昭和31年11月5日，6日 於東京工業大学電気化学協会 秋季大講演会

## 学術講演要旨

淮因電気化学協会
東京都于代田区有楽町1の3
TEL（20） 0897




## 秋 季 大 講 演 会

期 日 昭和 31 年 11 月 5 日（月）， 6 日（火）， 7 日（水）の 3 日間
会 場 東京工業大学（目黒区大岡山）
11 月 5 日（月）学術講演 $9.30 \sim 12.00,13.00 \sim 15.20$
特别講演 $15.30 \sim 16.30$
原子力開発の現状
国蓩大臣，科学技術行長官 正 J松 太郎
懇親会 $17.00 \sim 18.30$
11 月 6 日（火）学術講演 $9.30 \sim 12.00,13.00 \sim 15.00$
科学映画 $15.10 \sim 16.30$
日本原子力産業会議の御斡旋による原子力関係爫画数券
11 月 7 日（水）関東文部見学会
第1班（定員 40 名）富士写真フイルム足柄工場 $10.30 \sim 12.00$ 〔昼食，休想〕
湯浅電池小田原工場 $13.30 \sim 15.00$
○集合 小田原駅前 10.00 工場までバスそよる〔東京発 $8.06 \longrightarrow$ 小田原着 9．44〕 ○同業者見学は御遠慮下さい。
第 2 班（定員 40 名）秩父セメント第 2 工場 $12.30 \sim 14.30$
○集合 同工場前 11.30 秩父鉄道大野原駅下車，徒歩 10 分
〔上野発 $8.20 \rightarrow$ 熊谷着 9.45 －発 $10.07 \rightarrow$ 大野原着 11.20 〕
懇親会，見学会参加申込
1．申込期限 10 月 10 日 2．懇親会は会費 350 円を添え，見学会は希望班別と夫々氏名，勤務先，住所を記入して申込み下さい。

> 淬雰 電 気 化 学 協 会
> 電気化学協会関東支部

———学術講演プロ グラ ム（○印は講演者）
11 月 5 日（ $9.30 \sim 15.20$ ）
1．強電解質水溶夜の活動度係数について 電通研 森 山 允（10 分）
2． $\mathrm{PbCl}_{2}-\mathrm{LiCl}, \mathrm{KCl}$（共晶）系熔融塩の熱力学的垹質と $\mathrm{Pb}(1) \mid \mathrm{PbCl}_{2}(1)$ の単極電位について横浜国大•工 ○高橋正雄•岡田全弘（20 分）
3．二酸化マンガン電極の過電圧 Duke University W．C．Vosburgh•咭沢四郎（15 分）
4．${ }^{203} \mathrm{Hg}$ による水銀陰極の電解流動の追跡（電極界面現象に関する研究 第 12 報）
杳工大 水野 滋•外島 忍• 咘留川 靖•古川吉夫（15 分）
5．ジルコンの水素過霞圧
6．重水素の電解分離率に関する研究
7．水素電極反応の研究
$\qquad$
8．脱水燐酸なよる鋼の化学刑客（第7報）脱水撛酸中の鉄の溶解（続）東工大 佐 治 孝（15 分）
9．電極の表面状態に関する研究（第5報）結晶粒界近傍の性質について
大阪市大•理工 村 川 孛 男（20 分）
10．白金陽欀の表面状態について
（第2報）含水酸化白金結晶構造の加熱変化
（第3報）過硫酸アンテン製造用白金電極
東工大 井 上 涛 雄（20 分）
11．界面電気の研究（第 20 ， 21 報）界面電気二重層の電気容量より見た構造について
京大化研 ○渡辺 昌•过 福俦•上田静男（30 分）
12．フエノール采絶縁材料中への銀の移行胜に関して 日本霓気（株）小 柳 進 一（15 分）
13．ジルコニウムの「ヨウ化物熱線分解」そ関する研究
電試 黑田 正•谷井期词• o鈴本 正（10 分）
11 月6日（9．30～15．00）

