## ULVAC initium

## QCM発振法からアドミッタンス法（QCM－A）へ進化，分析パラメーターが飛躍的に拡大しました！

OCM発振法の測定原理
水晶振動子（水晶発振子とも呼ぶ）とは，水晶の結晶を極薄い板状に切り出した切片の両側に金属薄膜を取り付 けた構造をしたもので，それぞれの金属薄膜に交流電場を印加するとある一定の周波数（共振周波数）で振動す る性質を示します。金属薄膜上にナノグラム程度の物質が吸着すると物質の質量に比例して共振周波数が減少す るため微量天科として利用することができます。このような方法論はQCM（Quartz Crystal Microbalance：水晶振動子マイクロバランス）法と呼ばれています。

弊社QCM装置のうち，AFFINIX QN，AFFINIX QN $\mu$ ，及び AFFINIX Q4は，これらの原理を用いて測定しています。


## QCMアドミッタンス解析法の測定原理

ネットワークアナライザーを用い，水晶振動子の共振周波数近傍の周波数を掃引することで水晶振動子の特性（振幅•位相•挿入損失・インピーダンスなど）を測定することが可能です。AFFINIX QN Proはアドミッタンスを主に測定し，アドミッタンスの実数成分であるコンダクタンス：G，虚数成分であるサセプタンス：Bを求め解析を行い ます。この手法をアドミッタンス解析法（QCM－A法：QCM based on Admittance method）と称しています。

発振法とほぼ同等の周波数の測定精度に加え，共振周波数以外の水晶の特性も得られるため，吸着物質や溶液の粘弾性解析や物性評価が可能になりました。

『アドミッタンス』とはインピーダンスの逆数で，実数部の コンダクタンス：Gと虚数部のサセプタンス：Bに分かれてい ます。インピーダンスは交流電圧における電流の流れにくさ つまり「抵抗」を表すパラメーターになりますので，霍流が アドミッタンスの値は小さくなります。

$$
\begin{aligned}
& \text { インピータンス: } \mathrm{Z} \text { の逆数 } \Rightarrow \begin{array}{c}
\text { アドミツタンス: } \\
\mathrm{Y}=\mathrm{j} G+\mathrm{B}
\end{array} \mathrm{Y}
\end{aligned}
$$

更に測定（1回の掃引）で得られたコンダクタンス：G，サセプ タンス：Bの値を図示すると下図のような円が描かれます。 これをアドミッタンス円線図と呼びます。



Fs：直列共振周波数（従来の発振法の周洨数こ相当）

a ：共振の魭をを表す，水晶の品質係数
D：振䡃工ネルギーの損失を表す半值幅／Fs を求められ，Fwとはほは同じ情報




上記周波数以外にも，水晶の共振のし易さを表す「Q」値や「の遉は減衰法等でも算出可能です。

その他，水晶振動子の特性を表す等価回路パラメーター「R（R1）」「CO」「C1」「L1」が求められます。

## QCMアドミッタンス法による測定例

対象装置：AFFINIX QN Pro



AFFINIXQN Proは発振法ではなくアドミッタンス解析法（aCM－A）を採用することで直列共振周波数Fs以外に複数のパラメーター情報を取得可能です。 さらに内蔵した解析モートにより吸着物の粘弾性解析や質量•膜厚の算出なと物性評価が可能です。バイオ・生化学系だけではなく，材料•化学系などの研究用途にも幅広く利用できるのCM装置です。 －ハードウェア $\qquad$ （法（QCM－A）を採用 －ソフトウェア －アドミッタンス解析法（QCM－A）を採用－直感的で洗練された操作性 － 1 チャンネル機で小型•軽量－シングル（基本波）／ダブル（基本波 －測定の自由度が高いキュベット （バッチ）タイプ
注液や測定のエ夫が容易な開放系加熱，泠却機構の搭載
－显䧏源投入度自動プログラム得が定が可能 －電源投入直後から測定が可能
メンテナフフリー他の測定ユニット（オ に交換可能（QN，QN $\mu$ ）水晶分離型センサーセル （オプショョン）使用可能

