1. **中村 久子 :** 教養としてのスポーツ人類学, --- 観光と阿波踊り ---, 大修館, 東京, 2004年7月.
2. **植屋 清見, 大鋸 順, 大塚 隆, 大橋 美勝, 木村 和彦, 佐藤 充宏, 田中 雅人, 富田 寿人, 萩原 武久, 村田 光範, 山岸 二三夫 :** スポーツ少年団リーダーのためのテキストブック, 財団法人 日本スポーツ協会, 東京, 2004年8月.
3. **大橋 美勝, 佐藤 充宏, 米谷 正造, 安田 洋章, 富倉 まゆ子, 柳瀬 結花 :** 総合型地域スポーツクラブ, --- 形成事例的考察 ---, 不昧堂出版, 東京, 2004年8月.
4. **田中 俊夫, 小原 繁 :** くらしの中の健康運動(改訂), 株式会社 大学教育出版, 岡山, 2004年11月.
5. **曾田 紘二, 樫田 美雄, 杉山 茂, 野村 昌弘, 北 研二, 山本 真由美, 前田 朋彦 :** レポート作成指導ハンドブック, --- 徳島大学FD推進ハンドブック．第3号，第9巻 ---, 大学開放実践センター, 徳島, 2005年1月.
6. **後藤 卓男, 田中 平八, 濱田 治良, その他 :** 錯視の科学ハンドブック, --- デルブーフの大きさの錯視(同心円錯視) ---, 東京大学出版会, 東京, 2005年2月.
7. **Kimiko Nakayasu, Yutaka Nakaya, Oki Yuko, Masahiro Nomura *and* Susumu Ito :** Long Term Follow-up in Japanese Public Office Workers of the Influence of Blood Pressure on ECG Changes, *Circulation Journal,* **68,** *6,* 563-567, 2004.
8. **岩佐 幸恵, 中安 紀美子 :** 気分不良体験の調整方法とその嗜癖的行動化, --- 因果関連図からの検討 ---, *教育保健研究, 13,* 77-85, 2004年.
9. **佐藤 充宏, 田中 理恵, 長積 仁 :** 中学校の運動部活動が部員の学校生活スキルに及ぼす影響, --- -自己効力と達成動機に着目して- ---, *教育保健研究, 13,* 17-23, 2004年.
10. **Kazuyoshi Kitaoka, Risa Ito, Hideo Araki, Hiroyoshi Sei *and* Yusuke Morita :** Effect of mood state on anticipatory postural adjustments., *Neuroscience Letters,* **370,** *1,* 65-68, 2004.
11. **吉田 恵子, 掛井 秀一 :** ripplix resound, --- 音声によるメディア·テクノロジーとのコミュニケーション ---, *NICOGRPH 論文コンテスト論文集,* **20,** 131-136, 2004年.
12. **Masaki Morishima-Yamato, Fumiko Hisaoka, Sachiko Shinomiya, Nagakatsu Harada, Akira Takahashi, Hideki Matoba *and* Yutaka Nakaya :** Cloning and establishment of a line of rats for high levels of voluntary running, *Life Sciences,* **77,** *5,* 551-561, 2005.
13. **松谷 満, 平井 松午, 佐竹 昌之, 桑折 範彦 :** 全学共通教育の現状と課題, --- -学生による授業評価アンケート調査の分析から- ---, *大学教育研究ジャーナル,* **2,** *2,* 13-25, 2005年.
14. **Galina V. Paramei, Jiro Hamada *and* Walter H. Ehrenstein :** Induced size depends on figure-ground organisation, *Perception,* **33,** 78, 2004.
15. **Shunsuke Morita, Yuko Sakurai *and* Hideki Matoba :** Effects of ice pack on muscle injury induced by eccentric contractions, *Bulletin of the Faculty of Education, Yamaguchi University,* **54,** *1,* 75-80, 2004.
16. **Walter H. Ehrenstein, Jiro Hamada *and* Galina V. Paramei :** Size induction, --- Stimulus and brain correlates ---, *Proceedings of the Twentieth Annual Meeting of The International Society for Psychophysics,* 70-75, 2004.
17. **山本 真由美 :** 「小6女児同級生殺害事件」から見た今の社会に必要なもの, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **12,** 25-36, 2005年.
18. **寺本 陽子, 山本 真由美 :** 高校生における「こころの中の風景」が心理臨床の場で果たす役割-原風景と心象風景-, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **13,** 35-53, 2005年.
19. **片岡 啓一 :** カンタータ第215番<汝の幸をたたえよ，恵まれしザクセン>(BWV215)(第1曲)とミサ曲ロ短調(BWV232)(第23曲とその反復部分の第25曲-いと高きところにオザンナ-)の転用関係についての研究, *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **12,** 67-74, 2005年.
20. **Eiko Abe :** On the Characteristics of Silk Crapes, *Journal of Human Sciences and Arts, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima,* **12,** 1-9, 2005.
21. **石井 健二 :** 19世紀中期以降現代に至る画像表現技術に関する研究-13-サイアノタイプ技法の可能性について-,, *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **12,** 83-99, 2005年.
22. **森 太郎 :** ピアノ調律技術, --- その音響学的意味 ---, *日本音響学会誌,* **60,** *5,* 278-283, 2004年5月.
23. **Taro Mori, Kenshi Kishi *and* Isao Nakamura :** MEASUREMENTS AND ANALYSIS ON THE DRIVING POINT CHARACTERISTICS OF THE PIANO BRIDGE AND THE TWO-DIMENSIONAL VIBRATION OF SINGLE STRINGS, *International Conference on Acoustics,* 2117-2118, Kyoto, Apr. 2004.
24. **Hajime Miura, Emi Nakagawa, Sakua Aoki, Ryoko Tagashira, Kohei Nakamoto *and* Britton Chance :** Effects of low-intensity resistance training on large artery stiffness in elderly men, *Medicine and Science in sports and exercise,* **38,** *5,* S50, Indianapolis, USA, May 2004.
25. **Shigeru Obara, Masayuki Satake, Tetsuya Niki, Kimiyuki Iwashita *and* Hiroaki Tanaka :** The existence of heart sounds amplitude breaking point and its relation to blood lactate and blood pressure during graded cycle ergometer exercise, *Proceeding of European College of Sport Science,* Clermont-Ferrand, France, Jul. 2004.
26. **Hajime Miura, Kazutake Toiguchi *and* Britton Chance :** Regional differences of muscle oxygen supply and consumption in the forearm area during a static handgrip exercise, *The Physiologist,* **47,** *4,* 352, Austin, USA, Oct. 2004.
27. **仁木 哲哉, 佐竹 昌之, 小原 繁 :** 漸増負荷運動時の心音振幅増強のブレイキングポイントと乳酸閾値との関係, *体力科学,* **53,** *2,* 274, 2004年4月.
28. **吉田 恵子, 掛井 秀一 :** 生成的音変換システム, *第3回NICOGRAPH春季大会,* 43-44, 2004年5月.
29. **中安 紀美子 :** 特別支援教育と養護教諭の役割(パネルディスカッション), *第36回中国四国学校保健学会,* 25-26, 2004年6月.
30. **的場 秀樹 :** パネルディスカッション「運動生理学に関わる教育は今どうなっているのか?」, --- 大学一般教育における現状と問題点 ---, *第12回日本運動生理学会大会,* 2004年8月.
31. **三浦 哉 :** 低強度の抵抗性トレーニングが成人女性の動脈の形態およびスティフネスに及ぼす影響, *体力科学,* **53,** *6,* 692, 2004年9月.
32. **濱田 治良 :** 9段階カテゴリー評定法によるDelboeuf錯視の検討, *日本心理学会大会発表論文集,* **68,** 501, 2004年9月.
33. **的場 秀樹 :** レジスタンス・トレーニングがアディポサイトカインレベルに及ぼす影響, --- 第59回日本体力医学会(埼玉) ---, *第55回日本体力医学会,* **53,** 734, 2004年9月.
34. **三浦 哉, 染谷 成則, 川越 勇介, Chance Britton :** 簡易精神作業時の前頭部の酸素動態の特性, --- COGNOSCOPEによる検討 ---, *第11回医用近赤外線分光研究会,* 2004年10月.
35. **三浦 哉, 田頭 涼子, 青木 さくら :** 咀嚼頻度の違いが咬筋の酸素動態に及ぼす影響, *第11回医用近赤外線分光研究会,* 2004年10月.
36. **岩佐 幸恵, 中安 紀美子 :** 特別な教育的支援を必要とする子どもの早期発見, --- ストループ・テストの学年変化から ---, *第51回日本学校保健学会学術集会講演集,* 152-153, 2004年11月.
37. **三浦 哉 :** 身体活動時の酸素消費および供給の特性, *中京大学体育研究所学術講演会,* 2005年2月.
