II-3 成人気管支ぜん息患者の重症度等に応じた健康管理支援、保健指導の実践及評価手法に関する調査研究

代表者：大田 健

【研究課題全体の目的、構成】
近年、ぜん息の病態に関する研究が進み、ぜん息の治療の標的も発作という気道の狭隘とともにその原因となる気道炎症にとらえられ、炎症を抑制し発作を予防する長期管理が重視されるようになっ
た。すなわち、ぜん息の予後を改善しぜん息死を少なくするためには、ぜん息の状態にあわせた適切な
長期管理を実行することが必要であると考えられている。しかし、ぜん息の長期管理の実行は必ずし
も容易ではなく、電話による調査では成人ぜん息の約18％で吸入ステロイド薬が投与されていない
に過ぎない。また吸入薬の服用アドヒアランスはどちらかというと不良であり、ぜん息の状態に対す
る患者による自己評価も含ぐく、長期管理の骨子となる患者による自己管理の実行を一層困難にしてい
る。そこで、本調査研究では、ガイドラインに沿った長期管理が実行されるようにするため保健指導
を確立し、適切な長期管理の普及を目指す。さらに、ぜん息コントロールが患者自身で適切に評価さ
れる方法を確立し、自己管理が適切に実行されることを目指す。班全体で、長期管理に必要な患者背
景と患者の指導効果を検証する目的で、班員設立に通院中の成人ぜん息患者を対象に第6期で作成し
た「ぜん息テキスト」を用いた患者指導の評価を行う。また、患者の背景因子も調査する。ワーキン
ググループ（RG）-1では、ガイドラインに沿った長期管理が実行されるようにするための保健指導を
確立し、適切な長期管理の普及を目指す。とくに、QOL質問表（AHQ-33, Japan）とぜん息コントロールテ
スト（ACT）について検証する。RG-2では、ぜん息コントロールが患者自身で適切に評価される方法を確
立し、自己管理が適切に実行されることを目指す。とくに、非侵襲的な唾液中好酸球検査、呼気NO
測定、呼気縮放波分析について検証し、新たなぜん息コントロールの評価および指導効果の指標につ
いて探索する。ぜん息患者の長期管理支援とコントロール評価のためのより良い指標の確立と保健指
導手引きの作成を通じて、ぜん息による個人および国の負担を軽減し、ぜん息の予後の改善とぜん
息死の軽減に寄与することが期待される。

【研究項目１】
II-3-（1）ガイドラインに沿った長期管理を実行するための保健指導の推進

1 研究従事者（○印は研究リーダー）

○高橋 清（国立病院機構南岡山医療センター）、相澤 久道（久留米大学）
足立 満（昭和大学）、東田 有智（近畿大学）、福田 健（獨協医科大学）
足立 哲也（帝京大学）

2 平成18年度の研究目的

気管支ぜん息（ぜん息）の主な病態である気流制限と慢性の気道炎症を標的にした長期管理支援と保
健指導を確立する目的で、適切な長期管理の継続を障害する要因を把握し、効果的に解決する患者指
導法を構築する。特にワーキンググループ1では、1）第6期の調査研究において作成した患者指導
のための「ぜん息テキスト」を活用して、適切な自己管理のもとでガイドラインに沿った長期管理が
実行出来るように患者指導を行う。2）指導の前後におけるぜん息のコントロール状態を、喘息症状、
ピークフロー(PEF)値、ぜん息コントロールテスト(ACT)などを網羅したぜん息日誌、QOL質問表、呼吸機能検査、患者の治療アドヒアランスなどの変化により評価する。また、各種の患者背景因子を調査し、指導効果との関連について検証する。なお、今回用いたACTによるぜん息症状のコントロール状態が患者自身正しく認識できているか、医師の専門的・客観的な評価と比較して検証した。

