
第1草 ナソロジーの梪史的考察

第3草顒路の㛟証
第4算陔合而けテクノロジー



第8草 ツインステージ法
第9卓セントリックの探得



第12卓 インブラントの麥位量

第14萛オーバーロード
第15章崄合のスキキーム
第16龺 代替虾経的機構
第17草 インブラント・カイタンス
第18章峪合面林枓と形铋
第19算 インブラントの治様計而パターン





Appendix 1 インプラント・コーデイネーター
Appendix 2 ゼロホビー朘合器について

世界唯一のインプラント倰合の書


Occlusion for Implant
保母 須弥也細 山 愃


インプラント治療において㖫合が重要な意味をもつことは，歯科医が等しく認め るところである。しかし具体的に何がどの程度に重要かということになると，科学的な認識とはなっていることは少ない。

本書はインプラントの㖫合という未知の世界に渾身の力を注ぎ込んだ著者畢生の書として，永く記録にとどめられるにちがいありません。

## 著者らの提唱する

## インプラントの崚合のガイドライン

## oden

－レジン・テンポラリー

Resin temporary

## 8969

Metal ocelusal temporary セントリック・バイトを採得する を外しておく。

1）インプラントの埋入後，精密印象を採得し作業模型を製作する
2）これを用いてバイトブロックを作り咬合採得を行う。

## メタル・オクルーザル・テンポラリー

1）レジン・テンポラリーの咬合が安定したら，その下䫇位を記録するために

2）レジン・テンポラリーを口腔内から撤去し作業模型に連結する このとき下顎の作業模型は㖫合器から分離し，マウンティング・プレート

## －最終補緆物

1）メタル・テンポラリーの咬合が確立した段階でセントリック・バイトを採得する

2）メタル・テンポラリーを口腔内から撤去して作業模型に連結する
このとき下顎の作業模型はマウンティング・リングから外しておく セントリック・バイトを用い下顎模型をリマウントする。




治療結果の予後判定基準の審査項目
Amount of tooth structures
（歯質の量）
Endodontic status
（根管の状況）
Amount of bone volume／support （支持骨の量）

Periodontal status
（歯周の状況）
Mechanical／Functional demand （力学•機能的要求度）

Visual demand
（視党的要求度）
Patient status
（患者の要求度）

良好
or

不利


