金時草由来アントシアニン色素を用いるフォトクロミック材料の開発

（金沢大院理工）○白山太郎，兼六ガーデン，鼓門　東

本文 フォントサイズは 10.5ポイント が目安です。

Development of Photochromic Materials based on an Anthocyanin from G*ynura bicolor*

Taro Hakusan, Garden Kenroku, Higashi Tsuzumimon

Division of Material Chemistry, Kanazawa University, Kanazawa 920-1192, Japan

Tel: 076-234-*xxxx*, Fax: 076-234-*yyyy*, e-mail: hakusan@se.kanazawa-u.ac.jp