①原著論文

1. Arai H, Tajiri M, Kameda Y, Shiino K, Ando K, Okudela K, Masuda M: Evaluation of a digital drainage system (Thopaz) in over 250 cases at a single site: A retrospective case-control study. Clin Respir J, 2017.

2. Iwasawa T, Iwao Y, Takemura T, Okudela K, Gotoh T, Baba T, Ogura T, Oba MS: Extraction of the subpleural lung region from computed tomography images to detect interstitial lung disease. Jpn J Radiol, 35:681-688, 2017.

3. Yamakawa H, Hagiwara E, Kitamura H, Yamanaka Y, Ikeda S, Sekine A, Baba T, Okudela K, Iwasawa T, Takemura T, Kuwano K, Ogura T: Serum KL-6 and surfactant protein-D as monitoring and predictive markers of interstitial lung disease in patients with systemic sclerosis and mixed connective tissue disease. J Thorac Dis, 9:362-371, 2017.

4. Yamakawa H, Hagiwara E, Yamanaka Y, Ikeda S, Sekine A, Kitamura H, Baba T, Okudela K, Iwasawa T, Takemura T, Ogura T: A 16-year Follow-up Case of Interstitial Pneumonia with Systemic Sclerosis-rheumatoid Arthritis Overlap Syndrome. Intern Med, 56:1557-1561, 2017.

5. Yamakawa H, Sekine A, Yamanaka Y, Sadoyama S, Baba T, Hagiwara E, Okudela K, Ogura T: Pathologically Proven Spontaneous Remission of IgG4-related Retroperitoneal Fibrosis. Intern Med, 56:1867-1871, 2017.

6. Yamakawa H, Suido Y, Sadoyama S, Yamanaka Y, Ikeda S, Kitamura H, Baba T, Okudela K, Takemura T, Ogura T: Desquamative Interstitial Pneumonia Complicated with IgG4-related Lung Disease. Intern Med, 56:1553-1556, 2017.

7. Yamanaka Y, Sekine A, Kato T, Yamakawa H, Ikeda S, Baba T, Iwasawa T, Okudela K, Ogura T: Afatinib Therapy for Brain Metastases Aggravated by a Reduction in the Dose of Erlotinib Due to the Development of Hepatotoxicity. Intern Med, 56:2895-2898, 2017.

8. Yamanaka Y, Sekine A, Yamakawa H, Baba T, Okudela K, Takemura T, Ogura T: A case of bilateral hilar and mediastinal lymphadenopathy developing during treatment for Mycobacterium avium complex. Clin Case Rep, 5:1155-1158, 2017.

9. Kanada S, Sugita A, Mikami T, Ohashi K, Hayashi H. Microcarcinoid arising in patients with long-standing ulcerative colitis: histological analysis. Hum Pathol. 64:28-36, 2017.

10. Yabuuchi J, Suwabe T, Mizuno H, Ueno T, Hoshino J, Sekine A, Kawada M, Yamanouchi M, Hayami N, Hiramatsu R, Hasegawa E, Sawa N, Takaichi K, Fujii T, Ohashi K, Ubara Y. Long-term Low-density Lipoprotein Apheresis in a Patient with Refractory Idiopathic Membranous Glomerulonephritis. Intern Med. 56:1543-1547, 2017.

11. Imafuku A, Nozu K, Sawa N, Hasegawa E, Hiramatsu R, Kawada M, Hoshino J, Tanaka K, Ishii Y, Takaichi K, Fujii T, Ohashi K, Iijima K, Ubara Y. Autosomal dominant form of type IV collagen nephropathy exists among patients with hereditary nephritis difficult to diagnose clinicopathologically. Nephrology (Carlton). 2017 Jul 13. doi: 10.1111/nep.13115.

12. Suganuma N, Iwasaki H, Shimizu S, Yoshida T, Yamanaka T, Kojima I, Yamazaki H, Toda S, Nakayama H, Masudo K, Rino Y, Kawachi K, Miyagi Y, Miyake A, Ohashi K, Masuda M. Non-functioning parathyroid carcinoma: a case report. Surg Case Rep. 3:81, 2017.

13. Iijima T, Hoshino J, Takaichi K, Kohno T, Fujii T, Ohashi K, Ubara Y. Lupus Nephritis with Thymoma Managed by Thoracoscopic Surgery and Prednisolone. Intern Med. 56(24):3311-3316, 2017.

14. Takada D, Sumida K, Sekine A, Hazue R, Yamanouchi M, Suwabe T, Hayami N, Hoshino J, Sawa N, Takaichi K, Fujii T, Ohashi K, Ubara Y. IgA nephropathy featuring massive wire loop-like deposits in two patients with alcoholic cirrhosis. BMC Nephrol. 18:362, 2017.