38. **中安 紀美子 :** 「生活を指導すること」と「生活を創ること」, --- 養護·教育·看護の概念をめぐって(課題別セッション) ---, *第2回日本教育保健学会,* 2005年3月.
39. **平木 美鶴 :** 個展, *美術館松欅堂個展,* 2004年6月.
40. **平木 美鶴 :** 木版画作品「花を語る」, *日本の木版画100年展,* 2004年7月.
41. **宮澤 一人 :** 管弦楽のための《主題の無い7つの変奏曲》, 2004年10月.
42. **平木 美鶴 :** 木版画作品「森の食欲植物祭」と「ジャングル風呂でウヒウヒ風How to もりつけアイⅢ」, *現代版画の潮流展,* 2005年2月.
43. **佐藤 充宏 :** 健康生活·地域スポーツ支援事業, *平成15年度文部科学省地域貢献特別支援事業報告書,* 24-25, 徳島, 2004年4月.
44. **中安 紀美子 :** 養護教諭の資質向上を目指したモデル·コア·カリキュラムの提言, *日本教育大学協会全国養護部門研究委員会,* 70-85, 2004年11月.
45. **石田 弓 :** 生きる力を育む生徒指導, 北樹出版, 東京, 2005年4月.
46. **石田 弓 :** 自己を追いつめる青少年の心 自殺の心理, 北大路書房, 京都, 2005年9月.
47. **Shigeru Obara, Tetsuya Nki *and* Masayuki Satake :** The first heart sounds amplitude has a breaking point and positive relationships with blood lactate concentration and double product in graded exercise, *Advances in Exercise and Sports Physiology,* **11,** *1,* 33-39, 2005.
48. **野村 昌弘, 中安 紀美子, 中屋 豊 :** Current density map による心筋虚血ベクトルの検出, *日本生体磁気学会誌,* **18,** *1,* 2005年.
49. **三浦 哉 :** 低強度のサーキットトレーニングが成人女性の動脈スティフネスに及ぼす影響, *体力科学,* **54,** *3,* 205-210, 2005年.
50. **小原 繁, 白川 悟 :** 聴診記録法による運動時拡張期血圧の判定方法の検討, *電子情報通信学会技術研究報告,* **105,** *222,* 5-8, 2005年.
51. **Yukie Iwasa, Kimiko Nakayasu, Masahiro Nomura, Yutaka Nakaya, Ken Saito *and* Susumu Ito :** The relationship between autonomic nervous activity and physical activity in children, *Pediatrics International,* **47,** *4,* 361-371, 2005.
52. **掛井 秀一, 佐藤 博臣, 佐野 友紀, 佐古 順彦 :** 避難誘導における経路図情報の提示に関する心理学的考察, --- マルチメディア技術を利用した避難誘導システムの開発 その2 ---, *日本建築学会計画系論文集, 596,* 27-34, 2005年.
53. **野村 昌弘, 中屋 豊, 中安 紀美子, 河野 智仁 :** 抗不整脈薬の作用機序と心電図変化, *検査と技術,* **33,** *13,* 1528-1532, 2005年.
54. **Y Ozaki, Masahiro Nomura, T Nakayama, T Ogata, Kimiko Nakayasu, Yutaka Nakaya *and* Susumu Ito :** Effects of thrombus suction therapy on myocardial blood flow disorders in males with acute inferior myocardial infarction., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **53,** *1-2,* 167-173, 2006.
55. **Tomonori Watanabe, Masahiro Nomura, Kimiko Nakayasu, Tomohito Kawano, Susumu Ito *and* Yutaka Nakaya :** Relationships between thermic effect of food insulin resistance and autonomic nervous activity., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **53,** *1,2,* 153-158, 2006.
56. **有松 佐知子, 的場 秀樹 :** ラットの自発走トレーニングが筋トリグリセリド，アディポサイトカインおよび安静時の代謝に及ぼす影響, *日本運動生理学雑誌,* **13,** *1,* 9-18, 2006年.
57. **三浦 哉, 木野 倫子, 染谷 成則, 川越 勇介, チャンス ブリトン :** 簡易作業時の前頭部の酸素動態の特性-COGNOSCOPEによる検討-, *脈管学,* **46,** *1-2,* 15-19, 2006年.
58. **三浦 哉, 田頭 涼子, 青木 さくら :** 咀嚼頻度の違いが咬筋の酸素動態および総頚動脈血流量に及ぼす影響, *脈管学,* **46,** *1-2,* 21-24, 2006年.
59. **佐藤 充宏 :** 日本スポーツ少年団の現状と子どもの健康, *小児科臨床,* **58,** *4,* 519-524, 2005年.
60. **佐藤 充宏, 長積 仁, 大橋 美勝 :** ドイツ・スポーツユーゲントによる青少年育成事業の展開, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **13,** 19, 2005年.
61. **Eiko Abe *and* Yoshiko Abe :** The Transfiguration of the Kimono, *Journal of Human Sciences and Arts, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima,* **13,** 1-6, 2005.
62. **宮澤 一人 :** モアレ音響の作り方, *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **13,** 105-115, 2006年.
63. **三浦 哉 :** 身体活動時の酸素消費および供給の特性, *中京大学体育研究所紀要, 20,* 81-92, 2006年.
64. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション・トレーニングの実践〔講義編〕, *トレーニングジャーナル,* **27,** *6,* 12-24, 2005年6月.
65. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション・トレーニング〔実技編〕, *トレーニングジャーナル,* **27,** *6,* 25-32, 2005年6月.
66. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション理論における``発想'', *スポーツメディシン,* **17,** *6,* 29-32, 2005年7月.
67. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション理論における``システム科学'', *Sportsmedicine,* **17,** *7,* 29-32, 2005年8月.
68. **荒木 秀夫 :** 身体と運動のコオーディネーション能力に焦点を当てて，学校体育の課題を考える, *体育科教育学会,* **21,** *2,* 59-62, 2005年8月.
69. **荒木 秀夫 :** ``運動システム科学''としてのコオーディネーション理論, *スポーツメディシン,* **17,** *8,* 28-31, 2005年10月.
70. **荒木 秀夫 :** ロボティックスとコオーディネーション理論, *スポーツメディシン,* **17,** *9,* 40-43, 2005年11月.
71. **荒木 秀夫 :** コミュニケーションと``運動学'', *スポーツメディシン,* **17,** *10,* 29-32, 2005年12月.
72. **荒木 秀夫 :** 音楽における``身体''と``運動'', *スポーツメディシン,* **18,** *1,* 46-49, 2006年1月.
73. **荒木 秀夫 :** ''障害者''のコオーディネーション能力, *スポーツメディシン,* **18,** *2,* 29-32, 2006年3月.
74. **荒木 秀夫 :** コオーディネーショントレーニング, --- 特にジュニアからシニアへの移行に向けて ---, *トレーニング科学,* **17,** *3,* 2-5, 2006年3月.
75. **Hideki Matoba *and* Ayumi Kawashima :** Effects of resistance training on serum adipocytokine levels in the rat, --- 8th Asian Federation of Sports Medicine Congress Programs & Abstracts ---, *8th Asian Federation of Sports Medicine Congress Programs & Abstracts,* 134, Tokyo, May 2005.
76. **Shigeru Obara *and* Satoru Shirakawa :** Comparisons of heart rate and blood pressure at heart sounds breaking point between young and middle-aged men, *10th Annual Congress of the European College of Sport Science,* Belgrade ,Selbia-Monteneguro, Jun. 2005.
77. **Hajime Miura, Sakura Aoki *and* Britton Chance :** Influence of low -resistance training on vessel structure and artery stiffness in female, *Medicine and Science in Sports and Exercise,* **37,** *5,* S136, Nashville, USA, Jun. 2005.
78. **Hajime Miura :** Muscle oxygenation, EMG, and blood flow in the thigh area during isometric knee-extended exercise, *Workshop on Investigation of Human Muscle Function in Vivo,* Nashville, USA, Oct. 2005.
79. **Azhim Azran, Katai Mizuki, Akutagawa Masatake, Hirao Yuji *and* Shigeru Obara :** Blood Flow Velocities in Common Carotid Artery Changes with Age and Exercise, --- Study by using of telemetry method ---, *Proceeding of International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering 2006 (ICBPE 2006),* 523-530, 2006.
80. **小原 繁, 佐竹 昌之, 田中 俊夫 :** マラソン完走目標の7ヶ月間の練習における形態と下肢筋力の変化, *ランニング学研究,* 2005年4月.
81. **井村 裕吉, 佐々木 幹治, 芥川 正武, 濱田 治良 :** CRTモニタの明暗知覚に関する基礎的検討, --- 室内灯点灯時と消灯時における低輝度図形の明暗知覚 ---, *日本放射線技術学会台61回総会学術大会予稿集,* **61,** 232, 2005年4月.