3 平成18年度の研究の対象及び方法
1）成人ぜん息患者の適切な長期管理に必要な要因を検証する為に、患者背景因子と患者指導の効果を比較検討した。

（１）指導前における対象患者とその背景因子について
対象として当院施設外来通院中の64例の成人ぜん息患者を選んだ。その内訳は、男性36例、女性28例、50～70歳代が73.4%を占め、その内85.9%が成人発症型ぜん息であった。罹病期間は5年未満が33.9%、10年以上が52.5%で、重症度は軽症間欠型・持続型22.6%、中等症持続型46.8%、重症持続型27.4%、最重症持続型3.2%であった。薬物療法の遵守（アドヒアランス）状況は、アドヒアランス良好（医師の服薬指示遵守率が80%以上）な患者が90.5%を占めた。

（２）患者指導法
第6期の調査研究において作成した患者指導のための「ぜん息テキスト」を用いて、ぜん息の病態、治療の基本、患者の重症度と現在の治療内容、ピークフローメーターとぜん息日誌の使い方等について、担当医師あるいは専任看護師が約15分間かけて説明を行った。

（３）指導効果の評価法
長期管理の指導効果に影響を及ぼす患者背景因子や環境因子として、アレルギーの有無（総IgEと抗原特異IgE）、喫煙歴と喫煙量、アスピリンぜん息の有無、副鼻腔炎の有無、他のアレルギーの有無、COPD合併の有無、ツベルクリン反応陽転歴、ペット飼育歴、睡眠障害(SAS)や胃食道逆流(GERD)、心身症の有無などを問診調査した。さらに指導前と指導後（4～8週後）にぜん息コントロールテスト(ACT)とピークフロー測定値を記入したぜん息日誌の作成、QOL質問表(AHRQ-33, Japan)調査、呼吸機能（スパイログラム）を行った。

２）ぜん息コントロールテスト(ACT)の検証
国立病院機構高崎医療センターと岡山大学医学部第二内科の外来通院喘息患者110例を対象に、ACTを医師による問診および帰宅後1週間に内に患者自身に記載してもらい郵送で83例を回収した。その重症度は、軽症間欠型9例、軽症持続型25例、中等症持続型30例、重症持続型44例であった。

4 平成18年度の研究成果
初年度は、長期管理の継続を障害する要因の把握に資することを目的として、新規登録患者の特徴的な背景因子の解析並びに指導による効果等を検討し、以下の結果を得た。
1）背景因子の特性
（１）性別要因
喫煙歴に関しては男性患者が圧倒的に多く、Ex-smokerが79.2%を占め、Current smokerが2例いた。末梢気道の指標である%FEV1は男性が有意に低値を示していた。また、男性は血清総IgE抗体値が高値で、HD陽性者も女性17.4%に比して男性42.3%と有意に多かった。

（2）年齢要因
50〜60歳代にペット（犬、猫）飼育者が多く、成人発症型ぜん息患者は%FEV1.0が低値であった。

（3）罹病期間
罹病期間が1年未満患者では、それ以上の長期患者に比べて%50が良好であった。

（4）重症度要因
中枢気道の閉塞性換気障害の指標である%FEV1.0はステップ分類による重症度間で有意に障害がみられ、特にステップ4で低下が著しかった。また患者の記載したACTのスコアも各ステップ間にある差があり、ステップ3で高いスコアの症例が多かった。またQOLの評価では、各ステップ間でのQOLスコアに有意差が認められ、重症度に従いスコアが高値の傾向であった。

2）患者指導による効果の評価

（1）ぜん息コントロールテスト（ACT）
症例登録後に実施した患者指導前後のACTのスコアは、指導後有意に高値となりコントロールの改善効果が示された（図1）。

（2）QOL質問表（AQ-23；Japan）
患者自身が総合的に感じるぜん息の関連症状や生活の質の改善度を示すQOLスコアは、指導後有意に低値となりQOLの改善効果が明瞭に示された（図2）。

3）ぜん息コントロールテスト（ACT）の検証
患者自身が申告したACTスコアと、医師の間診によるスコア間には高い相関がみられた（図3）。また、医師の評価した重症度ステップ分類別でのスコアは、ステップ1の症例ではスコアが23.6点、ステップ2が19.5点、ステップ3が13.6点であった。