14． $\mathrm{WO}_{3}$ と HCl との反応に関する熱力学的研究 東工大資源化研 舟木好右衛門•。内村孝太郎（15 分）
15． $\mathrm{WOCl}_{4}$ の水素還元に関する研究 東工大資源化研 舟木好右簿門•。内村孝太郎（15 分）
16．ウラニルイオンより二酸化ウランの電解析離について 東工大 向 正夫•○細田若枝（15 分）
17．ニッケル，カドミウムアルカリ蓄電池の陰極の放電機構について
本多需機（株）細野富造• o松井正好（15 分）東工大資源化研 冠 木 三 郎（15 分）
18．電解二酸化マンガンの微構造に関する研究
19．鉛䔔電池よりの水素ガス発生について，
I 自己放電反応の活性化エネルギーの意義 日本電池（株）䆶川真男•咹率康二（10 分）
20．空気電池用活性炭の減極能の測定法について 電試 䙡 良 之（15 分）
21．電解によるフッ素化の研究（第1報）トリフオオロ酢酸の製造
名工技試 叹島林平•林 頑一•言六冬司（15 分）
22．高チタン摔の研究（第4報）高テタン砂鉄の性状 僈大•工 咭田哲郎•兰兰 验（15 分）
23．チタニウムコーティングの研究（第2報）チタニウムーアルミニウム合金の製造
科研 屾口 筬•言兰 武（15 分）
$\qquad$

24．暜電池用鉛カルシウム合金の研究
25．ロイコマラカイトグリーンの電解酸化
26．微生物代謝産物の電気化学的性質（第 2 報）発熱性物質

27．電解による糖液精製効橗及び木材稦化に対する応用

28．電解による䯭酵阻害物質の除去に関する研究
大工技試四国出張所 中場幸郎• 叹林 武•带二六 天二 絺（20 分）
29．石灰窒素より青化物の製造に関する研究（第11報）各種炭素の反応性につにこ
山形大•工 佐藤 誠•蒙江 三•卞楽 三（15 分）
30． 0 －ハイドロオキシアゾ化合物の金属誘導体の研究（第 2 報）


## 電気化学協会 秋 季 大講演会

## 学 術 講 演 要 旨

（1）强要解賃水溶液の活動度係敖について
梁 山 允 (10分)
（日本電々公封巣気通信研究所）
線上の特别な点を調べる事が有用と思われる。この韩告では上述の曲欮上の 2 点：即ち
（1）活動受票致が聂小値をとそ点
（2）高農度で再び活動度保敖が1に年る点
の梘則性についく述べ，更にそれと客液峼造特に水和したイオン球との関運 について報告する。
（2） $\mathrm{PbCl}_{2}-\mathrm{LiCl}, \mathrm{KCl}$（共晶）系燃融塩の鶖力学的性稹と $\mathrm{Pb}(\ell) \mid \mathrm{PbCl}_{2}(\ell)$ （1）単極愛位について

## 

（横浜国立大学工学部軋気化学利）
 （共））系につついく，本艮をはPbClz－〔LiCl，KCl（共）〕系の然力学的
逆龟池の起蝿力を $N_{1}=1.000 ~ 0.010 t=400^{\circ} \sim 600^{\circ} \mathrm{C}$ に宣って測


量倞教もa，からDukemの奚保を用いて求めた。AgCl だはfは1以上
（z）
Rもり混合のエネルギーWィそRTだある正則溶液の定義に蕨密に従う溶液 の性蒷を示しEが，PbClzだはfはすべて1以下だWıンーRTだあった。


 オンか配列は或瞬間には錯イオンの配列をとつとも次の䁵间に日不規期にを

 の基準にとり決定した。
（3）二酸化マソガン電極の過電圧
W．C．Vosburgh－O去 沢 四 郎（ 15 分） （Duke University，Durham，N．C．，U．S．A）

要解二酸化マンガンの放奄抟墇を明かやする目的を以てその過軋圧を種々 の酸性崄中を測定した。即ち電流密度，温度区びPHによる過軋圧の変化及 びもの過沒現象を実測した。これ罢の結果より過要圧の辰因が要極表面にお ける価酸化物の䔰賈にある事を定性的に認め，次だこれを定對的に説明す るために次の仮定
（1）一次的に生ずる還元生成物はMnOOHであり，これが $2 \mathrm{MnOOH}+2 \mathrm{H}^{+}=\mathrm{MnO}_{2}+\mathrm{Mn}^{++}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$
なる反応をマ次的に起す。このマ次反応の遅肌が過要压を生ずる原因を妳している。
（2）軍極要位汇の表面における MnOOH と MnOz との比によって定ま る。

