#  

 トリング・ガンは積層装着させて，両㴔に取り付けられる
－ハンドクグレネードはふくらはき側面にそれそれ2基1セットを装着。テスストロイモードへも支猝な く変形させることができる
ージャベリンの柄には取り外しで きるグリップが付く。グリッフは マニビュレーターに握らせること ができ，取り付け位置を変えるこ とも可能





ヘハイパー・バズーカはマウント・フレーム と化し，大小の武器が上方の空間を埋め辰 くしている。武器はすべて着脱できる
－柄を二つ折りにしたショート・ジャベり ン形態の画稿っここでは主にディテールの修正案，凹ティテールの追加や，傾斜の龢整 が断面図も一部用いて提案されている


## パーツリスト（ $~$ 印は使用しないパーツです。）

$A ハ ゚ ー ツ$（ABS樹䁕：ABS）


Cパーツ（スチロール樹脂：PS）


Eパーツ（×2）
（スチロール梫脂：PS）


Gパーツ（スチロール瞽脂 ：PS）


Bパーツ（ABS樹脂：ABS）


Dパーツ（スチロール樹脂 ：PS）


Fパーツ（×2）
（スチロール樹脂 ：PS）


Hパーツ（ABS樹脂：ABS）


リパーツ（ABS樹脂：ABS）


Jパーツ（ABS樹脂 ：ABS）


Mパーツ
（スチロール樹脂：PS）


Oパーツ
（スチロール樹脂：PS）


Xパーツ（×2）
（スチロール樹脂：PS）



Zパーツ（スチロール湘脂：PS）


（スチロール樹脂 ：PS）


WCパーツ（×2）
（ABS樹脂：ABS）

※クリアパーツの中には，製造工程上気泡が入っているものがありますがで了承ください。
（お買い上（fのお客様へ）万が一部品に不良品がありましたら，その部品を取りはすし，商品名，部品の記号，部品番号，不具合の症状を書いて，下記までお送ゆください。良品と交換させていただきます。また，部品をこわしたゆ，なくした場合は部品通服をで利用ください。代金は料金表を参照していただき，商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき，部品注文カード（部品注文カードのコビー，手書き可），部品代＋送料の料金（100円単位を定額小為替， 10円単位を切手）と共に封書にてお送 $ら$ ださい（封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齝をお書きください）。送料は実際に部品をで用意した際の重量によって変わります。また，別途手数料が必要な送付方法をで希望の場合，別料金となります。料金の不足分はで請求，超過分は残穎をお返し致します。ただし，それ以外にかかつた手数料等は お客様のご負担となります。在庫がないし場合は誠に申し訳ございませんがで注文をお返し致します。ご記入いただき ました個人情報につきましては，商品•部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は， HPでもで紹介しております。詳しくは http：／／bandai－hobby．net／SC／2007／10／post＿55．html $>$ 「部品注文の しかた」をご参照ください。通信費等はお客様ので負担となります。 ※お送わした部品に不良がある場合を除き， お客埭都合での注文内容の変更，キャンセル，交換，返品は受付けておりませんので予めで了承ください。

申し込み先
〒420－8681 静岡県静岡市葵区長沼500－12
（株）バンダイ静岡相談センター TEL 054－208－7520

電話受付時間月～金曜日
（祝日を除く）10：00～16：00
電話番号はよく確かめてお間違 いのないようにご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY．


〈料金表》•部品代，送料は切り取った1個の料金です。A•Bパーツはランナー単位での販売です。

| 部品番号 | 取扱説明書 | Aパーツ | Bパーツ | Z® | WA $9 \cdot$ WA | カラーシール | ガンダムデカール | マーキングシール | その他 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部品代 | $200 円 ~$ | $1000 円$ | $900 円$ | $100 円$ | $60 円$ | $60 円$ | $200 円$ | $400 円$ | 各60円 |
| 郵送料 | $200 円$ | $240 円$ | $200 円$ | $140 円$ | $140 円$ | $80 円$ | $80 円$ | $80 円$ | $120 円$ |

## 今注 意 <br> 必ずお読みください

－この商品の対象年齗は15才以上です。〈鋭い部品がありますので，安全上15才未満 には適しません。〉
－小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

- 誤飲の危険がありますので，3才末満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり，顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。 －小さなお子様のいるご家庭では，お子様の手の届かないところへ保管し，お子様には絶対に与えないでください。


## 〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ，ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。 －部品の加工の際の刃物，工具，塗料，接着剤など のご使用にあたっては，それぞれの取扱説明書を よく読んで正しく使用してください。
－部品の中には，やむをえず，とがった所があるも のもありますが，気をつけて組み立ててください。
－塗装にはより安全な「水性塗料」ので使用をおすす めします。
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので，塗装はおすすめできません。







