参考文献

以下の参考文献は、本書に収録した各論文の末尾に掲載されていたものをまとめたうえに、編者による「解説」の参考文献を加えたものである。その際、誤植をできる限り正し、不統一であった様式を可能な限り統一した。また、同じ書籍で異なる版が引用されている場合には、発行年を併記することで一本化するようにした。なお、邦訳があることに気づいた文献では、それを付記しておいた。

Artigales, [no initial] and Rémoul, [no initial]. (1892). Note sur un cas d’hémorrhagies auriculaires, oculaires et palmaires, provoquées par suggestions. Revue de l’Hypnotisme
Expérimentale & Thérapeutique, 6, 250-54.
J.-B. Baillière.
orienting and habituation and after ablation of the amygdala, hippocampus, and 
Baker, F. (1887). The influence of maternal impression on the fetus. Transactions of the 
American Gynecological Society, 11, 152-75.
the standpoint of recent experimental studies. American Journal of Clinical Hypnosis, 21, 
13-27.
for theories of hypnosis and suggestive therapy. In T. Millon, C.J. Green & R.B. Meagher, 
personality disorder. In B.G. Braun (Ed.), The Treatment of Multiple Personality 
Journal of Psychiatry, 135, 539-42.
Nervous and Mental Disease, 4, 1-47.
American Dental Association, 95, 1122-26.


多重人格障害——その精神生理学的研究

Hypnosis, 7, 261-78.


Dissociation, 1, 47-53. [本書第3章]


*Zoist*, 4, 158-87.


Entin, M.A. and Baxter, H. (1950). Experimental and clinical study of histopathologic and 
pathogenesis of graduated thermal burns in man and the clinical implications. *Plastic and 
Reconstructive Surgery*, 6, 352-73.

in 1850 as *Mesmerism in India*.)

*American Journal of Clinical Hypnosis*, 17, 73-78.

H.S. Zamansky (Eds.), *Hypnosis at its Bicentennial* (pp. 155-62). New York & London: 
Plenum Press.

of Hypnosis and Psychosomatic Medicine, Melbourne, Australia.


Fielding, J.W.L., Fagg, S.L., Jones, B.G., Ellis, D., Hockey, M.S., Minawa, A., Brookes, 
V.S., Craven, J.L., Mason, M.C., Timothy, A., Waterhouse, J.A.H., and Wrigley, P.F.M. 


Scandinavica*, 40 (Supplement 9), 7-83.

Fisher, G.J. (1870). Does maternal mental influence have any constructive or destructive 
power in the production of malformations or monstrosities at any stage of embryonic 


Social Psychology*, 57, 292-98.

Motor Skills*, 15, 150.


フランク，J.D.(1969)『心理療法の比較研究——説得と治療』岩崎学術出版


福島章 (1996)「解説——多重人格という不思議」ロス，C.『オシリス・コンプレックス』（PHP研究所刊）所収


飯田眞 (1983) 「状況論」 飯田編 『躁うつ病』 (国際医書出版) 所収


イングリス, B. (1994) 『トランス——心の秘密を探る』 春秋社


石垣博美 (1994)「多重人格は如何に説明されるか？」「こころの臨床・ア・ラ・カルト」13, 420-25.


笠原敏雄 (1976)「精神分裂病患者の防衛機制」『東大分院神経科研究会誌』2, 78-92.

笠原敏雄 (1995)『隠された心の力－唯物論という幻想』春秋社

笠原敏雄 (1997)『懲らしいない・困らなき症候群』春秋社


木村敏 (1994)『心の病理を考える』岩波書店


Medical Center.
documentation of child abuse and dissociation in 12 murderers with dissociative identity

and Mental Disease, 145,* 227-55.


patients with complex partial seizures, multiple personality disorder, and posttraumatic
stress disorder. *Dissociation, 1,* 17-23.

Toronto: University of Toronto Press.


225-34.

Clinical Hypnosis, 26,* 93-99.

objective study of a multiple personality: Or, are four heads better than one? *Archives of
General Psychiatry, 26,* 298-310. ［本書第 8 章］

In D. Mostofsky (Ed.), *Attention: Contemporary Theory and Research.* New York:
Appleton-Century-Crofts.

町沢静夫 (1999) 『わたしの中にいる他人たち』創樹社

128-31.

Psychoanalysis, 61,* 439-59.

Mason, A.A. (1952). A case of congenital ichthyosiform erythrodermia of Brocq treated by


*Allergologica,* Suppl. 7, 332-38.


with multiple personality. *American Journal of Psychiatry, 142,* 504-5. ［本書第 12 章］

多重人格障害──その精神生理学的研究

Miller, S.D. (1989). Optical differences in cases of multiple personality disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 177, 480-86. 〔本書第 15 章〕


中谷陽二 (1997) 「多重人格に関する懐疑論」『精神科治療学』12, 1169-75.


the Third International Conference on Multiple Personality/Dissociative States (p. 123).


Putnam, F.W. (1988). The switch process in multiple personality disorder and other state-
change disorders. *Dissociation, 1*, 24-32.


Terr, L. (1995)『記憶を消す子供たち』草思社

*The Holy Bible (King James Version)*. Salt Lake City: Deseret.

内村祐之 (1967) 「アイヌの比較精神医学」 『精神医学』 9, 222-29.
Venn, J. (1986). Hypnosis and the reincarnation hypnosis: A critical review and intensive case
Multiple Personality Disorder—Its Psychophysiological Research


Weiss, B. (1996) 『前世療法』PHP研究所


ライト , L. (1999)『悪魔を思い出す娘たち——よみがえる性的虐待の「記憶」』柏書房


