1. **前川 正彦, 苛原 稔 :** 臨床検査ガイド 2005∼2006, --- 風疹抗体検査 ---, 文光堂, 東京, 2005年2月.
2. **前川 正彦, 苛原 稔 :** EBMからみた不妊治療の実際, --- 高齢不妊患者の治療方針 ---, *産婦人科治療,* **Vol.88,** *No.5,* 1141-1147, 2004年.
3. **安井 敏之, 海野 友香, 滝川 稚也, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 隔日投与によるホルモン補充療法の再考, *Osteoporosis Japan,* **Vol.12,** *No.3,* 95-98, 2004年.
4. **Koji Nakagawa, Shuji Yamano, Masaharu Kamada, Masahiko Maegawa, Akira Tokumura, Minoru Irahara *and* Hidekazu Saito :** Sperm-immobilizing antibodies suppress an increase in the plasma membrane fluidity of human spermatozoa, *Fertility and Sterility,* **Vol.82,** *No.Supplement 3,* 1054-1058, 2004.
5. **上村 浩一, 安井 敏之, 海野 友香, 滝川 稚也, 苛原 稔 :** 低用量HRT施行中の腰椎骨密度の長期的推移, --- 結合型エストロゲンと酢酸メドロシキプロゲステロンの隔日投与の場合 ---, *産婦人科の実際,* **Vol.53,** *No.12,* 1951-1955, 2004年.
6. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Yuka Umino, Masaya Takikawa, Seiichiro Saito, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Masahiko Maegawa, Hiroyuki Furumoto, Masakazu Miura *and* Minoru Irahara :** Serum estrogen level after hormone replacement therapy and body mass index in postmenopausal and bilaterally ovariectomized women, *Maturitas,* **Vol.50,** *No.1,* 19-29, 2005.
7. **Toshiyuki Yasui, Yuka Umino, Masaya Takikawa, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Masahiko Maegawa, Hiroyuki Furumoto, Masakazu Miura *and* Minoru Irahara :** Effects of postmenopausal hormone therapy every day and every other day on lipid levels according to difference in body mass index, *Menopause,* **Vol.12,** *No.2,* 223-231, 2005.
8. **有内 和代, 楊河 宏章, 宮本 登志子, 井村 光子, 西矢 昌子, 中西 りか, 苛原 稔 :** 治験の品質向上を目的としたミーティングチェックリストの作成, *JNI : The Journal of Nursing Investigation,* **Vol.3,** *No.2,* 99-105, 2005年.
9. **森本 忠興, 駒木 幹正, 上野 淳二, 苛原 稔 :** 都道府県の乳がん部会と精中委とのあり方, --- 乳がん部会の現状 ---, *日本乳癌検診学会誌,* **Vol.13,** *No.2,* 195-204, 2004年6月.
10. **西岡 安彦, 阿部 真治, 楊河 宏章, 苛原 稔, 曽根 三郎 :** 特集:コンセンサス肺癌の治療， トピックス:樹状細胞による肺癌の免疫療法, *コンセンサス癌治療,* **Vol.4,** *No.4,* 218-219, 2005年.
11. **西岡 安彦, 阿部 真治, 楊河 宏章, 苛原 稔, 曽根 三郎 :** 樹状細胞による肺癌の免疫療法, *コンセンサス癌治療,* **Vol.4,** *No.4,* 218-219, 2005年.
12. **安井 敏之, 海野 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 産婦人科領域におけるホルモン補充療法の今後, *骨粗鬆症治療,* **Vol.4,** *No.1,* 42-49, 2005年1月.
13. **Yuka Kasai, Anna Tani, Ayako Nakajima, Dan Kinoshita, hirokazu Uemura, Masahiko Maegawa, Toshiyuki Yasui, Masaharu Kamada *and* Minoru Irahara :** Pro-Inflammatory Cytokine Changes in Postmenopausal Women Treated with Hormone Replacement Therapy, *IX International Congress of Reproductive Immunology,* **Vol.52,** *No.Supplement 1,* 57, Kanagawa, Oct. 2004.
14. **Ayako Nakajima, Anna Tani, Dan Kinoshita, Yuka Kasai, Satoshi Yamamoto, Masahiko Maegawa *and* Minoru Irahara :** A Repertoire of Cytokines in Human Cervical Mucus of Infertile Women, *IX International Congress of Reproductive Immunology,* **Vol.52,** *No.Supplement 1,* 58, Kanagawa, Oct. 2004.
15. **Kotaro Kunimi, Ayako Nakajima, Dan Kinoshita, Satoshi Yamamoto, Masahiko Maegawa, Masaharu Kamada *and* Minoru Irahara :** The Expression of Myeloid-Related Protein-8(MRP8: S100A8) and MRP14(S100A9) in the Human Uterine Cervix, *IX International Congress of Reproductive Immunology,* **Vol.52,** *No.Supplement 1,* 58, Kanagawa, Oct. 2004.
16. **Satoshi Yamamoto, Anna Tani, Ayako Nakajima, Dan Kinoshita, Yuka Kasai, Masahiko Maegawa, Masaharu Kamada, Yuji Okumura, Hiroshi Kido *and* Minoru Irahara :** Development of an Expression Vector Encoding Sperm Protein,Designated RSMP-B,as an Immunocontrraceptive Vaccine, *IX International Congress of Reproductive Immunology,* **Vol.52,** *No.Supplement 1,* 55, Kanagawa, Oct. 2004.
17. **Masahiko Maegawa, Anna Tani, Ayako Nakajima, Dan Kinoshita, Yuka Sakai, Satoshi Yamamoto, Kazuhisa Maeda, Masahiko Maegawa, Masaharu Kamada *and* Minoru Irahara :** Changes on Pro-Inflammatory Cytokine Responses in Peripheral Blood During Normal Human Pregnancy, *IX International Congress of Reproductive Immunology,* **Vol.52,** *No.Supplement 1,* 26, Kanagawa, Oct. 2004.
18. **上村 浩一, 安井 敏之, 海野 友香, 滝川 雅也, 苛原 稔 :** HRTおよびビスフォスフォネート投与による血中osteoprotegerinおよびsoluble RANKL濃度の変化の検討, *第56回日本産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2004年4月.
19. **上村 浩一, 安井 敏之, 海野 友香, 山田 正代, 苛原 稔 :** 閉経後婦人のosteoprotegerin(OPG)とフリーおよびOPG結合型可溶性RANKLの血中動態に関する検討, *第19回日本更年期医学会学術集会,* 2004年10月.
20. **上村 浩一, 安井 敏之, 海野 友香, 山田 正代, 苛原 稔 :** 閉経後婦人の可溶型破骨細胞分化因子(soluble RANKL)と破骨細胞分化抑制因子(osteoprotegerin)の血中動態に関する検討, *第15回婦人科骨粗鬆症研究会,* 2004年11月.
21. **桑原 章, 森川 富昭, 苛原 稔, 森口 博基 :** 生殖補助医療(ART)に対する多施設間情報共有システムの開発, *医療情報学24回連合大会論文集,* 598-599, 2004年11月.
22. **日比野 有紀, 坂本 久美子, 木原 勝, 山内 あい子, 山野 修司, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 徳島大学病院における妊婦に対する医薬品使用状況調査, *日本薬学会第125年会,* 2005年3月.
23. **Hirokazu Uemura, M Kamada, M Maegawa, Y Ohmoto, K Murata, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Toshiyuki Yasui, T Takeji *and* Minoru Irahara :** Effect of hormone replacement therapy on the production of bone-resorbing cytokines by peripheral blood cells in postmenopausal women., *Hormone and Metabolic Research,* **Vol.37,** *No.4,* 226-230, 2005.
24. **上村 浩一, 安井 敏之, 海野 友香, 山田 正代, 苛原 稔 :** 閉経後婦人の可溶型破骨細胞分化因子(Soluble RANKL)と破骨細胞分化抑制因子(Osteoprotegerin)の血中動態に関する検討, *Osteoporosis Japan,* **Vol.13,** *No.3,* 609-612, 2005年.
25. **Hirokazu Uemura, Toshiyuki Yasui, Y Umino, M Yamada, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, M Maegawa *and* Minoru Irahara :** Regulatory factors on parathyroid hormone-related peptide production by primary culture of lactating rat mammary gland., *Hormone and Metabolic Research,* **Vol.37,** *No.8,* 463-467, 2005.
26. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Naoko Tanaka, Masahiro Minakuchi, Fumi Shimizu, Rie Ogata, Machiko Kiyokawa, Masahiko Maegawa, Toshiyuki Yasui, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Comparison and problems of measured values of LH, FSH, and PRL among measurement systems., *Endocrine Journal,* **Vol.53,** *No.1,* 101-109, 2006.
27. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Yuka Umino, Masayo Yamada, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Masahiko Maegawa, Hiroyuki Furumoto, Masakazu Miura *and* Minoru Irahara :** Undercarboxylated osteocalcin concentration in postmenopausal women receiving hormone therapy daily and on alternate days., *Menopause,* **Vol.13,** *No.2,* 314-322, 2006.
28. **桑原 章, 檜尾 健二, 山野 修司, 苛原 稔 :** ARTにおける子宮外妊娠の発生と胚盤胞移植, *Journal of Mammalian Ova Research,* **Vol.22,** *No.2,* 59-63, 2005年4月.
29. **安井 敏之, 海野 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** ホルモン補充療法の効用, *産婦人科治療,* **Vol.90,** *No.5,* 860-867, 2005年5月.
30. **苛原 稔, 桑原 章, 後藤田 浩司, 森川 富昭 :** 国立大学におけるDPC対応の実際, --- 徳島大学病院の取り組み ---, *病院新時代,* 2005年8月.
31. **安井 敏之, 苛原 稔 :** 月経異常，排卵障害への漢方治療, *産婦人科の実際,* **Vol.54,** *No.9,* 1343-1351, 2005年9月.
32. **上村 浩一, 安井 敏之, 苛原 稔 :** 【特集】女性の腰痛とその対策 更年期にみられる腰痛とその対策, *産婦人科治療,* **Vol.92,** *No.2,* 147-151, 2006年.
33. **安井 敏之, 宮谷 友香, 冨田 純子, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 【女性ホルモンUp to Date】女性ホルモン測定の意義, *性差と医療,* **Vol.3,** *No.2,* 153-159, 2006年1月.
34. **岩佐 武, 松崎 利也, 水口 雅博 :** 薬剤の臨床 ARCHITECTアナライザーi2000を用いた血中エストラジオール,プロゲステロンおよびテストステロン測定の臨床的検討, *産科と婦人科,* **Vol.73,** *No.1,* 133-140, 2006年1月.
35. **A Nakajima, Masahiko Maegawa, Satoshi Yamamoto, A Tani, D Kinoshita, Y Kasai *and* Minoru Irahara :** The process of blood coagulation enhances early endometrial-peritrial interaction in a murine model of endometriosis, *IX World Congress on Endometriosis,* Maastricht(The Netherlands), Sep. 2005.
36. **Masahiko Maegawa, A Nakajima, Satoshi Yamamoto, Y Kasai, A Tani, D Kinoshita *and* Minoru Irahara :** Effects of ovarian hormones on adhesion and early development of autotransplanted endometrium in an immunocompetent murine model, *IX World Congress on Endometriosis,* Maastricht(The Netherlands), Sep. 2005.
37. **坂本 久美子, 日比野 有紀, 木原 勝, 山野 修司, 前田 和寿, 苛原 稔, 山内 あい子 :** 徳島大学病院における妊婦に対する処方医薬品とその胎児危険度評価, *第15回日本医療薬学会年会,* 2005年10月.
38. **加地 剛, 森 一博, 阪田 美穂, 森根 幹生, 中川 竜二, 早渕 康信, 前田 和寿, 西條 隆彦, 苛原 稔, 香美 祥二 :** 妊娠14週から胎内経過を追うことができたEbstein奇形の1例, *第12回日本胎児心臓病研究会,* 2006年2月.
39. **安井 敏之, 宮谷 友香, 冨田 純子, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔, 土屋 直子, 譲原 光利, 竹田 秀一 :** 更年期障害に対する漢方治療中のサイトカインの動態. 23, 76-79, 2006.04., *産婦人科漢方研究のあゆみ,* **Vol.23,** *No..,* 76-79, 2006年.
40. **Dan Kinoshita, Fumiko Hirota, Tsuneyasu Kaisho, Michiyuki Kasai, Keisuke Izumi, Yoshimi Bando, Yasuhiro Mouri, Akemi Matsushima, Shino Niki, Hongwei Han, Kiyotaka Oshikawa, Noriyuki Kuroda, Masahiko Maegawa, Minoru Irahara, Kiyoshi Takeda, Shizuo Akira *and* Mitsuru Matsumoto :** Essential role of IkappaB kinase alpha in thymic organogenesis required for the establishment of self-tolerance., *The Journal of Immunology,* **Vol.176,** *No.7,* 3995-4002, 2006.
41. **山内 あい子, 坂本 久美子, 日比野 有紀, 中馬 寛, 苛原 稔 :** 妊娠期の薬物療法∼その実態と母児への影響∼, *性差と医療,* **Vol.3,** *No.5,* 27(521)-32(526), 2006年.
42. **上村 浩一, 安井 敏之, 海野 友香, 冨田 純子, 山田 正代, 苛原 稔 :** 塩酸ラロキシフェンが骨・脂質代謝と内分泌系に及ぼす作用の検討, *Osteoporosis Japan,* **Vol.14,** *No.3,* 479-483, 2006年.
43. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Junko Tomita, Yuka Umino, Masayo Yamada, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Masahiko Maegawa, Masakazu Miura *and* Minoru Irahara :** Different effects of oral conjugated equine estrogens and transdermal estrogen on undercarboxylated osteocalcin concentration in postmenopausal women., *Menopause,* **Vol.13,** *No.4,* 651-659, 2006.
44. **Kumiko Sakamoto, Yuki Hibino, Shuji Yamano, Kazuhisa Maeda, Minoru Irahara *and* Aiko Yamauchi :** Prescription drug use during pregnancy in Japan, *Reproductive Toxicology,* **Vol.22,** *No.2,* 283, 2006.
45. **Toshiyuki Yasui, Yuka Miyatani, Junko Tomita, Masayo Yamada, Hirokazu Uemura, Masakazu Miura *and* Minoru Irahara :** Effect of vitamin K2 treatment on carboxylation of osteocalcin in early postmenopausal women., *Gynecological Endocrinology,* **Vol.22,** *No.8,* 455-459, 2006.
46. **Junko Komatsu, Shuji Yamano, Akira Kuwahara, Akira Tokumura *and* Minoru Irahara :** The signalling pathways linking to lysophosphatidic acid-promoted meiotic maturation, *Life Sciences,* **Vol.79,** *No.5,* 506-511, 2006.
47. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Junko Tomita, Yuka Miyatani, Masayo Yamada, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Masahiko Maegawa, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Shuichi Takeda *and* Minoru Irahara :** Association of interleukin-8 with hot flashes in premenopausal, perimenopausal, and postmenopausal women and bilateral oophorectomized women., *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,* **Vol.91,** *No.12,* 4805-4808, 2006.
48. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Junko Tomita, Yuka Miyatani, Masayo Yamada, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Masahiko Maegawa, Masakazu Miura *and* Minoru Irahara :** Change in serum undercarboxylated osteocalcin concentration in bilaterally oophorectomized women., *Maturitas,* **Vol.56,** *No.3,* 288-296, 2006.
49. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, J Tomita, Y Miyatani, M Yamada, M Miura *and* Minoru Irahara :** Association of serum undercarboxylated osteocalcin with serum estradiol in pre-, peri- and early post-menopausal women., *Journal of Endocrinological Investigation,* **Vol.29,** *No.10,* 913-918, 2006.
50. **Toshiyuki Yasui, Masahiko Maegawa, Junko Tomita, Yuka Miyatani, Masayo Yamada, Hirokazu Uemura, Toshiya Matsuzaki, Akira Kuwahara, Masaharu Kamada, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Shuichi Takeda *and* Minoru Irahara :** Changes in serum cytokine concentrations during the menopausal transition., *Maturitas,* **Vol.56,** *No.4,* 396-403, 2006.
51. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Machiko Kiyokawa, Fumi Shimizu, Masahiro Minakuchi, Akira Kuwahara, Masahiko Maegawa, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** The type 2 corticotrophin-releasing hormone receptor mediates orexin A-induced luteinising hormone suppression in ovariectomised rats., *Journal of Neuroendocrinology,* **Vol.19,** *No.9,* 732-738, 2007.
52. **Takashi Kaji, Toshiyuki Yasui, Masanori Suto, Ryuji Mitani, Mikio Morine, Hirokazu Uemura, Kazuhisa Maeda *and* Minoru Irahara :** Effect of bed rest during pregnancy on bone turnover markers in pregnant and postpartum women., *Bone,* **Vol.40,** *No.4,* 1088-1094, 2007.
53. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Minakuchi, Naoko Tanaka, Fumi Shimizu, Yohko Hirata, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui, Masahiko Maegawa *and* Minoru Irahara :** Diagnostic performance of serum total testosterone for Japanese patients with polycystic ovary syndrome., *Endocrine Journal,* **Vol.54,** *No.2,* 233-238, 2007.
54. **安井 敏之, 冨田 純子, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 【SERMを使いこなす】SERMの安全性 心血管系・脂質代謝への影響, *性差と医療,* **Vol.3,** *No.7,* 735-740, 2006年6月.
55. **安井 敏之, 冨田 純子, 宮谷 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 【中高年女性のQOL向上を目指して】 わが教室における更年期障害の治療, *産婦人科治療,* **Vol.93,** *No.1,* 89-96, 2006年7月.
56. **Kumiko Sakamoto, Yuki Hibino, Shuji Yamano, Kazuhisa Maeda, Minoru Irahara *and* Aiko Yamauchi :** Prescription drug use during pregnancy in Japan, *34th Annual Conference of the European Teratology Society,* Abano Terme, Sep. 2006.
57. **Hirokazu Uemura, Toshiyuki Yasui, Y Miyatani, M Yamada, Mineyoshi Hiyoshi, Hideo Takeda, Kokichi Arisawa *and* Minoru Irahara :** Relationships between circulating osteoprotegerin and the risk factors of vascular disorders in postmenopausal women., *The 3rd Scientific Meeting of the Asian Pacific Menopause Federation (APMF),* Taipei, Mar. 2007.
58. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Y Miyatani, M Yamada, N Tsuchiya, M Yuzurihara, S Takeda *and* Minoru Irahara :** Interleukin-8 and hot flushes in pre-, peri- and postmenopausal women and bilateral oophorectomized women., *The 3rd Scientific Meeting of the Asian Pacific Menopause Federation (APMF),* Taipei, Mar. 2007.
59. **笠井 由佳, 前川 正彦, 小林 文子, 海野 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 安井 敏之, 鎌田 正晴, 苛原 稔 :** ラロキシフェンが単球由来のサイトカイン産生に及ぼす影響について エストラジオールとの比較検討, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2006年4月.
60. **安井 敏之, 山田 正代, 海野 友香, 冨田 純子, 上村 浩一, 前川 正彦, 苛原 稔 :** 閉経周辺期女性におけるサイトカインの動態, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2006年4月.
61. **海野 友香, 安井 敏之, 冨田 純子, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 高齢者における血中テストステロン濃度とbody mass indexとの関係には性差がある, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2006年4月.
62. **冨田 純子, 安井 敏之, 海野 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔, 三浦 雅一 :** 結合型エストロゲンを用いたホルモン補充療法による非カルボキシル化オステオカルシンと中性脂肪の検討, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2006年4月.
63. **笠井 由佳, 前川 正彦, 小林 文子, 海野 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 安井 敏之, 鎌田 正晴, 苛原 稔 :** ラロキシフェンが単球由来のサイトカイン産生に及ぼす影響について -エストラジオールとの比較検討, *第2回SERM学術研究会学術集会,* 2006年6月.
64. **上村 浩一, 山田 正代, 安井 敏之, 森本 忠興, 苛原 稔 :** 当科における乳腺外来の現状と課題, *第9回日本産婦人科乳癌学会,* 2006年9月.
65. **上村 浩一, 安井 敏之, 冨田 純子, 宮谷 友香, 山田 正代, 苛原 稔 :** 閉経後婦人の血中osteoprotegerin濃度と心血管病変の危険因子との関係の検討, *第21回日本更年期学会学術集会,* 2006年10月.
66. **山田 正代, 安井 敏之, 冨田 純子, 宮谷 友香, 上村 浩一, 前川 正彦, 土屋 直子, 譲原 光利, 竹田 秀一, 苛原 稔 :** 閉経周辺期および両側卵巣摘出後女性におけるホットフラッシュとサイトカインに関する検討, *第21回日本更年期学会学術集会,* 2006年10月.
67. **冨田 純子, 安井 敏之, 宮谷 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 前川 正彦, 土屋 直子, 譲原 光利, 竹田 秀一, 苛原 稔 :** *第21回日本更年期学会学術集会,* 2006年10月.
68. **上村 浩一, 安井 敏之, 加地 剛, 冨田 純子, 宮谷 友香, 山田 正代, 須藤 真功, 三谷 龍史, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 妊娠中の切迫早産によるベッド上安静が母体の骨代謝に与える影響, *第13回徳島骨代謝研究会,* 2006年11月.
69. **Toshiyuki Yasui, Masahiko Maegawa, Junko Tomita, Yuka Miyatani, Masayo Yamada, Hirokazu Uemura, Shu-ichi Ueno, Shusuke Numata, Tetsuro Ohmori, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Shuichi Takeda *and* Minoru Irahara :** Association of serum cytokine concentrations with psychological symptoms in midlife women., *Journal of Reproductive Immunology,* **Vol.75,** *No.1,* 56-62, 2007.
70. **Kumiko Sakamoto, Yuki Hibino, Masaru Kihara, Shuji Yamano, Kazuhisa Maeda, Minoru Irahara *and* Aiko Yamauchi :** Prescribing patterns during pregnancy at Tokushima University Hospital, *Japanese Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences,* **Vol.33,** *No.4,* 377-385, 2007.
71. **加地 剛, 安井 敏之, 須藤 真功, 中山 聡一朗, 森根 幹生, 三谷 龍史, 前田 和寿, 苛原 稔, 上村 浩一 :** 切迫早産管理が骨代謝に与える影響の検討(第1報), *Osteoporosis Japan,* **Vol.15,** *No.3,* 448-451, 2007年.
72. **Toshiyuki Yasui, Junko Tomita, Yuka Miyatani, Masayo Yamada, Hirokazu Uemura, Minoru Irahara, Makoto Arai, Noriko Kojimahara, Ryugo Okabe, Yasutomo Ishii, Shin-ichi Tashiro *and* Hiroshi Sato :** Associations of adiponectin with sex hormone-binding globulin levels in aging male and female populations., *Clinica Chimica Acta,* **Vol.386,** *No.1-2,* 69-75, 2007.
73. **上村 浩一, 安井 敏之, 宮谷 友香, 山田 正代, 日吉 峰麗, 有澤 孝吉, 苛原 稔 :** 閉経後婦人の血中osteoprotegerin濃度と心血管病変の危険因子との関係の検討, *日本更年期医学会雑誌,* **Vol.15,** *No.2,* 233-238, 2007年.
74. **Fumi Shimizu, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Masahiro Minakuchi, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Estradiol suppresses NMU mRNA expression during sexual maturation in the female rat pituitary., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.26,** *No.3-4,* 381-384, 2007.
75. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Minoru Irahara, Makoto Arai, Noriko Kojimahara, Ryugo Okabe, Ishii Yasutomo, Shin-ichi Tashiro *and* Hiroshi Sato :** Differences in sensitivity to cold in Japanese men and postmenopausal women aged > or =50 years., *Gender Medicine,* **Vol.4,** *No.4,* 359-366, 2007.
76. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Fumi Shimizu, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Decreased expression of kisspeptin mediates acute immune/inflammatory stress-induced suppression of gonadotropin secretion in female rat., *Journal of Endocrinological Investigation,* **Vol.31,** *No.7,* 656-659, 2008.
77. **Hirokazu Uemura, Toshiyuki Yasui, Yuka Miyatani, Masayo Yamada, Mineyoshi Hiyoshi, Kokichi Arisawa *and* Minoru Irahara :** Circulating osteoprotegerin is associated with age and systolic blood pressure, but not with lipid profile or fasting glucose, in postmenopausal women., *Menopause,* **Vol.15,** *No.1,* 180-184, 2008.
78. **Sawako Kinouchi, Junichi Iga, Shu-ichi Ueno, Ken Yamauchi, Shusuke Numata, Hongwei Song, Satsuki Sumitani, Sumiko Shibuya-Tayoshi, Mari Haku, Toshiyuki Yasui, Minoru Irahara, Kyoko Morita, Kazuhito Rokutan *and* Tetsuro Ohmori :** FKBP5, SERT and COMT mRNA expressions in the peripheral leukocytes during menstruation cycle in healthy reproductive females., *Neuroscience Letters,* **Vol.434,** *No.1,* 124-128, 2008.
79. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Masayo Yamada, Toshiya Matsuzaki, Naoko Tsuchiya, Masamichi Noguchi, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Associations of interleukin-6 with interleukin-1beta, interleukin-8 and macrophage inflammatory protein-1beta in midlife women., *Cytokine,* **Vol.41,** *No.3,* 302-306, 2008.
80. **Hirokazu Uemura, Toshiyuki Yasui, Y Miyatani, M Yamada, Mineyoshi Hiyoshi, Kokichi Arisawa *and* Minoru Irahara :** Circulating profiles of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in post-menopausal women., *Journal of Endocrinological Investigation,* **Vol.31,** *No.2,* 163-168, 2008.
81. **Fumi Shimizu, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Naoko Tanaka, Masahiro Minakuchi, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui, Hiroyuki Furumoto *and* Minoru Irahara :** Transition of leptin receptor expression during pubertal development in female rat pituitary., *Endocrine Journal,* **Vol.55,** *No.1,* 191-198, 2008.
82. **安井 敏之, 加地 剛, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 【産婦人科医に必要な骨粗鬆症の知識 とくにSERMについて】 わが教室における骨粗鬆症診療の実際, *産婦人科治療,* **Vol.94,** *No.5,* 996-1001, 2007年5月.
83. **安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 【中高年女性のトータルヘルスケア】 更年期障害と関連疾患 更年期障害 その実態とケア, *臨床婦人科産科,* **Vol.61,** *No.7,* 877-881, 2007年7月.
84. **安井 敏之, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔, 土屋 直子, 譲原 光利, 加瀬 義夫 :** 【更年期の女性医学】 ホットフラッシュとサイトカイン, *産婦人科の世界,* **Vol.59,** *No.9,* 813-819, 2007年9月.
85. **加地 剛, 森 一博, 鈴木 光二郎, 須藤 真功, 中山 聡一郎, 三谷 龍史, 中川 竜二, 早渕 康信, 前田 和寿, 西條 隆彦, 苛原 稔, 香美 祥二 :** 総肺静脈還流異常(下心臓型)に静脈管無形成を伴った内臓錯位症候群の一例, *第18回日本心エコー図学会学術集会,* 2007年4月.
86. **加地 剛, 安井 敏之, 須藤 真功, 三谷 龍史, 上村 浩一, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 切迫早産における安静加療は骨代謝に影響を与える, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2007年4月.
87. **安井 敏之, 冨田 純子, 宮谷 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 前川 正彦, 苛原 稔 :** 閉経周辺期および両側卵巣摘出後女性におけるホットフラッシュとサイトカインに関する検討, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2007年4月.
88. **宮谷 友香, 安井 敏之, 冨田 純子, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 血中アデイポネクチンは高齢男女とも性ステロイドホルモン結合グロブリンと相関する, *第59回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2007年4月.
89. **坂根 亜由子, 三好 淳, 田中 滋康, 松崎 利也, 苛原 稔, 石崎 宏好, 岡本 三紀, 高井 義美, 佐々木 卓也 :** Rab3低分子量G蛋白質ファミリーによる視床下部-下垂体-性腺系の制御, *第80回日本内分泌学会学術総会,* 2007年6月.
90. **川添 和義, 水口 和生, 苛原 稔 :** 健康食品，漢方薬，そして薬, --- 「補完代替医療・おくすり相談室」の事例から学ぶこと ---, *第46回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会,* 31, 2007年11月.
91. **上村 浩一, 安井 敏之, 山田 正代, 苛原 稔 :** 閉経後の骨量減少症および骨粗鬆症に対するビスフォスフォネート単剤治療における反応不良および反応鈍化の要因の検討, *第22回日本更年期医学会学術集会,* 2007年11月.
