熱的および電解酸化的縮環反応による窒素ドープ型

**14ポイント，ゴシックフォント**

**25 mm**

多環芳香族炭化水素の選択的合成と物性評価

(1 line)

**研究代表者に**\*

（東工大物質理工）○江原 司，大野 雄史，佐藤 宏亮，稲木 信介\*

(1 line)

 **Selective synthesis of nitrogen-doped polycyclic aromatic hydrocarbons by intramolecular cyclization reactions with thermal treatment and electrolytic oxidation and their properties**

**英文氏名，講演者にアンダーライン，研究代表者に**\*

(1 line)

**ご講演の英文題目を記入**

Tsukasa Ehara, Yushi Ohno, Kosuke Sato and Shinsuke Inagi\*

Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8502, Japan

**英文要旨**

\*inagi@cap.mac.titech.ac.jp

(1 line)

All manuscripts must be type-written on one side of A4 size paper (210mm x 297mm), camera-ready and must be prepared in **two pages** including figures. Manuscripts will be printed to A4 size. The English abstract will consist of 100-150 words.

(1 line)

1. 緒言

**25 mm**

**25 mm**

ここから本文をお書き下さい。以下，形式は自由です。

1. 実験方法など
2. 結果及び考察など

参考文献

1. Y. Asanuma, H. Eguchi, H. Nishiyama, I. Tomita, S. Inagi, *Org. Lett.,* **2017**, *19*, 1824.
2. Y. Ohno, S. Ando, D. Furusho, R. Hifumi, Y. Nagata, I. Tomita, S. Inagi, *Org. Lett.,* **2023**, *25*, 3951.

**25 mm**

**要旨作成上の諸注意**

● 英語要旨，日本語本文，図，表，写真等を含めて，**A4用紙2枚**とします。原稿は縮小せずにそのまま**（camera-ready）**A4版に印刷されます。（推奨書式：フォントサイズ：タイトル：14ポイント，その他：11ポイント，フォント：日本語本文は明朝体系，日本語見出しはゴシック系, 英語はTimes系フォント）

● 原稿はMicrosoft Wordソフトにて，**上下左右に25 mmのマージン**をとって作成してください。この枠内で図・表は自由にレイアウトしてください。**図・表のキャプションは英語**で作成願います

● 講演タイトル以下，英文住所およびメールアドレスの行まで**センタリング**を行ってください。なお，研究代表者にはアスタリスク(\*)を記載し，上記の要領にしたがって研究代表者のメールアドレスをアスタリスク付で記入して下さい。

● 講演者(和文)の前には**丸印**をつけてください。講演者(英文)には**アンダーライン**を引いてください。英文アブストラクトを**100～150語**で記載してください。

 本文中の見出しはこの要領に示したもの以外をお使いいただいても結構です。

● **講演要旨の締め切り**：**10月3日(金)必着**とします。

● **原稿送付：**PDFファイルを討論会事務局宛(shiba@chem.tut.ac.jp)に添付送信してください。