<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>2-adic properties of the number of solutions $x^m=1$ in the alternating group $A_n$ (Research on finite groups and their representations, vertex operator algebras, and algebraic combinatorics)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Author(s)</td>
<td>竹ヶ原 裕元</td>
</tr>
<tr>
<td>Citation</td>
<td>数理解析研究所講究録 1926: 1-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue Date</td>
<td>2014-12</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2433/223512">http://hdl.handle.net/2433/223512</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Type</td>
<td>Departmental Bulletin Paper</td>
</tr>
<tr>
<td>Textversion</td>
<td>publisher</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kyoto University
2-adic properties of the number of solutions \( x^m = 1 \) in the alternating group \( A_n \)

竹ヶ原 裕元
室蘭工業大学

1 序

\( n \) を自然数とする. 型が \((1^{r_1}, 2^{r_2}, \ldots, n^{r_n})\) である \( n \) 次の置換の個数は

\[
\sum \frac{n!}{1^{r_1}r_1!2^{r_2}r_2! \cdots n^{r_n}r_n!} = |S_n| (= n!)
\]

である (cf. [10, Lemma 1.2.15], [16, Chap. 4 §2]). このことから

\[
1 + x + x^2 + \cdots = (1 - x)^{-1} = \exp(-\log(1 - x))
\]

\[
= \exp\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots\right), \quad |x| < 1
\]

からも導かれる. \( m \) を自然数とし, \( S_n \) における方程式 \( x^m = 1 \) の解の個数を \( a_n(m) \) で表す. すなわち

\[
a_n(m) = \{\sigma \in S_n \mid \sigma^m = 1\}
\]

であり, \( a_n(m) \) は位数が \( m \) の約数である \( n \) 次の置換の個数である. また \( a_0(m) = 1 \) とし, \( \{\ell_0, \ell_1, \ldots, \ell_s\} \) を \( m \) の約数全体の集合とする. 位数が \( m \) の約数である \( n \) 次の置換の型を考えれば

\[
\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(m)}{n!} X^n = \exp \left( \sum_{k=0}^{s} \frac{1}{\ell_k} X^{\ell_k} \right)
\]

が成り立つ (cf. [2]). この式の両辺を微分すれば, 漸化式

\[
a_n(m) = \sum_{k=0}^{s} \frac{(n-1)!}{(n-\ell_k)!} a_{n-\ell_k}(m)
\]

も得られる. ただし \( a_{-n}(m) = 0, n \in \mathbb{N}, \) である. 特に, 素数 \( p \) について

\[
a_n(p) = a_{n-1}(p) + (n-1)(n-2) \cdots (n-p+1)a_{n-p}(p)
\]
である. \( p \) を素数とし, 0 でない整数 \( a \) に対して, \( a \) を割り切る最大の \( p \) のべき数を \( \text{ord}_p(a) \) で表す. 実数 \( x \) に対して \( \lfloor x \rfloor \) で \( x \) を超えない最大の整数を表すとき, これらの式を用いて

\[
\text{ord}_p(a_n(p)) \geq \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor
\]

が示される (cf. [3, 5, 6, 8, 9]). \( p = 2 \) の場合, この式は Chowla–Herstein–Moore [1] により示されたが, より正確には

\[
\text{ord}_2(a_n(2)) = \begin{cases} 
\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + 1, & n \equiv 3 \pmod{4} \text{ の場合,} \\
\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor & \text{その他の場合,}
\end{cases}
\]

(II)


\( A_n \) における方程式 \( x^m = 1 \) の解の個数を \( t_n(m) \) で表す. すなわち

\[
t_n(m) = \#\{\sigma \in A_n \mid \sigma^m = 1\}
\]

であり, \( t_n(m) \) は位数が \( m \) の約数である \( n \) 次偶置换の個数である. \( \sigma^m = \epsilon \) を満たす \( n \) 次偶置换 \( \sigma \) の型 \( (\ell_0^0, \ell_1^1, \ldots, \ell_s^s) \) は, \( \ell_i \) が偶数である場合の \( j_i \) の和が奇数であるものに限る. また

\[
\exp \left( \sum_{k=0}^{s}(-1)^{\ell_k-1}\frac{1}{\ell_k}X^{\ell_k} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\ell_0 + j_1\ell_1 + \cdots + j_s\ell_s = n} \frac{(-1)^{\sum_{k=0}^{s} j_k \text{が偶数}}} {\ell_0! \ell_1! \cdots \ell_s!} X^n
\]