92. **安井 敏之, 宮谷 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔, 新井 信, 小島原 典子, 岡部 竜吾, 石井 康智, 田代 眞一, 佐藤 弘 :** 高齢男女においてアデイポネクチンと性ステロイドホルモン結合グロブリンは相関する, *第22回日本更年期医学会学術集会,* 2007年11月.
93. **山田 正代, 安井 敏之, 上村 浩一, 譲原 光利, 野口 将道, 土屋 直子, 加藤 義夫, 苛原 稔 :** 精神神経症状を有する更年期女性における選択的セロトニン再取込み阻害剤および加味逍遙散によるサイトカインの変化, *第22回日本更年期医学会学術集会,* 2007年11月.
94. **上村 浩一, 安井 敏之, 宮谷 友香, 山田 正代, 日吉 峰麗, 有澤 孝吉, 苛原 稔 :** 閉経後女性に対するビスフォスフォネート投与時の反応性と骨代謝関連因子の検討, *第7回徳島Bone Forum,* 2007年11月.
95. **Yuka Miyatani, Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Masayo Yamada, Toshiya Matsuzaki, Akira Kuwahara, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Associations of circulating adiponectin with estradiol and monocyte chemotactic protein-1 in postmenopausal women., *Menopause,* **Vol.15,** *No.3,* 536-541, 2008.
96. **Masahiro Murakami, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Toshiyuki Yasui, Minoru Irahara, Tomohiro Osugi *and* Kazuyoshi Tsutsui :** Hypophysiotropic role of RFamide-related peptide-3 in the inhibition of LH secretion in female rats., *The Journal of Endocrinology,* **Vol.199,** *No.1,* 105-112, 2008.
97. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Minoru Irahara, Makoto Arai, Noriko Kojimahara, Ryugo Okabe, Yasutomo Ishii, Shin-Ichi Tashiro *and* Hiroshi Sato :** Associations of endogenous sex hormones and sex hormone-binding globulin with lipid profiles in aged Japanese men and women., *Clinica Chimica Acta,* **Vol.398,** *No.1-2,* 43-47, 2008.
98. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Riyo Kinouchi, Fumi Shimizu, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Neonatal immune challenge affects the regulation of estrus cyclicity and feeding behavior in female rats., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.27,** *No.1,* 111-114, 2008.
99. **Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, S Hyodo, M Yamada, Satoshi Yamamoto, M Maegawa, N Tsuchiya, M Noguchi, M Yuzurihara, Y Kase *and* Minoru Irahara :** Raloxifene reduces circulating levels of interleukin-7 and monocyte chemoattractant protein-1 in postmenopausal women., *Atherosclerosis,* 2009.
100. **Toshiyuki Yasui, Masayo Yamada, Hirokazu Uemura, Shu-Ichi Ueno, Shusuke Numata, Tetsuro Ohmori, Naoko Tsuchiya, Masamichi Noguchi, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Changes in circulating cytokine levels in midlife women with psychological symptoms with selective serotonin reuptake inhibitor and Japanese traditional medicine., *Maturitas,* **Vol.62,** *No.2,* 146-152, 2009.
101. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Riyo Kinouchi, Rie Ogata, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Neonatal lipopolysaccharide exposure attenuates the homotypic stress-induced suppression of LH secretion in adulthood in male rat., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.27,** *No.4,* 345-349, 2009.
102. **岩佐 武, 松崎 利也, 木内 理世 :** 思春期から妊娠前 (特集 肥満およびやせ女性における栄養代謝学的問題点と対策) -- (肥満女性の栄養代謝学的問題点とその管理), *産婦人科の実際,* **Vol.57,** *No.8,* 1211-1217, 2008年8月.
103. **苛原 稔, 上村 浩一, 桑原 章, 松崎 利也, 安井 敏之 :** 妊孕能温存の婦人科がん治療】 婦人科がん治療後の妊孕性, *産婦人科の実際,* **Vol.58,** *No.3,* 317-322, 2009年3月.
104. **安井 敏之, 宮谷 友香, 山田 正代, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 閉経周辺期女性におけるアデイポネクチンとサイトカインの検討, *第60回日本産科婦人科学会学術講演会および総会,* 2008年4月.
105. **西條 礼子, 安井 敏之, 宮谷 友香, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 閉経期女性におけるアディポネクチンとサイトカインの検討, *第23回日本更年期医学会,* 2008年11月.
106. **上村 浩一, 安井 敏之, 西條 礼子, 苛原 稔 :** 閉経後婦人のメタボリック症候群の有病状況の予測因子としての血中γGTP濃度の有用性の検討, *第23回日本更年期医学会,* 2008年11月.
107. **松崎 利也 :** 月経異常・排卵障害, 株式会社 医学書院, 2010年3月.
108. **Toshiyuki Yasui, Ayako Saijo, Hirokazu Uemura, Toshiya Matsuzaki, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Effects of oral and transdermal estrogen therapies on circulating cytokines and chemokines in postmenopausal women with hysterectomy., *European Journal of Endocrinology,* **Vol.161,** *No.2,* 267-273, 2009.
109. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Fumi Shimizu, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Reproducibility of luteinizing hormone hypersecretion in different phases of the menstrual cycle in polycystic ovary syndrome., *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,* **Vol.35,** *No.3,* 514-519, 2009.
110. **Toshiyuki Yasui, Ayako Saijo, Hirokazu Uemura, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Interleukin-7 is associated with monocyte chemoattractant protein-1 and soluble E-selectin levels in peripheral blood of newly post-menopausal women., *Journal of Reproductive Immunology,* **Vol.81,** *No.1,* 97-102, 2009.
111. **Rie Ogata, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Machiko Kiyokawa, Naoko Tanaka, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Hypothalamic Ghrelin suppresses pulsatile secretion of luteinizing hormone via beta-endorphin in ovariectomized rats., *Neuroendocrinology,* **Vol.90,** *No.4,* 364-370, 2009.
112. **Masahiro Murakami, Hisanori Uehara, Masato Nishimura, Takeshi Iwasa *and* Hiroshi Ikawa :** A huge ovarian smooth muscle tumor: a case report., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.57,** *No.1-2,* 158-162, 2010.
113. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Shinobu Fujisawa, Riyo Kinouchi, Ganbat Gereltsetseg, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Effects of intrauterine undernutrition on hypothalamic Kiss1 expression and the timing of puberty in female rats., *The Journal of Physiology,* **Vol.588,** *No.Pt 5,* 821-829, 2010.
114. **Toshiyuki Yasui, Sumika Matsui, Ayako Saijo, Takashi Kaji, Satoshi Yamamoto, Hirokazu Uemura, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Association of N-terminal pro B-type natriuretic peptide and sex hormone-binding globulin in non-obese peri- and postmenopausal women., *Clinica Chimica Acta,* **Vol.411,** *No.3-4,* 280-284, 2010.
115. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Riyo Kinouchi, Shinobu Fujisawa, Masahiro Murakami, Machiko Kiyokawa, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Neonatal LPS injection alters the body weight regulation systems of rats under non-stress and immune stress conditions., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.28,** *No.1,* 119-124, 2010.
116. **高井 繁美, 楊河 宏章, 宮本 登志子, 明石 晃代, 井上 弘美, 久米 亜紀子, 田島 壮一郎, 佐藤 千穂, 西条 伴香, 井本 淳一郎, 鈴木 あかね, 山上 真樹子, 浦川 典子, 下村 智子, 片島 るみ, 苛原 稔, 和泉 唯信, 梶 龍兒, 西田 善彦, 橋本 和典, 近藤 彰, 櫻木 章司, 宇都宮 正登, 川島 周, 徳島 治験ネットワーク :** 「徳島治験ネットワーク」における治験の共同実施について 国際共同治験実施の現状, *四国医学雑誌,* **Vol.66,** *No.1-2,* 48, 2010年.
117. **Kamada Masaharu, Masahiko Maegawa, Maeda Nobuhiko, Satoshi Yamamoto, Yoshikawa Shouji, Mori Hidetoshi, Yuu Tanaka, Okada Masumi, Shitukawa Keiji, Minoru Irahara, Toshihiro Aono, Hiroshi Kido, Ogushi Fumitaka, Sono Saburo, Kanayama Naoomi, Susumu Kagawa, Ohmoto Yasukazu, Futaki Shiro, Liang Guo Zhi *and* Koide S. Samuel :** 5. Immunoglobulin binding factor in human seminal plasma and uterine cerivical mucus, *Current Paradigm of Reproductive Immunology,* 95-104, Apr. 2009.
118. **安井 敏之, 中山 聡一朗, 加地 剛, 松井 寿美佳, 上村 浩一, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 骨粗鬆症診療における産婦人科医の役割 カルシウム・骨代謝からみた妊娠中および産褥期女性における産婦人科医の役割, *Osteoporosis Japan,* **Vol.18,** *No.3,* 515-518, 2010年.
119. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 摂食とストレスによる生殖機能調節への影響 (特集 生殖機能調節の新しい視点), *産科と婦人科,* **Vol.77,** *No.3,* 265-272, 2010年3月.
120. **安井 敏之, 西條 礼子, 上村 浩一, 苛原 稔 :** ラロキシフェンの投与によって血中monocyte chemoattractant protein-1およびインターロイキン7は減少する, *第61回日本産科婦人科学会総会・学術講演会,* 2009年4月.
121. **西條 礼子, 安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔 :** ラロキシフェン投与による血中monocyte chemoattractant protein-1およびインターロイキン7の変化, *第82回日本内分泌学会学術総会,* 2009年4月.
122. **安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔, 新井 信, 岡部 竜吾, 小島原 典子, 田代 眞一, 佐藤 弘 :** 加齢とともに変化する内因性性ホルモンは脂質・糖代謝に影響するか, *第9回日本抗加齢医学会総会,* 2009年5月.
123. **上村 浩一, 安井 敏之, 松井 寿美佳, 西條 礼子, 苛原 稔 :** 日本の中高年婦人において，血清クレアチニン低値と軽度耐糖能障害との関連についての検討, *第24回日本更年期医学会学術集会,* 2009年10月.
124. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 西條 礼子, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期女性においてNT-proBNPは性ホルモン結合グロブリンと相関する, *第24回日本更年期医学会学術集会,* 2009年10月.
125. **松崎 利也, 岩佐 武, 木内 理世, 藤澤 しのぶ, 苛原 稔 :** プロラクチン, 株式会社 診断と治療社, 2010年4月.
126. **山本 由理, 加藤 剛志, 炬口 恵理, 吉田 加奈子, 田中 優, 加地 剛, 山本 哲史, 桑原 章, 苛原 稔 :** 抗NMDAR(N-methy-D-aspartate receptor)脳炎をきたした卵巣成熟奇形腫の一例, 2010年9月.
127. **Hiroaki Yanagawa, Junji Terao, Eiji Takeda, Yoshihisa Takaishi, Yoshiki Kashiwada, Kazuyoshi Kawazoe, Fushitani Shuji, Koichiro Tsuchiya, Aiko Yamauchi, Sato Chiho *and* Minoru Irahara :** Consultation clinics for complementary and alternative medicine at Japanese university hospitals: An analysis at Tokushima University Hospital, *Experimental and Therapeutic Medicine,* **Vol.1,** *No.3,* 481-483, 2010.
128. **Hiroaki Yanagawa, Masatoshi Kishuku, Masashi Akaike, Hiroyuki Azuma *and* Minoru Irahara :** View of physicians on and barriers to patient enrollment in a multicenter clinical trial: experience in a Japanese rural area, *International Archives of Medicine,* **Vol.3,** *No.1,* 7, 2010.
129. **木内 理世, 松崎 利也, 岩佐 武, 三室 卓久, 苛原 稔 :** エクルーシス試薬テストステロンⅡ,LH,FSHの基準値の検討, *医学と薬学,* **Vol.64,** *No.1,* 87-93, 2010年.
130. **WA Spannuth, LS Mangala, RL Stone, AR Carroll, Masato Nishimura, MM Shahzad, SJ Lee, M Moreno-Smith, AM Nick, R Liu, NB Jennings, YG Lin, WM Merritt, RL Coleman, PE Vivas-Mejia, Y Zhou, V Krasnoperov, G Lopez-Berestein, PS Gill *and* AK Sood :** Converging evidence for efficacy from parallel EphB4-targeted approaches in ovarian carcinoma., *Molecular Cancer Therapeutics,* **Vol.9,** *No.8,* 2377-2388, 2010.
131. **Yuji Taketani, Kelly Eduardo, Yoshimura Yasunori, Hoshiai Hiroshi, Minoru Irahara, Mizunuma Hideki, Saito Hidekazu, Andoh Kazumichi, Bebia Zourab *and* Yanaihara Takumi :** Recombinant follicle-stimulating hormone (follitropin alfa) for ovulation induction in Japanese patients with anti-estrogen-ineffective oligo- or anovulatory infertility: results of a phase II dose response study, *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.9,** *No.2,* 91-97, 2010.
132. **MM Shahzad, JM Arevalo, GN Armaiz-Pena, C Lu, RL Stone, M Moreno-Smith, Masato Nishimura, JW Lee, NB Jennings, J Bottsford-Miller, P Vivas-Mejia, SK Lutgendorf, G Lopez-Berestein, M Bar-Eli, SW Cole *and* AK Sood :** Stress effects on FosB- and interleukin-8 (IL8)-driven ovarian cancer growth and metastasis., *The Journal of Biological Chemistry,* **Vol.285,** *No.46,* 35462-35470, 2010.
133. **柴田 真紀, 加藤 剛志, 吉田 加奈子, 佐藤 美紀, 田中 優, 苛原 稔 :** 妊娠初期に捻転を起こし腹腔鏡下手術を行ったmassive ovarian edema の一例, *現代産婦人科,* **Vol.59,** *No.1,* 55-57, 2010年.
134. **吉田 加奈子, 加藤 剛志, 山本 由理, 田中 優, 苛原 稔 :** 骨盤内膿瘍に対する腹腔鏡手術の有用性, *現代産婦人科,* **Vol.59,** *No.1,* 59-63, 2010年.
135. **毛山 薫, 加地 剛, 村上 雅博, 須藤 真功, 佐藤 美紀, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 胎児診断した潜在性二分脊椎の一例, *現代産婦人科,* **Vol.59,** *No.1,* 23-27, 2010年.
136. **Akiko Abe, Hiroyuki Furumoto, Minoru Irahara, Hiroyasu Ino, Masaharu Kamada, Osamu Naka, Masaru Sasaki, Toshiaki Kagawa, Osamu Okitsu *and* Norio Kushiki :** The impact of systematic para-aortic and pelvic lymphadenectomy on survival in patients with optimally debulked ovarian cancer., *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,* **Vol.36,** *No.5,* 1023-1030, 2010.
137. **菊地 久美子, 友竹 正人, 伊賀 淳一, 上野 修一, 苛原 稔, 大森 哲郎 :** 周産期の抑うつに影響を与える心理特性に関する検討, *臨床精神医学,* **Vol.39,** *No.11,* 1459-1468, 2010年.
138. **吉田 加奈子, 加藤 剛志, 田中 優, 山本 哲史, 桑原 章, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 当科における子宮内膜症性嚢胞を伴う不妊症患者に対する手術療法の検討, *日本エンドメトリオーシス学会会誌,* **Vol.32,** 106-108, 2011年.
139. **Toshiyuki Yasui, Sumika Matsui, S Yamamoto, Hirokazu Uemura, N Tsuchiya, M Noguchi, M Yuzurihara, Y Kase *and* Minoru Irahara :** Effects of Japanese traditional medicines on circulating cytokine levels in women with hot flashes., *Menopause,* **Vol.18,** *No.1,* 85-92, 2011.
140. **Yuka Kasai, Masahiko Maegawa, Satoshi Yamamoto, Masaharu Kamada, Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Ayako Kobayashi, Masayo Kaneyama, Anna Tani, Sumika Matsui, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Hiroyuki Furumoto *and* Minoru Irahara :** Effects of raloxifene on the production of cytokines in stimulated whole blood in ex vivo and in vitro studies., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.58,** *No.1-2,* 110-117, 2011.
141. **Hiroaki Yanagawa, Minoru Irahara, Hitoshi Houchi, Yoshiyuki Kakehi, Takashi Moritoyo, Masahiro Nomoto, Mitsuhiko Miyamura *and* Taro Shuin :** View and present status of personnel involved in clinical trials: a survey of participants from the First Symposium of the Shikoku Collaborative Group for Promotion of Clinical Trials., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.58,** *No.1-2,* 81-85, 2011.
142. **Akiko Abe, Hiroyuki Furumoto, Kanako Yoshida, Takeshi Katou, Yasuyo Saijo *and* Minoru Irahara :** Gene gun-mediated skin transfection with FL gene suppresses the growth of murine fibrosarcoma., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.58,** *No.1-2,* 39-45, 2011.
143. **Hye-Sun Kim, Hee Dong Han, Guillermo N. Armaiz-Pena, Rebecca L. Stone, Eun Ji Nam, Jeong-Won Lee, Mian M. K. Shahzad, Alpa M. Nick, Sun Joo Lee, Ju-Won Roh, Masato Nishimura, Lingegowda S. Mangala, Justin Bottsford-Miller, Gary E. Gallick, Gabriel Lopez-Berestein *and* Anil K. Sood :** Functional roles of Src and Fgr in ovarian carcinoma., *Clinical Cancer Research,* **Vol.17,** *No.7,* 1713-1721, 2011.
144. **Ayako Kobayashi, Masahiko Maegawa, Satoshi Yamamoto, Natsuyo Ugumori, Yuka Kasai, Anna Tani, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Toshiyuki Yasui, Hiroyuki Furumoto, Masaharu Kamada *and* Minoru Irahara :** The role of blood in early endometrial-peritoneal interactions in a syngeneic mouse model of endometriosis, *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.10,** *No.1,* 15-20, 2011.
145. **吉田 加奈子, 七條 あつ子, 阿部 彰子, 海老沢 桂子, 加藤 剛志, 古本 博孝, 苛原 稔 :** 外陰のpapillary hidradenomaの1例, *現代産婦人科,* **Vol.59,** *No.2,* 221-224, 2011年.
146. **笠井 可菜, 加藤 剛志, 谷口 友香, 田中 優, 阿部 彰子, 海老沢 桂子, 吉田 加奈子, 古本 博孝, 苛原 稔 :** Leiomyomatosis peritonealis desseminata(LPD)の一例, *現代産婦人科,* **Vol.59,** *No.2,* 271-273, 2011年.
147. **苛原 稔, 松崎 利也, 岩佐 武, 桑原 章 :** 不妊治療と多嚢胞性卵巣症候群 (特集 妊孕能の可能性と限界を考える), *産婦人科の実際,* **Vol.59,** *No.5,* 705-710, 2010年5月.
148. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** ストレス・摂食調節因子によるゴナドトロピン分泌制御 (今月の臨床 ここが問題 若年女性のやせ・肥満), *臨床婦人科産科,* **Vol.64,** *No.9,* 1293-1299, 2010年9月.
149. **苛原 稔, 松崎 利也, 桑原 章 :** 排卵誘発, *産婦人科の実際 (特集 外来診療マニュアル),* **Vol.59,** *No.11,* 1850-1855, 2010年10月.
150. **松崎 利也, 岩佐 武, 木内 理世, 苛原 稔 :** 多嚢胞性卵巣症候群, *産科と婦人科,* **Vol.77,** *No.11,* 1325-1333, 2010年11月.
151. **前田 和寿, 須藤 真功, 佐藤 美紀, 加地 剛, 苛原 稔 :** 【どんな異常も見逃さない! 産科急変のシグナルとベスト対応】 分娩期 肩甲難産(解説/特集), *ペリネイタルケア,* 81-87, 2011年1月.
152. **前田 和寿, 前川 正彦, 苛原 稔 :** 風疹抗体, *臨床検査ガイド 2011∼2012,* 762-764, 2011年3月.
153. **Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Shinobu Fujisawa, Riyo Kinouchi *and* Minoru Irahara :** Neonatal LPS Injection Alters the Body Weight Regulation Systems of Rats under Non-Stress and Immune Stress Conditions., *The Endocrine Society's 92nd Annual Meeting,* San Diego, CA ,USA., Jun. 2010.
154. **K Tsutsui, VS Chowdhury, T Osugi, T Ubuka, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Minoru Irahara, LJ Kriegsfeld *and* G Bentley :** Discovery of GnIH: first in birds and then in mammals Symposium: Gonadotropin inhibitory hormone (GnIH) functions in mammals., *The Endocrine Society's 92nd Annual Meeting,* San Diego,CA,USA., Jun. 2010.
155. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Shinobu Fujisawa, Riyo Kinouchi, Gereltsetseg Ganbat *and* Minoru Irahara :** Effects of Intra-Uterine Undernutrition on Hypothalamic Kiss1 Expression and the Timing of Puberty in Female Rats., *The Endocrine Society's 92nd Annual Meeting,* San Diego,CA,USA., Jun. 2010.
156. **Kazuhisa Maeda, Masanori Sutoh, Miki Satou, Takashi Kaji *and* Minoru Irahara :** Ultrasonographic and magnetic resonance imaging (MRI) detection of placenta accrete., *20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,* Prague, Czech, Oct. 2010.
157. **Takashi Kaji, Kenji Mori, Souichirou Nakayama, Ryuuji Mitani, Kazuhisa Maeda, Shoji Kagami *and* Minoru Irahara :** Prenatal diagnosis of total anomalous pulmonary venous connection to the portal vein with absence of ductus venosus : A case report, *20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,* Prague, Czech, Oct. 2010.
158. **苛原 稔 :** 子宮頸がんとHPVワクチン, *東四国医療セミナー,* 2010年4月.
159. **松崎 利也 :** プロラクチンの再考, --- 生涯研修プログラム 「生殖医療のup-to-date」 ---, *第62回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2010年4月.
160. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 西條 礼子, 上村 浩一, 山本 哲史, 苛原 稔 :** 周閉経期においてNT-proBNPはSHBGと相関する, *第62回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2010年4月.
161. **苛原 稔 :** 子宮内膜症の内分泌療法の新しい展開, --- -日産婦学会子宮内膜症取扱い規約の改定をうけて- ---, *子宮内膜セミナー,* 2010年5月.
162. **苛原 稔 :** 生殖医療の新しい展開, --- 日本産科婦人科学会子宮内膜症取り扱い規約改訂を受けて ---, *市川市産婦人科医会研修会,* 2010年5月.
163. **加地 剛, 早渕 康信, 須藤 真功, 佐藤 美紀, 中川 竜二, 西條 隆彦, 前田 和寿, 苛原 稔, 香美 祥二 :** 右上大静脈欠損を伴った左上大上静脈左房還流の胎児診断例, *第83回日本超音波医学会学術集会,* 2010年5月.
164. **苛原 稔 :** ライフステージに応じたホルモン製剤の適正使用, *平成22年度女性のQQL向上を支援する医師とコメディカルのための女性医療セミナー,* 2010年6月.
165. **苛原 稔 :** 子宮内膜症の薬物治療 Update, --- ∼子宮内膜症取扱い規約の改定を受けて∼ ---, *北九州産婦人科医会学術講演会,* 2010年6月.
166. **苛原 稔 :** 多嚢胞性卵巣症候群の診断と治療 Update, *第122回近畿産婦人科学会総会ならびに学術集会,* 2010年6月.
167. **苛原 稔 :** 子宮内膜症に対する内分泌療法, --- ∼性ステロイドホルモンの有用性∼ ---, *福岡ディナゲスト研究会,* 2010年7月.
168. **苛原 稔 :** HRTの最近の話題, --- ∼ガイドラインを中心に∼ ---, *宮崎県北地区産婦人科医会(二八会),* 2010年7月.
169. **苛原 稔 :** 産婦人科疾患における漢方治療の有用性, *第33回日本東洋医学会徳島県部会平成22年度前期学術集会,* 2010年7月.
170. **苛原 稔 :** 女性医学とその将来と展望, *東豊セミナー,* 2010年8月.
171. **前田 和寿, 須藤 真功, 佐藤 美紀, 加地 剛, 苛原 稔 :** 糖尿病治療の最前線, --- 妊娠糖尿病の診断と管理 ---, *第10回日本内分泌学会四国支部学術集会,* 2010年9月.
172. **苛原 稔 :** 乳がん診療における産婦人科医の役割, *第5回中四国乳房超音波研究会,* 2010年9月.
173. **松崎 利也 :** 「見過ごしてならない肥満合併症(婦人科，整形外科，呼吸器科，循環器科)」, --- 女性の肥満と月経異常 ---, *第3回日本肥満症治療学会学術集会,* 2010年9月.
174. **上村 浩一, 松井 寿美佳, 山本 哲史, 安井 敏之, 苛原 稔 :** 閉経周辺期女性の血管脈派伝播速度に影響を及ぼす因子の検討, *第25回日本更年期医学会学術集会,* 2010年10月.
175. **苛原 稔 :** 機能性出血の病態に基づく対応, *第37回日本産婦人科医会学術集会創立60周年記念大会,* 2010年10月.
176. **苛原 稔 :** 子宮頸がんにならないために, --- –検診とHPVワクチン- ---, *女性のためのがんセミナー in安城2010,* 2010年10月.
177. **松崎 利也 :** 多嚢胞性卵巣症候群の診断と治療, *第55回日本生殖医学会学術講演会,* 2010年11月.
178. **笠原 善郎, 辻 一郎, 大内 憲明, 東野 英利子, 横江 隆夫, 苛原 稔, 丹黒 章 :** 乳癌検診の不利益:マンモグラフィ検診偽陽性例の実態調査, *第20回日本乳癌検診学会総会,* 2010年11月.
179. **苛原 稔 :** 婦人科的視点から見た乳がん薬物療法の管理, *第8回日本乳癌学会近畿地方会,* 2010年12月.
180. **中川 竜二, 西條 隆彦, 香美 祥二, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 本県における新生児蘇生法普及事業の現状, *第135回日本小児科学会徳島地方会,* 2010年12月.
181. **苛原 稔 :** 女性のライフサイクルマネージメントにおける婦人科医の役割, *香川県産婦人科医会・日本産科婦人科学会香川地方部会合同研修会学術講演会,* 2010年12月.
182. **苛原 稔 :** 婦人科でできること, *第90回指導者のための避妊と性感染症予防セミナー,* 2011年2月.
183. **苛原 稔 :** 子宮内膜症に対する内分泌療法, --- ∼性ステロイドホルモンの有用性∼ ---, *周南産婦人科フォーラム,* 2011年2月.
184. **山本 哲史 :** 徳島プロゲスチン研究会他施設研究について(中間報告), *第4回徳島プロゲスチン研究会,* 2010年7月.
185. **吉村 泰典, 苛原 稔, 西井 修, 百枝 幹雄 :** ゴナドトロピンの低用量漸増法による排卵誘発, *産科と婦人科,* **Vol.77,** *No.11,* 1355-1362, 2010年10月.
186. **苛原 稔 :** 女性のライフサイクルマネージメントにおける婦人科医の役割, *第288回筑後ブロック産婦人科医会研修会,* 2010年11月.
187. **苛原 稔 :** 子宮内膜症に対する内分泌療法, --- —性ステロイドホルモンの有用性- ---, *第6回島根不妊・内分泌研究会,* 2010年11月.
188. **苛原 稔 :** 女性における婦人科医の役割, *第282回青森県臨床産婦人科医会,* 2011年1月.
189. **山本 哲史 :** 月経困難症・過多月経に対するホルモン療法, *第48回徳島不妊・内分泌研究会,* 2011年2月.
190. **苛原 稔 :** これからの地域医療のあり方について, *鳴門市医療フォーラム,* 2011年3月.
191. **森 崇英, 麻生 武志, 石塚 文平, 苛原 稔, 岡村 均, 久保 春海, 香山 浩二, 小西 郁生, 佐々木 裕之, 佐藤 英明, 野瀬 俊明, 柴原 浩章, 島田 昌之, 角田 幸雄 :** 卵子学, 京都大学学術出版会, 2011年9月.
192. **Mian M. K. Shahzad, Lingegowda S. Mangala, Hee Dong Han, Chunhua Lu, Justin Bottsford-Miller, Masato Nishimura, Edna M. Mora, Jeong-Won Lee, Rebecca L. Stone, Chad V. Pecot, Duangmani Thanapprapasr, Ju-Won Roh, Puja Gaur, Maya P. Nair, Yun-Yong Park, Nirupama Sabnis, Michael T. Deavers, Ju-Seog Lee, Lee M. Ellis, Gabriel Lopez-Berestein, Walter J. McConathy, Laszlo Prokai, Andras G. Lacko *and* Anil K. Sood :** Targeted delivery of small interfering RNA using reconstituted high-density lipoprotein nanoparticles., *Neoplasia,* **Vol.13,** *No.4,* 309-319, 2011.