同時に行ったぜん息重症度に関する患者の認識と担当医の評価については、一致例が82例中31例37.8%であり、患者の58.5%が医師の評価よりも軽症に認識していることが判明した（図4）。また110例のぜん息治療の実態調査から、75.5%の症例ではぜん息重症度とガイドラインに示されている治療ステップ内容が一致していたが、21.8%の症例は一段階下、3例は二段階下の治療を行っている実態も判明した（図5）。

5 考察
慢性疾患であるぜん息の治療は、無症状期を含めて長期にわたり継続させることが求められる。即ち、適切な治療薬の指示とそれを遵守する指導が必須となる。それを達成するためには、ぜん息病態の理解と患者・医療機の相互信頼が必要である。しかし、多忙な日常診療の中では困難な問題が山積しており、その解決を開始とする為により的確な指導マニュアルの確立が求められる。

本研究では、まず「ぜん息テスト」（第6期の成果）等を用いた患者指導で長期管理し、その効果を評価する指標の検証と患者が抱える背景因子や環境因子から阻害要因と促進因子を抽出することを試みた。その結果、患者から理解度等で高い評価を得ている「ぜん息テスト」を用いて患者の弱点を重点的に指導したこともあり、ぜん息症状とPEF値及びACTを記載するぜん息日誌の導入やQOL質問票等のアンケートが自らの健康（ぜん息コントロール）に対する関心を誘起させ、ACTとQOLのスコア評価が有意に改善して期待以上の成果が得られた。また簡便でデジタル版可のACTスコアとQOLスコア等の有用性が明らかに出来たことから、症状を中心とするこれらのスコアが長期管理評価指標として今後の調査に活かせよう。またぜん息患者の症状表現をスコア化したぜん息コントロールテストを用いることにより、ぜん息の治療成績をより客観的に評価することが可能である。
ト（ACT）の精度を検証し、ACTが医師の判定と良く一致していたことから、今後ぜん息のコントロールを正確に評価する一方法として問題ないものと考えられた。なおぜん息治療の実態は、ガイドラインで示されるよりも不足の治療を行っている症例がかなりあり、患者のアドヒアランス不良のみならず医師側の認識も新たにしなければならない場合も想定される。

今年度の研究では、調査期間の関係で対象者が成人発症型ぜん息で治療に対するアドヒアランスの良好な症例に偏っており、また症例数並びに評価期間が十分とはいえなかった。その為背景因子や環境因子から阻害要因と促進因子を解析することができず、次年度への課題としたい。

6  次年度以降の計画

今年度登録した症例をさらに長期（6～12ヶ月）にわたって経過観察すると共に、ぜん息のコントロールやアドヒアランスが不良な症例も含めて追加登録して、コントロールの障害因子と促進因子を検索する。また、ぜん息症状、PEF値、ACTなどを網羅した新ぜん息日誌の作成により、ぜん息のコントロールの状態が把握できるようにする。さらにワーキンググループ2の成果を組み込んで、ぜん息患者の管理支援とコントロールの評価のためのより良い指標の検索、および患者背景因子や環境因子の影響を解明できる保健指導マニュアルの作成に取りかかる。

7  社会的貢献

ぜん息予防・管理ガイドラインに準じて行う治療が普及した結果、患者・家族のQOLが改善し団死が減少した。しかしなお多くの患者は、繰り返すぜん息発作の恐怖と苦痛、社会活動への負の貢献を強いられている。この現状をさらに改善させる為にはすべきことは、長期にわたる根気強い治療の継続である。本研究で得られる適切な保健指導のマニュアルと実施体制が揃えば、アドヒアランスが不良な患者を救い継続の維持が困難な時期を乗り切ることも可能となり、社会への貢献を果たすことが可能と考えられる。
図1. ACTスコア(指導前 vs 指導後)

p = 0.039

図2. QOLスコア(指導前 vs 指導後)