82. **的場 秀樹, 佐竹 昌之, 野村 昌弘 :** 糖・脂質代謝関連物質およびアディポサイトカインの毛細血管濃度と静脈血濃度の比較, *日本運動生理学雑誌,* 2005年7月.
83. **掛井 秀一, 佐野 友紀, 佐古 順彦, 佐藤 博臣 :** 動的避難誘導システム開発に関する小論, *2005年度日本建築学会大会学術講演梗概集,* **E-1,** 913-914, 2005年9月.
84. **掛井 秀一, 佐野 友紀, 佐古 順彦, 佐藤 博臣 :** 動的避難誘導システム開発に関する小論, *日本建築学会大会学術講演梗概集,* **E-1,** 913-914, 2005年9月.
85. **中安 紀美子 :** 死の教育(Death Education)の今日的課題についてのコメント, *日本生活指導学会第23回大会,* 2005年9月.
86. **濱田 治良 :** カテゴリー評定法におけるカテゴリー数がDelboeuf錯視に及ぼす効果, *日本心理学会大会発表論文集,* **69,** 526, 2005年9月.
87. **的場 秀樹, 佐竹 昌之, 野村 昌弘 :** 血中および脂肪細胞におけるアディポサイトカインレベルに及ぼすレジスタンス・トレーニングの影響, --- 第60回日本体力医学会(岡山) ---, *体力科学,* 2005年9月.
88. **中安 紀美子 :** 養護教諭の「養護」の概念をめぐって, --- 子ども観，発達論，共同論の視点から ---, *第52回日本学校保健学会講演集,* 82-83, 2005年10月.
89. **三浦 哉, 中川 絵美, 青木 さくら, 丸岡 沙織 :** 定期的な運動が高齢者の動脈スティフネスに及ぼす影響, *第56回中四国体力医学会,* 2005年11月.
90. **Hideki Matoba, Masayuki Satake *and* Masahiro Nomura :** Carbohydrate/fat metabolism-related substrates and adipocytikine levels in fingertip capillary blood and venous blood, *Advances in Exercise and Sports Physiology,* **11,** *4,* 153p, Dec. 2005.
91. **Masahiro Nomura, Masayuki Satake *and* Hideki Matoba :** Relation among maximum oxygen uptake, serum high sensitive CRP, urinary 8-OHdG and coronary artery plaque(Sports Biochemistry,, *Advances in Exercise and Sports Physiology,* **11,** *4,* 155, Dec. 2005.
92. **野村 昌弘, 的場 秀樹, 佐竹 昌之 :** 最大酸素摂取量と血中ホモシステイン，アディポネクチンおよび脂質との関連(代謝,一般口演,第60回 日本体力医学会大会), *体力科学,* **54,** *6,* 526, 2005年12月.
93. **鍋田 智広, 濱田 治良, 河原 純一郎 :** Delboeuf錯視の判断順序効果に及ぼす知覚的構えの影響, *日本基礎心理学会第24回大会,* 2005年12月.
94. **野村 昌弘, 中安 紀美子, 佐竹 昌之, 的場 秀樹, 小原 繁 :** 運動習慣および炎症マーカーが冠動脈プラークに及ぼす影響, *心臓,* **38,** 28-30, 2006年.
95. **野村 昌弘, 中安 紀美子, 佐竹 昌之, 的場 秀樹, 小原 繁 :** 運動習慣および炎症マーカーが冠動脈プラークに及ぼす影響, *心臓,* **38,** 28-30, 2006年.
96. **平木 美鶴 :** 平木美鶴木版画展, *セントポールギャラリー,* 2005年5月.
97. **宮澤 一人 :** クラリネットと電子音ための《ハッブル·ディープ·フィールド》, 2005年6月.
98. **平木 美鶴 :** 個展, *ぎゃるりー葦,* 2005年7月.
99. **平木 美鶴 :** 木版画作品「雲の行方-サクラ-」「雲の行方II」, *京都版画2005日本・タイ国際版画展,* 2005年10月.
100. **平木 美鶴 :** 個展, *ギャラリーあじさい,* 2005年11月.
101. **平木 美鶴 :** *東京国際ミニプリントトリエンナーレ2005展,* 2005年11月.
102. **野村 昌弘, 河野 智仁, 小柴 邦彦, 山口 浩司, 渡辺 智紀, 福田 大和, 添木 武, 齋藤 憲, 中屋 豊, 中安 紀美子 :** 平均心拍数および血圧と冠動脈病変の評価, --- マルチスライスCTおよび心拍変動解析を用いた検討 ---, *第53回日本心臓病学会学術集会,* 2005年9月.
103. **野村 昌弘, 中屋 豊, 河野 智仁, 中安 紀美子, 齋藤 憲 :** 心磁図法による心筋梗塞ベクトルの評価, --- 心電図で捉えられない心起電力の検出 ---, *第22回日本心電学会学術集会,* 2005年10月.
104. **三浦 哉, 渡井口 和豪 :** 静的膝伸展時の大腿部における酸素動態，血流量および筋放電量の特性, *第12回医用近赤外線分光法研究会,* 2005年12月.
105. **三浦 哉 :** Evidenceに基づいた健康づくり支援および実施体制, *徳島大学健康生活シンポジウム 「健康運動がささえる生活力」,* 2006年3月.
106. **英 崇夫, 荒木 秀夫, 中村 浩一, 黒岩 眞吾, 原口 雅宣, 桐山 聰 :** 特色ある大学教育支援プログラム 「進取の気風」を育む創造性教育の推進 平成15,16年度 報告書, *平成15,16年度 報告書,* 徳島, 2005年4月.
107. **三浦 哉 :** レジスタンストレーニング, *とくしまスポーツネット,* 徳島, 2005年8月.
108. **桐山 聰, 英 崇夫, 荒木 秀夫, 中村 浩一, 黒岩 眞吾, 藤澤 正一郎, 原口 雅宣, 玉置 俊晃, 羽地 達次, 高石 喜久, 來山 征士, 大橋 眞, 上田 哲史 :** 特色ある大学教育支援プログラム「進取の気風」を育む創造性教育の推進 平成17年度 報告書, --- 若者のセルフ·マネジメント能力を育てる徳島大学創成学習開発センターの活動 ---, *特色ある大学教育支援プログラム「進取の気風」を育む創造性教育の推進 平成17年度 報告書,* 徳島, 2006年3月.
109. **桑折 範彦, 佐野 勝德, 松谷 満, 村田 明広, 桂 修治, 平井 松午 :** 全学共通教育における学生による授業評価と授業改善のシステム, *大学教育研究ジャーナル, 3,* 44-57, 徳島, 2006年3月.
110. **米谷 正造, 佐藤 充宏, 中村 和彦, 富田 寿人, 佐々木 秀幸, 清水 隆一, 蒲生 晴明, 佐伯 年詩雄, 清水 諭, 長谷川 裕, 戸苅 晴彦, 尾縣 貢, 坂本 静男, 小林 寛道, 杉原 隆, 水上 博司 :** スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成テキスト, 財団法人 日本スポーツ協会, 東京, 2006年4月.
111. **勝田 茂, 的場 秀樹 :** 最新スポーツ科学事典, --- 筋肥大 ---, 平凡社, 東京, 2006年9月.
112. **荒木 秀夫, 桐野 衛二, 多田 ゆかり :** 脳に効く，コーディネーション運動, 主婦と生活社, 東京, 2007年2月.
113. **Tetsuya Tsujikawa, Masahiro Nomura, Kimiko Nakayasu, Tomohito Kawano, Yutaka Nakaya, Susumu Ito *and* Hiromu Nishitani :** Risk factors associated with soft coronary artery plaques in Japanese as determined by 16 slice multidetector-row computed tomography., *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **53,** *3-4,* 310-316, 2006.
114. **Hideki Matoba *and* Ayumi Kawashima :** Effects of resistance training on serum adipocytokine levels in rats, *Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine,* **55,** *Suppl.,* S183-S188, 2006.
115. **Azran Azhim, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao *and* Shigeru Obara :** Measurement of Blood Flow Velocity Waveforms in the Carotid, Brachial and Femoral Arteries during Postural Change, *Proceeding of International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering 2006 (ICBPE 2006),* 438-442, 2006.
116. **M. Urata, H Fukuno, Masahiro Nomura, T Ogata, Susumu Ito, Kimiko Nakayasu *and* Yutaka Nakaya :** Gastric motility and autonomic activity during obstructive sleep apnea., *Alimentary Pharmacology & Therapeutics,* **24,** *Suppl 4,* 132-140, 2006.