193. **Hee Dong Han, Edna M. Mora, Ju Won Roh, Masato Nishimura, Sun Joo Lee, Rebecca L. Stone, Menashe Bar-Eli, Gabriel Lopez-Berestein *and* Anil K. Sood :** Chitosan hydrogel for localized gene silencing., *Cancer Biology & Therapy,* **Vol.11,** *No.9,* 839-845, 2011.
194. **Souichiro Nakayama, Toshiyuki Yasui, Masanori Suto, Miki Sato, Takashi Kaji, Hirokazu Uemura, Kazuhisa Maeda *and* Minoru Irahara :** Differences in bone metabolism between singleton pregnancy and twin pregnancy., *Bone,* **Vol.49,** *No.3,* 513-519, 2011.
195. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Riyo Kinouchi, Ganbat Gereltsetseg, Hiroshi Nakazawa, Satoshi Yamamoto, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Changes in responsiveness of appetite, leptin and hypothalamic IL-1β and TNF-α to lipopolysaccharide in developing rats., *Journal of Neuroimmunology,* **Vol.236,** *No.1-2,* 10-16, 2011.
196. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura, Satoshi Yamamoto, Toshiya Matsuzaki, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Induction of circulating monocyte chemoattractant protein-1 in women with gonadotropin-releasing hormone agonist., *Journal of Reproductive Immunology,* **Vol.90,** *No.2,* 227-234, 2011.
197. **Koji Matsuo, Masato Nishimura, Justin N. Bottsford-Miller, Jie Huang, Kakajan Komurov, Guillermo N. Armaiz-Pena, Mian M. K. Shahzad, Rebecca L. Stone, Ju Won Roh, Angela M. Sanguino, Chunhua Lu, Dwight D. Im, Neil B. Rosenshien, Atsuko Sakakibara, Tadayoshi Nagano, Masato Yamasaki, Takayuki Enomoto, Tadashi Kimura, Prahlad T. Ram, Kathleen M. Schmeler, Gary E. Gallick, Kwong K. Wong, Michael Frumovitz *and* Anil K. Sood :** Targeting SRC in mucinous ovarian carcinoma., *Clinical Cancer Research,* **Vol.17,** *No.16,* 5367-5378, 2011.
198. **Wei Hu, Chunhua Lu, Han Hee Dong, Jie Huang, De-yu Shen, Rebecca L. Stone, Alpa M. Nick, Mian M. K. Shahzad, Edna Mora, Nicholas B. Jennings, Sun Joo Lee, Ju-Won Roh, Koji Matsuo, Masato Nishimura, Blake W. Goodman, Robert B. Jaffe, Robert R. Langley, Michael T. Deavers, Gabriel Lopez-Berestein, Robert L. Coleman *and* Anil K. Sood :** Biological roles of the Delta family Notch ligand Dll4 in tumor and endothelial cells in ovarian cancer., *Cancer Research,* **Vol.71,** *No.18,* 6030-6039, 2011.
199. **Kanako Yoshida, Hiroyuki Furumoto, Akiko Abe, Takeshi Katou, Masato Nishimura *and* Minoru Irahara :** The possibility of vertical transmission of human papillomavirus through maternal milk, *Journal of Obstetrics and Gynaecology,* **Vol.31,** *No.6,* 503-506, 2011.
200. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Riyo Kinouchi, Ganbat Gereltsetseg, Masahiro Murakami, Hiroshi Nakazawa, Shinobu Fujisawa, Satoshi Yamamoto, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Effect of immune stress on body weight regulation is altered by ovariectomy in female rats., *Journal of Reproductive Immunology,* **Vol.91,** *No.1-2,* 41-47, 2011.
201. **冨士田 祥子, 國見 幸太郎, 海老沢 桂子, 谷 杏奈, 加藤 剛志, 古本 博孝, 苛原 稔 :** 骨盤内腫瘍の術後にたこつぼ心筋症を来した一症例, *現代産婦人科,* **Vol.60,** *No.1,* 156-161, 2011年.
202. **東元 あゆか, 加藤 剛志, 阿部 彰子, 海老沢 桂子, 吉田 加奈子, 西村 正人, 古本 博孝, 苛原 稔 :** 当院におけるプラチナ耐性再発卵巣癌に対するドキシルの使用経験, *現代産婦人科,* **Vol.60,** *No.1,* 173-177, 2011年.
203. **中澤 浩志, 松崎 利也, 岩佐 武, 木内 理世, 苛原 稔 :** 高プロラクチン血症として管理されていたマクロプロラクチン血症の2症例, *現代産婦人科,* **Vol.60,** *No.1,* 179-184, 2011年.
204. **Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Riyo Kinouchi, Shinobu Yoshida, Masahiro Murakami, Ganbat Gereltsetseg, Satoshi Yamamoto, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Fasting reduces the kiss1 mRNA levels in the caudal hypothalamus of gonadally intact adult female rats., *Endocrine Journal,* **Vol.58,** *No.11,* 1003-1012, 2011.
205. **Tomomi Iba, Yuya Yano, Mayumi Umeno, Kenji Hinokio, Akira Kuwahara, Minoru Irahara, Shuji Yamano *and* Toshiyuki Yasui :** Roscovitine in combination with calcium ionophore induces oocyte activation through reduction of M-phase promoting factor activity in mice., *Zygote,* **Vol.20,** *No.4,* 321-325, 2011.
206. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 中山 聡一朗, 佐藤 美紀, 加地 剛, 山本 哲史, 上村 浩一, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 単胎妊婦と双胎妊婦におけるカルシウム代謝ならびにビタミンDの動態の比較 (第22回婦人科骨粗鬆症研究会) -- (WORKSHOP 若年女性における骨の管理), *オステオポローシスジャパン : 日本骨粗鬆症学会雑誌,* **Vol.20,** *No.3,* 517-519, 2012年.
207. **Yoshio Kasahara, Masaaki Kawai, Ichiro Tsuji, Eriko Tohno, Takao Yokoe, Minoru Irahara, Akira Tangoku *and* Noriaki Ohuchi :** Harms of screening mammography for breast cancer in Japanese women., *Breast Cancer,* 2012.
208. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Masahiro Murakami, Riyo Kinouchi, Tomohiro Osugi, Ganbat Gereltsetseg, Shinobu Yoshida, Minoru Irahara *and* Kazuyoshi Tsutsui :** Developmental changes in the mammalian gonadotropin-inhibitory hormone (GnIH) ortholog RFamide-related peptide (RFRP) and its cognate receptor GPR147 in the rat hypothalamus., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.30,** *No.1,* 31-37, 2012.
209. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Anna Tani, Kotaro Kunimi, Hirokazu Uemura, Satoshi Yamamoto, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Naoko Tsuchiya, Mitsutoshi Yuzurihara, Yoshio Kase *and* Minoru Irahara :** Changes in insulin sensitivity during GnRH agonist treatment in premenopausal women with leiomyoma., *Clinica Chimica Acta,* **Vol.413,** *No.11-12,* 960-965, 2012.
210. **Takashi Kaji, K Maeda, M Suto, M Sato *and* Minoru Irahara :** Simultaneous recordings of pulsed wave Doppler signals in hepatic vein and descending aorta using dual Doppler: a novel method for evaluating fetal arrhythmias., *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology,* **Vol.39,** *No.3,* 357-359, 2012.
211. **加地 剛, 前田 和寿, 須藤 真功, 中山 聡一朗, 佐藤 美紀, 苛原 稔 :** Dual Dopplerを用いた肝静脈及び下行大動脈血流同時記録による胎児不整脈評価の実際, *MEDIX,* **Vol.56,** 2012年.
212. **木内 理世, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 視床下部・下垂体性排卵障害, *臨床婦人科産科,* **Vol.65,** *No.4,* 465-473, 2011年4月.
213. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 加地 剛, 山本 哲史, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期におけるNT-proBNPの意義, *日本女性医学学会雑誌,* **Vol.19,** *No.1,* 37-41, 2011年4月.
214. **苛原 稔, 桑原 章, 田中 優, 谷口 友香 :** ARTにおける各種卵巣刺激の適応とプロトコール, *産婦人科の実際,* **Vol.60,** *No.5,* 677-684, 2011年5月.
215. **松崎 利也, 岩佐 武, 木内 理世, 苛原 稔 :** 新しい排卵誘発法, *産婦人科治療,* **Vol.102,** *No.102,* 753-760, 2011年5月.
216. **松井 寿美佳, 松崎 利也, 山本 哲史, 苛原 稔 :** 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)のおける心血管疾患リスクの評価と管理, *産科と婦人科,* **Vol.78,** *No.12,* 1495-1500, 2011年11月.
217. **松崎 利也 :** ホルモン療法のすべて「Ⅲ.ホルモン値の評価」, *研修ノート, No.88,* 93-102, 2011年12月.
218. **苛原 稔 :** やせと肥満, *日本医師会雑誌,* **Vol.141,** 113-115, 2012年.
219. **Toshiya Matsuzaki, Iwasa Takeshi, Kinouchi Riyo, Gereltsetseg Ganbat *and* Minoru Irahara :** Sensitivities of messenger ribonucleic acid expression levels of Kiss1 and its receptor, Kiss1r, to nutritional status are changed during the developmental period in female rats, *The Endocrine Society's 93rd Annual Meeting,* Boston, Jun. 2011.
220. **Takashi Kaji, Kazuhisa Maeda, Masanori Sutoh, Miki Sato *and* Minoru Irahara :** Assessment of fetal atrioventricular time intervals by dual Doppler in hepatic vein and descending aorta., *21th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,* Los Angeles , USA, Aug. 2011.
221. **Kazuhisa Maeda, Suto Masanori, Sato Miki, Takashi Kaji *and* Minoru Irahara :** What is the predictive factor of onset of labor pain after long term tocolysis treated with intravenous ritodorine for preterm labor?, *ISUOG,* Los Angels, Sep. 2011.
222. **加地 剛, 前田 和寿, 須藤 真功, 佐藤 美紀, 中川 竜二, 西條 隆彦, 苛原 稔, 早渕 康信, 香美 祥二 :** 当院における胎児心エコー検査 -保険収載後1年を経て-, *第99回徳島周産期研究会,* 2011年4月.
223. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 上村 浩一, 山本 哲史, 苛原 稔 :** GnRH agonistの投与によって血中monocyte chemoattractant protein-1は増加する, *第63回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2011年4月.
224. **松崎 利也, 岩佐 武, 苛原 稔 :** シンポジウム:生殖機能の中枢性調節:最近の知見, --- 出生前後の栄養状態およびストレスが成長後の性機能に及ぼす影響 ---, *第84回日本内分泌学会学術総会,* 2011年4月.
225. **大西 達也, 早渕 康信, 阪田 美穂, 苛原 誠, 香美 祥二, 加地 剛, 前田 和寿, 苛原 稔, 菅野 幹雄, 北市 隆, 北川 哲也 :** 下心臓型総肺静脈還流異常に対して静脈管にステント留置を施行した1新生児例, *第98回日本循環器学会中国四国合同地方会,* 2011年5月.
226. **中川 竜二, 西條 隆彦, 須賀 健一, 渡辺 典子, 大西 達也, 阪田 美穂, 早渕 康信, 香美 祥二, 加地 剛, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 生後早期に静脈管ステント留置術を行った無脾症に伴う下心臓型総肺静脈環流異常症の一例, *第28回四国新生児医療研究会,* 2011年5月.
227. **大西 達也, 早渕 康信, 阪田 美穂, 苛原 誠, 香美 祥二, 渡辺 典子, 中川 竜二, 西條 隆彦, 加地 剛, 前田 和寿, 苛原 稔, 菅野 幹雄, 北市 隆, 北川 哲也 :** 静脈管ステント留置術を行った無脾症に伴う下心臓型総肺静脈還流異常症の新生児例, *第136回日本小児科学会徳島地方会,* 2011年6月.
228. **吉田 加奈子, 東元 あゆか, 阿部 彰子, 海老沢 桂子, 加藤 剛志, 西村 正人, 古本 博孝, 苛原 稔 :** ワークショップ: 子宮体癌新FIGO分類pTla期に対するリンパ節郭清の必要性について, *第50回日本婦人科腫瘍学会学術講演会,* 2011年7月.
229. **苛原 稔 :** PCOS:最近の新知見とARTのための排卵誘発法, *第29回日本受精着床学会総会•学術集会,* 2011年9月.
230. **苛原 稔 :** ワークショップ: 産婦人科医と乳癌検診の関わり, --- 不妊症と乳癌検診 ---, *第21回日本乳癌検診学会学術集会,* 2011年10月.
231. **苛原 稔 :** 女性医学と乳腺疾患管理, *第26回日本女性医学学会学術集会,* 2011年11月.
232. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 谷 杏奈, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 山本 哲史, 苛原 稔 :** Gonadotropin-releasing hormone agonist投与がインスリン抵抗性に与える影響, *第26回日本女性医学学会学術集会,* 2011年11月.
233. **中山 総一朗, 安井 敏之, 上村 浩一, 松井 寿美佳, 谷 杏奈, 佐藤 美紀, 加地 剛, 國見 幸太郎, 山本 哲史, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 双胎妊娠と単胎妊娠における妊娠産褥期の骨代謝の比較．, *第26回日本女性医学学会学術集会,* 2011年11月.
234. **谷 杏奈, 安井 敏之, 松井 寿美佳, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 山本 哲史, 苛原 稔 :** GnRH agonist投与によって血中monocyte chemoattractant protein-1は増加する, *第26回日本女性医学学会学術集会,* 2011年11月.
235. **國見 幸太郎, 松井 寿美佳, 谷 杏奈, 上村 浩一, 山本 哲史, 安井 敏之, 苛原 稔 :** 骨盤臓器脱治療におけるQOL評価．, *第26回日本女性医学学会学術集会,* 2011年11月.
236. **笠井 由佳, 前川 正彦, 谷 杏奈, 松井 寿美佳, 國見 幸太郎, 山本 哲史, 上村 浩一, 安井 敏之, 鎌田 正晴, 苛原 稔 :** ラロキシフェンが末梢血全血のサイトカイン産生に及ぼす効果．, *第26回日本女性医学学会学術集会,* 2011年11月.
237. **田中 優, 松崎 利也, 苛原 稔 :** シンポジウム: 病来生理に基づいたPCOS治療戦略, --- PCOSの病態生理と診断基準 ---, *第56回日本生殖医学会学術講演会,* 2011年12月.
238. **大西 達也, 早渕 康信, 阪田 美穂, 苛原 誠, 香美 祥二, 加地 剛, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 無脾症候群・下心臓型肺静脈還流異常に対する静脈管ステント留置部病変の経胸壁・血管内エコーによる経時的観察, *第23回日本Pediatric Interventional Cardiology学会学術集会,* 2012年1月.
239. **苛原 稔 :** シンポジウム:大学卒前教育から卒直後教育までの一貫性ある漢方医学教育を目指して, *KAMPO MEDICAL SYMPOSIUM 2012,* 2012年2月.
240. **苛原 稔 :** 女性のライフステージからみた乳がん検診, *第18回日本産婦人科乳癌学会,* 2012年3月.
241. **松崎 利也 :** 特別講演:排卵障害の診断と治療, *下関産婦人科医会学術集会,* 2011年5月.
242. **苛原 稔 :** 産婦人科医への女性医学のすすめ, *三知会高知支部会,* 2011年5月.
243. **苛原 稔 :** 子宮頸癌とHPVワクチン, *東四国医療セミナー,* 2011年5月.
244. **松崎 利也 :** シンポジウム:生殖領域におけるホルモン療法最前線-PCOSにおけるホルモン療法–, *第121回関東連合産科婦人科学会,* 2011年6月.
245. **西村 正人 :** 特別講演: 卵巣癌の最新情報の提供, *徳島卵巣がん化学療法講演会,* 2011年6月.
246. **苛原 稔 :** 女性ホルモン療法と乳癌, *長崎県医師会日医生涯教育協力講座セミナー,* 2011年7月.
247. **西村 正人, 古本 博孝, 東元 あゆか, 吉田 加奈子, 苛原 稔 :** シンポジウム: 幽門腺化生∼悪性腺腫の頸管粘液中の胃型ムチンと細胞像, *第26回日本臨床細胞学会中国四国連合会学術集会,* 2011年7月.
248. **苛原 稔 :** 性ステロイドホルモン製剤とその使い方の最新の進歩, *東豊セミナー,* 2011年8月.
249. **松崎 利也 :** 特別講演: 多嚢胞性卵巣症候群患者の排卵誘発におけるメトホルミンの有用性に関する検討, *第64回中国四国産科婦人科学会学術講演会,* 2011年9月.
250. **苛原 稔 :** 子宮内膜症治療における内分泌療法の有用性, *岡山子宮内膜症フォーラム,* 2011年9月.
251. **松崎 利也 :** ランチョンセミナー:安全性と至便性を兼ね備えた排卵誘発法, *第59回北日本産科婦人科学会学術講演会,* 2011年9月.
252. **苛原 稔 :** 子宮内膜症治療における内分泌療法の有用性, *福山ディナゲスト研究会,* 2011年9月.
253. **苛原 稔 :** 不妊診療における検査のトピックスと胚培養士の役割, *第44回中国四国医学検査学会,* 2011年11月.
254. **前田 和寿, 中山 聡一朗, 佐藤 美紀, 加地 剛, 苛原 稔 :** シンポジウム: 産科的出血と輸血療法, *第44回中国四国医学検査学会,* 2011年11月.
255. **西村 正人 :** 講演: 再発卵巣癌の治療について, *徳島大学病院Cancer Board Web カンファレンス,* 2011年11月.
256. **苛原 稔 :** 子宮頸がんとHPVワクチン, *板野郡医師会学術講演会,* 2011年12月.
257. **苛原 稔 :** ホルモン補充療法の最近の話題, *徳島県病院薬剤師会学術集会,* 2011年12月.
258. **苛原 稔 :** 〈会長講演〉女性医学と乳腺疾患管理, *日本女性医学学会雑誌, No.1,* 120-123, 2012年1月.
259. **苛原 稔 :** 第26回日本女性医学学会学術集会を終えて, *日本女性医学学会誌, No.1,* 231, 2012年1月.
260. **鎌田 正晴, 炬口 友里, 山田 正代, 岡田 真澄, 横山 裕司, 漆川 敬治, 前川 正彦, 苛原 稔 :** 〈エキスパートレクチャー3:女性医学と乳癌検診〉乳がん検診, *日本女性医学学会雑誌, No.1,* 131-133, 2012年1月.
261. **吉村 泰典, 苛原 稔, 森本 義晴 :** 「巻頭解説」In vitroにおける精子形成法の確立, --- 単一胚移植の現状と生産率向上への模索 ---, *ART WorldWide perspective,* **Vol.22,** 3-6, 2012年1月.
262. **苛原 稔 :** 子宮内膜症の内分泌療法up-to-date, *OG SCOPE, No.1,* 3-6, 2012年1月.
263. **苛原 稔 :** 座談会「これからの女性医学の国際的情勢を見据えて日本での第5回APMF学術集会開催を考える」, *日本女性医学学会雑誌, No.2,* 2012年2月.
264. **苛原 稔 :** 妊娠から母乳育児まで, *健やかな赤ちゃんをむかえるために 改訂版,* 2012年3月.
265. **苛原 稔 :** 私がいちばん好きな処方, *漢方と診療,* **Vol.3,** *No.1,* 2012年3月.
266. **苛原 稔 :** GnRH, 株式会社 診断と治療社, 2012年4月.
267. **苛原 稔 :** LH/FSH, 株式会社 診断と治療社, 2012年4月.
268. **前田 和寿, 苛原 稔 :** 呼吸器疾患(器官支喘息), 株式会社 メジカルビュー社, 2012年7月.
269. **前田 和寿, 前川 正彦, 苛原 稔 :** 風疹抗体, 文光堂, 2013年3月.
270. **松崎 利也 :** 2013年3月.
271. **苛原 稔 :** 婦人科乳腺外科, メディックメディア, 2013年3月.
272. **松崎 利也 :** メディックメディア, 2013年3月.
273. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 山本 哲史, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 更年期障害 (特集 ホルモン補充療法の最新知識 : リスク・ベネフィットを今,どう考えるか), *産科と婦人科,* **Vol.79,** *No.4,* 413-419, 2012年.
274. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Anna Tani, Takeshi Katou, Kotaro Kunimi, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Association of circulating adiponectin with testosterone in women during the menopausal transition., *Maturitas,* **Vol.73,** *No.3,* 255-260, 2012.
275. **Riyo Kinouchi, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Ganbat Gereltsetseg, Hiroshi Nakazawa, Kotaro Kunimi, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Prepubertal exposure to glucocorticoid delays puberty independent of the hypothalamic Kiss1-GnRH system in female rats., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.30,** *No.7,* 596-601, 2012.
276. **Satoru Yoshie, Masanori Nishinaga, Shohei Kawagoe, Satoshi Hirahara, Shinsuke Fujita, 苛原 稔, Yoriko Anzai, Shigeru Onozawa, Yoshiya Oishi, Hiroshi Suzuki, Miyuki Numata, Fumie Katayama, Hiroshi Murayama, Rumiko Tsuchiya, Mari Kimata, Kouji Shibasaki, Katsuya Iijima, Tetsuo Tsuji :** [Development of a home care educational program for community physicians and other professionals-a trial in Kashiwa City]., *癌と化学療法,* **Vol.39 Suppl 1,** 80-85, 2012年.
277. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Riyo Kinouchi, Ganbat Gereltsetseg, Masahiro Murakami, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Developmental changes in the responsiveness of hypothalamic ER alpha mRNA levels to food deprivation., *Neuroendocrinology Letters,* **Vol.34,** *No.6,* 543-548, 2013.
278. **河見 貴子, 古本 博孝, 吉田 加奈子, 加藤 剛志, 西村 正人, 苛原 稔 :** 子宮頸癌放射線療法後の局所再発に対する子宮摘出の有用性と安全性について, *現代産婦人科,* **Vol.61,** *No.2,* 321-324, 2013年.
279. **苛原 稔 :** 子宮内膜症のおける薬物療法, *OG SCOPE,* **Vol.3,** *No.2,* 0, 2012年.
280. **鎌田 正晴, 炬口 友里, 山田 正代, 岡田 真澄, 横山 裕司, 漆川 敬治, 苛原 稔 :** 乳腺疾患—乳がん検診を中心に, *産科と婦人科,* **Vol.79,** *No.4,* 166-170, 2012年4月.
281. **松崎 利也, 木内 理世, 中澤 浩志, 苛原 稔 :** OHSSを防ぐ排卵誘発, *産科と婦人科,* **Vol.79,** *No.7,* 875-882, 2012年7月.
282. **木内 理世, 松崎 利也, 松井 寿美佳, 中澤 浩志, 苛原 稔 :** エクルーシス試薬エストラジオールⅢの基礎的および臨床的有用性についての検討, *医学と薬学,* **Vol.68,** *No.2,* 319-326, 2012年8月.
283. **苛原 稔 :** 不妊症治療の立場から, --- 不妊治療の歴史と未来 ---, *周産期医学,* **Vol.42,** *No.8,* 959-962, 2012年8月.
284. **苛原 稔 :** ARTの副作用と合併症, *母子保健情報, No.66,* 39-43, 2012年12月.
285. **苛原 稔 :** 産婦人科診療における乳癌検診の重要性, *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.65,** *No.8,* 1152-1153, 2013年.
286. **松崎 利也 :** 各論 Ⅲ.生殖内分泌分野，7.一般不妊治療における排卵誘発, *ホルモン療法実践マニュアル 産科婦人科増刊号,* **Vol.80,** *No.Suppl,* 211-215, 2013年3月.
287. **Toshiya Matsuzaki, Gereltsetseg Ganbat, Takeshi Iwasa, Kinouchi Riyo, Nakazawa Hiroshi *and* Minoru Irahara :** Delay in the onset of puberty of intrauterine growth retarded female rats cannot be rescued by hypernutrition after birth., *15th International & 14th European Congress of Endocrinology(ICE/ECE 2012),* Florence, May 2012.
288. **Gereltsetseg Ganbat, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Kinouchi Riyo, Nakazawa Hiroshi *and* Minoru Irahara :** Delay in the Onset of Puberty of Intrauterine Growth Retarded Female Rats Cannot Be Rescued with Hypernutrition after Birth., *The Endocrine Society's 94th Annual Meeting & Expo,* Houston, Jun. 2012.
289. **Nakazawa Hiroshi, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Kinouchi Riyo, Gereltsetseg Ganbat *and* Minoru Irahara :** Early Postnatal Lipopolysaccharide Exposure : Effects on Adult Male Rat LH Response to Homotypic Stress., *The Endocrine Society's 94th Annual Meeting & Expo,* Houston, Jun. 2012.
290. **苛原 稔 :** 子宮頸がん予防とHPVワクチンの新しい展開, *第1回徳島市医師会学術講演会,* 2012年4月.
291. **松崎 利也 :** モーニングセミナー:よくわかる排卵誘発剤の使い方, *第64回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2012年4月.
292. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 谷 杏奈, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 山本 哲史, 苛原 稔 :** Gonadotropin-releasing hormone agonist役与によるインスリン抵抗性の変化, *第64回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2012年4月.
293. **中山 聡一朗, 安井 敏之, 加地 剛, 松井 寿美佳, 佐藤 美紀, 上村 浩一, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 多胎妊娠と単胎妊娠における妊娠産褥期の骨代謝の比較, *第64回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2012年4月.
294. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** シンポジウム: GnIH，キスペプチン/メタスチンによる性腺機能調節, --- 胎生期の低栄養がキスペプチン/メタスチンに及ぼす影響 ---, *第85回日本内分泌学会学術総会,* 2012年4月.
295. **苛原 稔 :** 女性のライフステージからみたPCOSの管理, *千葉県産科婦人科学会平成24年度定例総会•学術講演会,* 2012年5月.
296. **加地 剛, 前田 和寿, 七條 あつ子, 河見 貴子, 中山 聡一朗, 佐藤 美紀, 苛原 稔 :** ワークショップ:皆で共有したい印象に残る産婦人科症例, --- 胎児超音波検査にて特異な大腿骨像を呈した1例 ---, *第85回日本超音波医学会,* 2012年5月.
297. **苛原 稔 :** 産婦人科医療と漢方, *第6回四国漢方セミナー,* 2012年5月.
298. **西村 正人, 古本 博孝, 吉田 加奈子, 苛原 稔 :** 支部長推薦演題:幽門腺化生∼悪性腺腫の頸管粘液中の胃型ムチンと細胞像, *第53回日本臨床細胞学会(春期大会),* 2012年6月.
299. **竹下 茂樹, 上村 浩一, 寺本 勝寛, 菊谷 真理子, 竹村 秀雄, 赤川 元, 森田 哲夫, 瀬戸 裕, 井上 裕子, 土橋 一慶, 苛原 稔, 日本産婦人科乳癌学会 研修委員会 :** 妊婦乳がんスクリーニング prospective studyへの検討, *第20回日本乳癌学会学術総会,* 2012年6月.
300. **苛原 稔 :** 中高年女性の健康管理のための最新知識, --- 更年期障害治療から疾病予防まで ---, *JA高知病院 公開カンファレンス,* 2012年7月.
301. **苛原 稔 :** 子宮内膜症内分泌療法としてのジェノゲストの有用性, *全国ディナゲスト研究会,* 2012年7月.
302. **吉田 加奈子, 加藤 剛志, 西村 正人, 古本 博孝, 苛原 稔 :** シンポジウム:子宮頸癌における腺系異常, --- 各領域における腺系腫瘍診断の工夫と最新技術 ---, *第27回日本臨床細胞学会中国四国連合会総会・学術集会,* 2012年7月.
303. **苛原 稔 :** HRTと乳癌リスク, --- HRTガイドラインの改定を受けて ---, *東豊セミナー,* 2012年8月.
304. **田中 優, 松崎 利也, 苛原 稔 :** シンポジウム「PSOSとインスリン抵抗性」, --- PCOSにおけるテストステロンとインスリン抵抗性の評価に関する検討 ---, *第36回日本産科婦人科栄養代謝研究会,* 2012年8月.
305. **苛原 稔 :** 「ART 基礎シリーズ講義」 生殖と内分泌環境, *第30回日本受精着床学会総会•学術講演会,* 2012年8月.
