名古屋大学タンデトロンAMSによる14C年代測定とその考古学及び地質学への応用

中村俊夫

タンデム加速器と質量分析器を組み合わせた加速器質量分析（AMS）技術による天然の極微量元素測定の方法は、アメリカ合衆国とカナダを舞台にして1976年から1977年にかけて開発され、1980年代に早くも実用の段階に入った。その一つが放射性炭素14C測定による年代測定であり、考古学・地質学の年代測定に関連して新たな応用研究の分野が開拓されている。

AMSの発展の初期の段階では、物理学の実験などに用いられていた既存の汎用タンデム加速器（加速電圧5～12MV）を改造してAMSに利用することが一般的であったが、全世界で30台を越える施設でAMSが利用可能となっている。こうした既存のタンデム加速器の改造とは別に、小型タンデム加速器（加速電圧2～3MV）を用いたAMS専用のシステム（タンデトロン加速器質量分析計）が米国General Ionex社によっていち早く開発された。その1台が1981～1982年に名古屋大学に導入され、さまざまな研究に利用されてきた。成果の一部が、本稿に紹介されている。

さらに、1991年以降は、形状こそ従来のタンデトロン分析計と同程度であるが、最新のコンピュータ・機械制御の技術を取り入れた高性能の最新型タンデトロン分析計が開発されている。この第二世代の14C測定専用の分析計は、イオン源の出力が従来のタンデトロン分析計のイオン源の出力に比較して約10倍も大きく、かつ、14Cの検出効率が高いため、現代のシャドウ試料を調製された1mgのグラファイトについて、わずか20分間の測定で20万個を越える14Cが計数される。従って比較的汚い試料については、20分間の測定で年代値の誤差で±20年と絶対誤差は容易に達成できる。また、測定成績はコンピュータによる自動記録となり、省力化、高生産性（年間3,000個の測定能力を持つとされる）が期待される。新型機は現在、米国のWoods Hole海洋研究所、オランダのGroningen大学、ドイツのChristian-Albrechts大学に設置されており、また1996年3月に名古屋大学に設置され、現在調整が進められている。この第二世代分析計を用いて、土器編年検討用試料、文化財試料、樹木年輪試料、活断層間連試料、火山噴火関連試料などの高精度の年代測定が計画されている。

名古屋大学年代測定資料研究センター
〒464-0100 愛知県名古屋市千種区不老町
Dating and Materials Research Center, Nagoya Univ., Furou-cho, Chikusa, Nagoya, Aichi, 464-0100 Japan