117. **Jun-ichiro Kawahara, Tomohiro Nabeta *and* Jiro Hamada :** Area-specific attentional effect in the Delboeuf illusion, *Perception,* **36,** *5,* 670-685, 2007.
118. **Masahiro Nomura, Yutaka Nakaya *and* Kimiko Nakayasu :** Evaluation of an infarction vector by magnetocardiogram: Detection of electromotive forces that cannot be deduced from an electrocardiogram., *International Congress Series,* **1300,** 512-515, 2007.
119. **三浦 哉, 渡井口 和豪 :** 静的膝伸展時の大腿部における酸素動態，血流量および筋放電量の特性, *脈管学,* **47,** *1,* 47-51, 2007年.
120. **Azhim Azran, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Measurement of Blood Flow Velocity Waveforms in the Carotid, Brachial and Femoral Arteries during Head-up Tilt, *Journal of Biomedical & Pharmaceutical Engineering,* 2007.
121. **掛井 秀一, 佐藤 博臣, 佐野 友紀, 佐古 順彦 :** 経路図に付加された避難順路が避難行動に及ぼす影響に関する心理学的考察, --- マルチメディア技術を利用した避難誘導システムの開発 その3 ---, *日本建築学会計画系論文集, 613,* 73-79, 2007年.
122. **佐竹 昌之, 長積 仁, 佐藤 充宏 :** 徳島大学における大学体育の改革 –健康スポーツからウェルネスへ-, *大学教育研究ジャーナル,* **3,** 31-32, 2006年.
123. **野村 昌弘, 中安 紀美子, 佐竹 昌之 :** 運動習慣および炎症マーカーが冠動脈プラークに及ぼす効果, *心臓,* **38,** 28-29, 2006年.
124. **宮脇 克実, 山本 真由美 :** 思春期の子育て不安尺度の作成, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **14,** *0,* 61-71, 2006年.
125. **宮崎 厚子, 山本 真由美 :** 重病の体験後，社会復帰をめざす患者への心理的援助 -闘病の記述モデルにおけるナラティブを通して-, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **14,** 41-60, 2006年.
126. **片岡 啓一, 細田 和秀 :** ヨハネス・ブラームス作曲:<ドイツ・レクイエム>(op.45) に関する一考察-バッハの音楽作品における象徴的表現の研究の視点から-, *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **14,** 43-76, 2007年.
127. **宮澤 一人 :** モアレ音響の作り方(その2), *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **14,** *0,* 77-90, 2007年.
128. **荒木 秀夫 :** 運動機能の''回復''とコオーディネーション能力, *スポーツメディシン,* **18,** *3,* 29-33, 2006年4月.
129. **荒木 秀夫 :** 「思ったとおり」とは?, --- コオーディネーションの視点から ---, *スポーツメディシン,* **18,** *4,* 11-16, 2006年5月.
130. **荒木 秀夫 :** 日本におけるコーディネーショントレーニングの必要性, *コーチング・クリニック,* **20,** *6,* 62-64, 2006年6月.
131. **荒木 秀夫 :** ''教育思想''に見るコオーディネーション理論の源泉, *スポーツメディシン,* **18,** *5,* 29-33, 2006年6月.
132. **荒木 秀夫 :** ソビエト条件反射学説とコオーディネーション理論, *スポーツメディシン,* **18,** *6,* 29-32, 2006年7月.
133. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション理論の''周辺''と''中心'', *スポーツメディシン,* **18,** *7,* 29-32, 2006年8月.
134. **掛井 秀一 :** ゆく言葉ユニバーサル/くる言葉アダプティブ, *建築雑誌,* **122,** *1558,* 39, 2007年3月.
135. **荒木 秀夫 :** 高齢者の調整力を高めるコオーディネーショントレーニング, 2007年3月.
136. **Hajime Miura :** Acute effects of arm-vrank exercise on artery stiffness, *Medicine and Science in Sports and Exercise,* **38,** *5,* S184, Denver (USA), May 2006.
137. **Tatsuaki Kamiya, Azhim Azran, Masatake Akutagawa, Hisao Yamaguchi, Masahiro Nomura, Shigeru Obara, Hiroyuki Tanaka, Kazuo Yoshizaki *and* Yohsuke Kinouchi :** Detection of a maximum blood flow velocity variation in the carotid artery during physical exercise using BPNN, *Proceedings of 2006 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Seoul, Korea, August 27-September 1, 2006,* **1,** 3271-3274, Seoul, Aug. 2006.
138. **Azhim Azran, Tatsuaki Kamiya, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Masahiro Nomura, Shigeru Obara, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Changes in the common carotid blood velocity waveform for exercise training, *Proceedings of 2006 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Seoul, Korea, August 27-September 1, 2006,* **1,** Seoul, Aug. 2006.
139. **Mizuki Katai, Azhim Azran, Tatsuaki Kamiya, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Hisao Yamaguchi, Kazuo Yoshizaki, Masahiro Nomura, Shigeru Obara, Hiroyuki Tanaka *and* Yohsuke Kinouchi :** Measurement and analysis of carotid blood flow and ECG in cardiac, *Proceedings of 2006 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Seoul, Korea, August 27-September 1, 2006,* **1,** 3359-3362, Seoul, Aug. 2006.
140. **Azhim Azran, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Blood Flow Velocities in Common Carotid Artery Changes with Age and Exercise, *Proceedings of the Intenational Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering,* 523-530, Singapore, Dec. 2006.
141. **Azhim Azran, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Exercise Training Improved Blood Flow Velocity and Autonomic Nervous Activity, *Proceedings of the Intenational Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering,* 517-522, Singapore, Dec. 2006.
142. **Azhim Azran, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Measurement of Blood Flow Velocity Waveforms in the Carotid, Brachial and Femoral Arteries during Postural Change, *Proceedings of the Intenational Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering,* 438-442, Singapore, Dec. 2006.
143. **田中 弘之, 山口 久雄, 小原 繁, アズラン アズヒム, 木内 陽介, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 池原 敏孝, 宇都山 登, 宮本 博司 :** 頸動脈血流速度計測システムの改良と波形解析例, *体力科学 第57回日本体力医学会中国・四国地方会,* **55,** *5,* 536, 2006年6月.
144. **的場 秀樹, 佐竹 昌之 :** ラットの自発的レジスタンス・トレーニングによる骨格筋の肥大, *日本運動生理学雑誌,* 2006年7月.
145. **野村 昌弘, 佐竹 昌之, 的場 秀樹 :** 起立性調節障害における体力測定，自律神経活動および心臓不整脈基質との関係, *日本運動生理学雑誌,* 2006年7月.
146. **田中 弘之, 山口 久雄, 小原 繁, アズラン アズヒム, 木内 陽介, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 池原 敏孝, 宇都山 登, 宮本 博司 :** 頸動脈血流速度計測システムの改良と波形解析について, *第61回日本体力医学会大会,* **55,** *6,* 649, 2006年9月.
147. **神谷 達明, アズラン アズヒム, 片井 自生, 芥川 正武, 山口 久雄, 田中 弘之, 野村 昌弘, 小原 繁, 吉﨑 和男, 平尾 友二, 木内 陽介 :** 運動中の頸動脈血流測定による血液循環システム変化の検出, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 192, 2006年9月.
148. **片井 自生, アズラン アズヒム, 神谷 達明, 篠原 康一, 平尾 友二, 山口 久雄, 吉﨑 和男, 野村 昌弘, 小原 繁, 田中 弘之, 木内 陽介 :** 加齢による頚動脈血流速度の変化, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 193, 2006年9月.
149. **篠原 康一, アズラン アズヒム, 片井 自生, 神谷 達明, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 山口 久雄, 木内 陽介 :** 高血圧症患者と健常者の血流速度パターンの解析, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 194, 2006年9月.
150. **Azhim Azran, Shinohara Kohichi, Katai Mizuki, Kamiya Tatsuaki, Yuji Hirao, Hisao Yamaguchi, Kazuo Yoshizaki, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Shigeru Obara *and* Yohsuke Kinouchi :** The Effect of Aerobic Exercise on Blood Flow Velocity and Autonomic Activity, *Journal of Shikoku-Section Joint Convention of the Institutes of Electrical and Related Engineers,* 3258, Sep. 2006.
151. **安藝 敦子, 中安 紀美子, 野村 昌弘, 香西 理恵, 岩佐 幸恵 :** 不整脈の危険因子としての起立性調節障害(OD)の検討, *学校保健研究,* **48,** *suppl,* 254-255, 2006年11月.
152. **三浦 哉 :** 地方大学における地域活性化への参画のあり方と課題, *日本科学者会議四国シンポジウム,* 2006年11月.
153. **濱田 治良 :** 基準図形がDelboeuf錯視に及ぼす効果, --- マグニチュード推定法による検討 ---, *日本心理学会大会発表論文集,* **69,** 526, 2006年11月.
