JAUW

第50回通常総会会議録

創立60周年記念総会
名称変更可決

総会を終えて

会長 田中正子

今後計画について

(1) 任期満了のため、辞任の意を

(2) 活動の拡大、さらなる発展を

(3) 事務局について

(4) 総会の開催について

第50回通常総会 福岡JAUWワールドシーザーホテル（アルビオス）にて
(2007年4月8日)
支部長名簿（2007年度）

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏 名</th>
<th>出身校</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>小室</td>
<td>横田洋子</td>
</tr>
<tr>
<td>田中</td>
<td>鈴木裕子</td>
</tr>
<tr>
<td>村上</td>
<td>谷本太郎</td>
</tr>
<tr>
<td>高野</td>
<td>梅田理恵</td>
</tr>
<tr>
<td>松本</td>
<td>佐藤健二</td>
</tr>
<tr>
<td>杉本</td>
<td>田中晋</td>
</tr>
<tr>
<td>木村</td>
<td>松本伸</td>
</tr>
<tr>
<td>三浦</td>
<td>横田直樹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

＜10年史編纂委員会から＞

【10年史編纂委員会居】

・大和社員名簿（2007年）を参考に、「大学婦人協会史（1936年～）」を編纂しました。
・IEFU-JAW関係資料集には、IEFU関係資料（IEFU）とJAW関係資料（JAU）を収録しました。

＜お知らせ＞

・「10年史編纂委員会」の後援は、本部事務局（〒101-0001 東京都千代田区谷中2丁目102号1F）にて行います。お気軽にお問い合わせください。

＜訂正とご挨拶＞

第45回第2部（2007年3月2日）合同理事会に出席した（第46回第3号）
2006年度事業計画

財務委員会

貯金

国内・国際委員会

科学研究推進委員会

教育委員会

国際委員会

国内NGO委員会

理事長：2006年度

事務局

総務報告

事務局長：岩田玲子

総務報告

事務局長：岩田玲子

理事長：2006年度
ウイルス感染による発がん機構の解明と新規治療法の開発

平野和子

ヒトの心内にウイルス感染が関与しているものが存在し、これまでに百種類以上が確認されている。特に、HIV、HCV、肝炎ウイルス、EBV、HHV-8、人乳頭瘤ウイルスなどのウイルス感染様式が指摘されている。これらのウイルス感染は、発がんに関与していることが示唆されている。日本における発がんの75％はウイルス感染に伴うものであり、特に、HCV、HBV、HHV-8、EBV、HPVなどのウイルスの感染が発がんに強く関与している。

医療機関や研究機関がウイルス感染による発がん機構の解明と新規治療法の開発に取り組み始めている。特に、HIV、HCV、肝炎ウイルス、EBV、HHV-8、人乳頭瘤ウイルスなどのウイルス感染様式が指摘されている。これらのウイルス感染は、発がんに関与していることが示唆されている。日本における発がんの75％はウイルス感染に伴うものであり、特に、HCV、HBV、HHV-8、EBV、HPVなどのウイルスの感染が発がんに強く関与している。

医療機関や研究機関がウイルス感染による発がん機構の解明と新規治療法の開発に取り組み始めている。特に、HIV、HCV、肝炎ウイルス、EBV、HHV-8、人乳頭瘤ウイルスなどのウイルス感染様式が指摘されている。これらのウイルス感染は、発がんに関与していることが示唆されている。日本における発がんの75％はウイルス感染に伴うものであり、特に、HCV、HBV、HHV-8、EBV、HPVなどのウイルスの感染が発がんに強く関与している。
2007年度大学婦人協会国内奨学生募集要項（抜粋）

本募集要項は、女性の科学技術論文によって奨学金を奨励し、文化の発展に寄与するため、優秀な女子学生に奨学金を共に奨学金を与えることを目的とし、1986年に設立されたものである。

募集条件

I 奨学金終身奨及び奨学金

1. 文部科学大臣の発行大学に在籍する学生
2. 奨学金の受給者が、学業上、学力上、品格上、社会的貢献上に優秀な学生
3. 奨学金の受給者が、学業上、学力上、品格上、社会的貢献上に優秀な学生

II 提出書類

1. 資格勧告
2. 学業成績証明書
3. 奨学金提出書類

III 奨学金受給者

1. 新生者奨学金
2. 前卒者奨学金

2007年9月14日（金）までに、東京都ならびに本協会事務局に提出された者に、奨学金が授与される。
### 2006年度

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>年末金額</th>
<th>削減（△）</th>
<th>増加（△）</th>
<th>事務費</th>
<th>賞金</th>
<th>旅行費</th>
<th>退職手当</th>
<th>成立手数料</th>
<th>雇用保険</th>
<th>公職保険</th>
<th>住民税</th>
<th>消費税</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 収入の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基本財務費用</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動支出</td>
<td>10,000</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一般会計</td>
<td>10,000</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 収入</td>
<td>50,000</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td>50,000</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 資金収入</td>
<td>50,000</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td>50,000</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2007年度

| 科目 | 年末金額 | 削減（△） | 増加（△） | 事務費 | 賞金 | 旅行費 | 退職手当 | 成立手数料 | 雇用保険 | 公職保険 | 住民税 | 消費税 | 合計 |
|------|----------|-----------|-----------|--------|------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 1. 収入の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財務費用 | 10,000 | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出 | 10,000 | 20,000 | | | | | | | | | | | |
| 一般会計 | 10,000 | 20,000 | | | | | | | | | | | |
| 2. 収入 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 3. 資金収入 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |

### 貸付対照表

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 削減（△） | 増加（△） | 事務費 | 賞金 | 旅行費 | 退職手当 | 成立手数料 | 雇用保険 | 公職保険 | 住民税 | 消費税 | 合計 |
|------|--------|--------|-----------|-----------|--------|------|--------|----------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 1. 貸付の部 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | | | | | |
| 2. 貸付 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 3. 資金貸付 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | |

### 東京大学法人

2006年4月1日から2007年3月31日まで

### 収支計算書

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>予算額</th>
<th>増加（△）</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 収入の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 資金収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 貸付対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>予算額</th>
<th>増加（△）</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 貸付の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 貸付</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 資金貸付</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 貸付対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>予算額</th>
<th>増加（△）</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 貸付の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 貸付</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 資金貸付</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>