Wicoxon signed-ranks 検定

図3. 医師の問診と患者ACT点数の相関性

相関係数 = 0.79

図4. 重症度に応じた治療をしているか？

<table>
<thead>
<tr>
<th>重症度</th>
<th>ステップ1</th>
<th>ステップ2</th>
<th>ステップ3</th>
<th>ステップ4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>輕症間欠型</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>輕症持続型</td>
<td>4</td>
<td>21</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>中等症持続型</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>重症持続型</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>14</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

図5. 患者が考える重症度と医師の診断した重症度

<table>
<thead>
<tr>
<th>現在の治療を考慮した重症度</th>
<th>患者アンケート</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>重症</td>
<td>中等症</td>
</tr>
<tr>
<td>輕症間欠型</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>輕症持続型</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>中等症持続型</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>重症持続型</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
【研究項目２】
II－3－(2) ぜん息コントロールの評価方法の確立と自己管理の推進

1 研究従事者（〇印は研究リーダー）
〇一ノ瀬正和（和歌山県立医科大学）、藤原順一（秋田大学）、永田真（埼玉医科大学）、
棟方充（福島県立医科大学）、長瀬洋之（帝京大学）

2 平成18年度の研究目的
患者指導のための「ぜん息デテクスト」を用いた患者指導の評価を行なう。指導前と指導8週後の
呼吸機能、QOL質問表、ぜん息コントロールテスト、喀痰中好酸球検査、呼気NO測定、呼気凝縮
液採取を施行する。特にワーキンググループ2では、1）長期管理によるぜん息コントロールの評
価方法の確立を目指し、喀痰中好酸球検査、呼気NO測定、呼気凝縮液分析をコントロールの指標と
して用いていくことの妥当性について検証する。具体的には、ぜん息のコントロール状態を反映す
るぜん息重症度や肺機能（閉鎖性障害、気道過敏性）、喀痰中好酸球検査、呼気NO測定、呼気凝
縮液分析との関連についての検討を行う。さらに、2) 自己管理の推進に向けて、患者自身だけで
はなく担当医もぜん息コントロールの状態がより正確に把握できるぜん息日誌の作成を目指す。

3 平成18年度の研究の対象及び方法
1) 喀痰中好酸球検査によるぜん息重症度別の気道炎症の評価
健康者およびぜん息患者（軽症持続型、重症持続型）を対象に高張食塩水吸入後に誘発喀痰を採
取し、喀痰中の好酸球比率、好中球比率およびTNF-α濃度を測定した。ぜん息患者についてはぜん
息重症度と喀痰中好酸球比率、好中球比率との関連を検討し、また喀痰中好中球比率とTNF-α濃度
との相関についても検討した。
2) ぜん息の診断および治療反応性の評価における呼気NO濃度測定の有用性
健康者、ぜん息患者およびCOPD患者を対象に呼気NO濃度（Sievers社）を測定し、ぜん息患者と
COPD患者では気流制限についても評価した。疾患による呼気NO濃度の差異を評価し、呼気NO濃度
と気流制限の程度との関連について検討した。また、3週間以上乾式や喫煙が持続する症例を対象
に呼気NO濃度を測定し、ぜん息の診断における呼気NO濃度測定の有用性に関する検討を行った。
さらに、8週間の吸入ステロイド療法をぜん息患者に施行し、その前後に呼気NO濃度の変化
と気流制限および気道過敏性の変化との関連について検討した。
3) ぜん息患者の気道抵抗液中の炎症関連物質発現と肺機能との関連
ぜん息患者および健常者からEcoScreen（Jaeger社）を用いて呼気気道液を取り、ぜん息患
者では気流制限、気道過敏性、ピークフロー動特性についても評価した。呼気気道液中のサイトカ
イン、ケモカイン、増殖因子の発現をProteinarray法（RayBiotech社）を用い網羅的に測定し、
健常者と比較してぜん息患者の気道において発現が亢進している炎症関連物質を同定した。また炎
症関連物質の発現レベルと生理学的パラメーターとの関連性について検討した。さらに呼気気道液
中の炎症関連物質の定量を目的として、Luminex200（オリシグソフト社）を用い20種の炎症関連物質
を網羅的に測定した。
4）ぜん息日誌の作成

