**キャピラリー電気泳動による・・・**

事務局使用欄

40 mm × 25 mm

○高柳　俊夫1，水口　仁志1，江坂　幸宏2

1徳島大院理工，2岐阜薬大

**Capillary Electrophoresis for …..**

**Toshio TAKAYANAGI\*1, Hiroshi MIZUGUCHI1, and Yukihiro ESAKA2**

***1 Graduate School of Science and Technology, Tokushima University***

***2 Gifu Pharmaceutical University***

**Abstract**

Capillary electrophoresis (CE) is a useful separation technique.

**はじめに**

　キャピラリー電気泳動法は，有益な分離分析法である[1]．・・・

**実験**

　電気泳動実験は・・・

**結果と考察**

　○○を電気泳動分離したところ，ピーク分離ができた．結果をFig. 1に示す．

**謝辞**

　本研究は，・・・・・

**文献**

[1] T. Takayanagi, M. Amiya, N. Shimakami, and T. Yabutani, *Anal. Sci.*, **2015**, *31*, 1193.

[2]