Conclusion

The cancer patients manifest alexithymia construct as a personality characteristic.

No gender difference is found in the structure of the alexithymia.

The presence of alexithymia in cancer patients could be considered as important in the complex multifarious etiopathogenesis of the disease. It could also be a consequence of the disease. The answer of these complex questions is the challenge for further studies.

Anyhow, the psychological support mediating alexithymia should be included in the therapeutic protocols of cancer patients.

References

2) Eysenck HJ: The respective importance of personality, cigarette smoking and interaction effects for the genesis of cancer and coronary heart disease.

8) Pop-jordanova N, Boskovska V: TAS-20 as a measure of alexithymia in Macedonian population, Neurologia Croatica, 1995, 44, 1:60

お知らせ

第25回日本心身医学会近畿地方会

日 時：1998年2月28日（土）
会 場：京都リサーチパーク600 京都市下京区中堂寺南町17
会 長：高橋 進（京都南病院心療内科）
特別講演：「摂食障害と糖尿病」………………玉井 一（腎病院副院長）
「心療内科の現状と問題点」
…………………石川俊男（国立精神機能センター精神保健研究所心身医学部部長）
シンポジウム：「心身医療のさらなる浸透をめざして」
問合せ：京都南病院心療内科 会長 高橋 進
（☎600 京都市下京区西七条南中野町8 ☎075-312-7361）