1. **Tatsuya Takemoto :** Regulation of Axial Stem Cells Deriving Neural and Mesodermal Tissues During Posterior Axial Elongation, Springer, Mar. 2014.
2. **Emi Kawakami, Nobuhiko Kawai, Nao Kinouchi, Hiroyo Mori, Yutaka Ohsawa, Naozumi Ishimaru, Yoshihide Sunada, Sumihare Noji *and* Eiji Tanaka :** Local applications of myostatin-siRNA with atelocollagen increase skeletal muscle mass and recovery of muscle function., *PLoS ONE,* **Vol.8,** *No.5,* 2013.
3. **Y Kadomura-Ishikawa, Katsuyuki Miyawaki, Sumihare Noji *and* Akira Takahashi :** Phototropin 2 is involved in blue light-induced anthocyanin accumulation in Fragaria x ananassa fruits, *Journal of Plant Research,* **Vol.126,** *No.6,* 847-857, 2013.
4. **Takahito Watanabe, Sumihare Noji *and* Taro Mito :** Gene knockout by targeted mutagenesis in a hemimetabolous insect, the two-spotted cricket Gryllus bimaculatus, using TALENs., *Methods,* **Vol.69,** *No.1,* 17-21, 2014.
5. **Hiroshi Yoshida, Tetsuya Bando, Taro Mito, Hideyo Ohuchi *and* Sumihare Noji :** An extended steepness model for leg-size determination based on Dachsous/Fat trans-dimer system., *Scientific Reports,* **Vol.4,** 4335, 2014.
6. **Megumi Yoshida, Masanori Uchikawa, Karine Rizzoti, Robin Lovell-Badge, Tatsuya Takemoto *and* Hisato Kondoh :** Regulation of mesodermal precursor production by low-level expression of B1 Sox genes in the caudal lateral epiblast., *Mechanisms of Development,* **Vol.132,** 59-68, 2014.
7. **渡辺 崇人, 三戸 太郎, 野地 澄晴 :** ZFN/TALENを用いたコオロギの遺伝子ノックアウト, *細胞工学,* **Vol.32,** *No.5,* 543-549, 2013年.
8. **Takahito Watanabe, Ochiai Hiroshi, Sakuma Tetsushi, Ishihara Satoshi, Nakamura Taro, Yamamoto Takashi, Sumihare Noji *and* Taro Mito :** Targeted genome modifications in the cricket, Gryllus bimaculatus, *Conference of Transposition & Genome Engineering 2013,* Budapest, Hungary, Sep. 2013.
9. **Takahito Watanabe, Matsuoka Yuji, Sumihare Noji *and* Taro Mito :** Targeted genome editing in the cricket, Gryllus bimaculatus, using CRISPR/Cas9 system, *FASEB SRC on Genome Engineering-Cutting-Edge Research and Applications,* Nassau, Bahamas, Jan. 2014.
10. **Taro Mito, Takahito Watanabe *and* Sumihare Noji :** Genome modification technology in the cricket Gryllus bimaculatus, *1st Asian Invertebrate Immunity Symposium,* Busan, Feb. 2014.
11. **Akihiro Yasue, Silvia Naomi Mitsui Akagi, H Watanabe, T Sakuma, Seiichi Oyadomari, T Yamamoto, Sumihare Noji, Taro Mito *and* Eiji Tanaka :** A high efficient gene targeting in one-cell mouse embryos mediated by TALEN and CRISPR/Cas system., *International Symposium on RNAi and Genome Editing Methods,* Tokushima, Mar. 2014.
12. **Takahito Watanabe, Sumihare Noji *and* Taro Mito :** Targeted genome modifications in the cricket, Gryllus bimaculatus, using CRISPR/Cas9 system, *International Symposium on RNAi and Genome editing methods,* Tokushima, Japan, Mar. 2014.
13. **Nakamura Taro, Sumihare Noji *and* Taro Mito :** Molecular mechanisms underlying early embryonic patterning and germ cell specification in the cricket, *International Symposium on RNAi and Genome editing methods,* Tokushima, Japan, Mar. 2014.
14. **Takahito Watanabe, Hiroshi Ochiai, Tetsushi Sakuma, Taro Nakamura, Taro Mito, Takashi Yamamoto *and* Sumihare Noji :** Targeted genome modifications using ZFNs and TALENs in the cricket Gryllus bimaculatus, *第46回日本発生生物学会年会,* May 2013.