である. よって

\[
\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t_n(m)}{n!} X^n = \frac{1}{2} \left\{ \exp \left( \sum_{k=0}^{s} \frac{1}{\ell_k} X^{\ell_k} \right) + \exp \left( \sum_{k=0}^{s} (-1)^{\ell_k-1}\frac{1}{\ell_k} X^{\ell_k} \right) \right\}
\]

(III)

が得られる (cf. [16, Chap. 4, Problem 22]). 特に \( m = 2 \) ならば

\[
\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t_n(2)}{n!} X^n = \frac{1}{2} \left\{ \exp \left( X + \frac{1}{2} X^2 \right) + \exp \left( X - \frac{1}{2} X^2 \right) \right\}
\]

が成り立つ. この式を用いて \( \text{ord}_2(t_n(2)) \) の性質が得られる. D. Kim–J. S. Kim [12] は置換の数え上げにより, 任意の非負整数 \( y \) に対して,

\[
\text{ord}_2(t_{4y}(2)) = y + \chi_0(y), \text{ord}_2(t_{4y+2}(2)) = \text{ord}_2(t_{4y+3}(2)) = y,
\]

ここで \( \chi_0(y) = 1 \), \( y \) が奇数の場合, \( \chi_0(y) = 0 \), \( y \) が偶数の場合, が成り立つことを示す. この報告では予想が正しいことの証明およびその一般化について解説する.
2 母関数, アルティン・ハッセ指数関数

$Z_p$ で $p$-進整数の環を表す。次の結果はデュドネ [4] による。

命題 2.1 $\exp(\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^{p^i}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n$, $a_i \in \mathbb{Q}_p$ とする。このとき $c_n \in Z_p$, $n = 1, 2, \ldots$, であるための必要十分条件は

$$a_i - \frac{a_{i-1}}{p} \in Z_p, \quad i = 0, 1, 2, \ldots, \quad (a_{-1} = 0)$$

が成り立つことである。

以後, $u$ を正の整数とする。式 (I) より,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(p^u)}{n!} x^n = \exp \left( \sum_{k=0}^{u} \frac{1}{p^k} X^{p^k} \right)$$

である。$a_n^0(p^u) = a_n(p^u)$ とおき、数列 $(a_n^1(p^u))_{n=0}^{\infty}$ を

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^1(p^u)}{n!} X^n = \exp \left( - \sum_{k=0}^{u} \frac{1}{p^k} X^{p^k} \right)$$

により定める。$p = 2$ のとき、式 (III) より,

$$t_n(2^u) = \frac{1}{2} (a_n^0(2^u) + (-1)^n a_n^1(2^u))$$

が成り立つ。$t = 0$ または 1 とする。数列 $(c_{n,p}^t)_{n=0}^{\infty}$ を

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{n,p}^t X^n = \exp \left( (-1)^t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^k} X^{p^k} \right) \in 1 + X\mathbb{Z}_p[[X]]$$

により定める。命題 2.1 より, $c_{n,p}^t \in Z_p \cap \mathbb{Q}$ ($n = 1, 2, \ldots$) である。$t = 0$ のとき、これはアルティン・ハッセ指数関数と呼ばれる (cf. [4], [13, Chap. IV §2], [17, §48])。簡単のため $c_n^t = c_{n,p}^t$ とおく。

補題 2.2 $0 \leq r \leq 17$ である整数 $r$ について、$c_{r,2}^t$ の値は次の通りである (計算は Mathematica による)。

<table>
<thead>
<tr>
<th>$r$</th>
<th>0</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$c_{r,2}^0$</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2/3</td>
<td>2/3</td>
<td>7/15</td>
<td>16/45</td>
<td>67/315</td>
<td>88/315</td>
<td>617/2835</td>
<td>2626/14175</td>
<td>18176/155925</td>
</tr>
<tr>
<td>$c_{r,2}^1$</td>
<td>1</td>
<td>-1</td>
<td>0</td>
<td>1/3</td>
<td>-1/3</td>
<td>1/5</td>
<td>-5/63</td>
<td>-8</td>
<td>43/405</td>
<td>-74/14175</td>
<td>-559/17325</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
以後, \( r \) を \( 0 \leq r < p^{u+1} \) を満たす整数とする。式 (IV) および (V) より

\[
\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^b_{n}(p^u)}{n!} X^n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} c^b_n X^n \right) \exp \left( -(-1)^{\delta} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{p^{u+i+1}} X^{p^{u+i+1}} \right)
\]