306. **苛原 稔 :** 子宮内膜症の内分泌療法の選択と進め方, *第63回広島産科婦人科学会総会,* 2012年9月.
307. **苛原 稔 :** 講義: 治療総論・検査・診断, *第1回日本生殖医学会生殖医療従事者講習会,* 2012年9月.
308. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 原田 雅史, 古本 博孝, 苛原 稔 :** 卵巣腺線維腫・嚢胞腺線維腫のMRI診断, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第13回シンポジウム,* 2012年9月.
309. **谷 杏奈, 山本 哲史, 松井 寿美佳, 加藤 剛志, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 安井 敏之, 苛原 稔 :** 若年子宮内膜症患者は動脈硬化が進んでいる, *第65回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2012年9月.
310. **中山 聡一朗, 安井 敏之, 加地 剛, 上村 浩一, 松井 寿美佳, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 双胎妊娠と単胎妊娠の母体骨代謝の比較, *第65回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2012年9月.
311. **苛原 稔 :** 内分泌療法の選択と進め方, *子宮内膜症セミナー,* 2012年10月.
312. **松崎 利也 :** 特別講演:多囊胞性卵巣症候群の病態に基づく診断と治療, *第126回近畿産科婦人科学会学術集会,* 2012年10月.
313. **苛原 稔 :** ホルモン補充療法の乳癌リスクの最近の動向, *徳島県病院薬剤師学術講演会,* 2012年10月.
314. **苛原 稔 :** シンポジウム: 生涯にわたる女性の血圧管理, --- 月経異常とメタボリック症候群 ---, *第27回日本女性医学学会学術集会,* 2012年10月.
315. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 谷 杏奈, 加藤 剛志, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期におけるアディポネクチンの動態にテストステロンが関与する, *第27回日本女性医学学会学術集会,* 2012年10月.
316. **谷 杏奈, 山本 哲史, 松井 寿美佳, 加藤 剛志, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 安井 敏之, 苛原 稔 :** 若年子宮内膜症患者では動脈硬化が進んでいる, *第27回日本女性医学学会学術集会,* 2012年10月.
317. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー:不妊治療による多胎妊娠の最近の動向と予防法, *第57回日本生殖医学学術講演会,* 2012年11月.
318. **松崎 利也 :** シンポジウム: 中枢と性腺の機能制御に関する最近の話題, --- 胎性期の低栄養が成長後の性機能と視床下部kisspeptinに及ぼす影響 ---, *第57回日本生殖医学会学術講演会,* 2012年11月.
319. **苛原 稔 :** 更年期以降の女性のヘルスケア, *香川三知会,* 2012年11月.
320. **宮本 健志, 溝渕 佳史, 影治 照喜, 永廣 信治, 小谷 裕美子, 香美 祥二, 加地 剛, 苛原 稔 :** 胎児期に発見された頭蓋咽頭腫の一例, *第74回㈳日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会,* 2012年12月.
321. **谷 杏奈, 山本 哲史, 松井 寿美佳, 加藤 剛志, 國見 幸太郎, 上村 浩一, 安井 敏之, 前川 正彦, 鎌田 正晴, 苛原 稔 :** 若年子宮内膜症患者では動脈硬化が進んでいる, *第27回日本生殖免疫学会会員・学術集会,* 2012年12月.
322. **苛原 稔 :** 男の更年期，女の更年期, *新春講演会,* 2013年1月.
323. **苛原 稔 :** ライフステージから見たウイメンズヘルスケア, --- ホルモン治療と女性癌予防の視点から ---, *Women's Seminar 2013,* 2013年1月.
324. **苛原 稔 :** 多嚢胞性卵巣症候群と生活習慣病, *下関産婦人科医会学術講演会,* 2013年1月.
325. **E Takagi, R Ota, 仁木 敏之, M Kadota, Y Kawabata, T Hara, A Takashima, 坂東 美佳, S Bando, T Matsuura, 伊勢 孝之, J Hotchi, 上田 由佳, 山口 浩司, 八木 秀介, 岩瀬 俊, 竹谷 善雄, N Tomita, 山田 博胤, 添木 武, 若槻 哲三, 佐田 政隆, 中山 聡一朗, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 妊娠を契機にATⅢ欠損症と診断され，血栓管理の後に出産に至った一例, *第246回徳島医学会学術集会(平成24年度冬期),* 2013年2月.
326. **苛原 稔 :** 子宮内膜症に対する内分泌療法の特徴と選択指針, *一土会講演会,* 2013年2月.
327. **苛原 稔 :** 産婦人科における乳がん検診と画像診断, *第10回愛知県産婦人科医会学術研修会並びに第9回産婦人科MEセミナー(東海),* 2013年3月.
328. **苛原 稔 :** 1.月経異常，b.多囊胞性卵巣症候群(PCOS), 南江堂, 2013年5月.
329. **苛原 稔 :** 1. 月経異常，b.多嚢胞性卵巣症候群(PCOS), 南江堂, 2013年5月.
330. **松井 寿美佳, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 第1章，4.肥満，A.肥満と不妊症・PCOS, 株式会社 金芳堂, 2013年6月.
331. **松崎 利也 :** 肥満症の総合的治療ガイド, 2013年6月.
332. **苛原 稔 :** 「産婦人科疾患 -卵巣過剰刺激症候群- 」, 2014年1月.
333. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Anna Tani, Kotaro Kunimi, Hirokazu Uemura, Satoshi Yamamoto, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Associations of estrogen and testosterone with insulin resistance in pre- and postmenopausal women with and without hormone therapy., *International Journal of Endocrinology and Metabolism,* **Vol.11,** *No.2,* 65-70, 2013.
334. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Anna Tani, Takeshi Katou, Kotaro Kunimi, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Difference in the Ratio of High-Molecular Weight (HMW) to Total Adiponectin and HMW Adiponectin in Late Postmenopausal Women., *Journal of Endocrinological Investigation,* 2013.
335. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, A Tani, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Kokichi Arisawa *and* Minoru Irahara :** Effect of ultra-low-dose estradiol and dydrogesterone on arterial stiffness in postmenopausal women., *Climacteric,* **Vol.17,** *No.2,* 191-196, 2013.
336. **Hirobumi Niki, Toshiya Matsuzaki, Riyo Kinouchi, Takeshi Iwasa, Takako Kawami, Takeshi Katou, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Improvement in diagnostic performance of the revised total testosterone measuring system in Japanese women with polycystic ovary syndrome., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.61,** *No.1-2,* 65-71, 2014.
337. **Katsuyoshi Kume, Yasuo Tsutsumi M, Tomohiro Soga, Yoko Sakai, Noriko Kambe, Ryosuke Kawanishi, Eisuke Hamaguchi, Tomiya Kawahara, Asuka Kasai, Yoshimi Nakaji, Yousuke Horikawa T, Souichiro Nakayama, Takashi Kaji, Minoru Irahara *and* Katsuya Tanaka :** A case of placenta percreta with massive hemorrhage during cesarean section., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.61,** *No.1-2,* 208-212, 2014.
338. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Kaoru Keyama, Anna Tani, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** High adiponectin level in late postmenopausal women with normal renal function., *Clinica Chimica Acta,* **Vol.430,** 104-108, 2014.
339. **安井 敏之, 松井 寿美佳, 谷 杏奈, 加藤 剛志, 苛原 稔 :** HRTの慎重投与例への対応 -7.慢性肝疾患，胆嚢炎および胆石症の既往, *産科と婦人科,* **Vol.80,** *No.12,* 1609-1616, 2013年.
340. **松崎 利也, 岩佐 武, 苛原 稔 :** 新たに開発されたアーキテクト・テストステロンⅡの性能評価と多囊胞性卵巣症候群(PCOS)の診断における有用性の検討, *医学と薬学,* **Vol.70,** *No.20,* 331-339, 2013年8月.
341. **松崎 利也 :** インスリン抵抗性を持つ多囊胞性卵巣症候群患者の診断とメトホルミン療法の適応の検討, *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.65,** *No.12,* 2698-2708, 2013年12月.
342. **苛原 稔, 桑原 章 :** 出生前診断と着床前診断の倫理問題, *公衆衛生,* **Vol.78,** *No.3,* 163-166, 2014年3月.
343. **Akira Kuwahara, Mikio Yamasaki, Fukushima Chiemi *and* Minoru Irahara :** Effect of elective cryopreservation of all embryo, Recent analysis of Japan ART registry., *FFS Regional Meeting, Recent Progress and New Trends of ART in Japan,* Boston, Oct. 2013.
344. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー: 我が国におけるARTの現状 – 使用薬剤・管理方法・成績の解析, *第65回日本産科婦人科学会学術集会,* 2013年5月.
345. **松崎 利也 :** シンポジウム: 多囊胞性卵巣症候群(PCOS)の病因・病態と管理 -インスリン抵抗性を持つ多嚢胞性卵巣症候群患者の診断とメトホルミン療法の適応の検討-, *第65回日本産科婦人科学会学術集会,* 2013年5月.
346. **苛原 稔 :** 教育講演:産婦人科診療における乳癌検診の重要性, *産婦人科診療における乳癌検診の重要性,* 2013年5月.
347. **苛原 稔 :** シンポジウム:助産実践の創造に向けて助産師にもとめるもの, --- – 医師の立場から - ---, *第69回日本助産師学会,* 2013年5月.
348. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー: 産婦人科領域における女性ヘルスケア管理の重要性, *第125回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会,* 2013年6月.
349. **松崎 利也 :** シンポジウム: 肥満症の実態と問題 –各診療科の現場から- 肥満を伴う月経異常患者の病態, *第31回日本肥満症治療学会学術集会,* 2013年6月.
350. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症に対するホルモン療法の留意点, *札幌市産婦人科医会学術講演会,* 2013年7月.
351. **苛原 稔 :** 特別講演: 我が国の生殖補助医療の発展とこれからの課題, *札幌東豊セミナー,* 2013年8月.
352. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー:ART難治症例における卵巣刺激法を含めた総合戦略, *第31回日本受精着床学会総会,* 2013年8月.
353. **苛原 稔 :** 指定講演:日本生殖医学会の現状と未来・専門医制度のあり方について, *第49回中国四国生殖医学会学術講演会,* 2013年8月.
354. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症における疼痛対策と不妊治療, *第24回近畿エンドメトリオーシス研究会,* 2013年8月.
355. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 原田 雅史, 西村 正人, 苛原 稔 :** 子宮膿瘍のMR Spectroscopy, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第14回シンポジウム,* 2013年9月.
356. **苛原 稔 :** 特別講演:生殖補助医療30年の発展とこれからの課題, *平成25年度喜和会総会・学術講演会,* 2013年9月.
357. **中川 竜二, 西條 隆彦, 加地 剛, 中山 聡一朗, 苛原 稔 :** 完全気管輪を伴った右肺欠損の低出生体重児の管理, *第104回徳島周産期研究会,* 2013年10月.
358. **山本 藍美, 田中 優, 山川 祥悟, 桑原 章, 田中 保, 苛原 稔, 德村 彰 :** ラット卵胞発育および排卵調節機構におけるリゾホスファチジン酸受容体と代謝酵素の関与, *第52回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会, プログラム,* 2013年10月.
359. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー:視床下部・下垂体からのゴナドトロピン分泌調節の最近の話題, *第28回日本生殖免疫学会総会・学術集会,* 2013年11月.
360. **加藤 剛志 :** シンポジウム: 一般乳がん検診における産婦人科医の役割, *第29回日本女性医学学会学術集会,* 2014年.
361. **苛原 稔 :** イブニングセミナー:子宮内膜症とホルモン療法∼最近の動向∼, *第7回日本性差医学・医療学会学術集会,* 2014年1月.
362. **加藤 剛志, 毛山 薫, 河北 貴子, 谷 杏奈, 松井 寿美佳, 吉田 加奈子, 西村 正人, 上村 浩一, 安井 敏之, 苛原 稔 :** P2-31-8 当院におけるがん患者に対するHRT施行の現状(Group 69 更年期・老年期・閉経1,一般演題,第66回学術講演会), *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.66,** *No.2,* 665, 2014年2月.
363. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 毛山 薫, 谷 杏奈, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** P2-31-3 閉経後早期の血中スクレロスチンは閉経前よりも低い(Group 69 更年期・老年期・閉経1,一般演題,第66回学術講演会), *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.66,** *No.2,* 663, 2014年2月.
364. **谷 杏奈, 安井 敏之, 毛山 薫, 松井 寿美佳, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** P2-31-1 周閉経期において血中monocyte chemoattractant prtein-1とインターロイキン-8は異なる動態を示す(Group 69 更年期・老年期・閉経1,一般演題,第66回学術講演会), *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.66,** *No.2,* 663, 2014年2月.
365. **菅野 幹雄, 菅澤 典子, 黒部 裕嗣, 中山 泰介, 吉田 誉, 北市 隆, 木下 肇, 神原 保, 藤本 鋭貴, 苛原 稔, 北川 哲也 :** 臍帯血細胞移植は肺高血圧を改善させるか, *第44回日本心臓血管外科学会学術総会,* 2014年2月.
366. **苛原 稔 :** 基調講演: 産婦人科診療における乳癌検診の重要性, *第2回関西生殖医学集談会・第46回関西アンドロロジーカンファレンス,* 2014年3月.
367. **苛原 稔 :** 講義: 「治療総論・検査・診断」，「一般治療各論Ⅰ(排卵誘発)」, *平成25年度第1回日本生殖医学会生殖医療従事者講習会,* 2013年8月.
368. **苛原 稔 :** 市民公開講座: 中高年女性の性ホルモン補充を考える, *第9回日本抗加齢医学会北海道研究会,* 2013年9月.
369. **苛原 稔 :** 特別講演: 女性キャリアのためのライフプラニング講座, --- ∼知っておきたい``からだ''のこと∼ ---, *徳島保健所主催,* 2013年10月.
370. **苛原 稔 :** 特別講演:不妊症·不育症, *不妊症·不育症講演会,* 2013年10月.
371. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症における疼痛対策と不妊治療, *香川県子宮内膜症フォーラム,* 2013年11月.
372. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症に対するホルモン療法の留意点, *平成25年度岐阜産科婦人科研究会,* 2013年11月.
373. **苛原 稔 :** シンポジウム:医系大学・研究機関・病院における利益相反(COI)マネージメントガイドラインについて, *第4回日本医学会分科会利益相反会議,* 2013年11月.
374. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症に対するホルモン療法の留意点, *第304回筑後ブロック産婦人科医会研修会,* 2013年11月.
375. **苛原 稔 :** 特別講演:ホルモン補充療法の意義と留意点, *熊本更年期・加齢医学フォーラム,* 2013年11月.
376. **苛原 稔 :** 女性の80%が経験する月経痛の真実(月経困難症·子宮内膜症とは)∼・痛いのガマンしちゃダメ!月経痛は見えない病気のサイン-月経困難症，子宮内膜症とは?- ・一緒に治そう-治療(薬物療法と手術)- ・月経痛専用の治療薬って知ってる?-早期治療の重要性-」, *日本子宮内膜症啓発会議 第2回メディアセミナー,* 2013年11月.
377. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症に対するホルモン療法の留意点, *平成25年度香川県産婦人科医会臨時総会香川産科婦人科学会報告会並びに合同学術講演会,* 2013年12月.
378. **寺田 知正, 中川 竜二, 渡辺 典子, 西條 隆彦, 近藤 朝美, 香美 祥二, 加地 剛, 中山 聡一朗, 苛原 稔, 石橋 広樹, 矢田 圭吾 :** 完全気管輪を伴った右肺欠損の低出生体重児の管理, *第141回日本小児科学会徳島地方会,* 2013年12月.
379. **苛原 稔 :** スポンサードレクチャー:女性ヘルスケアからみたPCOSの管理, *第368回東京産科婦人科学会例会,* 2013年12月.
380. **苛原 稔 :** 特別講演: ARTの現状とこれからの課題, *岡山ARTフォーラム2014・冬,* 2014年1月.
381. **苛原 稔 :** 特別講演:これからの思春期教育, --- ∼今，伝えておきたい``からだ''のこと∼ ---, *平成25年度地域保健関係職員研修会,* 2014年1月.
382. **苛原 稔 :** 特別講演:産婦人科医による乳がん検診のすすめ, --- ∼画像診断の最近の動向∼ ---, *第16回産婦人科MEセミナー(西日本),* 2014年2月.
383. **苛原 稔 :** 医学研究COIマネージメントガイドラインについて, --- 全国医学部長病院長会議ガイドライン ---, *日本医学会COIマネージメント研修セミナー,* 2014年2月.
384. **苛原 稔 :** 特別講演: 生殖補助医療の現状とこれからの動向, *第13回秋田県生殖・内分泌研究会,* 2014年3月.
385. **苛原 稔 :** 妊娠と不妊の最近の話題, *「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の制度改正に係る説明会,* 2014年3月.
386. **苛原 稔 :** 特別講演:子宮内膜症と不妊治療, --- ∼内分泌療法からARTまで∼ ---, *第19回鳥取生殖医学セミナー,* 2014年3月.
387. **苛原 稔 :** 学術講演:ホルモン補充療法の意義と留意点, *愛媛県産婦人科医会学術講演会,* 2014年3月.
388. **吉本 勝彦, 赤池 雅史, 苛原 稔, 青田 桂子 :** 歯科医師のための医学ハンドブック, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2014年5月.
389. **松崎 利也 :** PCOSにおけるメトホルミン療法, 2014年7月.
390. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 体重減少性月経および神経性食欲不振症の診断と治療, 株式会社 中外医学社, 2014年7月.
391. **苛原 稔 :** 高プロラクチン血症に対する診断・治療，一般不妊治療における多胎妊娠の予防, 日本生殖医学会, 2014年10月.
392. **松崎 利也 :** 生殖医療の必修知識, --- 「第2章 不妊症 3.不妊症の治療 2」一般不妊治療 (1)排卵誘発法 ①ゴナドトロピン療法」 ---, 日本生殖医学会, 東京, 2014年10月.
393. **松崎 利也, 松井 寿美佳, 岩佐 武, 苛原 稔 :** 月経不順と女性医療, フジメディカル出版, 2014年11月.
394. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Takako Kawami, Hirobumi Niki, Takeshi Kato, Akira Kuwahara, Hirokazu Uemura, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Hypothalamic Kiss1 and RFRP gene expressions are changed by a high dose of lipopolysaccharide in female rats., *Hormones and Behavior,* **Vol.66,** *No.2,* 309-316, 2014.
395. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Sumika Matsui, Munkhsaikhan Munkhzaya, Altankhuu Tungalagsuvd, Takako Kawami, Masahiro Murakami, Takeshi Katou, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** The effects of LPS-induced endotoxemia on the expression of adiponectin and its receptors in female rats., *Endocrine Journal,* **Vol.61,** *No.9,* 891-900, 2014.
396. **Kazuhisa Maeda, Issei Imoto, Takashi Kaji, Yukiko Yoshida, Souichiro Nakayama *and* Minoru Irahara :** Case of non-mosaic trisomy 20 in amniotic fluid cultures without anomalies in the fetus: Cytogenetic discrepancy between amniocytes and fetal blood., *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,* **Vol.41,** *No.1,* 141-144, 2014.
397. **阿部 彰子, 杉山 裕子, 野村 秀高, 山本 阿紀子, 的田 真紀, 岡本 三四郎, 近藤 英司, 尾松 公平, 加藤 一喜, 馬屋原 健司, 竹島 信宏 :** 卵巣に発生した悪性リンパ腫の1例, *日本婦人科腫瘍学,* **Vol.32,** *No.4,* 769-775, 2014年.
398. **Akiko Abe, Kimihiko Sakamoto, Tomoko Taniguchi, Hidetaka Nomura, Akiko Yamamoto, Sansiro Okamoto, Kohei Omatsu, Kazuyoshi Kato, Masami Arai *and* Nobuhiro Takeshima :** The presentation of an asymptomatic ovarian carcinosarcoma caught by BRCA1 mutation surveillance program, *International Cancer Conference Journal,* **Vol.3,** *No.4,* 242-246, 2014.
399. **Yasuyo Saijo, Hiroyuki Furumoto, Kanako Yoshida, Masato Nishimura *and* Minoru Irahara :** Clinical Significance of Vascular Endothelial Growth Factor Expression and Microvessel Density in Invasive Cervical Cancer., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.62,** *No.3-4,* 154-160, 2015.
400. **松崎 利也, 岩佐 武, 苛原 稔 :** アディポサイトカインとゴナドトロピン分泌, *HORMONE FRONTIER IN GYNRCOLOGY,* **Vol.21,** *No.3,* 31-37, 2014年9月.
401. **苛原 稔 :** 脂質異常症とHRT「女性の脂質異常症の治療と管理ポイント」, *Progress in Medicine,* **Vol.34,** *No.9,* 2014年9月.
402. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 卵巣機能とストレス反応, *Hormone Frontier in Gynecology,* **Vol.21,** *No.4,* 21-25, 2014年12月.
403. **松崎 利也 :** クリニカルカンファレンス: –排卵誘発Update- 排卵誘発の現状と将来, *第66回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2014年4月.
404. **加地 剛, 前田 和寿, 髙橋 洋平, 中山 聡一朗, 苛原 稔 :** ミニワークショップ:Dual Dopplerを使った胎児右心室の等容拡張時間および等容収縮時間の測定, *第66回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2014年4月.
405. **苛原 稔 :** 特別講演: 子宮内膜症の疼痛管理と不妊治療, --- 内分泌療法の有用性 ---, *第6回新潟子宮内膜症研究会,* 2014年5月.
406. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 原田 雅史, 苛原 稔 :** 女性骨盤部領域における磁化率強調像の有用性について, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第15回シンポジウム,* 2014年9月.
407. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 毛山 薫, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 超低用量ホルモン補充療法は動脈硬化度を改善する, *第67回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2014年9月.
408. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー:女性ヘルスケアのための知っておきたいホルモン療法の最新知識, *第41回日本産婦人科医会学術集会,* 2014年10月.
409. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 毛山 薫, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 動脈硬化度に対する超低用量ホルモン補充療法の効果についての検討, *第29回日本女性医学学会学術集会,* 2014年11月.
410. **加地 剛, 七條 あつ子, 髙橋 洋平, 中山 聡一朗, 前田 和寿, 苛原 稔, 早渕 康信, 香美 祥二 :** 完全大血管転位における冠動脈走行の出生前評価, *第21回日本胎児心臓病学会学術集会,* 2015年2月.
411. **苛原 稔 :** 特別講演: ホルモン補充療法の意義と留意点, *三重県産婦人科医会特別研修会,* 2014年4月.
412. **苛原 稔 :** 特別講演:HRTと乳がん検診, *第1回産婦人科医の為の乳がん検診参画に向けての講習会,* 2014年6月.
413. **苛原 稔 :** HRTと乳がん検診, *第1回産婦人科医のための乳がん検診参画に向けての講習会,* 2014年6月.
414. **苛原 稔 :** 特別講演:分岐点に立つ生殖医療, *札幌東豊セミナー,* 2014年8月.
415. **苛原 稔 :** 特別講演: 知っておきたい思春期教育の最新知識, --- 思春期から伝えておきたい健康課題とは ---, *教育関係者のための思秋期教育セミナー(徳島保健所主催),* 2014年8月.
416. **松崎 利也 :** PCOSに対する排卵誘発, *産婦人科臨床懇話会セミナー –不妊治療2014-,* 2014年8月.
417. **苛原 稔 :** 講義: 「治療総論・検査・診断」，「一般治療各論Ⅰ(排卵誘発)」, *平成26年度第1回日本生殖医学会生殖医療従事者講習会,* 2014年8月.
418. **苛原 稔 :** 特別講演: 子宮内膜症に対するホルモン療法の留意点, *東予産婦人科医会,* 2014年9月.
419. **苛原 稔 :** 特別講演:高齢化少産時代の生殖医療の問題点, *第46回徳島母性衛生学会,* 2014年9月.
420. **苛原 稔 :** 特別講演:産婦人科領域からの乳癌管理へのアドバイス, *第27回宮崎乳腺疾患研究会,* 2014年10月.
421. **苛原 稔 :** 学術講演: 女性ヘルスケアのためのホルモン療法の最近の話題, *京都産婦人科医会11月学術研修会,* 2014年11月.
422. **苛原 稔 :** 特別講演:ホルモン補充療法の意義と留意点に関する最近の考え方, *平成26年山梨産婦人科学会・山梨県産婦人科医会並びに合同講演会,* 2014年12月.
423. **苛原 稔 :** 基調講演: 内分泌領域の最新知識の普及, *第20回徳島内分泌研究会,* 2014年12月.
424. **苛原 稔 :** セミナー: 代理懐胎を考える, *「女性の健康週間2015」プレスセミナー,* 2015年1月.
425. **苛原 稔 :** 特別講演:ホルモン補充療法の意義と留意点に関する最近の考え方, *第9回大分女性医学フォーラム,* 2015年2月.
426. **苛原 稔 :** 特別講演:日本におけるARTの現状とこれからの課題, *第1回東海生殖周産期研究会,* 2015年3月.
427. **苛原 稔 :** Ⅰ女性の年齢と妊娠·不妊について, 医薬ジャーナル社, 2016年1月.
428. **苛原 稔 :** Ⅱ月経周期と妊娠の成立機構, 医薬ジャーナル社, 2016年1月.
429. **苛原 稔 :** 資料「日本産科婦人科学会会告」，「日本生殖医学会理事会·倫理委員会の報告および会告」, 医薬ジャーナル社, 2016年1月.
430. **松崎 利也 :** Ⅲ不妊症の原因と転帰 1.原因疾患,卵管因子,子宮因子, 医薬ジャーナル社, 2016年1月.
431. **松崎 利也 :** Ⅴ不妊症の治療 1.排卵障害，2.多囊胞性卵巣症候群(PCOS)の治療法，3.高プロラクチン血症の治療法,その他, 医薬ジャーナル社, 2016年1月.
432. **苛原 稔 :** 内分泌・代謝系 38.女性ホルモン剤，39.その他のホルモン剤-排卵誘発治療について-, 株式会社じほう, 2016年1月.
433. **Akiko Abe, Maki Matoda, Sanshiro Okamoto, Eiji Kondo, Kazuyoshi Kato, Kohei Omatsu, Kenji Umayahara, Kuniko Utsugi *and* Nobuhiro Takeshima :** Resection of the vaginal vault for vaginal recurrence of cervical cancer after hysterectomy and brachytherapy, *World Journal of Surgical Oncology,* **Vol.13,** 137, 2015.
434. **安原 由子, 飯藤 大和, 桑村 由美, 梅田 弥生, 浦西 由美, 谷岡 哲也, 近藤 和也, 岸田 佐智, 苛原 稔 :** 徳島県内の看護職員高度人材育成研修推進事業における特定行為に係る実態調査, *四国医学雑誌,* **Vol.71,** *No.3,4,* 59-70, 2015年.
435. **Anna Tani, S Yamamoto, Masahiko Maegawa, Koutaro Kunimi, Sumika Matsui, Kaoru Keyama, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki, Toshiyuki Yasui, M Kamada, Takeshi Soeki, Masataka Sata *and* Minoru Irahara :** Arterial stiffness is increased in young women with endometriosis., *Journal of Obstetrics and Gynaecology,* **Vol.35,** *No.7,* 711-715, 2015.
436. **Takeshi Katou, Kaoru Keyama, Sumika Matsui, Mikio Yamasaki, Kanako Yoshida *and* Minoru Irahara :** Step Up from Salpingo-Oophorectomy to Total Laparoscopic Hysterectomy Incorporating Incision Dissectiong Procedures., *Journal of Minimally Invasive Gynecology,* **Vol.22,** *No.6S,* S217, 2015.
437. **Kazumi Takeshima, Seung Chik Jwa, Hidekazu Saito, Aritoshi Nakaza, Akira Kuwahara, Osamu Ishihara, Minoru Irahara, Fumiki Hirahara, Yasunori Yoshimura *and* Tetsuro Sakumoto :** Impact of single embryo transfer policy on perinatal outcomes in fresh and frozen cycles-analysis of the Japanese Assisted Reproduction Technology registry between 2007 and 2012., *Fertility and Sterility,* **Vol.105,** *No.2,* 337-46.e3, 2015.
438. **立花 綾香, 加地 剛, 七條 あつ子, 髙橋 洋平, 中山 聡一郎, 中川 竜二, 前田 和寿, 早渕 康信, 香美 祥二, 苛原 稔 :** 胎児期から類洞交通を確認できた純型肺動脈閉鎖の一例, *日本周産期・新生児医学会雑誌,* **Vol.52,** *No.1,* 155-159, 2016年.
439. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Mayila Yiliyasi, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Developmental changes in the hypothalamic mRNA levels of nucleobindin-2 (NUCB2) and their sensitivity to fasting in male and female rats., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.49,** *No.1,* 46-49, 2016.
440. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Mayila Yiliyasi, Takeshi Katou, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Prenatal undernutrition results in greater lipopolysaccharide-induced changes in hypothalamic TNF- expression, but does not affect the equivalent changes in the serum levels of luteinizing hormone and testosterone, in adult male rats., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.48,** 80-83, 2016.
441. **Kazuki Saito, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Mami Miyado, Hidekazu Saito, Tomonobu Hasegawa, Keiko Homma, Eisuke Inoue, Yoshimichi Miyashiro, Toshiro Kubota, Minoru Irahara, Tsutomu Ogata *and* Maki Fukami :** Steroidogenic pathways involved in androgen biosynthesis in eumenorrheic women and patients with polycystic ovary syndrome., *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology,* **Vol.158,** 31-37, 2016.
442. **松崎 利也 :** 差分解説:多囊胞性卵巣症候群(PCOS) 治療の必要性, *日本医事新報, No.4788,* 2016年1月.
443. **苛原 稔 :** 女性ヘルスケアのための生殖内分泌研究の意義, *日本女性医学学会雑誌,* **Vol.24,** *No.1,* 64-70, 2016年1月.
444. **SATO Kenji, SUEOKA Kou, SENBA Hitoshi, IINO Kotaro, SUZUKI Mariko, MIZUGUCHI Yuki, IZUMI Yoko, Minoru Irahara, YOSHIMURA Yasunori *and* TANAKA Mamoru :** Current status of preimplantation genetic dagonosis in Japan., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
445. **Masato Nishimura, Eri Takiguchi, Takako Kawakita, Akiko Abe, TANIGUCHI Yuka, Yuri Yamamoto, YAMASAKI Mikio, Takeshi Iwasa, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Efficacy and pregnant outcomes of fertility-sparing treatment with medroxyprogesterone acetate for endometrial carcinoma and atypical endometrial hyperplasia in young women., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
446. **Akiko Abe, Masato Nishimura, Eri Takiguchi, Takako Kawakita, TANIGUCHI Yuka, Yuri Yamamoto, YAMASAKI Mikio, Takeshi Iwasa, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Survey on oncologist and gynecologist concerned with fertility for cancer survivors in reproductive age., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
447. **Kaoru Keyama, TANI Anna, Sumika Matsui, Takeshi Katou *and* Minoru Irahara :** LPS progress the development of endometriosis in murine model., *IFFS/JSRM International Meeting 2015,* Yokohama, Apr. 2015.
448. **MAEGAWA Masahiko, TANI Anna, YAMAMOTO Satoshi, KUNIMI Kotaro, Takeshi Katou, Sumika Matsui, Kaoru Keyama, Hirokazu Uemura, Toshiyuki Yasui, KAMADA Masaharu, MITANI Ryuji, MIYATANI Yuka *and* Minoru Irahara :** Arterial stiffness is increased in young women with endometriosis., *IFFS/JSRM International Meeting 2015,* Yokohama, Apr. 2015.
449. **Takeshi Katou, KASAI Kana, Kaoru Keyama, Sumika Matsui, TANI Anna *and* Minoru Irahara :** Accidental findings of minimal endometriosis during laparoscopic surgery : a retrospective study., *IFFS/JSRM International Meeting 2015,* Yokohama, Apr. 2015.
450. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Kaoru Keyama, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura *and* Minoru Irahara :** Ultra-low-dose estradiol improves arterial stiffness in postmenopausal women., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
451. **MUNKHZAYA Munkhsaikhan, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, TUNGALAGSUVD Altankhuu, KAWAMI Takako *and* Minoru Irahara :** Suppressive effect of immune stress on LH secretion is absent in early neonatal period in rats., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
452. **TUNGALAGSUVD Altankhuu, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, MUNKHZAYA Munkhsaikhan, KAWAMI Takako *and* Minoru Irahara :** Senktide does not recover suppression of HPG axis induced by acute fasting in male rats., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
453. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, KAWAMI Takako, MUNKHZAYA Mukhsaikhan, TUNGALAGSUVD Altankhuu *and* Minoru Irahara :** Hypothalamic Kiss1 and RFRP gene expressions are changed by a high dose of lipopolysaccharide in female rats., *IFFS/JSRM International Meeting 2015,* Yokohama, Apr. 2015.
454. **Takashi Kaji, Toshiyuki Yasui, HICHIJO Atsuko, TAKAHASHI Yohei, NAKAYAMA Soichiro, Hirokazu Uemura, Kazuhisa Maeda *and* Minoru Irahara :** Effect of bed rest during pregnancy on bone turnover markers in pregnant and postpartum women., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
455. **NAKAYAMA Soichiro, Takashi Kaji, Toshiyuki Yasui, HICHIJO Atsuko, TAKAHASHI Yohei *and* Minoru Irahara :** Serum 25(OH)D3 concentrations and season-specific correlates in Japanese pregnancy women., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
456. **HICHIJO Atsuko, TAKAHASHI Yohei, NAKAYAMA Soichiro, Takashi Kaji, NAKAOKU Daichi, MURAKAMI Masahiro, KONDO Akane, MORINE Mikio, Kazuhisa Maeda, Issei Imoto *and* Minoru Irahara :** Case of placental mesenchymal dysplasia associated with cytogenetic discrepancy between amniotic fluid cells and fetal blood., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
457. **TAKAHASHI Yohei, Takashi Kaji, NAKAYAMA Soichiro, HICHIJO Atsuko, Kazuhisa Maeda *and* Minoru Irahara :** Intrauterine death by cord entanglement in monoamniotic twin reversed arterial perfusion sequence after infertility treatment: a case report., *IFFS/JSRM International Meeting 2015,* Yokohama, Apr. 2015.
458. **Akira Kuwahara, HINOKIO Kenji, TANIGUCHI Yuka, Yuri Yamamoto, YAMASAKI Mikio, Takeshi Iwasa *and* Minoru Irahara :** Clinical significance of estradiol and transvaginal ultrasonography for pregnancy outcomes in natural frozen-thawed blastcyst transfer cycles., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
459. **Yuri Yamamoto, Akira Kuwahara, YANO Yuya, TANIGUCHI Yuka, YAMASAKI MIkio, HINOKIO Kenji *and* Minoru Irahara :** Clinical significance of serum hCG in early pregnancy periods in ART., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
460. **TANAKA Yu, Akira Kuwahara, USHIGOE Kenjiro, YANO Yuya, TANIGUCHI Yuka, Yuri Yamamoto *and* Toshiya Matsuzaki :** The role of CINC/gro in the rat ovulatory process., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
461. **YAMASAKI Mikio, Akira Kuwahara, TANIGUCHI Yuka, Yuri Yamamoto, Takeshi Iwasa, HINOKIO Kenji, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Comparison of AMH and FSH an indicator of ovarian reserve in ART., *IFFS/JSRM International Meeting,2015,* Yokohama, Apr. 2015.
462. **乾 宏彰, 加地 剛, 七條 あつ子, 髙橋 洋平, 中山 聡一朗, 苛原 稔, 早渕 康信, 香美 祥二, 遠藤 聡子 :** 胎児期に大動脈弁狭窄から左心低形成症候群に進行した1例, *第107回徳島周産期研究会,* 2015年5月.
463. **苛原 稔 :** 特別講演:女性ヘルスケアの観点からみた少子晩産化時代の乳がん検診, *第23回日本がん検診・診断学会総会，第24回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会,* 2015年8月.
464. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 原田 雅史, 苛原 稔 :** 婦人科領域におけるreduced FOV DWIの有用性について, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第16回シンポジウム,* 2015年9月.
465. **乾 宏彰, 加地 剛, 七條 あつ子, 髙橋 洋平, 中山 聡一朗, 早渕 康信, 香美 祥二, 苛原 稔, 遠藤 聡子 :** 妊娠19週から経過を見ることができた胎児大動脈弁狭窄から左心低形成症候群への進行例, *第68回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演,* 2015年9月.
466. **毛山 薫, 松井 寿美佳, 安井 敏之, 笠井 可菜, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期女性における脂質代謝と男性ホルモン, *第68中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2015年9月.
467. **苛原 稔 :** 倫理シンポジウム: 医学研究・臨床試験の不正防止について, *第53回日本癌治療学会学術集会,* 2015年10月.
468. **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.
469. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 笠井 可菜, 毛山 薫, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** エストロゲンの投与ルートによる男性ホルモンの変化の違いについての検討, *第30回日本女性医学学会学術集会,* 2015年11月.
470. **毛山 薫, 安井 敏之, 笠井 可菜, 松井 寿美佳, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 閉経期女性における脂質代謝と男性ホルモン, *第30回日本女性医学学会学術集会,* 2015年11月.
471. **苛原 稔 :** 講義:不妊症・不育症とは, *平成27年度不妊・不育相談支援研修,* 2015年11月.
472. **苛原 稔 :** 教育講演:NIPTの課題と今後の検査体制について, *第1回日本産科婦人遺伝診療学会学術講演会,* 2015年12月.
473. **岩佐 武 :** シンポジウム: ストレスによる生殖機能低下におけるGonadotropin inhibitory hormone(GnIH)の意義, *第20回日本生殖内分泌学会学術集会,* 2016年1月.
474. **松崎 利也 :** 専攻医教育プログラム: 続発性無月経, *第67回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2015年4月.
475. **阿部 彰子 :** 徳島県の子宮癌の死亡率を減少させるために ベセスダシステムによる子宮頸癌検診のすすめかた，他国の状況, *第59回徳島婦人科腫瘍研究会,* 2015年5月.
476. **苛原 稔 :** 特別講演:ホルモン補充療法と乳癌リスクに関する最近の考え方, *平成27年度岐阜産科婦人科学会・岐阜県産婦人科医会合同学術研修会,* 2015年6月.
477. **苛原 稔 :** 特別講演:女性ヘルスケアにおける乳腺疾患管理の重要性とこれからの展開, *北海道産婦人科乳腺医学会第6回学術集会,* 2015年7月.
478. **苛原 稔 :** 記念講演:不妊症診療と生殖補助医療, *不育症研究センター キックオフ・セミナー,* 2015年7月.
479. **苛原 稔 :** 公開シンポジウム:産婦人科領域における遺伝診療の最近の話題, *第251回徳島医学会学術集会,* 2015年8月.
480. **苛原 稔 :** 特別講演:更年期以降女性の医療におけるホルモン補充療法の役割を考える, *札幌東豊セミナー,* 2015年8月.
481. **松崎 利也 :** 特別講演:多嚢胞性卵巣症候群の代謝異常症的側面, *第35回高知県内分泌代謝研究会,* 2015年10月.
482. **苛原 稔 :** 特別講演:生殖内分泌学の最近の話題, *第8回三重県産婦人科内分泌研究会,* 2015年10月.
483. **苛原 稔 :** 教育講演:子宮内膜症の治療について, *子宮内膜症フォーラムin 香川,* 2015年12月.
484. **苛原 稔 :** 特別講演:生殖補助医療の現状と将来への課題, *平成27年度富山県産科婦人科学会第5回例会・特別講演会,* 2016年1月.
485. **苛原 稔 :** 特別講演:不妊治療の現状と問題点, *第452回徳島県中部臨床研究会,* 2016年1月.
486. **前田 和寿, 苛原 稔 :** 3.合併症妊娠 ②呼吸器疾患(気管支喘息), 株式会社 メジカルビュー社, 2016年7月.
487. **松崎 利也 :** インスリン増感剤, 株式会社 中外医学社, 2016年11月.
488. **苛原 稔 :** 第1章基礎知識D視床下部ホルモン，4.GnRH, 株式会社 診断と治療社, 2016年11月.
489. **Altankhuu Tungalagsuvd, Toshiya Matsuzaki, Takeshi Iwasa, Munkhsaikhan Munkhzaya, Mayila Yiliyasi, Takako Kawami, Takeshi Katou, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** The expression of orexigenic and anorexigenic factors in middle-aged female rats that had been subjected to prenatal undernutrition., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.49,** 1-5, 2016.
490. **Takashi Kaji, Kazuhisa Maeda, A Hichijo, Y Takahashi, S Nakayama *and* Minoru Irahara :** Three-dimensional HDlive rendering of fetal perineum in anorectal atresia., *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology,* **Vol.47,** *No.6,* 784-785, 2016.
491. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Kana Kasai, Kaoru Keyama, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Changes of liver enzymes and triglyceride during the menopausal transition in Japanese women., *Journal of Obstetrics and Gynaecology,* **Vol.36,** *No.6,* 806-811, 2016.
492. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Maira Yiliyasi, Takeshi Katou, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Developmental changes in the hypothalamic mRNA expression levels of PACAP and its receptor PAC1 and their sensitivity to fasting in male and female rats., *International Journal of Developmental Neuroscience,* **Vol.52,** 33-37, 2016.
493. **Junpei Yamamoto, Midori Omura, Koichiro Tuchiya, Mayumi Hidaka, Akira Kuwahara, Minoru Irahara, Tamotsu Tanaka *and* Akira Tokumura :** Preferable existence of polyunsaturated lysophosphatidic acids in human follicular fluid from patients programmed with in vitro fertilization., *Prostaglandins & Other Lipid Mediators,* **Vol.126,** 16-23, 2016.
494. **Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Takeshi Iwasa, Munkhsaikhan Munkhzaya, Rie Yanagihara, Takako Tokui, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila, Takeshi Katou, Akira Kuwahara, Sumika Matsui *and* Minoru Irahara :** Kisspeptin mRNA expression is increased in the posterior hypothalamus in the rat model of polycystic ovary syndrome., *Endocrine Journal,* **Vol.64,** *No.1,* 7-14, 2016.
495. **T Tatsumi, S C. Jwa, Akira Kuwahara, Minoru Irahara, T Kubota *and* H Saito :** No increased risk of major congenital anomalies or adverse pregnancy or neonatal outcomes following letrozole use in assisted reproductive technology., *Human Reproduction,* **Vol.32,** *No.1,* 125-132, 2016.
496. **Kazuhisa Maeda, Takashi Kaji, Souichiro Nakayama, Daichi Nakaoku, M Murakami, A Kondo, M Morine, Kenji Hinokio *and* Minoru Irahara :** Pregnancies with factor V deficiency: a case report and review of the literature., *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology,* **Vol.44,** *No.2,* 299-300, 2017.
497. **Takashi Kaji, Yasunobu Hayabuchi, Kazuhisa Maeda, Soichiro Nakayama *and* Minoru Irahara :** Prenatal assessment of coronary artery anatomy using color Doppler in cases of D-transposition of the great arteries: Case reports, *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,* **Vol.43,** *No.2,* 397-402, 2017.
498. **Mikio Sugano, Homare Yoshida, Hirotsugu Kurobe, Hiroki Arase, Hajime Kinoshita, Takashi Kitaichi, Noriko Sugasawa, Soichiro Nakayama, Kazuhisa Maeda, Minoru Irahara *and* Tetsuya Kitagawa :** Effects of Transplanted Human Cord Blood- Mononuclear Cells on Pulmonary Hypertension in Immunodeficient Mice and Their Distribution., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.64,** *No.1,2,* 43-49, 2017.
499. **Yuu Tanaka, Akira Kuwahara, Kenjiro Ushigoe, Yuya Yano, Yuka Taniguchi, Yuri Yamamoto, Toshiya Matsuzaki, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Expression of cytokine-induced neutrophil chemoattractant suppresses tumor necrosis factor alpha expression and thereby prevents the follicles from undergoing atresia and apoptosis., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.2,* 157-165, 2017.
500. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Yiliyasi Mayila, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** The effects of prenatal undernutrition and a high-fat postnatal diet on central and peripheral orexigenic and anorexigenic factors in female rats., *Endocrine Journal,* **Vol.64,** *No.6,* 597-604, 2017.
501. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Kana Kasai, Kaoru Keyama, Kanako Yoshida, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Sex hormone-binding globulin and antithrombin III activity in women with oral ultra-low-dose estradiol., *Journal of Obstetrics and Gynaecology,* **Vol.37,** *No.5,* 627-632, 2017.
502. **門田 友里, 西村 正人, 炬口 恵理, 河北 貴子, 阿部 彰子, 苛原 稔 :** カルチノイド成分を合併した粘液生卵巣癌の1例, *現代産婦人科,* **Vol.64,** *No.2,* 321-325, 2016年.
503. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 中枢性月経異常, *臨床婦人科産科,* **Vol.70,** *No.6,* 481-485, 2016年6月.
504. **阿部 彰子, 西村 正人, 炬口 恵理, 河北 貴子, 苛原 稔 :** Peutz-Jeghers症候群に合併した若年子宮体癌の1例, *日本婦人科腫瘍学会雑誌,* **Vol.34,** *No.4,* 640-647, 2016年10月.
505. **宇都宮 隆史, 見尾 保幸, 田中 温, 苛原 稔 :** 生殖補助医療における黄体補充を受ける女性を対象としたAKP-008(ルテウム®膣用坐剤400mg)の有効性と安全生の検討(第Ⅲ相臨床試験), *新薬と臨床,* **Vol.65,** *No.12,* 2016年12月.
506. **矢野 清人, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 卵胞発育異常の病態と治療 多嚢胞性卵巣症候群, *臨床婦人科産科,* **Vol.70,** *No.12,* 1117-1123, 2016年12月.
507. **松崎 利也 :** インスリン抵抗性改善薬, *薬局,* **Vol.68,** *No.2,* 70-74, 2017年2月.
508. **矢野 清人, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 多嚢胞性卵巣症候群テストステロン, *最新女性医療,* 2017年2月.
509. **Akira Kuwahara, Saito Hidekazu, Ishihara Osamu, Kugu Koji *and* Minoru Irahara :** Assisted Reproductive Technology (ART) in Japan, Annual reports of Japan ART registry., *IFFS2016,* India, Sep. 2016.
510. **Takashi Kaji, Yasunobu Hayabuchi, Kazuhisa Maeda, Atsuko Hichijyo, Naoto Yonetani, Takahashi Yohei, Nakayama Soichiro *and* Minoru Irahara :** Prenatal assessment of coronary artery anatomy using color Doppler in cases of D-transposition of the great arteries: case reports., *Prenatal assessment of coronary artery anatomy using color Doppler in cases of D-transposition of the great arteries: case reports.,* Rome, Sep. 2016.
511. **Toshiya Matsuzaki :** Symposium:Exploring pathophysiology and future treatment for human anovulation using rat models, *The 3rd World Conference on Kisspeptin,* Orlando, Mar. 2017.
512. **苛原 稔 :** 特別講演:これからの日本の生殖医療の役割とその展望, *第15回日本不妊カウンセリング学会学術集会,* 2016年6月.
513. **加地 剛, 早渕 康信, 北川 哲也, 苛原 稔 :** 胎児完全大血管転位症におけるカラードプラ超音波を用いた冠動脈走行評価, *第52回日本小児循環器学会総会・学術集会,* 2016年7月.
514. **苛原 稔 :** 教育セミナー:生殖医療が直面する倫理問題を考える, *第31回日本生殖免疫学会総会・学術集会,* 2016年12月.
515. **大隅 敬太, 早渕 康信, 小野 朱美, 市原 裕子, 木下 ゆき子, 東田 好広, 漆原 真樹, 香美 祥二, 須賀 健一, 中川 竜二, 菅野 幹雄, 北川 哲也, 加地 剛, 苛原 稔, 井本 逸勢 :** 心臓腫瘍の診断を契機に胎児期から管理し，多臓器における系統的診療をすすめた結節性硬化症の一例, *第147回日本小児科学会徳島地方会,* 2016年12月.
516. **苛原 稔 :** シンポジウム:HBOCへの対応のために産婦人科で必要なこと, *第5回日本HBOCコンソーシアム学術総会,* 2017年1月.
517. **山本 清成, 轟 貴史, 大櫛 祐一郎, 上野 理恵, 伊勢 孝之, 瀬野 弘光, 西條 良仁, 高木 恵理, 原 知也, 川端 豊, 斎藤 友子, 伊藤 浩敬, 松浦 朋美, 飛梅 威, 楠瀬 賢也, 山口 浩司, 八木 秀介, 山田 博胤, 添木 武, 若槻 哲三, 赤池 雅史, 佐田 政隆, 門田 友里, 西村 正人, 苛原 稔 :** PET/CTにて診断できた心サルコイドーシスの1例, *第254回徳島医学会学術集会,* 2017年2月.
518. **苛原 稔 :** 特別講演:女性医学におけるホルモン補充療法の役割と乳癌検診, *第325回岡山四水会,* 2016年4月.
519. **苛原 稔 :** 学術講演: 女性のライフステージに合わせたPCOSの管理, *西宮市・芦屋市産婦人科医会合同学術講演会,* 2016年5月.
520. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー:女性ヘルスケアにおけるホルモン補充療法の有用性, *第64回北日本産科婦人科学会総会 学術講演会,* 2016年6月.
521. **苛原 稔 :** イブニングセミナー:岐路に立つ生殖補助医療, --- その現状と展望 ---, *第52回北陸生殖医学会学術総会,* 2016年6月.
522. **苛原 稔 :** 基調講演: 日本専門医機構基準に則した新たな専門医制度の構築と本会のあり方について, *第38回中部生殖医学会学術集会,* 2016年6月.
523. **苛原 稔 :** 講演: 生殖医療への遺伝子診断の応用と問題点, *札幌東豊セミナー,* 2016年8月.
524. **苛原 稔 :** 特別講演:女性医学におけるホルモン補充療法の役割を考える, *第135回信州産婦人科連合会学術講演会,* 2016年9月.
525. **苛原 稔 :** 講演: 女性のライフステージから『産む』を考える, *日本助産師会中国・四国地区研修会,* 2016年10月.
526. **苛原 稔 :** 特別講演: 多嚢胞性卵巣症候群とメタボリックシンドローム, *第6回プライマリーケアセミナー,* 2016年11月.
527. **苛原 稔 :** 特別講演: 生殖医療2016 up date, *平成28年度秋の日産婦医会・社保・運営合同委員会特別講演会,* 2016年11月.
528. **苛原 稔 :** 特別講演: 岐路に立つ生殖医療を考える, *平成28年度慶應義塾大学医学部産婦人科学教室同窓会学術講演会,* 2016年11月.
529. **苛原 稔 :** 特別講演:女性ライフサイクルマネージメントのためのホルモン治療戦略, *第324回筑後ブロック産婦人科医会研修会,* 2016年11月.
530. **苛原 稔 :** セミナー:岐路に立つ生殖医療, --- その現状と課題 ---, *名古屋大学大学院 医学系研究科,* 2016年12月.
531. **苛原 稔 :** 特別講演:生殖医療の現状とこれからの展望, *第6回愛知産婦人科研究会,* 2016年12月.
532. **苛原 稔 :** 特別講演: 臨床現場に必要な医学倫理指針と利益相反の最近の考え方, *札幌東豊セミナー,* 2017年2月.
533. **加藤 剛志, 苛原 稔 :** 乳腺症・乳管内乳頭種, 日本医事新報社, 2017年7月.
534. **苛原 稔 :** 38.内分泌・代謝系 女性ホルモン剤，39. 内分泌・代謝系 その他のホルモン剤-排卵誘発治療について, 2018年1月.
535. **苛原 稔 :** 14.不妊症ってなに? ， 29.女性が産みやすい社会へ, 毎日新聞出版, 2018年2月.
536. **Toshiya Matsuzaki, Munkhsaikhan Munkhzaya, Takeshi Iwasa, Altankhuu Tungalagsuvd, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila, Rie Yanagihara, Takako Tokui, Takeshi Katou, Akira Kuwahara, Sumika Matsui *and* Minoru Irahara :** Relationship between serum anti-Mullerian hormone and clinical parameters in polycystic ovary syndrome., *Endocrine Journal,* **Vol.64,** *No.5,* 531-541, 2017.
537. **Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Takeshi Iwasa, Munkhsaikhan Munkhzaya, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila, Takako Tokui, Rie Yanagihara, Sumika Matsui, Takeshi Katou, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Clinical outcome of various metformin treatments for women with polycystic ovary syndrome., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.2,* 179-187, 2017.
538. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano *and* Minoru Irahara :** Gonadotropin-Inhibitory Hormone Plays Roles in Stress-Induced Reproductive Dysfunction., *Frontiers in Endocrinology,* **Vol.8,** 62, 2017.
539. **Minoru Irahara, Akira Kuwahara, Takeshi Iwasa, Tomonori Ishikawa, Osamu Ishihara, Koji Kugu, Rintaro Sawa, Kouji Banno *and* Hidekazu Saito :** Assisted reproductive technology in Japan: a summary report of 1992-2014 by the Ethics Committee, Japan Society of Obstetrics and Gynecology., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.2,* 126-132, 2017.
540. **Takako Kawakita, Masato Nishimura, Eri Takiguchi, Akiko Abe *and* Minoru Irahara :** Cytotoxic effects of 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 alone and in combination with dasatinib against uterine sarcoma ., *Experimental and Therapeutic Medicine,* **Vol.13,** *No.6,* 2939-2945, 2017.
541. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano, Rie Yanagihara, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Yiliyasi Mayila, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** The effects of chronic testosterone administration on body weight, food intake, and adipose tissue are changed by estrogen treatment in female rats., *Hormones and Behavior,* **Vol.93,** 53-61, 2017.
542. **Mikio Yamasaki, Akira Kuwahara, Takeshi Iwasa, Yuri Yamamoto, Yuka Taniguchi, Yuya Yano, Sumika Matsui, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Development-related changes in the expression of the ovarian Kiss1 and Kiss1r genes and their sensitivity to human chorionic gonadotropin in prepubertal female rats., *The Journal of Reproduction and Development,* **Vol.63,** *No.4,* 409-414, 2017.
543. **T Tatsumi, S C. Jwa, Akira Kuwahara, Minoru Irahara, T Kubota *and* H Saito :** Pregnancy and neonatal outcomes following letrozole use in frozen-thawed single embryo transfer cycles., *Human Reproduction,* **Vol.32,** *No.6,* 1244-1248, 2017.
544. **Toshiya Matsuzaki, Tsutomu Douchi, Toshimichi Oki, Osamu Ishihara, Ryugo Okagaki, Takeshi Kajihara, Midori Tamura, Fumikazu Kotsuji, Kimihisa Tajima, Mika Kawano, Bunpei Ishizuka *and* Minoru Irahara :** Weight reduction using a formula diet recovers menstruation in obese patients with an ovulatory disorder., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.3,* 268-275, 2017.
545. **Minoru Irahara, Tadashi Kimura *and* Hironori Sugino :** Japan Society for Reproductive Medicine RMB Best Paper Award., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.3,* 239, 2017.
546. **Eri Takiguchi, Masato Nishimura, Ayuka Mineda, Takako Kawakita, Akiko Abe *and* Minoru Irahara :** Growth inhibitory effect of the Src inhibitor dasatinib in combination with anticancer agents on uterine cervical adenocarcinoma cells., *Experimental and Therapeutic Medicine,* **Vol.14,** *No.5,* 4293-4299, 2017.
547. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Yiliyasi Mayila, Kiyohito Yano *and* Minoru Irahara :** Developmental changes in hypothalamic SF-1, POMC, and ERα mRNA expression and their sensitivity to fasting in male and female rats., *Endocrine Journal,* **Vol.64,** *No.12,* 1157-1163, 2017.
548. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Mayila Yiliyasi, Kiyohito Yano *and* Minoru Irahara :** The effects of chronic testosterone administration on body weight, food intake, and fat weight were age-dependent., *Steroids,* **Vol.127,** 18-23, 2017.
549. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Kana Kasai, Kanako Yoshida, Takeshi Katou, Hirokazu Uemura, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Circulating dehydroepiandrosterone-sulphate decreases even with a slight change in oestradiol., *Journal of Obstetrics and Gynaecology,* **Vol.38,** *No.2,* 231-235, 2017.
550. **Yuka Taniguchi, Akira Kuwahara, Ayaka Tachibana, Yuya Yano, Kiyohito Yano, Yuri Yamamoto, Mikio Yamasaki, Takeshi Iwasa, Kenji Hinokio, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Intra-follicular kisspeptin levels are related to oocyte maturation and gonadal hormones in patients who are undergoing assisted reproductive technology., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.4,* 380-385, 2017.
