筑波大学医学療系

業績目録

2012

筑波大学医学療系
目次

凡例 .......................................................................................................................... 6
医学医療系における業績数 .................................................................................. 7
業績
＜生命医科学域＞ .................................................................................................. 8
神経内ocrin学 .................................................................
解剖学・発生学 ................................................................. 9
神経生物学 ................................................................. 10
診断病理学 ................................................................. 11
実験病理学 ................................................................. 12
腎・血管病理学 ................................................................. 12
シス템神経科学 ................................................................. 14
神経生理学 ................................................................. 14
分子細胞生物学 ................................................................. 14
遺伝子制御学 ................................................................. 15
診断生化学 ................................................................. 15
分子腫瘍学 ................................................................. 16
生理化学 ................................................................. 16
分子薬理学 ................................................................. 17
分子神経生物学 ................................................................. 17
分子ウイルス学 ................................................................. 18
微生物学 ................................................................. 19
免疫学 ................................................................. 19
遺伝医学 ................................................................. 20
分子遺伝疫学・社会健康医学 ........................................................................ 20
再生幹細胞生物学 ................................................................. 24
医工学 ................................................................. 24
実験動物学 ................................................................. 25
医学物理学 ................................................................. 25
放射線生物学 ................................................................. 27
生物物理化学 ................................................................. 28
生命応応化学 ................................................................. 28
環境生物学 ................................................................. 29
環境分子生物学 ................................................................. 30
環境微生物学 ................................................................. 30
分子発生生物学 ................................................................. 30
環境保健学（産業精神医学・宇宙医学） ................................................................. 31
| 長寿医学専門講座 | 31 |
| 医学部 | 32 |
| 医学部 | 32 |

＜臨床医学科＞
<p>| 内科学（腎） | 34 |
| 内科学（臓器・リウマチ・アレルギー） | 39 |
| 内科学（血液） | 42 |
| 内科学（消化器） | 44 |
| 内科学（呼吸器） | 48 |
| 内科学（循環器） | 52 |
| 内科学（代謝内分野） | 59 |
| 内科学（神経） | 62 |
| 内科学（皮膚科） | 64 |
| 内科学（感染） | 66 |
| 外科学（乳腺・代謝内分泌） | 67 |
| 外科学（形成） | 68 |
| 外科学（呼吸器） | 69 |
| 外科学（循環器） | 70 |
| 外科学（小児） | 71 |
| 外科学（消化器） | 73 |
| 外科学（脳神経） | 76 |
| 外科学（整形） | 80 |
| 外科学（泌尿器） | 85 |
| 外科学（眼科） | 88 |
| 外科学（耳鼻咽喉科） | 91 |
| 外科学（歯科・口腔） | 92 |
| 精神医学 | 94 |
| 小児科学 | 97 |
| 喧婦人科学 | 101 |
| 放射線診断学 | 104 |
| 放射線腫瘍学 | 106 |
| 麻酔学 | 112 |
| 臨床検査医学 | 114 |
| 臨床薬剤学 | 116 |
| 医療科学 | 117 |
| 病院診療研究グループ（救急医学・集中治療学） | 118 |
| 病院診療研究グループ（医療情報部） | 120 |
| 病院診療研究グループ（手術部） | 121 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>ページ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（リハビリテーション部）</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（輸血部）</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（光学医療診療部）</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（病理部）</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（総合周産期母子医療センター）</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（血液浄化療法部）</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（臨床医療管理部）</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>病院診療研究グループ（医療福祉支援センター）</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>地域医療教育学</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>災害精神支援学</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>睡眠医学寄附講座</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>生活習慣病学</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>循環器不整脈</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>不整脈次世代寄附研究部門</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>陽子線医学利用研究センター</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>水戸地域医療教育センター</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>茨城県地域臨床教育センター</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>ひたちなか社会連携教育研究センター</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>日立社会連携教育研究センター</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>土浦市地域臨床教育ステーション</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>北茨城地域医療研修ステーション</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>茨城県小児地域医療教育ステーション</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>＜保健医療学域＞</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>母性看護学・助産学</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>小児保健看護学</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>がん看護・緩和ケア</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>精神保健看護学</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>国際地域ケア</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>環境看護学</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>リハビリテーション看護学・慢性看護学</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>高齢者看護学</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>臨床心理学</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>ヘルスサービスリサーチ</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>臨床試験・臨床疫学</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>社会精神保健学</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>法医学</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>福祉医療学・国際社会医学</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>保健医療政策学・医療経済学</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>研究ユニット・研究グループ</td>
<td>頁码</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>感染生物学</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>神経分子病態解析学</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>難治性免疫疾患・アレルギー</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>腫瘍特異的ヘム－ポルフィリン代謝を利用した診断・治療法開発</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>次世代型粒子線がん治療の確立研究</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>ガノム医科学</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>分子スポットリジー</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>脂質エネルギー代謝</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>ヘルスサービス</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>生体機能制御・再生研究グループ</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>筑波発ナノ粒子の包括的臨床応用</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>先端医療技術・生体材料・医療機器臨床応用</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td>統合技術発展モデルとしての小児奇病総合</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>血小板による新規肝疾患治療法開発</td>
<td>271</td>
</tr>
<tr>
<td>シグナル伝達と疾患</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>前臨床がん研究</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>3D-3Gパーソナル手術シミュレーションシステム</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td>神経生理学</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>行動決定の脳内情報処理機構</td>
<td>287</td>
</tr>
<tr>
<td>統合的神経回路</td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎・社会・臨床医学の連携による健康長寿の実現</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>心臓血管</td>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>女性の健康と母性看護学に関連する研究</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>聴覚障害発症機序の解明に関する検討</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>がん看護・緩和ケア</td>
<td>311</td>
</tr>
<tr>
<td>レギュラトリーサイエンス</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>心臓血管研究</td>
<td>316</td>
</tr>
<tr>
<td>ニュートリノミクス</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td>脳腫瘍研究</td>
<td>319</td>
</tr>
<tr>
<td>放射線基礎医学</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>肺高血圧症・肺循環障害</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>脳幹脊椎疾患</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>角化制御因子</td>
<td>334</td>
</tr>
<tr>
<td>気候変動と健康</td>
<td>337</td>
</tr>
</tbody>
</table>
凡例

1. 収録の対象
筑波大学医学医療系所属の教員の業績のうち、2012年1月1日〜2012年12月31日に出版された、査読のある論文、および著書（いずれも、英語または英語以外）を対象とした。書籍の編集者、監修者である場合も、「著者」に含めることとした。

2. 記載方法
業績は、医学医療系の各域に所属する研究グループ、及びリサーチユニット・リサーチグループごとにまとめた。電子出版のみの場合、巻号ページ相当部分にdoiを用いた。著書は一般的に出版社と（多数による分担執筆の場合）編集者が明示されているものと理解されるが、予め配付された用紙に記載されたリストのままとし、最終表記については提出グループの判断に一任した。また、査読の有無についての最終確認は、各研究者に委ねた。

3. 業績の分類
業績を次の4種に分類し、以下の要領に記載した。

a) 英文論文（査読有）

Authors. Title. Journal Vol:Page-Page, Year

b) 英文以外の論文（査読有）

著者. タイトル. 雑誌名 巻: 初項〜終項, 年

c) 英文著書

単著の場合

Author. Title of book. Publisher (city) Year (total pages)

共著の場合

Authors. Chapter No etc. Title of chapter etc; in "Title of book (edition No)"
(edited by Editors), Publisher (city) Year; ppPage-Page

d) 英文以外の著書

単著の場合

著者. 書籍名. 出版社名 (都市名) 発行年 (全ページ数)

分担執筆の場合

著者. チャプター番号など. 分担タイトル "書籍名 (版数)" (編集 編者名), 出版社名 (都市名) 発行年; pp 初項〜終項

なお、著者名は原則として全員を記載し、所属教員には下線を引いた。
医学医療系における業績数

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>生命医科学域</th>
<th>臨床医学域</th>
<th>保健医療学域</th>
<th>医学医療系（3域の合計）</th>
<th>リサーチユニッ</th>
<th>医学医療系関連の総数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>英文論文</td>
<td>170</td>
<td>537</td>
<td>57</td>
<td>703</td>
<td>578</td>
<td>808</td>
</tr>
<tr>
<td>英文以外の論文</td>
<td>23</td>
<td>319</td>
<td>66</td>
<td>396</td>
<td>250</td>
<td>468</td>
</tr>
<tr>
<td>英文著書</td>
<td>3</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>英文以外の著書</td>
<td>13</td>
<td>248</td>
<td>16</td>
<td>273</td>
<td>153</td>
<td>325</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>209</td>
<td>1126</td>
<td>139</td>
<td>1396</td>
<td>1005</td>
<td>1637</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表1: 2012.1.1～2012.12.31に出版された業績数

3つの域、医学医療系（3域の合計）、リサーチユニット・グループ、医学医療系関連の総数の全てにおいて、業績数は重複を除外した数。
＜生命医科学域＞
神経内分泌学


解剖学・発生学


5. Lebrun C, Avci HX, Wehrlé R, Doulazmi M, Jaudon F, Morel MP, Rivals I, Ema M, Schmidt S,


神経生物学

a) 英文論文


**診断病理学**

a)英文論文


b)英文以外の論文
実験病理学


腎・血管病理学


b) 英文以外の論文
1. 上杉憲子. 【腎臓症候群(第 2 版)上-その他の腎臓疾患を含めて-] 先天性・遺伝性腎疾患 遺伝性腎疾患 家族性 LCAT 欠損症. 日本臨床 別冊(腎臓症候群(上)):323-327, 2012
2. 上杉憲子. フィブロネクチン腎症. 日本臨床 別冊(腎臓症候群 (上)):33-37, 2012
5. 山村なつみ, 長田道夫. 【周産期と腎】腎臓の発達と胎内環境. 周産期医学 42(9):1153-1156, 2012

遺伝子制御学

a) 英文論文

診断生化学

a) 英文論文


分子腫瘍学


生理化学


分子薬理学

a) 英文論文

分子神経生物学

a) 英文論文

分子ウイルス学

a) 英文論文


微生物学

a) ヨーハ文

免疫学

a) ヨーハ文

b) ヨーハ以外の論文
2. 渋谷彰, 金丸和正. 【ウイルス感染と免疫・アレルギー】アレルギーと抑制性免疫グロブリン様受容体. アレルギーの臨床 32(12):1111-1116, 2012
遺伝医学


分子遺伝疫学・社会健康医学

a) 英文論文


21


b)英文以外の論文
1. 大橋順. Extended Haplotype Homozygosity (EHH)を用いる正の自然選択検出法の検出力比較. 統計数理 60:317-325, 2012
2. 山岸良匡，大久保一郎，佐藤真一，北村明彦，木山昌彦，岡田武夫，谷川武，大平哲也，今野弘規，近藤正英，石川善紀，嶋本菱，鷺博康. 長期的な脳卒中予防対策に関する費用効果分析: 自治体の観点から見た分析. 日循予防誌 47:223-229, 2012

c) 英文著書

再生幹細胞生物学

a) 英文論文

医工学

a) 英文論文

b) 英文以外の論文


**実験動物学**

a) 英文論文


b) 英文以外の論文
1. 磯辺智範, 森祐太郎, 嶋武二, 松原孝祐, 五十嵐隆元. 放射線防護に関する説明のために必要な知識. 日本放射線技術学会雑誌 68(10):1419-1427, 2012

c) 英文著書

d) 英文以外の著書
2. 磯辺智範. 第1章. 放射線と放射能の基礎知識; "放射線医療技術(31) 図解放射線防護ミニマム基礎知識 (第1版)" (編集 日本放射線技術学会), 望月印刷 (埼玉) 2012; pp1-22
3. 磯辺智範. 1. 基礎医学大要; "3rd edition診療放射線技師 ブルーノート 基礎編 (第3版)" (編集 福士政広), メジカルビュー社 (東京) 2012; pp1-254
4. 磯辺智範, 嶋武二, 櫻井英幸. 第4章. 陽子線, 第5章. 陽子線; "放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋), メディカ出版 (大阪) 2012; pp44-50, 81-87
5. 高田健太. 第1章. 超音波の基礎; "MR・超音波・眼底 基礎知識図解ノート(第1版) (第1版)" (編集 磯辺智範), 金原出版 (東京) 2012; pp252-257,362-364
6. 高田健太, 佐藤英介. 1. 基礎医学大要; "診療放射線技師 グリーンノート 基礎編 (第2版)" (編集 福士政広), メジカルビュー社 (東京) 2012; pp2-68
放射線生物学

a) 英文論文


c) 英文著書


環境生物学

a) 英文論文

d) 英文以外の著書
1. 熊谷嘉人. 環境中親電子リガンドの細胞内侵入とそれに伴うシグナル伝達の模倣および攪乱:実験医学「活性酸素・ガス状分子による恒常性制御と疾患」30, 羊土社(東京) 2012; pp70-75
2. 熊谷嘉人. GAPDHの功罪；細胞工学「活性酸素シグナル制御とレドックスホメオスタシス」131, 学研メディカル秀潤社(東京) 2012; pp196-197
環境分子生物学


環境微生物学


分子発生生物学

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 田中佐代子, 小林麻己人, 三輪佳宏. 科学者によるサイエンスイラストレーション作成の実態. 芸術研究報 32:59-70, 2012
環境保健学（産業精神医学・宇宙医学）

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 小林直紀, 笹原信一朗, 友常祐介, 道喜将太郎, 商真哲, 大井雄一, 羽岡健史, 梅田忠敬, 吉野聡, 桑崎一枝. メンタルヘルス不全に伴う病気休業と体調に関する規則・制度との関連に関する研究. 産業衛生学雑誌 54(6):286-293, 2012
2. 笹原信一朗, 友常祐介, 小林直紀, 道喜将太郎, 商真哲, 大井雄一, 羽岡健史, 梅田忠敬, 吉野聡, 桑崎一枝. うつ病の増加に伴う病気休暇ならびに病気休職期間と金銭補償期間との関連に関する予備的研究 〜労使双方により良い休職制度を目指して〜. 体力栄養免疫学雑誌 22:74-81, 2012

長寿医学寄附講座

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 笹原信一朗, 友常祐介, 小林直紀, 道喜将太郎, 商真哲, 大井雄一, 羽岡健史, 梅田忠敬, 吉野聡, 桑崎一枝. うつ病の増加に伴う病気休暇ならびに病気休職期間と金銭補償期間との関連に関する予備的研究 〜労使双方により良い休職制度を目指して〜. 体力・栄養・免疫学雑誌 22:74-81, 2012

d) 英文以外の著書
1. 笹原信一朗. 心の折れない部下の育て方. メディアファクトリー新書 2012年 (全189ページ)
2. 望月昭英. 意識障害; “病気と薬パフォーマンスBOOK2012「薬局」2012増刊号” (編集 横田千津子, 池田宇一, 監修・編集 大越教夫), 南山堂 (東京) 2012; pp193-194
3. 望月昭英. 知覚障害; "病気と薬パフォーマンスBOOK2012「薬局」2012増刊号” (編集 横田千津子, 池田宇一, 監修・編集 大越教夫), 南山堂 (東京) 2012; pp202-203
循環生理学

a) 英文論文

医学英語教育

a) 英文論文
＜臨床医学域＞


b) 英文以外の論文

1. 植田敦志, 永井恵, 森木まどか, 斎藤知栄, 山縣邦弘. 症例による透析患者の画像診断 明らかな外傷なしに側腹部血腫を生じた1例. 腹膜透析 320-321, 2012

2. 末長正文, 丹野瑞木, 上原理恵, 三瓶かおり, 丸山清穂, 宮脇治男, 新井次郎, 小島和夫, 山縣邦弘. 新しい抗 GBM 抗体測定試薬ステイシア MEBLux テスト GBM の基礎的研究. 医学と薬学 68(4):697-704, 2012

3. 北島こう, 石井雅子, 飯村早苗, 箭輪明美, 安藤真美, 高橋真理子, 海老原至, 植田敦志, 後藤達宏, 錦健太, 斎藤知栄, 山縣邦弘. 腎不全患者を地域で支えるシステム作り 茨城腎代替療法選択説明を考える会を立ち上げて 腎と透析 73(別冊 腹膜透析)2012:171-172, 2012

4. 中井滋, 井関邦敏, 伊丹儀友, 尾形聡, 風間順一郎, 木全直樹, 重松隆, 簾田俊雄, 庄司哲雄, 鈴木一之, 谷口正和, 竹田健司, 中元秀夫, 西裕志, 橋本整司, 長谷川英, 花房規男, 濱野高行, 藤井直彦, 政金生人, 丸山誠二, 守田治, 山県邦弘, 若井健志, 和田篤志, 渡邊有三, 樋原美治, 日本透析医学会統計調査委員会. わが国の慢性透析療法の現況(2010年 12月 31

36
日現在) 日本透析医学会雑誌 45(1):47, 2012
5. 森本まどか, 永井恵, 植田敦志, 斎藤知栄, 山縣邦弘. 症例による透析患者の画像診断 明らかな外傷なしに側腹部血腫を生じた 1 例. 臨床透析 28(12):1631-1634, 2012
7. 山縣邦弘, 八木満隆, 中井滋, 中山昌明, 今井洋裕, 服部元史, 五十嵐徹, 石村栄治, 井関邦敏, 伊丹儀友, 乳原善文, 笠井健司, 木全直樹, 創田敏, 佐吉夫男, 杉山紀, 鈴木洋平, 田邁一成, 椿原美治, 西慎一, 極之之史郎, 平松信, 古原勉, 望月隆弘, 湯沢賢治, 横山仁, 秋葉隆, 高原史郎, 吉村了勇, 本田雅敬, 松尾清一, 秋澤忠男. わが国の end stage kidney disease (ESKD)の現況. 透析会誌 45(1):1067-1076, 2012

d) 英文以外の著書
1. 井本丈一, 山縣邦弘, 第 2 章. ANCA 関連腎炎, 副腎皮質ステロイド薬; "腎疾患治療のエビデンス (第二版)" (編集 小林正貴他), 文光堂 (東京) 2012; pp74-76
2. 井本丈一, 山縣邦弘, 第 II 章. 系球体疾患 14. 抗球体基底膜抗体型急速進行性系球体腎炎(解説/特集); "別冊日本臨床 新領域別症候群シリーズ【腎臓症候群 上-その他の腎臓疾患を含めて-】(第 2 版)", 日本臨床 (東京) 2012; pp88-92
4. 井本丈一, 山縣邦弘, 第 13 章. 腎・泌尿器系疾患の医療ニーズ 第 2 節急速進行性系球体腎炎; "希少疾患/難病の診断・治療と製品開発", 技術情報協会 (東京) 2012; pp1235-1239
5. 井本丈一, 山縣邦弘, C. 全身性疾患と腎障害. 5. ANCA 関連血管炎; ANCA 質の異常の好中球細胞膜表面レセプター; "Annual Review 腎臓 2012" (編集 富野康月日 他), 中外医学社 (東京) 2012; pp165-170
6. 井本丈一, 山縣邦弘, 半月体形成性系球体腎炎; "腎疾患治療マニュアル 2012-13 腎と透析 2012 年 72 巻増刊号", 東京医学社 (東京) 2012; pp258-261
7. 海老原至, 山縣邦弘, 第 4 章, 2. 外来維持血液透析患者における長期在宅運動療法; "腎臓リハビリテーション" (編集 上月正博), 医歯薬出版 (東京) 2012; pp438-443
8. 甲斐平康, 山縣邦弘, 第 2 章, 3. CKD と各種疾患の関連; "腎臓リハビリテーション" (編集 上月正博), 医歯薬出版 (東京) 2012; pp163-166
9. 斎藤知栄, 山縣邦弘, 第 9 章, 4. 急速進行性腎炎症候群の診断と治療; "レジデントのための腎臓病診療マニュアル" (編集 深川雅史, 吉田裕明, 安田隆), 医学書院 (東京) 2012; pp332-340
10. 斎藤知栄, 山縣邦弘, 第 9 章, 5. 急性腎炎症候群の診断と治療; "レジデントのための腎臓病
11. 菅原知栄, 山県邦弘. 第12章. 膠原病に伴う腎疾患; “レジデントたのめの腎臓病診療マニュアル (第2版)”(編集 深川雅史, 吉田裕明, 安田隆). 医学書院 (東京) 2012; pp341-344
12. 菅原知栄, 山県邦弘. 第2章. 透析導入週延・予後向上を目的とした今後の展望; “変革する透析医学” (監修 秋澤忠男). 医学ジャーナル社 (大阪) 2012; pp34-43
13. 鶴岡秀一. 第7章. 腎不全(CKD:慢性腎臓病); “疾患からみた臨床薬理学 (第3版)” (編集大橋京一, 藤村昭夫, 渡邉祐司). 薬業時報社 (東京) 2012; pp440-454
15. 野口和之, 菅原知栄, 山県邦弘. 第2章. 連携とチーム医療 2. 他科との連携 腎臓内科との連携; “別冊プラクティス 糖尿病地域医療連携 絆の紡ぎ方実相ガイド)” (編集 野田光彦, 本田正孝). 医歯薬出版 (東京) 2012; pp72-78
16. 山県邦弘. 5. ものまし尿球体疾患の特徴・治療方針. 3. 急速進行性糸球体腎炎(RPGN); “腎臓内科レジデントマニュアル (改訂第6版)” (編集 今井博裕), 診断と治療社 (東京) 2012; pp112-125
17. 山県邦弘. "答えが見つかる！慢性疾患への薬の使い方 増刊レジデントノート 第14巻8号” (総編集 藤村昭夫, 編集 篠俊成, 梁田清次, 山県邦弘, 代田浩之, 大田健). 羊土社 (東京) 2012; (全262ページ)
18. 山県邦弘. 6章1・2節.「ネフローゼ症候群」「腎炎」; "ナーシング・グラフィカ EX2” (編集 林正健二, 山内豊明). メディカ出版 (東京) 2012; pp156-165
19. 山県邦弘, 臼井丈一. 第8章. 腎疾患アプローチのための解剖生理; "薬局増刊号 病気と薬 パーフェクトブック 2012", 南山堂 (東京) 2012; pp468-471
20. 山県邦弘, 臼井丈一. 第II章. c.腎疾患 2.腎不全; "ピュジュール栄養療法” (編集 丸山千寿子, 中屋豊). 東京 (南山堂) 2012; pp138-146
21. 山県邦弘, 臼井丈一. 第II章. c.腎疾患 1.ネフローゼ症候群; "ピュジュール栄養療法” (編集 丸山千寿子, 中屋豊). 南山堂 (東京) 2012; pp130-137
22. 山県邦弘, 臼井丈一. 8. 腎疾患 ネフローゼ症候群 "病気と薬パーフェクトブック 2012", 南山堂 (東京) pp984-991
23. 山県邦弘, 萩原正大, 橋渡良. 第V章. 先天性・遺伝性腎疾患 1. 遺伝性腎疾患 (4) ミトコンドリア異常症 (解説/特集); “別冊日本腎臓 新領域別症候群シリーズ【腎臓症候群 上・その他の腎臓疾患を含めて】”(第2版). 日本臨床 (東京) 2012; pp308-313


b) 外文以外の論文

d) 外文以外の著書
1. 住田孝之，第2章，シェーグレン症候群： "アレルギー・リウマチ疾原病診療 最新ガイドライン（第1版）"（編集 足立満，笠間毅），総合医学社 （東京） 2012; pp179-183
2. 住田孝之，第5章，シェーグレン症候群： "診療ガイドライン UP-TO-DATE 2012-2013（第1版）"（編集 門脇孝，小室一成，宮地良樹），メディカルビュー社 （東京） 2012; pp550-556
3. 住田孝之，第19章，Syögren症候群；"カラー版内科学（第1版）"（編集 門脇孝，永井良三），西村書店 （東京） 2012; pp1261-1264
4. 住田孝之，Syögren症候群； "リウマチ病セミナーXXIII（第1版）"（編集 前田晃，福田真輔，吉川秀樹，志水正敏，塩沢俊一，村田紀和，佐伯行彦，西林保朗），永井書店 （大阪） 2012; pp1-9
5. 住田孝之，第14章，全身性硬化症（強皮症）； "今日の治療指針 2012年版（第1版）"（編集 山口徹，原光夫，福井次矢），医学書院 （東京） 2012; pp719-720
6. 住田孝之，後藤大輔，第4章，ヒュミラ（アダリムマブ）正しい生物学的製剤の使い方； "関節リウマチ（改訂版）"（編集 宮坂信之），医療ジャーナル （大阪） 2012; pp125-131

内科学（血液）
a) 英文論文


b) 英文以外的論文
1. 北村俊雄, 大河内直子, 井上大地, 戸上勝仁, 内田智之, 鰭山俊希, 川畑公人, 千葉滋. 原田結花, 原田浩德, 北浦次郎, 中原史雄. 骨髄異形成症候群(MDS)と慢性骨髄性白血病(CML)における白血病移行の分子機構. 臨床血液 53:734-739, 2012

d) 英文以外の著書
1. 小原直，千葉滋. 22. 赤血球系血液疾患; "内科総合誌 Medical Practice 臨時増刊号 (vol.29)「実地医家のための臨床検査のすすめかた・評価のしかた」” (編集 和田攻, 大久保昭行, 矢崎義雄, 大内尉義), 文光堂 (東京) 2012; pp283-289
2. 錦井秀和, 横山泰久, 千葉滋. I 基礎編 2. 造血幹細胞移植分野におけるES・iPS 細胞を用いた再生医療の試み, "造血幹細胞移植の基礎と臨床 (改訂版)” (編集 神田善伸), 医薬ジャーナル社 (大阪) 2012; pp35-40

内科学（消化器）

a) 英文論文
human hepatocellular carcinoma cell line, HLE. *Free Radic Res* 46(8):1029-1043, 2012


b) 英文以外の論文
1. 岩本淳一, 潮上裕士. 【高齢者消化管疾患の特徴】高齢者非腫瘍性疾患の特徴 胃潰瘍. 胃と腸 47(12):1811-1817, 2012
2. 上牧隆, 福田邦明, 南木融, 川上康. 技術講座 生理 それぞう解 描出法とピットフォール. 検
查と技術 40(7):605-611, 2012
3. 根本 龍, 蘆田潔, 潮上裕士, 菅野健太郎. 【低用量アスピリンによる消化管粘膜傷害研究の進
歩】低用量アスピリンの長期投与時にみられる胃・十二指腸潰瘍に対するソンプラノールの抑
4. 佐藤淳哉, 福本 敦, 谷中昭典. マウスインドメタシン起因性小腸傷害に対する各種薬剤の予防
6. 鈴木英雄, 潮上裕士, 奈良坂俊明, 金子剛, 兵頭一之介. 【Helicobacter pylori 感染症と酸関連
8. 住山里沙, 福本 敦, 谷中昭典. 食品に含まれる脂肪酸が大腸癌発生に及ぼす影響. Ulcer
9. 中野勝也, 一①三佳恵, 志村美聖, 谷中昭典, 武藤倫弘. 大腸発がんにおけるトリグリセリドの
10. 奈良坂俊明, 鈴木英雄, 潮上裕士, 三浦雅人. 結核性腹膜炎に合併し大腸内視鏡検査にて
11. 根本 麻未, 福本 敦, 谷中昭典. アスピリンおよびアセドロメート単剤および併用による胃
12. 一①三佳恵, 中野勝也, 志村美聖, 谷中昭典, 武藤倫弘. メトホルミンおよびロカルタンの併用
13. 兵頭一之介, 安達正俊, 塚本泰司, 村井勝, 内藤誠二, 赤座英之. ソラフェニブ投与による血
14. 廣瀬光明, 鈴木英雄, 廣島良規, 遠藤慎治, 金子剛, 奈良坂俊明, 壱脇俊和, 松井裕史, 潮
上裕士, 谷中昭典, 兵頭一之介. ヘリコバクター・ピロリ感染に対する幼少期の衛生環境の影響
15. 福本敦, 谷中昭典. ソルフォラファンに関する Drug Repositioning 研究 食品成分による
16. 潮上裕士. NSAID 起因性上部下部消化管傷害の現状と対策 COX-2 阻害薬の有用性. 医学
のあゆみ 243:957-962, 2012


c)英文著書


d)英文以外の著書
1. 金山剛, 松井裕史, 鈴木英雄, 奈良坂俊明, 邦明 福田, 濱上裕士. 茨城カプセル内視鏡ネットワークの構築; "臨床消化器内科 27 巻 6 号" 2012; pp703-710