である。また、この式から \( X^{p^{u+1}y+r}, y = 0, 1, 2, \ldots \) の項を取り出して \( X^r \) を約せば、

\[
\sum_{y=0}^{\infty} \frac{a^b_{p^{u+1}y+r}(p^u)}{(p^{u+1}y+r)!} X^{p^{u+1}y} = \left( \sum_{j=0}^{\infty} c^b_{p^{u+1}j+r} X^{p^{u+1}j} \right)
\times \exp \left( -(-1)^{\delta} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{p^{u+i+1}} X^{p^{u+i+1}} \right)
\]

となる。さらに \( X^{p^{u+1}} \) を \( -(-1)^{\delta} p^{u+1} ) \) に置き換えて

\[
\sum_{y=0}^{\infty} \frac{a^b_{p^{u+1}y+r}(p^u)}{(p^{u+1}y+r)!} (-(-1)^{\delta} p^{u+1})^y X^y = \left( \sum_{j=0}^{\infty} c^b_{p^{u+1}j+r} (-(-1)^{\delta} p^{u+1})^j X^j \right)
\times \exp \left( -(-1)^{\delta} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-(-1)^{\delta} p^{u+1})^i}{p^{u+i+1}} X^i \right)
\]

を得る。以後,

\[
H_r^b(p^u) = \sum_{y=0}^{\infty} a^b_{p^{u+1}y+r}(p^u) (-(-1)^{\delta} p^{u+1})^y X^y
\]

とおく。数列 \( \{ e^a_n \}_{n=0}^{\infty} \) および \( \{ d^b_{n,r} \}_{n=0}^{\infty} \) を

\[
\sum_{n=0}^{\infty} e^a_n X^n = \exp \left( \sum_{i=2}^{\infty} \frac{(-(-1)^{\delta})^{2p^i p^{(u+1)}}}{p^{u+i+1}} X^i \right),
\]

\[
\sum_{n=0}^{\infty} d^b_{n,r} X^n = \left( \sum_{j=0}^{\infty} c^b_{p^{u+1}j+r} (-(-1)^{\delta} p^{u+1})^j X^j \right)
\times \exp \left( \frac{(-(-1)^{\delta})^{2p^u p^{(u+1)}}}{p^{u+2}} X^p \right) \sum_{n=0}^{\infty} e^b_n X^n
\]

により定めるとき、次の補題が成り立つ。ここで \( \delta \) はクロネッカーのデルタである。

補題 2.3 [14] \( H_r^b(p^u) = \exp(X) \sum_{n=0}^{\infty} d^b_{n,r} X^n \)
3 $p$-進解析からの準備

形式的べき級数環 $\mathbb{Z}_p[[X]]$ の部分環 $\mathbb{Z}_p(X)$ を

$$
\mathbb{Z}_p(X) = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n \in \mathbb{Z}_p[[X]] \mid \lim_{n \to \infty} |a_n|_p = 0 \right\}
$$

とする。$g(X) = \sum_{n=0}^{\ell} g_n X^n \in \mathbb{Z}_p[X]$ に対して、$f(X) = g(X) + p^{k_1} X^{k_2} h(X)$, $h(X) \in \mathbb{Z}_p(X)$, $k_1$, $k_2$ は非負整数、と表される形式的べき級数の集合を $g(X) + p^{k_1} X^{k_2} \mathbb{Z}_p(X)$ で表す。$c^k_{p^u j+r} \in \mathbb{Z}_p$, $j=0, 1, 2, \ldots$, より,

$$\sum_{j=0}^{\infty} c^k_{p^u j+r} (-(-1)^{p^u+1})^j X^j \in \mathbb{Z}_p(X)$$

である。次の3補題を用いる。

補題 3.1 ([7, Problems 164 and 165], [13, p. 7, Exercise 14], [17, Lemma 25.5]) $n = n_0 + n_1 p + n_2 p^2 + \cdots \in \mathbb{N}$, $n_i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$、とすると、

$$\text{ord}_p(n!) = \sum_{j=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor = \frac{n - n_0 - n_1 - n_2 - \cdots}{p-1} \leq \frac{n-1}{p-1}$$