154. **田野 聡, 的場 秀樹 :** 伸張短縮サイクル運動による疲労が下腿三頭筋の収縮特性及び損傷指標に及ぼす影響, *第58回日本体力医学会中国・四国地方会・第26回運動生理・バイオメカニクス中四国セミナー合同大会予稿集,* 20-21, 2006年11月.
155. **田中 弘之, 山口 久雄, 小原 繁, アズラン アズヒム, 片井 自生, 神谷 達明, 平尾 友二, 木内 陽介, 吉﨑 和男, 池原 敏孝, 宇都山 登, 宮本 博司 :** 頸動脈血流速度波形解析, *第58回日本生体医工学会中・四国地方会,* 2006年11月.
156. **Hideki Matoba *and* Masayuki Satake :** Hypertrophy of the flexor hallucis longus muscle induced by voluntary resistance training in rats, *Advances in Exercise and Sports Physiology,* **12,** *3,* 100, Dec. 2006.
157. **的場 秀樹, 三浦 哉 :** 強度の異なるレジスタンス運動が血中レプチン及びアディポネクチンレベルに及ぼす影響について, --- 第61回日本体力医学会(神戸国際会議場) ---, *体力科学,* **55,** *6,* p761, 2006年12月.
158. **三浦 哉 :** 運動頻度の違いが高齢者の動脈スティフネスに及ぼす影響, --- 第61回日本体力医学会(神戸国際会議場) ---, *体力科学,* **55,** *6,* 639, 2006年12月.
159. **Masahiro Nomura, Masayuki Satake *and* Hideki Matoba :** Relationship among physical fitness, autonomic nervous activity and a substrate of cardiac arrhythmia in orthostatic dysregulation, *Advances in Exercise and Sports Physiology,* **12,** *3,* 110, Dec. 2006.
160. **田中 弘之, 山口 久雄, 小原 繁, アズラン アズヒム, 木内 陽介, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 池原 敏孝, 宇都山 登, 宮本 博司 :** 頸動脈血流速度波形解析, *体力科学,* **56,** *2,* 296, 2007年.
161. **田中 弘之, 山口 久雄, 小原 繁, アズラン アズヒム, 木内 陽介, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 池原 敏孝, 宇都山 登, 宮本 博司 :** 頸動脈血流速度波形情報, *体力科学,* **56,** *5,* 545, 2007年.
162. **田中 弘之, 山口 久雄, アズラン アズヒム, 木内 陽介, 平尾 友二, 小原 繁, 吉﨑 和男, 池原 敏孝, 宇都山 登, 宮本 博司 :** 頸動脈血流速度計測システムの改良と波形情報について, *体力科学,* **56,** *6,* 639, 2007年.
163. **平木 美鶴 :** 木版画作品「雲の行方-サクラ-」, *第14回中華民国版画・素描ビエンナーレ展,* 2006年8月.
164. **平木 美鶴 :** 絵画作品「うさぎの目」「Good heavens!」, *DOMANI・明日展,* 2007年3月.
165. **平木 美鶴 :** 個展, *美術館松欅堂,* 2007年3月.
166. **野村 昌弘, 中安 紀美子, 佐竹 昌之, 的場 秀樹, 小原 繁, 河野 奈緒, 村岡 直子, 藤本 小百合, 木村 好孝, 河野 智仁, 伊東 進 :** 運動習慣および炎症マーカが冠動脈プラークに及ばす影響, *心臓,* **38,** *2,* 28-30, 2006年5月.
167. **三浦 哉, 井澤 ふみ, 藤澤 麻衣子, 浦野 妙子, Chance Britton :** 多チャンネル型連続光NIRSシステムの開発と乳房部酸素動態測定への応用, *第12回医用近赤外線分光法研究会,* 2006年10月.
168. **的場 秀樹 :** レジスタンス・トレーニングの健康増進効果に関する研究, *平成15-17年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書,* 1-23, 徳島, 2006年7月.
169. **三浦 哉 :** 近赤外分光装置を用いた血管の機能評価方法の開発に関する研究, *健康医科学,* **22,** 101-108, 2007年.
170. **佐藤 充宏, 木村 和彦, 米谷 正造 :** 中・高校生の少年団継続に関する活動実態調査報告書, 東京, 2007年3月.
171. **佐藤 充宏, 長積 仁 :** 総合型地域スポーツクラブにおける指導者及びクラブ運営に関するアンケート調査報告書, --- 平成18年度文部科学省委託事業「スポーツ指導者の活用に関する地域実践研究」 ---, 徳島, 2007年3月.
172. **中山 慎一, 掛井 秀一, 伊藤 利明, 大橋 守 :** 情報科学入門, --- ソフト操作編 ---, 学術図書出版社, 東京, 2007年4月.
173. **Everitt Brian, 石田 基広, 石田 和枝, 掛井 秀一 :** RとS-PLUSによる多変量解析, シュプリンガー ジャパン, 東京, 2007年6月.
174. **宮澤 一人 :** 管弦楽のための《主題の無い7つの変奏曲》, マザーアース株式会社, 東京, 2007年12月.
175. **河原崎 貴光, 京都造形芸術大学 河原崎ゼミ :** しましまのしまじゃないところ, 自費出版, 京都, 2008年1月.
176. **宮澤 一人 :** クラリネット，ヴィオラとピアノのための《フリップ・フロップ・サーキット》, マザーアース株式会社, 東京, 2008年3月.
177. **荒木 秀夫 :** コーディネーション運動, --- トレーニング実践へのガイド ---, 公益財団法人 健康・体力づくり事業財, 東京, 2008年3月.
178. **長積 仁, 佐藤 充宏, 榎本 悟 :** 行政依存型組織から自律を図る地域スポーツクラブの組織行動とその様相, *生涯スポーツ学研究,* **5,** *1,* 1-11, 2007年.
179. **Azhim Azran, Mizuki Katai, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Exercise Improved Age-associated Changes in the Carotid Blood Velocity Waveforms, *Journal of Biomedical & Pharmaceutical Engineering,* **1,** *1,* 17-26, 2007.
180. **田中 誠一, 佐藤 寛, 境 泉洋 :** 自己注目と抑うつおよび不安との関連, *心理學研究,* **78,** *4,* 365-371, 2007年.
181. **境 泉洋, 中村 光, 植田 健太, 坂野 雄二 :** ひきこもり状態にある人の問題行動が活動範囲に与える影響, *心身医学,* **47,** *10,* 865-873, 2007年.
182. **Jiro Hamada *and* Walter H. Ehrenstein :** Long-range effects in brightness induction: An absolute judgment approch, *Gestalt Theory,* **30,** *1,* 61-69, 2008.
183. **長積 仁, 佐藤 充宏, 松永 敬子, 榎本 悟 :** 地域文化に対する享受能力がコミュニティへの帰属意識に及ぼす影響-地域文化を活かしたまちづくりへの有効性の検討-, *レジャー・レクリエーション研究,* **60,** 15-27, 2008年.
184. **野村 昌弘, 安藝 敦子, 中安 紀美子, 香西 理恵, 的場 秀樹, 荒木 秀夫, 小原 繁, 河野 智仁, 添木 武, 岩佐 幸恵 :** 起立性調節障害と自律神経活動および心臓不整脈基質との関連, *心臓,* **39,** *Suppl 2,* 18-19, 2007年.
185. **田中 俊夫, 長谷川 典子, 小原 繁, 佐竹 昌之 :** ホノルルマラソン参加者の準備状況とレースの実態に関する調査研究, *徳島大学大学開放実践センター紀要,* **17,** 55-88, 2007年.
186. **佐竹 昌之, 荒木 秀夫, 小原 繁, 的場 秀樹, 佐藤 充宏, 長積 仁, 三浦 哉, 田中 俊夫, 長谷川 典子 :** 生活のQOLを高めることを目指したウオーキング・ランニングの在り方に関する総合的研究, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **15,** 1-13, 2007年.
187. **田野 聡, 的場 秀樹, 小原 繁, 荒木 秀夫, 野村 昌弘, 佐竹 昌之, 三浦 哉 :** 疲労困憊に至る伸張-短縮サイクル運動が下腿三頭筋の収縮特性及び損傷指標に及ぼす影響, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **15,** 15-21, 2007年.
188. **岡本 直子, 山本 真由美 :** 障害児・者きょうだいのメンタルヘルス, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **15,** 81-96, 2007年.
189. **森 由起, 境 泉洋, 山本 真由美, 佐野 勝德 :** 生育歴からみたひきこもりの発生要因について, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **15,** 69-71, 2007年.
190. **真鍋 かおり, 山本 真由美 :** 児童期の描画能力の発達, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **15,** 41-55, 2007年.