15. **松岡 佑児, 板東 哲哉, 中村 太郎, 渡辺 崇人, 野地 澄晴, 三戸 太郎 :** Epigenetic regulation of Hox gene expression by PcG genes in a primitive mode of insect embryogenesis in the cricket Gryllus bimaculatus, *第46回日本発生生物学会年会,* 2013年5月.
16. **Bando Tetsuya, Taro Mito, Ohuchi Hideyo *and* Sumihare Noji :** JAK/STAT signaling promotes blastemal cell proliferation during leg regeneration in the cricket Gryllus bimaculatus, *第46回日本発生生物学会年会,* May 2013.
17. **Nakamura Taro, 野地 澄晴, 三戸 太郎 :** Regulation of Wnt and BMP signaling pathways in the regional specification of early blastoderm in the cricket Gryllus bimaculatus, *第46回日本発生生物学会年会,* 2013年5月.
18. **渡辺 崇人, 松岡 佑児, 石原 聡, 山本 卓, 野地 澄晴, 三戸 太郎 :** ゲノム編集技術によるノックアウトコオロギの作製, *第15回日本進化学会大会,* 2013年8月.
19. **三戸 太郎, 友成 さゆり, 野地 澄晴 :** 発生・再生研究のモデル昆虫，フタホシコオロギのゲノム解析, *NGS現場の会 第3回研究会,* 2013年9月.
20. **三戸 太郎, 渡辺 崇人, 松岡 佑児, 野地 澄晴 :** ゲノム編集によるフタホシコオロギの機能ゲノミクス, *昆虫ポストゲノム研究会2013,* 2013年10月.
21. **渡辺 崇人, 松岡 佑児, 石原 聡, 三戸 太郎, 野地 澄晴 :** CRISPR/Cas システムを用いたフタホシコオロギにおける遺伝子ノックアウト, *第3回ゲノム編集研究会,* 2013年10月.
22. **Akihiro Yasue, Silvia Naomi Mitsui Akagi, Teppei Watanabe, T Sakuma, Seiichi Oyadomari, T Yamamoto, Sumihare Noji, Taro Mito *and* Eiji Tanaka :** A high efficient gene targeting in one-cell mouse embryos mediated by TALEN and CRISPR/Cas system, *第36回日本分子生物学会,* Dec. 2013.
23. **Akihiro Yasue, Silvia Naomi Mitsui Akagi, Teppei Watanabe, T Sakuma, Seiichi Oyadomari, T Yamamoto, Sumihare Noji, Taro Mito *and* Eiji Tanaka :** A high efficient gene targeting in one-cell mouse embryos mediated by TALEN and CRISPR/Cas system, *第36回日本分子生物学会,* Dec. 2013.
24. **三戸 太郎, 渡辺 崇人, 松岡 佑児, 山本 卓, 野地 澄晴 :** ゲノム編集技術によるノックアウトコオロギの作製, *第36回日本分子生物学会年会,* 2013年12月.
25. **三戸 太郎, 渡辺 崇人, 野地 澄晴 :** CRISPR/Casシステムを用いたフタホシコオロギにおけるゲノム編集, *第58回日本応用動物昆虫学会大会,* 2014年3月.
26. **泰江 章博, ミツイ アカギ シルビア ナオミ, 渡辺 崇人, 佐久間 哲史, 親泊 政一, 山本 卓, 野地 澄晴, 三戸 太郎, 田中 栄二 :** TALEN，CRISPR/Casシステムを用いたマウス1細胞期胚における標的遺伝子破壊, *第3回ゲノム編集研究会,* 2013年10月.
27. **Haruko Tsurumi, Yutaka Harita, Hidetake Kurihara, Hidetaka Kosako, Kenji Hayashi, Atsuko Matsunaga, Yuko Kajiho, Shoichiro Kanda, Kenichiro Miura, Takashi Sekine, Akira Oka, Kiyonobu Ishizuka, Shigeru Horita, Motoshi Hattori, Seisuke Hattori *and* Takashi Igarashi :** Epithelial protein lost in neoplasm modulates platelet-derived growth factor-mediated adhesion and motility of mesangial cells., *Kidney International,* **Vol.86,** *No.3,* 548-557, 2014.
28. **K Kawane, Kou Motani *and* S Nagata :** DNA degradation and its defects, *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology,* **Vol.6,** *No.a016394,* 2014.