2. 菅谷明徳, 森脇俊和, 兵頭一之介. 特集 大腸がんの薬物療法—最近の進歩 切除不能・再発大腸がんに対する一次治療のエビデンス; "腫瘍内科", 科学評論社 2012; pp504

3. 鈴木英雄, 濱上裕士, 金山剛. 兵頭一之介. 治療薬剤 4. 非ステロイド性抗炎症薬由来潰瘍; "最新医学別冊 新しい診断と治療の ABC 消化性潰瘍 (改訂第 2 版)”, 最新医学社 2012; pp165-171

4. 森脇俊和, 兵頭一之介, 第 32 章, 制吐薬; "治療薬ハンドブック 薬剤選択と処方のポイント2012" (編集: 堀正二, 菅野憲太郎, 関脇孝, 乾賢一, 林昌洋), 株式会社じほう (東京) 2012; pp580-588

5. 谷中昭典. 胃潰瘍・十二指腸潰瘍; "病気と薬ハーフェクトブック2012 薬局 第63巻4号増刊号” (編集: 横田千津子), 南山堂 2012; pp877-883

内科学（呼吸器）

a)英文論文


b) 英文以外の論文

1. 石川明日香, 籠植克紀, 大原元, 栗島浩一, 新藤浩昭. 化学療法時の食欲不振に六君子湯が有効であった肺癌症例. 漢方と診療 3(11):206, 2012

2. 大塚盛男, 佐藤武, 立身政信, 苗村育郎, 守山敏樹, 粟川裕平, 辻井啓之, 岸川秀樹, 影山任佐. 国立大学法人保健管理施設協議会大学保健安全法に関する調査研究班. 健康支援維新キャンパスライフにおける学生と職員の支援を問う国立大学法人における復職支援・復学支援についてのアンケート調査. CAMPUS HEALTH 49(1):76-79, 2012

3. 籠植克紀, 大原元, 栗島浩一, 新藤浩昭. パクリタキセルによる化学療法後にびらが出現し、牛車腎臓疮が有効であった肺臓症例. 漢方と診療 3(2):134, 2012


5. 新藤浩昭, 籠植克紀, 大原元, 宮崎邦彦, 川口未央, 栗島浩一, 石川博一. 胸腺腫全摘後に非結核性抗酸菌症を診断した 1 例. 結核 87(11):701-705, 2012

6. 新藤浩昭, 籠植克紀, 大原元, 宮崎邦彦, 川口未央, 栗島浩一, 石川博一. 非典型的画像所見にもかかわらず嚥血を来たした陳旧性肺結核の 1 例. 結核 87(10):655-658, 2012

7. 鈴木智晴, 熊谷亮, 新藤浩昭. PHOTO REPORT 縮隔気腫の軽快過程で両側気胸がみられた間質性肺炎の 1 例. 内科 110(3):480, 2012

8. 沼田岳士, 玉子孝秀, 山田英恵, 新藤信也, 小川良子, 本間晋介, 栗島浩一, 坂本透, 酒井光昭, 新藤幸夫. 檢澤伸之. 縮隔リンパ節腫脹から気管内浸潤と霧腋水貯留をきたし
た肺クリプトコックス症の1例. 気管支学 34(5):456-461, 2012
10. 山田英恵, 小川良子, 水川健, 湯田岳士, 佐藤信也, 本間晋介, 栗島浩一, 南優子, 坂本透, 植澤伸之. 両側多発肺結節および気管支内腔に多発ポリープを呈したシェーグレン症候群合併悪性リンパ腫の1例. 気管支学 34(1):64-70, 2012

d) 英文以外の著書
1. 川口未央, 植澤伸之, 呼吸器疾患 喘息; "ガイドライン外来診療 2012 (第12版)" (編集 泉孝英), 日経 BP 社 (東京) 2012; pp57-66
2. 坂本透, 植澤伸之, 黄色爪症候群; "内科 109 (6) 増大号", 南江堂 (東京) 2012; pp1176-1177
3. 坂本透, 植澤伸之, COPD と喘息 オープラッパ症候群の治療はどうするべきか; "Medicina 49 (3)", 医学書院 (東京) 2012; pp474-476
4. 佐藤浩昭, 五肢弁 - 形式編, 連問形式編; "CBT こなかり 5 新見問題編 (2012年版)" (CBT こなかり編集委員会), 医学評論社 (東京) 2012; pp165, 166, 277, 291
5. 佐藤浩昭, "CBT こなかりオリエンテーション (第4版)" 医学教育社 (東京) 2012; pp267-268, 272, 273-274, 438, 441-443
7. 寺本信嗣, 各論 内科 b) 肺下性肺炎 c) 医療・介護肝炎肺炎 (NHCAP); "最新・感染症治療指針 2012 (改訂版)" (監修 後藤 元), 医薬ジャーナル社 (東京) 2012; pp109-123
8. 寺本信嗣, 第6章3) 肺下性肺炎, 4) 慢性閉塞性肺疾患 (COPD); "疾患別に診る肺下障害 (第1版)" (監修 藤島一郎), 医師業出版社 (東京) 2012; pp2-5

内科学（循環器）
a) 英文論文


Heart J 53(2):102-107, 2012


b) 英文以外の論文
1. 安達亨, 関口幸夫, 黒木健志, 金城貴士, 油井慶一, 中野恵美, 井藤葉子, 町野毅, 山崎浩, 五十嵐都, 吉田健太郎, 羽田浩, 久賀圭祐, 青沼和隆. 術式不詳の開心術後の心房粗動に対して詳細なマッピングにより同定し得た1例. 心臓 44 (Suppl.3):190-196, 2012

2. 金城貴士, 羽田浩, 成瀬代士久, 吉田健太郎, 中野恵美, 町野毅, 黒木健志, 井藤葉子, 山崎浩, 五十嵐都, 柾田房紀, 関口幸夫, 久賀圭祐, 青沼和隆. 野上昭彦. 心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対するカテーテル焼灼術が著効したカテコラミン誘発性多形性心室頻拍の1症例. 臨床心臓電気生理 35:231-240, 2012

3. 柾田房紀, 羽田浩, 関口幸夫, 黒木健志, 金城貴士, 油井慶一, 中野恵美, 井藤葉子, 五十嵐都, 金城貴士, 吉田健太郎, 青沼和隆. 心室細動を惹起する肺動脈脈起源心室性期外収縮に対する焼灼術が著効した特発性心室細動の1例. 心臓 44 (Suppl.2):30-35, 2012

4. 庄司正昭, 横山泰廣, 吉田善紀, 関川雅裕, 伊藤順子, 加藤隆一, 桜井馨, 小川亨, 足利貴志, 佐藤康弘, 小野裕一, 蜂谷仁, 平尾見三, 小西裕二, 山内康昭, 青沼和隆. Termination without Capture部位からScal Border Zoneへの線状焼灼が有効であったIschemic VTの1例. 臨床心臓電気生理 35:251-259, 2012
6. 高木雅彦, 関口幸夫, 横山泰廣, 相原直彦, 青沼和隆, 平岡昌和, 特発性心室細動研究会事務局, Brugada症候群症例の臨床経過と心事故予測因子について. 心電図 32(Suppl.1):S-1-5-S-1-10, 2012
7. 中川和也, 浅川哲也, 松村国佳, 望田哲司, 山内康照, 青沼和隆, 12誘導心電図では右室流出路起源が推定されたが, 大動脈左冠尖からの通電にて根治した心室性期外収縮の2症例. 心臓 44(Suppl.3):140-147, 2012
10. 山本昌良, 石津智子, 吉田健太郎, 瀬尾由広, 山口哲人, 中馬越清隆, 玉岡晃, 青沼和隆. 新型インフルエンザ心筋炎に多発筋炎を併発した1例. 心臓 44(6):707-714, 2012

d) 英文以外の著書
1. 橋本真美, 石津智子. 第11章. その他 STEP 93, 94; "肺塞栓症 心エコー診断100ステップ (第1版)" (編集 増山理, 中外医学社 (東京) 2012: pp218-223
2. 黒木健志, 青沼和隆. 第8章.心電図による心室頻拍の起源診断; "月刊循環器Circulation (2巻6号)"医学出版 (東京) 2012; pp64-72
3. 佐藤明, 青沼和隆. 第5章. 侵襲的診断法(心機能カテール検査など); "腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2012 (第1版)" (共同編集 日本腎臓学会・日本医学放射線学会・日本循環器学会, 東京医学社 (東京) 2012; pp33-41
4. 瀬尾由広, 青沼和隆. CRTの効果予測; "Annual Review 循環器2012" 中外医学社 (東京) 2012; pp130-136
5. 山崎浩, 青沼和隆. カテーテルアプロセッション; "循環器疾患最新の治療" (編集 增正二, 永井良三), 南光堂 (東京) 2012; pp362-364
6. 山崎浩, 青沼和隆. 心室頻拍・心室細動に対するICD植込みにカテールアプロセッションをルーチンで加えるべきか?; "EBM循環器疾患の治療" (編集 小室一成, 横井宏佳, 山下武志, 横木宏実), 中外医科社 (東京) 2012; pp335-338

58


b) 英文以外の論文
1. 小林和人, 島野仁. 【最新臨床糖尿病学 上—糖尿病学の最新動向—】糖尿病の予防・管理・治療 糖尿病薬物療法 糖尿病治療薬 薬理作用・適応・副作用など スルホニル尿素薬(SU 薬). 日本臨床 70(増刊 3 最新臨床糖尿病学(上)):602-607, 2012
2. 島野仁.【脂質異常症—日常診療に必要な知識をまとめよう】Key words 転写因子による脂質代謝制御. カレントテラピー 30(3):262, 2012
4. 島野仁. はじめに. 別冊・医学のあゆみ エネルギー代謝転写因子ネットワークと生活習慣病、医歯薬出版 1, 2012
6. 島野仁. 橫手幸太郎. 糖尿病を合併した脂質異常症に対する治療戦略、エキスパート対談.「日本人の脂質管理を考える—超高齢社会を迎えた現在—」シリーズ3 1-6, 2012
13. 矢作直也.【動脈硬化研究の新機軸】PUFA と抗動脈硬化. 動脈硬化予防 11(3):75-81, 2012
16. 矢藤藤, 山田信博.【最新臨床糖尿病学 下—糖尿病学の最新動向—】糖尿病合併症・糖尿病関連疾患 我が国における糖尿病の合併症の現状と今後の課題. 日本臨床 70(増刊 5 最新臨床糖尿病学(下)):213-218, 2012

d) 英文以外の著書
1. 岩崎仁, 島野仁. 糖尿病患者の高級性脂肪血症をどう治療したらよいでしょうか? "循環器医から寄せられる『糖尿病と血管合併症に関する100の質問』" (監修 小室一成, 編集 山岸昌一), 大阪 (メディカルレビュー社) 2012; pp202-203
2. 大崎芳典, 島野仁. 第16章. 疾患各論(脂質代謝異常); "実地医家のための臨床検査のすすめかた: 評価のしかた" (Medical Practice 編集委員会, 文光堂 (東京) 2012; pp227-238
3. 島野仁. 第6章. エネルギーの栄養生化学, 第7章. 酵素の栄養生化学; "栄養生化学 (新体系看護学全書 人体の構造と機能②) "(第3版) (編集 肾山洋右, 山田信博, 松島照彦), メディカルブレンド社 (東京) 2012; pp121-145
4. 島野仁. 第10章. 糖尿病大血管障害; "内分泌代謝専門医ガイドブック (改訂版3版) "(編集 成瀬光栄, 平田結喜緒, 島津章), 診断と治療社 (東京) 2012; pp347-351
5. 島野仁. 第VII章. 糖尿病治療薬の臨床現状と今後の治療薬に期待すること; "実践治療薬" (編集 日本薬理学会), 金芳堂 (京都) 2012; pp225-232
6. 島野仁. 第10章. メタボリックシンドローム; "病気と薬パーフェクト BOOK 2012 (薬局増刊号) ", 東京 (南山堂) 2012; pp645-651
7. 島野仁. III章 1〜4. 療養指導各論 (III章1〜4, 1診断と治療に関する知識, 2食事療法, 3運動療法, 4薬物療法); "日本糖尿病療養指導士受験ガイドブック 2012" (編集 日本糖尿病療養指導士認定機構), メディカルレビュー社 (大阪) 2012; pp27-58
8. 鈴木浩明. 第12章. インスリン依存型2型糖尿病; "今日の精神疾患治療指針" (編集 楢口輝彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸), 医学書院 (東京) 2012; pp495-496

内科学（神経）

a) 英文論文


b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 玉岡晃. Alzheimer病; "イヤーノートTOPICS 2012-2013内科・外科疾患" (編集 岡庭豊, 荒瀬康司, 三角和雄), MEDIC MEDIA (東京) 2012; pp266-268
2. 玉岡晃. 第13章. アルツハイマー病・認知症; "病気と薬 パーフェクトBOOK2012" (監修・編集

63
1. Fujisawa Y, Nakamura Y, Kawachi Y, Otsuka F. Indocyanine green fluorescence-navigated sentinel node biopsy showed higher sensitivity than the radioisotope or blue dye method, which may help to reduce false-negative cases in skin cancer. *J Surg Oncol* 106:41-45, 2012


b) 英文以外の論文


2. 藤澤康弘, 大塚藤男. 日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚癌予後統計調査委員会悪性黑色腫全国追跡調査グループ. 後療法補助療法(DAVFeron, フェロン療法, フェロン維持療法)は悪性黑色腫ステージII・III患者の予後を改善するか 831例の解析. 日本皮膚科学会雑誌 122(9):2305-2311, 2012

4. 藤澤康弘, 中村泰大, 丸山浩, 中村貴之, 川内康弘, 大塚藤男. インピスマニアニングリーンを用いた光学法によるセンチネルリンパ節剖検 50 例のまとめ. 日皮会誌 122:2875-2884, 2012

d) 英文以外の著書
1. 大塚藤男. プライマリケアのための鑑別診断のポイント. あざ (母斑); "今日の皮膚疾患治療指針 (第 4 版)" (編集 塩原哲夫ら). 医学書院 (東京) 2012; pp113-117
2. 大塚藤男. 母斑、母斑症. 結節性硬化症; "今日の皮膚疾患治療指針 (第 4 版)" (編集 塩原哲夫ら). 医学書院 (東京) 2012; pp648-650
3. 大塚藤男. 母斑、母斑症. 神経線維腫症 1 型、2 型; "今日の皮膚疾患治療指針 (第 4 版)" (編集 塩原哲夫ら). 医学書院 (東京) 2012; pp645-648
4. 川内康弘, 脂肪類質死症; "日経メディクイズ「皮膚」鑑別診断の基本" (監修 中川秀己, 編集 日経メディカル). 日経 BP 社 (東京) 2012; pp99-100
5. 中村泰大. 第 5 章. 壊死物質を伴った下肢潰瘍 (一次性あるいは二次性静脈瘤による) にデブリドマンは有用か? ; "創傷・熱傷ガイドライン (第 1 版)" (編集 日本皮膚科学会創傷・熱傷ガイドライン策定委員会). 金原出版 (東京) 2012; pp229
6. 中村泰大. 第 5 章. 二次性静脈瘤に静脈瘤手術 (高位結紮, 静脈抜去術など) を行うことは有用か? ; "創傷・熱傷ガイドライン (第 1 版)" (編集 日本皮膚科学会創傷・熱傷ガイドライン策定委員会). 金原出版 (東京) 2012; pp234

内科学 (感染)

a) 英文論文

d) 英文以外の著書
1. 小金丸博. 全身感染症に伴う精神症状; "今日の精神疾患治療指針" (編集 樋口浩彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込哲夫). 医学書院 (東京) 2012; pp490-492
2. 小金丸博. 第 1 章. 1) 細菌感染症 (Q1-8); "高齢者の薬よろずお助け Q&A100" (編集 桑島巌). 羊土社 (東京) 2012; pp14-29


b) 英文以外の論文


2. 坂東裕子. 乳癌医療の予後予測遺伝子検査. 日本医療・病院管理学会誌 49(3):184, 2012

d) 英文以外の著書

1. 坂東裕子. 1-10-3. 原発性乳癌；治療薬の種類と特微, 抗 HER2 治療; "インフォームドコンセントのために図説シリーズ 乳がん薬物療法 (改訂版)" (戸井雅和), 医薬ジャーナル社 (大阪) 2012; 102-117

2. 坂東裕子. 6. 内分泌療法 (1)閉経前内分泌補助療法; "乳癌 日本臨床 70 卷増刊号 7(通巻 1028 号) (第 2 版)" (戸井雅和), 株式会社日本臨牀社(大阪) 2012; pp627-635

3. 坂東裕子. 第 2 章. 診断 C外科的生検; "乳腺腫瘍学 (第 1 版)" (編集 日本乳癌学会), 金原出版株式会社 (東京) 2012; pp130-133
外科学（形成）

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
2. 赤澤俊文, 関堂充, 佐々木薰, 足立孝二, 坂東裕子. 筑波大学における乳房再建外来新設の効果. 日本形成外科学会誌 32(12):887-891, 2012
3. 江藤綾乃, 佐々木薰, 富巖真二, 會沢哲士, 関堂充. 小耳症助軟骨移植後の軟骨露出に対する陰圧閉鎖療法の有用性. 日本形成外科学会誌 32(9):686-689, 2012
5. 小林友哉, 玉田崇和, 足立孝二, 関堂充. 保存的治療で軽快した*Vibrio vulnificus*感染症の1例. 日本形成外科学会誌 32(7):486-488, 2012

68
7. 佐々木薰, 久保論, 関堂充, 清澤智晴, 武石明精. 血管吻合が有効であった手術デグロービン
格損傷の1例. 日本形成外科学会誌 32(11):841-845, 2012
8. 関堂充, 足立孝二, 佐々木薰, 富樫真二, 齋藤亮, 古川洋志, 山本有平. 【舌・口腔癌切除後
の再建法の標準化に向けて-私の推奨する方法-】舌亜全摘以上の欠損に対する機能的再建法.
9. 関堂充, 富樫真二. 【研修医・外科系医師が知っておくべき形成外科の基本知識と手技】形成
外科的縫合法の理論と実際 死腔、血腫の防止 陰圧吸引ドレーンの適応と抜去時期. 形成外
科 55(増刊):S36-S40, 2012

外科学（呼吸器）

a) 英文論文
   correlation between endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression and alveolar repair in
2. Kaburagi T, Satoh H, Hayashi K, Endo T, Hizawa N, Kurishima K, Nishimura Y, Hashimoto T,
   Nakamura H, Kishi K, Inagaki M, Nawa T, Ichimura H, Ishikawa H, Kagohashi K, Fukuoka T,
   Observational study on the efficacy and safety of erlotinib in patients with non-small cell lung
   M, Sato Y, Murakami Y. Expression of a splicing variant of the CADM1 specific to small cell lung
count is an independent prognostic factor in node-negative non-small cell lung cancer. Lung
Cancer 75(2):223-227, 2012
   Abnormality of the hepatocyte growth factor/MET pathway in pulmonary adenocarcinogenesis.
   Lung Cancer 75(2):181-188, 2012
   94:1034-1042, 2012

b) 英文以外の論文
1. 沼田岳士, 児玉孝秀, 山田英恵, 佐藤信也, 小川良子, 本間晋介, 栗島浩一, 坂本透, 酒井
   光昭, 佐藤幸夫, 南優子, 櫻澤伸之. 縦隔リンパ節腫脹から気管内浸潤と心臓水貯留をきたし
   た肺クリプトコックス症の1例. 気管支学 34(5):456-461, 2012


---

b) 英文以外の論文

1. 佐々木啓太, 松下昌之助, 佐藤藤夫, 徳永千鶴, 兵藤一行, 謝原謙, 心臓交感神経指標を用いた寒冷負荷による糖尿病心筋虚血リスクの評価. 脈管学 52(August):295-301, 2012


b) 英文以外の論文

1. 上杉達, 三好かね, 飯田則利, 卜部省悟. 小児に発生した肺硬化性血管腫の1例. 小児外科 44(2):188-192, 2012

2. 小室広昭, 藤代準, 瓜田泰久, 新風厳子, 五藤周, 増本幸二. 福永潔, 大河内信弘, 嶋哲夫. 生体肝移植後に肝内胆管の狭窄をきたした1例. 日本小児外科学会雜誌 48(7):1037-1041, 2012


5. 神保教広, 内田広夫, 川嶋寛, 田中裕次郎, 佐藤かおり, 高澤慎也, 出家亨一, 益子貴行. 腹壁開創のための術中経路により腸神経叢損傷を認めた1例. 日本小児外科学会雑誌 48(7):1033-1036, 2012


7. 田中潔, 武田憲子, 高安聡, 山本公一, 片岡祐一, 渡邉昌彦. 17年後に再捻転をきたし, 大量腸切除を必要とした腸回転異常症の1例. 日本小児外科学会雑誌 48(1):76-80, 2012


11. 増本幸二, 新開紘子, 上杉達. 小児医療をとりまく諸問題 診療報酬上の問題 栄養管理. 小児外科 44(8):791-793, 2012
12. 増本幸二, 新開紘子, 上杉達. 中村信俊, 岡陽一郎, 岩崎昭憲, 永田公二, 田口智章. 小児外科と感染症 手術部位感染による創嘔間に対する栄養学的治療. 小児外科 44(12):1133-1138, 2012

d) 英文以外の著書
1. 藤代準. 第2章. 治療手技; "今日の小児治療指針 (第15版)” (編集 大関正彦, 古川簡, 横田俊一郎, 水口雅), 医学書院 (東京) 2012; pp90-91
2. 増本幸二, 岩崎昭憲. 第19章. 基礎的な栄養学的知識; "新呼吸療法テキスト” (編集 3学会 (日本胸部外科学会, 日本呼吸器学会, 日本麻酔科学会) 合同, 呼吸療法認定士認定委員会), アトムス (東京) 2012; pp308-315
4. 増本幸二, 水田祥代. III. 臨床編. B. 栄養法. 4. 静脈栄養. b. 小児; "新臨床栄養学 (第2版)” (編集 馬場忠雄, 山城雄一郎), 医学書院 (東京) 2012; pp322-330

外科学 (消化器)

a) 英文論文


b) 英文以外の論文
1. 池田 治, 神賀正博, 大河内信弘, Dermoid cystを併存した成人横行結腸重複症の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(6):1460-1464, 2012


4. 池田指导, 飯塚育士, 市村由佳子, 高垣俊郎, 大河内信弘, 胃癌術後に発症した高齢者腸結核の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(2):390-394, 2012

5. 大和田 洋平, 松尾亮太, 池田 治, 田野井智倫, 大河内信弘, 経過評価術後の慢性疼痛に対し腸骨径神経摘出を行った1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(11):2999-3002, 2012

6. 大和田洋平, 松尾亮太, 池田治, 中山健, 田野井智倫, 大河内信弘, 腹部十二指腸切除術を施行した腸回転異常を伴う腸頭部癌の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2367-2371, 2012


8. 黒川友博, 植田貴徳, 植本刚史, 山本雅由, 丸山滋彦, 大河内信弘, 術前に肝内胆管癌と診断され, 抗体検査から肝膿瘍が疑われた1切除例. 日本消化器外科学会雑誌 45(4):387-393, 2012


11. 下村 治, 益子一樹, 阿竹茂, 河野元嗣, 大河内信弘, 鴨的腹部外傷による胆囊内出血をきたした1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2334-2338, 2012


15. 野渡剛之, 稲川智, 木村聡大, 久倉勝治, 寺島秀夫, 大河内信弘, 出血を繰り返した胃十二指腸アミロイドーシスの1切除例. 日本消化器外科学会雑誌 45(7):715-723, 2012


c) 英文著書


d) 英文以外の著書
1. 大河内信弘. 第28章. 臓器移植; "外科学 温故知新 (第1版)" (編集 桑野博行), 大道学館出版部 (東京) 2012; pp420-433

外科学（脳神経）

a) 英文論文


76
17. Sakamoto N, Uemae Y, Ishikawa E, Takano S, Nakai K, Yamamoto T, Zaboronok A, Matsumura A. Glioma immunotherapy with combined autologous tumor cell and endothelial cell vaccine in


(Tokyo) 52(9):691-694, 2012


b) 英文以外の論文


2. 阿久津博義, 高野晋吾, 村下秀和, 田中秀峰, 上前治功, 鈴木浩明, 山本哲哉, 松村明. GH 産生下垂体腺腫の手術成績—内視鏡単独手術導入は治癒率改善に寄与したか. 第8回アクロメガリーフォーラム記録集, 2012


5. 辻本真範, 畑田信人, 金子剛, 井原哲. 非症候群性頭蓋骨縫合早期癒合症に対する治療戦略. 小児の脳神経 37:232-236, 2012


c) 英文著書


d) 英文以外の著書
1. 井原哲, アーノルド・キアリ奇形(キアリ奇形 2 型); "こどもケア 6", 日総研 (東京) 2012; pp46-49
2. 井原哲, 脳室穿刺, 硬膜下穿刺; "小児の診療手技 100 小児科診療 75 増刊号", 診断と治療社 (東京) 2012; pp184-187
3. 井原哲, 脳室腹腔シャントの管理; "小児の手技 100 小児科診療 75 増刊号", 診断と治療社 (東京) 2012; pp303-307
4. 井原哲, 脳性麻痺に対する新しい治療法 - 循環系内バクロフェン療法と機能的脊髄後根切断術 "小児内科 44", 東京医学社 (東京) 2012; pp1490-1494
5. 大須賀覚, サンベトラオルテア, 松村明, 佐谷秀行. 連載 知っておきたい Cancer Stem Cell 第 2 回 脳腫瘍幹細胞と治療戦略. "Mebio 28(9)" メジカルビュー社 (東京) 2012; pp7-13
6. 大矢根緒子, 矢崎修振, 鶴嶋英夫, 王秀鵬, 十河友, 伊藤敦夫, 山崎敦司. リン酸カルシウム複合剤を利用した遺伝子導入と再生医療応用; "無機マテリアル学会誌 19", 無機マテリアル学会 (東京) 2012; pp466-472
7. 高野晋吾, 阿久津博義, 渡邉真哉, 松村明, カペルゴリン時代のプロラクチンノーマの治療; "日本内分泌学会誌 88(suppl) "，日本内分泌学会 (東京) 2012; pp42-43
9. 鶴嶋英夫. 臨床研究におけるトピックス 個別化医療の臨床研究と経済評価; "日本医療・病院管理学会誌 49(3) "，日本医療・病院管理学会 (東京) 2012; pp55
10. 鶴嶋英夫, 本間真人と, 土岐浩介, 幸田幸直. 臨床研究の進め方; "医学物理 32 (supple) " 医学物理学会, 2012; pp47
11. 鶴田和太郎, 松丸佑司. 動脈解離 出血発症の治療; "月刊レジデント 5(1) "，医学出版 (東京) 2012; pp61-69
12. 松村明, 鶴嶋英夫, 脳梗塞, 神経・筋疾患の病態と診断・治療 (1); "医学と薬 68"，自然科学社 (東京) 2012; pp11-16