AFFINIXシリーズ 製品ラインナップ／SELECTION GUIDE

|  | AFFINIX 08 | AFFINIX ON Pro | AFFINIX $0 N \mu$ | AFFINIX QN |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －手軽な相互作用測定装置を導入したい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| －結合定数•速度定数を測定したい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| －サンプルの消費量を抑えたい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\Delta$ |
| －測定したいサンプルの数が多い | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0 |
| －測定溶液に有機浴剂を混在させたい | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ |
| －有機溶剂を使用して固定化を行いたい | O＊＊ | O＊ | O＊ | $\bigcirc$ |
| －吸着物の粘弾性を定量したい | － | $\bigcirc$ | － | － |
| －溶液の粘性を定量したい | － | $\bigcirc$ | － | － |

－；特にお勧めです ○；お勧めです



## 

．基本周波数 27 MHz
セル容量500 $\mu$ Lにて測定可能
セル（アクリル素材）と水晶板の一体化により扱い易さを追求 ※水晶板のみ購入希望の方は「水晶分離型センサーセル」が対応可能標準電極「金」の他様々なセンサー表面に対応 $\left\lceil\mathrm{Ti}\right.$ 」 $\mathrm{SiO}_{2}$ 」 」ど金属•酸化物表面の特型センサーも利用可能温度特性が良好なため，溶液の温度を変えながらの測定も可能 （周波数 F2 使用時）

固定化作業の簡便化
固定化操作が容易で，固定化状態を目視で確認可能物理洗浄と化学洗浄の両方が行え，関連製品「スピンコーター」 によるサンプル塗付も可能


## AFFINX．Q8 <br> 分子間相互作用定量 QCM 装置



AFFINIX Q8は同時8センサー測定を可能としたうえ，測定必要サンプル量を低減 することにより，お客様の実験効率向上とランニングコスト低減を達成します。 －ハードウェア－ソフトウェア
発振法を採用
8 チャン成時測定可能低容量 $100 \mu$ Lセンサー
－直感的で洗練された操作性
フイッティングモード搭載専用解析ソフト「IAQUA（オプション） による動力学解析が可能） ドリフト補正機能搭載 スムージング機能の搭載 スムージング機能の塔載
データViewerソフト準添付
8連ピペットによる操作が可能加熱，冷却機構の搭載（根淮モデフ） ／2以下取説不要の簡便操作性

## 8センサー聞すアルスイムモニター

| AFFINIXシリーズ 製品ラインナップ／SELECTION GUIDE |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | AFFINIX 08 | AFFINIX QN Pro | AFFINIX QN $\mu$ | AFFINIX QN |
| －手軽な相互作用測定装置を導入したい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| －結合定数•速度定数を測定したい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| －サンプルの消費量を抑えたい | （ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
| －測定したいサンプルの数が多い | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0 |
| －測定溶液に有機溶剂を混在させたい | $\triangle$ | $\Delta$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ |
| －有機溶剤を使用して固定化を行いたい | O＊＊ | O＊ | O＊ | $\bigcirc$ |
| －吸着物の粘弾性を定量したい | － | $\bigcirc$ | － | － |
| －溶液の粘性を定量したい | － | $\bigcirc$ | － | － |

○ ；特にお钓めです ○；お钽めです



## センサーの特長

## 基本周波数 27 MHz

低容量 $80 \sim 100 \mu$ Lセンサーにて測定可能になり，実験の ランニングコストを大幅に低減（従来機比 $1 / 100 ~ 1 / 5$ ） センサーの小型化により市販の8連ピペットによる操作が可能になり作業性を大幅に改善
－センサーを測定カップとセンサー基板に容易に分離可能
固定化作業の簡便化
固定化操作が容易で，固定化状態を目視で確認可能物理洗浄と化学洗浄の両方が行える


