# 『メタサーフェス』 レンズからバイオセンサーまで 

開拓研究本部 田中メタマテリアル研究空（主任研究員）
発明者
田中拓男

## 背 景

光の波長より細かい人工ナノ構造を利用して作る人工光学材料が「メタマテリアル」です。メタ マテリアルは自然界の物質が持ち得ない新奇な光学物質を生みだし，より自由自在に光を操るこ とができます。このメタマテリアルの中で，物体の表面のみにメタマテリアル構造を作製した2次元メタマテリアルが「メタサーフェス」です。

## 概 要

メタサーフェスは，ナノメートル～数マイクロメートル程度の厚みしかないため，極薄•極軽量 のレンズ（＝メタレンズ）を可能とします。また，メタサーフェスで光の吸収を制御すれば極薄•極軽量の発色体（ニメタ発色体）を作製できます。この発色体はウイルス感染などを色の変化と して検出するバイオセンサーにも応用が可能です。


図2 メタレンズとそれを搭載したドローン


## 図4 メタ発色体の発色サンプルとカラーチャート



－「メタサーフェス」は極薄•極軽量の光学素子を実現


- 紙より薄い眼鏡レンズやカメラレンズ
- 常識を超える軽さで高性能レンズを実現
- 体への負担を軽減する極小内視鏡レンズ
- 永久に色褪せないメタ発色体を実現
- 光を完全に吸収する黒色塗装
- 偏光素子や偏向デバイスも実現可能
- 永久に色褪せない極薄極軽量ペイント