である。

補題 3.2 ([14]) $k$ を正の整数とし、$a$ を $\text{ord}_p(a) = k$ である整数とする。$p \geq 3$ または $k \geq 2$ とする。このとき

$$\exp(aX) \in 1 + aX + \frac{a^2}{2} X^2 + \frac{a^3}{6} X^3 + p^{2k+1} X^4 \mathbb{Z}_p(X)$$

が成り立つ。

補題 3.3 ([14]) $m_0 + m_1 X + \cdots + m_\ell X^\ell \in \mathbb{Z}_p[X]$, $k$ を非負整数、$\sum_{n=1}^{\infty} w_n X^n \in p^k X \mathbb{Z}_p(X)$, $\sum_{n=1}^{\infty} d_n X^n = m_0 + m_1 X + \cdots + m_\ell X^\ell + \sum_{n=1}^{\infty} w_n X^n$ とする。このとき

$$g(X) \in \sum_{i=0}^{\ell} m_i i! \binom{X}{i} + p^k X \mathbb{Z}_p(X), \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g(n)}{n!} X^n = \exp(X) \sum_{n=0}^{\infty} d_n X^n$$

を満たす $g(X) \in \mathbb{Z}_p(X)$ が存在する。ここで

$$\binom{X}{i} = \frac{X(X-1)\cdots (X-i+1)}{i!}, \quad i = 1, 2, \ldots, \quad \binom{X}{0} = 1$$

である。
4 対称群における $x^{p^n} = 1$ の解の個数に関する $p$-進的性質

補題 3.2 より、次の補題が得られる。

補題 4.1 ([14]) \( \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n \in 1 + p^{3u+1}X \mathbb{Z}_p \langle X \rangle \)

補題 2.3, 3.2, 3.3, 4.1 より、次の定理が得られる。

定理 4.2 ([14]) \( p \geq 3 \) とする。このとき

\[
g_r(y) = \frac{a_{p^{u+1}y+r}(p^u)}{(p^{u+1}y+r)!}(-p^{u+1})^y y!, \quad y = 0, 1, 2, \ldots,
\]

\[
g_r(X) \in c_0^0 - c_{p^{u+1}+r}^0 p^{u+1}X + p^{2u+1}X \mathbb{Z}_p \langle X \rangle
\]

を満たす \( g_r(X) \in \mathbb{Z}_p \langle X \rangle \) が存在する。

\( p = 2 \) の場合の結果を述べる。補題 2.3, 3.2, 3.3, 4.1 より、次の定理が得られる。

定理 4.3 ([14]) \( p = 2, u \geq 2 \) とする。このとき

\[
g_r^{\#}(y) = \frac{a_{2^{u+1}y+r}^{\#}(2^u)}{(2^{u+1}y+r)!}((-1)^{\#}2^{u+1})^y y!, \quad y = 0, 1, 2, \ldots,
\]

\[
g_r^{\#}(X) \in c_0^\natural(1 - (-1)^{\#}2^uX(X-1) + 2^{2u-1}X(X-1)(X-2)(X-3))
\]

\[
-(-1)^{\#}c_{2^{u+1}+r}^\natural 2^{u+1}X + 2^{2u+1}X \mathbb{Z}_2 \langle X \rangle
\]

を満たす \( g_r^{\#}(X) \in \mathbb{Z}_2 \langle X \rangle \) が存在する。

補題 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 と定理 4.3 より、次の定理が得られる。

定理 4.4 ([14]) \( p = 2, u = 1 \) とする。このとき

\[
g_r^{\natural}(y) = \frac{a_{4y+r}^{\natural}(2)}{(4y+r)!}((-1)^{\natural}4)^y y!, \quad y = 0, 1, 2, \ldots,
\]

\[
g_r^{\natural}(X) \in c_0^\natural(1 - 2X + 4\delta_1 X(X-1) - 4X(X-1)(X-2)(X-3))
\]

\[
+(-1)^{\natural}c_{4+r}^\natural X + 8X \mathbb{Z}_2 \langle X \rangle
\]