患者自身がぜん息の状態を評価するだけでなく、担当医が患者の状態を容易に把握することができるぜん息日誌は、ぜん息コントロールの評価方法の確立と自己管理の推進に有効である。従来からぜん息日誌に用いられてきたぜん息症状に加え、すでに海外で作成され科学的評価がなされているAsthma Control TestTMの日本語版（ぜん息コントロールテスト）の評価項目をピックアップしたぜん息日誌の作成を試みた。

4 平成18年度の研究成果

1）健常人と比較して、ぜん息患者の誘発喀痰では好酸球比率が上昇していることが観察された（図6）。重症持続型ぜん息と軽症持続型ぜん息では好酸球比率の有意な差はなかった。一方で、喀痰中の好中球は、健常人とぜん息患者での差が認められなかったが、重症持続型ぜん息では有意に誘発喀痰中好中球比率が上昇し（図7）、好酸球比率と相関することが観察された。なおこれと関連して試験管内ではあるが、IL-8活性化好中球が、好酸球刺激因子の存在がなくとも、好酸球の基底膜通過を誘導することを見出した。重症ぜん息における好中球の集積の程度は、喀痰中のTNF-α濃度と相関を示した（図7）。

図6．ぜん息患者における喀痰中の好酸球比率と好中球比率

健常人と比較してぜん息患者の誘発喀痰では好酸球比率が上昇していた。一方、好中球比率には差を認めなかった。

図7．ぜん息重症度別の喀痰中の好中球比率とTNF-α濃度の関連

喀痰中の好中球比率の上昇は、軽症と比較して重症ぜん息に有意に認められ、その程度は喀痰中のTNF-α濃度と相関を示した。

2）健常者、ぜん息患者、COPD患者における呼気NO濃度は、それぞれ9.1ppb、48.1ppb、11.3ppbであり、ぜん息患者の呼気NO濃度は健常者やCOPD患者と比較して有意に高値であった（図8）。ぜん息患者においては呼気NO濃度と一秒量の程度との間に相関が認められたが、COPD患者では相関が認められなかった（図8）。また3週間以上喀痰や喉頭が持続する症例の分析はぜん息、咳ぜん息、
非自脈球性気管支炎、その他の疾患の四群に分けられたが、非ぜん経性自脈球性気管支炎およびその他の疾患と比較して、ぜん息および咳ぜん息では有意に呼気 NO 濃度が高値であった。ぜん息を鑑別するための呼気 NO 濃度の cut-off 値は 38.8ppb で、感度 71%、特異度 100%であった。さらに 8 週間の吸入ステロイド療法によりぜん息患者の呼気 NO 濃度は有意に減少し、呼気 NO 濃度の減少の程度と一秒量および気道過敏性の改善の程度との間に相関が認められた（図 9）。

図 8．ぜん息患者と COPD 患者の呼気 NO 濃度と閉塞性障害の関連

ぜん息患者の呼気 NO 濃度は COPD 患者と比較して有意に高値であり、閉塞性障害の程度との有意な相関は、ぜん息患者においてのみ認められた。

図 9．ステロイド療法によるぜん息患者の呼気 NO 濃度の変化と閉塞性障害、気道過敏性の変化との関連

ステロイド療法によりぜん息患者の呼気 NO 濃度は有意に減少し、呼気 NO 濃度の減少の程度と閉塞性障害および気道過敏性の改善の程度との間に相関が認められた。

3）ぜん息患者の呼気凝縮液において、IL-4, IL-8, IL-17, TNF-α, RANTES, IP-10, TGF-β, MIP-1α および MIP-1β の発現が健常人と比較して有意に亢進していた（図 10）。ぜん息患者の呼気凝縮液における RANTES の発現レベルは、一秒量と呼吸抵抗の程度と相関が認められた（図 11）。また TNF-α と TGF-β の発現レベルは、気道過敏性およびピークフロー変動性の程度との間に相関が認められた。さらに Lumex200 を用いた呼気凝縮液中の炎症関連物質の定量により、IP-10, GM-CSF, Eotaxin などが検出可能であった。