यागा


| AFFINIXシリーズ 製品ラインナップ／SELECTION GUIDE |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | AFFINIX 08 | AFFINIX ON Pro | AFFINIX $Q N \mu$ | AFFINIX QN |
| －手軽な相互作用測定装置を導入したい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| －結合定数•速度定数を測定したい | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| －サンプルの消費量を抑えたい | $\bigcirc$ | 0 | $\bigcirc$ | $\Delta$ |
| －測定したいサンプルの数が多い | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0 |
| －測定溶液に有機溶剤を混在させたい | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ |
| －有機溶剤を使用して固定化を行いたい | O＊＊ | O＊ | O＊ | $\bigcirc$ |
| －吸着物の粘弾性を定量したい | － | © | － | － |
| －溶液の粘性を定量したい | － | $\bigcirc$ | － | － |

－；特にお勧めです ○；お䱦めです



## センサーセルの特長

．基本周波数 27 MHz
セル容量 $500 \mu \mathrm{~L}$ にて測定可能
セル（アクリル素材）と水晶板の一体化により扱い易さを追求 ※水晶板のみ購入希望の方は「水晶分離型センサーセル」が対応可能
標準電極「金」の他様々なセンサー表面に対応
$\Gamma \mathrm{Ti}$ ｢ $\left\lceil\mathrm{SiO}_{2}\right.$ 」など金属•酸化物表面の特型センサーも利用可能
固定化作業の簡便化物理洗浄と化学洗浄の固正が行え，開連製品「スピンコーター によるサンプル塗付も可能


## 

## AFFINIXシリーズの専用解析・ノフトウェア。 <br> 解析もリードするのはAFFINIX，測定結果を簡便に評価できます。



測定データの読み，込み，自動解析ボタンの搭載，曲線の重ね書き，差分解析も可能

## 仕様

| オプション解析ソフト |  |
| :---: | :---: |
| 項目 | AQUA |
| 型式 | QCMAQUA |
| 解析機能 | －吸着曲線のLangmuir式へのNon－Linearフィット， パラメータ抽出 <br> －吸着曲線フィッティング時の自動ドリフト補正， <br> 自動インジェクションポイント検出 <br> ■ センサーグラム間の差分演算，個別消去 <br> - 追加インジェクションモードによる平衡解析 <br> - 平衡解析•速度解析によるKd，Bmax，kon，koffの算出 <br> - 濃度と注入量入力による終濃度算出，プロット |
| 平衡解析プロットモード | （1）Non－Linear Regression <br> （2）Double Reciprocal Plot <br> （3）Reciprocal Plot <br> （4）Schatchard Plot |
| 速度解析プロットモード | 5set（各最大30プロット）の選択•重ね書き表示 |
| データ入力形式 | AFFINIXQ•Q4測定データファイル形式読込 AFFINIXQN•QN $\mu$ 測定データファイル形式読込 カンマ区切リテキストファイル形式［＊．csv］読込 クリップボード経由AFFINIXQシリーズ測定データ取込 |
| データ出力形式 | －AQUA専用ファイル形式［＊．qcm］保存 <br> ■ グラフデータの画像データ出力［ $*$ ．jpg］，［ $*$ ．bmp］形式 <br> －グラフデータのクリップボード出力 <br> （画像またはフィッティングパラメータ） <br> センサーグラムデータ・数値表の出力［＊．csv］形式 |
| 推奨動作環境 |  |
| 標準付属品 | インストールCD－ROM（1）取扱説明書 $(1)$ |

## その他のオプション製品


実施例
HSA (ヒトアルブミン) に対する
抗ヒトアルブミン抗体の反応性比較


## ULNAC 株式会社アルバック 規格品事業部

http：／／www．initium2000．com e－mail：info＠initium2000．com
〒253－8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500
initium TEL ：0467－68－4212 FAX ：0467－68－4213

## 取扱店