551. **Toshiya Matsuzaki, Munkhsaikhan Munkhzaya, Altankhuu Tungalagsuvd, Yiliyasi Mayila, Takeshi Iwasa, Kiyohito Yano, Rie Yanagihara, Takako Tokui, Takeshi Katou, Akira Kuwahara, Sumika Matsui *and* Minoru Irahara :** Prenatal undernutrition disrupted the sexual maturation, but not the sexual behavior, in male rats., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.4,* 325-329, 2017.
552. **Yoshimasa Asada, Yoshiharu Morimoto, Yoshiharu Nakaoka, Takahiro Yamasaki, Yutaka Suehiro, Hikaru Sugimoto, Masayuki Yoshida *and* Minoru Irahara :** Age-specific serum anti-Müllerian hormone concentration in Japanese women and its usefulness as a predictor of the ovarian response., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.16,** *No.4,* 364-373, 2017.
553. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano *and* Minoru Irahara :** The effects of ovariectomy and lifelong high-fat diet consumption on body weight, appetite, and lifespan in female rats., *Hormones and Behavior,* **Vol.97,** 25-30, 2017.
554. **Hidekazu Saito, Seung Chik Jwa, Akira Kuwahara, Kazuki Saito, Tomonori Ishikawa, Osamu Ishihara, Koji Kugu, Rintaro Sawa, Kouji Banno *and* Minoru Irahara :** Assisted reproductive technology in Japan: a summary report for 2015 by The Ethics Committee of The Japan Society of Obstetrics and Gynecology., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.17,** *No.1,* 20-28, 2017.
555. **Aya Shirakawa, Takashi Kaji, Yasunobu Hayabuchi, Souichiro Nakayama, Kazuhisa Maeda *and* Minoru Irahara :** Prenatal three-dimensional color Doppler imaging showing crossover of the inflow streams of two ventricles in a case of criss-cross heart., *Journal of Echocardiography,* **Vol.15,** *No.4,* 191-193, 2017.
556. **Akiko Abe, Masato Nishimura *and* Minoru Irahara :** See and treat LEEP biopsy for cervical intraepithelial neoplasia grade 2/3, *European Journal of Gynaecological Oncology,* **Vol.39,** *No.6,* 958-962, 2018.
557. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila *and* Minoru Irahara :** The roles of kisspeptin and gonadotropin inhibitory hormone in stress-induced reproductive disorders., *Endocrine Journal,* **Vol.65,** *No.2,* 133-140, 2018.
558. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila *and* Minoru Irahara :** Effects of dihydrotestosterone administration on the expression of reproductive and body weight regulatory factors in ovariectomized and estradiol-treated female rats., *Gynecological Endocrinology,* **Vol.34,** *No.1,* 73-77, 2018.
559. **Masaharu Kamada, Hiroaki Inui, Tomohiro Kagawa, Ayuka Mineda, Takao Tamura, Tomohito Fujioka, Takahiro Motoki, Hiroki Hirai, Eiichi Ishii *and* Minoru Irahara :** What information can change the attitude of teachers toward the human papillomavirus vaccine?, *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,* **Vol.44,** *No.4,* 778-787, 2018.
560. **Toshiya Matsuzaki, Altankhuu Tungalagsuvd, Munkhsaikhan Munkhzaya, Takeshi Iwasa, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila, Takako Tokui, Rie Yanagihara, Sumika Matsui, Takeshi Katou, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Neurokinin B receptor agonist and Dynorphin receptor antagonist stimulated luteinizing hormone secretion in fasted male rodents., *Endocrine Journal,* **Vol.65,** *No.4,* 485-492, 2018.
561. **松崎 利也 :** 無月経・月経不順, *Progestin Insights,* **Vol.4,** *No.4,* 10-11, 2017年.
562. **鎌田 正晴, 濱田 信一, 苛原 稔 :** 産婦人科における乳がん検診法のあり方, --- 特にマンモグラフィと超音波の総合判定について ---, *日本女性医学学会雑誌,* **Vol.24,** *No.2,* 254-257, 2017年4月.
563. **岩佐 武, 松崎 利也, 矢野 清人, 苛原 稔 :** 産婦人科画像診断トレーニング:多嚢胞性卵巣症候群の画像診断とその臨床的意義は?, *臨床婦人科産科,* **Vol.71,** *No.4,* 199-202, 2017年4月.
564. **苛原 稔 :** 1.近未来の生殖医療 (2)子宮移植:概要と課題VS倫理的問題点 B:子宮移植と倫理的問題, *研修ノートNo.100「産婦人科医療の近未来」, No.100,* 2018年1月.
565. **Minoru Irahara :** Symposium:Androgen Excess in Women-Polycystic Ovary Syndrome, *The 8th Congress of the International Society for Gender Medicine,* Sendai, Sep. 2017.
566. **Minoru Irahara :** Sympodium : PCOS and androgen excess, *The 22nd Seoul International Symposium,* Seoul, Sep. 2017.
567. **Minoru Irahara :** New concept of diagnosis of PCOS, *The 103rd Annual Congress of KSOG,* Seoul, Sep. 2017.
568. **Toshiya Matsuzaki :** Symposium : Manipulating hypothalamus using rat models of anovulation and optimizing ovulation induction in human -Control of HPG axis to improve the fertility in animals and humans-, *Fourth World Congress of Reproductive Biology,* Okinawa, Sep. 2017.
569. **苛原 稔 :** 特別講演:生殖医療の現状と今後の在り方, *第10回「生殖と女性医学」講演会,* 2017年4月.
570. **苛原 稔 :** 特別講演: 産婦人科領域における性ホルモン製剤の最近の話題, *徳島県病院薬剤師会学術講演会,* 2017年4月.
571. **松崎 利也 :** ランチョンセミナー: 一般不妊治療の多胎を防ぐ, *第69回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2017年4月.
572. **松崎 利也 :** 生涯研修プログラム:多嚢胞性卵巣症候群患者の代謝異常と長期的な管理, --- 多嚢胞性卵巣症候群(polycystic ovary syndrome : PCOS )∼基礎から臨床まで∼ ---, *第69回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2017年4月.
573. **苛原 稔 :** 特別講演: 生殖医療の現状と課題, --- 性ホルモン製剤のトッピックスを含めて ---, *奈良県産婦人科医会学術講演会,* 2017年4月.
574. **苛原 稔 :** 特別講演:生殖医療の現状とこれからの展望, *平成29年度島根産科婦人科学会・島根県産婦人科医会集会,* 2017年4月.
575. **吉田 守美子, 黒田 暁生, 苛原 稔, 倉橋 清衛, 近藤 剛史, 遠藤 逸朗, 粟飯原 賢一, 松久 宗英 :** 加重型妊娠高血圧腎症を来し集学的治療で分娩に至った糖尿病腎症の2症例, *第6回 臨床高血圧フォーラム,* 2017年5月.
576. **苛原 稔 :** 特別講演:日常診療に役立つ産婦人科の知識, *第1回徳島市医師会学術講演会,* 2017年5月.
577. **加地 剛, 七條 あつ子, 米谷 直人, 早渕 康信, 前田 和寿, 苛原 稔 :** 胎児心室中隔欠損における欠損部位の違いによる短絡血流の差異, *第90回日本超音波医学会・学術集会,* 2017年5月.
578. **加地 剛, 早渕 康信, 北川 哲也, 苛原 稔 :** 診断時には左心低形成症候群への進行の予測が困難であった胎児大動脈弁狭窄の1例, *第53回日本小児循環器学会総会・学術集会,* 2017年7月.
579. **市原 裕子, 須賀 健一, 中川 竜二, 米谷 直人, 苛原 稔 :** 早産と正期産の妊婦における血清ビオチン濃度の検討, *第53回日本周産期・新生児学会学術集会,* 2017年7月.
580. **苛原 稔 :** 招聘講演: 「日本産科婦人科学会からの提言」これからの生殖医療に求められる期待と責務, *第35回日本受精着床学会総会・学術講演会,* 2017年7月.
581. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 西村 正人, 原田 雅史, 苛原 稔 :** 付属器腫瘤の鑑別における''preserved follicle sign''の臨床的有用性について, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第15回シンポジウム,* 2017年9月.
582. **苛原 稔 :** ランチョンセミナー: これからの生殖内分泌学を考える, *第22回日本生殖内分泌学会学術集会,* 2017年9月.
583. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 笠井 可菜, 吉田 加奈子, 加藤 剛志, 上村 浩一, 苛原 稔 :** ホルモン補充療法中，デヒドロエピアンドロステロンサルフェートは，わずかなエストロゲンの増加でも低下する, *第32回日本女性医学学会学術集会,* 2017年11月.
584. **苛原 稔 :** 会長講演: 女性ヘルスケアからみた乳がん検診の意義, *第27回日本乳癌検診学会学術集会,* 2017年11月.
585. **苛原 稔 :** 特別講演: これからの生殖医療の展望と課題, *平成29年度第4回福岡県産婦人科医会福岡ブロック会学術講演会,* 2017年11月.
586. **七條 あつ子, 加地 剛, 米谷 直人, 苛原 稔, 中川 竜二 :** 当院における精神疾患合併妊娠の検討, *第112回徳島周産期研究会,* 2017年11月.
587. **苛原 稔 :** 特別講演:産婦人科領域における乳がん検診, *第94回明石市・加古川市・高砂市産婦人科医会学術講演会,* 2017年11月.
588. **田山 貴広, 市原 裕子, 渡辺 典子, 須賀 健一, 中川 竜二, 香美 祥二, 加地 剛, 苛原 稔 :** 肺動脈スリングを合併した先天性気管狭窄症の1例, *第69回中国四国小児科学会,* 2017年11月.
589. **苛原 稔 :** 特別講演: 産婦人科医が知っておきたい生殖医療と乳癌検診の話題, *尼崎市産婦人科医会学術講演会,* 2017年11月.
590. **苛原 稔 :** 教育講演: 遺伝診療に必要な研究倫理, *第3回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会,* 2017年12月.
591. **吉田 加奈子, 門田 友里, 笠井 可菜, 河北 貴子, 加藤 剛志, 苛原 稔 :** 妊娠中の腹腔鏡下卵巣腫瘍手術におけるアプローチ法の工夫, *日本産科婦人科内視鏡学会雑誌,* **Vol.34,** 2018年.
592. **Kanako Yoshida, Kadota Yuri, Kasai Kana, Kawakita Takako, Takeshi Katou *and* Minoru Irahara :** Healthcare for young gynecologic malignant tumor patients at our hospital, *Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica,* **Vol.70,** *No.2,* 637, Feb. 2018.
593. **松崎 利也 :** 特別講演: 月経周期の異常と不妊治療, *東予産婦人科医会,* 2017年5月.
594. **加地 剛, 七條 あつ子, 米谷 直人, 苛原 稔, 須賀 健一, 中川 竜二, 石橋 広樹 :** 鎖肛の胎児超音波所見についての検討, *第111回徳島周産期研究会,* 2017年5月.
595. **苛原 稔 :** 特別講演:専門医から見た生殖医療に関する必要な情報とは, --- 最新の知見を含めて ---, *「不妊治療」セミナー,* 2017年6月.
596. **苛原 稔 :** 特別講演:発展する生殖医療とこれからの課題, *第19回大阪不妊の集い勉強会,* 2017年7月.
597. **苛原 稔 :** 講義: 治療総論・検査・診断/一般治療各論(排卵誘発), *2017(平成29)年度第1回生殖医療従事者講習会,* 2017年8月.
598. **苛原 稔 :** 特別講演: HBOCに関連する最新の医学的知見の普及, *Ovarian Cancer Science Exchange Meeting in Tokushima,* 2017年10月.
599. **田山 貴広, 市原 裕子, 渡辺 典子, 須賀 健一, 中川 竜二, 香美 祥二, 加地 剛, 苛原 稔 :** 栄養ドリンクが原因と考えられた胎児動脈管早期収縮の1例, *第112回徳島周産期研究会,* 2017年11月.
600. **市原 裕子, 渡辺 典子, 須賀 健一, 中川 竜二, 香美 祥二, 七條 あつ子, 加地 剛, 米谷 直人, 苛原 稔 :** Townes-Brocks症候群が疑われる多発奇形の1例, *第112回徳島周産期研究会,* 2017年11月.
601. **苛原 稔 :** 特別講演: 女性ヘルスケアからみた乳がん診療へのアドバイス, *平成29年度乳がん検診講習会,* 2017年11月.
602. **苛原 稔 :** 特別講演:産婦人科医療が直面する遺伝診療の諸問題, *札幌東豊セミナー,* 2018年2月.
603. **苛原 稔 :** 特別講演: 生殖医療の現状とこれからの展望, *拡大一土会講演会,* 2018年2月.
604. **苛原 稔 :** 特別講演: HRTガイドラインの改訂とこれからの展望, *北海道産婦人科医会学術研修会,* 2018年3月.
605. **加藤 剛志 :** 自己免疫性卵巣不全, 2019年1月.
606. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano, Rie Yanagihara, Yiliyasi Mayila *and* Minoru Irahara :** The effects of chronic testosterone administration on hypothalamic gonadotropin-releasing hormone regulatory factors (Kiss1, NKB, pDyn and RFRP) and their receptors in female rats., *Gynecological Endocrinology,* **Vol.34,** *No.5,* 437-441, 2018.
607. **Tomoko Yoshida, Toshiya Matsuzaki, Mami Miyado, Kazuki Saito, Takeshi Iwasa, Yoichi Matsubara, Tsutomu Ogata, Minoru Irahara *and* Maki Fukami :** 11-oxygenated C19 steroids as circulating androgens in women with polycystic ovary syndrome., *Endocrine Journal,* **Vol.65,** *No.10,* 979-990, 2018.
608. **Kanako Yoshida, Masato Nishimura, Akiko Abe, Takeshi Katou, Hiroyuki Furumoto *and* Minoru Irahara :** Can systematic lymphadenectomy be omitted for low-risk endometrial cancer?, *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.65,** *No.3,4,* 221-224, 2018.
609. **Toshiya Matsuzaki, Munkhsaikhan Munkhzaya, Takeshi Iwasa, Altankhuu Tungalagsuvd, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila, Rie Yanagihara, Takako Tokui, Takeshi Katou, Akira Kuwahara, Sumika Matsui *and* Minoru Irahara :** Prenatal undernutrition suppresses sexual behavior in female rats., *General and Comparative Endocrinology,* **Vol.269,** 46-52, 2018.
610. **Osamu Ishihara, Seung Chik Jwa, Akira Kuwahara, Tomonori Ishikawa, Koji Kugu, Rintaro Sawa, Kouji Banno, Minoru Irahara *and* Hidekazu Saito :** Assisted reproductive technology in Japan: A summary report for 2016 by the Ethics Committee of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.18,** *No.1,* 7-16, 2018.
611. **岩佐 武, 谷口 友香, 中山 聡一朗, 米谷 直人, 吉田 あつ子, 阿部 彰子, 山本 由理, 加地 剛, 桑原 章, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 徳島大学病院産科婦人科における不育症患者に対する染色体検査の実施状況, *現代産婦人科,* **Vol.67,** *No.1,* 21-24, 2018年.
612. **Kaoru Keyama, Takeshi Katou, Yuri Kadota, Otgontsetseg Erdenebayar, Kana Kasai, Takako Kawakita, Anna Tani, Sumika Matsui, Takeshi Iwasa, Kanako Yoshida, Masahiko Maegawa, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Lipopolysaccharide promotes early endometrial-peritoneal interactions in a mouse model of endometriosis., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.66,** *No.1.2,* 70-74, 2019.
613. **森本 雅美, 中川 美砂子, 武知 浩和, 阿部 彰子, 大津 雅信, 宮本 容子, 吉田 友紀子, 桑原 章, 井本 逸勢, 丹黒 章 :** Li-Fraumeni syndromeと診断された若年発症両側多発乳癌の1例, *乳癌の臨床,* **Vol.34,** *No.2,* 165-170, 2019年.
614. **Sumika Matsui, Toshiyuki Yasui, Hirokazu Uemura *and* Minoru Irahara :** Variation in follicle-stimulating hormone level and different associations of follicle-stimulating hormone level with body mass index over the menopausal transition in Japanese wome, *The Journal of Japan Society for Menopause and Women's Health,* **Vol.27,** *No.2,* 311-317, 2019.
615. **Ayuka Mineda, Masato Nishimura, Tomohiro Kagawa, Eri Takiguchi, Takako Kawakita, Akiko Abe *and* Minoru Irahara :** Resveratrol suppresses proliferation and induces apoptosis of uterine sarcoma cells by inhibiting the Wnt signaling pathway., *Experimental and Therapeutic Medicine,* **Vol.17,** *No.3,* 2242-2246, 2019.
616. **Atsuko Yoshida, Takashi Kaji, Hirotsugu Yamada, Naoto Yonetani, Eishi Sogawa, Masami Yamao, Kazuhisa Maeda, Masataka Sata *and* Minoru Irahara :** Measurement of hemodynamics immediately after vaginal delivery in healthy pregnant women by electrical cardiometry., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.66,** *No.1.2,* 75-80, 2019.
617. **Yuu Tanaka, Toshiya Matsuzaki, Naoko Tanaka, Takeshi Iwasa, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Activin effects on follicular growth in in vitro preantral follicle culture., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.66,** *No.1.2,* 165-171, 2019.
618. **Kana Kasai, Takeshi Katou, Yuri Kadota, Otgontsetseg Erdenebayar, Kaoru Keyama, Takako Kawakita, Kanako Yoshida, Akira Kuwahara, Toshiya Matsuzaki *and* Minoru Irahara :** Intraperitoneal administration of activin A promotes development of endometriotic lesions in a mouse model of endometriosis., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.66,** *No.1.2,* 123-127, 2019.
619. **Eishi Sogawa, Takashi Kaji, Soichiro Nakayama, Atsuko Yoshida, Naoto Yonetani, Kazuhisa Maeda, Toshiyuki Yasui *and* Minoru Irahara :** Seasonal variation of serum 25(OH)vitamin D levels in maternal and umbilical cord blood in Japanese women, *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.66,** *No.1.2,* 128-133, 2019.
620. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Yiliyasi Mayila, Rie Yanagihara, Yuri Yamamoto, Takako Kawakita, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Oxytocin treatment reduced food intake and body fat and ameliorated obesity in ovariectomized female rats., *Neuropeptides,* **Vol.75,** 49-57, 2019.
621. **矢野 清人, 松崎 利也, 柳原 里江, 岩佐 武, 苛原 稔 :** 産婦人科外来パーフェクトガイド : いまのトレンドを逃さずチェック!, --- 思春期・月経異常 視床下部・下垂体性無月経. ---, *臨床婦人科産科,* **Vol.72,** *No.4,* 64-68, 2018年.
622. **Takeshi Iwasa, Toshiya Matsuzaki, Kiyohito Yano, Yiliyasi Mayila, Rie Yanagihara, Yuri Yamamoto, Akira Kuwahara *and* Minoru Irahara :** Effects of Low Energy Availability on Reproductive Functions and Their Underlying Neuroendocrine Mechanisms., *Journal of Clinical Medicine,* **Vol.7,** *No.7,* Jul. 2018.
623. **Sachi Kishida, Yumi Kuwamura, Toshiyuki Yasui, M Tuji, Issei Imoto *and* Minoru Irahara :** Characteristics of Japanese Pregnant Women Who Had Hereditary Counseling About Noninvasive Prenatal Genetic Testing (NIPT) In Tokushima, *2nd Technological Competency as Caring in the Health Sciences 2018,* 80, Aug. 2018.
624. **Chisato Tonoiso, Hitoshi Ikushima, Akihiro Haga, Shunsuke Furutani, Takashi Kawanaka, Akiko Kubo, Masato Nishimura, Akiko Abe, Minoru Irahara *and* Masafumi Harada :** Investigation of prognostic factors of cervical cancer using pre-treatment MRI images, *The 2018 International Gynecologic Cancer Society Meeting,* Sep. 2018.
625. **Akiko Abe :** A survey of germline mutations with epithelial ovarian cancer in Japanese patients., *The American Society of Human Genetics,* Oct. 2018.
626. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期女性におけるコルチゾールの変化と脂質代謝との関連, *第91回日本内分泌学会学術総会,* 2018年4月.
627. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 副腎アンドロゲンはホルモン補充療法中，わずかなエストロゲンの増加でも低下する, *第70回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2018年5月.
628. **松崎 利也 :** ランチョンセミナー:排卵誘発におけるFSH製剤の安全な使い方, *第70回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2018年5月.
629. **吉本 夏実, 加地 剛, 早渕 康信, 今泉 絢貴, 七條 あつ子, 米谷 直人, 須賀 健一, 中川 竜二, 苛原 稔 :** 出生後に高度気管狭窄症状を呈した左肺動脈右肺動脈起始(PA sling)の一例, *第91回日本超音波医学会学術集会,* 2018年6月.
630. **高橋 彩加, 古谷 俊介, 外礒 千智, 久保 亜貴子, 川中 崇, 生島 仁史, 原田 雅史, 阿部 彰子, 西村 正人 :** 子宮頸部及び膣の異形成・上皮内癌に対する高線量率小線源治療, 2018年6月.
631. **松崎 利也 :** 特別講演: 月経不順と患者に対する不妊治療とホルモン療法, *広島県中部地区産婦人科医会学術講演会,* 2018年6月.
632. **加地 剛, 早渕 康信, 須賀 健一, 中川 竜二, 苛原 稔 :** 出生後に高度気管狭窄症状を呈した左肺動脈右肺動脈起始(PA sling)の一例, *第54回日本小児循環器学会総会・学術集会,* 2018年7月.
633. **阿部 彰子 :** 若年性がん患者さんの妊孕性温存について考える, *第32回医療・がん相談支援センター講習会,* 2018年8月.
634. **森本 雅美, 宮本 容子, 吉田 友紀子, 大津 雅信, 池内 真由美, 中川 美砂子, 阿部 彰子, 鳥羽 博明, 武知 浩和, 桑原 章, 井本 逸勢, 苛原 稔, 丹黒 章 :** 当院における遺伝性腫瘍に対する取り組み∼Li-Fraumeni症候群を経験して∼, *第15回日本乳癌学会中国四国地方会,* 2018年9月.
635. **吉田 加奈子, 門田 友里, 笠井 可菜, 河北 貴子, 加藤 剛志, 苛原 稔 :** 妊娠中の腹腔鏡下卵巣腫瘍手術におけるアプローチ法の工夫, *日本女性医学学会雑誌,* **Vol.26,** 2018年10月.
636. **高橋 彩加, 古谷 俊介, 外礒 千智, 久保 亜貴子, 川中 崇, 阿部 彰子, 西村 正人, 工藤 隆治, 生島 仁史, 原田 雅史 :** 子宮頸部及び腟の異型性・上皮内癌に対する高線量率小線源治療, *日本放射線腫瘍学会第31回学術大会,* 2018年10月.
637. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期のFSHのばらつきとBMIとの関連, *第33回日本女性医学学会学術集会,* 2018年11月.
638. **松井 寿美佳, 安井 敏之, 上村 浩一, 苛原 稔 :** 周閉経期におけるコルチゾールの変化と脂質代謝との関連, *第33回日本女性医学学会学術集会,* 2018年11月.
639. **阿部 彰子 :** 徳島県におけるがん生殖医療の現状と課題, *第10回日本がん・生殖医療学会,* 2019年2月.
640. **岩佐 武, 山本 由理, 阿部 彰子, 桑原 章, 西村 正人, 松崎 敏也, 苛原 稔 :** 子宮内膜異型増殖症・初期子宮体癌患者に対する黄体ホルモン療法の治療成績，妊娠成績および周産期予後, *第10回日本がん・生殖医療学会,* 2019年2月.
641. **吉本 夏実, 加地 剛, 早渕 康信, 今泉 絢貴, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 須賀 健一, 中川 竜二, 苛原 稔 :** 出生後に高度気管狭窄症状を呈した左肺動脈右肺動脈起始(PA sling)の一例, *超音波医学,* **Vol.45,** 845, 2018年4月.
642. **武田 明日香, 加地 剛, 今泉 絢貴, 七條 あつ子, 米谷 直人, 市原 裕子, 須賀 健一, 中川 竜二, 苛原 稔 :** 出生後に高度気管狭窄症状を呈した左肺動脈右肺動脈起始(PA sling)の一例, *日本周産期・新生児医学会雑誌,* **Vol.54,** *No.2,* 697, 2018年6月.
643. **吉田 あつ子, 加地 剛, 今泉 絢貴, 米谷 直人, 中川 竜二, 苛原 稔 :** 男性ホルモン投与中に自然妊娠し，女児を出産したFemale to Maleの一例, *日本周産期・新生児医学会雑誌,* **Vol.54,** *No.2,* 611, 2018年6月.
644. **七條 あつ子, 加地 剛, 米谷 直人, 中川 竜二, 苛原 稔 :** 当院における精神疾患合併妊娠の検討, *徳島産婦人科医報, No.51,* 34, 2018年8月.
645. **阿部 彰子 :** 講演: 徳島大学病院 遺伝カウンセリング外来の診療紹介と連携について, *Tokushima Breast Cancer Seminar 2018,* 2018年9月.
646. **松崎 利也 :** 特別講演: 一般不妊治療における排卵誘発・卵巣刺激, *第43回不妊カウンセラー・体外受精コーディネーター養成講座,* 2018年10月.
647. **須賀 健一, 中川 竜二, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 加地 剛, 苛原 稔, 庄野 実希, 香美 祥二 :** 院周産母子センターの過去5年間での在胎30週未満の早産児の臨床データ解析~全国周産期母子医療センターネットワークデータとの比較~, *第151会日本小児科学会徳島地方会,* 2018年12月.
648. **阿部 彰子 :** 「HBOC診療の壁」自施設での意識調査により明らかとなった遺伝性腫瘍診療の難しさ, *第7回日本HBOCコンソーシアム学術総会,* 2019年1月.
649. **加藤 剛志 :** 症候学乳房腫瘤・乳汁分泌, 2019年10月.
650. **加藤 剛志 :** 乳房(良性疾患)，乳房(乳癌), 2019年11月.
651. **和田 美智子, 林 子耕, 小林 彩, 橋本 有紀子, 浅原 哲子, 加藤 剛志, 三宅 秀彦 :** エーラスダンロス症候群が疑われたが術前評価により手術可能と判断し全腹腔鏡下子宮全摘術を施行した一例, *日本産科婦人科内視鏡学会雑誌,* **Vol.35,** *No.2,* 290-293, 2019年.
652. **今井 芳枝, 宮本 容子, 吉田 友紀子, 阿部 彰子, 村上 好恵, 川崎 優子, 武田 祐子, 浅海 くるみ, 板東 孝枝 :** 海外文献における遺伝性腫瘍に関する遺伝カウンセリングの動向, *四国医学雑誌,* **Vol.76,** *No.1,2,* 45-54, 2020年.
653. **Ju-Won Roh, Jung Eun Choi, Hee Dong Han, Wei Hu, Koji Matsuo, Masato Nishimura, Ju-Seog Lee, Sun Young Kwon, Chi Heum Cho, Jongseung Kim, Robert L. Coleman, Gabriel Lopez-Bernstein *and* Anil K. Sood :** Clinical and biological significance of expression in endometrial cancer., *Cancer Biology & Therapy,* **Vol.21,** *No.2,* 147-156, 2020.
654. **岩佐 武, 苛原 稔, 松崎 利也 :** 多嚢胞性卵巣症候群の病態と診断, *思春期学,* **Vol.37,** *No.2,* 185-189, 2019年6月.
655. **岩佐 武, 松崎 利也, 苛原 稔 :** 無排卵・機能性不妊に対する卵巣刺激 低用量漸増療法, *臨床婦人科産科,* **Vol.73,** *No.7,* 644-649, 2019年7月.
656. **加藤 剛志 :** (第4章)女性医学分野 乳癌画像検査, *産科と婦人科,* **Vol.87,** *No.Suppl,* 388-391, 2020年3月.
657. **Takeshi Katou :** THE DYSMENORRHEA IMPROVEMENT EFFECT OF RESECTION OF DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS AFTER CONTINUOUS HORMONAL THERAPY, *11th Congress of the European pain federation,* Sep. 2019.
658. **Takeshi Katou :** Examination about the influence that hormone replacement therapy gives to breast density of mammography, *North american menopause society 2019 annual meeting,* Chicago, Sep. 2019.
659. **Akiko Abe, Akira Kuwahara, Tomohiro Kagawa, Ayuka Mineda *and* Masato Nishimura :** A survey of germline mutations with epithelial ovarian cancer in Japanese patients., *ESGO Annual Meeting 2019,* Greece, Nov. 2019.