を立く，これを雃めるために通要道後及び通軋停止捘の受位変化を理論的に

（3）
が密液中に次きに增大する事を分抓的に碓めた。次た上記仮定の下に电流密度—電位関综を理論的 K 計算し。

$$
\begin{equation*}
I=\frac{K_{1}}{\left\{1+\frac{1-L e}{L e} \exp \left(-\frac{\Delta F e F}{R T}\right)\right\}^{2}}-\frac{\frac{K_{z}(1-L e)}{L e} \exp \left(-\frac{\Delta E e F}{R T}\right)}{1+\frac{1-L e}{L e} \exp \left(-\frac{\Delta E e F}{R T}\right)} \tag{z}
\end{equation*}
$$

I：西流密度 $\Delta E e$ ：過電压

Le：平衛状態における低酸酸化物の全酸化物に対する比
 E。即ち一次的にMnOOHが生成し，これが一部 $\mathrm{Mn}^{++}$生成の反応を起し容 け，一部は $\mathrm{MnOz}_{\mathrm{M}} \mathrm{O}$ 内部へ拻澈して行くぬのであろうと思われる。

（受極界面現象に風する研究才12報）
 （呆秀工業大学）

 るが，定量的を実絤。方ぢが地のいろいろなイオンについくの測定は少い。本研究は精密設し一トメーターを用いく自記記録計を連動させ203 Hg を氾
 らべた。

まずレートメーターか遮実を試聆し，Na，Zn，Ni；T\＆の各イオン及 びMgイオンを漉入したNaイオンについて唯解俥位の変化による流動速度 の変化を測定した。兴の䛎果，Naイオンの場台には先にカウンターを用い く测った伹よりも遥かに速いものだあることが想かった。
（姑）
（5）ジルコンの水素過電圧（甙1敦）
田 息 栄 森 健 矣（15分） （專京都立大学工学部工業化学教室）

N．Hacherman（ 1954 ）日中性浴（NaCl）とおけるZrの分㮌审位を測定し，险植分桠要位は $2 \times 10^{-6} \mathrm{~A} / \mathrm{dm}^{2}$ 以上においたほさTafel の式に従い $\eta=0.99+0.15 \log i\left(i=A / \mathrm{dm}^{2}\right.$ ） ）を很ている。


 ETiと周㥞に相当大きく。

INKOH $(1.56 \sim 1.76)+(0.15 \sim 0.21) \log i$
INH2SO\＆$(0.5 \sim 0.8)+(0.16 \sim 0.2) \log i$$\left\{\begin{array}{l}i=A / \mathrm{dm}^{2} \\ 25^{\circ} \text { 及び } 45^{\circ} \mathrm{C}\end{array}\right]$



## （6）重水素の電解分租率に関する研究

$$
\begin{gathered}
\text { ○高 槁 洋 - 岡 俊 平 (25分) } \\
\\
\text { (東京大学工学部) }
\end{gathered}
$$

重水䔔の要畔分雖率は，使用要極金屈によって要る值をとること多従前よ り知ら以टいるが，测定値は一般に再現性に乏しく，且つ実倹者におり棈当

現性に乏しい事実の検討がなされておらず，分誰率決定の実酫的方法は確立 されていたい。


液）を䍡解し，貝量分析器によっく発生水采の同位元素分析を行つた。その
 Hiskey（3）は不解物の湿入になって水银の電解分离率は時间と共に借下する が，不能物が木けはは時间的変化はなく，再現性あるデータが得られること を報告しくいる）且つ再現性をよいのに対して，白盖においくは，明らか に分离率は時間と共に低下する。また要極处理によって同一金蚛ても異った分离率を示すが，同一条件下たはぼ一定の值となる。
 はなく，要梪金屈の種類•搆造•性质をどの関連において再検討を要するこ とが詰論される。
（1）堀内，用本：Sci．Pap．Inst．Phys．Chem．Res．，zס， 23 ／ （1936）
（2）Walton，Wolfenden：Trans．Faraday Soc．，34 436 （1938）
（3）Rome：Hiatey ：J．Am．Chem．Soc．， 765207 （1954）
（7）水素軋極反応の研究
及 川 芫 •岡 俊 平（15分） （日立製作所中央研究所）

