C A N C E R

第19号

2009年日本甲殻類学会学会賞受賞論文研究紹介
太田悠道：沖縄の干潟に棲むミナミマチカツノウミクワガタ
Elaphognathia nunomurai（等脚目：ウミクワガタ科）の季節変動…………………（1）

原著論文（短報）
吉川貴志・伊藤康男：シオダマリミジンコ Tigriopus japonicus
ウェブリウス幼生に対する六価クロムの急性致死影響………………………………（11）

一般投稿論文
齋藤健宏・本尾 洋：クボイバラモエビ Lebbeus kuboi Hayashi, 1992 から
得られたエビヤドリムシ類について……………………………………………………（15）
伊藤 円：甲の模様を活用したシオマネキの個体識別について…………………………（19）
小西光一・小川柾聡：忘れられた形態形質— コエビ下目ソエアにおける
顕脚外肢の剛毛配列について………………………………………………………………（27）
小西光一：カクレガニ類の話題 — その後の状況………………………………………（31）
川井唯史・砂川光朗：「大正天皇のニホンザリガニ」についての新知見…………（39）
藤田喜久：ヤシガニと沖縄の人々の暮らし…………………………………………（41）
伊藤 円：シオマネキ類の採集方法について……………………………………………………（53）
奥野淳児・中野誠志：クシノハクダヒゲエビ（根鰭亜目：クダヒゲエビ科）の
駿河湾からの初記録……………………………………………………………………（57）
宇佐美 葉・渡邊精一：東京海洋大学所蔵の久保標本目録……………………（61）
松澤圭資：室戸海洋深層水アクア・ファームの取水管により
捕捉された甲殻十脚類………………………………………………………………（71）
丹羽信彰：外来輸入エビ、カワリスナマエビ属エビ（Neocaridina spp.）および
Palaemonidae spp. の輸入実態と国内の流通ルート……………………………………（75）

The Crustacean Society Summer Meeting in Japanと
日本甲殻類学会第47回大会の合同大会を振り返って……………………………………（81）

会 記 …………………………………………………………………………………………………（97）
会 則 …………………………………………………………………………………………………（100）
書評「ザリガニ：ニホン・アメリカ・ウチダ」……………………………………（18）
書評「フジツボ：魅惑の足まねき」………………………………………………………（96）

日本甲殻類学会

2010年5月