29. **Fumika Koyano, Kei Okatsu, Hidetaka Kosako, Yasushi Tamura, Etsu Go, Mayumi Kimura, Yoko Kimura, Hikaru Tsuchiya, Hidehito Yoshihara, Takatsugu Hirokawa, Toshiya Endo, Fon A. Edward, Trempe Jean-Francois, Saeki Yasushi, Keiji Tanaka *and* Noriyuki Matsuda :** Ubiquitin is phosphorylated by PINK1 to activate Parkin., *Nature,* **Vol.510,** *No.7503,* 162-166, 2014.
30. **Tomofumi Okamiya, Katsumasa Takahashi, Hideo Kamada, Junko Hirato, Toru Motoi, Seiji Fukumoto *and* Kazuaki Chikamatsu :** Oncogenic osteomalacia caused by an occult paranasal sinus tumor., *Auris, Nasus, Larynx,* **Vol.42,** *No.2,* 167-169, 2015.
31. **Michiko Hori, Yuka Kinoshita, Manabu Taguchi *and* Seiji Fukumoto :** Phosphate enhances Fgf23 expression through reactive oxygen species in UMR-106 cells., *Journal of Bone and Mineral Metabolism,* **Vol.34,** *No.2,* 132-139, 2015.
32. **竹本 龍也 :** 神経管および体節中胚葉に分化する体軸幹細胞の制御, *領域融合レビュー,* **Vol.3,** e007, 2014年7月.
33. **小迫 英尊 :** プロテオミクスで明らかになった核膜孔複合体の翻訳後修飾による機能制御, *生化学,* **Vol.87,** *No.1,* 49-55, 2015年2月.
34. **沢津橋 俊 :** [Current Topics on Vitamin D. The vitamin D functions in keratinocytes and its therapeutic applications]., *Clinical Calcium,* **Vol.25,** *No.3,* 367-371, 2015年3月.
35. **Hidetaka Kosako :** Identification and Functional Analysis of Protein Kinase Substrates using Various Proteomic Technologies, *Keystone Symposia "The Biological Code of Cell Signaling: A Tribute to Tony Pawson",* Colorado, USA, Jan. 2015.
36. **Tatsuya Takemoto *and* Kondoh Hisato :** The role of Tbx6 in the derivation of mesodermal tissue from the axial stem cells, *47th Annual Meeting of the Japanese Society of Developmental Biologists,* May 2014.
37. **Tatsuya Takemoto :** Frontiers in Developmental Biology by Unique Approaches, *47th Annual Meeting of the Japanese Society of Developmental Biologists,* May 2014.
38. **小迫 英尊 :** リン酸化プロテオミクスによるキナーゼ基質の同定と機能解析, *日本プロテオーム学会2014年会,* 2014年7月.
39. **小迫 英尊 :** リン酸化プロテオミクスを用いた細胞内情報伝達の解明 : 統合的医科学研究に向けて, *第57回プロテオーム医療創薬研究会,* 2014年8月.
40. **茂谷 康 :** 新規セカンドメッセンジャー cyclic GMP-AMP による炎症誘導機構, *免疫炎症制御セミナー,* 2014年9月.
41. **小迫 英尊 :** リン酸化プロテオミクスを用いたキナーゼ基質の機能解析, *第681回 生医研セミナー,* 2014年9月.
42. **茂谷 康 :** 炎症シグナルを仲介する生体内低分子 cyclic-GMP-AMP (cGAMP) の同定, *第1回バイオ・フロンティア・プラットフォームシンポジウム,* 2014年12月.
43. **小迫 英尊 :** リン酸化プロテオミクスによる核-細胞質間分子輸送およびPINK1/Parkin経路の解析, *第244回 発生研セミナー,* 2015年1月.
44. **小迫 英尊 :** リン酸化プロテオミクスを用いた疾患原因キナーゼの作用機構の解明, *第6回 脳科学クラスター・ミニリトリート,* 2015年1月.
45. **Tatsuya Takemoto :** Regulation of neuro-mesodermal precursors,axial stem cells., *246ht IMEG Seminar,* Feb. 2015.
46. **竹本 龍也 :** エレクトロポレーション法を用いたハイスループットなゲノム編集マウスの作製法, *第2回 初期発生学セミナー,* 2015年3月.
47. **竹本 龍也 :** エレクトロポレーション法を用いたハイスループットなゲノム編集マウスの作製法, *再生増殖制御学セミナー,* 2015年3月.