奄正の研密，及び Himmler（z．Phys，Chem，176 205（1950））のラ


（6）





 く实倹値が一致するか否か口再検討する必要がある。
dataの再現性と語差に充分な注意を払い。コンソリジーシッドスノー

 ついて重水素の㸓解分离䋇教を測定した結果。分离係教の值になからろにか けと上話金屈につき連続的に分布し，上記金属の㥳に大から小と罗す。金屈块よりて及び3のて群に分かれるという袺果は全く認めら队なかった。

以上の詰果から水素要極反応の拣挜についく再険討を加えるべき必要の存 することが能論される。
（8）脱水燐酸による鋼の化学研唐（才フ報）
脱水燐酸中の鉄の溶解（続）
佐 治 专（15分）
（真京工業大学）


極支配的であり，その実態としく低温城では漫度分粶，高温牫では化学分極
成物貝自体の泫散速度を制部し，実際の塺蝕速度に㹡散支配の影響を大きく



 この事実は上の予想を裹寧きし，且つ前報した極迴転による要位偏差の温度変化がノ50年附近で極大植を示した事実と孔対応する点が注目さ肌た。
 して理解する上にさらに検討の余地があるのだ，度蚂速度の温度変化から袟溶解に要する活性化エネルギーの概略地を見積り，その結果上対して脱水嶙酸の溶液的性蒖に関する前報までの結果を皏せ考慮した上で検討を加えた。

## （9）電極の表面状態に関する研究（才5竍）

結晶媇界近傍の性真について

> 村 川 享 男
（幻灯使用）


察した。その結罧，皮臤の生成け淔必だは盛んに行われるが粒界近谤をは，


 が見出さ肚る。アルミニウムを啺極酸化する際に粒果け不統物の偏折のため に皮䐜の不連䠜性を生ずることは既に教告したが，その際には梹界近傍の罢常は認めら收なかった。然し本報の涭演处理では拉界近傍は拉内と比較して

（8）
（10）白金陽極の表面状態について
井 上 泰 雄（20分）
（恵京工業大学）
（弍2報）含水酸化白金の加熱変化について

 の際の放象反応生成物については，例えば白金㸓極が水悉発生状等より極性
酸化物が期符されておうり，酸極に化学㖟着した水分子と要椟表面との反麻过取着種が柤対的に不安定であるために起らないとのと考えられている。しか


碍的酸素発生の找搆を実験的研究に基ついと詳細に明かにするには。白金』無水酸化物と水酸化物（水和咷化物）との闺要を碓めておく必要がおころ。本報告は水酸化物と水酸化物との酟羿学的データーを評べ，雨者の関绵を明かにする目的で行ったものたあり，特に水酸化物の加熟瞠水逗元に注目し
研究は㫕当らないようである。

実 験 ガイガーフレックス広角度×楽スペフトロメーターを用いて室倹し E。用いる試料はVorhees，Adams 法とWoehler 法とた製造したて
 $325^{\circ}, 450^{\circ}, 550^{\circ}$ ， $650^{\circ}$ ， $750^{\circ}$ ， $900^{\circ} \mathrm{C}$ で 3 府間加然七，次い そ空気中に㳣入れる。この一系の加姺で晥水と白金への睘元試料をうる。

 きる。



 （ $0 \leqslant x \leqslant 1$ ）の回折僾は的 $550^{\circ} \mathrm{C}$ だ明かとなり，的 $750^{\circ} \mathrm{C}$ 区消える。
 なる。 $900^{\circ} \mathrm{C}$ だ日混合相を示していた回折铱が囬全に白金单相を示すに至る。
2．Wochler 法た得た式料についた $180^{\circ} \sim 550^{\circ} \mathrm{Co}$ 温域た诗正
 との回折環が明かにはり，アt 304 は約 $750^{\circ} 6$ た消える。据ら水た詰果よ り次のことが導かにる。
 では含水酸化白会の部分分解がおこり，圥全㙂水温度心は混合相姞昆は アも単相になる。
2．Vorhees．Adams 武料 ゙は Arifelt 撗造（Gitteraufrauhung）
加热により余り促倳されていない。
3．20 $0{ }^{\circ} \sim 750^{\circ} \mathrm{C}$ の温度域の詰晶相は単独酸化物が麦め成ずに，混合相だある。 $500^{\circ}$～60 $0^{\circ} \mathrm{C}$ の所謂 p吅相においくは，本測定結果だは

