学位論文内容の要旨

胎児、新生児、成体心におけるラミニンα1, α2, α4およびβ1鎖mRNAの発現をBALb/cマウスにおいて検討した。AGFC法によりmRNAを抽出し、RT-PCR法を用いて各々のmRNA発現を比較した。GAPDHとβ-アクチンで各々の発現を補正した。胎児心においては、ラミニンα1鎖の比較的強い発現が認められた。他方、新生児心においてはα1鎖の発現は非常に弱く、成体心においてはほとんど認められなかった。逆に、ラニンα2鎖の発現は胎児心においては全く認められなかったが、新生児心においてはごく弱い発現が認められ、成体心において強い発現を認めた。ラミニンα4鎖はラミニンα1鎖と類似した発現を示した。すなわち、胎児心においては強い発現が認められた。他方、新生児心においてはα4鎖の発現は弱く、成体心においてはごく弱い発現が認められた。ラミニンβ1鎖は検討した全ての心において同等に発現を認めた。今回研究により、BALb/cマウスにおける発生に伴うラミニン鎖の発現の変化が判明した。なお、本論文は共著論文であり、共著者の協力を得て完成したものである。

論文審査結果の要旨

本研究は胎児、新生児、成体心におけるラミニンα1, α2, α4及びβ1鎖mRNAの発現をBALb/cマウスにおいて検討した研究であるが、従来十分確立されていなかったBALb/cマウスの発生に伴うラミニン鎖発現の変化に関して重要な知見を得たものとして価値ある業績であると認める。

よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。