです。
（a）側をER－101のインターフェースコネクターに，
（b）側をパソコンのカートリッジスロットに接続します。

## 後面


（1）システムコントロール端子
出力1：ER－101からのコントロール信号が出力されま す．パイオニアビデオディスクブレーヤーLD． $7000 な と ゙ と$ 組み合わせるときに使います。
出力 2：ER－101 からのコントロール信号が出力されま （カブラ）す。バイオニアビデオディスクブレーヤーLD． 1000 と組み合わせるときに使います。
ご注意：バイオニアコンボーネントディスクプレイSD 26 やビデオディスクプレーヤーLD•1000，LD 7000 などと粗み合わせて使用するときは9 ～11ページを参照してください。
（2）モノラル入カ（コンピューター）
コンピューターの音䙵出力を接続します。このとき，オ ーディオ出力には外部オーディオ信号とバソコンサウン ドをミックスした信号が出力されます。ただし外部オー ディオ信号はステレオですが，パソコンサンウドはモノ ラルとなります。
（3）オーディオ入力端子（R，L）
外部オーディオ信号を接続します（ピデオディスクブレ一ヤーの音声出力なと〉．
（4）オーディオ出力端子（R，L）
ステレオアンプを接続するときに使います。ER－101 はス ビーカーを内蔵していませんので，この端子をステレォ アンプヌはディスブレイの音声入力に接続して使用しま す。
（5）RF MOD 端子
別売のMSX仕様のRFコンバータPX•RF7を接続します。 ビデオ入力端子のないテレビをディスプレイとして使う ときに使います。
（6）ビデオ入力端子
ビデオ倍号を接続します（ビデオディスクブレーヤーの映像出力など）。
（7）ビデオ出力端子
ディスブレイのビデオ入力端子に接続します。
（8）電源コード
（9）電源コンセント
消费電力が200Wまでの電気機器の電源プラグを差し込 むことができます。

## システム構成一覧図

| MSX仕様のバーソナルコンピューター及び周辺機器 | とくにレーザービションビデオディスクプレーヤーとの |
| ---: | :--- |
| にMSX拡張ブロセッサーER－101を加えると，ビデオ機器 | ドッキングによって，今までにはできなかったすばらし |
| やオーディオ機器のコントロールをすることができます。 | い機能を発揮することができます。 |



## セットアップ

1．MSXバーソナルコンピューターとの接続
電源は必ず両機ともOFF 状態で行ってくださ
い。壊れるおそれがあります。

－接続は必す両方とも電源 OFF の状態で行ってくだ さい。
－接続は必ずバンコン本体のスロットと行ってくださ い。パソコンのスロットの数をふやす拡張ユニット に接続しても動作しません。
－コネクターの上下を問違わないようにしてください （突起の出ているほうが上）。
－モノラル入力端子は，コンピューターのサウンド とオーディオ端子（L•R）に入力される外部オー ディオ信号とをミックスするときに接続します。 こ のときオーディオ出力には，外部オーディオはステ レオでコンビューターのサウンドはモノラル（L•R同じ音）で出力されます。

8

## 2．ディスプレイの接続

本機は，ビデオ出力，RFコンバータ用出力を備えてい
ます。ご使用になるディスプレイをご確認のうえ，該当 する接続方法の項目をごらんください。
（1）ビデオ（映像）入力端子付ディスプレイ ディスプレイが，ステレオ対応のオーディオ入カ端子付属のビデオコードの一端を，ER－101のビデオ出力 に，もう一方をディスブレイのビデオ（映像）入力端子 に差し込んでください。


## 2）家庭用 TV 受像機

ビデオ入力端子の無い家庭用TV受像機をご使用にな る場合は，RFコンバータが必要になります。市販のMSX

TV のアンテナ端子とER－101のRFMOD端子を接続して ください。仕様のRFコンバータに付属の取扱説明書をご参照の上


3．パイオニァ ディスブレイとの接続 オ出カをディスブレイの外部入力端子のビデオ1または本機をパイオニアコンポーネントディスブレイSD－26 ビデオ 2 端子に接続します。 （またはSD－21）に接続するには，ビデオ出力とオーディ


4．ビデオディスクプレーヤーとの接続
ER－101には，レーザービジョンピデオディスクブレー ヤーを自由にコントロールするための専用端子が用意さ れています。本機のスーバーインボーズ機能，サウンド ミックス機能，ピデオディスクプレーナーのランダムア

クセス機能を使つて，新しい画面と音を自由に操るイン タラクティブプレイを楽しむことができます。ビデオコ ード，オーディオコードの他にレーザービジョンビデオ ディスクブレーヤー専用のシステムコントロールコード （JC•303：別売）または，カプラコード（ADE•067：別売） が必要になります。
－LD－7000の場合（システムコントロールJC303を使用）

－LD－IOOOの場合（カブラコードADE． 067 を使用）


5．ステレオアンプとの接続
テレオシステムを接続することにより，パソコンで作っ ER－101はオーディオ出力端子を備えています。 ス た音（モノラル）を聞くことができます。

$\qquad$

## カートリツジの使いかた



```
    カートリッジの機能はそれジれ違いますので, 詳しい
使用法については, カートリッジ付属の取扱説明書を参
照してください。
    カートリッジを装着するときは次のような点に注意し
てください。
```

1．スロットに差し込むときや抜き取るときは本体の電源を必ずOFFにしておく，

2．カートリッジがしっかりと差し込まれていること を確かめてから，本体の電源を入れる。
こ注意

カートリッジは精密な部品でできたものですから，フ夕をあけたり，差し込み部分（金属製の端子）を手で触 れたり水に濡らしたりすることは避けてください。故障 の原因となります。

