**天然有機化合物討論会**

**要旨原稿　作成要領と原稿テンプレート**

下記の注意事項にそって、正しく作成してください。

次ページの書式見本が、そのまま講演要旨原稿のフォーマットになります。色文字（テキストボックス及び矢印などの図形を含む）を消去し、重ね書きしていただくと作成が容易です。

（１）作成の注意事項

◆英文要旨(abstract)は、200words以内で作成ください。

◆英文要旨(abstract)・本文合わせて、A4版4ページとなります。

◆所定のマージン (上35mm 下25mm 右20mm 左20mm) をとって作成してください。

図式や反応式も、マージンからはみ出さないようにご注意ください。

◆Wordファイルで作成後、PDFファイルに変換してください。PDFファイルは文字化け防止のため、必ずフォントを埋め込んでください。

◆この講演要旨の印刷にはPDFファイルを利用します。従いまして、作成後のPDFファイルは、必ず印刷を行い、

図版・文字化け・ズレなど問題がないことを確認したうえで、ご送付をお願いします。

◆未発表データ等の記載は、論文投稿や特許等を十分考慮した上でご判断をお願いします。

◆発表に関係ない文字、色文字などは、すべて消去してください。

（２）提出方法について

◆講演要旨PDFのファイル名を「発表申込」で発行される「ID」＋要旨（例：080要旨.pdf）として、

指定ホームページ上より、アップロードしてください。

◆アップロードの際、「発表申込」で発行される「IDとパスワード」が必要となります。

◆提出期間中は原稿の修正・変更が可能です。　提出締め切り後は一切の修正・変更は受付ませんので

　ご注意ください。 修正・変更の際はIDとパスワードを入力して再度アップロード（自動上書保存）してください｡

**〇〇〇の全合成研究**

講演題目（日本語または英語）を記入

(静岡県大薬１, 静大院農２)

○静岡　県太１、駿河　湾花２

（所属大学 企業 研究所名を略名で、記入して下さい。)

発表者名／講演者の名前に○をつけて下さい。所属の上付き文字は、「数字」でお願います。

〇〇〇 is a compound with antitumor activity isolated from deep-sea microorganisms in Suruga Bay. This compound has a macrocyclic structure with a variety of functional groups, and although many total synthesis studies have been carried out, the total synthesis has not yet been achieved. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Abstract (200 words):

　〇〇〇は、駿河湾深海から単離された微生物から見出された抗腫瘍活性を有する化合物である。本化合物の全合成は、数多くの試みがなされているものの、いまだ達成されていない。今回我々は、世界で初めて〇〇〇の全合成を達成したので、報告する。

【合成計画】

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－。

要旨原稿フォーマット

【△△反応の開発】

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－。

【〇〇〇の全合成】

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－。

【結論】

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－。

【参考文献】

1. Shizuoka K. *et al., J. Am. Chem. Soc.* 2022, XX, 3775-3776.
2. Suruga W. *et al.*, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2022, XX, 3775-3776.

※ボックス、色文字はすべて消去してください。