を満たす \( g_r^{\natural}(X) \in \mathbb{Z}_2 \langle X \rangle \) が存在する。
定義から $a_r(p^u)/r! = c_r^0$ である。また、補題 3.1 より

$$\text{ord}_p \left( \frac{(p^{u+1}y+r)!}{p^{(u+1)y}y!} \right) = \sum_{j=1}^{u} \left[ \frac{p^{u+1}y+r}{p^j} \right] - uy$$
$$= \left\{ \frac{p^{u+1}-1}{p-1} - (u+1) \right\} y + \text{ord}_p(r!)$$
が成り立つ。また、$n = p^{u+1}y + r$ とすれば、$y = [n/p^{u+1}]$ であり、

$$\text{ord}_p \left( \frac{n!}{p^{(u+1)[n/p^{u+1}]}[n/p^{u+1}]!} \right) = \sum_{j=1}^{u} \left[ \frac{n}{p^j} \right] - u \left[ \frac{n}{p^{u+1}} \right]$$
となる。定理 4.2, 4.3, 4.4 より、次の系が成り立つ。

系 4.5 ([11, 14]) $y$ を非負整数とする。このとき

$$\text{ord}_p \left( a_{p^{u+1}y+r}(p^u) \right) \geqq \sum_{j=1}^{u} \left[ \frac{p^{u+1}y+r}{p^j} \right] - uy$$
である。また $\text{ord}_p(a_r(p^u)) \leqq \text{ord}_p(r!) + u$ ( $\iff \text{ord}_p(c_r^0) \leqq u$ ) ならば

$$\text{ord}_p \left( a_{p^{u+1}y+r}(p^u) \right) = \sum_{j=1}^{u} \left[ \frac{p^{u+1}y+r}{p^j} \right] - uy + \text{ord}_p(c_r)$$
$$= \left\{ \frac{p^{u+1}-1}{p-1} - (u+1) \right\} y + \text{ord}_p(a_r(p^u))$$
となる。

例 4.6 $a_0(2) = a_1(2) = 1, a_2(2) = 2, a_3(2) = 4$ より、(II) が得られる。

補題 2.2, 定理 4.3, 系 4.5 より、次の命題が得られる。

命題 4.7 ([14]) $p = 2, u = 2$ とする。このとき、$y = 0, 1, 2, \ldots$ に対して、

$$\text{ord}_2(a_{8y+r}(4)) = \left[ \frac{8y+r}{2} \right] + \left[ \frac{8y+r}{4} \right] - 2y + \text{ord}_2(c_r)$$
$$= 4y + \text{ord}_2(r!) + \text{ord}_2(c_r)$$
すなわち

<table>
<thead>
<tr>
<th>$r$</th>
<th>0</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\text{ord}<em>2(a</em>{8y+r}(4)) - 4y$</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

が成り立つ。
5 交代群における $x^{2^n} = 1$ の解の個数に関する 2-進的性質

次の定理は $p$-進ワイエルシュトラスの予備定理と呼ばれる (cf. [7, Theorem 6.2.6]).

定理 5.1 形式的べき級数 $f(X) = \sum f_nX^n \in \mathbb{Z}_p[[X]]$ は $\lim_{n \to \infty} |f_n|_p = 0$ を満たすとする. $N$ を $|f_N|_p = \max |f_n|_p$ かつすべての $n > N$ について $|f_n|_p < |f_N|_p$ を満たす整数とする. このとき $N$ 次多項式

$$k_0 + k_1X + k_2X^2 + \cdots + k_NX^N \in \mathbb{Q}_p[X]$$

と形式的べき級数

$$1 + m_1X + m_2X^2 + \cdots \in \mathbb{Q}_p[[X]]$$

が存在して, 次が成り立つ.

(1) $f(X) = (k_0 + k_1X + k_2X^2 + \cdots + k_NX^N)(1 + m_1X + m_2X^2 + \cdots)$

(2) $|k_N|_p = \max |k_n|_p$

(3) $\lim_{n \to \infty} |m_n|_p = 0$

(4) $|m_n|_p < 1, \forall n \geq 1$

非負整数 $y$ に対して $\chi_0(y) = (1 + (-1)^{y+1})/2$ とおく.