外科学（整形）

a) 英文論文

80


b) 英文以外の論文

1. 印元浩二，山崎正志，大河昭彦，古矢丈雄，佐久間毅，高橋宏，加藤啓. 第4腰椎原発の骨巨細胞腫に対し腫瘍脊椎骨全摘術(TES)を執行した1例. 日脊障医誌 25(1):82-83, 2012


5. 井上雅寛，加藤啓，高橋宏，佐久間毅，古矢丈雄，大河昭彦，山崎正志，重症アトピー性皮膚炎が感染源と考えられる多発性化膿性脊椎炎の1例. 日脊障医誌 25(1):100-101, 2012


7. 加藤啓，山崎正志，大河昭彦，佐久間毅，高橋宏，橋本光宏，林浩一，川辺純子，藤由崇之，古矢丈雄，山内友規，前田御，宮下哲夫，萬納寺 specular, 錦田尊人，池田修，橋本将


11. 縄歯友則, 金森章浩, 青戸克哉, 田下耕太郎, 保木優輝, 村井伸司, 福島真, 酒井晋介, 矢田部佳久, 和田大志, 野口裕史, 相野谷武士, 生芝幸夫. TKAナビゲーション イメージフリー ナビゲーションの導入に伴う機能支の改善. 日人工関節学会誌 41:460-461, 2011

12. 縄歯友則, 金森章浩, 青戸克哉, 坂倉優輝, 神山翔, 辰村正紀, 福島真, 矢田部佳久, 田下耕太郎. TKAアライメント 人工膝関節全置換後の足関節回旋位の評価. 日本人工関節学会誌 42:357-358, 2012

13. 國府田正雄, 西尾豊, 門田顕, 川辺経勇, 佐久間毅, 高橋宏, 加藤啓, 大河昭彦, 山崎正志. 臨床への栄養を研究の現状 脳癌 急性脊髄損傷に対する顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)を用いた神経保護療法. 日本整形外科学会雑誌 86(7):495-498, 2012


25. 中田研, 橋本祐介, 米谷泰一, 奥平修三, 三谷玄弥, 金森章浩, 日本テニス協会強化本部技術サイエンスタレント発掘委員会. 日本におけるスポーツ外傷サーベイランスシステムの構築(第2報) テニス. 日本体育協会スポーツ科学研究報告集 2011年度:56-58, 2012
27. 野澤大輔, 石井朝夫, 赤荻博, 野内隆治. 3D-CTを用いた足関節外側靭帯の評価. 日本足の外科学会雑誌 33(1):71-74, 2012
34. 御園生剛, 金森章浩, 宮川俊平, 落合直之. ACL再建術の術後評価 高荷重下重荷条件における前十字靭帯再建膝の動作解析 一重束再建膝と解剖学的二重束再建膝の比較. 日本整形外科スポーツ医会雑誌 32(2):124-130, 2012
35. 山崎正志, 国府田正雄, 佐久間毅, 髙橋宏, 加藤啓, 橋本光宏, 林浩一, 川辺純子, 藤村崇志, 古矢丈雄, 山内房規, 門田頌, 阪神寺譽, 宮下智大, 染谷幸男, 藤田尊人, 池田修, 橋本将行, 直木浩太, 植野知道, 上田明希, 伊藤康夫, 植田尊善, 相澤俊峰, 小野睦, 今村史郎, 金村徳相, 大河昭彦, 髙橋和久. 脊髄再生研究の臨床応用における課題とそ


b) 英文以外の論文
2. 木村友和, 末富尚弘, 宮川友明, 堤雅一. 転移性腎細胞癌に対するソラフェニブ投与中に可逆性急性心不全と耐糖能異常をきたし急激な臨床経過で死亡した1例. 泌尿器科紀要 58(8):443-446, 2012
5. 佐藤晋爾, 末富尚弘, 西山博之, 新井哲明, 朝田隆. 多彩な身体愁訴から心気症と診断されたLOH(late-onset hypogonadism)症候群の1例. 精神医学 54(7):709-712, 2012

d) 英文以外の著書
1. 内田将央, 西山博之. 特集I 化学療法／造血細胞移植における不妊対策 序～希望ある治療と治癒を求めて～ 5. 惡性疾患患者における治療前精子凍結保存の現状と問題点; "血液フロンティアVol.22 No.12", 医薬ジャーナル社 (大阪) 2012; pp1839-1845
2. 河合弘二. 第4章. 『精巣腫瘍診療ガイドライン』のポイント; "フローチャートでわかる！知っておきたいポイント 泌尿器科にかかわるガイドラインII 泌尿器ケア17巻12号 (2012年版)". メディカ出版 (大阪) 2012; pp1238-1241
3. 河合弘二, 西山博之. POOR RISK精巣腫瘍の再考-さらなる治療成績の向上を目指して POOR RISK精巣腫瘍に対する導入化学療法における治療の中核化の意義; "泌尿器外科 25(3)". 医学図書出版 (東京) 2012; pp297-303
4. 島居徹. 6. 出血性膀胱炎. 3. 腎臓・泌尿器. III. 副作用各論-重大な副作用; "増刊 日本臨床 70 巻 8月号 (第2版)". 日本臨床社 (大阪) 2012; pp432-437
5. 西山博之. 特集. POOR RISK 精巣腫瘍の再考-さらなる治療成績の向上を目指して Poor risk testicular cancer-for further improvement of treatment outcome- 序文; "泌尿器外科 25(3)". 医学図書出版 (東京) 2012; pp289

87


b) 英文以外の論文
5. 木内貴博, 平上隆史, 高林南緒子, 大鹿哲郎. ラタノプロスト・チモロール・メレイン酸塩2剤併用から配合剤への切り替え効果に関する長期的検討. あたらしい眼科 29(6):831-834, 2012

c)英文著書
1. Kaji Y. Non-enzymatic post-translational modifications in the development of age-related macular degeneration. Age-related macular degeneration; in "The recent advances in basic research and clinical care" (edited by Ying Gui-Suang), INTECH Publishing (Rijeka, Croatia) 2012; pp73-82

d)英文以外の著書
1. 石井晃太郎. 手術適応; "手術学5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp29-32
2. 石井晃太郎. 適過胞の形状評価; "手術學6 綠内障" (編集 相原一, 根木昭), 文光堂 (東京) 2012; pp111-112
3. 大野哲郎. 制御系; "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp118-119
4. 大野哲郎. 腦結膜・強角膜一面切開; "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp147-156
5. 大野哲郎. 瞳孔・虹彩処置; "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp355-363
6. 大野哲郎. 人工虹彩; "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp364-369
7. 大野哲郎. 術中虹彩緊張低下症候群 (IFIS); "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp429-436
8. 塩本史樹. 麻酔; "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp120-122
9. 塩本史樹. 灌流系 (流体力学); "手術學7 綠膜・硝子体" (編集 小川祐一郎, 門之園一明), 文光堂 (東京) 2012; pp48-56
10. 塩本史樹. スリット照明; "手術學7 綠膜・硝子体" (編集 小川祐一郎, 門之園一明), 文光堂 (東京) 2012; pp112-115
11. 塩本芳史. 術後管理; "手術學5 白内障" (編集 大野哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp484-488
12. 加治優一. HbA1cが8.0以上が10年続くと網膜症になりAGEの蓄積で黄斑変性の危険も増大; "健康365 「腎不全・網膜症を防ぐ・止める！糖尿病合併症予防！AGE一掃！1型でも進行阻止！大学発の新療法」" (編集 安田高弘), H&I出版 (東京) 2012; pp33-35
13. 加治優一. AGESと糖尿病網膜症; "AGESと老化—糖化制御からみたウェルエイジング" (編集 山岸昌一), メディカルレビュー社 (東京) 2012; pp117-124
14. 加治優一. 角膜ジストロフィに対する新しい治療; "臨床眼科増刊号 66 オキュラーサーフェス診療" (編集 天野史郎), 医学書院 (東京) 2012; pp357-378
15. 加治優一. 後部多形性角膜ジストロフィー; "専門医のための眼科診療クオリファイ12 角膜内皮障害 to the Rescue" (編集 大橋裕一), 中山書店 (東京) 2012; pp103-104
16. 加治優一. 先天角膜内皮ジストロフィー; "専門医のための眼科診療クオリファイ12 角膜内皮障害 to the Rescue" (編集 大橋裕一), 中山書店 (東京) 2012; pp105-106
17. 加治優一. 中央の線がゆがんで欠けて見えれば加齢黄斑変性で手元の文字がぼやけば危険大; "健康365「黄斑変性・緑内障・白内障・手術なし！視力回復の最強療法」" (編集 安田高弘), H&I出版 (東京) 2012; pp20-23
19. 加治優一. 加齢黄斑変性は網膜を中心にAGEが沈着して起こり喫煙者は特に発症しやすい：" 健康365  「黄斑変性・緑内障・白内障. 手術なし！視力回復の最強療法」" (編集 安田高弘), H&I出版 (東京) 2012; pp30-31
20. 平岡孝浩, 医療最前線 "コンタクトレンズの夜間装用で近視を矯正するオルソケラトロジー 11", へるすあっぷ21 法研 (東京) 2012; pp20-21
21. 平岡孝浩, 眼窩 MRI; "専門医のための眼科診療クオリファイ10 眼付属器疾患とその病理" (編集 野田実香), 中山書店 (東京) 2012; pp205-210
22. 平岡孝浩, 自覚的機能検査 コントラスト感度; "専門医のための眼科診療クオリファイ14 網膜機能検査 A to Z" (編集 近藤峰生), 中山書店 (東京) 2012; pp88-94
23. 平岡孝浩. ディスポック; "眼手術学5 白内障" (編集 大鹿哲郎), 文光堂 (東京) 2012; pp45-46
24. 平岡孝浩, 網・脈絡膜腫瘍; "Text 眼科学 (改定3版)" (編集 坪田一男, 大鹿哲郎), 南山堂 (東京) 2012; pp166-170

外科学（耳鼻咽喉科）

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 田渕経司, 原晃・ 【急性感音難聴の最新治療戦略】急性感音難聴の病態からみた治療戦略. JOHNS 28(5):751-753, 2012

d) 英文以外の著書
1. 和田哲郎, 濱崎由紀, 田澤経司, 原晃. 第Ⅰ章. こんな患者をみたらどう考える？耳・鼻症状のある場合；“こんな感染症に注意！” (第1版)” (編集 吉田敦, 千原晋吾, 中山久仁子), 株式会社メジカルビュー社 (東京) 2012; pp53-57
2. 和田哲郎, 濱崎由紀, 田澤経司, 原晃. 第Ⅰ章. 疾患をどう診るか 中耳炎, 鼻副鼻腔炎; "こんな感染症に注意！" (第1版)” (編集 吉田敦, 千原晋吾, 中山久仁子), 株式会社メジカルビュー社 (東京) 2012; pp142-146

外科学（歯科・口腔）

a) 英文論文


b) 英文以外の論文
1. 武内保敏, 後藤麻希子, 鬼澤浩司郎, 山縣憲司, 柳川徹, 武川寛樹. 抗血栓療法継続下にインプラント治療を行った5例の検討. 日本先進インプラント医療学会誌 3(1):45-47, 2012
2. 若月俊典, 山縣憲司, 柳川徹, 鬼澤浩司郎, 吉田廣, 武川寛樹. 抜歯後PT-INR上昇に伴い後出血を生じたワルファリン内服患者の2例. 茨城県歯科医学会誌 20:3-6, 2012

c)英文著書

精神医学

a) 英文論文


8. 河上緒、新里和弘、新井哲明、大島健一、安野みどり、湯本洋介、小幡薫々子、新井誠、糸川昌成、後藤順、市川弐生子、平安良雄、岡崎祐子、秋山治彦。32歳で発症した舞踏病様不随意運動を伴う前頭側頭型認知症の一例。老年精神医学雑誌 23(9):1121-1127, 2012
9. 坂田増弘、富沼明美、大迫充江、大島真弓、佐藤さやか、石川憲憲、平林直次、伊藤順一郎。地域精神科モデル医療センターにおける多職種チームモデルを用いた包括的地域医療の試み国立精神・神経医療研究センターにおける地域精神科モデル医療センターの概要。日本社会精神医学会雑誌 21(3):392-395, 2012
10. 佐藤晋爾。臨床における応答と責任。日本病態学会雑誌 83:37-44, 2012
11. 佐藤晋爾、太刀川弘和、根本清貴、新井哲明、水上勝義、朝田隆。【災害と精神医学】東日本大震災における福島県民避難所へのアウトリーチ活動。臨床精神医学 41(9):1143-1152, 2012
12. 佐藤晋爾、末富崇弘、西山博之、新井哲明、朝田隆。多彩な身体訴えから心気状態を診断されたLOH(late-onset hypogonadism)症候群の1例。精神医学 54(7):709-712, 2012
13. 大刀川弘和、高木善史、山形晃彦、佐藤晋爾、土井永史、朝田隆。【災害と精神医学】東日本大震災における茨城県内のケアチームの福島県相馬市支援活動。臨床精神医学 41(9):1153-1161, 2012
14. 野中隆、新井哲明、水上勝義、長谷川成人。レビー小体系型認知症の神経変性機序・分子生物学。老年精神医学雑誌 23(3):353-358, 2012
15. 久永明人。水上勝義。特集1 精神神経科領域における漢方薬の使い方 認知症圏。精神科 20(5):474-481, 2012
16. 堀孝文、大刀川弘和、石井映美、島田直子、竹森直、Lebowitz Adam、朝田隆。筑波大学保健管理センター精神科における留学生の受診動向。精神神経学雑誌 114(1):3-12, 2012
d) 英文以外の著書
1. 新井哲明。第X編。第1章。アルツハイマー病治療薬の臨床；"実践治療薬（第1版）"（編集 公益社団法人日本薬理学会）、金芳堂（京都）2012; pp340-347
2. 石井映美、水上勝義。第2章。抗結核薬による精神症状；"今日の精神疾患治療指針（第1版）"（編集 樋口寛輝、市川宏伸、神田重信、朝田隆、中込和幸）、医学書院（東京）2012; pp481-483
3. 石井映美、水上勝義。第5章。リハリティー・オリエンテーションという非薬物療法があると聞きましたが、その効果と具体的な方法を教えてください；"認知症診療Q＆A（第1版）"（編集 中島健二）、中外医学社（東京）2012; pp231-232
4. 石井映美、久永明人、水上勝義。第5章。バリデーション療法が認知症の行動・心理症状（BPSD）の改善に効果的と聞きました。どのような方法か教えてください；"認知症診療Q＆A（第1版）"（編集 中島健二）、中外医学社（東京）2012; pp233-235
5. 石川正憲。第17章。特別な配慮が必要な患者との接し方；"今日の精神疾患治療指針（第1版）"（編集 樋口寛輝、市川宏伸、神田重信、朝田隆、中込和幸）、医学書院（東京）2012; pp676-679
6. 佐藤晋爾. インターフェロンによる精神症状; "今日の精神疾患治療指針" (編集 楠口輝彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸). 医学書院 (東京) 2012; pp465-468
7. 佐藤晋爾, 朝田隆. 非薬物療法; "認知症 神経心理学的アプローチ" (総編集 辻省次), 中山書店 (東京) 2012; pp361-366
8. 太刀川弘和. 精神科救急―自殺企図への精神科的対応; "今日の精神疾患治療指針 (第1版)" (編集 楠口輝彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸). 医学書院 (東京) 2012; pp835-839
9. 田村昌士, 太刀川弘和. 精神科救急―統合失調症; "今日の精神疾患治療指針 (第1版)" (編集 楠口輝彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸). 医学書院 (東京) 2012; pp803-805
10. 久永明人. 水上勝義. 第5章. 精神・神経症状のみられる患者さんでどう使う? 15 易怒性 (認知症の行動心理症状を含む); "あなたも名医！漢方を使いこなそう" (編集 佐藤弘), 日本医事新報社 (東京) 2012; pp71-73
11. 久永明人, 水上勝義. 薬剤性精神障害と他の症状性精神障害 抗潰瘍薬による精神症状; "今日の精神疾患治療指針" (編集 楠口輝彦, 市川宏伸, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸). 医学書院 (東京) 2012; pp479-481
12. 増孝文. 抗精神病薬の副作用に対するベッドサイド・プラクティス; "統合失調症とその関連病態: ベッドサイド・プラクティス" (著, 編集 中安信夫), 星和書店 (東京) 2012; pp255-282

小児科学

a) 英文論文

97


b) 英文以外の論文

1. 魚澤香, 川畑徹, 宮本俊男, 石川由美香, 新井莉, 日高響子, 福島敏, 水本斉志, 奥村敏之, 櫻井英幸. 【小児の診断と治療update】鎮静剤不要を目指した小児陽子線治療の試み - ブレバレーションとトレーニングの効果. 臨床放射線 57(10):1339-1346, 2012

2. 石川康宏, 堺知恵, 増本仁志, 戸田浩, 章幸. 第3世代のwaveletと独立成分分析による心電図・心磁図の解析. 心臓 44(Suppl.1):21-28, 2012


4. 菊地正広, 福島鈴子, 向井真由美, 諏訪部徳芳, 村長靖. 無熱性のけいれんを主訴に受診した乳児例の検討. 日立医学会誌 49:6-12, 2012
d)英文以外の著書
1. 市川邦男，須賀崎尚,【小児医療をとりまく諸問題】医師不足 病院連携による小児救急病院群形成; "小児外科 44(8)", 東京医学社 (東京) 2012; pp720-723
2. 鴨田知博, I. 1. (1). 本態性フルクトース尿症(肝フルクトキナーゼ欠損症); "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群(上) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp96-99
3. 鴨田知博, I. 1. (2). 遗伝性フルクトース不耐症; "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群(上) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp100-103
4. 鴨田知博, I. 1. (3). フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症; "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群(上) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp104-108
5. 鴨田知博, I. 1. (4). D-グルセリン酸尿症(D-グルセリンキナーゼ欠損症); "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群(上) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp109-113
6. 鴨田知博, I. 1. (5). フルクトース吸収(転送)異常; "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群(上) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp114-116
7. 工藤豊一郎, 第2部X. 190. 遺伝性の肝内胆汁うつ滞性候群; "小児内科 44巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第4版)", 東京医学社 (東京) 2012; pp422-423
8. 小林千恵, 福島敬, 第2部XIV. 262. 神経芽細胞腫; "小児内科 44巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第4版)", 東京医学社 (東京) 2012; pp584-585
9. 須崎崎生,【Stem Cell, iPS研究;再生医療,癌診療への展開】胆 胆管の組織幹細胞と分化制御; "肝・胆・膵 65(1)", アークメディア (東京) 2012; pp83-93
10. 須崎崎生, 川和生, 和田宏来, 工藤豊一郎,【今だから知っておきたいワクチンの話題】各ワクチンの現状と話題 B型肝炎ワクチン ユニバーサルワクチンネーションの必要性; "小児科診療 75(4)", 診断と治療社 (東京) 2012; pp677-681
11. 須崎崎生, 和田宏来, X. 2. (2) 3. 進行性家族性肝内胆汁うつ滞性と良性反復性肝内胆汁うつ滞性; "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群(下) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp358-363
12. 須崎崎生, 和田宏来, 工藤豊一郎, V. 3. 1). Alagille症候群; "日本臨床別冊 脳神経症候群(上) (第2版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp399-402
13. 塚本仁志, 第2部XII. 236. 延長症候群; "小児内科44巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第4版)", 東京医学社 (東京) 2012; pp522-523
14. 吉永正夫, 泉田直己, 住友直方, 高橋良明, 富田英, 長嶋正實, 山内邦昭, 新垣義夫, 岩本真理, 上野倫彦, 牛ノ濱大也, 太田邦雄, 佐藤誠一, 田内宣生, 高木純一, 立野矢, 柏垣高史, 塚本仁志, 市田隆子, 白石裕比湖, 日本小児循環器学会学校心臓検診委員会. 先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン; "日本小児循環器学会雑誌 28(1) (2012年改訂版)", 日本小児循環器学会 (東京) 2012; pp2-5
15. 吉永正夫, 泉田直己, 住友直方, 高橋良明, 富田英, 長嶋正実, 山内邦昭, 新垣義夫, 岩本真理, 上野倫彦, 牛ノ濱大也, 太田邦, 佐藤誠一, 田内宣生, 高木純一, 立野矢, 柏垣高史, 塚本仁志, 市田隆子, 白石裕比湖, 日本小児循環器学会学校心臓検診委員会. 先天性心疾患
PIK3CA overexpression is a possible prognostic factor for favorable survival in ovarian clear cell carcinoma. *Hum Pathol* doi: 10.1016/j.humpath.2012.05.005., 2012


Cervical Cancer Study G. HLA class II DRB1*1302 allele protects against progression to cervical intraepithelial neoplasia grade 3: a multicenter prospective cohort study. *Int J Gynecol Cancer* 22(3):471-478, 2012


b) 英文以外の論文

1. 安部加奈子, 濱田洋実, 岩城真奈美, 野口里枝, 大原玲奈, 豊田真紀, 永井優子, 小倉剛, 小畠真奈, 吉川裕之. 当院における18トリソミー児の分婭管理と予後の検討. 日本周産期・新生児医学会雑誌 48(3):625-630, 2012


3. 吉川裕之. 産婦人科とEBM・ガイドライン. 埼玉産科婦人科学会雑誌 42:60-63, 2012

d) 英文以外の著書

1. 櫻井学, 佐藤豊実. 卵巣がんの最新医学-卵巣がん, 境界悪性卵巢腫瘍に対する妊娠性温存-; "からだの科学 (通巻274号)", 日本評論社 (東京) 2012; pp115-118

2. 田中優美子, 岡田志智, 吉川裕之. 「画像診断」婦人科がんー最新の研究動向ー; "日本臨床 Vol.70 増刊号", 日本臨床社 (東京) 2012; pp171-174

3. 田中優美子, 岡田志智, 吉川裕之. 卵巣表層上皮性腫瘍; "臨床放射線 56(11)", 金原出版 (東京) 2012; pp1401-1410

4. 野口里枝, 安部加奈子. 母体のトラブル; "ベリネイタルケア 31(6)", メディカ出版 (大阪) 2012; pp569-571

5. 濱田洋実, 中村佳子. 岩城真奈美. 妊娠中のHTLV-1抗体検査と説明 (特集「診療ガイドライン 産科編2011 改訂と追加のポイント」); "臨床婦人科産科 66(6)", 医学書院 (東京) 2012; pp466-472

6. 水口剛雄, 吉川裕之. 子宮頚癌の発癌機序 (特集 婦人科悪性腫瘍の診断治療アップデート; 子宮頚がん); "産婦人科の実際 61(3)", 東京 (金原出版) 2012; pp295-300

7. 八木洋也, 濱田洋実. オフィスギネコロジーー 流産ー; "臨床婦人科産科 Vol.66 増刊号", 東京 (医学書院) 2012; pp138-142

8. 吉川裕之. HPV DNAテスト; "産科と婦人科Vol.79 増刊号", 診断と治療社 (東京) 2012; pp121-125
9. 吉川裕之. HPVワクチンの最新情報; "感染症 42(2)", 2012; pp53-57
10. 吉川裕之, 局所進行子宮頚癌のシスプラチン併用化学放射線療法に初めて優れた臨床試験; "CRITICAL EYES on Clinical Oncology 42(2)" 中外製薬 (東京) 2012; pp2
11. 吉川裕之. 子宮頚癌; "今日の治療指針2012 -私はこう治療している-" (編集 山口徹, 北原光夫, 福井次矢), 医学書院 (東京) 2012; pp1073-1074
12. 吉川裕之. 子宮頚がんの発生-我が国および世界の動向- 婦人科がん; "日本臨床 Vol.70増刊号", 日本臨床社 (東京) 2012; pp73-76
13. 吉川裕之. 進みつつある子宮頚がんワクチンの普及と今後の展望; "臨床婦人科産科 66(1)", 医学書院 (東京) 2012; pp92-97
14. 吉川裕之. ネオアジュベント化学療法後のinterval debulking surgeryについて; "産科と婦人科 79(6)", 診断と治療社 (東京) 2012; pp737-741
15. 吉川裕之. 臨床医学の展望2012 -婦人科学-, "日本医事新報", 日本医事新報社 (東京) 2012; pp58-63

放射線診断学

a) 英文論文

104


b) 英文以外の論文


d) 英文以外の著書

1. 那須克宏. 4. 悪性リンパ腫. 悪性リンパ腫; "癌取扱い規約から見た悪性腫瘍の病期診断と画像診断 臨床放射線 (2012年版)” (臨床放射線編集委員会), 金原出版 (東京) 2012; pp1583-1598

2. 増本智彦. 第2章. 腦腫瘍; "よくわかる脳MRI (第3版)” (編集 青木茂樹, 相田典子, 井田正博, 大場洋), 東京 (学研メディカル秀潤社) 2012; pp48–133

3. 南学. 所見から考える画像鑑別診断ガイド (翻訳). メディカル・サイエンス・インターナショナル 2012年 (全608ページ)

4. 南学. 椎具真成. 森健作. 2. 消化器癌. 胃; "癌取扱い規約から見た悪性腫瘍の病期診断と画像診断 臨床放射線 (2012年版)” (臨床放射線編集委員会), 金原出版 (東京) 2012; pp1445-1461
放射腫瘍学


Endoscopy 44 Suppl 2 UCTN:E15-16, 2012


b)英文以外の論文

1. 魚澤香, 川畑徹, 宮本俊男, 石川由美香, 新井啓, 日高響子, 福島敏, 水本正志, 奥村敏之, 櫻井英幸.【小児の診断と治療 update】鈍静脈不全を目的した小児陽子線治療の試み プレパレーションとトレーニングの効果. 臨床放射線 57(10):1339-1346, 2012


3. 磯辺啓範. 輪回言 放射線防護対策チームの結成. 放射線防護分科会誌/日本放射線技術学会 34:1, 2012


5. 熊田博明. つくば国際戦略総合特区における次世代がん治療(BNCT)の開発実用化プロジェクトについて. バイオサイエンスとインダストリー 71(63-66):2012


7. 熊田博明, 松村明, 櫻井英幸, 榊武二, 吉岡正和, 小林仁, 松本浩, 鬼柳善明, 平賀富士夫, 柴田徳思, 中島宏. 加速器中性子源によるBNCTの実現. 医学物理 32:19-20, 2012