## ビデオ・オーディオスイツチの使いかた

本体前面のビテオ・オーディオスイッチは，外部機器 イッチで，スルー状態にすると，本機とは関係なしに， から入力されるビデオわよびオーディオ信号を，ER101 外部に接続した機器が使用できます。
の回路を通らず直接本機の出力端子に出力するためのス


皿ノーマル位置
－後面の入力端子から入力されるビデオおよびオーデ ィオ信号は，ER－101の回路を通ってビデオおよびオ ーディオ出力端子に出力されます。
－BASICコマンドにより，ビデオ，オーディオの切換，合成が選択できます。
－BASICコマンドにより，レーザービジョンビデオデ ィスクブレーヤーのコントロールができます。

- スルー位置
- 後面の入力端子から入力されるビデオおよびオーデ ィオ信号は，ER－101の回路を通らず，直接ビデオお よびオーディオ出力端子に出力されます。
－BASICコマンドによるビデオ，オーディオの切換，合成はできません。
－BASICコマンドにより，レーザービジョンピデオデ ィスクブレーヤーへのコントロールはできません。 プレーヤー付属のリモコンユニット等をご使用くだ さい。
このように，ピデオ・オーディオスイッチは，ビデオ ディスクだけを楽しみたいときなどに，外部機器の接続 を変えずにER－101 をスルーさせる役目を持っています。

ご注意
－ノーマルの位直の状龍では，レーザービジョンビデオ ディスクプレーヤー付属のリモコンユニットでレーザ ーピジョンビデオディスクプレーヤーをコントロール することはできません。
－ER－101の電源を OFF にしたときも同様にビデオ・オ ーディオスイッチをスルー位置にしてください。

## 電源の入れかた

接続が終わったら次の順で電源を入れます。
（1）ER－101，コンピューター，ディスブレイの電源ブラグ が AC 100 V の電源コンセントに差し込まれていること を確認します。
（2）ディスプレイの電源を入れ，画面表示ができる状態に します。
（3）ER－101の電源スイッチをONにし，パワーインジケー ターが点灯することを確認します。
（4）ビデオ・オーディオスイッチをノーマル位置にします。 （5）コンピューターの電源をONにします。

## ご注意

必ずER－101の電源を先に入れてから，コンビュ ーターの電源を入れるようにしてください。この
順序でないとコンビューターが起動しません。ま
た，電源を切るときは逆にコンピューターの電源 を初めに切って，その後でER－101の宽源を切りま す。

コンピューターが起動するとディスブレイ画面は次のよ うに表示されます。

```
P－BASIC Version 1． 0
Copyright 1984 by PIONEER ＊＊＊BASIC MODE SELECT＊＊＊
〔1〕MSX BASIC + P－BASIC〔2〕MSX BASIC
```

Push 〔1〕or 〔2〕

この状態で2つのBASICモードのどちらか一方を選び
ます。
－MSX BASICと拡張P－BASICの両方を使用するとき
はキーボードの1を押します。
－市販のMSX ゲームソフトなどを使用するときはキ一ボードの 2 を押します。
モードを選択すると次のように表示さます。

$$
\begin{aligned}
& \text { MSX BASIC version 1. o } \\
& \text { Copyright } 1983 \text { by Microsoft. } \\
& 28815 \text { Bytes free } \\
& \text { Ok } \\
& \text { ・コンビューターが16Kバイトのときは28815Bytes free } \\
& \text { の数字が"12431"になります. }
\end{aligned}
$$

ご注意：
－2のキーを押した場合は，P－BASICの拡張ステート メントは使用できません。
－コンビューターのリセットスイッチを押した後は，電源投入時と同じ状態になりますので，BASICモー ドの選択を行ってください。

## レーザービジョン ィンターアクティブ ソフトの楽しみかた

接続例

－レーザービジョンインターアクティブソフトを楽し むためには，使用するコンビューターのRAM 容量 が 32 K バィト以上必要です。 16 K バイトのコンビュ ーターの場合，拡張RAMカートリッジを使用して容量を増やしてください。
－上図のように接続した後，レーザービジョンインタ一アクティブゲームディスクをビデオディスクプレ ーヤーにセットします。
－ビデオディスクプレーヤー，ディスプレィ，ER－101， コンビューターの順で電源を投入し，BASICを起動さ せます。
－モード選択の表示がでたら，コンビューターのキー ボードの1を押してモード 1 （MSX BASIC＋P．BASIC） を選びます
－画面にカーソルが表われてコマンド待ちの状態にな ったら

CALL LD（RETURN）
と入力します。
－入力するとすぐにLD－7000のリモコン受光部のイン ジケーターが点滅し，プレーヤーが起動します。
－ビデオディスクプレーヤーがPLAY状龍になると，画面は自動的にスーバーインボーズモードになり， FOUND：ゲーム名
と表示され，ブログラムのLOADが始まります。
－LOADが終了すると，自動的にゲームがスタートし ます。

## コネクターについて

1．RFコネクタ

| 端子番号 | 信 号 名 |
| :---: | :--- |
| 1 | +5 V |
| 2 | GND |
| 3 | AUDIO |
| 4 | VIDEO |
| 5 | - |



2．システムコントロール出力 2 （カプラ）
（1）CREMO（OUT）
（2）GND


3．システムコントロール出カ 3

| 端子番号 | 信 号 名 |
| :---: | :--- |
| 1 | SELECTO |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | LACK（IN） |
| 5 |  |
| 6 | - |
| 7 | LREMOI（OUT） |
| 8 | - |




