講演題目（ゴシック系フォント、14 ポイント、両端揃え、日本語または英語）

（名大院工1・名大院理2）○不老太郎1・東山花子2 発表者名と研究場所

本文ここから：発表者名(発表者名に下線)と研究場所、本文はA5版1ページ、明朝体系フォント11 pt、両端揃え、行間: 固定値16 pt、余白は上下左右各15 mmで記載。日本語の場合は下３分の１ページに英語情報も追加。

一行の空白行

Abstract Template for Online-Symposium for Young Chemists on Physical Organic Chemistry (14 pt, gothic-type font, justified)

Taro Furo1, Hanako Higashiyama2

*1Graduate School of Engineering, Nagoya University, 2Graduate School of Science, Nagoya University. (Italic)*

Blank line

**Abstract:** This is a template for the abstract in Online-Symposium for Young Chemists on Physical Organic Chemistry. Please prepare about 1/3-page abstract in English using 11 pt Times font. (50-100 words)