行事予定

<table>
<thead>
<tr>
<th>開催月日</th>
<th>名称</th>
<th>開催地</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1982</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/2 - 3</td>
<td>Research Coordination Meeting on the Intercomparison of Actinide</td>
<td>Antwerp, Belgium</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Neutron Data Evaluations</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/2 - 3</td>
<td>Research Coordination Meeting on the Measurement and Evaluation of</td>
<td>Antwerp, Belgium</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Transactinium Isotope Nuclear Data</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/6 - 10</td>
<td>International Conference on Nuclear Data for Science and Technology</td>
<td>Antwerp, Belgium</td>
</tr>
<tr>
<td>9/13 - 17</td>
<td>The Neutron and its Applications, Conference and Exhibition to mark</td>
<td>Cambridge, U.K.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>the 50th Anniversary of the Discovery of the Neutron</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/27 - 10/1</td>
<td>23rd Meeting of NEA Nuclear Data Committee (NEANDC)</td>
<td>Chalk River, Canada</td>
</tr>
<tr>
<td>9/30 - 10/3</td>
<td>日本物理学会：第37回年会</td>
<td>札幌</td>
</tr>
<tr>
<td>10/9 - 11</td>
<td>日本原子力学会</td>
<td>神戸</td>
</tr>
<tr>
<td>October -&lt;br&gt;November</td>
<td>Specialists' Meeting on U-235&lt;br&gt;Fast Fission Cross-Section</td>
<td>Vienna, Austria</td>
</tr>
<tr>
<td>October -&lt;br&gt;November</td>
<td>Meeting of the A + M Data Centre Network</td>
<td>Vienna, Austria</td>
</tr>
<tr>
<td>October -&lt;br&gt;November</td>
<td>2nd Meeting of the IFRC Subcommittee on A + M Data for Fusion</td>
<td>Vienna, Austria</td>
</tr>
<tr>
<td>1983</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/29 - 31</td>
<td>日本原子力学会</td>
<td>東京</td>
</tr>
<tr>
<td>March</td>
<td>Advisory Group Meeting on Basic and Applied Nuclear Level Densities</td>
<td>BNL, U.S.A.</td>
</tr>
<tr>
<td>5/16 - 20</td>
<td>6th International Conference on Radiation Shielding</td>
<td>東京</td>
</tr>
<tr>
<td>May</td>
<td>13th Meeting of INDC</td>
<td>Brazil</td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>Advisory Group Meeting on Transactinium Nuclear Data</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>7th Meeting of the Nuclear Reaction Data Centre Network</td>
<td>USSR</td>
</tr>
<tr>
<td>開催月日</td>
<td>名称</td>
<td>開催地</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>Interregional Technical Assistance Training Course on the Methodology of Evaluation and Processing of Nuclear Data for Nuclear Reactor Applications</td>
<td>Vienna, Austria</td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>Specialists' Meeting on Yields and Decay Properties of Fission Products</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

あとがき

57年度第2号目の「核データニュース」をお届けします。昨年度は発行回数が予定を大幅に下回ってしまいました反省もあって、今号は予定よりも早い発行となりました。このようなことは、私が核データニュースの編集を担当してからも稀なことで、これは編集者の単なる反省だけから実現するものではなく、今号の話題欄に書いて下さった九大の大沢さん、原研の土橋さん、松本さんのお3方が予定どおりにタイムリーな原稿をお寄せ下さったたまものです。ここに厚くお礼申し上げます。

本号に、シグマ研究委員会の名簿の横文字版が載っています。これはIAEAの核データ部門に、日本の状況を紹介するため、原研核データセンターの五十嵐さんが苦心のうえ作成されたものです。われわれはシグマ委員のローマ字書き、カナ書きなどを必要とすることがしばしばあります。その都度、物理学会の名簿や英文の論文などを探しては調べて正確を期すわけですが、人名の読み方はむずかしく、またローマ字書きも多種多様であって困っております。名前の表示が間違った場合には、大変な失礼になりますのでとくに気を使っています。本文中にも記しましたが、上記の名簿のローマ字書きに間違いがありましたら、本誌に申し入れなければご連絡いただきたいと思います。その際、勤務先・所属などについても英文表示もあわせてお知らせ下さるようお願いします。

（編集係 浅見 哲夫 記）

-74-