定理 5.2 ([14]) $p = 2, u = 1$ とする. このとき, 任意の非負整数 $y$ に対して次が成り立つ.

(a) $\text{ord}_2(t_{4y}(2)) = y + \chi_0(y), \text{ord}_2(t_{4y+2}(2)) = \text{ord}_2(t_{4y+3}(2)) = y.$

(b) $\text{ord}_2(t_{4y+1}(2)) = y + \chi_0(y) \cdot (\text{ord}_2(y + \alpha) + 1)$ を満たす $\alpha \in \mathbb{Z}_2$ が存在する.

証明の概要. 定理 4.4 の記号を用いる. $y$ を非負整数とする. (VI) より

$$t_{4y+r}(2) = \frac{(4y+r)!}{4^y \cdot y!} \cdot \frac{g_r^0(y) + (-1)^r g_r^1(y)}{2}$$

である. $L_{r,y}(X) = (g_r^0(X) + (-1)^{r+y}g_r^1(X))/2$ とおく. このとき, 補題 2.2 より, $y$ が偶数のとき

$$L_{0,y}(y) \equiv L_{1,y}(y) \equiv 1 \pmod{4},
L_{2,y}(y) \equiv \frac{1}{2} \pmod{2},
L_{3,y}(y) \equiv \frac{1}{6} \pmod{4},$$
\( y \) が奇数のとき
\[
L_{0,y}(y) \equiv -2y^2 \pmod{4}, \quad L_{1,y}(y) \equiv \frac{38}{15}y - 2y^2 \pmod{4},
\]
\[
L_{2,y}(y) \equiv \frac{1}{2} - y \pmod{2}, \quad L_{3,y}(y) \equiv \frac{1}{2} - y \pmod{4}
\]
となる。よって、\( \text{ord}_2((4y+r)!/4^y \cdot y!) = y + \text{ord}_2(r!) \) より、(a) を得る。\( y \) が奇数とする。このとき
\[
L_{1,y}(X) = -2X(X-1) + \frac{8}{15}X + 4XM_{1,y}(X) = \frac{38}{15}X - 2X^2 + 4XM_{1,y}(X)
\]
を満たす \( M_{1,y}(X) \in \mathbb{Z}_2\langle X \rangle \) が存在する。定理 5.1 より 2 次多項式
\[
k_0 + k_1X + k_2X^2 \in \mathbb{Q}_2[X]
\]
と形式的べき級数
\[
1 + m_1X + m_2X^2 + \cdots \in \mathbb{Q}_2[[X]]
\]
が存在して (1)-(4) (ただし \( f(X) = L_{1,y}(X), \ N = 2, \ p = 2 \) を満たす。\( \lambda = 2^{-1}k_2 \) とおく。\( \text{ord}_2(m_1) > 0 \) だから、\( \text{ord}_2(\lambda) = 0 \) である。さらに \( \alpha := 2^{-1}k_1\lambda^{-1} \in \mathbb{Z}_2 \) かつ
\[
L_{1,y}(X) = 2\lambda X(X+\alpha)(1+m_1X+m_2X^2+\cdots)
\]
が成り立つ。結局
\[
\text{ord}_2(t_{4y+1}) = y + 1 + \text{ord}_2(y + \alpha)
\]
を得る。これより (b) が成り立つ。□

注意 5.3 定理 5.2(a) は [12] で示された。定理 5.2(b) は [12] で予想され、[14] で示された。Mathematica による計算で \( \alpha \equiv 1 + 2 + 2^3 + 2^8 + 2^{10} + 2^{12} \pmod{2^{14}} \) がわかる。

<table>
<thead>
<tr>
<th>( 4y + 1 )</th>
<th>( y )</th>
<th>( \alpha )</th>
<th>( \text{mod } 2^4 )</th>
<th>( \text{ord}_2(y + \alpha) )</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>1 + 2</td>
<td>( \text{mod } 2^3 )</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>5</td>
<td>1 + 2 + 2^3</td>
<td>( \text{mod } 2^5 )</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>21</td>
<td>1 + 2 + 2^3</td>
<td>( \text{mod } 2^6 )</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>53</td>
<td>1 + 2 + 2^3</td>
<td>( \text{mod } 2^7 )</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>469</td>
<td>117</td>
<td>1 + 2 + 2^3</td>
<td>( \text{mod } 2^8 )</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>981</td>
<td>245</td>
<td>1 + 2 + 2^3 + 2^8</td>
<td>( \text{mod } 2^{10} )</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>3029</td>
<td>757</td>
<td>1 + 2 + 2^3 + 2^8 + 2^{10}</td>
<td>( \text{mod } 2^{12} )</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>11221</td>
<td>2805</td>
<td>1 + 2 + 2^3 + 2^8 + 2^{10} + 2^{12}</td>
<td>( \text{mod } 2^{14} )</td>
<td>13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
最後に $p = 2$, $u \geqq 2$ の場合の結果を述べる。

