


3. 澤田真寛,加藤健治,尾上浩隆,伊佐正,西村幸男 (2014)“脊髄損傷からの回復期における側坐核の役割”脊髄外科 Vol.28 No.1:77-79.


【国際学会】
1. Tadashi Isa, “Horizontal interaction on the spatial map of the superior colliculus.” Symposium, The 24th Annual Meeting of the Society for Neural Control of Movement, Amsterdam, 2014.4.23
3. Masatoshi Kasai, Tadashi Isa. Two-photon imaging of lateral interaction in the superficial superior colliculus. 日韓シンポジウム、岡崎コンファレンスセンター, 2014.7.1


【国内学会】
1. 笠井昌俊, 伊佐正 『2 光子顕微鏡による上丘浅層の側方抑制システムの解明』 第37回日本神経科学大会 パシフィコ横浜 2014.9.11
2. 澤田真寛, 吉野・斎藤紀美香, 二宮太平, 大石高生, 山下俊英, 高田昌彦, 尾上浩隆, 高田昌彦, 伊佐正 『脊髄損傷からの回復過程における皮質脊髄路の再編』 第37回日本神経科学大会 パシフィコ横浜 2014.9.12
3. 加藤利佳子, 高桑徳宏, Abdelhafid Zeghbib, Peter Redgrave, 伊佐正 『意識に上らない視覚二次強化因子による行動価値の重み付けと内部状態の遷移』 第37回日本神経科学大会 パシフィコ横浜 2014.9.12
4. 高桑徳宏, 加藤利佳子, Peter Redgrave, 伊佐正 『皮質盲の視野に提示された条件刺激に対する中脳ドーパミンニューロンの応答』 第37回日本神経科学大会

6. 石田章真、伊佐かおる、小林憲太、梅田達也、伊佐正、飛田秀樹 「内包出血後の麻痺肢集中使用法による前肢巧緻運動の改善には皮質赤核路が寄与する」第 37 回日本神経科学大会 パシフィコ横浜 2014.9.13

7. 笠井昌俊、伊佐正 「2 光子カルシウムイメージングによる上丘浅層における側方抑制機構の解明」第 61 回中部日本生理学会 名古屋市立大学 2014.11.7

8. 澤田真寛、加藤健治、尾上浩隆、伊佐正、西村幸男 「脊髄損傷からの回復過程において側坐核は運動関連皮質を活性化する」第 61 回中部日本生理学会 名古屋市立大学 2014.11.7.


【招待講演・セミナー】

2. Tadashi Isa, “Large-scaled network reorganization during recovery from partial spinal cord injury”, Invited Seminar, Göteborg University, Sweden, 2014.5.9

3. 伊佐正「障害脳が示す新たな機能」第 55 回日本神経学会学術大会 福岡国際会議場 2014.5.22

4. Tadashi Isa. “Genetic dissection of central circuits for causal neuroscience” invited lecture, IBRO Associate School, Hong Kong, 2014.6.10

5. Tadashi Isa. “Large-Scaled Network Reorganization through Functional Recovery after Partial Spinal Cord Injury; Spinal Cord, Cortex and Beyond.” Keynote lecture in Physiology Symposium 2014 (100 years Anniversary of Department of Physiology of Hong Kong University) & Joint Scientific Conference of The Hong Kong Society of Neurosciences & The Biophysical Society of Hong Kong. The University of Hong Kong. 2014.6.12

6. 伊佐正「障害脳が示す多様な能力」第 29 回奈良脳神経ネットワーク研究会 奈良
7. Tadashi Isa, “Blindsight and visual awareness”, Distinguished Lecture Series, the Werner Reichardt Center for Integrative Neuroscience, Tübingen University, Germany, 2014.7.10
8. 伊佐正「霊長類の脳科学の過去・現在・未来」ワークショップ「システム神経科学の将来展望」舘山寺温泉・ホテル鞠水亭 2014.8.30
9. Tadashi Isa, “Associative learning with blindsight”, invited talk, NIPS International Conference “A quarter of century after the direct and indirect pathways model of the basal ganglia and beyond”, Okazaki, 2014.9.8
10. 伊佐正「研究費を申請すること：研究者の自己評価と他者による評価」第37日本神経科学大会・脳科学若手の会主催ランチョンセミナー2014.9.13
11. 伊佐正 “Circuit dissection for causal neuroscience studies” シンポジウム“Molecules and systems—toward a unity of molecular and systems neuroscience” 学術総合センター・一橋講堂(東京) 2014.9.14
12. 伊佐正 “Dissecting neural circuits for causal neuroscience” 福島県立医科大学研究セミナー 2014.9.19
13. 伊佐正 Large-scaled network reorganization during recovery from partial spinal cord injury. セミナー 北京大学McGovern Inst 2014.9.23
14. 伊佐正 「「無意識の視覚系」の実体を求めて」応用脳科学アカデミー NTT データ INFORIUM 豊洲イノベーションセンター 2014.9.25
15. Tadashi Isa. “Large-scaled network reorganization through post-injury functional recovery.” 2nd INT neuroscience conference. Institut de Neuroscience de la Timone, Marseille, France. 2014.10.3
16. 伊佐正 「脳・脊髄損傷後の回復過程での大規模回路再編」第30回Wakóワークショップ「神経回路の生理と病態・精神疾患の病態基盤の解明を目指して」東京コンファレンスセンター品川 2014.11.6
17. Tadashi Isa, “The brain is needed to cure spinal cord injury” Special Lecture, the Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Chicago, USA, 2014.11.17
19. 伊佐正「痛みと認知」第20回スパイインフロンティア 中部国際空港セントレア内会議室 2015.1.31
20. Tadashi Isa, “Large-scaled network reorganization during recovery from partial spinal cord injury” IBRO Global Advocacy Workshop, Mumbai, India, 2015.2.4
21. 伊佐正「脊髄損傷からの回復過程における大規模回路再編」鹿児島大学医学系研究
22. 伊佐正「霊長類モデルを用いた脊髄損傷からの機能回復メカニズムに関する多元的研究」第6回日本安全性薬理研究会 東京大学弥生講堂一条ホール 2015.2.21

23. 伊佐正Large-scaled network reorganization during recovery from partial spinal cord injury. 第4回玉川大学脳科学研究所リトリート. 湯本富士屋ホテル（神奈川） 2015.2.27

24. 伊佐正 視線計測による認知機能の解析 第10回日本統合失調症学会 都市センターホテル 2015.3.28