191. **Ryoju Nakata *and* Hideo Araki :** The relationship of muscular peak changes with accuracy in an over-arm throwing task, *Journal of Human Sciences and Arts, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima,* **16,** 9-16, 2008.
192. **Ryoju Nakata *and* Hideo Araki :** The ralationship, *Journal of Human Sciences and Arts, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima,* **16,** *2,* 9-16, 2008.
193. **高橋 良徳, 三浦 哉 :** 定期的な運動介入が高齢者の血管内皮機能に及ぼす影響, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **16,** 1-7, 2008年.
194. **浅田 みちる, 境 泉洋 :** ひきこもり状態の青年に対する親のかかわり方に関する研究 : 母親への半構造化面接の分析, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **16,** 125-143, 2008年.
195. **宮澤 一人 :** ジェルジ・リゲティ《メロディーエン》分析, *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **15,** 71-83, 2008年.
196. **樫地 千恵美, 川島 歩, 的場 秀樹 :** 日常生活における身体活動レベルと体組成及び血中健康関連指標との関連, *徳島文理大学研究紀要,* **75,** *75,* 157-166, 2008年.
197. **荒木 秀夫 :** 「身体を感じる」コオーディネーション平衡能力からのアプローチ, *女子体育,* **50,** 38-43, 2008年.
198. **荒木 秀夫 :** 独自のコオーディネーション論にいたる道, *スポーツメディシン,* **19,** *7,* 29-31, 2007年8月.
199. **荒木 秀夫 :** 独自のコオーディネーション論にいたる道 その2, *スポーツメディシン,* **19,** *8,* 29-31, 2007年9月.
200. **荒木 秀夫 :** 独自のコオーディネーション論にいたる道 その3, *スポーツメディシン,* **19,** *9,* 29-31, 2007年11月.
201. **荒木 秀夫 :** 独自のコオーディネーション論にいたる道 最終, *スポーツメディシン,* **19,** *10,* 29-31, 2007年12月.
202. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション運動① -目的と進め方-, *健康づくり,* **31,** *2,* 18-20, 2008年1月.
203. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション運動② -「平衡能力」と「定位分化能力」-, *健康づくり,* **31,** *2,* 18-20, 2008年2月.
204. **荒木 秀夫 :** 高齢者の生き生き生活のためのコオーディネーショントレーニング -その方法と実践-, *体力科学,* **57,** *1,* 14, 2008年2月.
205. **荒木 秀夫 :** コオーディネーション運動③ -「反応リズム能力」と「運動結合変換能力」-, *健康づくり,* **31,** *3,* 18-20, 2008年3月.
206. **Hajime Miura :** Influence of physical activity on artery function, *Taiwan symposium on exercise physiology and fitness,* Taiwan, May 2007.
207. **Hajime Miura, Yoshinori Takahashi, Eri Yoshida *and* Britton Chance :** Effects of exercise frequency on artery stiffness in elderly women, *Medicine and Science in Sports and Exercise,* **39,** *5,* S85, New Oeleans (USA), May 2007.
208. **Azhim Azran, Kohei Akioka, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Effect of Gender on Blood Flow Velocities and Blood Pressure: Role of Body Weight and Height, *29th IEEE EMBS Annual International Conference,* 967, Lyon, France, Aug. 2007.
209. **Azhim Azran, Akioka Kohei, Masatake Akutagawa, Hirao Yuji, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Tanaka Hiroyuki, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Effects of Aging and Exercise Training on the Common Carotid Blood Velocities in Healthy Men, *29th IEEE EMBS Annual International Conference,* 989-993, Lyon, France, Aug. 2007.
210. **Lipin Mi, Fuji Ren, Hideo Araki, Shingo Kuroiwa *and* Katurori Sano :** The differences in Japanese language processing between Japanese and Chinese:Evidence from event-related potential, *IEEE NLP-KE2007 Poster Session,* 216-221, Beijing, Aug. 2007.
211. **Hideki Matoba, Saori Yoshida, ZhuoYuan Cai *and* Hajime Miura :** Effects of slow speed resistance training on muscle strength and metabolic parameters, --- 3rd Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2007 ---, *Program and Abstracts of Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2007,* 123, Hiroshima, Dec. 2007.
212. **ZhuoYuan Cai, Masayuki Satake, Masahiro Nomura *and* Hideki Matoba :** The voluntary resistance training induces the skeletal muscle hypertrophy and suppression of the adipo-cytokine production in rats, --- 3rd Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2007 ---, *Program and Abstracts of Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2007,* 106, Hiroshima, Dec. 2007.
213. **Motohiro Sakai, N Kondo, H Miyazawa, Y Kiyota, Y Kitabata, Y Kuroda *and* M Kurosawa :** The psychiatric background of Adolescent social withdrawal in Japan, *10st International Congress of Behavioral Medicine,* 118, 2008.
214. **Azhim Azran, Masatake Akutagawa, Yuji Hirao, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka, Hisao Yamaguchi *and* Yohsuke Kinouchi :** Assessments of Carotid Velocity Waveform in Sedentary and Regular Execise-trained Men, *Proceedings of the International Symposium on Biological and Physiological Engineering /The 22nd SICE Symposium on Biological and Physiological Engineering,* **1,** *1,* 284-287, Harbin, Jan. 2008.
215. **Takamitsu Kawarasaki :** story/SRPG/japan, *International Forum on Public Art ''Art, Community and Experience'',* Adelaide, Mar. 2008.
216. **井村 裕吉, 紀太 千恵子, 三小田 絵美, 池口 雅紹, 下田 智之, 濱田 治良 :** モニタ上に示された画像の明暗知覚に関する基礎的検討, --- 背景の明るさによる単純図形の明暗知覚 ---, *日本放射線技術学会第63回総会学術大会予稿集,* 2007年4月.
217. **掛井 秀一, 佐古 順彦, 佐野 友紀, 佐藤 博臣 :** アダプティブな避難誘導システムに於ける情報提供方式, *日本建築学会大会学術講演梗概集,* **A-II,** 313-314, 2007年8月.
218. **三浦 哉, 高橋 良徳 :** *体力科学,* **56,** *6,* 829, 2007年9月.
219. **武藤 悠記, 濱田 治良 :** 直径の長さ推定がデルブーフ錯視と判断順序効果に及ぼす影響, *日本心理学会大会発表論文集,* **69,** 526, 2007年9月.
220. **篠原 康一, アズラン アズヒム, 秋岡 響平, 芥川 正武, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 山口 久雄, 木内 陽介 :** 運動訓練者と非運動訓練者の頸動脈血流速度波形, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 237, 2007年9月.
221. **秋岡 響平, アズラン アズヒム, 篠原 康一, 芥川 正武, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 山口 久雄, 木内 陽介 :** 血流速度と血圧に関する性と身体の大きさの影響, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 238, 2007年9月.
222. **山本 紗世, アズラン アズヒム, 篠原 康一, 秋岡 響平, 芥川 正武, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 山口 久雄, 木内 陽介 :** 姿勢変化時の頭部動きによる頸動脈血流速度の変化計測, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 239, 2007年9月.
223. **安藝 敦子, 岩佐 幸恵, 中安 紀美子 :** 中高生のめまいの要因から見た自律神経機能の発達支援, *日本養護教諭教育学会第15回学術集会,* 50-51, 2007年10月.
224. **山本 真由美, 友竹 正人, 大森 哲郎 :** AES日本語版の作成ならびに自己中心性と自意識との関連の検討, *第27回日本精神科診断学会,* 2007年10月.
225. **佐藤 充宏, 近藤 光男, 香山 卓也 :** 総合型地域スポーツクラブにおける健康づくり事業導入の効果計測に関する研究, *日本地域学会第44回年次大会学術発表論文集,* 2007年10月.
226. **篠原 康一, アズラン アズヒム, 秋岡 響平, 芥川 正武, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 山口 久雄, 木内 陽介 :** 運動訓練者の頸動脈血流速度パターン, *第30回日本生体医工学会中四国支部大会講演抄録,* 9, 2007年10月.
227. **木下 龍三, 境 泉洋 :** 抑うつ傾向者における後悔および最大化傾向, *日本行動療法学会大会発表論文集,* 438-439, 2008年.
228. **川原 一紗, 境 泉洋 :** ひきこもり状態にある人の相談機関に対するニーズと来談行動の関連, *日本行動療法学会大会発表論文集,* 352-353, 2008年.
229. **久保 祥子, 小山 秀之, 境 泉洋 :** 大学生におけるうつ病イメージの変化について うつ病のビデオ教材を用いて, *日本行動療法学会大会発表論文集,* 332-333, 2008年.
230. **境 泉洋 :** ひきこもり状態にある人の家族の支援へのニーズと利用状況, *日本コミュニティ心理学会第11回大会発表論文集,* 60-61, 2008年.
