ISO TC46/SC9総会

日時　2014年5月8日

場所　米国議会図書館（Washington, DC）

参加国

オーストラリア　カナダ　中国　デンマーク　フィンランド　フランス

ドイツ　イタリア　日本　韓国　英国　米国

ISSN, ISBN, ISMN, ISRC, ISAN, DOI, Copyright clearance center

１　開会

２　参加者自己紹介

３　議題の確認

４　議事録作成委員の選出

５　SC9事務局報告

①Pメンバー　29　(ベルギー脱退, イランがOメンバーからPに変更)

➁Oメンバー　15（アイルランド脱退）

➂リエゾン　22

　**Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA) European Association of Science Editors (EASE) European Commission (EC) Federation of European Film Directors (FERA) GS1 International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) International Committee for Social Sciences Information and Documentation (ICSSD) International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) International Documentation Committee, International Council of Museums (CIDOC) International DOI Foundation (IDF) International Federation for Science Editors (IFSE) International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) International ISBN Agency (ISBN) International ISMN Agency (ISMN) International Publishers Association (IPA) International Video Federation (IVF) ISAN International Agency (ISAN-IA) ISSN International Centre (ISSN) Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) UNESCO**

④他のTCやSCとのリエゾン

**ISO/IEC JTC 1/SC 29 (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)**

**ISO/TC 37 (Terminology and other language and content resources)**

**ISO/TC 37/SC 1 (Principles and methods)**

**ISO/TC 37/SC 2 (Terminographical and lexicographical working methods)**

**ISO/TC 37/SC 3 (Systems to manage terminology, knowledge and content)**

**ISO TC 37/SC 4 (Language resource management)**

**ISO/TC 171 (Document management applications)**

**ISO/TC 171/SC 2 (Application issues)**

⑤活動中のWGとadhoc group

WG 2　International standard work code (ISWC)

Convenor: José Macarro定期見直しの結果, 改訂作業準備中

WG 4, International Standard Book Number (ISBN)

Convenor: Stella Griffiths 定期見直しWGを2014年3月から開始

WG 10, International Standard Recording Code (ISRC)

Co-Covenors: Tori Weems and Paul Jessop 　ISO3901改訂のNWIPが2014年11月に承認され, WGが2014年1月から開始。WDへのコメントに対する回答が配布された。

WG 11, International standard link identifier (ISLI)

Convenor: Belinda Zhou 2014年1月3日締め切りのDIS投票でコメントがありFDIS投票を省略できず, WGは改訂版FDISを準備中。登録機関の提案はまもなく実施。

Ad hoc Identifiers Interoperability Group

Convenor: Norman Paskin

Ad hoc Registration Authorities

Convenor: Todd Carpenter

６　ISO中央事務局からの報告

ISO directivesの変更

ISO中央事務局のTC46 担当MaryLou氏が欠席

会議前に配布されたパワーポイントでDirectivesの変更を確認

主な変更点

・WGのコンビーナの任期3年

・規格の作成年数　target date

・定期見直し　５ケ国にとって必要であればOK

⑥登録機関（RA）

**International ISBN Agency [for ISO 2108] http://www.isbn-international.org International ISMN Agency [for ISO 10957] http://ismn-international.org**

**International ISRC Agency [for ISO 3901] http://www.ifpi.org/isrc.php**

**International ISTC Agency [for ISO 21047] http://www.istc-international.org/html/**

**ISAN International Agency [for ISO 15706-1 and ISO 15706-2] http://www.isan.org**

**ISSN International Centre [for ISO 4 and ISO 3297] http://www.issn.org**

**ISNI International Agency [for ISO 27729] http://www.isni.org**

**ISWC International Agency [for ISO 15707] http://www.iswc.org/**

**The International DOI Foundation [for ISO 26324]** [**http://www.doi.org/**](http://www.doi.org/)

7 活動

7.1 ISO 27729:2012/Cor 1:2013 – Corrigendum to International Standard Name Identifier (ISNI)の発行

7.2　ISO17316, International standard link identifier (ISLI)のRA

　Project leader: Belinda Zhou (China) からコンビーナへ交代

SC9/WG11 英国と米国からのエキスパートからの提案でタイトルを変更することをパリ会議で決定。7月にWG会議終了し, 11月投票結果でコメントあり返答。

中央事務局に報告。登録機関についてはこれから。

7.3　ISO3901, International Standard Recording Code (ISRC) の改訂

Project leader: Paul Jessop (UK)