6－4 COMPLETION
［腰の完成）





Scanned by www.plasticandplasters.com



## 94式ベースジャバー

！U．C．OO96年時，主に地球連邦軍で使用されているサブ・フライト・システ ム。フルアーマーユニコーンガンダムは，重量増加に伴う機動性の低下を 94式ベースジャバーのスラスター部を転用することで補っている


－大型スラスター部のデザインはフルアーマーユニコーンと共通化されて いる。メインフレームとの接続部分が確認できる

194式ベースジャバーと MSの接触部分となるステッ ブの画稿。後方のステップ は，MSの足が入るよう肉抜 きがされている
－ユニニコーンガンダムを94式ベース ジャバーに乗せることもできる。またが るようにヒザと足をステッブに乗せて，両サイドにあるグリッブを握らせる

4着轞用のランディングギアは，前部に2脚，中央部後部に各1脚装備。ヒザと足を乗せるス テッブは可動するので，姿勢に合わせて調節で きる



LEG－1



## LEG－2



17 shielo－a 19 hyper beam javelin 23 booster
18 shelebs 20 beam gatlugg gun－a




15－7 HYPER BAZOOKA［RIGHT］
（ハイパー・バズーカ ：右）




18－3 COMPLETION〔シールド：Bの完成〕

※ユニコーンモードでフルアーマー状態 にさせる場合は，17〔シールド：A〕も図のように変形させます。




23-1 BOOSTER
$\times 2$




## 24-7




24－12


23



24－11




## 25－4 wc（1）


－（選んで取々付ける）
$\qquad$ 2ヶ所から選択
25－1

25－5 ※23ブースターをフルアーマーユニコーンガンダムから取り外してください。
｜$\times 2$（ （amm）


25-7



×2畔用ハント・タレネード


## COMPLETE DIAGRAM

## for painting and applying decal

このマーキングシール及びガンダムデカールはフララモテルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。


■ガンダムデカールのはりかた
1．転写するマークを大まかに切ります。
2．転写する場所に軽く押さえ，ボールペン などの先の丸い物で上から軽くこすりつ けます。
3．シート部分を静かにはがし，転写してい ない部分があれば，もう一度転写してい ない部分をこすります。
※マーキングシールをさらにきれいに貼りたい場合は，透明な余白をあらかじめカッター等 で切り取ってお貼りください。
※指示の無い部分を貼る場合は，イラストを参考にお貼りください。
※余ったマーキングシールやガンダムデカール は好きな所に貼ってください。


ハイトーバイスーが方


## COLOR CHART used paints and mixture ratio

よゆリアルに仕上げたい方は，下の基本色をご覧ください。
筧塗装には，より安全な「水性涂料」の使用をおすすめします。
莧ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので，塗装はお钦めできません。
目カラー配合は参考値であり，写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。



# 小説「機動戦士ガンダムUC」0096／FINAL SECT「虹の彼方に」では，最終決戦へ挑むバナージのために《フルアー マーユニコーンガンダム》が用意された。今回のMG Ver．Kaではさらに新デザインの「ハイパー・ビーム・ジャベリン」 が追加される。武器を満載し，多くのギミックも内蔵したこの神獣はいかにして生まれたのだろうか？ 

小説「機動戦士ガンダム UC」の最終章では， フル・フロンタル率いるネオ・ジオン艦隊とバ ナージたちの最終決戦がクライマックスとして描かれる。計17門もの火器を装備したフル アーマーユニコーンガンダムは，十二対一の彼我兵力差をはねのける活躍をしてみせた。

カトキ「ガンダムの強化プランといえば，追加 アーマーが定番ですよね。でも「ガンダム UC」のストーリーの流れだと新たな装備を開発してる時間が無いし，アーマーを持ち込む時間もありません。そこで《ネエル・アーガマ》艦內にあるストック品をフル活用した，急造の決戦仕様と位置づけてデザインしました。名前に「フルアーマー｣と入れたのは，発案者の タクヤの趣味というか，その呼び方へのあこ がれでしょう」

携行武器をあるだけ機体に装着させた姿は ＂全部盛り＂といった形容が頭に浮かぶ゙。複数の砲身を屹立させ，巨大なスラスターが後方に伸びたシルエットは人型を外れ，魔獣か大天使 に写る。ユニコーン本体も，サイコフレームの発光色が赤からエメラルドグリーンへと変化。今回のMG Ver．Kaでも再現される。