231. **アズラン アズヒム, 田中 弘之, 小原 繁, 吉﨑 和男, 木内 陽介 :** 血流速度波形を用いた心臓自律神経系活動の評価の検討, *体力科学,* **57,** *4,* 521, 2008年.
232. **齊藤 隆仁, 佐野 勝德 :** 高校履修アンケート，復習テストから高大接続を考える, *平成19年度全学FD 徳島大学教育カンファレンス,* 2008年1月.
233. **三浦 哉, 高橋 良徳, 中川 絵美 :** 定期的な運動が高齢者の動脈スティフネスに及ぼす影響, *第53回四国公衆衛生学会,* 2008年2月.
234. **宮脇 克実, 山本 真由美 :** 思春期の子育て不安尺度の作成, *日本発達心理学会第19回大会,* 593, 2008年3月.
235. **河原崎 貴光 :** 人々, *名古屋芸術大学 Art&Design Center ''since'',* 2007年6月.
236. **平木 美鶴 :** 木版画作品「並んだHEART」, *第7回高知国際版画トリエンナーレ展,* 2008年3月.
237. **河原崎 貴光 :** landscape 08, *Liverpool Street Studios gallery (アデレード) ''Small Token, between little stories and public sphere'',* 2008年3月.
238. **境 泉洋 :** 書評「人それぞれのゴールのあり方:ひきこもり当事者の経験を「理解」する視点」, *図書新聞,* 5, 2008年.
239. **境 泉洋 :** 書評「人それぞれのゴールのあり方:ひきこもり当事者の経験を『理解』する視点」, *図書新聞,* **2856,** *5,* 2008年2月.
240. **境 泉洋, 川原 一紗 :** 「引きこもり」の実態に関する調査報告書⑤:全国引きこもりKHJ親の会における実態, 2008年.
241. **近藤 直司, 宮沢 久江, 境 泉洋, 清田 吉和, 北端 裕司, 黒田 安計, 黒澤 美枝, 宮田 量冶 :** 思春期ひきこもりにおける精神医学的障害の実態把握に関する研究 厚生労働科学研究費補助事業(こころの健康科学事業), *「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究(主任研究者 齋藤万比古)平成19年度総括・分担研究報告書,* 49-63, 2008年.
242. **平木 美鶴 :** MITSURU HIRAKI Woodcut Print Works 1982-2007, セントポールギャラリー, 2008年4月.
243. **河原崎 貴光, 徳島大学 河原崎ゼミ :** はこのなかみ, 自費出版, 徳島, 2008年4月.
244. **濱田 治良 :** 明るさ錯視における興奮と複合的抑制, 風間書房, 東京, 2008年10月.
245. **境 泉洋 :** 内山喜久雄・坂野雄二(編) 認知行動療法の技法と臨床, --- 第3部 第19章 ひきこもり ---, 日本評論社, 東京, 2008年10月.
246. **佐藤 充宏, 賀川 昌明, 河上 陽子, 岡山 千賀子, 荒木 秀夫, 松浦 哲也 :** 地域スポーツ指導者基礎講習・スポーツスマイルリーダー養成講座テキスト, 徳島県スポーツ振興財団, 徳島, 2009年1月.
247. **吉田 敦也 :** ユビキタス双六遍路, 国立教育政策研究所社会教育実践センター, 2009年3月.
248. **内海 千種, 宮井 宏之, 加藤 寛 :** 大規模交通災害被害者の健康被害(第2報)ー被害後2年半における調査協力者の現状, *心的トラウマ研究, 4,* 37-48, 2008年.
249. **宮井 宏之, 内海 千種, 加藤 寛 :** 遺族における心理的影響に関する研究-生活の質(QOL)と援助要請(help-seeking)に注目して, *心的トラウマ研究, 4,* 27-36, 2008年.
250. **T. Nakahachi, R. Ishii, M. Iwase, L. Canuet, H. Takahashi, R. Kurimoto, K. Ikezawa, M. Azechi, R. Sekiyama, E. Honaga, Chigusa Uchiumi, M. Iwakiri, M. Motomura *and* M. Takeda :** Frontal Activity during the Digit Symbol Substitution Test Determined by Multichannel Near-Infrared Spectroscopy, *Neuropsychobiology,* **57,** *4,* 151-158, 2008.
251. **近藤 直司, 境 泉洋, 石川 信一, 新村 順子, 田上 美千佳 :** 地域精神保健・児童福祉領域におけるひきこもりケースへの訪問支援, *精神神經學雜誌,* **110,** *7,* 536-545, 2008年.
252. **Mayumi YAMAMOTO, Masahito Tomotake *and* Tetsuro Ohmori :** Construction and reliability of the Japanese version of the Adolescent Egocentrism-Sociocentrism(AES) scale and its preliminary application in the Japanese university students, *The Journal of Medical Investigation : JMI,* **55,** *3 4,* 254-259, 2008.
253. **佐藤 充宏, 近藤 光男, 香山 卓也 :** 総合型地域スポーツクラブにおける健康づくり事業導入の効果計測に関する研究, *地域学研究,* **38,** *2,* 527-539, 2008年.
254. **Hajime Miura, Emi Nakagawa *and* Yoshinori Takahashi :** Influence of group training on arterial stiffness in elderly women, *European Journal of Applied Physiology,* **104,** *6,* 1039-1044, 2008.
255. **Mayumi YAMAMOTO :** Adolescent egocentrism-sociocentrism and autism-spectrum quotient in Japanese people, *Contemporary issues of brain,communication and education in psychology:The science of mind,* 237-245, 2008.
256. **三浦 哉, 高橋 良徳, 奥村 奈央, 藤澤 麻衣子 :** ラジオ体操の継続が動脈機能に及ぼす影響, *四国公衆衛生学会雑誌,* **54,** 95-100, 2009年.
257. **長積 仁, 榎本 悟, 曾根 幹子 :** 地域スポーツクラブがコミュニティにもたらす影響, --- プログラムへの参加とソーシャル・キャピタルとの関係性の検討(印刷中) ---, *生涯スポーツ学研究,* **6,** *2,* 1-11, 2009年.
258. **森 隆子, 山本 真由美 :** 保育現場におけるカウンセリングマインドを活かした養育者支援, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **16,** 63-82, 2008年.
259. **天満 弥生, 石田 弓, 内海 千種 :** 人物画テスト2枚法の臨床的有用性の検討:自己理解を促す「描画後の質問」の考案, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **16,** 145-163, 2008年.
260. **山本 真由美 :** 児童の学習能力と支援, *徳島大学総合科学部人間科学研究,* **16,** 31-47, 2008年.
261. **荒木 秀夫 :** コオーディネーショントレーニングにおけるコンディショニングの視点, *Strength & Conditioning Journal,* **16,** *2,* 2-9, 2009年.
262. **宮澤 一人, 宇野 文夫(神戸学院大学人文学部) :** ジェルジ・リゲティ《メロディーエン》第1部分分析, *徳島大学総合科学部人間社会文化研究,* **16,** 21-34, 2009年.
263. **中村 有吾, 内海 千種, 相澤 直樹, 石橋 正浩, 岩切 昌宏 :** ロールシャッハ検査法の反応過程に関する考察 -認知心理学・脳科学的知見を加えて-, *発達人間学論叢,* **12,** 45-52, 2009年.
264. **荒木 秀夫 :** 機能回復 -身心相関論からのアプローチ-, *スポーツメディシン,* **20,** *7,* 6-13, 2008年8月.
265. **掛井 秀一 :** 20分後の建築空間, *広報,* **15,** 26-28, 2008年12月.
266. **荒木 秀夫 :** コオーディネーションからみる体幹と股関節, *スポーツメディシン,* **21,** *2,* 17-21, 2009年3月.
267. **荒木 秀夫 :** 「コーディネーション」から「コ・オーディネーションへ」, --- コオーディネーショントレーニングの実践 ---, *スポーツ方法学研究,* **22,** *2,* 139-144, 2009年3月.
268. **Hajime Miura *and* Saori Maruoka :** Influence of physical activity on artery stiffness in high school boys, *Medicine and Science in Sports and Exercise,* **40,** *5,* S308, Indianapolis (USA), May 2008.
269. **Mitsuhiro Sato, Akio Kondo *and* Takuya Kouyama :** Evaluationg to the Health Effect of Using a Community-based Sports Club by Monetary Value, *International Sociology of Sport Association 5th World Congress 2008,* 71, Kyoto, Jul. 2008.
270. **Hajime Miura *and* Nao Okumura :** A novel approach to evaluate the vessel function determined by near infrared spectroscopy, *International Society on Oxygen Transport to Tissue,* Sapporo (JAPAN), Aug. 2008.