15. Kato I, Furuya M, Matsuo K, Kawabata Y, Tanaka R, Ohashi K. Giant cell tumours of bone treated with denosumab: histological, immunohistochemical and H3F3A mutation analyses. Histopathology. 2017 Dec 5. doi: 10.1111/his.13448.

16. Okudela K, Mitsui H, Matsumura M, Arai H, Shino K, Sekine A, Woo T, Suzuki T, Ishikawa Y, Umeda S, Tajiri M, Masuda M, Ohashi K. The potential significance of alpha-enolase (ENO1) in lung adenocarcinomas - A utility of the immunohistochemical expression in pathologic diagnosis. Pathol Int. 67:602-609, 2017.

17. Iwashita H, Okudela K, Matsumura M, Yamanaka S, Sawazumi T, Enaka M, Udaka N, Miyake A, Hibiya T, Miyake N, Matsumoto N, Makiyama K, Yao M, Nagashima Y, Ohashi K. Succinate dehydrogenase B-deficient renal cell carcinoma: A case report with novel germline mutation. Pathol Int. 67:585-589, 2017.

18. Ito Y, Sekine A, Takada D, Yabuuchi J, Kogure Y, Ueno T, Sumida K, Yamanouchi M, Hayami N, Suwabe T, Hoshino J, Sawa N, Takaichi K, Kinowaki K, Fujii T, Ohashi K, Kikuchi H, Mandai S, Chiga M, Mori T, Sohara E, Uchida S, Ubara Y. Renal histology and MRI findings in a 37-year-old Japanese patient with autosomal recessive polycystic kidney disease . Clin Nephrol. 88:292-297, 2017.

19. Ikeda S, Sekine A, Baba T, Yamanaka Y, Sadoyama S, Yamakawa H, Oda T, Okuda R, Kitamura H, Okudela K, Iwasawa T, Ohashi K, Takemura T, Ogura T. Low body surface area predicts hepatotoxicity of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Sci Rep. 7:10811, 2017.

20. Wu CC, Takahashi E, Asano N, Miyata-Takata T, Takata K, Furukawa K, Elsayed AA, Hu LM, Satou A, Kohno K, Kosugi H, Ohashi K, Kinoshita T, Nakamura S, Kato S. Primary cutaneous NK/T-cell lymphoma of nasal type: an age-related lymphoproliferative disease? Hum Pathol. 68:61-68, 2017.

21. Yabuuchi J, Hayami N, Hoshino J, Sumida K, Suwabe T, Ueno T, Sekine A, Kawada M, Yamanouchi M, Hiramatsu R, Hasegawa E, Sawa N, Takaichi K, Fujii T, Ohashi K, Migita K, Masaki T, Ubara Y. AA Amyloidosis and Atypical Familial Mediterranean Fever with Exon 2 and 3 Mutations. Case Rep Nephrol Dial. 7:102-107, 2017.

22. Hasegawa J, Hoshino J, Sekine A, Hayami N, Suwabe T, Sumida K, Mise K, Ueno T, Yamanouchi M, Hazue R, Sawa N, Ohashi K, Fujii T, Takaichi K, Ubara Y. Clinical and Pathological Features of ANCA-Associated Vasculitis in Patients with Minor Urinary Abnormalities. Nephrology (Carlton). 2017 Aug 23. doi: 10.1111/nep.13157.

23. Matsuda Y, Kobayashi N, Inaba Y, Kubota S, Yukizawa Y, Choe H, Kato I, Ohashi K, Saito T. Reactive Osteochondromatous Lesion of the Femoral Neck in a Highly Active Preadolescent Patient: Is This the Pathogenesis of a Cam Deformity? Clin J Sport Med. 2017 Aug 16. doi: 10.1097/JSM.0000000000000479.

24. Mise K, Yamaguchi Y, Hoshino J, Ueno T, Sekine A, Sumida K, Yamanouchi M, Hayami N, Suwabe T, Hiramatsu R, Hasegawa E, Sawa N, Fujii T, Hara S, Sugiyama H, Makino H, Wada J, Ohashi K, Takaichi K, Ubara Y. Paratubular basement membrane insudative lesions predict renal prognosis in patients with type 2 diabetes and biopsy-proven diabetic nephropathy. PLoS One. 12:e0183190, 2017.