660. **Akiko Abe :** The current status of treatment for uterine cervical cancer in our department, *第71回日本産科婦人科学会学術講演会,* Apr. 2019.
661. **阿部 彰子 :** オラパリブの使用経験, *第67回日本徳島婦人科腫瘍研究会,* 2019年5月.
662. **阿部 彰子 :** 子宮体癌の腹水細胞診陽性症例の検討, *第60回日本臨床細胞学会学術講演会,* 2019年6月.
663. **西村 正人, 峯田 あゆか, 阿部 彰子, 吉田 加奈子, 加藤 剛志, 苛原 稔 :** 若年におけるHPVワクチン接種は子宮頸癌検診における細胞診異常の頻度を低下させる, *第60回日本臨床細胞学会学術講演会,* 2019年6月.
664. **阿部 彰子 :** 若年子宮体がん患者の遺伝性腫瘍との関連性についての検討, *第25回日本家族性腫瘍学会学術集会,* 2019年6月.
665. **今井 芳枝, 宮本 容子, 吉田 由紀子, 村上 好恵, 川崎 優子, 武田 佑子, 浅海 くるみ, 阿部 彰子 :** 家族性腫瘍を対象とした遺伝カウセリングの動向に関する後方視的解析, *第25回日本家族性腫瘍学会学術集会,* 170, 2019年6月.
666. **今井 芳枝, 宮本 容子, 吉田 友紀子, 村上 好恵, 川崎 優子, 武田 祐子, 浅海 くるみ, 阿部 彰子 :** 家族性腫瘍を対象とした遺伝カウンセリングの動向に関する後方視的解析, *第25回日本家族性腫瘍学会学術集会,* 2019年6月.
667. **阿部 彰子, 井本 逸勢, 香川 智洋, 峯田 あゆか, 西村 正人, 苛原 稔 :** 上皮性卵巣癌に対する遺伝学的検査への意識調査とHRD遺伝子変異の検討, *第61回日本婦人科腫瘍学会,* 2019年7月.
668. **阿部 彰子 :** がんゲノム医療の臨床実装について, *第28回徳島大学病院がん診療連携セミナー,* 2019年7月.
669. **森本 雅美, 阿部 彰子, 笹 聡一郎, 池内 真由美, 兼松 美幸, 鳥羽 博明, 武知 浩和, 桑原 章, 丹黒 章 :** 当院における乳癌患者に対する妊孕性温存の取り組み, *第27回日本乳癌学会学術総会,* 2019年7月.
670. **加藤 剛志 :** パネルディスカッション:「乳がん専門医と生殖医療者 HRTと乳がんリスク 妊娠期の乳がんの倫理的問題」 ホットフラッシュ などの更年期対策, *第27回日本乳癌学会学術総会,* 2019年7月.
671. **阿部 彰子 :** 婦人科医が取り組むがんゲノム遺伝医療, *Ovarian cancer scientific exchange meeting 2019,* 2019年9月.
672. **阿部 彰子 :** 当科における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術導入と短期成績, *第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会,* 2019年9月.
673. **阿部 彰子 :** がん遺伝子パネル検査のpitfall, *第72回中国四国 日本産科婦人科学会学術講演会,* 2019年9月.
674. **香川 智洋, 阿部 彰子, 峯田 あゆか, 西村 正人 :** 嚢胞状帝王切開瘢痕部が着床部結節からなっていた一例, *第72回中国四国 日本産科婦人科学会学術講演会,* 2019年9月.
675. **岩佐 武, 松崎 利也, 阿部 彰子, 柳原 理江, 山本 由理, 香川 智洋, 峯田 あゆか, 西村 正人, 桑原 章, 苛原 稔 :** 子宮内膜異型増殖症・初期子宮体癌患者に対する黄体ホルモン療法の治療成績，妊娠成績および周産期予後, *第72回中国四国 日本産科婦人科学会学術講演会,* 2019年9月.
676. **阿部 彰子 :** 徳島大学病院でのがんゲノム医療の実際, *第68回徳島婦人科腫瘍研究会,* 2019年10月.
677. **阿部 彰子 :** がんパネル検査の導入の現状と，連携体制作りの難しさ, *第5回日本産科婦人科遺伝診療学会,* 2019年10月.
678. **阿部 彰子 :** シンポジウム:遺伝性腫瘍 当事者の意思決定から先制医療に向けた提言 遺伝性婦人科がん予防と女性ヘルスケア, *第64回日本人類遺伝学会,* 2019年11月.
679. **阿部 彰子 :** 遺伝性腫瘍 当事者の意思決定から先制医療に向けた提言 遺伝性婦人科がん予防と女性ヘルスケア, *第64回日本人類遺伝学会,* 2019年11月.
680. **阿部 彰子, 岩佐 武, 山本 由理, 森本 雅美, 中村 信元, 桑原 章 :** 徳島県におけるがん生殖医療の現状と課題, *日本がん·生殖医療学会誌,* **Vol.3,** *No.1,* 106, 2020年1月.
681. **加藤 剛志 :** 講義: 乳がん検診 HBOCを含む, *日本女性医学学会 女性ヘルスケア研修会,* 2019年9月.
682. **加藤 剛志 :** 特別講演:産婦人科領域における鉄欠乏性貧血, *徳島県病院薬剤師会学術集会,* 2019年12月.
683. **河北 貴子, 安井 敏之, 岩佐 武 :** 【月経異常・不妊】機能性月経困難症, 2021年3月.
684. **上田 伊佐子, 太田 浩子, 小野 美穂, 浅野 早苗, 雄西 智惠美, 今井 芳枝, 阿部 彰子 :** 女性性からみた女性がんサバイバーの心理的適応の探求, *四国医学雑誌,* **Vol.76,** *No.1-2,* 73-82, 2020年.
685. **Natsumi Yamaguchi, Toshiyuki Yasui, Takashi Kaji, Eishi Sogawa, Atsuko Yoshida, Naoto Yonetani *and* Minoru Irahara :** Usefulness of measurement of proximal phalanx length by using ultrasonography in newborn infants., *Journal of Obstetrics and Gynaecology,* **Vol.41,** *No.5,* 739-745, 2020.
686. **香川 智洋, 阿部 彰子, 乾 宏彰, 峯田 あゆか, 西村 正人 :** 嚢胞状帝王切開瘢痕部が着床部結節から成っていた一例, *現代産婦人科,* **Vol.69,** *No.1,* 5-9, 2020年.
687. **阿部 彰子, 香川 智洋, 祖川 英至, 峯田 あゆか, 西村 正人 :** 生殖年齢期に発生した子宮内膜癌・異型内膜増殖症におけるミスマッチ修復蛋白発現に関する検討, *遺伝性腫瘍,* **Vol.20,** *No.3,* 146-150, 2020年.
688. **加藤 剛志, 土橋 一慶 :** 産科 妊婦検診時のスクリーニング(子宮頸がん，乳がん), *周産期医学,* **Vol.50,** *No.9,* 1538-1543, 2020年9月.
689. **安井 敏之, 松浦 幸恵, 河北 貴子, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** 不妊治療における漢方の作用機序, *漢方と最新治療,* **Vol.29,** *No.4,* 221-228, 2020年11月.
690. **岩佐 武, 鎌田 周平, 山本 由理 :** 耐糖能異常, *産婦人科の実際,* **Vol.69,** *No.13,* 1593-1596, 2020年12月.
691. **安井 敏之, 松浦 幸恵, 河北 貴子, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** 女性の健康と性ホルモン, *老年医学,* **Vol.59,** *No.1,* 67-74, 2021年.
692. **安井 敏之, 河北 貴子, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** 内分泌疾患における類薬の使い分け, --- 黄体ホルモン -天然型黄体ホルモンと合成型黄体ホルモンの使い分け- ---, *糖尿病・内分泌代謝内科,* **Vol.53,** *No.1,* 56-64, 2021年.
693. **岩佐 武, 柳原 里江, 山本 由理 :** 【画像! エキスパート直伝 産婦人科画像診断】生殖内分泌 .機能性囊胞, 黄体囊胞, 排卵・黄体,卵巣出血, *産科と婦人科,* **Vol.88,** *No.Suppl,* 255-258, 2021年3月.
694. **Takashi Kaji, Eishi Sogawa, Atsuko Yoshida, 米谷 直人, 前田 和寿 *and* Minoru Irahara :** Visualization of the sagittal view of the anal canal and sphincters using the high-frequency linear transducer in normal fetuses: a feasibility study., *30th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,* WEB, Oct. 2020.
695. **前田 崇彰, 西村 正人, 祖川 英至, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 河北 貴子, 香川 智洋, 阿部 彰子, 加地 剛, 苛原 稔 :** 胎盤病理検査を契機に診断・治療に至った子宮体癌の1例, *第72回日本産科婦人科学会学術集会,* 2020年4月.
696. **圓藤 幸子, 河北 貴子, 祖川 英至, 門田 友里, 笠井 可菜, 岩佐 武, 吉田 加奈子, 加藤 剛志, 加地 剛, 苛原 稔 :** コンセプションケアからみた不妊治療後の子宮腺筋症合併妊娠の妊娠予後の検討, *第72回日本産科婦人科学会学術集会,* 2020年4月.
697. **吉田 加奈子, 加藤 剛志, 門田 友里, 笠井 可菜, 河北 貴子, 桑原 章, 苛原 稔 :** 当科における腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)導入の現状, *第72回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2020年4月.
698. **山本 由理, 桑原 章, 阿部 彰子, 岩佐 武, 倉橋 浩樹, 苛原 稔 :** 徳島大学病院における初めての着床前診断(PGT-M)の経験, *第72回日本産科婦人科学会学術集会,* 2020年4月.
699. **今井 芳枝, 雄西 智惠美, 荒堀 広美, 川端 泰枝, 町田 美佳, 徳永 亜希子, 榎本 葵, 森 美樹, 上田 伊佐子, 板東 孝枝, 髙橋 亜希, 阿部 彰子 :** がん治療に対する納得の尺度開発, *第35回日本がん看護学会学術集会,* **Vol.35,** 2020年6月.
700. **岩佐 武 :** シンポジウム:出生前後の栄養・ストレス環境が出生後の生殖機能に及ぼす長期的影響, *第123回日本小児科学会学術集会,* 2020年8月.
701. **岩佐 武 :** シンポジウム:妊娠母体の栄養環境が出生後の生殖機能に及ぼす長期的影響, *第44回日本女性栄養・代謝学会学術集会,* 2020年8月.
702. **岩佐 武 :** 特別講演:不妊症の基本と最新治療, *徳島県病院薬剤師会学術講演会,* 2020年9月.
703. **岩佐 武 :** 特別講演: DOHaDに関する臨床と研究, *第52回徳島母性衛生学会,* 2020年9月.
704. **加地 剛, 吉本 夏実, 祖川 英至, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 苛原 稔 :** 徳島県における胎児超音波スクリーニング向上のための取り組み:施設の集約化の面から, *日本超音波医学会第30回四国地方会学術集会,* 2020年10月.
705. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖補助医療について内分泌代謝専門医が知っておくべきこと, *第30回臨床内分泌代謝Update,* 2020年11月.
706. **加地 剛, 祖川 英至, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 早渕 康信, 苛原 稔 :** Dual Gate Dopplerを用いた肝静脈-下行大動脈血流波形による胎児不整脈評価の有用性と限界:当院での10年間の経験から, *第29回学術集会 日本小児心筋疾患学会 学術集会,* 2020年11月.
707. **吉田 加奈子, 門田 友里, 笠井 可菜, 峯田 あゆか, 河北 貴子, 加藤 剛志, 西村 正人, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)における後腹膜閉鎖の工夫, *第60回日本産婦人科内視鏡学会学術講演会,* 2020年12月.
708. **山本 由理, 加藤 剛志 :** 子宮腺筋症核出術後に不妊治療を行うも妊娠せず子宮全摘術をおこなった1例, *第60回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会,* 2020年12月.
709. **岩佐 武 :** 特別講演:がん治療と妊孕性温存に関する現状と課題, *がん高度実践看護師WG講演会 in Tokushima, 2020年度がん看護インテンシブコースII,* 2020年12月.
710. **西村 正人 :** 特別講演:癌ゲノム時代における卵巣癌に対する当院の新たな挑戦, *Ovarian Cancer Online Meeting,* 2020年7月.
711. **西村 正人 :** 特別講演: 婦人科癌の痛みコントロール 化学療法後神経障害性疼痛に対するタペンタの使用経験, *Cancer Pain Web講演会,* 2020年8月.
712. **加藤 剛志 :** 乳がん検診(乳がんの診断とHBOC含む), *2020年度日本女性医学学会主催「女性のヘルスケア研修会」,* 2020年9月.
713. **西村 正人 :** 特別講演:癌ゲノム時代における卵巣癌に対する当院の新たな挑戦, *Ovarian Cancer Seminar in KAGAWA,* 2020年9月.
714. **岩佐 武 :** 特別講演: AYA世代のがん治療と妊孕性温存, *徳島ピンクリボン集会 in 阿波おどり会館,* 2020年10月.
715. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖内分泌学の進歩と現在の生殖医療, *第7回島根産婦人科フォーラム,* 2020年11月.
716. **西村 正人 :** 特別講演:婦人科癌の痛みコントロール, --- 化学療法後神経障害性疼痛に対するタペンタの使用経験 ---, *Cancer Pain Web講演会,* 2020年11月.
717. **岩佐 武 :** 特別講演:性腺ホルモンに関する最近の話題, --- -月経困難症治療を含めて- ---, *三重県プロゲスチン研究会,* 2020年12月.
718. **西村 正人 :** 特別講演:進行・再発卵巣癌に対する治療戦略2021, *徳島県病院薬剤師会学術講演会,* 2021年2月.
719. **西村 正人 :** 特別講演:進行卵巣癌の新たな治療戦略, *Ovarian Cancer Online Meeting,* 2021年2月.
720. **岩佐 武 :** 特別講演:性腺ホルモンに関する最近の話題, --- -月経困難症治療を含めて- ---, *長崎女性フォーラム,* 2021年3月.
721. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖内分泌の進歩と現在の生殖医療, *第2回神奈川生殖内分泌研究会,* 2021年3月.
722. **岩佐 武, 鎌田 周平 :** 女性の生殖内分泌機構, 株式会社 中外医学社, 2021年7月.
723. **岩佐 武, 湊 沙希, 山本 由理 :** 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS), 総合医学社, 2021年9月.
724. **岩佐 武, 湊 沙希 :** 乳漏性無月経・高プロラクチン血症, 南江堂, 2021年12月.
725. **Atsuko Yoshida, Takashi Kaji, Eishi Sogawa, Naoto Yonetani, Ken-ichi Suga, Ryuji Nakagawa *and* Takeshi Iwasa :** Monochorionic Dizygotic Twins Conceived Spontaneously Showed Chimerism in Karyotype and Blood Group Type, *Twin Research and Human Genetics,* **Vol.24,** *No.3,* 184-186, 2021.
726. **Takako Kawakita, Takeshi Iwasa, Shuhei Kamada, Kanako Yoshida *and* Takeshi Katou :** Effects of gonadal status and the estrogen milieu on hypothalamic oxytocin gene expression and serum oxytocin levels in female rats., *Hormones and Behavior,* **Vol.133,** *No.8,* 105005, 2021.
727. **Takako Kawakita *and* Takeshi Iwasa :** Sphingosine 1-Phosphate (S1P) in the Peritoneal Fluid Skews M2 Macrophage and Contributes to the Development of Endometriosis., *Biomedicines,* **Vol.9,** *No.11,* 1519, 2021.
728. **Takako Kawakita, Toshiyuki Yasui, Kanako Yoshida, Sumika Matsui *and* Takeshi Iwasa :** Correlations of Androstenediol with Reproductive Hormones and Cortisol According to Stages during the Menopausal Transition in Japanese Women. J, *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology,* **Vol.214,** 106009, 2021.
729. **Shuhei Kamada, Yuri Yamamoto, Hidenori Aoki, Kou Tamura, Asuka Takeda, Saki Minato, Rie Masaki, Rie Yanagihara, Noriko Hayashi, Yuya Yano, Junki Imaizumi, Tomohiro Kagawa, Atsuko Yoshida, Takako Kawakita, Minoru Irahara *and* Takeshi Iwasa :** A novel PCOS rat model and an evaluation of its reproductive, metabolic, and behavioral phenotypes., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.21,** *No.1,* e12416, 2021.
730. **Akiko Abe, Masao Yuasa, Yoshie Imai, Tomohiro Kagawa, Ayuka Mineda, Masato Nishimura, Chisato Tonoiso, Akiko Kubo, Takashi Kawanaka, Hitoshi Ikushima *and* Takeshi Iwasa :** Extreme leanness, lower skeletal muscle quality, and loss of muscle mass during treatment are predictors of poor prognosis in cervical cancer treated with concurrent chemoradiation therapy, *International Journal of Clinical Oncology,* **Vol.27,** *No.5,* 983-991, 2022.
731. **河北 貴子, 加藤 剛志, 門田 友里, 笠井 可菜, 吉田 加奈子, 苛原 稔 :** 子宮腺筋症，子宮内膜症のホルモン剤内服中に発見された乳癌4症例の後方視的検討, *日本産婦人科乳腺医学会雑誌, No.4,* 42-46, 2021年.
732. **武田 明日香, 加地 剛, 今泉 絢貴, 祖川 英至, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 西村 正人, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 帝王切開時に子宮内にバルーンを留置し二期的子宮摘出(planned delayed hysterectomy)を行った前置癒着胎盤の2例, *現代産婦人科,* **Vol.69,** *No.2,* 233-238, 2021年.
733. **青木 秀憲, 米谷 直人, 加地 剛, 祖川 英至, 吉田 あつ子, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 妊娠中に初めて診断されるも自然軽快した下垂体腺腫の一例, *現代産婦人科,* **Vol.69,** *No.2,* 257-260, 2021年.
734. **吉本 夏実, 加地 剛, 祖川 英至, 吉田 あつ子, 米谷 直人, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 徳島県における胎児超音波スクリーニング向上のための取り組み, *超音波TECHNO,* **Vol.33,** *No.4,* 1-6, 2021年.
735. **西村 正人 :** 婦人科悪性腫瘍に対する妊孕性・機能温存治療の実際, *画像診断,* **Vol.41,** *No.10,* 1060-1066, 2021年.
736. **河北 貴子, 加藤 剛志, 門田 友里, 笠井 可菜, 吉田 加奈子, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 当院産科婦人科外来の乳がん検診の現状, *徳島産婦人科医報, No.54,* 4-8, 2021年.
737. **田村 公, 山本 由理, 湊 沙希, 柳原 里江, 鎌田 周平, 谷口 友香, 阿部 彰子, 西村 正人, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 子宮内膜癌・子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存治療の治療効果と妊娠成績，周産期予後, *現代産婦人科,* **Vol.70,** *No.1,* 123-128, 2021年.
738. **篠原 文香, 峯田 あゆか, 乾 宏彰, 香川 智洋, 阿部 彰子, 西條 康代, 西村 正人, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 術前に卵巣原発胚細胞性腫瘍を疑ったが, 傍卵巣の平滑筋肉腫であった一例, *現代産婦人科,* **Vol.70,** *No.1,* 227-231, 2021年.
739. **河北 貴子, 安井 敏之, 岩佐 武 :** 【月経異常・不妊】機能性月経困難症., *臨床婦人科産科,* **Vol.2021 75(3)332338.,** *No.3,* 332-338, 2021年4月.
740. **岩佐 武, 鎌田 周平 :** 多囊胞性卵巣症候群と言われました. どんな病気ですか?, *臨床婦人科産科,* **Vol.75,** *No.4,* 209, 2021年4月.
741. **岩佐 武, 柳原 里江, 山本 由理 :** 卵巣老化とPGT-A, *産科と婦人科,* **Vol.88,** *No.8,* 952-957, 2021年8月.
742. **安井 敏之, 河北 貴子, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** カウフマン療法, *臨床婦人科産科,* **Vol.75,** *No.11,* 1033-1037, 2021年11月.
743. **安井 敏之, 河北 貴子, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** 女性医学から見た脂質代謝異常, --- 産婦人科疾患と脂質代謝 ---, *Hormone Frontier in Gynecology,* **Vol.28,** *No.4,* 289-298, 2021年12月.
744. **片山 幸子, 河北 貴子, 笠井 可菜, 吉田 加奈子, 加藤 剛志, 岩佐 武 :** プレコンセプションケアの観点からみた子宮腺筋症合併妊娠6症例の後方視的検討, *日本エンドメトリオーシス学会雑誌, No.43,* 47-51, 2022年.
745. **岩佐 武 :** PGT-A, *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.74,** *No.3,* 402-408, 2022年3月.
746. **岩佐 武 :** 特別講演: 生殖医療の発展と今後の課題, *令和3年度山口県産婦人科医会第1回研修会,* 2021年4月.
747. **岩佐 武 :** クリニカルアワー:多嚢胞性卵巣症候群の診断と治療に関する課題, *第94回日本内分泌学会学術集会,* 2021年4月.
748. **岩佐 武 :** 特別講演:中枢生殖内分泌学の発展と現在の生殖医療, *令和3年度第1回滋賀県産科婦人科医会 学術研修会,* 2021年6月.
749. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 坂東 良美, 西村 正人, 原田 雅史 :** ⼦宮アデノマトイド腫瘍のMRI所⾒の検討, *第34回日本腹部放射線学会,* 2021年6月.
750. **西村 正人 :** 基調講演:婦人科悪性腫瘍における貧血治療, *第102回徳島産婦人科合同学術集会,* 2021年6月.
751. **岩佐 武 :** シンポジウム:女性に対するテストステロンの作用, *第21回日本抗加齢医学会総会,* 2021年6月.
752. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖活動とキスペプチン, *第30回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会,* 2021年7月.
753. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 坂東 良美, 西村 正人, 原田 雅史 :** 子宮アデノマトイド腫瘍のMRI所見の検討, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第22回シンポジウム,* 2021年9月.
754. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖内分泌学に関するこれまでの研究と研究を通じて学んだこと, *第73回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2021年9月.
755. **友成 健, 佐藤 紀, 大野 亜里沙, 尾形 美子, 後東 知宏, 若田 好史, 岩佐 武, 西良 浩一 :** 理学療法士による人工股関節全置換術後のアウトカム評価の有効性, *日本クリニカルパス学会誌,* **Vol.23,** *No.2,* 259, 2021年10月.
756. **岩佐 武 :** 特別講演:中枢生殖内分泌学の発展と現在の生殖医療, *第17回山形県生殖生理研究会,* 2021年10月.
757. **岩佐 武 :** シンポジウム:今後の方向性と討議 「患者説明資料案など」, *公益社団法人 日本産科婦人科学会倫理委員会 PGT-A・SR臨床研究に関する公開シンポジウム 第2回,* 2021年10月.
758. **岩佐 武 :** 特別講演:新しい遺伝子組み換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤について, *ARTフォーラム,* 2021年10月.
759. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖内分泌に関するこれまでの研究と最近の話題, --- -キスペプチン，月経困難症を中心として- ---, *第180回愛宕産婦人科研究会学術集会,* 2021年11月.
760. **岩佐 武 :** 特別講演:性腺ホルモンに関する最近の話題., *2021年度香川生殖内分泌研究会,* 2021年11月.
761. **岩佐 武 :** 特別講演:性腺ホルモンに関する最近の話題, --- -月経困難症治療を含めて- ---, *第71回高知産科婦人科学会学術集会,* 2021年12月.
762. **加地 剛, 今泉 絢貴, 白河 綾, 吉田 あつ子, 須賀 健一, 中川 竜二, 石橋 広樹, 岩佐 武 :** 生後の性別判定のため羊水染色体検査を行った胎児外性器異常の一例, *第18回中四国出生前診断研究会,* 2022年2月.
763. **河北 貴子, 加藤 剛志, 門田 友里, 笠井 可菜, 吉田 加奈子, 苛原 稔 :** International Session Workshop : New mouse model of uterine adenomyosis., *第72回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2021年4月.
764. **西村 正人 :** 特別講演: 進行・再発卵巣癌に対する治療戦略2021, *ゼジューラWeb講演会,* 2021年5月.
765. **李 悦子, 瀧本 朋美, 小田 直輝, 伊藤 正一, 荻山 佳子, 加地 剛, 吉田 あつ子, 須賀 健一, 中川 竜二, 佃 恵里加, 三木 浩和, 安倍 正博 :** 抗Jra保有妊婦に重症胎児貧血を認め，胎児輸血が奏功した一症例, *第69回 日本輸血・細胞治療学会学術総会,* 2021年6月.
766. **西村 正人 :** 特別講演:進行卵巣癌に対するPARP阻害薬の役割, *Takeda Expert e-Conference in Gynecology,* 2021年6月.
767. **西村 正人 :** 特別講演:進行・再発卵巣癌の治療戦略, --- ∼血管新生阻害薬を再考する∼ ---, *第71回徳島婦人科腫瘍研究会,* 2021年10月.
768. **西村 正人 :** 特別講演:進行卵巣癌に対する治療戦略 ∼2022に向けて∼., *ゼジューラ発売1周年記念web講演会 in 四国,* 2021年12月.
769. **吉田 あつ子 :** 特別講演:口唇口蓋裂の胎児超音波検査とその役割, *第3回四国産婦人科臨床フォーラム,* 2022年1月.
770. **吉田 あつ子 :** 講演:臨床薬理(妊娠と薬), *2021年度徳島県助産師会第3回研修会,* 2022年2月.
771. **岩佐 武 :** 日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医, 株式会社 医学書院, 2022年6月.
772. **岩佐 武, 鎌田 周平 :** 反復着床不全(RIF) RIFの診断基準, 株式会社 中外医学社, 2022年11月.
773. **岩佐 武, 野口 拓樹 :** 1ペプチドホルモン, 2ステロイドホルモン, 3アミン・アミノ酸型ホルモン, 株式会社 メジカルビュー社, 2022年12月.
774. **岩佐 武 :** 13 産婦人科・乳腺疾患, 株式会社 医学書院, 2023年1月.
775. **岩佐 武 :** 内分泌疾患診療ハンドブック, --- 多嚢胞性卵巣症候群 ---, 株式会社 中外医学社, 東京, 2023年1月.
776. **岩佐 武 :** 不妊症-挙児希望患者の取り扱い, 株式会社 医学書院, 2023年1月.
777. **湊 沙希, 山本 由理, 野口 拓樹, 内芝 舞実, 鎌田 周平, 谷口 友香, 河北 貴子, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 当院における精巣内精子採取術・顕微授精(testicular sperm extraction-intracytoplasmic sperm injection: TESE-ICSI)の治療成績と周産期予後の検討, *現代産婦人科,* **Vol.71,** *No.1,* 93-98, 2022年.
778. **Yohei Takahashi, Takashi Kaji, Toshiyuki Yasui, Atsuko Yoshida, Naoto Yonetani, Naoto Suzue, Shinsuke Katoh, Kazuhisa Maeda, Koichi Sairyo, Minoru Irahara *and* Takeshi Iwasa :** Ultrasonographic changes in quadriceps femoris thickness in women with normal pregnancy and women on bed rest for threatened preterm labor., *Scientific Reports,* **Vol.12,** *No.1,* 17506, 2022.
779. **大西 美嘉子, 吉田 あつ子, 中川 奉宇, 白河 綾, 香川 智洋, 峯田 あゆか, 西村 正人, 岩佐 武, 加地 剛 :** 症例報告: 血栓症を発症した卵巣癌合併妊娠の2例, *現代産婦人科,* **Vol.72,** *No.1,* 57-61, 2023年.
780. **松崎 利也, 岩佐 武, 岩瀬 明, 金崎 春彦, 久具 宏司, 斎藤 和毅, 馬場 剛, 原 鐵晃, 湊 沙希 :** 本邦における多囊胞性卵巣症候群の診断基準の検証に関する小委員会, *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.74,** *No.6,* 681-685, 2022年.
781. **岩佐 武, 湊 沙希, 山本 由理 :** 新鮮胚移植と凍結胚移植の安全性, *臨床婦人科産科,* **Vol.76,** *No.4,* 122-125, 2022年4月.
782. **松崎 利也, 湊 沙希, 岩佐 武 :** 多囊胞性卵巣症候群の診断と治療, *臨床婦人科産科,* **Vol.76,** *No.4,* 228-232, 2022年4月.