カトキ「逆襲のシャア」でのサイコフレームの発光表現は，エフェクトによって七色に変化し ますが基本はグリーンに見えます。『ガンダム UClの小説で，共鳴を起こしたサイコフレー ムやサイコフィールドは，＂虹色＂と表現されて いますがイラストではグリーンをベースに描い てきました。キットではバンダイが新しいクリ ア素材を開発してくださり，新しい表現に挑ん でいます」

MGフルアーマーユニコーンガンダム Ver．Kaには，オリジナル武装「ハイパー・ビー ム・ジャベリン」が付属する。著者•福井晴敏氏 からのイメージを受けて，カトキハジメ氏が新規でデザインを起こしている。

福井「このジャベリンの元になったものは，俺 らの世代が見れば，すぐわかるんですよね。 その答えはクローバー製「ガンダムDX合体 セット」から。俺が初めて知ったのは，トニー たけざきさんが「月刊ガンダムエース」で描か れた漫画で，クローバー製ガンダムが戦国武将ばりに戦っているんです。オモチャなのに （笑）。当時の写真には，左胸と足の甲に 「G」 と書いてあって，アニメでは見たこともない

でっかいジャベリンを持って，キャノン砲を付 けて直立不動でガンダムがGファイターに乗っかってる。リアル路線のガンプラとは真逆 の姿がすごく印象に残っていて。あとで聞い たらクローバー製ガンダムはすごく売れたん だそうですね。当時の俺はたまたま知らなかっ たけど，クローバー製ガンダムは，ファースト ガンダム世代の脳内に焼き付いた，古き良き アイテムだったんですね」

ガンプラが生まれる以前の，ファーストガン ダム・ファン思い出のアイテムからイメージを もらい，カトキ氏の手により「ハイパー・ビーム・ ジャベリン」は誕生した。さらにこの新武装に は，格納形態やビーム・マグナムへの装着など多彩なギミックも盛り込まれた。

カトキ「アガンダムUC』では，ウェポンシステ ム（戦術に応じてパーツを組み替え，単一の武器で複数の機能をもった構造）と言いますか， シールドやビーム・ライフルを基本にしてさま ざまな着脱ギミックを大事にしていきました。 MG《シナンジュ》ではシールドとビーム・アッ クスがドッキングして凶悪な打突兵器になるの で，それに見劣りしないギミックを《ユニコー ン〉に付けたかったのもジャベリンを描いた動機のひとつです」

福井「こちらからお願いしていたのは，ジャベ リンの柄をそのまま握らせるのではなくて，ク ローバー製ガンダムと同じように柄から伸びた グリップを握らせてほしいのと，サイコフレー ムを仕込んでほしい，この2点でした。オー

ダーに完璧に応えつつ，新たなギミックまでも盛り込んだ，すばらしいデザインです」

シナンジュを超える大型キットとなったMG フルアーマーユニコーンガンダムVer．Kaに は，さらにオプション・アイテムが付属する。フ ルアーマーユニコーンの大型スラスター2基 と追加パーツを合体させると「94式ベース ジャバー」が完成。これが初の商品化となる。

カトキ「「Zガンダム」から一連のS．F．Sが登場 しますが，商品化された例が少ないですよね。 その障害のひとつは大きさだと思います。MS を積載するメ力はうつかりすると，凄く大きく なってしまいます。それなので 494 式ベース ジャバー〉は，MS1機が乗るギリギリのサイズ に設定していました。それが今回のキットでは幸いしたかもしれません。MSだけでなく S．F．Sのようなサポートメカも商品になること は「ガンダムUC」らしくて嬉しいです」

デザイナーズMGとして第10弾を迎える MGフルアーマーユニコーンガンダムVer．Ka は，武装，オプション，ギミックともにシリーズ中最大のボリュームとなった。

福井「今回はパッケージのボリュームもウリの ひとつです。当時，年末商戦で売られていた， でっかいクローバー製ガンダムは子供たちに とって高嶺の花でした。そのでっかい箱を抱え たときのワクワク感を，この商品でも味わって いただけたらうれしいですね」


# MQBILE SUITRX-O Gundam models Designed and produced by Ka UNICORN GUNDAM (eran <br> MG RX-O FULL ARMOR UNICORN GUNDAM "Ver.Ka" 

Instruction making staff
Produce/direction : KATOKI HAJIME
Edition : ISHIWAKI TSUYOSHI(GUNDAM A)
Edition/writing: MITARAI KOJI
Design : SAITO DAISUKE
Photo : HONDA KEIGO(ENTANIYA)
Coloring: MATSUMOTO TAKASHI
Marking : KONNO YUJI(JAM)
Special thanks: FUKUI HARUTOSHI