25. Mise K, Ueno T, Hoshino J, Hazue R, Sumida K, Yamanouchi M, Hayami N, Suwabe T, Hiramatsu R, Hasegawa E, Sawa N, Fujii T, Hara S, Wada J, Makino H, Takaichi K, Ohashi K, Ubara Y. Nodular lesions in diabetic nephropathy: Collagen staining and renal prognosis. Diabetes Res Clin Pract. 127:187-197, 2017.

26. Makihara H, Hidaka M, Sakai Y, Horie Y, Mitsui H, Ohashi K, Goshima Y, Akase T. Reduction and fragmentation of elastic fibers in the skin of obese mice is associated with altered mRNA expression levels of fibrillin-1 and neprilysin. Connect Tissue Res. 58:479-486, 2017.

27. Goto K, Maeda D, Kudo-Asabe Y, Hibiya T, Hayashi A, Fukayama M, Ohashi K,

Goto A. PIK3CA and AKT1 mutations in hidradenoma papilliferum. J Clin Pathol.

70:424-427, 2017.

28. Ikeda S, Sekine A, Baba T, Okudela K, Iwasawa T, Sakai F, Notohara K, Ohashi

K, Takemura T, Ogura T. Abundant immunoglobulin (Ig)G4-positive plasma cells in

interstitial pneumonia without extrathoracic lesions of IgG4-related disease: is

this finding specific to IgG4-related lung disease? Histopathology. 70:242-252, 2017.

29. Umeda S, Okudela K, Kojima Y, Mitsui H, Tateishi Y, Suzuki T, et al.: Loss of IL-24 expression facilitates invasion in lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 10(1):173-85, 2017.

30. 江中 牧子, 山中 正二, 荒井 宏雅, 宇高 直子, 日比谷 孝志, 三宅 暁夫, 大橋 健一: 肺高血圧症様の血管変化を伴った肺底動脈大動脈起始症の2例. 診断病理34(3): 207-213, 2017.

31. 松村舞依, 河野尚美, 西連寺悠, 布施匡啓, 藤沢順: 意識障害で入院中、肺アスペルギルス症を発症した一剖検例. 共済医報　66(3): 322-327, 2017

32. 浅利 知輝, 岩下 広道, 山中 正二, 大橋 健一悪性症候群からの回復期に突然死した統合失調症の剖検例.　精神科治療学 32(12): 1663-1669, 2017.

33. 森田 順也, 伊坂 哲哉, 石川 善啓, 利野 靖, 益田 宗孝, 奥寺 康司：診断法および治療法に苦慮した胸腺濾胞過形成の1切除例. 肺癌, 57（5）: 791-792, 2017.

34. 磯本 晃佑, 奥寺 康司, 萩原 恵里, 馬場 智尚, 小倉 高志：Cryobiopsyにて診断したRB-ILDの1例. 日本呼吸器学会誌, 39（6）: 537-538, 2017

35. 山中 友美絵, 山川 英晃, 小松 茂, 奥寺 康司, 武村 民子, 小倉 高志：多彩な画像所見を呈したびまん性嚥下性細気管支炎の1例. 日本呼吸器学会誌, 6（3）: 15０-154, 2017.

36. 伊藤 雄介, 関根 章成, 高田 大輔, 薮内 純子, 小暮 裕太, 上野 智敏, 川田 真宏, 今福 礼, 平松 里佳子, 長谷川 詠子, 山内 真之, 早見 典子, 諏訪部 達也, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 善文, 高市 憲明, 藤井 晶子, 大橋 健一, 藤井 丈士, 森 崇寧, 蘇原 映誠, 内田 信一, 城 謙輔, 竹本 文美: 腎生検所見から何を学ぶか(No.60)　特異なMRI像・腎生検像を呈し、遺伝子検査でARPKDと診断された37歳男性の一例. 腎と透析83(5): 761-768. 2017.

37. 留野 渉, 新倉 利啓, 奥寺 康司, 小川 祐二, 本多 靖, 結束 貴臣, 今城 健人, 米田 正人, 桐越 博之, 山中 正二, 大橋 健一, 中島 淳, 斉藤 聡: C型慢性肝炎に合併したキャッスルマン病の1例. 肝臓 58(9): 494-503, 2017.

38. 佐川 弘美, 三田 和博, 三宅 暁夫, 山中 正二, 大橋 健一, 梶原 良介, 佐野 大佑, 加藤 生真: 小児の頸部に発生した顆粒細胞腫の1例. 神奈川県臨床細胞学会誌22(1): 26-30, 2017.

39. 横溝 由美子, 平松 功太郎, 滝澤 弘樹, 山下 大輔, 新堀 萌香, 荒木 あずみ, 逢坂 公人, 蓮見 壽史, 林 成彦, 槙山 和秀, 近藤 慶一, 中井川 昇, 矢尾 正祐, 宇高 直子, 山中 正二, 大橋 健一: BCG膀胱注入後のBCG感染症の3例. 泌尿器外科 30(4): 471-473, 2017.

