**国内における鳥類住血原虫感染サイクル（MS明朝, サイズ１４太字）**

○菅澤颯人1，・・・・・・，佐藤雪太2（1岩手大学大学院・獣医寄生虫，2岩手大学・共同獣医・獣医寄生虫，・・・・・・）

・・・）（MS明朝，サイズ10.5，発表担当者に〇，コンマ・括弧とも全角）

＜一行あける，サイズ12＞

**Transmission cycle of avian blood parasites in Japan（Century, サイズ12太字）**

○Hayato Sugasawa1,・・・・・・Yukita Sato2 (1 Lab of Veterinary Parasitology, Dept of Veterinary Medicine, Iwate University, 2・・・・・・) (Century, サイズ10.5, 発表担当者に○, コンマ・括弧とも半角)

＜二行あける，サイズ10.5＞

[目的] 鳥類の住血原虫には，鳥マラリアの原因となる*Plasmodium*属や，*Haemoproteus*属，*Leucocytozoon*属があり，蚊，ヌカカ，シラミバエ，ブユなどの吸血性昆虫(ベクター)により媒介され世界中の鳥類にみられる．非好適鳥種に感染すると多くは高病原性を示し，致死例も・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・基盤的知見を得ることを目的に，国内各地で鳥類寄生シラミバエの採集を試みた．

[材料および方法] 2013年から2023年まで，国内の鳥類保護施設の傷病個体や各地の鳥類標識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・雌雄も判別して雌の腹部を観察し、吸血および胎内状態を確認した．

[結果と考察] これまでに提供を受けた1都1道4県8地点の鳥類寄生シラミバエ225頭は5種に分類され，吸血個体も136頭確認された．そのうち3種のシラミバエの新たな宿主鳥類が19種確認され，シラミバエがこれまでの報告より多くの鳥種に寄生することが示唆された．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回，初めて関東におけるマツムラトリシラミバエの季節発生状況が明らかになり，原虫感染時期の推定につながる知見が得られた．（MS明朝，サイズ10.5，句読点はコンマ「，」とピリオド「．」を使用，句読点・括弧は全角，アルファベットと数字は半角・Centuryを使用）

１演題の要旨はA4 サイズ１頁以内におさめる

両端揃え，インデントなし

余白は上下左右25ｍｍ

注：本大会における発表要旨は、大会後に発行される日本野生動物医学会誌Supplement号（2026年3月頃発行予定）に掲載されますので、あらかじめご了承ください。