（丮3報）工業的過硫酸アンモン製造用白金陽極につけて…
浓中に存在するに至った白金のトレースも晹極酸化反応に接蜰作用に及ぼす



（10）
きた同定法と×䱚光分析法に関するガイガ一計敖铵×腺回折运の技㭌的進
栄的過酸頖アンモン製造法である Loewenstein 及び Riedel－de Haam
折法た吟味しE。この研究に附道して强酸性要解液中の白金陽樞の表面生成物の白金酸化物の本態に関する知讙をうることは興味深い事柄のように思け れる。







 る䁑唖で黄褐色折出物がある。ノレルコ並にがイガーフレックス広角堿回析










 めだあろう。电解後は（ノノ））回折噮も表わ肜，（ママ


 の回折環は酸には不容のPtOz•nHzO（0 ゼあろう。S．Fig．Z．Cた示されるように，No．8ではPt30《舞がみとめ られる。回折環强度は微語せはあるが，再現性がある。Pどァロッは全く無水
 かった。
 ます。

> ※はステイド参照の事。
（11）界面電気の研究（牙20，21報）
界面軋気二重層の要気容量より見た構造について

$$
\begin{aligned}
& \text { ○渡 辺 昌•辻 福表•上田蹊男 (30分子 } \\
& \text { (京都大学化学研究并) }
\end{aligned}
$$

 だは主として容液中のanion 重（halogene，halogenate，Soú，No＇，

面闹の媒貨（水分子）の透要率汉約7．5と計算さ社，がなり能和した値たあ

 の分槚率の大きさと同じ順位を示す。


（12）

 イオンについとは，容液中のanion 半经と芙に墦大し，西者の対政は団ぶ直眼関保を示している。こ以ロイオン半佳がとの分極率を介しく容量に効い くいることを示す。
（12）フェノール齐脃緑材料中への銀の秲行性に烕して
Ill 柳 淮 — (15分)

## 日本電気株式会社，压送工蒈部

## （序 論）

根は面々な形状だ骎方面に使用されているが，その形状の如何を问わず，例えば，銀符，メッキ，コロイド銀）高湿高と道流の存在下では一㾝の軋解
上昰影響を及ぼす事が明らかになった。

よって本䜵告の目的は，配謀林料としては最も広く使用されているフエノー


（実倹し結論）
（1）寝行現象の栈撗に烕しては，次の如く考える。即ち高湿下にてフェノー


成長する。
（z）行行現象の発生を加速させる因子としては，樹脂中の可溶性未反応物蕒，
 の敵合度により決定され，更に觰合度は檘脂中への水分の㹡散度に密接去
散度鿏行速度の関係を明かにした。






 が明らかになった。

## （四はスライド咢）

（13）ジルコニウムの「ヨウ化物熱緑分解」に関する研究

表
（要笑試験所）

 ら屋廷性のある粎状ジルコニウムが艊られる。

この実験たは出来るだけ太い㮠状ジルコニウムを製造することを回票とし く，先ず小型のガラス慜の反応管によって緤いジルコニウム棒を造つE。制
 ため主としてジルコニウムの析出速度を謹べた。女お原料には睘元で造った非常に袖办い黑色の粉末ジルコニンムを用いた。析出速度け反応管の温蔍，
 が䫝渚になるが， $250^{\circ} \mathrm{C}$ 附近では速度が最も大きくなり，その上で再び小


（13）
件を一定にしたま」析出を続けると速度は最初時间と共に内ずかずつ減少す るか一定時间変には一定速度とよった。反底営の形を変えて実验したが内部 の気体が容易に抆散出来るような形状でないと速度が非常に小さくなること かわかった。
（14） $\mathrm{WO}_{3}$ と HCl との反応に闺する热力学的研究舟 本 好 右 衛门 回内村孛太郎（b5分） （東工大食瀑化学研究所）

タングステン含有物を放素の存在のもとで，塩素化すると，WOCl4およ
 タングステンがられる。この方法で金屈タングステンを得るには，WO Clz およびWOClkの熟力学的性賁をよく研究することが重要ぜある。

この教告た日，WOClयの水素還元の㫮力学的考察を行うため，すずつぎ の不応につき，その平衡定教を流勤法によっと決定し，更に $\Delta G^{\circ}, ~ \Delta H$ を計贊した。

$$
\mathrm{WO}_{3}+\mathrm{HCl}(\text { gas }) \rightarrow \mathrm{WO}_{2} \mathrm{Cl}_{2}+\mathrm{H}=\mathrm{O}
$$