40. 新堀 萌香, 中井川 昇, 横溝 由美子, 笠原 亮, 佐藤 元己, 蓮見 壽史, 林 成彦, 槙山 和秀, 近藤 慶一, 梅田 茂明, 矢尾 正祐: 嫌色素性腎細胞癌を合併した黄色肉芽腫性腎盂腎炎の一例. 日本泌尿器科学会雑誌 108(3): 154-157, 2017.

41. 金子 太一, 佐藤 高光, 栗田 裕介, 岩崎 暁人, 加藤 真吾, 香川 幸一, 細野 邦広, 梅田 茂明, 遠藤 格, 中島 淳, 窪田 賢輔: 膵尾部epidermoid cystに合併し偶発的に検出された微小浸潤膵管癌の1例. 膵臓 32(2): 168-177, 2017.

②総説

1. 大橋 健一: 若手pathologistsのための文書作成講座(第1回)　剖検報告書の書き方. 病理と臨床35(10): 954-959, 2017.

2. 大橋 健一: 腎生検・病理診断-臨床と病理の架け橋-臨床医が知っておくべき腎生検標本の作製と観察の実際　腎生検標本作製、切り分け、固定、染色法の選択 腎と透析 82(増刊): 30-37, 2017.

3. 大橋 健一, 福井 雄大, 井下 尚子: 病理診断に直結した組織学 消化器　肛門. 病理と臨床35(増刊): 216-223, 2017.

4. 奥寺 康司：肺癌の病理組織とがん遺伝子変異　腫瘍分類の変遷. 核医学, 54（1）: 688, 2017.

③学会等発表

1. 椎野 王久, 田尻 道彦, 新里 稔, 森田 順也, 荒井 宏雅, 奥寺 康司, 梅田 茂明, 益田 宗孝：術後9年経過後に多発骨転移、頸部皮膚転移を認めたstageIA肺癌の1例. 肺癌, 57（5）: Page 579, 2017.

2. 石川 善啓, 伊坂 哲哉, 椎野 王久, 荒井 宏雅, 田尻 道彦, 西井 鉄平, 乾 健二, 安藤 耕平, 斉藤 志子, 諸星 隆夫, 奥寺 康司, 益田 宗孝：肺癌術後第2癌に対する手術成績の検討. 肺癌, 57（5）: Page 468, 2017.

3. 岩澤 多恵, 武村 民子, 奥寺 康司, 馬場 智尚, 北村 英也, 小倉 高志：喫煙関連間質性肺疾患の画像診断. 日本医学放射線学会秋季臨床大会抄録集, 53（1）: Page 403, 2017.

4. 山川 英晃, 北村 英也, 片野 拓馬, 和佐本 諭, 山中 友美絵, 佐渡山 伸子, 田畑 恵里奈, 新谷 亮多, 池田 慧, 本間 千絵, 奥田 良, 関根 朗雅, 篠原 岳, 馬場 智尚, 大河内 稔, 織田 恒幸, 小松 茂, 萩原 恵里, 岩澤 多恵, 奥寺 康司, 武村 民子, 小倉 高志：非特異性間質性肺炎における予後因子の検討. 日本呼吸器学会誌, 6（1）: Page 179, 2017.

5. 金澤 美千代, 安齋 桜子, 海老塚 智恵美, 西尾 由紀子, 本野 紀夫, 佐川 弘美, 三田 和博, 松村 舞依, 三宅 暁夫, 日比谷 孝志, 山中 正二, 大橋 健一: 耳下腺腺房細胞癌の2例の検討. 日本臨床細胞学会雑誌 56 (Suppl.2): Page751, 2017.

6. 太田 幸秀, 松永 竜也, 鈴木 幸雄, 齊藤 真, 今井 雄一, ルイズ横田 奈朋, 西尾 由紀子, 三田 和博, 古屋 充子, 山中 正二, 佐藤 美紀子, 大橋 健一, 宮城 悦子: 子宮に発生した悪性リンパ腫5例の臨床病理学的検討. 日本臨床細胞学会雑誌 56(Suppl.2) : Page 690(2017.10)

7. 渡邉 駿, 住田 圭一, 大島 洋一, 井熊 大輔, 平松 里佳子, 長谷川 詠子, 山内 真之, 早見 典子, 星野 純一, 澤 直樹, 高市 憲明, 乳原 善文, 佐藤 康晴, 藤井 丈士, 大橋 健: TAFRO症候群様の臨床像を呈した抗SS-A抗体陽性の一例. 日本リウマチ学会関東支部学術集会プログラム・抄録集28回: Page78(2017.12)

