日本病理学会　学術評議員申請書／推薦書

申請日（西暦）　　　　　年　　　月　　　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ふりがな |  | ふりがな |  |
| 氏名 |  | 旧姓 |  |
| 生年月日（年齢） | 西暦　　　　年　　月　　日（　　歳）（年齢2026/04/01時点） | 性別 | 男　・　女 |
| 所　属 | 名称(部署まで) |  | 現職名 |  |
| 所属住所 | 〒 |
| TEL | 　　　　　　　　（内　　　　） | E-mail |  |
| 入会年月日 | （西暦）　　　　年　　　月　　　日 | 学位の有無（どちらか選択） | 有（取得日：　　　　　　）無 |
| 会員番号 |  |
| 専門医番号　（病理専門医及び口腔病理専門医のみ記載） | 病理専門医番号　　　　　　　　　号 | 病理専門医取得日　　（西暦）　　　　　年　　　月　　　日 |
| 口腔病理専門医番号　　　　　　　号　 | 口腔病理専門医取得日 （西暦）　　　 　年　　　月　　　日 |

【専門領域キーワード登録】キーワード①～③は別紙一覧表を参照の上、該当の数字に○をする。①～③ともに 複数選択可。キーワード④はフリーワードを三つまで、判別しやすい字で記載。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| キーワード① | 1 | 2 | 3 |
| キーワード② | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| キーワード③ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| キーワード④ |  |  |  |

|  |
| --- |
| 経歴（大学学部・専門学校卒業年時から記載）※大学院や病院での専攻（病理学か否か）を記載のこと |
| （西暦）年　　月　卒　　年　　月～　　年　　月年　　月～　　年　　月年　　月～　　年　　月年　　月～　　年　　月 | 病理研究期間合計〇年〇ヶ月 | 〇〇大学医学部医学科〇〇病院臨床研修〇〇大学大学院〇〇研究科〇〇学講座　博士課程大学院生病理学専攻〇〇大学医学部病理学講座　助教〇〇病院病理検査科　医師 |
| 賞罰（学会賞など） |  |

|  |
| --- |
| 業績（代表的なもの10編以内）　　　　　　　　※著者は省略せず全員を記載し、応募者に下線を付すこと |
| **※記載例****論文**1. Suzuki I, Tanaka J, Yamada S, Ito S.: Expression of ZRRF1 and its biological role in invasive ductal carcinoma of the breast. Pathol Int 50; 500-505, 20122. 田中二郎, 鈴木一郎, 山田三郎, 伊藤四郎: 浸潤性乳管癌の間質形成と臨床的特性. 診断病理, 50; 175-180, 2011**著書**1. Suzuki I, Tanaka J: Prognostic markers for invasive breast cancer. Histopathology. (Ed) Yamada S, Ito S, Pathology Press, Tokyo, p.175-180, 20112. 田中二郎, 鈴木一郎: 乳癌の病理像と臨床像. 組織病理 (山田三郎, 伊藤四郎編集). 病理書院, p.175-180, 2010 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主な所属学会 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦者（※学術評議員） | 1 | 所属名 |  | 会員番号 |  |
| E-mail |  | 推薦者署名（自筆） |  |
| 2 | 所属名 |  | 会員番号 |  |
| E-mail |  | 推薦者署名（自筆） |  |

※本申請書/推薦書の記載内容（病理研究歴など）について、ご連絡申し上げることがございます。