783. **安井 敏之, 河北 貴子, 岩佐 武 :** やせ・肥満と女性のヘルスケア, --- やせ・肥満と閉経 ---, *産科と婦人科,* **Vol.89,** *No.5,* 515-521, 2022年5月.
784. **岩佐 武, 野口 拓樹, 山本 由理 :** 黄体ホルモンと生殖補助医療, *産科と婦人科,* **Vol.89,** *No.9,* 963-967, 2022年8月.
785. **白河 綾, 吉田 加奈子, 村山 美咲, 今泉 絢貴, 香川 智洋, 河北 貴子, 加藤 剛志, 岩佐 武 :** 腹腔鏡下手術を契機に発見した腹膜黒色色素沈着の一例, *日本産科婦人科内視鏡学会雑誌,* **Vol.38,** *No.2,* 157-161, 2022年8月.
786. **松崎 利也, 野口 拓樹, 岩佐 武 :** 多囊胞性卵巣症候群の病因・病態, *産婦人科の実際,* **Vol.71,** *No.9,* 913-919, 2022年9月.
787. **鎌田 周平, 湊 沙希, 岩佐 武 :** 多囊胞性卵巣症候群の診断と課題, *産婦人科の実際,* **Vol.71,** *No.9,* 921-926, 2022年9月.
788. **岩佐 武 :** 生殖内分泌学に関する研究と最近の話題, *香川産科婦人科雑誌,* **Vol.24,** *No.1,* 1-5, 2022年9月.
789. **松崎 利也, 野口 拓樹, 湊 沙希, 岩佐 武 :** インスリン抵抗性改善薬(メトホルミン), *薬局,* **Vol.73,** *No.10,* 81-87, 2022年9月.
790. **岩佐 武, 内芝 舞実, 野口 拓樹, 山本 由理 :** 黄体ホルモン製剤の種類と使い方, *産婦人科の実際,* **Vol.71,** *No.10,* 1277-1280, 2022年9月.
791. **岩佐 武, 野口 拓樹, 内芝 舞実, 山本 由理 :** 多胎 二卵性, 一卵性多胎, *臨床婦人科産科,* **Vol.76,** *No.11,* 1112-1117, 2022年11月.
792. **岩佐 武 :** 生殖内分泌に関するこれまでの研究と今後の目標, *四国医学雑誌,* **Vol.78,** *No.5-6,* 163-168, 2022年12月.
793. **岩佐 武 :** 多嚢胞性卵巣症候群, 異常子宮出血(AUB)-PALM-COEN分類に基づいた原因検索と対応-, *日本産科婦人科学会研修ノートNo.109,* 2023年1月.
794. **岩佐 武, 武田 明日香 :** 特集 産婦人科における保険診療と自費診療 総論 6.先進医療と保険制度, *産婦人科の実際,* **Vol.72,** *No.1,* 35-38, 2023年1月.
795. **安井 敏之, 木内 理世, 岩佐 武 :** 更年期障害の病態-WMSの血管生物学, 他-, *Anti-Aging medicine,* **Vol.19,** *No.2,* 124-129, 2023年2月.
796. **岩佐 武 :** PGT(着床前診断), *ペイネイタルケア,* **Vol.42,** *No.4,* 320-321, 2023年3月.
797. **Takashi Kaji, Kazuhisa Maeda, Imaizumi Junki, Aya Shirakawa, Atsuko Yoshida *and* Takeshi Iwasa :** Prenatal diagnosis of isolated uterus didelphys., *ISUOG 32th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,* web, Sep. 2022.
798. **加地 剛, 吉本 夏実, 今泉 絢貴, 白河 綾, 吉田 あつ子, 石橋 広樹, 岩佐 武 :** 胎児鎖肛における瘻孔の部位診断, *第95回日本超音波医学会,* 2022年5月.
799. **加地 剛, 今泉 絢貴, 吉田 あつ子, 石橋 広樹, 岩佐 武 :** 胎児診断した留水腫を伴わない重複子宮の一例., *第95回日本超音波医学会,* 2022年5月.
800. **岩佐 武 :** PGT-A・SR実施体制のこれまでとこれから, *第5回JAPCO会議,* 2022年6月.
801. **岩佐 武 :** 生殖補助医療の発展と現在の課題, *第96回兵庫県産科婦人科学会,* 2022年7月.
802. **岩佐 武, 吉田 あつ子, 加地 剛 :** シンポジウム:PGT-Aの今後:特別臨床研究の状況を踏まえて., *第58回日本周産期・新生児医学会学術集会,* 2022年7月.
803. **加地 剛, 今泉 絢貴, 白河 綾, 吉田 あつ子, 石橋 広樹, 岩佐 武 :** 胎児鎖肛における瘻孔の部位診断, *第58回日本周産期・新生児医学会,* 2022年7月.
804. **吉田 あつ子, 今泉 絢貴, 白河 綾, 鈴江 真史, 須賀 健一, 中川 竜二, 岩佐 武, 加地 剛 :** 当院におけるExtended-spectrum β-lactamase(ESBL)産生菌保菌妊婦の現状, *第58回 日本周産期・新生児医学会学術集会,* 2022年7月.
805. **岩佐 武 :** 中枢生殖内分泌学の発展と現在の生殖医療, *第22回産婦人科内分泌研究会,* 2022年7月.
806. **岩佐 武 :** 生殖内分泌に関するこれまでの研究と今後の目標, *第265回徳島医学会学術集会 (令和4年度夏期),* 2022年7月.
807. **岩佐 武 :** 公聴会の結果報告とPGT-A実臨床に向けて, *第74回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2022年8月.
808. **Takashi Kaji, 前田 和寿, 今泉 絢貴, Aya Shirakawa, 祖川 英至, Atsuko Yoshida, 米谷 直人, 苛原 稔 *and* Takeshi Iwasa :** Sonographic assessment of fistulas in fetuses with imperforate anus., *第74回日本産科婦人科学会学術講演会,* Aug. 2022.
809. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖医療の発展と今後の課題, *第74回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2022年8月.
810. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖医療の発展と今後の課題, *札幌東豊セミナー,* 2022年8月.
811. **岩佐 武 :** 生殖内分泌学の進歩と生殖医療の発展, *第73回広島産科婦人科学会総会・学術集会,* 2022年8月.
812. **吉田 加奈子, 加藤 剛志, 武田 明日香, 新垣 亮輔, 今泉 絢貴, 香川 智洋, 峯田 あゆか, 河北 貴子, 山本 由理, 苛原 稔, 岩佐 武 :** ワークショップ:効率よくTLH上達を目指すための当科での取り組み, *第62回日本産婦人科内視鏡学会,* 2022年9月.
813. **岩佐 武 :** ART治療標準化を見据えた卵巣刺激法の再考, *第21回生殖バイオロジー東京シンポジウム,* 2022年9月.
814. **笹 聡一郎, 井上 寛章, 乾 友浩, 青山 万理子, 奥村 和正, 板東 真由, 橋本 一郎, 吉田 あつ子, 山口 美代子, 鳥羽 博明, 後藤 正和, 滝沢 宏光 :** 多診療科・多職種チーム連携が有用であった妊娠期乳癌の1例, *第10回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会,* 2022年10月.
815. **岩佐 武 :** 生殖医療の歴史と発展から考える医療倫理, *第147回近畿産科婦人科学会学術集会,* 2022年10月.
816. **岩佐 武 :** 生殖補助医療の発展と今後の展望, *拡大一土会講演会,* 2022年5月.
817. **岩佐 武 :** 生殖補助医療の発展と今後の展望, *鳥取不妊若手の会,* 2022年6月.
818. **西村 正人 :** 再発子宮体癌の治療戦略 -当院での経験を中心に-, *Endometrial Cancer Symposium2022,* 2022年7月.
819. **西村 正人 :** 進行卵巣癌に対する初回治療戦略 ∼当院におけるPARPiの使用実績∼, *Ovarian cancer Seminar in Tokushima,* 2022年7月.
820. **岩佐 武 :** 生殖医療の発展と保険適用を含めた今日の課題-遺伝子組み換えFSH製剤の重要性を含めて-, *第8回せとうちART研究会,* 2022年9月.
821. **岩佐 武 :** 日本におけるこれからの生殖医療と課題, *第25回岡山県西部地区産婦人科研究会,* 2022年9月.
822. **岩佐 武 :** 一般不妊治療ならびに保険制度下での生殖補助医療におけるゴナドトロピン使用の実際, *浜松医師会学術講演会,* 2022年9月.
823. **岩佐 武 :** シンポジウム:テストステロンは女性の敵?味方?, *第13回テストステロン研究会,* 2022年9月.
824. **岩佐 武 :** 保険制度下におけるこれからの生殖医療と課題, *第7回松山城南エリア生殖医療研究会,* 2022年9月.
825. **岩佐 武 :** 徳島大学産婦人科教室の現在の取り組みと今後の目標, *令和4年度三知会高知支部総会,* 2022年10月.
826. **岩佐 武 :** 中枢生殖内分泌学のこれまでとこれから, *第13回 産婦人科内分泌研究会,* 2022年10月.
827. **岩佐 武 :** PGT-Aのこれまでとこれから, *第17回三重県生殖・内分泌研究会,* 2022年12月.
828. **西村 正人 :** 進行卵巣がんの初回治療について, *Tokushima Ovarian Cancer Web Seminar,* 2023年2月.
829. **西村 正人 :** 当院における子宮頸癌の治療の現状, *徳島県子宮頸癌/HPVワクチン学術講演会,* 2023年3月.
830. **岩佐 武, 柳原 里江, 山本 由理 :** ランダムスタート法, 株式会社 中外医学社, 2023年5月.
831. **岩佐 武 :** 内分泌代謝・糖尿病 内科領域専門医研修ガイドブック, --- 多嚢胞性卵巣症候群 ---, 株式会社 診断と治療社, 東京, 2023年5月.
832. **大豆本 圭, 湊 沙希, 小居 浩之, 岸本 大輝, 岩佐 武, 高橋 正幸, 金山 博臣 :** 徳島大学病院における不妊治療の取り組み, *西日本泌尿器科,* **Vol.85,** 317-323, 2023年.
833. **河北 貴子, 加藤 剛志, 門田 友里, 白河 綾, 木内 理世, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** コロナ禍における腹腔鏡シミュレーターを用いた医学教育への取り組み, *四国医学雑誌,* **Vol.79,** *No.1.2,* 103-108, 2023年.
834. **Ayako Suto, Yuya Yano, Yuri Yamamoto, Hiroki Noguchi, Asuka Takeda, Shota Yamamoto, Tomohiro Kagawa, Kanako Yoshida, Kenji Hinokio, Akira Kuwahara, Toshiyuki Yasui *and* Takeshi Iwasa :** Effects of activation with a Ca ionophore and roscovitine on the development of human oocytes that failed to fertilize after ICSI., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **Vol.70,** *No.3.4,* 321-324, 2023.
835. **内芝 舞実, 山本 由理, 宮本 容子, 吉田 友紀子, 野口 拓樹, 武田 明日香, 湊 沙希, 鎌田 周平, 白河 綾, 祖川 英至, 峯田 あゆか, 吉田 あつ子, 加地 剛, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 当院におけるART妊娠者でのNIPT受検率について, *徳島産婦人科医報, No.56,* 3-7, 2023年.
836. **今井 芳枝, 森 裕香, 御手洗 幸子, 入澤 裕子, 大川 恵, 日下 咲, 下川 亜矢, 納富 理絵, 松本 仁美, 阿部 彰子, 吉田 加奈子, 村上 好恵, 武田 祐子, 川崎 優子, 阪本 朋香 :** 遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対するリスク低減卵巣卵管摘出術への意思決定に関する海外の動向, *四国医学雑誌,* **Vol.75,** *No.5,6,* 245-252, 2024年.
837. **Ryosuke Arakaki, Kanako Yoshida, Junki Imaizumi, Takashi Kaji, Takeshi Kato *and* Takeshi Iwasa :** Obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis (OHVIRA) syndrome: A case report., *International Journal of Surgery Case Reports,* **Vol.107,** 108368, 2023.
838. **Takeshi Iwasa, Akira Kuwahara, Toshiyuki Takeshita, Yuka Taniguchi, Mikio Mikami *and* Minoru Irahara :** Preimplantation genetic testing for aneuploidy and chromosomal structural rearrangement: A summary of a nationwide study by the Japan Society of Obstetrics and Gynecology., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.22,** *No.1,* e12518, 2023.
839. **Junki Imaizumi, Shuhei Kamada, Miyu Taniguchi, Tatsuro Sugimoto, Takaaki Maeda, Ryosuke Arakaki, Shota Yamamoto, Aya Shirakawa, Ayuka Mineda, Atsuko Yoshida, Takeshi Iwasa *and* Takashi Kaji :** Developmental Changes in Hypothalamic and Serum Oxytocin Levels in Prenatally Normally Nourished and Undernourished Rats., *Nutrients,* **Vol.15,** *No.12,* 2768, 2023.
840. **Naoto Yonetani, Takashi Kaji, Aya Shirakawa, Eishi Sogawa, Atsuko Yoshida, Ayuka Mineda, Kazuhisa Maeda, Minoru Irahara *and* Takeshi Iwasa :** Sonographic confirmation of placental detachment during placental delivery for uterine inversion prevention., *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,* **Vol.49,** *No.11,* 2644-2648, 2023.
841. **Takeshi Iwasa, Hiroki Noguchi, Risa Tanano, Erika Yamanaka, Asuka Takeda, Kou Tamura, Hidenori Aoki, Tatsuro Sugimoto, Hikari Sasada, Takaaki Maeda, Saki Minato, Shota Yamamoto, Hiroaki Inui, Tomohiro Kagawa, Atsuko Yoshida, Ayuka Mineda, Mari Nii, Riyo Kinouchi, Kanako Yoshida, Yuri Yamamoto *and* Takashi Kaji :** Age-Dependent Changes in the Effects of Androgens on Female Metabolic and Body Weight Regulation Systems in Humans and Laboratory Animals., *International Journal of Molecular Sciences,* **Vol.24,** *No.23,* 16567, 2023.
842. **大西 美嘉子, 吉田 あつ子, 中川 奉宇, 白河 綾, 香川 智洋, 峯田 あゆか, 西村 正人, 岩佐 武, 加地 剛 :** 血栓症を発症した卵巣癌合併妊娠の2例, *現代産婦人科,* **Vol.72,** *No.1,* 57-61, 2023年.
843. **Yukiko Katagiri, Chik Seung Jwa, Akira Kuwahara, Takeshi Iwasa, Masanori On, Keiichi Kato, Hiroshi Kishi, Yoshimitsu Kuwabara, Fuminori Taniguchi, Miyuki Harada, Akira Iwase *and* Yutaka Osuga :** Assisted reproductive technology in Japan: A summary report for 2021 by the Ethics Committee of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology., *Reproductive Medicine and Biology,* **Vol.23,** *No.1,* e12552, 2023.
844. **岩佐 武, 野口 拓樹, 武田 明日香 :** 増刊号 -豊富な所見で診断の進め方がわかる-産婦人科 画像診断アトラス 不妊·不育 画像診断の進め方 多囊胞性卵巣症候群の診断と治療, *臨床婦人科産科,* **Vol.77,** *No.4,* 152-154, 2023年4月.
845. **岩佐 武, 野口 拓樹, 山本 祥太 :** 特集 時間の流れと産婦人科生物学-早すぎること,遅すぎること,長すぎること,短かすぎること- Ⅱ.時間の流れと生殖内分泌学 5.GnRHパルスジェネレーターの生物学, *産科と婦人科,* **Vol.90,** *No.5,* 473-478, 2023年5月.
846. **岩佐 武, 湊 沙希 :** 特集 生殖医療の保険適用の実際Ⅱ 各論 生殖医療で用いられる技術の先進医療への申請と課題, *産婦人科の実際,* **Vol.72,** *No.6,* 569-573, 2023年6月.
847. **安井 敏之, 木内 理世, 岩佐 武 :** 今月の臨床 更年期症状への補完代替医療の最新知見-科学的根拠を踏まえて 補完代替医療それぞれの作用機序と効果 -【サプリメント】-大豆イソフラボン, *臨床婦人科産科,* **Vol.77,** *No.6,* 574-582, 2023年6月.
848. **野口 拓樹, 岩佐 武, 松崎 利也 :** GnRH分泌の調節機構∼視床下部神経ペプチドの基礎知識から最新の臨床応用まで∼, *日本IVF学会雑誌,* **Vol.26,** *No.1,* 14-28, 2023年6月.
849. **吉田 加奈子, 村山 美咲, 笹田 ひかり, 門田 友里, 河北 貴子, 木内 理世, 加藤 剛志, 岩佐 武 :** 特集 子宮内膜症の病態と画像診断 -温故知新 子宮内膜症·子宮腺筋症の病態,産婦人科的診断と治療戦略, *画像診断,* **Vol.43,** *No.8,* 751-758, 2023年6月.
850. **岩佐 武, 野口 拓樹, 湊 沙希 :** 特集 多囊胞性卵巣症候群UPDATE--病態を理解しライフステージに応じた管理を考える 診断基準の考え方, *医学のあゆみ,* **Vol.286,** *No.11,* 883-886, 2023年9月.
851. **岩佐 武, 野口 拓樹, 湊 沙希 :** 特集 婦人科外来診療レベルアップ-病状の評価分類と治療指針- 4.排卵障害分類(HyPO-P)と治療指針, *産科と婦人科,* **Vol.90,** *No.12,* 1321-1324, 2023年12月.
852. **Takeshi Iwasa :** PGT-A, past, present, and future in Japan., *The 1st Asian Congress for Reproductive Immunology,* Kobe, Apr. 2023.
853. **岩佐 武 :** 特別講演:生殖関連ホルモンに関する最近の話題-月経困難症治療を含めて-, *第31回生殖医学研究会講演会,* 2023年4月.
854. **岩佐 武 :** アフタヌーンセミナー:一般不妊治療∼ART治療におけるゴナドトロピン製剤の使い方-在宅自己注射導入のメリット-, *第75回日本産科婦人科学会,* 2023年5月.
855. **岩佐 武 :** 実臨床で運用開始となった，PGT-A・SRの現状の報告と問題点, *第75回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2023年5月.
856. **岩佐 武 :** PGT-A・SRに関する注意点, *第75回日本産科婦人科学会学術講演会,* 2023年5月.
857. **岩佐 武, 野口 拓樹, 武田 明日香 :** シンポジウム:栄養・ストレスが生殖中枢に及ぼす影響, *第96回日本内分泌学会学術総会,* 2023年6月.
858. **岩佐 武 :** シンポジウム:女性におけるテストステロン, *第23回抗加齢医学会総会,* 2023年6月.
859. **岩佐 武 :** 特別講演: 生殖関連ホルモンに関する最近の話題-月経困難症治療を含めて-, *北陸産婦人科生殖内分泌フォーラム,* 2023年6月.
860. **岩佐 武 :** 特別講演: 脳と生殖, *愛媛産婦人科臨床セミナー,* 2023年7月.
861. **加地 剛, 中川 奉宇, 吉田 あつ子, 白河 綾, 峯田 あゆか, 菅野 幹雄, 早渕 康信, 岩佐 武 :** ポスタ-発表 胎児2 手術を要した単独VSDの胎児診断および出生後診断についての検討, *第59回日本小児循環器学会総会·学術集会,* 2023年7月.
862. **大西 美嘉子, 加地 剛, 白河 綾, 峯田 あゆか, 吉田 あつ子, 須賀 健一, 中川 竜二, 岩佐 武 :** 胎児心拡大および冠動脈血流速度上昇が診断の契機になった一過性骨髄異常増殖症の一例, *第59回日本周産期・新生児医学会総会・学術集会,* 2023年7月.
863. **加地 剛, 白河 綾, 峯田 あゆか, 吉田 あつ子, 須賀 健一, 中川 竜二, 高橋 正幸, 岩佐 武 :** 胎児期の一過性の陰茎先端部の狭窄により片側腎臓の低形成を来した1例, *第32回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会,* 2023年7月.
864. **岩佐 武 :** 特別講演:着床前遺伝学的検査のこれまでとこれから, *札幌東豊セミナー,* 2023年8月.
865. **竹内 麻由美, 松崎 健司, 坂東 良美, 西村 正人, 原田 雅史 :** 子宮内膜症関連腫瘍として発生した卵巣漿液粘液性境界悪性腫瘍と癌の併存症例:発生機序及びMRIと病理の対比検討, *JSAWI (The Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging) 第24回シンポジウム,* 2023年9月.
866. **岩佐 武 :** 特別講演:GnRHに関する研究の歴史とARTへの応用について, *第10回せとうちART研究会,* 2023年9月.
867. **岩佐 武 :** 特別講演:着床前遺伝学的検査の現状と課題, *香川県周産期医療従事者研修会,* 2023年9月.
868. **岩佐 武 :** 特別講演: 難治性不妊への対応に関する話題, *第2回山梨Women's Seminar,* 2023年9月.
869. **木内 理世, 加藤 剛志, 武田 明日香, 新垣 亮輔, 内芝 舞実, 香川 智洋, 白河 綾, 峯田 あゆか, 山本 由理, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** 前方シングルメッシュによるLSCまたはRSCによるP-QOLの改善についての検討, *第63回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会,* 2023年9月.
870. **木内 理世, 加藤 剛志, 武田 明日香, 新垣 亮輔, 内芝 舞実, 香川 智洋, 白河 綾, 峯田 あゆか, 山本 由理, 吉田 加奈子, 岩佐 武 :** 前方シングルメッシュによるLSCまたはRSCによるPーQOLの改善についての検討, *第75回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会,* 2023年9月.
871. **岩佐 武 :** 特別講演:ART治療標準化を見据えた卵巣刺激法の再考, *ART東日本講演会 2023 in 北海道,* 2023年10月.
872. **岩佐 武 :** 特別講演:ART治療標準化を見据えた卵巣刺激法の再考, *第8回 最適な不妊治療を考える会,* 2023年10月.
873. **湯浅 麻美, 西尾 進, 森田 沙瑛, 松本 力三, 平田 有紀奈, 香川 智洋, 小川 博久, 坂東 良美, 佐田 政隆 :** 深部静脈血栓症を契機に発見された子宮内膜症性嚢胞を伴う卵巣甲状腺腫の1例, *第33回日本超音波産学会四国地方会学術集会,* 2023年10月.
874. **岩佐 武 :** 特別講演: ART治療標準化を見据えた卵巣刺激法の再考, *Ferring ARTカンファレンス,* 2023年10月.
875. **岩佐 武 :** 特別講演: 肥満・やせと女性の生殖機能, *第33回 臨床内分泌代謝Update,* 2023年11月.
876. **岩佐 武 :** 特別講演: Current topics 3 PGT-Aのデータから考える胚移植個数, *第26回日本IVF学会 学術集会,* 2023年11月.
877. **吉田 加奈子 :** 更年期を上手にのりきるために「尿のトラブル(頻尿，尿もれ)解消法)」, *第1 回女性が素敵に生きるための市民公開講座,* 2023年11月.
878. **岩佐 武 :** 特別講演: 保険適用下での至適採卵数の考察, *第68回日本生殖医学会学術講演会・総会,* 2023年11月.
879. **岩佐 武, 野口 拓樹, 湊 沙希 :** シンポジウム:多囊胞性卵巣症候群の病態，診断，治療, *第44回日本肥満学会・第41回日本肥満症治療学会学術集会,* 2023年11月.
880. **岩佐 武 :** シンポジウム:生殖世代のホルモン研究から考える女性医学, *第38回日本女性医学学会学術集会,* 2023年12月.
881. **吉田 加奈子, 加藤 剛志, 岩佐 武 :** シンポジウム:「周閉経期以 降の子宮筋腫，子宮内膜症，子宮腺筋症への対 応を考える」周閉経期以降の子宮筋腫の管理, *第38回日本女性医学学会学術集会,* 2023年12月.
882. **木内 理世, 加藤 剛志, 武田 明日香, 内芝 舞実, 門田 友里, 吉田 加奈子, 安井 敏之, 苛原 稔, 岩佐 武 :** 骨盤臓器脱に対し単一前方メッシュを用いた仙骨膣固定術によるPーQOLの改善についての検討, *第38回日本女性医学学会学術集会,* 2023年12月.
883. **岩佐 武 :** シンポジウム:女性の閉経年齢に影響を及ぼす因子について, *日本抗加齢協会 第7回学術フォーラム,* 2023年12月.
884. **岩佐 武 :** 保険診療下における調節卵巣刺激の最適化, *第36回岡山ARTフォーラム,* 2024年1月.
885. **今井 芳枝, 大川 恵, 日下 咲, 下川 亜矢, 納富 理絵, 松本 仁美, 阿部 彰子, 吉田 加奈子, 村上 好恵, 武田 祐子, 川崎 優子, 森 裕香, 阪本 朋香 :** 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された乳がん罹患患者のリスク低減卵管卵巣摘出術前の意思決定の様相, *第38回日本がん看護学会学術集会,* 2024年2月.
886. **乾 宏彰, 西村 正人, 新垣 亮輔, 香川 智洋, 峯田 あゆか, 吉田 加奈子, 加藤 剛志, 岩佐 武 :** 当院で診断的円錐切除術を施行した子宮頸癌合併妊娠2例の子宮頸部細胞診についての検討, *徳島臨床細胞学会学術集会,* 2024年3月.
887. **岩佐 武 :** GnRHが切り拓く生殖医療と良性腫瘍疾患治療の未来, *第292回広島県東部産婦人科医学学術講演会,* 2024年3月.
888. **岩佐 武 :** GnRHが切り拓く女性医学と生殖医療, *東海女性医学研究会,* 2024年3月.
889. **岩佐 武, 吉田 あつ子, 加地 剛 :** シンポジウム3「着床前遺伝学的検査(PGT)の今後」 PGT-Aの今後 :特別臨床研究の状況を踏まえて, *日本周産期・新生児医学会雑誌,* **Vol.58,** *No.4,* 714-715, 2023年4月.
890. **高橋 俊文, 片桐 由起子, 浜谷 敏生, 藤原 敏博, 岩佐 武, 折坂 誠 :** 生殖医療リスクマネージメントシステム構築に関する小委員会, *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.75,** *No.6,* 612-616, 2023年6月.
891. **松崎 利也, 岩佐 武, 岩瀬 明, 金崎 春彦, 久具 宏司, 木村 文則, 齋藤 和毅, 馬場 剛, 原 鐡晃, 野口 拓樹, 湊 沙希 :** 本邦における多囊胞性卵巣症候群の診断基準の検証に関する小委員会, *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.75,** *No.6,* 2023年6月.
892. **片桐 由起子, 岩瀬 明, 桑原 慶充, 岩佐 武, 小野 政徳, 加藤 恵一, 岸 裕司, 桑原 章, 谷口 文紀, 左 勝則, 原田 美由紀 :** 令和4年度臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会報告(2021年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2023年7月における登録施設名), *日本産科婦人科学会雑誌,* **Vol.75,** *No.9,* 883-904, 2023年9月.
893. **植野 美彦, 関 陽介, 内海 千種, 岩佐 武, 髙橋 章, 安井 敏之, 川人 伸次, 尾崎 和美, 藤野 裕道, 髙栁 俊夫, 服部 武文, 齊藤 隆仁, 上岡 麻衣子 :** 令和5年度 徳島大学高等教育研究センターアドミッション部門 報告書, *令和5年度 徳島大学高等教育研究センターアドミッション部門 報告書,* 2024年3月.
894. **今井 芳枝, 大川 恵, 日下 咲, 下川 亜矢, 納富 理絵, 松本 仁美, 阿部 彰子, 吉田 加奈子, 村上 好恵, 武田 祐子, 川崎 優子 :** 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された乳がん罹患患者のリスク低減卵管卵巣摘出術後の意思決定の様相, *第30回日本遺伝性腫瘍学会学術集会,* 2024年5月.
895. **吉田 あつ子, 加地 剛, 中川 奉宇, 白河 綾, 峯田 あゆか, 菅野 幹雄, 早渕 康信, 岩佐 武 :** 手術を要した単独VSDの胎児診断および出生後診断についての検討, *第97回日本超音波医学会学術集会,* 2024年5月.
896. **Hiroshi Miyamoto, Ayuka Mineda, Sawaka Yukishige, Soichiroh Sasa, Kei Daizumoto, Tomoya Fukawa, Yasuyuki Okada, Yasuhiro Mitsui, Koichi Okamoto, Yasushi Sato, Hiroyuki Morino *and* Tetsuji Takayama :** Management of patients with presumed germline pathogenic variant from comprehensive genomic profiling tests., *日本人類遺伝学会第69回大会,* Oct. 2024.