8. 鳥生 直哉, 水野 裕基, 井熊 大輔, 関根 章成, 早見 典子, 住田 圭一, 山内 真之, 平松 里佳子, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 善文, 高市 憲明, 藤井 丈士, 大橋 健一: 腎生検にて好酸球浸潤を伴う半月体形成を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)の1例. 日本リウマチ学会関東支部学術集会プログラム・抄録集28回: Page69(2017.12)

9. 鳥生 直哉, 平松 里佳子, 水野 裕基, 井熊 大輔, 関根 章成, 早見 典子, 住田 圭一, 山内 真之, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 善文, 高市 憲明, 藤井 丈士, 大橋 健一: 再発を繰り返すごとにFingerprint像の層状構造がより明確化したループス腎炎の1例. 日本リウマチ学会関東支部学術集会プログラム・抄録集28回: Page54(2017.12)

10. 貫井 友貴, 大島 洋一, 山内 真之, 井熊 大輔, 関根 章成, 住田 圭一, 平松 里佳子, 早見 典子, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 義文, 高市 憲明, 大橋 健一, 藤井 丈士糖尿病末期腎不全期に水腎症合併IgG4関連腎前立腺症を診断しステロイド治療が奏功し長期に腎機能が維持された一例. 日本リウマチ学会関東支部学術集会プログラム・抄録集28回: Page48(2017.12)

11. 奥寺 康司, 小島 陽子, 荒井 宏雅, 松村 舞衣, 梅田 茂明, 大橋 健一: 間質性肺炎合併肺癌のドライバーがん遺伝子変異. 日本癌学会総会記事76回: Page P-3276(2017.09)

12. 片岡 俊朗, 奥寺 康司, 中島 佑, 荒井 宏雅, 小島 陽子, 三井 秀昭, 鈴木 健久, 松村 舞依, 梅田 茂明, 立石 陽子, 山中 正二, 大橋 健一: 特発性間質性肺炎関連肺腺癌におけるムチン蛋白発現の特性. 日本癌学会総会記事76回: Page P-3275(2017.09)

13. 松村 舞依, 奥寺 康司, 中島 佑, 荒井 宏雅, 小島 陽子, 三井 秀昭, 鈴木 健久, 梅田 茂明, 立石 陽子, 山中 正二, 大橋 健一: 肺腺癌におけるMUC21の発現　微小乳頭状成分との関連性. 日本癌学会総会記事(0546-0476)76回: Page P-3274(2017.09)

14. 加藤 生真, 古屋 充子, 大橋 健一: デノスマブ治療後の骨巨細胞腫　劇的な組織像の変化は腫瘍細胞の消失を意味しない. 日本癌学会総会記事76回: Page P-1285(2017.09)

15. 渡邉 駿, 小黒 昌彦, 鳥生 直哉, 稲永 亮平, 井熊 大輔, 大島 洋一, 早見 典子, 住田 圭一, 山内 真之, 関根 章成, 川田 真宏, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 高市 憲明, 大橋 健一, 土谷 良樹, 野津 寛大, 乳原 善文: 糖尿病合併のないA3243G変異ミトコンドリア病によるFSGSの一例. 日本腎臓学会誌. 59(6): Page 906(2017.09)

16. 渡邉 駿, 山内 真之, 小黒 昌彦, 鳥生 直哉, 稲永 亮平, 井熊 大輔, 大島 洋一, 早見 典子, 住田 圭一, 澤 直樹, 高市 憲明, 神崎 真実, 大橋 健一, 藤井 丈士, 乳原 善文: IgG4関連膜性腎症として発症し、SLE、脊髄炎、重症筋無力症といった多彩な自己免疫性疾患を併発した一例. 日本腎臓学会誌 59(6): Page 894(2017.09)

17. 中川 諒, 長谷川 詠子, 今福 礼, 水野 裕基, 川田 真宏, 関根 章成, 住田 圭一, 山内 真之, 早見 典子, 諏訪部 達也, 星野 純一, 澤 直樹, 高市 憲明, 和氣 敦, 藤井 晶子, 大橋 健一, 藤井 丈士, 乳原 善文: 尿中Alb分画と腎生検の重要性が示唆されたCast nephropathy 2症例からの検討. 日本腎臓学会誌 59(6): Page892(2017.09)