9. 黒澤裕司, 石川仁, 星野佳彦, 樋口弘光, 小鹿野友昭, 河村英光, 加藤弘之, 大竹英則, 中野隆史. Cone Beam CTを用いた前立腺がん強度変調放射線治療における Intra-fractional
Motion の検討. 日本放射線技術学会雑誌 68(3):290-298, 2012
11. 吉藤周, 新谷統子, 矢田田久, 藤代準, 小野健太郎, 増本幸二, 鈴木涼子, 福島敬, 水本斎志, 櫻井英幸. 仙骨原発 Ewing 肉腫に対し、陽子線治療前に腹腔鏡下仙骨前スベーサー挿入術を施行し、直腸への放射線障害の低減を図った 1 例. 日本小児血液・がん学会雑誌 49(3):409, 2012
13. 福島敬, 小林千恵, 福岡経子, 鈴木涼子, 山口玲子, 中尾朋平, 小林和俊, 清谷知貴子, 矢野道広, 新妻秀則, 金澤崇, 豊田秀実, 外松学, 福田邦夫, 小野林太郎, 増本幸二, 金子道夫, 水本斎志, 大城佳子, 櫻井英之. 類似・再発神経芽腫に対する陽子線併用集学的治療の有効性について. 日本小児血液・がん学会雑誌 プログラム総会号: 244, 2012
15. 梨武敬, 平成 23 年度研究奨励助成金交付研究の紹介(2) 頭部 IVR 診断参考レベル設定のための実測による皮膚及び水晶体の多施設線量評価. 放射線影響学会放影協ニュース 72:4-6, 2012

c) 英文著書

d) 英文以外の著書
1. 磯辺智範. 第 1 章. 基礎医学大要; "3nd edition診療放射線技師 ブルーノート 基礎編 (第3版)" (編集 福士政広), メジカルビュー社 (東京) 2012; pp1-254
2. 磯辺智範. 第1章. 放射線と放射能の基礎知識; "放射線医学技術 (3) 図解放射線防止ミナマム基礎知識 (第1版)" (編集 五十嵐隆元). 日本放射線技術学会 (さいたま) 2012; pp1-21
4. 磯辺智範, 蘭文二. 第4章. 陽子線, 第5章. 陽子線; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会/MC), メディカ出版 (大阪) 2012; pp44-50, 81-87
5. 櫻井英幸, 井上洋. 総論6章. 放射線外科治療の注意事項、組織の耐容線量、合併症との管理; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会/MC), メディカ出版 (大阪) 2012; pp93-100
6. 楠本孝之, 櫻井英幸. 各論7章. 腹部(26)肝臓; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会/MC), メディカ出版 (大阪) 2012; pp238-24

麻醉学

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
14. 山田久美子, 齋藤重行, 豊岡秀訓, 綾大介, 飯嶋千裕, 田中誠. 人工貫関節置換術の既往患者での尺骨神経麻痺. 麻酔 61(9):1099-1100, 2012
15. 山田久美子, 福田妙子, 木村麻衣子, 萩谷圭一, 渡村雄人, 中山慎, 小倉剛, 田中誠. 劇症A群溶連菌感染症・分類型の帝王剣開の麻酔経験. 麻酔 61(12):1380-1385, 2012

d) 英文以外の著書
1. 萩谷圭一, 水谷太郎, C-2. 気管挿管下人工呼吸法; "初めての人工呼吸管理 -基本がわかると 先が見ええる-(第1版)" (編集 岡元和, 中外医学社 (東京) 2012; pp93-97
2. 福田妙子. "麻酔・疼痛管理・集中治療領域におけるα2受容体作動薬" (編集 西川俊明), 量子堂出版 (東京) 2012; pp211-240
3. 水谷太郎. 10-2. 気管吸引; "新呼吸療法テキスト (第1版)" (編集 3学会合同呼吸療法認定士 認定委員会), 株式会社アトムス (東京) 2012; pp176-179
4. 山田久美子, 田中誠, part2. 鎖静薬; "臨床栄養別冊 JCN セレクト 7 薬物-飲食物相互作用的確な栄養療法のために" (編集 井上善文, 佐々木雅也), 医歯薬出版株式会社 (東京) 2012; pp96-98


2. 竹越一博, 磯部和正, 川上應. 第 3 章. 血中遊離メタネフリン測定法; "褐色細胞腫診断マニュアル (改訂第 2 版)” (編集 成瀬光栄, 平田結喜緒), 診断と治療社 (東京) 2012; pp112-115
3. 竹越一博, 川上應. 第 1 章. アルドラーゼ; “臨床検査ガイド (2011-2012)” (編集 Practice 編集委員会 Medical), 文光堂 (東京) 2012; pp36-39
4. 竹越一博, 斎藤優莉亜, 池田達彦, 田中優子, 会田雄一, 石井清朗, 川上應, 原尚人. 第 2 章. 分子標的薬の基礎; “褐色細胞腫診断マニュアル (改訂第 2 版)” (編集 成瀬光栄, 平田結喜緒), 診断と治療社 (東京) 2012; pp70-78
5. 竹越一博, 櫻井晃洋. 第 2 章. 褐色細胞腫遺伝子解析の現状; “褐色細胞腫診断マニュアル (改訂第 2 版)” (編集 成瀬光栄, 平田結喜緒), 診断と治療社 (東京) 2012; pp99-100
6. 竹越一博, 中井利昭. 第 2 章. インスリン様成長因子結合蛋白 3 型(IGFBP-3); "臨床検査ガイド (2011-2012)” (編集 Practice 編集委員会 Medical), 文光堂 (東京) 2012; pp231-234
7. 竹越一博, 星野雅也, 川上應. 第 3 章. 褐色細胞腫感受性遺伝子の動向; "褐色細胞腫診断マニュアル (改訂第 2 版)” (編集 成瀬光栄, 平田結喜緒), 診断と治療社 (東京) 2012; pp121-123

臨床薬剤学

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 本間真人. 医薬品適正使用を目指した薬物相互作用・副作用症例の解析研究. 医療薬学 38(3):154-162, 2012
d) 英文以外の著書
1. 呉田秀直, 土岐浩紀. 第 4 章. 治療薬物モニタリング(TDM); "標準薬剤学 (第 3 版)” (編集 渡辺善照, 芳賀信), 南江堂 (東京) 2012; pp378-394
2. 本間真人, 呉田秀直, 第 2 章. 抗不整脈薬; "循環器治療薬の使い分けと代替薬の選び方 (第 1 版)” (編集 澤田康文), 半土社 (東京) 2012; pp58-114

116
医療科学

a) 英文論文


b) 英文以外の論文
1. 上妻行則, 【巨核球・血小板の細胞運命制御機構】巨核球造血とアポトーシス. 日本血栓止血学会誌 23(6):552-558, 2012

2. 正田純一, 川本徹. 胆石と胆囊がん. 胆道 26(2):205-211, 2012

117


a）英文以外の論


5. 中野雅之，左津前剛，水谷太郎，木村麻衣子，徳若純子，田中誠. 封入体筋炎患者の麻酔管理. 日本臨床麻酔学会誌 32(5):809-813, 2012
11. 柳澤洋平，上杉雅文，西野衆文，会田育男. 地方救急救命センターにおける重症骨盤骨折治療への取り組みと成績. 骨折 33(Suppl.):832-835, 2012

d) 英文以外の著書
1. 西野衆文，バレーボール障害・外傷のリハビリテーション -ジャンバー膝を中心に-. "Journal of Clinical Rehabilitation 21(4)"，医歯薬出版 (東京) 2012; pp380-387
2. 水谷圭一，水谷太郎，C-2. 気管挿管下人工呼吸法； "初めての人工呼吸管理 -基本がわかると先が見える- (第1版)" (編集 岡元和文)，中外医学社 (東京) 2012; pp93-97
3. 水谷太郎，10-2. 気管吸引; "新呼吸療法テキスト (第1版)" (編集 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会)，株式会社アトムス (東京) 2012; pp176-179

病院診療研究グループ（医療情報部）

a) 英文論文

b) 英文以外の論文


9. Nowatari T, Fukunaga K, Ohkouchi N. Regulation of signal transduction and role of platelets in
liver regeneration. *Int J Hepatol* 2012:542479, 2012


b) 英文以外の論文

1. 池田直哉, 飯塚育士, 市村由佳子, 高垣俊郎, 大河内信弘. 胃癌術後に発症した高齢者腸結核の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(2):390-394, 2012


5. 大和田洋平, 松尾亮太, 池田治, 田野井智倫, 大河内信弘. 鼠径ヘルニア術後の慢性疼痛に対し腸骨神経切除術を行った 1 例. 日本臨床外科学会雑誌 73(11):2999-3002, 2012
6. 大和田洋平, 松尾亮太, 池田治, 中山健, 田野井智倫, 大河内信弘. 藤頭十二指腸切除術を施行した腸回転異常伴う藤頭部癌の 1 例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2367-2371, 2012
7. 小川光一, 楊川智, 原永鑑, 大河内信弘. 異時性肝転移に対し化学療法に肝切除を施行した胃癌の 1 例. 日本臨床外科学会雑誌 73(6):1513-1518, 2012
10. 黒川友博, 山本雅, 植田貴徳, 楠本剛史, 大河内信弘. 原発性大腸壁癌の 1 切除例. 日本臨床外科学会雑誌 73(5):1252-1256, 2012
13. 下村治, 益子一樹, 阿竹茂, 河野元嗣, 大河内信弘. 純的腹部外傷による胆囊内出血をきたした 1 例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2334-2338, 2012
18. 寺田えり子, 高橋宏, 左津前剛, 災害マニュアル活用実践. 手術前の震災時の方策. 実践安全手術看護 6(4):53-58, 2012
23. 野渡剛之, 鳥川智由, 木村聡大, 久倉勝治, 寺島秀夫, 大河内信弘. 出血を繰り返した胃十二


c) 英文以外の著書
1. 大河内信弘. 第 28 章. 脳器移植; "外科学 温故知新 (第 1 版)" (編集 桑野博行), 大道学館出版部 (東京) 2012; pp420-433

病院診療研究グループ（リハビリテーション部）

c) 英文著書

病院診療研究グループ（輸血部）
a) 英文論文


病院診療研究グループ（光学医療診療部）

a) 英文論文


b) 英文以外の論文
1. 岩本淳一, 溝上裕士.【高齢者消化管疾患の特徴】高齢者非腫瘍性疾患の特徴. 胃腸誌. 胃と腸 47(12):1811-1817, 2012

2. 金子剛, 松井裕史, 鈴木英雄, 奈良坂俊明, 福田邦. 溝上裕士. 茅城カプセルネットワークの構築. 臨床消化器内科 27:703-710, 2012


d) 英文以外の著書
1. 鈴木英雄, 溝上裕士, 奈良坂俊明, 金子剛, 兵頭一之介他. 第 4 章 4. 非ステロイド性抗炎症薬由来潰瘍,”消化性潰瘍”, 最新医学社 (東京) 2012


b) 英文以外の論文

1. 上杉憲子. 【腎臓症候群(第 2 版)上-その他の腎臓疾患を含めて-】結球体疾患 フィブロネクチン腎症. 日本臨床 別冊(腎臓症候群(上)):33-37, 2012

2. 上杉憲子. 【腎臓症候群(第 2 版)上-その他の腎臓疾患を含めて-】先天性・遺伝性腎疾患 遺伝性腎疾患 家族性 LCAT 欠損症. 日本臨床 別冊(腎臓症候群(上)):323-327, 2012


10. 南優子. 野口雅之. 【肺腺癌の分類】上皮内腺癌と微少浸潤性腺癌. 肺腺癌の診断と治療-新
病院診療研究グループ（総合周産期母子医療センター）

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 安部加奈子, 濱田洋実, 岩城真奈美, 野口里枝, 大原玲奈, 豊田真紀, 永井優子, 小倉剛, 小畠真太, 吉川裕之. 当院における18トリソミー児の分娩管理と予後を検討. 日本周産期・新生児医学会雑誌 48(3):625-630, 2012

病院診療研究グループ（血液浄化療法部）

a) 英文論文
Developing an HbA(1c)-based equation to estimate blood glucose in maintenance hemodialysis patients. *Diabetes Care* doi: 10.2337/dc12-1019., 2012


b) English以外の論文

1. 植田敦志, 永井恵, 森本まどか, 斎藤知栄, 山縣邦弘. 併用(PD+HD)導入は生命予後を改善させるか？ 腹膜透析 320-321, 2012
2. 曽井丈一, 丹野瑞木, 上原理恵, 三瓶かおり, 丸山清稔, 宮崎治男, 新井次郎, 小島和夫, 山県邦弘. 新しい抗 GBM 抗体測定試薬ステイシア MEBLux テスト GBM の基礎的検討. 醫学と薬学 68(4):697-704, 2012
5. 森本まどか, 永井恵, 植田敦志, 斎藤知栄, 山縣邦弘. 症例による透析患者の画像診断 明らかな外傷なしに側腹部血腫を生じた1例. 臨床透析 28(12):1631-1634, 2012
7. 山縣邦弘, 八木澤隆, 中井滋, 中山昌明, 今井勇裕, 服部元史, 五十嵐徹, 石村栄治, 井関邦敏, 伊丹儀友, 乳原善文, 笠井健司, 木全直樹, 前持敬, 佐吉まゆみ, 杉山幸, 鈴木洋通, 田邊一成, 植原美治, 西村慎一, 樋之津史郎, 平松信, 古賀勉, 望月隆弘, 湯沢賢治, 横山仁, 秋葉隆, 高原史郎, 吉村了勇, 本田雅敬, 松尾清一, 秋澤忠男, 日本透析医学会腎不全総合対策委員会. わが国のend stage kidney disease(ESKD)の現況. 日本透析医学会雑誌 45(11):1067-1076, 2012

d) 英文以外の著書

1. 曽井丈一, 山縣邦弘. ANCA 関連血管炎: ANCA 標的抗原の好中球細胞膜表面レセプター; "AnnualReview 臨床誌 2012" (編集 畠野旨在己 他), 中外医学社 (東京) 2012; pp165-170
2. 曽井丈一, 山縣邦弘. ANCA 関連腎炎. 副腎皮質ステロイド薬; "腎疾患治療のエビデンス (第二版)" (編集 小林正貴他), 文光堂 (東京) 2012; pp74-76
3. 臼井丈一, 山縣邦弘. II. 糖球体疾患 14. 抗糖球体基底膜抗体型急速進行性糸球体腎炎(解説/特集); "別冊日本臨床 新編別症候群シリーズ 腎腎症候群 上、その他の腎臓疾病を含めて) (第 3 版), 日本臨床 (東京) 2012; pp88-92

4. 臼井丈一, 山県邦弘. IX. 腎臓 14. 急速進行性腎炎症候群; "知っておきたい内科症候群 2012 年 6 月増大号", 南山堂 (東京) 2012; pp1399-1401

5. 臼井丈一, 山県邦弘. 【治療各論】糸球体疾患 8. 半月体形成性糸球体腎炎; "腎疾患治療マニュアル 2012-13 腎と透析 2012 年 72 巻増刊号", 東京医学社 (東京) 2012; pp258-261

6. 海老原至, 山県邦弘. 第 4 章. 2. 外来維持血液透析患者における長期在宅運動療法; "腎臓リハビリテーション" (編集 上月正博), 医歯薬出版 (東京) 2012; pp438-443

7. 甲斐平康, 山県邦弘. 第 2 章 腎臓病をめぐる基礎知識 VI. 慢性腎臓病 (CKD). 3. CKD と各種疾患の関連; "腎臓リハビリテーション" (編集 上月正博), 医歯薬出版 (東京) 2012; pp341-344

8. 斎藤知栄, 山県邦弘. 第 9 章. 4. 急速進行性腎炎症候群の診断と治療; "レジデントのための腎臓病診療マニュアル (第 2 版)" (編集 深川雅史, 吉田裕明, 安田隆), 医学書院 (東京) 2012; pp332-340

9. 斎藤知栄, 山県邦弘. 第 9 章. 5. 急性腎炎症候群の診断と治療; "レジデントのための腎臓病診療マニュアル (第 2 版)" (編集 深川雅史, 吉田裕明, 安田隆), 医学書院 (東京) 2012; pp341-344

10. 斎藤知栄, 山県邦弘. 第 12 章. 膠原病に伴う腎臓疾患; "レジデントのための腎臓病診療マニュアル (第 2 版)" (編集 深川雅史, 吉田裕明, 安田隆), 医学書院 (東京) 2012; pp398-405

11. 斎藤知栄, 山県邦弘. 第 2 章 2. 透析導入遅延・予後向上を目的とした今後の展望; "変革する透析医学" (監修 秋澤忠男), 医学ジャーナル社 (大阪) 2012; pp34-43

12. 野口和之, 斎藤知栄, 山県邦弘. II. 連携とチーム医療 2. 他科との連携 腎臓内科との連携; "別冊プラクティス 糖尿病地域医療連携 結び方実相ガイド" (編集 野田光彦, 本田律子), 医歯薬出版 (東京) 2012; pp72-78

13. 山県邦弘. "答えが見つかる！慢性疾患への服の使い方 増刊レジデントノート 第 14 巻 8 号" (総編集 藤村昭夫, 編集 篠俊成, 薮重清次, 山県邦弘, 代田浩之, 大田健), 羊土社 (東京) 2012; (全ページ)

14. 山県邦弘. 5. おもな糸球体疾患の特徴・治療方針. 急速進行性糸球体腎炎 (RPGN); "腎臓内科レジデントマニュアル (改訂第 6 版)" (編集 今井耕裕), 診断と治療社 (東京) 2012; pp112-125

15. 山県邦弘, 第 6 章. 1・2 節 "ネフローゼ症候群" 「腎炎」; "ナーシング・グラフィカ EX2" (編集 林正健二, 山内豊明), メディカ出版 (東京) 2012; pp156-165

16. 山県邦弘, 臼井丈一. 第 8 章. 腎疾患アプローチのための解剖生理; "薬局増刊号 病気と薬 パーフェクトブック 2012", 南山堂 (東京) 2012; pp468-471

17. 山県邦弘, 臼井丈一. 第 8 章 腎疾患. ネフローゼ症候群; "薬局増刊号 病気と薬パーフェクトブック 2012", 南山堂 (東京) 2012; pp984-991

18. 山県邦弘, 臼井丈一. II. c. 腎疾患. 1. ネフローゼ症候群; "ビジュアル栄養療法" (編集 丸山千

133
病院診療研究グループ（臨床医療管理部）

a) 英文論文

b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 本間健. インシデント・アクシデントの重要性. 特集 医療安全と医療の質; 日本内科学会雑誌 101, 日本内科学会(東京) 2012; pp3368-3378

病院診療研究グループ（医療福祉支援センター）

a) 英文論文


---

b) 英文以外の論文
1. 木澤義之，梅田恵，新城拓也，石ヶ森一枝，奥山慎一郎，木下寛也，白髭豊，井村千鶴，野末よし子，森田達也。地域で統一した緩和ケアマニュアル・パンフレット・評価シートの評価 OPTIM-study. Palliative Care Research 7(2):172-184, 2012

---

d) 英文以外の著書
1. 木澤義之，緩和ケア外来の動向と現状；"ホスピス緩和ケア白書 2012" (編集 日本ホスピス・緩和ケア・研究振興財団「ホスピス緩和ケア白書」編集委員会)，青海社 (東京) 2012; pp28-29

2. 木澤義之，緩和ケアチームの動向と現状；"ホスピス緩和ケア白書 2012" (編集 日本ホスピス・緩和ケア・研究振興財団「ホスピス緩和ケア白書」編集委員会)，青海社 (東京) 2012; pp1-5

3. 木澤義之，森田達也。"がん緩和ケア ガイドブック (第1版 第5刷)" (編集 日本医師会)，青海社 (東京) 2012; pp1-90

4. 森田達也，木澤義之，新城拓也。"エビデンスで解決！緩和医療ケースファイル” (編集 森田達也，木澤義之，新城拓也)，南江堂 (東京) 2012

---

地域医療教育学

a) 英文論文


---

135

b) 言語以外の論文


d) 言語以外の著書

1. 前野哲博, 松村真司. 第1章. 外来で使えるgeneral rule; “帰してはいけない外来患者 (第1版)” (編集 前野哲博, 松村真司). 医学書院 (東京), 2012; pp1-30

2. 前野哲博, 松村真司 (編). 帰してはいけない外来患者, 医学書院 (東京), 2012

### 災害精神支援学

a) 英文論文


b) 言語以外の論文

1. 高橋祥友. 災害精神支援学. 精神医学 54(7):660-661, 2012

4. 高橋祥友. 【死と生にどう向き合うか】自殺の危険の評価、対応、治療. 作業療法ジャーナル 46(12):1501-1505, 2012
6. 高橋祥友. 日・米・仏の医師・歯科医師の自殺率. 日本医事新報 4620:59, 2012
7. 高橋祥友. ポストベンション 精神科医は患者の自殺にどうむきあうべきか. 精神神経学雑誌 114(12):1445-1450, 2012

d) 英文以外の著書
1. 高橋祥友. 「自殺総合対策大綱」の見直しおよびゲートキーパー制度は、自殺者3万人に歯止めをかけられるか; "医療白書 2012" (編集 ヘルスケア総合政策研究所), 日本医療企画 (東京) 2012; pp218-226
2. 高橋祥友. 自殺のポストベンション; "今日の精神疾患治療指針" (編集 樋口輝彦, 市川宏仲, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸), 医学書院 (東京) 2012; pp834-835
3. 高橋祥友. 体系内薬剤による精神症状; "今日の精神疾患治療指針 (第 1 版)" (編集 樋口輝彦, 市川宏仲, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸), 医学書院 (東京) 2012; pp832-834
4. 高橋祥友. 体痛薬による精神症状; "今日の精神疾患治療指針 (第 1 版)" (編集 樋口輝彦, 市川宏仲, 神庭重信, 朝田隆, 中込和幸), 医学書院 (東京) 2012; pp474-476
5. 高橋祥友. DLB の初期症状; "レビー小体型認知症研究会5周年記念論文集 レビー小体型認知症研究の最前線 (第 1 版)", レビー小体型認知症研究会事務局発行 (東京) 2012; pp122-126
6. 高橋祥友. わが国の自殺の実相と予防のための基礎知識; 精神科医の立場から; "自殺問題と法制的支援; 法律家による支援と連携のこれから" (編集 生越照幸), 日本評論社 (東京) 2012; pp1-37

睡眠医学寄附講座

a) 英文論文

d) 英文以外の著書
1. 佐藤誠. 第VI章. いびき; "脳と心のプライマリケア 5 : 意識と睡眠 (第1版)" (編集 千葉茂), シナ


b) 英文以外の論文
1. 江藤誠, 篠井浩行, 松尾知明, 片山靖, 大久保寛之, 中田由夫, 田中喜代次. 食事改善まとめ
循環器不整脈

a) 英文論文


Sakamaki F, Seo Y, Ishizu T, Yanaka S, Atsumi A, Yamamoto M, Machino-Ohtsuka T,


b)英文以外の論文
1. 安達亨, 関口利夫, 黒木健志, 金城貴士, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 町野毅, 山崎浩, 五十嵐都, 吉田健太郎, 笹田浩, 久賀圭祐, 青沼和隆. 術式不詳の開心術後の心房粗動に対して詳細なマッピングにより回路を同定した1例. 心臓 44(Suppl.3):190-196, 2012
2. 金城貴士, 笹田浩, 成瀬成士, 吉田健太郎, 中野恵美, 町野毅, 黒木健志, 井藤葉子, 山崎浩, 五十嵐都, 梶田光紀, 関口幸夫, 久賀圭祐, 青沼和隆, 野上昭彦. 心室細動のトリガと心室性期外収縮に対するカテーテル焼灼術が著効したカテーテル誘発性多形性心室頻拍の1症例. 臨床心臓電気生理 35:231-240, 2012
3. 梶田光紀, 笹田浩, 関口幸夫, 黒木健志, 山崎浩, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 五十嵐都, 金城貴士, 吉田健太郎, 青沼和隆. 心室細動を惹起する肺動脈起源心室性期外収縮に対する焼灼術が著効した特発性心室細動の1例. 心臓 44(Suppl.2):30-35, 2012
4. 田尾進, 山内康照, 岡田寛之, 前田真吾, 鈴木雅仁, 原信博, 川崎まり子, 小西裕二, 鍵山暢之, 服部英二郎, 宮本貴彦, 尾林徹, 吉崎彰, 青沼和隆. 左房前壁のLocalized Reentry を頻発機序とした非通常型心房粗動の3例. 臨床心臓電気生理 35:1-9, 2012
5. 高木雅彦, 関口幸夫, 横山泰廣, 相原直彦, 青沼和隆, 平岡昌和, 特発性心室細動研究会事務局. Brugada 症候群症例の臨床経過と心事故予測因子について. 心電図 32(Suppl.1):S-1-S-1-10, 2012
7. 中川和也, 浅川哲也, 松村国雄, 望田哲司, 山内康照, 青沼和隆. 誘導心電図では右室流出路起源が推定されたが, 大動脈左冠脈からの電通にて根治した心室性期外収縮の2症例. 心臓 44(Suppl.3):140-147, 2012
9. 村越伸行, 常嶋秀和, 山岸良匡, 横山泰廣, 許東洙, 五十嵐都, 山崎浩, 井藤葉子, 北村明


b) 英文以外の論文

1. 安達恒, 関口幸夫, 黒木健志, 金城貴士, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 町野栄, 山崎浩, 五十嵐都, 吉田健太郎, 兀田浩, 久賀圭祐, 青沼和隆. 術式不詳の開心術後の心房粗動に対して詳細なマッピングにより回路を同定し得た1例. 心臓 44(Suppl.3):190-196, 2012

2. 金城貴士, 歳田浩, 成瀬代士久, 吉田健太郎, 中野恵美, 町野栄, 黒木健志, 井藤葉子, 山崎浩, 五十嵐都, 榊田房紀, 関口幸夫, 久賀圭祐, 青沼和隆, 野上昭彦. 心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対するカテーテル焼灼術が著効したカテコラミン誘発性多形性心室頻拍の1症例. 臨床心臓電気生理 35:231-240, 2012
3. 楠田洋樹, 荒田浩, 関口幸夫, 黒木健志, 山崎浩, 油井慶晃, 中野憲美, 井藤葉子, 五十嵐 都, 金城貴士, 吉田健太郎, 青沼和隆. 心室細動を惹起する肺動脈起源心室性期外収縮に対する焼灼術が著効した特発性心室細動の 1 例. 心臓 44(Suppl.1):30-35, 2012
4. 田尾進, 山内康照, 岡田寛之, 前田真吾, 鈴木雅仁, 原信博, 川崎なり子, 小西裕二, 健山啓 之, 服部英二郎, 宮本貴庸, 尾林徹, 吉崎彰, 青沼和隆. 左房前壁のLocalized Reentryを頻拍 機序とした非通常型心房粗動の 3 例. 臨床心臓電気生理 35:1-9, 2012
5. 髙木雅彦, 関口幸夫, 横山泰廣, 相原直彦, 青沼和隆, 平岡昌和, 特発性心室細動研究会事 務局. Brugada 症候群症例の臨床経過と心臓予測因子について. 心電図 32(Suppl.1):S-1-5-S-1-10, 2012
6. 庄司正昭, 横山泰廣, 吉田善紀, 関川雅裕, 伊藤順子, 加藤隆一, 桜井馨, 小川啓, 足利貴 志, 佐藤康弘, 小野裕一, 蜂谷仁, 平尾見三, 小西裕二, 山内康照, 青沼和隆. Termination without Capture部位からScar Border Zoneへの線状焼灼が有効であったIschemic VTの 1 例. 臨床心臓電気生理 35:251-259, 2012
7. 中川和也, 浅川哲也, 松村国也, 望田哲司, 山内康照, 青沼和隆. 12 誘導心電図では右室流 出路起源が推定されたが、大動脈左冠尖からの通電にて根治した心室性期外収縮の 2 症例. 心 臓 44(Suppl.3):140-147, 2012
10. 山本昌良, 石津智子, 吉田健太郎, 瀬尾由広, 山口哲人, 中馬越清隆, 玉岡晃, 青沼和隆. 新型インフルエンザ心筋炎に多発筋炎を併発した 1 例. 心臓 44(6):707-714, 2012

