一般演題１

**慢性非特異的腰痛患者におけるストレッチングと姿勢指導の効果**

1. 東京大学医学部附属病院　リハビリテーション部
2. 千葉県福祉ふれあいプラザ
3. 武蔵野赤十字病院　整形外科
4. 東京大学大学院　リハビリテーション医学分野

**高見沢圭一1）　山口正貴1）　後藤美和1）　横田一彦1）　小林里美2）　原慶宏3）**

**芳賀信彦4）**

Key words：○○○○、△△△△△△△、□□□□□

**【はじめに】**

腰部は・・・

**【対象】**

　対象は・・・

**【文献】**

（以下、記載例）

1. 宮本謙三，竹林秀晃，他：加齢による敏捷性機能の変化過程―TenStepTestを用いて―．理学療法学．2008;35:35-41.
2. Tompkins J, Bosch PR, et al.: Changes in Functional Walking Distance and Health–Related Quality of Life After Gastric Bypass Surgery. PhysTher. 2008; 88: 928-935.
3. 信原克哉：肩―その機能と臨床―（第3版）．医学書院，東京，2001，pp156-168.
4. Kocher MS: Evaluation of the medica lliterature. Chap4. In :Morrissy RT and Weinstein SL(eds) :

Lovelland Winters Pediatric Orthopaedics. 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006, pp97-112.

1. 名郷直樹：EBMの現状と課題，エビデンスに基づく理学療法活用と臨床思考過程の実際．内山靖（編），医歯薬出版，東京，2008，pp18-38.
2. http://www.who.int/classifications/icf/site/icftemplate.cfm（参照2007-05-19）