271. **Azhim Azran, Masatake Akutagawa, Kazuo Yoshizaki, Shigeru Obara, Masahiro Nomura, Hiroyuki Tanaka *and* Yohsuke Kinouchi :** Wireless blood velocity spectra measurement system for healthcare evaluation: Reference data, *Proceedings of the 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society,* 1427-1430, Vancouver, Aug. 2008.
272. **井村 裕吉, 木下 裕太, 田丸 博雅, 三浦 沙知, Ⅲ小田 絵美, 紀太 千恵子, 濱田 治良 :** モニタ上に示された単純図形の背景による明暗知覚, --- 均一な背景と胸部画像が背景のときの明暗知覚 ---, *日本放射線技術学会第64回総会学術大会,* 2008年4月.
273. **藤井 千太, 後藤 豊実, 内海 千種, 酒井 佐枝子, 加藤 寛 :** 兵庫県こころのケアセンターでPE療法を実施した10症例, *第7回日本トラウマティック・ストレス学会,* 2008年4月.
274. **大澤 智子, 加藤 寛, 内海 千種 :** アメリカDMORTの取り組み, *第7回日本トラウマティック・ストレス学会,* 2008年4月.
275. **加藤 寛, 宮井 宏之, 内海 千種, 藤井 千太, 大澤 智子 :** 集団交通災害後の心理的影響と介入, *第104回日本精神神経学会学術集会,* 2008年5月.
276. **高橋 良徳, 三浦 哉 :** 定期的な運動が高血圧高齢者の動脈スティフネスに及ぼす影響, *第61回日本体力医学会中国・四国地方会,* 2008年6月.
277. **三浦 哉 :** NIRSから検討した運動時骨格筋における酸素供給および消費の不均一性, *日本運動生理学会サテライトシンポジウム,* 2008年7月.
278. **蔡 卓遠, 的場 秀樹 :** Effects of hindlimb unloading and DHEA treatment on muscle atrophy, oxidative stress and, --- 第16回日本運動生理学会(奈良教育大学) ---, *Advances in Exercise and Sports Physiology,* **14,** 119, 2008年7月.
279. **三浦 哉 :** 運動習慣と動脈機能との関係, *体力科学,* **57,** *4,* 518, 2008年8月.
280. **大森 拓郎, 掛井 秀一 :** ケータイによって場に情報を持たせることによる空間デザインの可能性, *日本建築学会大会学術講演梗概集,* **A-II,** 487-488, 2008年9月.
281. **秋岡 響平, アズラン アズヒム, 宇都宮 芳希, 芥川 正武, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 木内 陽介 :** 携帯型血流計測システムの開発, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 244, 2008年9月.
282. **鈴木 安里, 篠原 康一, アズラン アズヒム, 秋岡 響平, 宇都宮 芳希, 芥川 正武, 平尾 友二, 吉﨑 和男, 小原 繁, 野村 昌弘, 田中 弘之, 木内 陽介 :** 自転車エルゴメータを用いた運動中頚動脈血流に関する研究, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 245, 2008年9月.
283. **宇都宮 芳希, アズラン アズヒム, 秋岡 響平, 鈴木 安里, 芥川 正武, 田中 弘之, 小原 繁, 吉﨑 和男, 木内 陽介 :** 血流速度波形を用いた自律神経系活動の評価の検討, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 246, 2008年9月.
284. **高橋 将記, 的場 秀樹, 小原 繁, 佐竹 昌之, 田中 俊夫 :** 中高年者のマラソントレーニングが血中酸化ストレス指標に及ぼす影響, --- 第63回日本体力医学会(大分) ---, *体力科学,* **57,** *6,* 731, 2008年9月.
285. **柴田 洋文, 吉田 敦也, 大野 三規, 三谷 明彦, 高石 喜久 :** 電圧負荷による非凍結低温度帯における低温細菌の挙動, *第29回日本食品微生物学術総会,* 2008年11月.
286. **野坂 祐子, 内海 千種, 東 優子, 徐 淑子 :** 青年期女性における金銭が介在する性行動とセクシャルヘルス, *第22回日本エイズ学会学術集会,* 2008年11月.
287. **徐 淑子, 東 優子, 野坂 祐子, 内海 千種, 勝又 沙織 :** 日本人成人異性愛男性における性娯楽サービス利用時のコンドーム使用, *第22回日本エイズ学会学術集会,* 2008年11月.
288. **江島 由華, 寺田 賢治, 吉田 敦也 :** 安価なカメラを用いたバーチャル水族館, *ビジョン技術の実利用ワークショップ, I-9,* 104-107, 2008年12月.
289. **松本 美菜子, 境 泉洋 :** 地域若者サポートステーション利用者が抱える就職不安が精神的健康に与える影響 大学生との比較から, *日本認知療法学会・日本行動療法学会プログラム&抄録・発表論文集,* 488-489, 2009年.
290. **大野 あき子, 境 泉洋 :** 大学生における援助要請行動の意思決定過程が友人への相談に与える影響, *日本認知療法学会・日本行動療法学会プログラム&抄録・発表論文集,* 456-457, 2009年.
291. **細尾 綾子, 境 泉洋 :** 大学生におけるユーモアのストレス緩和効果, *日本認知療法学会・日本行動療法学会プログラム&抄録・発表論文集,* 426-427, 2009年.
292. **川原 一紗, 境 泉洋 :** 来談に対する利益・コスト認知が来談行動に与える影響 ひきこもり状態にある人を対象とした質問紙調査による検討, *日本認知療法学会・日本行動療法学会プログラム&抄録・発表論文集,* 234-235, 2009年.
293. **野中 俊介, 野添 健太, 高橋 亜依, 嶋田 洋徳, 境 泉洋 :** 喫煙動機における習慣因子がストレス状況下での喫煙欲求に及ぼす影響, *日本認知療法学会・日本行動療法学会プログラム&抄録・発表論文集,* 228-229, 2009年.
294. **宮脇 克実, 山本 真由美 :** 児童の養育者の子育て不安, *日本発達心理学会第20回大会,* 486, 2009年3月.
295. **内海 千種, 宮井 宏之, 加藤 寛 :** 大規模交通災害負傷者の援助要請について, *第8回日本トラウマティック・ストレス学会,* 2009年3月.
296. **廣常 秀人, 内海 千種, 加藤 寛 :** 痛みとPTSD, *第8回日本トラウマティック・ストレス学会,* 2009年3月.
297. **平木 美鶴 :** 個展, *そごう徳島店美術画廊,* 2008年4月.
298. **平木 美鶴 :** 平木美鶴展, *那賀町立相生森林美術館,* 2008年4月.
299. **河原崎 貴光 :** mountains, *Kommen sie nach hause 9,* 2008年4月.
300. **平木 美鶴 :** 個展, *セントポールギャラリー,* 2008年5月.
301. **平木 美鶴 :** 木版画作品「並んだHEART」, *京都版画2008日本・アメリカ国際版画展,* 2008年5月.
302. **河原崎 貴光 :** stand around, *Kommen sie nach hause 10,* 2009年1月.
303. **河原崎 貴光 :** point of view, *愛知児童総合センター ''exotic'',* 2009年2月.
304. **佐藤 充宏 :** 健康生活にスポーツを, *いのち輝く, 59,* 6-7, 2008年9月.
305. **江島 由華, 寺田 賢治, 吉田 敦也 :** 安価なカメラシステムによるバーチャル水族館の構築, *電気学会情報処理・産業システム情報化合同研究会, IIS-09-10,* 53-56, 2009年2月.
306. **境 泉洋, 川原 一紗, 木下 龍三, 久保 祥子, 若松 清江 :** 「引きこもり」の実態に関する調査報告書⑥:全国引きこもりKHJ親の会における実態, 2009年.
307. **近藤 直司, 宮沢 久江, 境 泉洋, 清田 吉和, 北端 裕司, 黒田 安計, 黒澤 美枝, 宮田 量冶 :** 思春期ひきこもりにおける精神医学的障害の実態把握に関する研究 厚生労働科学研究費補助事業(こころの健康科学事業) 「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究(主任研究者 齋藤万比古), *平成20年度総括・分担研究報告書,* 63-78, 2009年.
308. **宮井 宏之, 内海 千種, 加藤 寛 :** トラウマ被害者における援助要請行動に関する研究, *兵庫県委託事業兵庫県こころのケアセンター研究報告書 平成20年度版,* 2009年.
309. **木村 和彦, 佐藤 充宏, 米谷 正造, 石井 十郎, 斎藤 隆志, 作野 誠一 :** 各種スポーツクラブに関する調査研究, *平成20年度日本体育協会スポーツ医・科学研究報告 No.Ⅳ 子どもの発達段階に応じた体力向上プログラムの開発事業-文部科学省委託事業-,* 103-157, 東京, 2009年3月.