その結果昛收兹比つきのすう心ある。

$$
\begin{array}{rl}
\log K_{p}=-\frac{269}{T} \times 10^{3}+5.536 & \\
\Delta G^{\circ}=35.1 \times 10^{3}-25.3 \mathrm{~T} & \mathrm{cal} / \mathrm{mol} \text { WO3 } \\
\Delta H=35.1 \times 10^{3} & \mathrm{cal} / \mathrm{mol} \text { WO3 }
\end{array}
$$

（15） $\mathrm{NOCl}_{4}$（1）水素還元に関する研究
盘本好右：僻门•内村孝太郎（15分）
（東工大資源化学研究所）


$$
\mathrm{WOCl}_{4}(\mathrm{~g})+3 \mathrm{H}_{2} \rightarrow W+4 \mathrm{HCl}+\mathrm{HzO}
$$



$$
\begin{aligned}
& \Delta G^{0}=-25.8 \times 10^{3}-44.53 \mathrm{~T} \\
& \Delta H=-25.8 \times 10^{3}
\end{aligned}
$$

これより上の不応は，発軗区応であることが知られたが，このことは


なお：この反応は約 $700^{\circ} \mathrm{C}$ で完全に進行する。

## （16）ウラニルイオンより2酸化ウランの電解析離について（才2報）

向 正 夫。O制 田 若 玟
（本 5 分） （東京工業大学）

ウラン冶金における系鉱抽出液中のウランの分离を目的として，ウラニル







（17）ニッケル，カドミウムアルカリ萻軋池の陰極の放電抟構に就て


一般に，本蔥要她の充放軍反応は

$$
N ;(O H)_{3}+C d \frac{\text { 效票 }}{\text { 盇 }} N i(O H)_{2}+C d(O H)_{z}
$$



（16）


等である。

カドミウム媱㮔の自己放要は，主として空気中の酸票の扰敬によるとので ある事を確かめたる後，酸労を遮断して白金板上に析出させた微量のカドミ シム，又时カドミウム渚を微少要流た放要させ，との放要曲毅の変化，休止
 ×绿廹析を行って，その生成物を解析した。そして荅合的くその放要楼模に ついて考察した。
（18）電解二酸化マンガンの微軋造に関する研究

$$
\begin{equation*}
\text { 冠 } \pi ~ 三 ~ \text { 郎 } \tag{15分}
\end{equation*}
$$

（東京工業大学餈源化学研究所）

 いがGamma－typeのものが好きれる。MnSO世水榁液の醏解酸化によ





 であり，以上たは $\gamma$－typeの外 $\alpha$－type 學の針状㑼晶を湜入する。この ことは要池試験々び他の䶂性負にも表われる。
（19）鉛蓄軋池よりの永美ガス発生について。1．自己放電反応の活性化エネ ルギーの意義
 （日本電池株式会社）

鉛蓄要池よりの水美ガス発生の阵榾を解明するための斋锗として，先ず自己放要反府の活性化エネルギーを，太型の要池についく測定した。その結果
 し，

2．鉛番要池の自己放要により水素がスを発生する度応は，能探の化学反杺 たあり，その反旅速度の温度による変化は，アーレニウスの式にかなりよ く適呂し，そ肌より計毘した。この友応の活性化エネルギーは約 $20^{\mathrm{Kcal} / \mathrm{M}}$ だ西り。

3．この值は，鉛表面よりの水素ガス発生の最小過要王に相当するとみら昛 る。

等のごどが判明した。
これらの点よりみと，鉛蓄龟地の自己放要反府ロEyring，Glasstore，
 する，恋粹打化学反応であると考えら股る。
（20）空気電池用活性炭の滅極能の測定法について
櫝 良 之
（15分）
（工業技術院要気标酫所）
過酸化水素の分解速度を比較する方迲が用いられて来た。これは活性炭の触媒能が䍝池の特性を文配する直接因子だあるという仮定に立脚しているもの どある。阶が過酸化水素の分解能と要池の特栍との间には特姝の場合を除き
（18）
相関々标の㑇められはい場合が罗いことが教骎くの実験から雄めめられてい