CDレベルを飛ばしてDISステージへ。　投票資料にはWG議論資料やメタデータやシステムについても収録。改訂されたDirectivesに沿って, 登録機関についても議論し, WGでレポート作成。新しいRAが決まれば投票しなければならないのでISO中央事務局と情報交換すること。ISO改訂投票とともにRAに関する投票も予定。

7.4 　ISO2108, International Standard Book Number (ISBN)の改訂

Project leader: Stella Griffiths (UK)

SC9総会前にWD作成のための議論を行った。WG用の会場に問題があった。

8. 活動中止の案件　　なし

9. 定期見直し

9.1 2013年の結果

ISO 999:1996, Information and documentation – Guidelines for the content, organization and presentation of indexes [last confirmation 2008-10-03]

継続12　改訂７　棄権14

9か国からコメントがあったが, 電子環境下でインデックスは重要であるとか内容がもう古いとか意見が様々であったのでsystematic reviewに関する議論をしたい。

New work itemを希望　英国、米国、カナダ（scopeについてコメント）

　ロシアからのコメント（総会欠席）　デンマーク（専門家が答えたからわからない）

SC9において電子ドキュメントに関する議論は重要である。WGで議論してほしい。

ISO 5963:1985, Documentation – Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms [last confirmation 2008-10-03]

継続12　改訂5　廃止2　棄権14

コメントは米国, 英国, ニュージーランドからあった。

　電子コンテンツが含まれていないことが指摘された。　ISO999と同様。

　英国, 米国、カナダは改訂　米国からは内容が古いとの意見。

テクノロジーの変化に対応する必要。

　ISO999改訂と連動してISO5963のことを考えるべきかや, WGで合併するかどうかも議論されればよい。決議１とする

ISO 15706-1:2002, Information and documentation – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Part 1: Audiovisual work identifier [last confirmation 2008-10-03]

２ヶ国が改訂であったが, 結果として改訂しない。

9.2 　2014年の定期見直し

以下の見直しに関連して, 登録機関が各国の投票に役立つ活動レポートを報告。

なお, 投票前の案件については総会時に登録機関からのプレゼンテーションを参考に投票できればよい（決議4とする）

**ISO 4:1997, Information and documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles of publications [last confirmation 2009-07-10]**

**ISO 10324:1997, Information and documentation – Holdings statements – Summary level [last confirmation 2009-07-10]**

**ISO 10957:2009, Information and documentation – International standard music number (ISMN)**

**ISO 21047:2009, Information and documentation – International Standard Text Code (ISTC) 2015:**

**ISO 690:2010, Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources**

**ISO 15706-2:2007, Information and documentation – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Part 2: Version identifier**

10. Reports from Registration Authorities

ISO 4 デジタル雑誌のデータも入力。　IFLAとも連携。

ISO 10957　ISANはアジアなどで拡大（インド, 中国, 日本, メキシコ）

視聴覚コンテンツのデジタル管理のためにISANの技術インフラの維持·発展を努力。

相互運用の視点で欧州委員会の下でISANとEIDR間の連携の努力を続ける。

AdhocInteroperabilitygroupリーダーから質問に対して, 商業上の議論ではなくプロジェクトとしてISANが受け入れられるように電子環境への対応に努力し, EIDRとの連携も行うと回答。

11. Report from Ad hoc Identifiers Interoperability Group

LCCについては昨年度も簡単な紹介があったが今年度もプレゼンして情報交換した。

LCCをリエゾンとすることを決定。 SC9事務局からNorman氏が紹介したPrinciple of identificationのドキュメントはレポートにすぎない。LCC側がドキュメントをSC9に提案しAhocで議論してその内容を決議に出すべきである。LCCでの議論はSC9のものではない。まずはドキュメントをLCCからISOへ提出し, それからSC9へ回し, reviewしてからメンバーシップ（リエゾンなのかOメンバーなのか）をSC9メンバーで決めるのが正式。