48. **竹本 龍也 :** エレクトロポレーション法による簡便なゲノム編集マウス作製法, 2016年3月.
49. **Kei Okatsu, Fumika Koyano, Mayumi Kimura, Hidetaka Kosako, Yasushi Saeki, Keiji Tanaka *and* Noriyuki Matsuda :** Phosphorylated ubiquitin chain is the genuine Parkin receptor, *The Journal of Cell Biology,* **Vol.209,** *No.1,* 111-128, 2015.
50. **Kou Motani, S Ito *and* S Nagata :** DNA-Mediated Cyclic GMP-AMP Synthase-Dependent and -Independent Regulation of Innate Immune Responses, *The Journal of Immunology,* **Vol.194,** *No.10,* 4914-4923, 2015.
51. **Masakazu Hashimoto *and* Tatsuya Takemoto :** Electroporation enables the efficient mRNA delivery into the mouse zygotes and facilitates CRISPR/Cas9-based genome editing, *Scientific Reports,* **Vol.5,** 11315, 2015.
52. **Shogo Tajima, Yuichi Takashi, Nobuaki Ito, Seiji Fukumoto *and* Masashi Fukuyama :** ERG and FLI1 are useful immunohistochemical markers in phosphaturic mesenchymal tumors., *Medical Molecular Morphology,* 2015.
53. **Itsuro Endo, Seiji Fukumoto, Keiichi Ozono, Noriyuki Namba, Daisuke Inoue, Ryo Okazaki, Mika Yamauchi, Toshitsugu Sugimoto, Masanori Minagawa, Toshimi Michigami, Masaki Nagai *and* Toshio Matsumoto :** Nationwide survey of fibroblast growth factor 23 (FGF23)-related hypophosphatemic diseases in Japan: prevalence, biochemical data and treatment., *Endocrine Journal,* **Vol.62,** *No.9,* 811-816, 2015.
54. **Seiji Fukumoto :** FGF23-FGF Receptor/Klotho Pathway as a New Drug Target for Disorders of Bone and Mineral Metabolism., *Calcified Tissue International,* **Vol.98,** *No.4,* 334-340, 2015.
55. **Bingzi Dong, Itsuro Endo, Yukiyo Ohnishi, Takeshi Kondo, Tomoka Hasegawa, Norio Amizuka, Hiroshi Kiyonari, Go Shioi, Masahiro Abe, Seiji Fukumoto *and* Toshio Matsumoto :** Calcilytic Ameliorates Abnormalities of Mutant Calcium-Sensing Receptor (CaSR) Knock-In Mice Mimicking Autosomal Dominant Hypocalcemia (ADH)., *Journal of Bone and Mineral Research,* **Vol.30,** *No.11,* 1980-1993, 2015.
56. **Seiji Fukumoto, Keiichi Ozono, Toshimi Michigami, Masanori Minagawa, Ryo Okazaki, Toshitsugu Sugimoto, Yasuhiro Takeuchi *and* Toshio Matsumoto :** Pathogenesis and diagnostic criteria for rickets and osteomalacia-proposal by an expert panel supported by the Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, the Japanese Society for Bone and Mineral Research, and the Japan Endocrine Society., *Journal of Bone and Mineral Metabolism,* **Vol.33,** *No.5,* 467-473, 2015.
57. **Yuichi Takashi, Yuka Kinoshita, Noriko Makita, Manabu Taguchi, Katsutoshi Takahashi, Masaomi Nangaku *and* Seiji Fukumoto :** Rapid Recovery of Hypothalamic-Pituitary Axis after Successful Resection of an ACTH-secreting Neuroendocrine Tumor., *Internal Medicine,* **Vol.54,** *No.17,* 2201-2205, 2015.
58. **Yuki Shindo, Kazunari Iwamoto, Kazunari Mouri, Kayo Hibino, Masaru Tomita, Hidetaka Kosako, Yasushi Sako *and* Koichi Takahashi :** Conversion of graded phosphorylation into switch-like nuclear translocation via autoregulatory mechanisms in ERK signalling, *Nature Communications,* **Vol.7,** 10485, 2016.
59. **Yuka Kinoshita, Makoto Arai, Nobuaki Ito, Yuichi Takashi, Noriko Makita, Masaomi Nangaku, Yusuke Shinoda *and* Seiji Fukumoto :** High serum ALP level is associated with increased risk of denosumab-related hypocalcemia in patients with bone metastases from solid tumors., *Endocrine Journal,* **Vol.63,** *No.5,* 479-484, 2016.