 のだよいためだあるのか，従亲の実験詰果をは甚だ不明雃である。菷者はこ の点を確かめるEめMarsh，Mc Donald 罢が党置池用二酸化マンガンの活性度の比較に用いて好結果を得たパルスポーラライザー运を滅極剂として の活性㸚に应用し，同时に同一試料による過酸化水美分解能，及び之の空気要池としての特性を比辡袷討した路果，パルスポーラライザー法如過酸化水
 によれば体水化处珒を族した試粉についても未処理のものと同椂に蔵極能の
同蒔に測定され，詰局慗とし下の特性が良く反泱されるものと考えられる。
（21）電解によるフツ索化の研究（弐1報）

> トリフルオロ酢酸の製造
（名古屋工業技街式剱所）
 ツ素化合物を生成する方法は普通の有機合成にくらベてほとんど一工穕で目䠵物が得られる特微がある。この電能によるフッ素化についくは Simonsら か報旨〔J，Electrochem．Soc，95，4フ（1949）〕があるが，目酌とする化合物の收率は極めて低いのた，收率の向上をはかるために研究を始めた。
库用し，試料として水酢酸，無水䰿酸，アセトン，塭化アセチル罢を用い，無水フツ酸に容解し4．5～6Vの逼流で案件をかえと要解しトリフルオロ䣷

酸の收率，䁏流効率を調べた。なおトリフルオロ酷酸はナトリウム塩としし採政した。

トリフルオロ酸酸の生成は塩化アセチル，無水醁酸がよく，アセトン，水

（22）高 子 タン㵏（1）研 究（才4報）
五

安


膏子タン砂鉄（1）性状
○吉 田 哲 兂•武 并 武（15分）
（庢応義㢣大学工学部廊用化学科）

我が国に家㿥産出する砂铁は酸化チタン分を5～ノ2 \％含むに過きず，こ れを高チタン㴡の原料として用いる場台，種々さ送鉱法により酸化チタン分 を30\％的捘にしている。この送铉方过を確立するためには砂铁に存在する


 た主要な化合物は，Fez03（Hematite），Fes O4（magnetite）， zFeO． $\mathrm{TiO}_{2}$ ，FeO．TiOz（lkmemite），FeO． $2 \mathrm{TiO} \mathrm{O}_{2}$ 㐾 $\mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3}$－ $\mathrm{Ti} \mathrm{O}_{2}$

物とFeO・マTiOz，及びFesO«とzFeO．TiOzとは完全固溶体を形成す ると観察された。まEFeO•TぴOzはFezO3を固溶するがとの固客限过案外狹かった。またこの系にはmagilmeniteの如き3元化合物を見出すこ
 ヒ較した結果によると，砂铁は主としくMagnetite及び limeniteとこ
銃の方法について険討し報告する。
（20）

チタニウム—アルミニウム合金の製造
○山 ロ : 喬 • 武 井 - 武 (15分)
（科学研究所）：
酸化チタニウムを熔融隶晶中に於てアルミニウムせ直接䁲元して，チタニ ウムーアルミニ゙ウム台金を得ることができた。

反応団次の㴍である。

```
\(\mathrm{TiO}_{2}(\) in cryotite \()+\mathrm{Al}(\mathrm{lig})\)
\(\rightleftarrows T_{i}(\operatorname{in} A l)+A\left(z O_{3}(i n\right.\) cyyolite)
```

 ウムの豊度，反応の時间及び温度等が，チタニウムーアルミニウム合金生戎 に及ぼます影謇について調べた。

本朝では，これらの硚果と二，三の基䂾的考察を述べる。
（24）鉛䜾要池用鉛一カルシウム格子合金に凪する研究

（古河電王理化研究所）
森 川良 知
（ 15 分）
（古河軋池）
$P b-C a$ 著金が孚動用蓄要池格子材料として唖れた特性を有する事は围知の事を゙あり，且つ帯くの研究報文が発表せら肜くいるか，Caが酸化性の ため，実用上の雉点とされていた。
 くいる様だあるが，本邦だは末だ実用要池としく使用せられていない粪であ る。筆者䍒は本合金の实用化を計るため，軗造上の研究を行った詰果，実用

（1）$P b-C a 母$ 合金の製造
Pb －Ca竺合金を製造する方法として熔融要解迲，カーバイド法が
 つた。急冷造法によると均一性は良好だある。
（ 2 ）合金組成の调制法
 ＜
（3）瑇造性