**定理 5.4 ([14])** $p = 2$, $u \geqq 2$ とする。$r = 0$ または $r = 1$ ならば、任意の非負整数 $y$ に対して

$$\text{ord}_2(t_{2u+1y+r}(2^u)) = (2^{u+1} - u - 2)y + \chi_0(y) \cdot (\text{ord}_2(y + \alpha_r) + u)$$

となる $\alpha_r \in \mathbb{Z}_2$ が存在する。さらに、$\text{ord}_2(c_{2u+1+r}^0 + (-1)^r c_{2u+1+r}^1) = 0$, ならば

$$\text{ord}_2(t_{2u+1y+r}(2^u)) = (2^{u+1} - u - 2)y + \chi_0(y) \cdot u$$

が成り立つ。

**例 5.5** $p = 2$, $u = 2$ のとき, Mathematica による計算で次がわかる。

$$\alpha_0 \equiv 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^9 + 2^{10} + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^{10} + 2^{11} + 2^{13} + 2^{14} + 2^{15} \pmod{2^{17}}$$

$$\alpha_1 \equiv 1 + 2 + 2^4 + 2^7 + 2^8 \pmod{2^{12}}$$

<table>
<thead>
<tr>
<th>$8y$</th>
<th>$y$</th>
<th>$\alpha_0$</th>
<th>(mod $2^4$)</th>
<th>$\text{ord}_2(y + \alpha_0)$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5$</td>
<td>(mod $2^7$)</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>520</td>
<td>65</td>
<td>$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^7$</td>
<td>(mod $2^9$)</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2568</td>
<td>321</td>
<td>$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^7 + 2^9 + 2^{10}$</td>
<td>(mod $2^{12}$)</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>18952</td>
<td>2369</td>
<td>$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^7 + 2^9 + 2^{10} + 2^{12} + 2^{13} + 2^{14} + 2^{15}$</td>
<td>(mod $2^{17}$)</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>$8y + 1$</th>
<th>$y$</th>
<th>$\alpha_1$</th>
<th>(mod $2^4$)</th>
<th>$\text{ord}_2(y + \alpha_1)$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>1</td>
<td>$1 + 2$</td>
<td>(mod $2^3$)</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>5</td>
<td>$1 + 2$</td>
<td>(mod $2^4$)</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>13</td>
<td>$1 + 2 + 2^4$</td>
<td>(mod $2^6$)</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>361</td>
<td>45</td>
<td>$1 + 2 + 2^4$</td>
<td>(mod $2^7$)</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>873</td>
<td>109</td>
<td>$1 + 2 + 2^4 + 2^7 + 2^8$</td>
<td>(mod $2^{10}$)</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>4969</td>
<td>621</td>
<td>$1 + 2 + 2^4 + 2^7 + 2^8$</td>
<td>(mod $2^{11}$)</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>13161</td>
<td>1645</td>
<td>$1 + 2 + 2^4 + 2^7 + 2^8$</td>
<td>(mod $2^{12}$)</td>
<td>11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

また、$y$ を非負整数とし、$\chi_e(y) = 1 - \chi_0(y)$ とおけば、次が成り立つ。

$$\text{ord}_2(t_{8y+2}(4)) = \text{ord}_2(t_{8y+3}(4)) = 4y, \text{ord}_2(t_{8y+4}(4)) = 4y + 2,$$

$$\text{ord}_2(t_{8y+5}(4)) = 4y + 3 + \chi_e(y), \text{ord}_2(t_{8y+6}(4)) = 4y + 3,$$

$$\text{ord}_2(t_{8y+7}(4)) = 4y + 4 + \chi_e(y).$$
参考文献