18. 稲永 亮平, 住田 圭一, 澤 直樹, 関根 章成, 大島 洋一, 小黒 昌彦, 渡邊 駿, 井熊 大輔, 鳥生 直哉, 早見 典子, 山内 真之, 星野 純一, 乳原 善文, 高市 憲明, 木脇 圭一, 大橋 健一, 藤井 丈士. 管内増殖性腎炎として発症し腹膜透析導入後に顕在化した好酸球性血管炎の一例. 日本腎臓学会誌 59(6): Page888(2017.09)

19. 藤川 莉那, 小堀 清子, 関根 章成, 川田 真宏, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 高市 憲明, 大橋 健一, 藤井 丈士, 乳原 善文: 適切なタイミングの治療により寛解に至った進行性食道癌による二次性膜性腎症の一例. 日本腎臓学会誌: 59(6): Page886(2017.09)

20. 稲永 亮平, 國沢 恭平, 澤 直樹, 住田 圭一, 関根 章成, 大島 洋一, 小黒 昌彦, 渡邊 駿, 井熊 大輔, 鳥生 直哉, 早見 典子, 山内 真之, 星野 純一, 乳原 善文, 高市 憲明, 木脇 圭一, 大橋 健一, 藤井 丈士: 全身性エリテマトーデス(SLE)との鑑別を要する低補体血症性蕁麻疹様血管炎(HUV)の一例. 日本腎臓学会誌 59(6): Page877(2017.09)

21. 鳥生 直哉, 山内 真之, 水野 裕基, 大島 洋一, 小黒 昌彦, 渡邉 駿, 稲永 亮平, 井熊 大輔, 早見 典子, 住田 圭一, 関根 章成, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 善文, 高市 憲明, 大橋 健一, 藤井 丈士: インスリンポンプを使った厳格な血糖管理により15年間にわたり腎症の安定が得られた1型糖尿病患者の1例. 日本腎臓学会誌 59(6): Page866(2017.09)

22. 井熊 大輔, 長谷川 詠子, 川田 真宏, 鳥生 直哉, 渡邉 駿, 小黒 昌彦, 大島 洋一, 稲永 亮平, 國沢 恭平, 関根 章成, 住田 圭一, 山内 真之, 早見 典子, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 善文, 高市 憲明, 大橋 健一, 藤井 丈士: 25年の経過で4回組織型の変遷を遂げたループス腎炎の一例. 日本腎臓学会誌 59(6): Page861(2017.09)

23. 鳥生 直哉, 住田 圭一, 水野 裕基, 大島 洋一, 小黒 昌彦, 渡邉 駿, 稲永 亮平, 井熊 大輔, 早見 典子, 山内 真之, 関根 章成, 長谷川 詠子, 星野 純一, 澤 直樹, 乳原 善文, 高市 憲明, 大橋 健一, 藤井 丈士, 柳田 素子: 腎限局型の本態性クリオグロブリン血症'ともいうべき2症例の報告. 日本腎臓学会誌: 59(6): Page723(2017.09)

24. 本野 紀夫, 海老塚 智惠美, 安齋 桜子, 西尾 由紀子, 佐川 弘美, 三田 和博, 山中 正二, 大橋 健一, 加藤 生真: 類上皮肉腫の一例. 日本臨床細胞学会雑誌 56(Suppl.1) Page404(2017.04)

25. 石川 善啓, 伊坂 哲哉, 椎野 王久, 安藤 耕平, 荒井 宏雅, 田尻 道彦, 永島 琢也, 菅野 健児, 乾 健二, 奥寺 康司, 大橋 健一, 益田 宗孝: 第2癌に対する手術成績および予後因子の検討. 日本呼吸器外科学会雑誌 31(3): Page O24-4(2017.04)

26. 石川 善啓, 奥寺 康司, 永島 琢也, 安藤 耕平, 荒井 宏雅, 椎野 王久, 菅野 健児, 鮫島 譲司, 伊坂 哲哉, 田尻 道彦, 乾 健二, 大橋 健一, 益田 宗孝: 肺癌術後第2癌に対する手術成績の検討. 日本外科学会定期学術集会抄録集117回: Page PS-232-4(2017.04)

27. 高田 大輔, 関根 章成, 薮内 純子, 小暮 裕太, 上野 智敏, 早見 典子, 今福 礼, 川田 真宏, 平松 里佳子, 山内 真之, 長谷川 詠子, 諏訪部 達也, 澤 直樹, 星野 純一, 高市 憲明, 藤井 晶子, 大橋 健一, 藤井 丈士, 森 崇寧, 蘇原 映誠, 内田 信一, 乳原 善文, 城 謙輔, 山口 裕: 若年性ネフロン癆の一例. 腎炎症例研究 33巻: Page78-103(2017.02)