陽子線医学利用研究センター

a) 英文論文
2. Fukumitsu N, Hashimoto T, Okumura T, Mizumoto M, Tohno E, Fukuda K, Abei M, Sakae T, Sakurai H. Investigation of the geometric accuracy of proton beam irradiation in the liver. Int J


14. Kanemoto A, Ishikawa H, Mizumoto M, Okumura T, Hashimoto T, Oshiro Y, Fukumitsu N,


152

b) 英文以外の論文
1. 魚澤香, 川煕徹, 宮本俊男, 石川由美香, 新井勲, 日高響子, 福島敏, 水木亨志, 奥村敏之, 櫻井英幸.【小児の診断と治療 update】鎮静剤不要を目指した小児陽子線治療の試み プレパレーションとトレーニングの効果. 臨床放射線 57(10):1339-1346, 2012
3. ちば井智. 巻頭言 放射線防護対策チームの結成. 放射線防護分科会誌/日本放射線技術学会 34:1, 2012
4. ちば井智, 森祐太郎, 萩原孝祐, 五十嵐隆元. 臨床技術講座 放射線防護に関する説明のために必要な知識. 日本放射線技術学会雑誌 68:1419-1427, 2012
5. 藤田博明. つくば国際戦略総合特区における次世代がん治療(BNCT)の開発実用化プロセクトについて. バイオサイエンスとインダストリー 71(63-66):2012
7. 藤田博明, 松村明, 櫻井英幸, 萩原二, 吉岡正和, 小林仁, 松本浩, 鬼柳善明, 平賀富士夫, 萩原徳思, 中島宏. 加速器中性子源による BNCT の実現. 医学物理 32:19-20, 2012
11. 後藤周, 新聞総子, 玉田泰久, 藤代準, 小野健太郎, 増本幸二, 鈴木涼子, 福島敏, 水木亨志, 櫻井英幸. 仙骨原発 Ewing 肉腫に対し, 陽子線治療前に腹腔鏡下仙骨前スペース入術を施行し, 直腸への放射線障害の低減を図った 1 例. 日本小児血液・がん学会雑誌 49(3):409, 2012
13. 福島敬, 小林千恵, 福島絢子, 鈴木涼子, 山口玲子, 中尾朋平, 小林和俊, 清谷知賀子, 矢野道広, 新妻秀剛, 金澤崇, 豊田秀実, 外松学, 福田邦夫, 小野林太郎, 増本幸二, 金子道夫, 水本斎志, 大城佳住, 櫻井英之, 須磨崎亮. 高リスク・再発神経芽腫に対する陽子線併用集学的治療の有効性について. 日本小児血液・がん学会雑誌 プログラム総会号: 244, 2012
15. 榊武敬. 平成23年度研究奨励助成金交付研究の紹介(2) 頭部IVR診断参考レベル設定のための実測による皮膚及び水晶体の多施設線量評価. 放射線影響学会放影協ニュース 72:4-6, 2012
c) 英文著書
d) 英文以外の著書
1. 磯辺智範. 第1章. 基礎医学大要; "3rd edition診療放射線技師 ブルーノート 基礎編 (第3版)” (編集 福士政広, メジカルビュー社 (東京) 2012; pp1-254
3. 磯辺智範. 第1章. 放射線と放射能の基礎知識; "放射線医学技術(31)図解放射線防護ミニマム基礎知識 (第1版)” (編集 五十嵐隆元), 日本放射線技術学会 (さいたま) 2012; pp1-21
4. 磯辺智範, 榊武二, 櫻井英幸. 第4章. 陽子線, 第5章 陽子線,"Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)” (編集 井上洋, 日本放射線外科学会/MC, メディカ出版 (大阪) 2012; pp44-50, 81-87

154
5. 櫻井英幸, 井上洋. 総論6章. 放射線外科治療の注意事項、組織の耐容線量、合併症とその管理; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)” (編集 井上洋，日本放射線外科学会), メディカ出版 (大阪) 2012; pp93-100

6. 橋本孝之, 櫻井英幸. 各論7章. 腹部 (26) 腎臓; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)” (編集 井上洋，日本放射線外科学会), メディカ出版 (大阪) 2012; pp238-242

水戸地域医療教育センター

a) 英文論文


3. Abe T, Tokuda Y, Watanabe S. Eight-vessel disease mimicking takotsubo cardiomyopathy. QJM 2012


47. Shibata Y. Radionuclide imaging for spontaneous intracranial hypotension. *J Neurosurg* 2012


b) 英文以外の論文


2. 酒井俊介, 渡辺重行, 外山昌弘, 黒田裕久, 金井貴夫, 藤原和哉, 小林裕幸, 徳田安泰. 劇症1型糖尿病に, 脊髄硬膜外血腫と著明な左心機能不全を呈した1例. 茨城循環器研究会雑誌 19:1-7, 2012


4. 戸藤浩昭, 籠橋克紀, 大原元, 宮崎邦彦, 川口未央, 栗島浩一, 石川博一. 非典型的画像所見にもかかわらず喀血を来たした陳旧性肺結核の1例. 結核 87:655-658, 2012

5. 戸藤浩昭, 籠橋克紀, 大原元, 宮崎邦彦, 川口未央, 栗島浩一, 石川博一. 胸腺腫全摘後に非結核性抗酸菌症を診断した1例. 結核 87(11):701-705, 2012


7. 羽田靖, 遠藤聖. イオソルビドの長期投与により増悪した低髄液圧症候群の1例. 日本頭痛学会誌 38(3):324-327, 2012


12. 徳田 安春, 水戸モデル: 完全型Department of Medicine確立のすすめ. 日本プライマリー・ケア連合学会誌 35(2):137-139, 2012

c)英文著作
1. Shibata Y. Recent Developments of Single Photon Emission Computed Tomography for the Diagnosis of Brain Tumors; in "Brain Tumors / Book 1" (edited by Terry Lichtor), InTech 2012; 107-123
2. Shibata Y. SPECT in the evaluation of brain tumors; in "SPECT: Technology, Procedures and Applications" (edited by Hojjat Ahmadzadehfar), NOVA Publishers 2012
5. Shibata Y, Endo K, Mashiko R. Agenesis of bilateral internal carotid arteries led to the development of vertigo; in "Cerebrovasc Dis. 34(suppl 1) " 2012; pp115

d)英文以外の著書
1. 阿部 智一. 救急のpolypharmacy; "提言 - 日本のポリファーマシー" (編集 徳田 安春), カイ書林 (東京) 2012; pp84-87
2. 阿部 智一. 第3章. 急性中毒; "新・総合診療医学 病院総合診療医学編 (第1版)" (編集 徳田 安春), カイ書林 (東京) 2012; pp207-210
3. 阿部 智一. 第3章. 災害医療; "新・総合診療医学 病院総合診療医学編 (第1版)" (編集 徳田 安春), カイ書林 (東京) 2012; pp220-222

161


b) 英文以外の論文
2. 北原美由紀, 鈴木久史, 清嶋護, 朝戸裕二, 飯島達生, 雨宮隆太. 過誤縁が共存した綫隔脂肪肉腫の1切除例. 脈癌 52(6):890-896, 2012
4. 佐々木啓太, 松下昌之助, 佐藤藤夫, 徳永千穂, 兵藤一行, 櫻原謙. 心臓交感神経指標を用いた寒冷負荷による糖尿病心筋虚血リスクの評価. 慰管学 52(August):295-301, 2012

d) 英文以外の著書
1. 沖明智. 第7章. 生殖器系 子宮内膜症・その他の生殖器系の疾病; "MRテキストII 疾病と治療 (2012年版)" (編集 南山堂), 公益法人MR認定センター (東京) 2012; pp127-134
2. 沖明智. 第14章. がん 子宮がん・卵巣がん; "MRテキストII 疾病と治療 (2012年版)" (編集 南山堂), 公益法人MR認定センター (東京) 2012; pp243-249
3. 後藤大輔, 住田孝之. 各論－第4章. ヒュミラ(アダリムマブ)正しい生物学的製剤の使い方; 陽関節リウマチ (第2版)” (編集 宮坂信之), 医薬ジャーナル社 (大阪) 2012; pp125-131
4. 徳永千穂, 逆井佳永, 櫻原謙. PART 2. 薬物別相互作用 強心剤; "臨床栄養別冊 薬物—飲食物相互作用 (第1版)" (編集 雨海照祥), 医歯薬出版株式会社 (東京) 2012; pp55-59
5. 島原徹. 出血性膀胱炎; "日本臨床 70", 2012; pp432-437

ひたちなか社会連携教育研究センター

a) 英文論文


b)英文以外の論文


3. 寺島秀夫. 重症患者のインスリン療法―過去10年にわたる論争の真相と最新の知見. 臨床栄養 121:446, 2012


5. 寺本信嗣.【医師研修会を開催】肺炎・尿路感染症等への施設内での対応 所定疾患施設療養費算定を想定して. 老健 全国老人保健施設協会機関誌 23(8):29-32, 2012


7. 寺本信嗣.【NHCAP(医療・介護関連肺炎)治療の実践・ガイドラインを踏まえて】治療区分の設
12. 寺本信嗣. COPD 単独による喘息の難治化. アレルギーの臨床 32:1205-1209, 2012
15. 寺本信嗣. 【知っておきたい内科症候群】呼吸器Q&A-最新の診かたと考え方-初期診断から治療まで 疾患別・最新の感染症診療 手術 中市, 医療・介護施設関連肺炎. 救急・集中治療 24(11-12):1393-1399, 2012
17. 寺本信嗣. 【肺炎外来マネジメント新たに加わった概念「医療・介護関連肺炎(NHCAP)」など最新の動向を探ります】NHCAP における誤嚥性肺炎のマネジメント. 治療 94(1):49-54, 2012
19. 寺本信嗣. 伊藤功朗, 太田康男, 山谷聡雄. 肺炎をめぐる新しい話題-耐性菌, NHCAP. 院内感染, インフルエンザ肺炎をめぐって... 呼吸 31-9-18, 2012
20. 中野順隆, 寺島秀夫, 清水義夫, 朴秀吉, 今村史人, 神賀正博. 鼠径ヘルニア脱出の自己還納後に生じた小腸穿孔の 1 例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2421-2425, 2012
21. 久倉勝治, 寺島秀夫, 永井健太郎, 高野恵輔, 只野和宏, 榎本剛史, 稲川智, 橋本孝之, 櫻井英幸, 大河内信弘. 食道癌陽子線治療後の難治性食道潰瘍の特徴とその対応. 日本消化器外科学会雑誌 45(12):1145-1152, 2012

d) 英文以外の著書
1. 寺本信嗣. 各論 内科. 嚥下性肺炎, 医療・介護肝炎肺炎(NHCAP); "最新・感染症治療指針 (2012 改訂版)" (監修 後藤元). 医薬ジャーナル社 (東京) 2012; pp109-123
2. 寺本信嗣. 第6章. 慢性閉塞性肺疾患(COPD); "疾患別に診る嚥下障害 (第1版)" (編監修 藤島一郎). 医歯薬出版 (東京) 2012; pp2-5, 12-15
日立社会連携教育研究センター

a) 英文論文

b) 英文以外の論文

c) 英文著書
1. Yanaka A. Sulforaphane Enhances Protection and Repair of Gastric Mucosa against Oxidative Stress via Nrf2-Dependent Mechanisms; in "Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/ Organoprotection in the Gastrointestinal Tract: Mechanisms, Prevention and Treatment (1st edition)" (edited by Filaretova LP, Takeuchi K), Karger (Basel, Switzerland) 2012; pp170–180
d) 英文以外の著書
1. 青沼和隆, 杉薰, 渡邊重行, 新谷周三, 小松洋治, 村田実. 抗凝固療法における新しい展開
土浦市地域臨床教育ステーション

a) 英文論文

b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 西浦康正, 4. 末梢神経の損傷と障害, 11. 運動器疾患 II. 主な疾病と診療; "臨床病態学 3 巻
(第2版)”（総編集 北村聖）, ヌーヴェルヒロカワ（東京）2013; pp81-90

北茨城地域医療研修ステーション

b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 橫谷省治, 第Ⅱ章. 生物心理社会モデル."日本プライマリ・ケア連合学会 基本研修ハンドブック (第1版)”日本プライマリ・ケア連合学会, 南山堂（東京）2012; pp57-62

茨城県小児地域医療教育ステーション

a) 英文論文


b) 言語以外の論文

1. 石川康宏, 堀崎聡, 堀米仁志, 戸田浩, 章志. 第 3 世代の wavelet と独立成分分析による心電図・心磁図の解析. 心臓 44(Suppl.1):21-28, 2012

d) 英語以外の著書

1. 工藤豊一郎. 第 2 部 X. 190. 遺伝的の肝内胆汁うつ滞症候群; "小児内科 44 巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第 4 版)", 東京医学社 (東京) 2012

2. 須磨崎亮, 今川和生, 和田宏来, 工藤豊一郎. 第 II 章. 【今だから知っておきたいワクチンの話題】各ワクチンの現状と話題 B 型肝炎ワクチン ユニバーサルワクチンの必要性; "小児科診療 75(4)”, 診断と治療社 (東京) 2012; pp677-681

3. 須磨崎亮, 和田宏来, 工藤豊一郎. V. 3. 1). Alagille 症候群; "日本臨床別冊 膵臓症候群 (上)(第 2 版)", 日本臨床社 (大阪) 2012; pp399-402

4. 堀米仁志. 第 2 部 XII. 236. QT 延長症候群; "小児内科 44 巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第 4 版)", 東京医学社 (東京) 2012; pp522-523

5. 吉永正夫, 泉田直己, 住友直方, 高橋良明, 富田英, 長嶋正寛, 山内邦昭, 新垣義夫, 岩本真理, 上野倫彦, 牛ノ演大也, 太田邦雄, 佐藤誠一, 田内宣生, 高木純一, 立野滋, 植垣高史, 堀米仁志, 市田隆子, 白石裕比湖, 日本小児循環器学会学校心臓検診委員会. 先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン; "日本小児循環器学会雑誌 28(1) (2012 年 改訂版)", 日本小児循環器学会 (東京) 2012; pp2-5

6. 吉永正夫, 泉田直己, 住友直方, 高橋良明, 富田英, 長嶋正寛, 山内邦昭, 新垣義夫, 岩本真理, 上野倫彦, 牛ノ演大也, 太田邦, 佐藤誠一, 田内宣生, 高木純一, 立野滋, 植垣高史, 堀米仁志, 市田隆子, 白石裕比湖, 日本小児循環器学会学校心臓検診委員会. 先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン; "若年者心疾患・生活習慣病対策協議会誌 40(1) (平成 2012 年改訂版)", 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会 (大阪) 2012; pp18-24

7. 和田宏来, 工藤豊一郎, 須磨崎亮. 第 VI 章. 【知っておきたい内科症候群】肝・胆・膵《胆嚢・胆管・膵》アラジール症候群; "内科 109(6)" 南江堂 (東京) 2012; pp1255-1256

171
＜保健医療学域＞
母性看護学・助産学

b) 英文以外の論文

小児保健看護学

a) 英文論文

b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 湯水理恵. 第2章. プレパレーション実践に必要な知識、チームで支える！子どものプレパレーション; "小児看護ベストプラクティス (初版) " (編集 及川郁子(監修), 古橋知子, 平田美佳), 中山書店 (東京) 2012; pp72-80

がん看護・緩和ケア

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 佐藤正美, 日高紀久江. 排便障害を生じる直腸がん前方切除術後患者への看護ケアに関する文献的研究. 日本看護科学会誌 32(2):64-71, 2012
精神保健看護学

b) 英文以外の論文
2. 大森圭美，森千鶴．統合失調症における病識の関連要因−精神障害者観，自尊感情，認知的洞察の関連から−．日本看護科学研究学会誌 32(3):25-34, 2012
5. 岡田明美，森子，上野典子，湯本美穂，森田加代，森千鶴．看護学生の倫理的実感性に影響する要因．日本看護学教育学会誌 21(3):37-47, 2012
13. 森千鶴．子どもの飲酒に影響する要因　中学生の親子実態調査から．日本社会精神医学会雑
国際地域ケア


b) 英文以外の論文

1. 安塚徹江, 富崎悦子, 望月由妃子, 徳竹健太郎, 渡辺多恵子, 田中笑子, 塚原亮次, 杉澤悠

環境看護学

a) 英文論文

b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 川口孝泰. 4章4. 遠隔医療・遠隔看護の背景と現状; "看護情報管理論 (第2版)" (編集 上泉和子, 太田勝正) 日本看護協会出版 (東京) 2012; pp169-172
2. 菅野治重. 升秀夫他. 寄生虫検査; "顕微鏡検査ハンドブック (第1版)" 医学書院 (東京) 2012; pp116-120
3. 熊坂隆行, 升秀夫他. 第2章. ヒトと動物の関係; "アニマルセラピー (第1版)" 本の泉社 (東京) 2012; pp31-66

リハビリテーション看護学・慢性看護学

b) 英文以外の論文
1. 佐藤正美, 且高紀久江. 排便障害を生じる直腸がん前方切除術後患者への看護ケアに関する文献的研究. 日本看護科学会誌 32(2):64-71, 2012
2. 深水理恵, 且高紀久江, 森由合, 柴山大賀, 岡田佳絵. 特定機能病院から児が退院する際の"保護者の気がかり"と"医療者の説明・指導"の実態. 外来小児科 15(2):224-227, 2012

高齢者看護学

b) 英文以外の論文
3. 杉本健太郎, 松田ひとみ. 高齢者の飲酒の概念分析と睡眠ケアにおける課題. 高齢者ケアリング学研究会誌 3(1):10-11, 2012
4. 橋爪祐美. 要介護高齢者を介護する勤労女性の精神的健康支援に関する研究."私の介護ノート"を用いた女性の介護うつ予防プログラムの試行. 研究業績論文集 (公益財団法人 明治安田こころの健康財団 (東京)) 47:172-184, 2012
臨床心理学

a) 英文論文
5. Tokuda K, Mizuno T, Nishidate A. Awareness and confusion of salespeople at department stores to customers who display behavioral characteristics which are different from normal people -As a material for considering shopping assistance for persons with developmental disabilities-. *The Asian Journal of Disable Sociology* 12:1-8, 2012

b) 英文以外の論文
1. 安心院朗子, 水野智美, 徳田克己. 若年脳損傷者の外出における介護者の介護負担感. 日本公衆衛生雑誌 59(1):11-18, 2012
2. 白石晴香, 水野智美. 発達障害児への支援における養護教諭の認識と研修ニーズ. 障害理解研究 14:35-42, 2012
3. 徳田克己. 幼稚園の中にある「元気な子ども信仰」. 幼児の教育 111(2):13-16, 2012
4. 西館有沙, 徳田克己. 発達障害児の学校生活を描いた物語『架け橋』の内容分析 – 教員研修用教材としての活用の可能性を探究 -. 全南大学東アジア研究所紀要 3:19-24, 2012
8. 水野智美, 西館有沙, 徳田克己. 発達障害に関する幼児の認識. 障害理解研究 14:1-10, 2012
10. 吉田映理子, 水野智美, 徳田克己. ウェブ上のホームページ及びブログの内容からみた発達障害児者とその家族のニーズ1-一般社会に対するニーズを中心に -. 全南大学東アジア研究所紀要 3:53-60, 2012
d) 英文以外の著書
1. 徳田克己. 第1講. 現在の学校と子どもたち; "ここだけは押さえたい学校臨床心理学 (第1版)" (編集 小林朋子，徳田克己)，文化書房博文社 (東京) 2012; pp7-12
2. 水野智美. 第14講. 心理アセスメント; "ここだけは押さえたい学校臨床心理学 (第1版)" (編集 小林朋子，徳田克己)，文化書房博文社 (東京) 2012; pp118-126
3. 水野智美, 大越和美, 西村実穂. 第2章. 気になる子への対応; "具体的な対応がわかる気になる子の保育 (第1版)" (監修 徳田克己, 編集 水野智美), チャイルド本社 (東京) 2012; pp20-118

ヘルスサービスリサーチ

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 柏木幸一. 【ケアの質評価の動向と課題】在宅サービスのアウトカム評価と質改善. 社会保障研究 48:152-164, 2012

臨床試験・臨床疫学

a) 英文論文


using age, period and cohort analysis. Int J Cancer 130:930-936, 2012


b)英文以外の論文

1. 山本駿, 高橋秀人, 和田一郎, 宇田晃仁, 馬恩博. 学級閉鎖の有効性に関する研究—新型インフルエンザ流行時の小学校におけるクラス欠席者割合と実施日数より予測される学級閉鎖後の欠席割合—. 厚生の指標 59(7):9-17, 2012

社会精神保健学

a)英文論文


b)英文以外の論文


3. 森田展彰, 幸田実, 梅野充, 池田朋広, 谷部陽子, 遠藤恵子, 阿部幸枝, 平井秀幸, 高橋康

d) 英文以外の著書
1. 森田展彰．第28章．親が暴力をふるう；"中高生のためのメンタル系サバイバルガイド (第1版)" (編集 松本俊彦)，日本評論社 (東京) 2012; pp156-160
2. 森田展彰．第9章．アタッチメントの観点から見た物質使用障害の理解と援助；"アタッチメントの実践と応用−医療・福祉・教育・司法現場からの報告− (第1版)" (編集 数井みゆき)，誠信書房 (東京) 2012; pp169-181
3. 森田展彰．心理社会的治療、ダルクや自助グループ活動との連携、暴力などトラウマ問題を抱えた薬物事例に対する心理社会的援助；"精神科救急医療ガイドライン (規制薬物関連精神障害) 2011年度版" (編集 日本精神科救急学会，医療政策委員会)，へるす出版 (東京) 2012; pp65-72, pp72-80, pp86-90
4. 森田展彰．窃盗癖、覚醒剤依存症・メチルフェニデート(リタリン)依存症，有機溶剤依存症；"今日の精神疾患治療指針" (編集 楠口輝彦，市川宏信，神庭重信，朝田隆，中込和幸)，医学書院 (東京) 2012; pp233-236, pp623-624, pp628-629
5. 森田展彰．パーソナリティ障害および暴力、アルコール・薬物の問題；"虐待を受けた子どものケア・治療" (編集 奥山真紀子，西澤哲，森田展彰)，診断と治療社 (東京) 2012; pp134-150, pp151-164

法医学

a) 英文論文
1. Honda K. The Ashikaga case of Japan -Y-STR testing used as the exculpatory to free a convicted felon after 17.5 years in prison. Forens Sci Int Genet 6:e1-2, 2012

b) 英文以外の論文
4. 神庭純子．連載・初学者のための『看護覚え書』35 総合看護 47(4): 5-12, 2012

b)英文以外の論文

福祉医療学・国際社会医学

a)英文論文

b) 英文以外の論文
＜リサーチユニット・リサーチグループ＞


43. Nakamura H, Satoh H, Kaburagi T, Nishimura Y, Shinozuka Y, Inagaki M, Endo T, Saito T,


IL-8, and cell proliferation in synovium from patients with rheumatoid arthritis. *Mod Rheumatol* 22(1):128-136, 2012


b) 英文以外の論文


2. 大橋順. Extended Haplotype Homozygosity (EHH)を用いる正の自然選択検出法の検出力比較. 統計数理 60:317-325, 2012

3. 川口未央, 太田恭子, 藤田純一, 植澤伸之. 【アレルギーに対するサイトカイン】IL-17. アレルギー・免疫 19(12):1892-1898, 2012


7. 渋谷彰, 金丸和正. 【ウイルス感染と免疫・アレルギー】アレルギーと抑制性免疫グロブリン様受容体. アレルギー臨床 32(12):1111-1116, 2012
10. 檜澤伸之. 巻頭言 当時を計り考える. 喘息と循環 60(5):455, 2012
14. 檜澤伸之. 【最近10年で最も進歩した研究分野を検証する】難治性喘息 COPDにおけるphenotype. 呼吸 31(9):832-834, 2012
15. 檜澤伸之. 【COPD の最新の話題】遺伝的背景から見た病態. 呼吸と循環 60(10):1015-1019, 2012
18. 山田英恵, 小川良子, 清水圭, 沼田岳士, 佐藤信也, 本間晋介, 栗島浩一, 南優子, 坂本透, 檜澤伸之. 両側多発肺結節および気管支内腔に多発ポリープを呈したシェーグレン症候群合併性リンパ腫の1例. 気管支学 34(1):64-70, 2012
腫瘍特異的ヘム-ボルフィリン代謝を利用した診断・治療法開発

a) 英文論文


b) 英文以外の論文


2. 阿久津博義, 高野晋吾, 村下秀和, 田中秀峰, 上前淳, 鈴木浩明, 山本哲哉, 松村明, GH
産生下垂体腺腫の手術成績—内視鏡単独手術導入は治癒率改善に寄与したか．第 8 回アクロメガリーフォーラム記録集 2012
3. 石川栄一，山本哲哉，中井啓，高野晋吾，沼原康次，丸山隆志，田中雅彦，生田聡子，橋本幸一，原田義則，上原洋二，大野忠夫，常沢克之，松谷雅生，阿部竜也，村垣善浩，松村英．初発脳芽腫患者に対する臨床多施設共同試験：手術、放射線、テモゾラミド、ワクチンの4者併用療法．Neuro-Oncology 22(1):6-11, 2012
5. 木村厚司，末富崇弘，宮川友明，堤雅一．転移性腎細胞癌に対するソラフェニブ投与中に可逆性急性心不全と耐糖能異常をきたし急激な臨床経過で死亡した 1 例．泌尿器科紀要 58(8):443-446, 2012
6. 木村博子，神波大己，森田雄，牧野雄樹，大西尚史，松井貴之，今村正明，清水洋祐，井上貴博，大久保和俊，吉村耕治，兼松明弘，西山博之，小川修．内視鏡超音波ガイド下腫瘍の膝関節滑膜ドレナージにより治療した膝関節内囊腫の 1 例．泌尿器科紀要 58(8):421-424, 2012
7. 黒部匡広，小島崇宏，内田将央，宮川友明，堤雅一，杉山真太朗．混合性尿管子宮内膜症の 1 例と本邦文献例の検討．泌尿器科紀要 58(7):329-333, 2012
8. 佐藤晋爾，末富崇弘，西山博之，新井哲明，朝田隆．多彩な身体困訴から心気症と診断された LOH(late-onset hypogonadism) 症候群の 1 例．精神医学 54(7):709-712, 2012
10. 田村剛一郎，井原哲．佐藤允之，松村明．脊髄係留解断術が有効であった鎖肛合併正常脊髄円錐高位終末腫脹の 1 例．小児の脳神経 37(3):258-262, 2012
c) English books