12. Report from Ad hoc Identifiers Integrity Group

リーダー欠席。RA間での議論が行われ, グループ解散が決定。

13. Report from Ad hoc Registration Authorities 　特になし。

14. 今後の案件

（１）Metadata for scientific datasets （DataCiteからの発表）

　DataCiteはDOIのagencyで, あらゆるresearch dataにかかわるもので, 図書館や出版社とも関係し,データセットはダブリンコアなども関連するもの。メタデータグループにはDublinCore関係者も含まれている。

意見：DOI　foundationはすでにリエゾンになっている。メタデータはSC９の「記述」であり関心事であるが, ダブリンコアはSC4でISOになっている。これまでの識別子はサイエンティフィックではなかったから検討したい。TC46はresearch dataについて早く取り込むべきである。SC4とSC9共同で取り組むことがよい。NWIにするならスコープを明らかにすること。米国図書館界はこれについて関心をもっている。

（２）International Library Item Identifier(日本からの発表)

＜内容は別紙参照＞

カナダから意見　ISLIはアーカイブも含んでいたがどうか。

イタリア, 英国, 米国から賛成意見。米国からborn digitalはitemではないが含めるのかといった意見もあったが, まずは図書館所蔵資料を対象とする物理的な単位での識別子と認められた感があった。

15. Strategic Planning for 2014/2015

16. New liaisons:

 • Discussion of Linked Content Coalition

　すでに前で議論したがAリエゾンとして招くことを決議

17. 次回SC9総会　　北京

18. その他　　　　　サム議長の貢献に感謝。

19. 決議

Resolution 2014-1　WG 11 コンビーナのBelinda Zhou の交代

WG11(International Standard Link Identifier) の新たなコンビーナとしてJiangboXiang (Isabel) を2014年5月から 2017年5月まで任命することを承認。

.

Resolution 2014-2: ISO 999 と ISO 5963 の定期見直し

ISO999とISO5963を改訂し，この2つの規格をまとめて一つの規格にできるについても検討するためのWGを設置することを承認。

ISO 999 - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes

ISO 5963 - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms

Resolution 2014-3　 ISO 15706の見直し

定期見直し投票時のコメントをもとに再確認することを承認。

ISO 15706 - International Standard Audiovisual Number (ISAN)-Part 1

Resolution 2014-4　今後の定期見直し

TC46/SC9は総会開催に先行して，識別子登録機関と当該規格の定期見直しを行うべきかを検討するために，登録機関に意見を求めるものとすることを承認。

Resolution 2014-5　Ad hoc Identifiers Integrity Group

Ad hoc Identifiers Integrity Groupの解散を承認。

Resolution 2014-6　 Linked Content Coalitionとのリエゾン

the Linked Content CoalitionをリエゾンAとすることを承認。

Resolution 2014-7　SC9議長 Sam Ohの功労を表彰

2014年12月31日までの6年間にわたるSam Oh教授の貢献に謝意。

Resolution 2014-8　 TC46/SC 9 議長の指名

2014年9月30日までに新議長を決定することを承認。

Resolution 2014-9　2015年の総会

2015年6月の総会を中国　北京で開催。

覚書　以下のことは正式な決議内容ではないが, 総会で議論されたことを記す。

宮澤彰教授の発表に留意して，SC9はJISC(日本)に対して新業務項目（an item-level identifier (ILII) for libraries ）を提案するように求める。

Resolution 2014-10　感謝

2014年総会開催にあたりthe National Information Standards Organization (NISO), the American National Standards Institute (ANSI), the Library of Congress(LC), the National Archives and Records Administration(NARA) へ感謝。

特にNISOのTodd Carpenter, Cynthia Hodgson, Nettie Lagace, DeVonne Parks, Juliana Wood, LCのRoberta Shaffer, Dan Rose, NARAのDavid Ferriero, Paul Wester, Don Rosen, Quinn Brusterの各氏へ感謝。

Bowker社, Recording Industry Association of America (RIAA), Copyright Clearance Center (CCC), Wiley社, Sage社, ITHAKA社, CrossRef社, Inera社,

OCLC社の後援に感謝。

20. 閉会