28. 小堀 清子, 澤 直樹, 星野 純一, 長谷川 詠子, 川田 真宏, 水野 裕基, 山内 真之, 早見 典子, 関根 章成, 藤井 晶子, 大橋 健一, 藤井 丈士, 乳原 善文, 高市 憲明: 免疫沈着物の乏しいループス腎炎(Lupus podocytopathy)症例の検討. 日本腎臓学会誌 59巻3号: Page363(2017.04)

29. 水野 裕基, 上野 智敏, 大島 洋一, 小黒 昌彦, 國澤 恭平, 関根 章成, 川田 真宏, 住田 圭一, 長谷川 詠子, 早見 典子, 山内 真之, 星野 純一, 澤 直樹, 木脇 圭一, 大橋 健一, 藤井 丈士, 乳原 善文, 高市 憲明: 微小変化型ネフローゼ症候群における糸球体係蹄壁側でのClaudin-1陽性所見の検討. 日本腎臓学会誌 59巻3号: Page247(2017.04)

30. 大島 洋一, 乳原 善文, 星野 純一, 関根 章成, 國沢 恭平, 小黒 昌彦, 水野 裕基, 薮内 純子, 早見 典子, 山内 真之, 川田 真宏, 長谷川 詠子, 澤 直樹, 高市 憲明, 藤井 丈士, 大橋 健一: ステロイド依存性微小変化型ネフローゼ症候群に対する抗アレルギー療法の検討(モンテルカストとセチリジン). 日本腎臓学会誌 59巻3号: Page247(2017.04)

31. 星野 純一, 三瀬 広記, 山内 真之, 関根 章成, 國沢 恭平, 早見 典子, 川田 真宏, 長谷川 詠子, 澤 直樹, 清水 美保, 古市 賢吾, 北川 清樹, 藤井 丈士, 大橋 健一, 和田 隆志, 乳原 善文, 高市 憲明: わが国の評価基準を用いたDM腎症病理重症度スコアの作成. 日本腎臓学会誌 59巻3号: Page228(2017.04)

32. 筑丸 寛, 上田 敦久, 宮崎 拓也, 寒川 整, 松山 奈央, 竹林 早苗, 高橋 杏奈, 山中 正二, 大橋 健一, 中島 秀明, 藤内 祝術前スクリーニング検査によりHIV感染が判明し診断に至ったPlasmablastic lymphomaの1例. 日本エイズ学会誌 18巻4号: Page476(2016.11)

33. 松元 加奈, 三宅 暁夫, 江中 牧子, 加藤 生真, 大橋 健一, 桐野 洋平, 古屋 充子: 二重癌、重症筋無力症、抗リン脂質抗体症候群を併発した全身性エリテマトーデス病理解剖の一例. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page523-524(2017.03)

34. 小嶋 結, 宇高 直子, 荒木 あずみ, 奥寺 康司, 古屋 充子, 山中 正二, 矢尾 正祐, 長嶋 洋治, 大橋 健一. 腎臓に発生したFumarate hydratase-deficient Renal Cell Carcinomaの1例. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page384(2017.03)

35. 片岡 俊朗, 奥寺 康司, 澤住 知枝, 梅田 茂明, 山中 正二, 石川 善啓, 荒井 宏雅, 田尻 道彦, 大橋 健一: 肺の繊毛性粘液結節性乳頭状腫瘍の3例に関する臨床病理学的な研究. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page373(2017.03)

36. 本田 恵美, 太田良 美沙, 難波 郁子, 梅田 茂明, 奥寺 康司, 大橋 健一, 亀田 陽一: 肺生検のホルマリン固定液に残存した微小組織回収法とその有用性. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page372(2017.03)

37. 松村 舞依, 奥寺 康司, 小島 陽子, 梅田 茂明, 立石 陽子, 三井 秀昭, 鈴木 健久, 荒井 宏雅, 関根 朗雅, 大橋 健一: 高悪性度のEGFR変異型肺腺癌の組織病理学的特性. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page370-371(2017.03)

38. 梅田 茂明, 奥寺 康司, 小島 陽子, 三井 秀昭, 立石 陽子, 鈴木 健久, 松村 舞依, 斎藤 悠一, 大橋 健一: 肺腺がんにおいてIL-24の発現損失は浸潤を促進する. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page330(2017.03)

39. 加藤 生真, 古屋 充子, 松尾 光祐, 田中 玲子, 大橋 健一, 青木 一郎: デノスマブ投与後の骨巨細胞腫　組織像の劇的な変化は腫瘍細胞の消失を意味しない. 日本病理学会会誌106巻1号: Page284(2017.03)