3. Yamamoto T, Matsumura A. Non-operative BNCT for GBM; in "Neutron Capture Therapy" (edited by Sauerwein W, Wittig A, Moss R, Nakagawa Y), Springer-Verlag (Berlin Heidelberg) 2012; pp100

d) Other English books

1. 井原哲.アーノルド・キアリ奇形（キアリ奇形2型）; "こどもケア 6" 日総研 (東京) 2012; pp46-49

2. 井原哲.脳室穿刺, 硬膜下穿刺; "小児の診療手技100 小児科診療 75 増刊号” 診断と治療社（東京）2012; pp184-187

3. 井原哲.脳性麻痺に対する新しい治療法:脳挫内パクロフェン療法と機能的脊髄後根切断術 44; "小児内科" 東京医学社（東京）2012; pp1490-1494

4. 井原哲.脳室腹腔シャントの管理; "小児の手技100 小児科診療 75 増刊号” 診断と治療社（東京）2012; pp303-307

5. 内田将央, 西山博之, 特集1 化学療法／造血細胞移植における不妊対策 序～希望ある治療と治癒を求めて～ 5. 悪性疾患患者における治療前精子凍結保存の現状と問題点; "血液フロンティア Vol. 122 No. 12", 医薬ジャーナル社（大阪）2012; pp1839-1845

6. 大須賀典, サンベルトラルテア, 松村明, 佐竹秀行, 運載 知っておきたい Cancer Stem Cell 第2回 脳腫瘍肝細胞と治療戦略; "Mebio 28(9)" メジカルビュー社 (東京) 2012; pp7-13

7. 大矢根綾子, 矢崎佑拝, 鶴嶋英夫, 王秀鸞, 十河友, 伊藤敦夫, 山崎敬司. リン酸カルシウム複合層を利用した遺伝子導入と再生医療応用; "無機マテリアル学会関誌 19", 無機マテリアル学会 (東京) 2012; pp466-472

8. 河合弘二. 『精巣腫瘍診療ガイドライン』のポイント フローチャートでわかる！知っておきたいポイント 慢性器科にかかわるガイドラインII; "泌尿器ケア17巻12号", メディカ出版 (大阪) 2012; pp1238-1241

9. 島倉政, 出血性脳腫炎; "日本臨床" 日本臨床社 (大阪) pp432-437

10. 高野晋吾, 阿久津博義, 渡邉真哉, 松村明.カベルゴリン時代のプロラクチンノーマの治療; "日本内分泌学会誌 88 Suppl" 日本内分泌学会 (東京) 2012; pp43-43

12. 鶴嶋英夫, 臨床研究におけるトピックス 個別化医療の臨床研究と経済評価; "日本医療・病院管理学会誌 49(3)" 日本医療・病院管理学会(東京) 2012; pp55
13. 鶴嶋英夫, 本間真人, 土岐浩介, 幸田幸直. 臨床研究の進め方; "医学物理 32 Suppl" 医学物理学会 (東京) 2012; pp47
14. 西山博之. POOR RISK 精巣腫瘍の再考.さらなる治療成績の向上を目指して Poor risk testicular cancer for further improvement of treatment outcome- 序; "泌尿器外科" 医学図書出版 (東京) 2012; pp289
15. 松村明, 医局紹介 筑波大学医学部泌尿器科学科; "DOCTOR’S MAGAZINEメディカルプリンシプル社(東京)
16. 松村明. ニッポン 病院の実力 悪性度の高いグリオーマへの診断治療法は全国トップクラスの実力 第13017号; "夕刊フジ" 産経新聞社(東京) 2012; pp19
17. 松村明. 腎腫瘍の最新放射線治療; "BRAIN (日本脳神経財団ニュース) 発行106" 公益財団法人日本脳神経財団(東京) 2012; pp6-7
18. 松村明, 鶴嶋英夫. 腎梗塞, 神経・筋疾患の病態と診断・治療 (I); "医学と薬学 68" 自然科学社 (東京) 2012; pp11-16
20. 宮崎淳, 西山博之. 肝臓非浸潤性膀胱癌の治療戦略 膀胱内BCG注入療法および維持療法の有用性; "臨床泌尿器科" 医学書院 (東京) 2012; pp453-460
21. 宮崎淳, 西山博之. 泌尿器病理II・尿路系 精巣・外陰部・尿路上皮癌の診断・治療; 最近の話題; "病理と臨床 Vol. 30 No. 10", 文光堂 (東京) 2012; pp1067-1077
22. 宮崎淳, 西山博之. 2 膀胱がん 1章. 泌尿器腫瘍の看護マニュアル; "フローチャートでわかります 泌尿器科疾患別看護マニュアル" 泌尿器ケア2012年 冬季増刊 (通巻205号) "メディカ出版 (大阪) 2012; pp27-28
23. 宮崎淳, 西山博之. 13. 膀胱癌 泌尿器科疾患 腎疾患治療マニュアル2012-13 治療各論; "腎と透析" 東京医学社 (東京) 2012; pp535-539
次世代型粒子線がん治療の確立研究

a）英文論文


b) 英文以外の論文


2. 鮎澤 香, 川畑 徹, 宮本 俊男, 石川 由美香, 新井 励, 日高 響子, 福島 敬, 水本 昀志, 奥村 敏之, 櫻井 英幸. 【小児の診断と治療 update】鎮静剤不要を目指した小児陽子線治療の
駒場英彦．巻頭言 放射線防護対策チームの結成．放射線防護分科会誌/日本放射線技術学会 34:1, 2012
5. 磯辺智範 森祐太郎，樋原武二，松原孝祐，五十嵐隆元．臨床技術講座 放射線防護に関する説明のために必要な知識．日本放射線技術学会雑誌 68:1419-1427, 2012
7. 熊田博明，つくば戦略総合特区における次世代がん治療(BNCT)の開発実用化プロジェクトについて．バイオサイエンスとインダストリー 71:63-66, 2012
9. 熊田博明，松村明，桜井孝幸，樋原武二，吉岡正和，小林仁，松本浩，鬼柳善明，平賀富士夫，柴田徳思，中島宏．加速器中性子源による BNCT の実現．医学物理 32:19-20, 2012
10. 熊田博明，松村明，桜井孝幸，樋原武二，吉岡正和，小林仁，松本浩，中島宏，鬼柳善明．J-PARC 技術を応用した加速器ベース中性子捕捉療法用治療装置の開発．医学物理 32:197, 2012
11. 黒澤 裕司，石川 仁，星野 佳彦，橋本 弘光，小鹿野 友昭，河村 英将，加藤 弘之，大竹 英則，中野 隆史．Cone Beam CT を用いた前立腺がん強度変調放射線治療における Intra-fractional Motion の検討．日本放射線技術学会雑誌 68(3):290-298, 2012
13. 後藤周，新間直子，瓜田泰久，藤代泰，小野健太郎，増本幸二，鈴木光子，福島敬，水本童志，桜井孝幸．仮骨原発 Ewing 肉腫に対し，陽子線治療前に腹部鏡下仮骨前スペース挿入術を施行し，直腸への放射線障害の低減を図った 1 例．日本小児血液・がん学会雑誌 49(3):409, 2012
17. 田村剛一郎，井原哲，佐藤光之，松村明，脊髄保留切除術が有効であった鎖骨合併正常脊
18. 津田恭治，高野晋吾，今井資，松原鉄平，阿久津博義，松村明.【脳幹部海綿状血管腫】当院で経験した中脳海綿状血管腫3例に対する治療方針の検討. 脳卒中の外科 40(3):149-153, 2012
19. 長崎幸夫. 生体適合性ポリエチレンリコール表面の構築. 高分子61(2):77-82, 2012
20. 福島敬，小林千恵，福島経子，鈴木涼子，山口玲子，中尾朋平，小林和俊，清谷知賀子，矢野道広，新妻秀剛，金澤崇，豊田秀実，外松学，福田邦夫，小野林太郎，増本幸二，金子道夫，水本重志，大城佳子，桝井英之，須磨崎晃. 高リスク・再発神経芽腫に対する陽子線併用集学的治療の有効性について. 日本小児血液・がん学会雑誌 プログラム総会号: 244, 2012
23. 盛武敏. 平成23年度研究奨励助成金交付研究の紹介(2) 頭部IVR診断参考レベル設定のための実測による皮膚及び水晶体の多施設線量評価. 放射線影響学会放放協ニュース 72:4-6, 2012

c) 英文著書
1. Ikeda Y, Nagasaki Y. Chapter 4. PEGylation Technology in Nanomedicine; in "Advances in Polymer Scienc 247, Polymers in Nanomedicine" (edited by Kungi S, Yamaoka T), Springer (Heidelberg) 2012; pp115-140

d) 英文以外の著書
1. 坂辺宣範. 第1章. 基礎医学大要; "3nd edition 診療放射線技師 ブルーノート 基礎編 (第3版)" (編集 福士政広), メジカルビュー社 (東京) 2012; pp1-254
3. 磯辺智範. 第 1 章. 放射線と放射能の基礎知識; "放射線医療技術 (31) 図解放射線防護ミミマム基礎知識 (第 1 版)" (編集 五十嵐隆元), 日本放射線技術学会 (さいたま) 2012; pp1-21
4. 磯辺智範, 榎武二, 櫻井英幸. 第 4 章. 陽子線, 第 5 章. 陽子線; "Textbook of radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第 1 版)" (編集 井上洋), 日本放射線外科学会/MC メディカ出版 (大阪) 2012; pp44-50, 81-87
5. 大須賀覚, サンペトラオルテア, 松村明, 佐谷秀行. 連載 知っておきたい Cancer Stem Cell 第 2 回 脳腫瘍幹細胞と治療戦略; "Mebio 28(9)" メジカルビュー社 (東京) 2012; pp7-13
6. 櫻井英幸, 井上洋. 総論 6 章. 放射線外科治療の注意事項・組織の耐容線量、合併症とその管理; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第 1 版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会/MC), メディカ出版 (大阪) 2012; pp93-100
7. 長崎幸夫. 第 3 章 14 節. ナノゲルによるビンポイント治療・診断システムへの展開; "先端バイオテクノロジー ハンドブック" (監修 秋吉一成, 石原一彦, 山岡哲二), エヌ・ティー・エス (東京) 2012; pp190-200
8. 長崎幸夫. ナノ粒子アシスト型がん化学療法の開発; "癌と人 (第 39 号)" (編集 公益財団法人大阪癌研究会), (大阪) 2012; pp51-52
9. 長崎幸夫, 塚口勝吉. 第 3 章 2-5. ガドリニウムフラーレンによる中性子捕捉療法; "2013 ナノカーボン技術大全 CD-ROM 版電子ジャーナル" Electric Journal 別冊 (東京) 2012
10. 橋本孝之, 櫻井英幸. 各論 7 章. 腹部 (26) 肝臓; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第 1 版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会/MC) メディカ出版 (大阪) 2012; pp238-242


219
are associated with allergic rhinitis in the Japanese population. *Allergy* doi: 10.1111/all.12066., 2012


b) 英文以外の論文

1. 大橋順. Extended Haplotype Homozygosity (EHH)を用いる正の自然選択検出法の検出力比較. 統計数理 60:317-325, 2012

2. 沼田岳士, 児玉孝秀, 山田英恵, 佐藤信也, 小川良子, 本間晋介, 栗島浩一, 坂本透, 酒井光昭, 佐藤幸夫, 南優子, 檢満伸之. 緊縫リンパ節腫脹から気管内浸潤と心臓水貯留をきたした肺クリプトコックス症の 1 例. 気管支学 34(5):456-461, 2012


4. 山田英恵, 小川良子, 清水圭, 沼田岳士, 佐藤信也, 本間晋介, 栗島浩一, 南優子, 坂本透, 檢満伸之. 両側多発肺結節および気管支内腔に多発ポリープを呈したシェークレント症候群合併悪性リンパ腫の 1 例. 気管支学 34(1):64-70, 2012


---

b) 英文以外の論文


17. 佐々木薫, 久保論, 開堂充, 清澤智晴, 武石明晴. 血管吻合が有効であった手術デグロービング損傷の1例. 日本形成外科学会誌 32(11):841-845, 2012
18. 佐藤和喜夫, 海老原次男, 松尾亮太, 佐々木亮孝, 大河内信弘, 森下由起雄, 野口雅之, 正田純一, 兵頭一之介. 総胆管結石内視鏡治療1年後に発見された上部胆管早期癌の1例. 胆道26:749-755, 2012
19. 塩生有希, 篠塚啓二, 鬼澤浩司郎, 武内保敏, 内田文彦, 瀬户佳穂里, 山縣憲司, 柳川徹, 武川寛樹. 再建を伴わない下顎骨区域切除術にて対応したビスフォスフォナート製剤関連顎骨壊死の2例. 茨城県歯科医学会誌 20:12, 2012
25. 開堂充, 富樫真二,【研修医・外科系医師が知っておくべき形成外科の基本知識と手技】形成外科実習法の理論と実際 死腔、血腫の防止 陰圧吸引ドレーンの適応と抜去時期. 形成外科 55(増刊):S36-S40, 2012

227
28. 田中喜代次, 篠井浩行, 江藤幹, 辻本健彦, 郴松伊, 蘇里ナ, 大須賀洋祐, 根本みゆき, 清野論. ポウリングを習慣化する中高年男女の活力年齢. 筑波大学体育科学系紀要 35:73-80, 2012
34. 野又康博, 松尾知明, 江藤幹, 辻本健彦, 蘇里ナ, 室武由香子, 田中喜代次. 減量介入研究における血清リポタンパク粒子径とHDL亜分画コレステロール測定の意義. 肥満研究 18(2):126-133, 2012
35. 福田麻衣子, 新谷佳子, 柳川徳, 山城拓也, 櫻井陽子, 佐々木薫, 足立孝二, 鬼澤浩司郎, 関堂充, 武川寛樹. CAD/CAMによる3D造形モデルを用いた下顎骨再建の3例. 茨城県歯科医学会誌 20:40-41, 2012
41. 若月俊典, 篠木憲司, 柳川徳, 鬼澤浩司郎, 吉田威, 武川寛樹. 抜歯後PT-INR 上昇に伴い後出血を生じたワルファリン内服患者の2例. 茨城県歯科医学会誌 20:3-6, 2012
42. 渡辺嘉行, 吉田貴人, 及川律子, 原雅樹, 清川博史, 佐藤義典, 平井祥子, 鈴木英雄, 津田孝志, 稲葉博之, 前田明徳, 鈴木拓, 豊田真, 伊東文生. 消化器癌とエピジェネティック 最近の進歩 マイクロアレイを用いた消化管がんの細胞的メチル化解析. 生物物理化学 56(1):5-8, 2012
c) 英文著書

d) 英文以外の著書
1. 大森薫. 第 5 章. マナーキッズ®テニス教室は子供の感情を改善する<5 研究報告>; "認定 NPO 法人マナーキッズ®プロジェクトについて (第 5 版)” 認定 NPO 法人マナーキッズ®プロジェクト (東京) 2012; pp5
2. 大森薫. 第 5 章. マナーキッズ®テニス教室は子供の感情を改善する <5 研究報告>; "認定 NPO 法人マナーキッズ®プロジェクトについて (第 6 版)” 認定 NPO 法人マナーキッズ®プロジェクト (東京) 2012; pp5
3. 大森薫, 坂本昭裕, G3 平成23年度活動報告＜体育センタープロジェクト研究報告＞; "大学体育研究 (第 34 号)” (編集 「大学体育研究」編集委員会), 筑波「大学体育センター (つくば) 2012; pp67-69
4. 大森薫ほか. <短期集中連載> 最新研究で分かった運動の効用 (上)（雑誌取材）; “サンデー毎日 91 巻 51 号” (編集 湯永秀一郎), 毎日新聞社 (東京) 2012; pp42-43
5. 金子剛, 裕史 松井, 英雄, 鈴木, 俊明 奈良坂, 邦明 福田, 裕士 溝上, 茨城カプセル内視鏡 ネットワークの構築; “臨床消化器内科 27 巻 6 号”, 日本メディカルセンター (東京) 2012; pp703-710
6. 西城真人. うどん教室. フォレスト出版 2012年 (全126ページ)
7. 正田純一. 漢方薬の有効性と医療科学 インチョンコ湯 漢方薬の薬効と薬理 日本伝統医学テキスト 漢方編; "平成22-23年度厚生労働科学研究費補助金" 地域医療基盤開発推進研究事業「統合医療を推進するための日本伝統医学の標準化」研究班, 2012; pp295-297
8. 正田純一. 胆石と胆囊がん; "胆道 26巻 2 号" 2012; pp205-211
9. 鈴木英雄, 溝上裕士, 金子剛, 兵頭一之介. 治療薬剤 4. 非ステロイド性抗炎症薬由来潰瘍 最新医学別冊新しい診断と治療のABC 消化性潰瘍; "最新医学別冊新しい診断と治療のABC消化性潰瘍 (改訂第2版)", 2012; pp165-171
10. 田中喜代次. 数字で観る肥満の今①; "Health & Fitness 2012年 9 月号”, 2012; pp3
11. 田中喜代次. 数字で観る肥満の今②; "Health & Fitness 2012年10月号”, 2012; pp3
12. 田中喜代次. 数字で観る肥満の今③; "Health & Fitness 2012年11月号”, 2012; pp3
13. 田中喜代次. 元気長寿に向けた良質の健康支援; "運動と食育” 日本音楽療法学会関東支部地方大会シンポジウム記録 3, 2012; pp5-20
14. 田中喜代次. このシステムは健康か？健康づくりの今; "Health Fitness 2012 vol. 8”, 2012; pp3
15. 田中喜代次. 確かな保健指導～減量への導きと運動; "月刊地方自治職員研修 8", 2012
16. 田中喜代次, 大関倫博. 支援士のための豆知識: 認知症予防のための運動, 身体活動; "支援士だより 2012 vol. 31", 2012; pp4
17. "Dr.クロワッサン 100歳まで元気で歩く! 転ばない歩き方 [ムック]" (監修 田中喜代次, 大久保善郎), マガジンハウス, 2012
18. "エクササイズ科学～健康体力づくりと疾病・介護予防のための基礎と実践～" (編集 田中喜代次, 田畑), 文光堂 2012


33. Kondo Y, Iizuka M, Wakamatsu E, Yao Z, Tahara M, Tsuboi H, Sugihara M, Hayashi T, Yoh K,


b) 英文以外の論文


2. 小林和人, 島野仁.【最新臨床糖尿病学 上-糖尿病学の最新動向-】糖尿病の予防・管理・治療 糖尿病薬物療法 糖尿病治療薬 薬理作用・適応・副作用など スルホニル尿素薬(SU 薬). 日本臨床 70(増刊 3 最新臨床糖尿病学(上)):602-607, 2012

3. 島野仁.【脂質異常症-日常診療に必要な知識をまとめよう】Key words 転写因子による脂質代謝制御. カレントテラピー 30(3):262, 2012


5. 島野仁. はじめに. 別冊・医学のあゆみ エネルギー代謝転写因子ネットワークと生活習慣病. 医歯薬出版 1, 2012


8. 島野仁, 橫手幸太郎. 糖尿病を合併した脂質異常症に対する治療戦略、エキスパート対談．「日本人の脂質管理を考える一超高齢社会を迎えた現在一」シリーズ3-1-6, 2012


11. 長崎幸夫, 生体適合性ポリエチレングリコール表面の構築. 高分子 61:77-82, 2012

12. 松坂賢, 島野仁.【炎症・代謝性疾患に潜む脂質メタボリズム 脂肪酸の質の違いが制御するス
13. 矢作直也, 医の指標: 糖尿病早期発見の新しい試み．Animus 73;51-52, 2012
15. 矢作直也, 【動脈硬化研究の新機軸】PUFAと抗動脈硬化．動脈硬化予防 11(3):75-81, 2012
17. 矢作直也, 島野仁【栄養素の受容・情報伝達と代謝制御】コレステロールの恒常性維持機構アップデート．内分泌・糖尿病・代謝内科 34(4):313-319, 2012
18. 矢藤篤, 山田信博. 【最新臨床糖尿病学 Ⅱ-糖尿病学の最新動向-】糖尿病合併症・糖尿病関連疾患 我が国における糖尿病の合併症の現状と今後の課題．日本臨床 70(増刊 5 最新臨床糖尿病学下):213-218, 2012
19. 和田攻, 八谷寛, 島野仁, 石橋俊. 【実地臨床栄養 日常診療に不可欠な情報とその活用】実地医家は、肥満・生活習慣病改善に臨床栄養の最大限活用を．Medical Practice 29(9):1451-1468, 2012

c)英文著書
1. Ikeda Y, Nagasaki Y. PEGylation Technology in Nanomedicine; in "Advances in Polymer Science 247, Polymers in Nanomedicine, Springer-Verlag (Berlin) 2012; pp115-140

d)英文以外の著書
1. 岩崎仁, 島野仁. 糖尿病患者の中年性脂肪酸症をどう治療したらよいでしょうか？ "循環器医から寄せられる『糖尿病と血管合併症に関する100の質問』" (編纂 小室一成(監修), 山岸昌一 (編纂)), メディカルレビュー社 (大阪) 2012; pp27-58
2. 大崎芳典, 島野仁. 第16章. 疾患各論(脂質代謝異常) "実地医家のための臨床検査のすすめかた・評価のしかた” (Medical Practice 編集委員会), 文光堂 (東京) 2012; pp227-238
3. 岡崎啓明. 高トリグリセライド血症の分子メカニズムの解明と治療への応用 "Medical Practice (vol.29(12))", 文光堂 (東京) 2012; pp2103-2105
4. 岡崎啓明. 明るな高血糖に伴う脂質異常 "内分泌・糖尿病・代謝内科 vol.35(6), 科学評論社 (東京) 2012
5. 岡崎啓明. 第II章. TG-richリポ蛋白代謝の新たな調節因子 "Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌” (寺内俊夫他編), 中外医学社 (東京) 2012; pp106-117
6. 岡崎啓明. マクロファージ脂肪蓄積機構 "動脈硬化予防 (11巻3号)”, メディカルビュー社 (東京) 2012; pp11-17
7. 島野仁. 第6章. エネルギーの栄養生化学 第7章. 酵素の栄養生化学 "栄養生化学 (新体系看護学全書 人体の構造と機能) (第3版)”, (編纂 赤山洋右, 山田信博, 松島昭彦), メディカルフレンド社 (東京) 2012; pp121-145
8. 島野仁. 第10章. 糖尿病大血管障害 "内分泌代謝専門医ガイドブック (改訂第3版)”, (編纂 成瀬光栄, 平田結香緒, 島津章), 診断と治療社 (東京) 2012; pp347-351
9. 島野仁．第 VII 章．糖尿病治療薬の臨床現状と今後の治療薬に期待すること；"実践治療薬" (編集 日本薬理学会)，金芳堂 （京都）2012; pp225-232
10. 島野仁．第 10 章．メタボリックシンドローム; "病気と薬パーフェクト BOOK 2012 (薬局増刊号)” 南山堂 （東京）2012; pp645-651
11. 島野仁．III 章 1〜4．療養指導各論（III 章 1〜4, 1 診断と治療に関する知識，2 食事療法, 3 運動療法, 4 薬物療法）; "日本糖尿病療養指導士受験ガイドブック 2012 (第2版)” (編集 日本糖尿病療養指導士認定機構), メディカルレビュー社 (大阪) 2012; pp27-58
12. 鈴木浩昭．第 12 章．インスリノーマに伴う精神症状; "今日の精神疾患治療指針 (第2版)” (編集 極口瞭進, 市川宏伸, 神庭正信, 朝田隆, 中込和幸), 医学書院 (東京) 2012; pp495-496
13. 長崎幸夫．第 5 編．「ナノゲルによるピントポイント治療・診断システムへの展開” "先端バイオマテリアルハンドブック” (編集 秋吉一成 (京都大学) (監修), 石原一彦 (東京大学) (監修), 山岡哲二 (国立循環器病研究センター研究所) (監修)), エヌ・ディー・エス (東京) 2012
14. 長崎幸夫．ナノ粒子アシスト型がん化学療法の開発; "癌と人 (第 39 号)”, 公益財団法人大阪癌研究会 (大阪) 2012; pp51-52
15. 長崎幸夫, 堺口隆吉．第 2 章．ガドリニウムフラーレンによる中性子捕捉療法; "2013 ナノカーボン技術大全“ (編集 Journal Electric), 株式会社 電子ジャーナル (東京) 2012


48. Tokuda K, Mizuno T, Nishidate A. Awareness and confusion of salespeople at department stores to customers who display behavioral characteristics which are different from normal people -As a material for considering shopping assistance for persons with developmental disabilities-. The Asian Journal of Disable Sociology 12:1-8, 2012


b) 英文以外の論文

1. 合川勇三, 大谷保和, 森田展彰, 梅野充, 岡田直大, 池田朋広, 梅津寛, 妹尾栄一, 中谷陽二, 岡崎祐士. 東京都立松沢病院における第 2 次乱用期と第 3 次乱用期の覚せい剤関連障害入院患者の変遷. 日本アルコール・薬物医学会雑記 47(2):57-67, 2012

2. 安心院朗子, 水野智美, 徳田克己. 若年脳損傷者の外出における主介護者の介護負担感. 日本公衆衛生雑誌 59(1):11-18, 2012


5. 木田春代, 武田文, 朴新城. 幼児の母親における幼少期の食生活と現在の偏食との関連. 日本公衆衛生雑誌 59(2):112-119, 2012


8. 徳田克己. 幼稚園の中にある「元気な子ども信仰」. 幼児の教育 111(2):13-16, 2012

9. 西馆有沙, 徳田克己. 発達障害児の学校生活を描いた物語『架け橋』の内容分析—教員研修用
1. 玉岡晃. 第8章. アミロイドβ蛋白に対する治療法があると聞きましたが、どのような薬剤があるのでしょうか？ "認知症診療Q&A92" (編集 中島健二, 和田健二), 中外医学社 (東京) 2012; pp294-296
2. 玉岡晃. 第1章. Alzheimer病: "イヤーノートTOPICS 2012-2013内科・外科疾患 (第2版)" (編集 岡庭豊, 荒瀬康司, 三角和雄), MEDIC MEDIA (東京) 2012; pp266-268
3. 玉岡晃. 第13章. アルツハイマー病・認知症; "病気と薬 パーフェクトBOOK2012" (編集 横田千津子, 池田宇一, 大越教夫 (監修・編集)), 南山堂 (東京) 2012; pp778-785
4. 玉岡晃. 第1章. 周辺症状; "認知症 神経心理学的アプローチ" (総編集 辻省次, 専門編集 河村満), 中山書店 (東京) 2012; pp11-14
5. 玉岡晃. 第21章. 神経疾患に対する抗休療法—アルツハイマー病における免疫療法— "別冊・医学のあゆみ 抗体療法Update—開発コンセプトから最新治療実績まで一" (編集 中山俊憲, 中島裕史), 医歯薬出版株式会社 (東京) 2012; pp130-135
6. 玉岡晃. 第8章. 脳脊髄液中のアミロイドβ蛋白やタウ蛋白を測定することがあると聞きましたが、どのような意義があるのでしょうか？ "認知症診療Q&A92" (編集 中島健二, 和田健二), 中外医学社 (東京) 2012; pp297-300
7. 徳田克己. 第1講. 現在の学校と子どもたち; "ここだけは押さえたい学校臨床心理学 (第1版)" (編集 小林朋子, 徳田克己), 文化書房博文社 (東京) 2012; pp7-12
8. 水野智美. 第14講. 心理アセスメント; "ここだけは押さえたい学校臨床心理学 (第1版)" (編集 小林朋子, 徳田克己), 文化書房博文社 (東京) 2012; pp118-126
9. 水野智美. 大越和美, 西村実穂. 第2章. 気になる子への対応; "具体的な対応がわかる気になる子の保育 (第1版)" (監修 徳田克己, 編集 水野智美), チャイルド本社 (東京) 2012; pp20-118
10. 森田展彰. 第9章. アタッチメントの観点からみた物質使用障害の理解と援助; "アタッチメントの実践と応用—医療・福祉・教育・司法現場からの報告—" (編集 数井みゆき), 誠信書房 (東京) 2012; pp169-181
11. 森田展彰. 第28章. 親が暴力をふるう; "中高生のためのメンタル系サバイバルガイド" (編集 松本俊彦), 日本評論社 (東京) 2012; pp156-160
12. 森田展彰. 第IV-4章. 心理社会的治療, 第IV-7章. ダルクや自助グループ活動との連携, 第IV-5章. 暴力などトラウマ問題を抱えた薬物事例に対する心理社会的援助; "精神科救急医療ガイドライン (規制薬物関連精神障害 (第1版))" (編集 医療政策委員会 日本精神科救急学会), へるす出版 (東京) 2012; pp65-72, pp72-80, pp86-90
13. 森田展彰. 第3章. パーソナリティ障害および暴力, 第4章. アルコール・薬物の問題; "虐待を受けた子どものケア・治療 (第1版)" (編集 奥山真紀子, 西澤哲, 森田展彰), 診断と治療社 (東京) 2012; pp134-150, pp151-164