（山）栈械的性鿓
合昷酔城，傳造条件及時効時の抗張力，伸，硬度変化々ついを
（5）P型格子造実施翞果
 い

（5）の方法により造した格子をアノードとしく，sbーアb及䖻船の格子と
認することが出示た。
（25）ロイコマラカイドグリーンの電解酸化
○水 口 純 • 御 圆 昭 三电（10分）
（東京工爰大学資源化学研究所）
トリフェニル系染料の製造には，次式のように予め護を效定しEPbOz粉末を以て注意深く酸化を行うエ程がある。


## （22）

当初この酸化に对しくPboz要極の罖面化学作用を応用しようと試み，Pb


との酷果，再餜極共，略同稚度の酸化能であって，PbOz電極の方がよい とは云えない而果を示した。

そしくこの際の最も重大な文媁は陽極表面に泥状物鿓が附着し要解酸化を
的酸化と同銐家にマラカイトグリーンを生成せしめることが心きた。
系染料の要既的製造についくの一示浚を曖示する。
（26）微生物代謝産物の要気化学的性買（事2設）
発热性物盾及びTBP反庭陽性物貭の黾気泳椁
○鈴木問一。水口純（15分）
（東京工業大学餈源化学研究所）


用を有することを教告した。
 の3楊の别があることを見出し，そ收らを単离することに成功した。
今回は $P$ ，$P_{\alpha}, ~ P \beta$ R着目しつゝ広羲の発然性物鿓，TBP反応陽性物鿓
 Pyrogenの要気化学的性鿓及びPyrogen本体を究明する一助とした。
永動性を示さず，要気泳動的にP或日Pュ型に；ヒスチチン，ウラシル，チ ミン，酵母核酸，ヒスタミン，ペプトン畀は向险極性のノ成分を示しく乃型 に；カゼイン，卵アルブミン罢は向鄤極性成分及び泳動性を呈さない成分と

を示しアメ及びP及湜合型に屈することが判り，微生物の代謝産物である Pyrogenの性贊，搆造等を知る上に重要な知見を得た。
（27）電解による耪液精製奻果及び六枋糖化に対する応用水 $\square$ 純，鈴办周——元开憬一朗•堀家健—（20分） （東京工業大学餈源化学研究所）

即ち糖化用酸は要解により完全に除去せら肘，又との酸が木揮発性酸である䍖合は易梗宛として略定量的に回收し得る。糖洨精製効果としては，㙂两，脱色及び不能物が西解により嶷固浮上して除かれ，単䊉の晶出が非常に容易 となること等が知られている。
雅するフルフラール或ばー（オキシメチル）フルフラール罢は消失し，又 くれらの生戍を助長すると思われる含空素有機物も同時に除去さにること半然紫外及び可視部スペクトル或术ホーラログラフィ一，TBP呈色反応，水绐のキャンディテスト罢によって明らかにされ，精製効果の一部日要解毗元 によることも判った。
 なること举の説明が出来るようになった。
 れ，キシローズ或はグルコーズの結晶が容易に得られ，又酒精酰酳の速度が増進される。

木材䊣化工嶪に対して，硫酸の要解的回收を主目的としE晹合は要力叓が
 セミ中和し，曹解を併用することが考えられる。

## （24）

（28）軋解による醗酔阻害物貝の賖去に関する研究


一ルがある。




（29）石灰窒素より吾化物の製浩に関する研究（才1 1 報）
各種炭素の反応性について
 （山形大学：工学部）

 るものとされていた。



若干の知見を得た。
（30）0－ヒドロオキシアゾ化合物の金屈浖導体の研究（才2報）
○城 尸英彦•早山保昌（15分）
（埼玉大学文理学部）
（1）レゾルシン，フレゾール\＆び $\beta$ ーナフトールを含む○一ヒドロオキシア ジ化合物の Cu ， Ni ，Co 罢の佥屈䧽導体を合成した。（z）そしてこ肝ら金

赤外䐂吸收を調べた。娄つかの特有を吸收部が金蚛誘尊体は原色菜に比し，長波爰倒に㖟っくいることを知った。

以上の金虫誘道体の合成方法，有栈容媒への容解慶区び赤外䋓吸收につい
 E，研究費の一部はライオン㐫磨媒式会社の好䁛によるむのた，再者に深い㑒謝の恧を表する。




## 枟佘宇宇野澤組鉄工所

本 社 及
波谷工場
玉川工場
東菒都渋爷区的下时 62
霞話三白（45）2910～2•2044
查京都大 H 区 䉓 話 薄
䉓話蒲男（73）〕2406


