題名16ポイント（ゴシック体）

著者顔写真

3 × 3 cm

（提出は任意）

所属12ポイント（明朝体）

著者14ポイント（明朝体）

**1　はじめに**

原稿は改めて組版を行います。テンプレートは、概ねの分量と解像度の目安としてお使い下さい。

会報は、B5版の大きさで，刷り上がりは1頁が1行20字×40行の2段組みとなります。Ⅰ頁（1行20字×40行の2段組）で計1,600字となります。原稿の種別によっては、1段組にする場合があります。印刷時の体裁については，編集委員会にご一任ください。

注意事項：

① 原稿の体裁は、編集時に2段組みに変更させていただきます。ご了承ください。題名部分は，題名，著者名、著者の所属機関名のみ記入してください。顔写真の提出は任意です。

② 著者情報として、氏名（日本語および英語），所属・勤務先，役職・身分、連絡先の e-mail が原稿の 1 ページ 目の欄外に配置されます。連絡先については、希望される場合のみで e-mail の公開とします。

 原稿提出時にそれらの情報も、お知らせください。

③ 句読点には「、」「。」をお使いください。

④ 顔写真画像データは別データとして提出してください。

⑤ 写真、図、グラフデータについて、JPEGなどの画像データとして、本文中に貼り付けて、きれいに閲覧できるかをご確認ください。その電子データを別添のファイルとしてご提出をお願いします。

図

図〇　あああああああ

グラフ

図〇　ああああああ

**1.1　中見出し**

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。

**1.1.1　小見出し**

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。

図

図〇　あああああああ

写真

図〇　ああああああ

写真

図〇　あああああああ

表○　ああああああああ

表

**2　大見出し**

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。

**参考文献**

1) T. Tokai, H. Kagaku, *Bull. Chem. Soc. Jpn*., **20**, 501 (2008).

2) 東海太郎，化学花子，化学と工業，**61**, 721 (2008).

3) 東海太郎，大東海化学会第41年会講演要旨集，p.392 (1992).

4) 化学花子，“ケモメトリックス”，p.69 (1992)，（丸善）．