教育研究業績調書

（著書、原著、総説、報告等を区分のうえ欧文・和文に分けて，発行年順に記入し、本人にはアンダーラインを付して下さい。主な論文10編には○印、学位論文に相当する原著には◎印をつけてください。発表論文のインパクトファクター【IF】、本人が責任著者（corresponding author）の場合は記載例を参考に＊を付して下さい。また学会発表については、特別講演・シンポジウム等の主なものを国際学会、国内学会に分けて記載してください。一般発表については国際学会、国内学会での発表総数を記入してください。）

A. 著書

[記載形式]

文献番号. 著者名: 章のタイトル.　In:書名.　編集者名，発行所，発行地，最初のページ-最後のページ，年(西暦)

[例]

1．Meikai T: Diagnosis and management of dentoalveolar injuries. In: Oral and maxillofacial trauma. Fonseca RJ and Walker RV, eds, vol 1, Saunders, Philadelphia, pp323−417, 2019

2．Meikai T: Diagnosis and management of dentoalveolar injuries. In: Oral and maxillofacial trauma. Fonseca RJ and Walker RV, eds, vol 2, Saunders, Philadelphia, pp333−427, 2020

B. 原著

[記載形式]

文献番号. 著者名:表題. 雑誌名 巻，最初のページ-最後のページ，年(西暦)

[例]

◎1．Meikai T＊, Yamada A, Tanaka T, and Sato K: Production of a mouse monoclonal antibody reactive with a human nuclear antigen associated with cell proliferation. Int J Cancer **31**, 13−20, 2018【IF=##.#】

C. 総説

D. 症例報告

E.　学会発表

a. 特別講演・シンポジウム

[記載形式]

番号. 著者名:表題. 学会名，開催都市名，国名（国際学会のみ），西暦年月

[例]

1．Meikai T, Yamada A, Tanaka T and Sato K: Tumor associated macrophages in development of oral squamous cell carcinoma. 106th American Association for Cancer Research Annual Meeting, Philadelphia, USA, July 2015

b. 一般発表

1. 国際学会：　１５

2. 国内学会：　７５

F.　その他：　10