60. **Takeshi Kondo, Itsuro Endo, Ken-ichi Aihara, Ohnishi Yukiyo, Dong Bingzi, Oguro Yukari, Kiyoe Kurahashi, Sumiko Yoshida, Yuichi Fujinaka, Akio Kuroda, Munehide Matsuhisa, Seiji Fukumoto, Toshio Matsumoto *and* Masahiro Abe :** Serum carboxy-terminal telopeptide of type I collagen levels are associated with carotid atherosclerosis in patients with cardiovascular risk factors., *Endocrine Journal,* **Vol.63,** *No.4,* 397-404, 2016.
61. **Morita Yasuhiro, Taniguchi Masayasu, Fuminori Tanihara, Ito Aya, Namula Zhao, DO Thi Kim Lanh, Takagi Mitsuhiro, Tatsuya Takemoto *and* Takeshige Otoi :** The optimal period of Ca-EDTA treatment for parthenogenetic activation of porcine oocytes during maturation culture, *The Journal of Veterinary Medical Science,* 2016.
62. **Tatsuya Takemoto, Abe Takaya, Kiyonari Hiroshi, Nakao Kazuki, Furuta Yasuhide, Suzuki Hitomi, Takada Shinji, Fujimori Toshihiko *and* Kondoh Hisato :** R26-WntVis reporter mice showing graded response to Wnt signal levels, *Genes to Cells,* 2016.
63. **沢津橋 俊 :** [Bone and Nutrition. The vitamin D functions in osteoblasts and osteocytes]., *Clinical Calcium,* **Vol.25,** *No.7,* 991-997, 2015年7月.
64. **Seiji Fukumoto, Keiichi Ozono, Toshimi Michigami, Masanori Minagawa, Ryo Okazaki, Toshitsugu Sugimoto, Yasuhiro Takeuchi *and* Toshio Matsumoto :** Pathogenesis and diagnostic criteria for rickets and osteomalacia - proposal by an expert panel supported by Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, The Japanese Society for Bone and Mineral Research and The Japan Endocrine Society., *Endocrine Journal,* **Vol.62,** *No.8,* 665-671, Jul. 2015.
65. **小迫 英尊 :** タンパク質キナーゼとユビキチンリガーゼの連携によるミトコンドリアの品質管理機構とパーキンソン病, *日本応用酵素協会誌, No.50,* 11-19, 2016年3月.
66. **Tatsuya Takemoto :** High-throughput production of mutant mice by electroporation of CRISPR/Cas9 system, *Mouse Molecular Genetics 2015,* Sep. 2015.
67. **竹本 龍也 :** エレクトロポレーションを用いたハイスループットなゲノム編集マウスの作製法, *筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構セミナー,* 2015年6月.
68. **Tatsuya Takemoto :** High-throughput production of mutant mice by electroporation of CRISPR/Cas9 system, *48th Annual Meeting of the Japanese Society Biologists,* Jun. 2015.
69. **竹本 龍也 :** エレクトロポレーションを用いたハイスループットなゲノム編集マウスの作製法, *ADRESセミナー,* 2015年6月.
70. **小迫 英尊 :** 先端プロテオミクス技術によるタンパク質キナーゼ基質の同定と機能解析, *第15回日本蛋白質科学会年会,* 2015年6月.
71. **竹本 龍也 :** 胚の体軸幹細胞の制御, *第6回生命科学阿波おどりシンポジウム,* 2015年8月.
72. **加藤 正樹, 森本 佳奈, 粟飯原 賢一, 吉田 守美子, 倉橋 清衛, 田蒔 基行, 近藤 剛史, 黒田 暁生, 遠藤 逸朗, 松久 宗英, 福本 誠二, 安倍 正博 :** 2型糖尿病患者の減塩療法による血圧低下に関連する因子の解析, *第15回 日本内分泌学会 四国支部学術集会,* 2015年9月.
73. **森本 佳奈, 近藤 剛史, 遠藤 逸朗, 倉橋 清衛, 田蒔 基行, 吉田 守美子, 黒田 暁生, 松久 宗英, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** 診断まで長時間を要したACTH分泌低下症の一例, *第15回日本内分泌学会四国支部学術集会 高知大学,* 2015年9月.
74. **竹本 龍也 :** エレクトロポレーションを用いたゲノム編集マウスの作製法, *第158回日本獣医学会学術集会,* 2015年9月.