40. 前田 大地, 後藤 啓介, 工藤 幸紹, 日比谷 孝志, 林 玲匡, 深山 正久, 大橋 健一, 後藤 明輝乳頭状汗腺腫におけるPIK3CA遺伝子変異とAKT1遺伝子変異. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page281(2017.03)

41. 奥寺 康司, 小島 陽子, 松村 舞依, 梅田 茂明, 立石 陽子, 荒井 宏雅, 関根 朗雅, 大橋 健一: 肺腺がんの組織形成に細気管支の異形成が関与する可能性. 日本病理学会会誌 106巻1号: Page278(2017.03)

42. 佐藤 勉, 前澤 幸男, 神尾 一樹, 中島 哲史, 青山 徹, 林 勉, 山田 貴允, 原田 浩, 山本 直人, 利野 靖, 益田 宗孝, 立石 陽子, 大橋 健一, 尾形 高士, 長 晴彦, 吉川 貴己: 食道胃接合部腺癌におけるHER2発現割合. 日本胃癌学会総会記事89回: Page378(2017.03)

43. 小堀 清子, 比嘉 康志, 澤 直樹, 星野 純一, 長谷川 詠子, 川田 真宏, 水野 裕基, 山内 真之, 早見 典子, 関根 章成, 薮内 純子, 大島 洋一, 小黒 昌彦, 國沢 恭平, 大橋 健一, 藤井 丈士, 乳原 善文, 高市 憲明: ANCA関連腎炎にて透析導入後にヘパリン起因性血小板減少症(HIT)を呈した一例. 日本透析医学会雑誌 50巻Suppl.1: Page826(2017.05)

44. 野崎真仁, 毛利かれん, 牧野純, 小山剛司, 渡辺睦子, 今井宏樹, 仲村武, 松村舞依, 河野尚美: 異型が強く組織型推定に苦慮した子宮癌肉腫の一例. 第58回日本臨床細胞学会総会, 大阪（2017年, 5月）

45. Shigeaki Umeda, Koji Okudela, Yoko Tateishi, Mai Matsumura, Kenichi Ohashi. The Role of IL-24 in Lung Adenocarcinoma. United States & Canadian Academy of Pathology Annual Meeting. San Antonio, 2017, Mar.

46. 椎野 王久, 田尻 道彦, 新里 稔, 森田 順也, 荒井 宏雅, 奥寺 康司, 梅田 茂明, 益田 宗孝: 術後9年経過後に多発骨転移、頸部皮膚転移を認めたstageIA肺癌の1例. 肺癌57巻5号: Page579(2017.09)

47. 二木 将明, 岩澤 多恵, 馬場 智尚, 小倉 高志, 田尻 道彦, 梅田 茂明, 武村 民子: Multiple pulmonary meningothelial-like nodulesの1例. Jap J Radiol 35巻Suppl.: Page16(2017.02)

⑤研究助成金

1. 大橋健一（代表）,奥寺康司、立石陽子、梅田茂明：高悪性度EGFR遺伝子変異型肺腺がんの発生・進展に関する分子基盤の解明 基盤研究（C）(2015-2017年) (当年度800,000円)

2. 大橋健一(代表)：ヒト悪性腫瘍（がん）の病理学的、分子病理学的研究、汐田病院との共同研究 (1,639,400円)

3. 大橋健一(代表), 奥寺康司、立石陽子、梅田茂明：間質性肺炎に合併する肺腺がんの病理学特性 – 慢性炎症、喫煙習慣等の影響についての疫学的、分子病理学的解析 喫煙科学研究財団研究助成金 (2016-18年)(当年度 2,000,000円)

4. 奥寺康司（代表）特発性間質性肺炎に合併する肺腺癌の病理学的特性と組織発生 基盤研究(C)(2017-2019）(当年度1,000,000円)

5. 梅田茂明(代表)：がん産生ケモカインリガンドを起点とした肺癌の生物学的特性の解明 、若手研究(B)(2016-2018年)(当年度1,000,000円)

6. 立石陽子(代表)：早期大腸癌におけるリンパ節転移に関わる微小環境の分子基盤 、若手研究(B)(2016-2018年)(当年度500,000円)

7. 松村舞依(代表): 高悪性度*EGFR*変異肺腺癌の分子基盤の追求. 横浜総合医学振興財団(平成29年度)　わかば研究助成, 50万円

⑥その他

1. 立石陽子：症例検討セッション「食道」病理コメンテーター

第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会（2017.12.9.）

2. 立石陽子：症例検討セッション「下部消化管」病理コメンテーター

第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会（2017.12.9.）