247


b) 英文以外の論文

c) 英文著書

d) 英文以外の著書
1. 大須賀覚, サンベトラオルテア, 松村明, 佐谷秀行. 連載 知っておきたいCancer Stem Cell 第2回 脳腫瘍幹細胞と治療戦略. Mebio Vol.28 No.9; pp7-13, 2012
2. 大矢根縄子, 矢崎佐穂, 鶴嶋英夫, 王秀鵬, 十河友, 伊藤敦夫, 山崎俊司. リン酸カルシウム複合層を利用した遺伝子導入と再生医療応用; 無機マテリアル学会機関誌19, 2012; pp466-472
3. 鶴嶋英夫. 臨床研究におけるトピックス 個別化医療の臨床研究と経済評価; 日本医療・病院管理学会誌 49(3), 2012; pp55
4. 鶴嶋英夫, 本間真人, 土岐浩介, 幸田幸直. 臨床研究の進め方; 医学物理 日本医学物理学会, 2012; pp47
5. 増本智彦. 脳腫瘍 (編者); "よくわかる脳MRI (第3版)" (編集 青木茂樹, 相田典子, 井田正博, 大場洋), 学研メディカル秀満社 (東京) 2012; pp48-133
筑波発ナノ粒子の包括的臨床応用

11. Kamimura M, Kim JO, Kabanov AV, Bronich TK, Nagasaki Y. Block ionomer complexes of


252


34. Yuan X, Fabregat D, Yoshimoto K, Nagasaki Y. High PEGylation efficiency of

b) 英文以外の論文
1. 小林和人, 島野仁. 【最新臨床糖尿病学 上-糖尿病学の最新動向-】糖尿病の予防・管理・治療 糖尿病薬物療法 糖尿病治療薬 療理作用・適応・副作用など スルホニル尿素薬(SU 薬). 日本臨床 70(増刊 3 最新臨床糖尿病学(上)):602-607, 2012
2. 島野仁. 【脂質異常症-日常診療に必要な知識をまとめて】Key words 転写因子による脂質代謝制御. カレントテラピー 30(3):262, 2012
4. 島野仁. はじめに. 別冊・医学のあゆみ エネルギー代謝転写因子ネットワークと生活習慣病、 医歯薬出版 1, 2012
7. 島野仁. 横手幸太郎. 糖尿病を合併した脂質異常症に対する治療戦略、エキスパート対談. 「日本人の脂質管理を考える−超高齢社会を迎えた現在−」シリーズ 1, 6, 2012
10. 矢藤篤, 山田信博. 【最新臨床糖尿病学下-糖尿病学の最新動向-】糖尿病合併症・糖尿病関連疾患 我が国における糖尿病の合併症の現状と今後の課題. 日本臨床 70(増刊 5 最新臨床糖尿病学(下)):213-218, 2012

d) 英文以外の著書

254
1. 上村真生, 長崎幸夫. PEG 修飾希土類含有セラミックスナノ粒子による近赤外光バイオイメージング; “未来材料 (第 12 版)” 2012; pp 24-30
2. 大崎芳典, 島野仁. 第 16 章. 疾患各論（脂質代謝異常）; ”実地医家のための臨床検査のすすめかた・評価のしかた” (Medical Practice 編集委員会), 文光堂 (東京) 2012; pp227-238
3. 大矢根綾子, 矢崎佑振, 鶴崎英夫, 王秀鵬, 十河友, 伊藤敦夫, 山崎典司. リン酸カルシウム複合層を利用した遺伝子導入と再生医療応用; “無機マテリアル学会機関誌 (第 19 版)” 2012; pp466-472
4. 島野仁. 第 6 章. 糖尿病大血管障害; “内分泌代謝専門医ガイドブック (第 3 版)” (編集 成瀬光栄, 平田結喜緒, 島津章), 診断と治療社 (東京) 2012; pp347-351
5. 島野仁. III 章 1～4. 療養指導各論 (III 章 1～4, 1 診断と治療に関する知識、2 食事療法、3 運動療法、4 薬物療法); “日本糖尿病療養指導士受験ガイドブック 2012” (編集 日本糖尿病療養指導士認定機構), メディカルレビュー社(大阪) 2012; pp27-58
6. 長崎幸夫. 生体適合性ポリエチレングリコール表面の構築; “高分子 2 月号 61”, 2012; pp77-82
7. 松村明. 脳腫瘍の最新放射線治療; “BRAIN(日本脳神経財団ニュース)” 2012; pp6-7
8. 松村明, 鶴崎英夫. 脳梗塞、神経・筋疾患の病態と診断・治療 (I); “医学と薬学” (東京) 2012; pp11-16


b)英文以外の論文


7. 田中利和, 野内隆治, 小川健, 井汲彰, 坂根正孝. 落合直之. 橋骨遠位端骨折に対するハイドロキシアパタイト配孔連通多孔体<リジェノス>の使用経験. 関東整形災害外科学会雑誌 43(1):1-5, 2012


56. Oka Y, Masumoto K, Nakamura M, Iwasaki A. Colonic volvulus detected by CT scan in a case with mental retardation and prune belly syndrome. *Asian J Surg* doi:


b)英文以外の論文

2. 阿久津博義, 高野晋吾, 村下秀和, 村中秀峰, 上前浩功, 鈴木浩明, 山本哲哉, 松村明. GH 産生下垂体腺腫の手術成績一内視鏡単独手術導入は治癒率改善に寄与したか。第 8 回アクロメガリーフォーラム記録集, 2012

3. 魚澤香, 川崎徹, 宮本俊男, 石川由美香, 新井励, 日高賢子, 福島/><, 水本両志, 奥村敏之, 櫻井英幸. 【小児の診断と治療 update】鎮静剤不要を目的した小児陽子線治療の試み プレパレーションとトレーニングの効果. 臨床放射線 57(10):1339-1346, 2012

4. 石川由美香, 魚澤香, 古谷佳由理. 陽子線治療を受ける小児患者に対するプレパレーションの効果. 小児がん看護 7:46-55, 2012

5. 菊地正広, 福島経二, 向井良由美, 講談社徳芳, 村長靖. 無熱性のけいれんを主訴に受診した乳児例の検討. 日立医学会誌 49:6-12, 2012


8. 熊田博明, 松村明, 櫻井英幸, 識二正, 吉岡正和, 小林仁, 松本浩, 鬼柳善明, 平賀富士夫, 柴田穂理, 中島宏, 加速器中性子源による bnct の実現. 医学物理 32:19-20, 2012


10. 小室広昭, 藤代準, 瓜田泰久, 新開純子, 五藤周, 増本幸二, 福永潔, 大河内信弘, 堀哲夫. 生体肝移植後に肝内胆管の狭窄をきたした 1 例. 日本小児外科学会雑誌 48(7):1037-1041, 2012

11. 櫻井英幸. 第 1 章 进行再発がんに打ち克つ！革新的治療法 陽子線治療 "余命半年"の
進行肝がんの患者が7年経った今も健在；がんに克つ！最新治療 2012年版．別冊宝島/宝島社 16, 2012
17. 辻本真実, 師田信人, 金子剛, 平井哲. 非症候群性頭蓋骨縁合早期発症症に対する治療戦略. 小児の脳神経 37:232-236, 2012
23. 増本幸二, 新開統子, 上杉達, 中村晶俊, 岡陽一郎, 岩崎昭恵, 永田弘二, 田口智章. 小児外科と感染症. 手術部位感染による創離開に対する栄養学的治療. 小児外科 44(12):1133-1138, 2012

267
28. 山本駿, 高橋秀人, 和田一郎, 宇田晃仁, 馬恩博. 学級閉鎖の有効性に関する研究—新型インフルエンザ流行時の小学校におけるクラス内欠席者割合と実施日数より予測される学級閉鎖後の欠席割合—. 厚生の指標 59(7):9-17, 2012

c) 英文著書
3. Yamamoto T, Matsumura A. Non-operative BNCT for GBM; in "Neutron Capture Therapy" (edited by Sauerwein W, Wittig A, Moss R, Nakagawa Y), Springer-Verlag (Heidelberg) 2012; pp100

d) 英文以外の著書
1. 磯辺智範, 榎武二, 櫻井英幸. 第4章. 陽子線, 第5章. 陽子線; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋), メディカ出版 (大阪) 2012; pp45-50, 81-87
2. 市川邦男, 須磨崎亮. 【小児医療をとりまく諸問題】医師不足 病院連携による小児救急病院群形成; "小児外科44(8)" 東京医学社 (東京) 2012; pp720-723
3. 湯原哲. アーノルド・キアリ奇形 (キアリ奇形2型); "こどもケア 6" 日経研 (東京) 2012; pp46-49
4. 湯原哲. 脳室穿刺, 硬膜下穿刺; "小児の診療手技100 小児科診療 75 増刊号" 診断と治療社 (東京) 2012; pp184-187
5. 湯原哲. 脳室腹腔シャントの管理; "小児の診療手技100小児科診療 75 増刊号" 診断と治療社 (東京) 2012; pp303-307
6. 湯原哲. 腦性麻痺に対する新しい治療法—髄腔内パクロフェン療法と機能的脊髄遮蔽術; "小児内科 44" 東京医学社 (東京) 2012; pp1490-1494
7. 大須賀覚, サンペトオルテア, 松村明, 佐藤秀行. 連載 知っておきたいCancer Stem Cell 第2回 腦腫瘍幹細胞と治療戦略; "Mebio 28(9)" メジカルビュー社 (東京) 2012; pp7-13
8. 小林千恵, 福島徹. 第2部 XIV. 262. 神経芽細胞腫; "小児内科 44巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第4版)" 東京医学社 (東京) 2012; pp584-585
9. 櫻井英幸. 第1章. 進行・再発がんに打ち克つ！革新的治療法 陽子線治療 "余命半年"の進行肝がんの患者が7年経った今も健在; "別冊宝島 がんに克つ！最新治療2012年版" 宝島社 (東京) 2012; pp16
10. 櫻井英幸, 井上洋. 総論6章. 放射線外科治療の注意事項, 組織の耐容線量, 合併症とその管理; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 日本放射線外科学会/MC, 井上洋), メディカ出版 (大阪) 2012; pp93-100
11. 佐藤泰樹, 南優子, 野口雅之. 肺癌の新しい病理組織分類—その意義と意図; "医学のあゆみ (240巻13号)", 医歯薬出版株式会社 (東京) 2012; pp1041-1044

268
12. 須崎崎, 【Stem Cell, iPS研究;再生医療, 癌診断への展開】胆管の組織幹細胞と分化制御; "肝・胆・膵 (65号1巻)" アークメディア (東京) 2012; pp83-93
13. 須崎崎, 今川和生, 和田宏徳, 工藤豊一郎. 【今だから知っておきたいワクチンの話題】各ワクチンの現状と話題 B型肝炎ワクチン ユニバーサルワクチンの必要性; "小児科診療", 診断と治療社 (東京) 2012; pp677-681
14. 須崎崎, 和田宏徳, X. 2. (2) 3. 進行性家族性肝内胆汁うつ滞症と良性反復性肝内胆汁うつ滞症; "日本臨床別冊 先天代謝異常症候群 (下) (第2版)" 大阪 (日本臨床社) 2012; pp358-363
15. 須崎崎, 和田宏徳, 工藤豊一郎, V. 3. 1. Alagille症候群; "日本臨床別冊 腎臓症候群 (第2版)" 大阪 (日本臨床社) 2012; pp399-402
16. 高野晋吾, 阿久津博, 渡邊真哉, 森村明. カルゴリオン時代のプロクラチーノーマの治療; "日本内分泌学会誌 88 Suppl", 2012; pp42-43
18. 竹内朋代, 森下由紀, 野口雅之. バイオバンク構築における病理の役割【共同研究の起点として機能する我が国のバイオバンクの実例】大学病院を中心とした地域レベルのバンキングシステム構築の試み; "病理と臨床", 東京 (文光堂) 2012; pp646-653
19. 野口雅之, 肺癌の病理—特に肺腺癌の分類の現状について—; "肺癌", 日本肺癌学会 (千葉) 2012; pp339-345
20. 野口雅之, 【肺腺癌の分類】肺腺癌新国際分類 (IASLC,ATS,ERS) の概要.肺腺癌の診断と治療—新しい分類と臨床治療の変化—; "病理と臨床 (30巻5号)" 文光堂 (東京) 2012; pp484-487
21. 櫻本孝之, 嶋井英幸. 末期26章 腹部肝臓; "Textbook of Radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 日本放射線外科学会, 井上洋), メディカ出版 (大阪) 2012; pp238-242
22. 藤岡隆. "小児外科今日の指針 (第15版)" 医学書院 (東京) 2012; pp90-91
23. 増本昌彦, 岩崎昭景. 基礎的な栄養学的知識; 新呼吸療法テキスト 3学会 (日本胸部外科学会, 日本呼吸器学会, 日本麻酔科学会) 合同 呼吸療法認定士認定委員会, アトムス (東京) 2012; pp308-315
25. 増本昌彦, 水田祥代. III. 臨床編.B. 栄養法.4. 静脈栄養.小児; "新臨床栄養学 (第2版)" (編集 馬場忠雄, 山城隆一郎), 医学書院 (東京) 2012; pp322-330
26. 増本昌彦, 腦腫瘍 (章編者); よくわかる脳MRI (第3版)" (編集 青木茂樹, 相田典子, 井田正博, 大場洋), 学研メディカル秀和社 (東京) 2012; pp48-133
27. 松村明, 鶴橋英夫. 脳梗塞, 神経・筋疾患の病態と診断・治療 (I); "医学と薬学 68", 自然科学社 (東京) 2012; pp11-16
28. 南優子, 野口雅之. 【肺腺癌の分類】上皮性腺癌と微少浸潤性腺癌. 肺腺癌の診断と治療—新しい分類と臨床治療の変化—; "病理と臨床 (30巻5号)" 文光堂 (東京) 2012; pp488-491
29. 和田宏来，工藤豊一郎，須磨崎亮. 【知っておきたい内科症候群】 肝・胆・膵《胆囊・胆管・膵》 アラジール症候群; "内科 (109巻6号)", 南江堂 (東京) 2012; pp1255-1256
30. 和田宏来，須磨崎亮. 第2部 X.189. 新生児肝炎症候群; "小児内科 44巻増刊 小児疾患の診断治療基準 (第4版)", 東京医学社 (東京) 2012; pp420-421
血小板による新規肝疾患治療法開発

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 丸山岳人，大河内信弘，【肝臓の発生・再生】血小板と肝再生. 生化学 84(8):693-698, 2012

c) 英文著書
1. Ikeda N, Ohkohchi N, Murata S. Chapter 9. Hepatic stellate cells control liver fibrosis by platelets; in "Advances in Medicine and Biology 46" (edited by Berhardt L V), Nova Biomedical (New York) 2012; pp185-207


Kumagai Y. S-Mercuration of rat sorbitol dehydrogenase by methylmercury causes its aggregation and the release of the zinc ion from the active site. *Arch Toxicol* 86(11):1693-1702, 2012


d) 英文以外の著書

1. 熊谷嘉人. せるてく・あらかると. GAPDH の功罪. 活性酸素シグナル制御とレドックスホメオスタシス; "細胞工学 31 (初版)" (監修 赤池孝章). 秀峰社(東京) 2012; pp196-197
2. 熊谷嘉人. 第 1 章. 活性酸素・ガス状分子シグナルとレドックス恒常性 III. 8. 環境中親電子リガンドの細胞内侵入とそれに伴うシグナル伝達の模倣および混亂. "実験医学 30 巻 17 号 (初版)" (編集 赤池孝章、一條秀憲、森泰生), 羊土社 (東京) 2012; pp70-75


b) 英文以外の論文

1. 安部加奈子, 濱田洋実, 岩城真奈美, 野口里枝, 大原玲奈, 豊田真紀, 永井優子, 小倉剛, 小畠真奈, 吉川裕之. 当院における18トリゾミー児の分娩管理と予後の検討. 日本産婦人科学会雑誌 48(3):625-630, 2012

2. 北村俊雄, 大河内直子, 井上大地, 戸上勝仁, 内田智之, 健山拓希, 川畑公人, 千葉滋, 原田結花, 原田浩德, 北浦次郎, 中原史雄. 骨髄異形形成症候群(MDS)と慢性骨髄性白血病(CML)における白血病移行の分子機構. 臨床血液 53:734-739, 2012

4. 木村勝子，神波大己，熱田雄，牧野雄樹，大冢正嗣，松井喜之，今村明正，清水洋祐，井上貴博，大久保和俊，吉村耕治，兼松明弘，西山博之，小川修。内視鏡超音波ガイド下経胃的腹

性囊腫ドレナージにより治療した腎被膜下囊腫の1例。泌尿器科紀要 58(8):421-424, 2012

5. 佐藤晋爾，末富崇弘，西山博之，新本哲明，朝田隆。多彩な身体聴診から心機能と診断された

LOH(late-onset hypogonadism)症候群の1例。精神医学 54(7):709-712, 2012

6. 佐藤泰樹，南優子，野口雅之。肺腺の新しい病理組織分類-その意義と意義。医学のあゆみ


7. 塩浦加奈，原田洋美，岩城真奈美，野口里枝，大原玲奈，安部加奈子，永井優子，小倉剛，小

倉真奈，吉川裕之。胎児肺腫〜胸部リンパ管腫の出生前診断と姫様式の選択。日本周産期・


8. 竹内朋代，森下由紀雄，野口雅之。バイオバンク構築における病理の役割【共同研究の起点とし

て機能する我が国のバイオバンクの実例】大学病院を中心とした地域レベルのバンキングシステム

構築の試み；病理と臨床30(6): 646-653, 2012


10. 野口雅之，【肺腺癌の分類】肺腺癌新国分類(IASLC, ATS, ERS)の概要。肺腺癌の診断と治


11. 灰谷崇夫，清水洋祐，井上貴博，大久保和俊，渡部淳，神波大己，吉村耕治，兼松明宏，西

山博之，小川修，住吉真礼，三上芳喜，紀子 桃子。尿管壁全周性肥厚を呈した尿管悪性リン


12. 松原理恵，錦井秀和，大越靖，長谷川雄一，千葉滋。DICで発症し悪性リンパ腫との鑑別に苦


13. 南優子，野口雅之。【肺腺癌の診断と治療-新しい分類と臨床治療の変化-】【肺腺癌の分類】上

皮内癌癌と微少浸潤性癌。病理と臨床30(5): 488-491, 2012


d) 英文以外の著書

1. 内田将央，西山博之。特集1 化学療法／造血細胞移植における不妊対策 序～希望ある治療

と治療を求めて～。悪性疾患患者における治療前精子凍結保存の現状と問題点: "血液フロン

ティア Vol.22 No.12", 医薬ジャーナル社 (大阪) 2012; pp1839-1845

2. 小原直, 千葉滋. 22. 赤血球系血液疾患; "内科総合誌 Medical Practice 臨時増刊号 (vol.29)

「実地医家のための臨床検査のすすめかた・評価のしかた」 (編集: 和田攻, 大久保昭行, 矢崎

義正, 大内義孝), 文光堂 (東京) 2012; pp283-289

3. 河合弘二，西山博之。POOR RISK 精巢腫瘍の再考-さらなる治療成績の向上を目指して POOR

RISK 精巢腫瘍に対する導入化学療法における治療の中核化の意義; "泌尿器外科 25 巻 3 号",

医学図書出版 (東京) 2012; pp297-303

4. 田中優美子，岡田智志，吉川裕之。「画像診断」婦人科がん -最新の研究動向-; "日本臨床

Vol.70 増刊号", 日本臨床社 (東京) 2012; pp171-174

5. 田中優美子，岡田智志，吉川裕之。卵巣表層上皮腫瘍; "臨床放射線 56(11)", 金原出版 (東
6. 錦井秀和，横山泰久，千葉滋. I 基礎編 2. 造血幹細胞移植分野におけるES・iPS 細胞を用いた再生医療の試み; "造血幹細胞移植の基礎と臨床 (改訂版)" (編集 神田善伸), 医薬ジャーナル社 (大阪) 2012; pp35-40
7. 西山博之. POOR RISK 精巣腫瘍の再考・さらに治療成績の向上を目指して Poor risk testicular cancer-for further improvement of treatment outcome- 序文; "泌尿器外科 25(3)", 医学図書出版 (東京) 2012; pp289
8. 水口剛雄，吉川裕之, 子宮頸癌の発癌機序; "産婦人科の実際", 金原出版 (東京) 2012; pp295-300
9. 宮崎淳，西山博之, Current Organ Topics: Genitourinary Cancer 泌尿器系腫瘍 バイオマーカー; 最近の進歩 III. 膀胱癌のバイオマーカー; "Jpn J Cancer Chemother", 癌と化学療法社 2012; pp48-53
10. 宮崎淳，西山博之, 筋層非浸潤性膀胱癌の治療戦略 膀胱内 BCG 注入療法および維持療法の有用性; "臨床泌尿器科", 医学書院 (東京) 2012; pp453-460
11. 宮崎淳，西山博之, 泌尿器病理 II-尿路系 精巣 外陰部- 尿路上皮癌の診断・治療: 最近の話題; "病理と臨床 vol.30 no.10", 文光堂 (東京) 2012; pp1067-1077
12. 宮崎淳, 西山博之, 2 膀胱がん I 章. 泌尿器腫瘍の看護マニュアル; "フローチャートでわかる！泌尿器科疾患別看護マニュアル"泌尿器ケア 2012 年 冬季増刊 (通巻 205 号)” (監修 後藤百萬), メディカル出版 (大阪) 2012; pp27-28
14. 吉川裕之, HPV DNA テスト; "産科と婦人科 Vol.79 増刊号", 診断と治療社 (東京) 2012; pp121-125
15. 吉川裕之, HPV ワクチンの最新情報; "感染症", 2012; pp11-15
16. 吉川裕之, 局所進行子宮頸癌のシスプラチン併用化学放射線療法に初めて優った臨床試験; "CRITICAL EYES on Clinical Oncology 42(2)”, 中外製薬 (東京) 2012; pp2
17. 吉川裕之, 子宮頸癌; "今日の治療指針 2012 -私はこう治療している-” (編集 山口徹, 北原光夫, 福井次矢), 医学書院 (東京) 2012; pp1073-1074
18. 吉川裕之, 進みつつある子宮頸がんワクチンの普及と今後の展望; "臨床婦人科産科 66(1)”, 医学書院 (東京) 2012; pp92-97
19. 吉川裕之, 婦人科がん, 子宮頸がんの発生 -我が国および世界の動向-; "日本臨床 Vol.70 増刊号”, 日本臨床社 (東京) 2012; pp73-76
20. 吉川裕之, ネオアシュバント化学療法後の interval debulking surgery について; "産科と婦人科 79(6)", 診断と治療社 (東京) 2012; pp737-741
3D-CG バーチャル手術シミュレーションシステム

a) 英文論文


b) 英文以外の論文

1. 池田治, 神賀正博, 大河内信弘, Dermoid cystを併存した成人横行結腸重複症の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(6):1460-1464, 2012


5. 大和田洋平, 松尾亮太, 池田治, 田野井智倫, 大河内信弘. 鼠径ヘルニア術後の慢性疼痛に対し腸骨鼠径神経摘出を行った1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(11):2999-3002, 2012

6. 大和田洋平, 松尾亮太, 池田治, 中山健, 田野井智倫, 大河内信弘. 腦頭十二指腸切除術を施行した腸回転異常を伴う脳頭部癌の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2367-2371, 2012

7. 小川光一, 稲川智, 福永雄, 大河内信弘. 異時性肝転移に対し化学療法に肝切除を施行した胃癌の1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(6):1513-1518, 2012

8. 黒川 友博, 植田 貴徳, 椎本 剛史, 山本 雅由, 丸山 治彦, 大河内 信弘. 術前に肝内胆管癌と診断され, 抗体検査から肝細胞癌が疑われた1切除例. 日本消化器外科学会雑誌 45(4):387-393, 2012


10. 下村治, 益子一樹, 阿竹茂, 河野元嗣, 大河内信弘. 骨的腹部外傷による胆囊内出血をきたした1例. 日本臨床外科学会雑誌 73(9):2334-2338, 2012


284


d) 英文以外の著書

1. 大河内信弘. 第28章. 臓器移植; "外科学 深知道新 (第1版)” (編集 桑野博行), 大道学館出版部 (福岡) 2012; pp420-433

2. 丸山岳人, 大河内信弘. 血小板と肝再生; “生化学 84(8)”, 2012; pp693-698

b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 尾崎範. 第 4 章. 筋収縮: "はじめの一歩のイラスト生理学 (改訂第 2 版)" (編集 照井直人), 羊土社 (東京) 2012; pp39-44
2. 尾崎範. 第 9 章. 運動: "はじめの一歩のイラスト生理学 (改訂第 2 版)" (編集 照井直人), 羊土社 (東京) 2012; pp79-88
行動決定の脳内情報処理機構

a) 英文論文

b) 西文以外の著書
1. 尾崎繁. 第4章. 筋収縮; "はじめの一歩のイラスト生理学 (改訂第2版)” (編集 照井直人), 羊土社 (東京) 2012; pp39-44
2. 尾崎繁. 第9章. 運動; "はじめの一歩のイラスト生理学 (改訂第2版)” (編集 照井直人), 羊土社 (東京) 2012; pp79-88

