**（氏名）**

**該当期間：平成28年4月～平成29年3月31日**

**提出期限：平成29年1月24日（火）**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 平成28年度　英文誌・和文誌・国際学会・国内学会等での発表一覧 ※ご自身のお名前に下線を引いてください。 |
| PNo. | 英文誌　発表内容 | 地域医療に  関する論文 |
| 例 | Watari K\*, Shibata T\*, Kawahara A, Sata K, Nabeshima H, Shinoda A, Abe H, Azuma K, Murakami Y, Izumi H, Takahashi T, Kage M, Kuwano M, Ono M. Tumor-derived interleukin-1 promotes lymphangiogenesis and lymph node metastasis through M2-type macrophages, PLoS ONE, 9(6),e99568, 2014 (\*Contributed equally to this study) | ○ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| No. | 和文誌　発表内容 | 地域医療に関する論文 |
| 例 | 赤嶺孝祐,若松菜摘,横山絵里,松永直哉,小柳悟,大戸茂弘,ゲムシタビン注射用製剤　後発医薬品の溶解性に関する検討,医療薬学39,4,220-224,2013.4月 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| No. | 国際学会　発表内容 | 地域医療に関する論文 |
| 例 | Akamine T, Kusunose N, Taniguchi M, Matsunaga N, Koyanagi S, Ohdo S, Chronopharmacological study of pregabalin for diabetic peripheral neuropathic pain, International Symposium by Japanese Society for Chronobiology in 2014 (Fukuoka) 2014.11.7 | ○ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| No. | 国内学会　発表内容 | 地域医療に関する論文 |
| 例 | 會澤誠大,Cdt1結合性クロマチン制御因子によるクロマチン構造変換の試験管内再構成系を用いた解析,第37回日本分子生物学会年会(横浜)2014年11月26日 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| No. | その他（受賞等） | 地域医療に関する論文 |
| 例 | 赤嶺孝祐: 第3回日本くすりと糖尿病学会学術集会 優秀ポスター賞 |  |
|  |  |  |

ご不明な点がございましたらご連絡下さい。

医学事務チーム教務担当（がんプロ）　上野　内線：５０２８

e-mail:yos-ueno@jimu.kumamoto-u.ac.jp