75. **林 亜紀, 吉田 守美子, 黒田 暁生, 七篠 あつ子, 苛原 稔, 鶴尾 美穂, 森本 佳奈, 倉橋 清衛, 近藤 剛史, 田蒔 基行, 明比 祐子, 遠藤 逸朗, 船木 真理, 松久 宗英, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** 分娩前に10g/日以上の蛋白尿を合併し，出産に至った糖尿病腎症の1例, *日本糖尿病学会 中国四国地方会第53回総会,* 2015年10月.
76. **粟飯原 賢一, 吉田 守美子, 森本 佳奈, 倉橋 清衛, 近藤 剛史, 田蒔 基行, 黒田 暁生, 明比 祐子, 遠藤 逸朗, 船木 真理, 福本 誠二, 松久 宗英, 安倍 正博 :** 2型糖尿病患者の左室形態および機能における強化インスリン療法の効果, *第53回日本糖尿病学会中国・四国地方会 米子コンベンションセンター,* 2015年10月.
77. **岡田 祐輝, 近藤 剛史, 森本 佳奈, 倉橋 清衛, 田蒔 基行, 吉田 守美子, 黒田 暁生, 遠藤 逸朗, 松久 宗英, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** 高CPR血症からグリメピリド誤内服を診断し得た遷延性低血糖の一例, *第53回日本糖尿病学会中国四国地方会 米子コンベンションセンター,* 2015年10月.
78. **粟飯原 賢一, 吉田 守美子, 森本 佳奈, 倉橋 清衛, 近藤 剛史, 田蒔 基行, 黒田 暁生, 明比 祐子, 遠藤 逸朗, 船木 真理, 福本 誠二, 松久 宗英, 安倍 正博 :** 2型糖尿病患者の左室形態 および機能における 強化インスリン療法の効果, *日本糖尿病学会 第53回中国四国地方会,* 2015年10月.
79. **近藤 剛史, 遠藤 逸朗, 森本 佳奈, 倉橋 清衛, 田蒔 基行, 吉田 守美子, 黒田 暁生, 松久 宗英, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** テタニーで来院し，Gitelman症候群を疑った一例, *第25回臨床内分泌Update,* 2015年11月.
80. **小山 広士, 近藤 剛史, 森本 佳奈, 遠藤 逸朗, 倉橋 清衛, 田蒔 基行, 吉田 守美子, 黒田 暁生, 松久 宗英, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** ACTH，コルチゾール基礎値正常のACTH単独欠損症の一例, *第25回臨床内分泌Update,* 2015年11月.
81. **森本 佳奈, 近藤 剛史, 遠藤 逸朗, 倉橋 清衛, 田蒔 基行, 吉田 守美子, 黒田 暁生, 松久 宗英, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** 著明な低カルシウム血症を来した胃癌の骨転移の一例, *第25回臨床内分泌Update,* 2015年11月.
82. **小迫 英尊 :** Phos-tagなどのリン酸化プロテオミクス技術の結集によるキナーゼ基質の同定と機能解析, *BMB2015,* 2015年12月.
83. **茂谷 康, 竹本 龍也, 梶本 真弓美, 小迫 英尊 :** 細胞内自己DNAによるcGAMP/STING経路依存的・非依存的なサイトカイン誘導, *BMB2015,* 2015年12月.
84. **林 亜紀, 近藤 剛史, 遠藤 逸朗, 倉橋 清衛, 吉田 守美子, 福本 誠二, 粟飯原 賢一, 安倍 正博 :** オクトレオチドLARで画像上，下垂体腺腫が消失した先端巨大症の一例, *第113回日本内科学会四国地方会,* 2015年12月.
85. **山上 紘規, 倉橋 清衛, 森本 佳奈, 近藤 剛史, 吉田 守美子, 遠藤 逸朗, 粟飯原 賢一, 黒田 暁生, 明比 祐子, 船木 真理, 松久 宗英, 福本 誠二, 安倍 正博 :** インターフェロンβ治療中に糖尿病ケトアシドーシスを契機とし，急性発症1A型糖尿病と診断された一例, *第252回徳島医学会学術集会 長井記念ホール,* 2016年2月.
86. **竹本 龍也 :** 受精卵エレクトロポレーション法によるゲノム編集マウス作製法, *受精卵エレクトロポレーション法によるゲノム編集マウス作製法,* 2016年3月.