事務局記入欄

|  |  |
| --- | --- |
| 受付No. | 講演No. |

**年次研究講演会での登壇発表には別途参加申込みも必要です**

**FAX:03－6661－1623**

**E-Mail:joa@j-ozone.org**

特定非営利活動法人 日本オゾン協会事務局宛

**第32回年次研究講演会　論文発表申込書**

区分（該当を○で囲む）　：　会員　　非会員　　公共機関　　教育機関　　学生　　　　　　　年　　　月　　　日

|  |
| --- |
| 　　　　　　□　口頭発表 　　　□　ポスター発表　　（どちかに✓印をつけてください） |
| 発表題目： |
| 発表者氏名（フリガナ） | 登壇者に○ | 所　属　機　関 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 連絡先住所：〒 |
| 氏　名（フリガナ）： 　　　　TEL：　　　　　　　　　　FAX： |
| **E-mail（必須）：**※原稿作成要領・発表要領等、事務局からの諸連絡は全て連絡者様宛メールにて行います。 |
| 講演希望分野（研究・講演の分野の頁参照：Ａ～Ｘ） | 第１希望： | 第２希望： |
| キーワード（キーワード例の頁参照、３語以内） |

**＊下記英文欄も必ず記入してください**

**Submission Form of the 31st Annual Conference on Ozone Science & Technology, JOA**

|  |
| --- |
| Title： |
|  |
| Name： | Affiliation： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Topics： |
| Key words： |
|

**＊　注意事項**

本申込書は論文発表についてだけのものです。講演会参加（発表登壇）には後日別途参加申し込みが必要です。参加申込先は日本旅行となります。専用ウェブサイト→[**https://va.apollon.nta.co.jp/32ozone-jp/**](https://va.apollon.nta.co.jp/32ozone-jp/)

1. **登壇日時はご指定いただけません。**
2. 論文発表のお申し込みは、できるだけ協会ホームページ（http://www.j-ozone.org/）から申込書をダウンロードいただき**電子メールにてご送付いただきますよう**お願いいたします。
3. お申し込みの発表題目、発表者氏名は、プログラムおよび講演集の編集段階（4月以降）になりますと変更できません。
4. 発表論文の著作権は本協会に帰属(譲渡)することと致します。

**■研究・講演の分野**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ．発生・発生装置 | Ｂ．計測技術 | Ｃ．吸収・反応器 | Ｄ．反応機構 |
| Ｅ．反応生成物 | Ｆ．促進酸化法 | Ｇ．浄水処理 | Ｈ．工業用水処理 |
| Ｉ．下水処理 | Ｊ．し尿処理 | Ｋ．産業廃水処理 | Ｌ．汚泥処理（改質） |
| Ｍ．排オゾン処理 | Ｎ．空気浄化 | Ｏ．消毒・殺菌 | Ｐ．脱　臭 |
| Ｑ．食　品 | Ｒ．医療への応用 | Ｓ．製造プロセス工程（紙パルプ・半導体等） |
| Ｔ．水族館／養殖 | Ｕ． プール・スパ | Ｖ．金属腐食・酸化 | Ｗ．貯蔵・保存 |
| Ｘ．実例紹介 | Ｙ． その他 |  |  |

**■キーワード例** （以下に該当するキーワードがない場合は追加いただいて結構です）

|  |
| --- |
| **Ａ．対　象　分　野（大分類）** 1湖沼水，2河川水，3地下水，4海水，5飲用水，6用水，7工業廃水，8し尿処理水，9下水処理水，10生物処理水，11嫌気処理水，12モデル水，13その他，14大気，15排ガス，16モデル排ガス，17排オゾン，18汚泥，19廃棄物，20食品，21農林，22水産，23合成，24加工，25殺菌，26漂白，27劣化，28腐食，29不活化，30反応，31精製，32治療，33衛生，34地球環境，35装置開発，36生成効率，37測定法，38装置設計 |
|
| **Ｂ．対　象　分　野（小分類）**1浄化処理，2再利用，3プール，4浴場，5冷却水，6純水，7水族館，8養魚，9植物栽培、10空気浄化，11大気浄化，12排ガス浄化，13食品保存，14食品消毒，15材料消毒，16パルプ，17化成品，18材料 |
|
| **Ｃ．対　象　物**1人，2動物，3魚介類，4原生動物，5植物，6藻類，7微生物，8有機物，9無機物，10有害物，11変異原物質，12遺伝毒性，13内分泌撹乱化学物質，14農薬，15難分解物，16生体物質，17腐食成分，18異臭味物，19臭気物，20色，21染色，22界面活性剤，23モデル物質，24塩素化合物，25窒素化合物，26窒素酸化物，27リン，28金属イオン，29ハロゲンイオン，30付着物，31懸濁物，32BOD，33COD，34TOC，35TOD，36ゴム，37材料，38半導体，39パルプ，40石油 |
|
| **Ｄ．技　術　内　容**1単独，2併用、3オゾン分解，4酸化処理，5生物処理，6促進酸化処理，7濾過，8生物濾過，9活性炭，10生物活性炭，11凝集，12吸着，13膜，14浮上，15沈殿，16ストリッピング、 17塩素，18クロラミン，19二酸化塩素，20KMnO４，21過酸化水素，22他酸化剤、23pH，24温度，25濃度，26時間 27紫外線，28放射線，29電子線，30電磁波，31超音波，32添加物，33触媒，34電解，35かくはん、36生成物，37分析，38腐食，39酸化，40機構，41反応速度，42物質移動，43反応器、44生分解性向上，45実験室規模，46パイロット，47実装置，48管理，49制御，50設計，51法規，52規格，53技術評価，54経済評価，55比較評価，56展望，57アセスメント，58数学モデル，59シミュレーション |
|