287
a) 英文論文


b) 英文以外の論文

d) 英文以外の著書
1. 尾崎繁. 第4章. 筋収縮; "はじめの一歩のイラスト生理学 (改訂第2版)" (編集 照井直人), 羊土社 (東京) 2012; pp39-44
2. 尾崎繁. 第9章. 運動; "はじめの一歩のイラスト生理学 (改訂第2版)" (編集 照井直人), 羊土社 (東京) 2012; pp79-88


35. Kondo M, Yamamura M, Hoshi SL, Okubo I. Demand for pneumococcal vaccination under subsidy program for the elderly in Japan. *BMC Health Serv Res* 12:313, 2012


56. Saida T, Mori K, Satoh F, Shindo M, Takahashi H, Takahashi N, Sakakibara Y, Minami M. Prospective intraindividual comparison of unenhanced magnetic resonance imaging vs


15. 渋谷彰, 金丸正和. 【ウイルス感染と免疫・アレルギー】アレルギーと抑制性免疫グロブリン様受容体. アレルギーの臨床 32(12):1111-1116, 2012
17. 中田和人, 林純一, ミトコンドリア病—up to date 総論と基礎知識. 臨床神経科学 Clinical Neuroscience 30(9): 992-996, 2012
23. 植澤伸之. 【最近10年で最も進歩した研究分野を検証する】難治性喘息, COPDにおける phenotyp. 呼吸 31(9):832-834, 2012

298
25. 藤田純一，川口末央，太田恭子，小川良子，本間晋介，島浩一，森島祐子，石井幸雄，坂本透，佐藤浩昭，大塚盛男，岸厚次，中村博幸，大石修司，検澤伸之，茨城県における嘔気診療の実態調査。専門医、非専門医間の比較。アレルギー・免疫 19(6):960-967, 2012
31. 山岸良匡，大久保一郎，佐藤健一，北村明彦，木山昌彥，岡田武夫，谷川武，大平哲也，今野弘規，近藤正英，石川善紀，嶋本雅，篠博康。長期的な脳卒中予防対策に関する費用効果分析 自治体の観点から見た分析。日本循環器病予防学会誌 47(3):223-230, 2012
32. 山田英恵，小川良子，清水恵，沼田岳士，佐藤信也，本間晋介，栗島浩一，南優子，坂本透，検澤伸之。両側多発肺結核および気管支内腔に多発ポリープを呈したシェーグレン症候群合併悪性リンパ腫の1例。気管支学 34(1):64-70, 2012
33. 山本駿，高橋秀人，和田一郎，宇田晃仁，馬恩博。学級閉鎖の有効性に関する研究—新型インフルエンザ流行時の小学校におけるクラス内欠席者割合と実施日数による予測される学級閉鎖後の欠席割合。厚生の指標 59(7):9-17, 2012

d)英文以外の著書
1. 岩崎仁，島野仁。糖尿病患者の高圧性脂肪血症をどう治療したらよいでしょうか？: "循環器医から寄せられる『糖尿病と血管合併症に関する100の質問』 (監修 小室一成，編集 山岸昌一)，メディカルレビュー社 (大阪) 2012; pp202-203
2. 臼井丈一，山縣邦弘。第2章。腎疾患治療のエビデンス各論。ANCA関連腎炎、副腎皮質ステロイド薬: "腎疾患治療のエビデンス (第二版)" (編集 小林正貴他)，文光堂 (東京) 2012; pp74-76
3. 臼井丈一，山縣邦弘。第13章。腎・泌尿器系疾患の医療ニーズ 第2節急性進行性系球体腎炎；"希少疾患/難病の診断・治療と製品開発 (初版)" (編集 安保公念他)，技術情報協会 (東京) 2012; pp1235-1239
4. 大崎芳典，島野仁。第16章。疾患各論 (脂質代謝異常)；"実地医家のための臨床検査のすすめかた・評価のしかた" (Medical Practice編集委員会)，文光堂 (東京) 2012; pp227-238
5. 島野 仁．第6章．エネルギーの栄養化学, 第7章．酵素の栄養化学; "栄養化学（新体系看護学全書 人体の構造と機能②）(第3版)” (編集 吉山洋右, 山田信博, 松島照彦), メディカルフレンド社 (東京) 2012; pp121-145
6. 島野 仁．第10章．糖尿病大血管障害; "内分泌代謝専門医ガイドブック (改訂第3版)” (編集 成瀬光栄, 平田結喜緒, 島津章), 診断と治療社 (東京) 2012; pp347-351
7. 島野 仁．第Ⅶ章．糖尿病治療薬の臨床現状と今後の治療薬に期待すること; "実践治療薬” (編集 日本薬理学会), 金芳堂 (京都) 2012; pp225-232
8. 島野 仁．第10章. メタボリックシンドローム; "病気と薬パーフェクトBOOK 2012 (薬局増刊号)”, 南山堂 (東京) 2012; pp645-651
9. 島野 仁．Ⅲ章1～4．療養指導各論（Ⅲ章1～4, 1診断と治療に関する知識、食事療法、運動療法、4薬物療法); "日本糖尿病療養指導士受験ガイドブック 2012” (編集 日本糖尿病療養指導士認定機構), メディカルレビュー社 (大阪) 2012; pp27-58
10. 竹永啓三, 林純一．第1章．エネルギー代謝 6ミトコンドリアにおける活性酸素種の生成とがんの代謝 実験医学増刊がんと代謝; "実験医学増刊” (編集 曽我朋義, 江角浩安), 羊土社 (東京) 2012; pp54-60
11. 山縣邦弘, 坂井大一．第2章．病態がわかる, 栄養療法がわかる. ネフローゼ症候群; "ビジュアル栄養療法 (初版)” (編集 丸山千寿子他), 南江堂 (東京) 2012; pp130-137
12. 山縣邦弘, 坂井大一．第2章．病態がわかる, 栄養療法がわかる. 腎不全; "ビジュアル栄養療法 (初版)” (編集 丸山千寿子他), 南江堂 (東京) 2012; pp138-146


32. Naruse Y, Tada H, Sato A, Yoshida K, Sekiguchi Y, Aonuma K, Harimura Y, Noguchi Y, Hayashi M. Response to letter regarding article, "early repolarization is an independent predictor of
occurrences of ventricular fibrillation in the very early phase of acute myocardial infarctions". *Circ Arrhythm Electrophysiol* 5:e115, 2012


improves prediction of responders for cardiac resynchronization therapy. *Circ J* 76(3):689-697, 2012


b)英文以外の論文
1. 安達亨, 関口幸夫, 黒木健志, 金城貴士, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 町野毅, 山崎浩, 五十嵐都, 吉田健太郎, 山田浩, 久賀圭祐, 青沼和隆. 術式不詳の開心術後の心房粗動に対して詳細なマッピングにより回路を同定し得た1例. 心臓 44(Suppl.3):190-196, 2012

2. 金城貴士, 山田浩, 成瀬代士久, 吉田健太郎, 中野恵美, 町野毅, 黒木健志, 井藤葉子, 山崎浩, 五十嵐都, 橋田房紀, 関口幸夫, 久賀圭祐, 青沼和隆. 野上昭彦. 心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対するカテーテル焼絶術が著効したカテコラミン誘発性多形性心室頻拍の1症例. 臨床心臓電気生理 35:231-240, 2012

3. 橋田房紀, 山田浩, 関口幸夫, 黒木健志, 山崎浩, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 五十嵐都, 金城貴士, 吉田健太郎, 青沼和隆. 心室細動を惹起する肺動脈起源心室性期外収縮に対する焼絶術が著効した特発性心室細動の1例. 心臓 44(Suppl.2):30-35, 2012

4. 佐々木啓太, 松下昌之助, 佐藤藤夫, 徳永千穗, 兵藤一行, 植原謙. 心臓交感神経指標を用いた寒冷負荷による糖尿病心筋虚血リスクの評価. 脈管学 52:295-301, 2012

5. 庄司正昭, 横山泰廣, 吉田善紀, 関川雅裕, 伊藤順子, 加藤隆一, 桜井順子, 小川亨, 足利貴志, 佐藤康弘, 小野裕一, 檀谷仁, 平尾見三, 小西裕二, 山内康昭, 青沼和隆. Termination
without Capture部位からScar Border Zoneへの線状焼灼が有効であった。Ischemic VTの1例。臨床心臓電気生理 35:251-259, 2012
6. 杉森治彦, 平松祐司, 榊原謙. 魅力ある国際医学教育システム構築への取り組み—ベトナム・ホーチミン市チョーライ病院との連携. 日本外科学会雑誌 113:252-256, 2012
7. 田尾進, 岡内康康, 岡田寛之, 前塚真吾, 鈴木雅仁, 原信博, 川崎まり子, 小西裕二, 鍵山暢之, 服部英二郎, 宮本貴庸, 尾林徹, 吉崎彰, 青沼和隆. 左房前壁のLocalized Reentryを頻発機序とした非通常型心房細動の3例. 臨床心臓電気生理 35:1-9, 2012
8. 高木雅彦, 関口幸夫, 横山泰広, 相原直彦, 青沼和隆, 平岡昌和, 特発性心室細動研究会事務局. Brugada症候群症例の臨床経過と心事故予測因子について. 心電図 32(Suppl.1):S-1-5-S-1-10, 2012
9. 中川和也, 浅川哲也, 松村国佳, 望田哲司, 山内康康, 青沼和隆. 12誘導心電図では右室流出路起源が推定されたが, 大動脈左冠状からの通電にて根治した心室性期外収縮の2症例. 心臓 44(Suppl.3):140-147, 2012
13. 山本昌良, 石津智子, 吉田健太郎, 瀬尾由広, 山口哲人, 中馬清隆, 玉岡晃, 青沼和隆. 新型インフルエンザ心筋炎に心不全を合併した1例. 心臓 44(6):707-714, 2012

d)英文以外の著書
1. 植木真美, 石津智子. 第1章. その他 Step 93, 94.; "肺塞栓症 心エコー診断100ステップ (第1版)" (編集中) (広島県) (東京) 2012; pp18-223
2. 黒木健毅, 青沼和隆. 第8章.心電図による心室頻拍の起源診断; "月刊循環器Circulation (2巻6号)" (医学出版) (東京) 2012; pp64-72
3. 榊原謙. 心臓腫瘍; "心臓血管外科テキスト (改訂第2版)" (編集) (臨床病院) 2012; pp591-595

307
4. 佐藤明, 青沼和隆. 5. 侵襲的診断法（心臓カテーテル検査など）; “腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2012 (第1版)”（共同編集 日本腎臓学会・日本医学放射線学会・日本循環器学会），東京医学社（東京）2012；pp33-41
5. 瀬尾由広, 青沼和隆. CRTの効果予測，“Annual Review 循環器2012” 中外医学社（東京）2012；pp130-136
6. 徳永千穂, 逆井佳永, 槇原誠. Part-2. 藥剤相互作用 強心剤; “臨床栄養”別冊 JCNセレクト7 藥剤-飲食物相互作用 的確な栄養療法のために (第1版)”（責任編集者 雨海照祥), 医歯薬出版会社 (東京) 2012; pp55-58
7. 平松祐司. 第4章, 9. 心疾患領域における次世代医療機器の開発動向・実用化の手がたえと使わなくなるであろう薬剤・製品・治療法; “先端医療 (初版)”, 技術情報協会 (東京) 2012; pp501-515
8. 山崎浩, 青沼和隆. カテーテルアブレーション; "循環器疾患最新の治療”（編集 塚正二, 永井 良三), 南光堂 (東京) 2012; pp362-364
9. 山崎浩, 青沼和隆. 心室頻拍・心室細動に対するICD植込みにカテーテルアブレーションをルーチンで加えるべきか?; “EBM循環器疾患の治療”（編集 小室一成, 横井宏佳, 山下武志, 楠木 宏実), 中外医科社 (東京) 2012; pp335-338
10. 山崎浩, 青沼和隆. 生命予後を改善するCRT-D; "最新医学(67巻7号)” 最新医学社 (東京) 2012; pp70-76
11. 吉田健太郎, 青沼和隆. 心房細動の起源; "不整脈学”（編集 井上博, 村川裕二), 南江堂 (東京) 2012; pp356-359
12. 吉田健太郎, 青沼和隆. 不整脈; "診療ガイドラインUP-TO-DATE”（編集 鬼頭孝, 小室一成, 宮地良樹), メディカルレビュー社 (東京) 2012; pp205-216
女性の健康と母性看護学に関連する研究

b) 英文以外の論文
聴覚障害発症機序の解明に関する検討

a) 英文論文

c) 英文著書

d) 英文以外の著書
1. 和田哲郎, 廣瀬由紀, 田渕経司, 原晃. こんな患者をみたらどう考える？耳・鼻症状のある場合; "こんな感染症に注意！ (第 1 版)” (編集 吉田敦, 千原晋吾, 中山久仁子), メデカルビュー社 (東京) 2012; pp53-57
2. 和田哲郎, 廣瀬由紀, 田渕経司, 原晃. 疾患をどう診るか 中耳炎, 鼻副鼻腔炎; "こんな感染症に注意！ (第1版)" (編集 吉田敦, 千原晋吾, 中山久仁子), メデカルビュー社 (東京) 2012; pp142-146
がん看護・緩和ケア

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 佐藤正美、日高紀久江. 排便障害を生じる直腸がん前方切除術後患者への看護ケアに関する文献的研究. 日本看護科学会誌 32(2):64-71, 2012

d) 英文以外の著書
1. 笠原朋代. 1章8節. チームアプローチ, 3章1節. 精神症状概論, 3章2節. 不安の治療と看護, 3章3節. 抑うつの治療と看護, 3章5節. 事例; "ナーシンググラフィカ 成人看護学⑦ 緩和ケア (第1版)" (編集 宮下光令, メディカ出版 (大阪) 2012; pp38-41, 126-136, 140-1421
2. 佐藤正美. 第3章. 消化器疾患 23クローン病, 24痔核; "疾患別看護過程 (第2版)" (編集 井上智子 佐藤千史, 医学書院 (東京) 2012; pp432-445, 450-458
3. 佐藤正美. 第7章. 生活活動の変更への支援, 健康危機状況; "成人看護学② (第2版)" (編集 安藤史子, 鈴木純恵, 吉田澄恵), メディカ出版 (大阪) 2012; pp106-120
4. 佐藤正美. 第5章2節. 排便行動の障害と看護, 栄養代謝機能障害; "健康の回復と看護② (第2版)" (編集 明石恵子, メディカ出版 (東京) 2012; pp180-188
レギュラトリーサイエンス

a) 英文論文


b) English articles


c) English books


d) 英文以外の著書
1. 吉田靖弘. 接着と合着を再考する—歯質接着のためのナノ界面分析—; "日本補綴歯科学会誌 4", 2012; pp353-363
心肺脳蘇生

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
4. 川津前剛, 田中誠. 経静脈モルヒネ自己調節鎮痛とジクロフェナク坐剤併用による脊椎手術後の鎮痛と回復. 日本臨床麻酔学会誌 32(4):541-547, 2012
6. 高橋伸二. 周術期の危険な不整脈診断のポイントと抗不整脈薬の上手な使い方(第2回) 臨床編 44. 周術期に遭遇する不整脈と抗不整脈薬の使い方 (3)頻脈 ①narrow QRS の頻脈. 日本臨床麻酔学会誌 32(4):590-596, 2012
14. 山田久美子, 福田妙子, 木村麻衣子, 萩谷圭一, 段村雅人, 中山慎, 小倉剛, 田中誠. 劇症
型 A 群溶連菌感染症・分娩型の帝王切開の麻酔経験. 麻酔 61(12):1380-1385, 2012

d) 英文以外の著書
1. 萩谷圭一, 水谷太郎. C-2. 気管挿管下人工呼吸法; "初めての人工呼吸管理 - 基本がわかると先が見える - (第1版)" (編集 岡元和文), 中外医学社 (東京) 2012; pp93-97
2. 福田妙子. "麻酔・疼痛管理・集中治療領域におけるα2受容体作動薬" (編集 西川俊明), 克誠堂出版 (東京) 2012; pp211-240
3. 水谷太郎. 10-2. 気管吸引; "新呼吸療法テキスト (第1版)" (編集 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会), 株式会社アトムス (東京) 2012; pp176-179
4. 山田久美子, 田中誠. 的確な栄養療法のために part2 鎮静薬; "臨床栄養別冊 JCN セレクト7薬物ー飲食物相互作用" (監修 井上善文・佐々木雅也), 医歯薬出版株式会社 (東京) 2012; pp96-98


脳腫瘍研究

a) 英文論文
Reversible focal radiological changes due to non-convulsive status epilepticus of the right parietoocipital lobe. –Case report—. *Turk Neurosurgery* 23(2):278-281, 2012


b) 英文以外の論文

1. 阿久津博義, 高野晋吾, 村下秀和, 田中秀峰, 上前泊功, 鈴木浩明, 山本哲哉, 松村明. GH 産生下垂体腺腫の手術成績ー内視鏡単独手術導入は治癒率改善に寄与したか. 第 8 回アクロメリーフォーラム記録集 2012 II:6, 2012

2. 礙辺智範, 森祐太郎, 栄武二, 松原孝祐, 五十嵐隆元. 臨床技術講座 放射線防護に関する説明のために必要な知識. 日本放射線技術学会雑誌 68(10):1419-1427, 2012


c) 英文著書


2. Tsuruta W, Yamamoto T, Matsumura A. Chapter 30 Prevention of Vascular Restenosis After Vascular Angioplasty; in "Neutron Capture Therapy Principles and Applications (1st edition)"
(edited by Sauerwein WAG et al.), Springer (Berlin Heidelberg) 2013; pp513-520


---

d) 英文以外の著書

1. 大須賀覚, サンペットラオルテア, 松村明, 佐谷秀行, 連載 知っておきたい Cancer Stem Cell 第 2 回 脳腫瘍幹細胞と治療戦略; "Mebio 28 (9) " 2012; pp7-13

2. 大矢根総子, 矢崎佐穂, 鶴嶋英夫, 王秀鵬, 十河幸, 伊藤敦, 山崎敦司. リン酸カルシウム複合層を利用した遺伝子導入と再生医療応用." 無機マテリアル学会機関誌 19", 2012; pp466-472

3. 高野晋矢, 阿久津博義, 渡邊真哉, 松村明. カベルゴリン時代のプロラクチノーマの治療; “日本内分泌学会誌 88 (Supple )”, 2012; pp42-43


5. 鶴嶋英夫, 臨床研究におけるトピックス 個別化医療の臨床研究と経済評価; “日本医療・病院管理学会誌 49(3) ”, 2012; pp55

6. 鶴嶋英夫, 本間真人, 土岐浩介, 幸田幸直. 臨床研究の進め方; “医学物 32 (Supple )”, 2012; pp47

7. 増本智彦. 脳腫瘍 (章編者); "よくわかる脳 MRI (第 3 版)" (編集 青木茂樹, 相田典子, 井田正博, 大場洋), 学研メディカル秀潤社 (東京) 2012; pp48-133
放射線基礎医学


323


b) 英文以外の論文


c) 英文著書


d) 英文以外の著書

1. 磯辺悟範, 榮武三, 櫻井英幸, 第4章. 陽子線, 第5章. 陽子線, "Textbook of radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会), メディカ出版 (大阪) 2012; pp44-50, 81-87

2. 櫻井英幸, 井上洋. 総論6章. 放射線外科治療の注意事項, 組織の耐容線量, 合併症とその管理, "Textbook of radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会), メディカ出版 (大阪) 2012; pp93-100

3. 橋本孝之, 櫻井英幸. 各論7章. 腹部 (26) 肝臓, "Textbook of radiosurgery 放射線外科治療の進歩 (第1版)" (編集 井上洋, 日本放射線外科学会), メディカ出版 (大阪) 2012; pp238-242

325


11. Inoue A, Matsumoto I, Tanaka Y, Umeda N, Tanaka Y, Mihara M, Takahashi S, Sumida T. Murine tumor necrosis factor α-induced adipose-related protein (tumor necrosis factor α-induced protein 9) deficiency leads to arthritis via interleukin-6 overproduction with enhanced NF-


Kandori A, Aonuma K. An increase in right atrial magnetic strength is a novel predictor of recurrence of atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation. *Circ J* 76(7):1601-1608, 2012


b) 英文以外の論文
1. 安達亨, 関口幸夫, 黒木健志, 金城貴士, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 町野毅, 山崎浩, 五十嵐都, 吉田健太郎, 笹田浩, 久賀圭祐, 青沼和隆. 術式不詳の開心術後の心房粗動に対して詳細なマッピングにより回路を同定し得た 1 例. 心臓 44(3):190-196, 2012
3. 金城貴士, 笹田浩, 成瀬代士久, 吉田健太郎, 中野恵美, 町野毅, 黒木健志, 井藤葉子, 山
崎浩, 五十嵐都, 植田房紀, 関口幸夫, 久賀圭祐, 青沼和隆, 野上昭彦. 心室細動のトリガーとなる心室性期外収縮に対するカテーテル焼灼術が著効したカテコラミン誘発性多形性心室頻拍の1症例. 臨床心臓電気生理 35:231-240, 2012

4. 植田房紀, 弓田浩, 関口幸夫, 黒木建志, 山崎浩, 油井慶晃, 中野恵美, 井藤葉子, 五十嵐都, 金城貴士, 吉田健太郎, 青沼和隆. 心室細動を惹起する肺動脈起源心室性期外収縮に対する焼灼術が著効した特発性心室細動の1例. 心臓 44(2):30-35, 2012


6. 庄司正昭, 横山泰廣, 吉田善紀, 関川雅裕, 伊藤順子, 加藤隆一, 桜井馨, 小川亮, 足利貴志, 佐藤康弘, 小野裕一, 蜂谷仁, 平尾見三, 小西裕二, 山内康彦, 青沼和隆. Termination without Capture 部位からScar Border Zoneへの線状焼灼が有効であったIschemic VTの1例. 臨床心臓電気生理 35:251-259, 2012

7. 住田孝之.【関節リウマチの最新治療】(PART.1)関節リウマチの基礎 関節リウマチの合併症. からだの科学 273:37-41, 2012


11. 田尾進, 山内康彦, 岡田寛之, 前田真吾, 鈴木雅仁, 原信博, 川崎まり子, 小西裕二, 増山暢之, 服部英二郎, 宮本貴広, 尾林徹, 吉崎彰, 青沼和隆. 左房前壁のLocalized Reentryを頻拍機序とした非通常型心房粗動の3例. 臨床心臓電気生理 35:1-9, 2012


14. 中川和也, 浅川哲也, 松村国佳, 望田哲司, 山内康彦, 青沼和隆. 12誘導心電図では右室流出路起源が推定されたが, 大動脈左冠尖からの化学にて根治した心室性期外収縮の2症例. 心臓 44(3):140-147, 2012


16. 松本功.【関節リウマチ診療 update-これだけは知っておきたい知識とは?】《トピックス》IL-17
20. 山本昌良, 石津智子, 吉田健太郎, 瀬尾由広, 山口哲人, 中馬越清隆, 玉岡晃, 青沼和隆. 新型インフルエンザ心筋炎に多発筋炎を併発した 1 例. 心臓 44(6):707-714, 2012

d) 英文以外の著書
1. 佐藤明, 青沼和隆. "腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2012" (編集 日本腎臓学会・日本医学放射線学会・日本循環器学会). 東京医学社 (東京) 2012; pp33-41
脊髓脊椎疾患

a) 英文論文


1. Fujisawa Y, Nakamura Y, Kawachi Y, Otsuka F. Indocyanine green fluorescence-navigated sentinel node biopsy showed higher sensitivity than the radioisotope or blue dye method, which may help to reduce false-negative cases in skin cancer. *J Surg Oncol* 106:41-45, 2012


b) 英文以外の論文

2. 藤澤康弘, 大塚藤男, 日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚癌予後統計調査委員会悪性黒色素瘤全国追跡調査グループ, 術後補助療法 (DAV-Feron, フェロン療法, フェロン維持療法) 悪性黒色素瘤ステージII・III患者の予後改善につながるか - 831例の解析. 日本皮膚科学会雑誌 122(9):2305-2311, 2012


4. 藤澤康弘, 中村泰大, 丸山浩, 中村貴之, 川内康弘, 大塚藤男. インドシアングリーンを用いた蛍光法によるセンチネルリンパ節生検50例のまとめ. 日本皮膚科学会雑誌 122:2875-2884, 2012

d) 英文以外の著書
1. 大塚藤男. ブライマリケアのための鑑別診断のポイント. あざ(母斑); "今日の皮膚疾患治療指針(第4版)"(編集 塩原哲夫ら), 医学書院 (東京) 2012; pp113-117

2. 大塚藤男. 母斑, 母斑症. 神経線維腫症 1型, 2型; "今日の皮膚疾患治療指針(第 4版)" (編集 塩原哲夫ら), 医学書院 (東京) 2012; pp645-648

3. 大塚藤男. 母斑, 母斑症. 結節性硬化症; "今日の皮膚疾患治療指針(第 4版)" (編集 塩原哲夫ら), 医学書院 (東京) 2012; pp648-650

4. 川内康弘. 脂肪類廃死症; "日経メディケア「皮膚」鑑別診断の基本"(監修 中川秀己, 編集 日経メディカル), 日経 BP 社 (東京) 2012; pp99-100

5. 中村泰大. 壊死物質を伴った下腿潰瘍 (一次性あるいは二次性静脈瘤による) にデブリードマンは有用か? "創傷・熱傷ガイドライン" (編集 日本皮膚科学会創傷・熱傷ガイドライン策定委員会), 金原出版 (東京) 2012; pp229

6. 中村泰大. 二次性静脈瘤に静脈瘤手術 (高位結紮, 静脈抜去術など) を行うことは有用か?; "創傷・熱傷ガイドライン" (編集 日本皮膚科学会創傷・熱傷ガイドライン策定委員会), 金原出版
気候変動と健康

a) 英文論文

b) 英文以外の論文
1. 新小田春美, 末次美子, 加藤則子, 浅見恵梨子, 神山潤, 内村直尚, 横本晶子, 西岡和男, 大久保一郎, 松本弥, 南部由美子, 加来恒壽, 幼児の遅寝をもたらす親子の睡眠生活習慣の分析. 福岡医学雑誌 103(1):12-23, 2012
2. 曽根穂雅，中谷直樹，遠又靖夫，相田潤，久保一郎，大原里子，大測修一，杉山みち子，安村誠司，鈴木隆雄，辻一郎。介護予防サービス利用者における日常生活の過ごし方と要介護認定等の推移との関連。日本衛生学雑誌 67(3):401-407, 2012
3. 田野井真美，水本徳明，久保一郎。中学校教員のワーク・ライフ・バランスー生活時間と役割葛藤の視点からー 日本家政学雑誌 63:725-736, 2012
4. 山岸良匡，久保一郎，佐藤良一，北村明彦，木山昌彦，岡田武夫，谷川武，大平哲也，今野弘規，近藤正英，石川善紀，嶋本義，磯博康。長期的な職卒中予防対策に関する費用効果分析 自治体の視点から見た分析 日本循環器病予防学会誌 47(3):223-230, 2012

d) 英文以外の著書
1. 本田靖. 第七章. 健康への影響; "地球温暖化はどれくらい「怖い」か？ 温暖化リスクの全体像を探る（初版）" (編集 江守正多), 技術評論社 (東京) 2012: pp221-248
医学医療系業績目録（2012）

平成25年12月発行

編 集 筑波大学医学医療系学術委員会

発 行 筑波大学医学医療系
茨城県つくば市天王台1-1-1