図 10．ぜん息患者の呼気凝縮液で発現が亢進していた炎症関連物質

Protein array 法で測定した 40 種の炎症関連物質の内、図に示した 9 種の物質が、健常者に比べてぜん息患者の呼気凝縮液中において有意に
発現が亢進していた。

図11. 呼気凝縮液中のRANTES発見と閉塞性障害の程度との関連

ぜん息患者より採取した呼気凝縮液中のRANTES発現レベルと閉塞性障害の指標である一秒量および呼吸抵抗の程度との間に有意な相関が認められた。

4）ぜん息症状に加え、ぜん息コントロールテストの各評価項目の点数とピークフローの測定値が記入可能となったぜん息日誌の原案を班員により作成した。

5 考察

従来、ぜん息の気道炎症の評価には気管支生検や気管支肺胞洗浄液が用いられてきた。しかしながらこれらの評価方法は侵襲的で、ぜん息コントロールの評価方法として反復実施することは困難であった。本研究において、ぜん息コントロールの新しい指標として検討を行なった検討結果によれば、ぜん息中好酸球検出、呼気NO測定、呼気凝縮液分析はいずれも非侵襲的で反復実施が容易である。しかも今回の検討結果から、これらの新しい指標はぜん息患者のコントロール状態を反映するぜん息の重症度や肺機能（閉塞性障害、気道過敏性）と良好な相関を認められることが明らかになったことより、ぜん息コントロールの指標として検討を進めていく価値があるものと考えられた。今後、患者指導によるぜん息の状態（ぜん息コントロールテスト、QOLスコア、症状点数、ピークフロー値などの呼吸機能）の変化とこれらの気道炎症のバイオマーカーの変化との関連について検討し、ぜん息コントロールの評価方法としての有用性を明らかにしていく必要がある。

6 次年度以降の計画

8年度の患者指導を継続し、十分な症例数を対象に検討することを目指す。インフォームドコンセントを得たあとは作成された手引書を用いて患者指導を行い、前向き調査として指導の前後でぜん息コントロールテスト、QOLスコア、ぜん息症状点数、呼吸機能などを指標としてぜん息の状態を評価する。さらにぜん息中好酸球検査、呼気NO測定、呼気凝縮液分析については指導の前後において採取した検体の測定あるいは解析を行ない、ぜん息コントロールの評価方法としての有用性に関する検討を推進する。具体的には、手引書を用いた患者指導の前後におけるぜん息コントロールテスト、QOLスコア、症状点数、呼吸機能の変化と、ぜん息中好酸球検査、呼気NO濃度、呼気凝縮液分析の変化との関連性を検討し、これらの新しいぜん息コントロール評価法の確立を目指す。

7 社会的貢献。

患者管理のための「ぜん息テキスト」がより多くの症例で活用されることで、ガイドラインに沿った長期管理が実証され、医療機関の機能の向上が期待される。特に長期管理の成否の鍵を握ることとして、コントロールの状態を客観的に評価する方法を確立することは重要である。ピー
クフォロメーターの普及率が必ずしも高くないことから、ワーキンググループ2では、ぜん息コントロールテストの自己管理の指導としての有用性を検証する。さらに脳炎症状の状態を評価する方法が未だ確立されていないことから、その新しい方法として呼気収縮波、呼気NO濃度、喀痰中好酸球などを検討する。これらの新たなぜん息管理の指標が確立されれば、患者も担当医もぜん息のコントロール状態を客観的に評価することが可能となり、ぜん息への理解の深まり、吸入ステロイド薬などの服用アドヒアランスの改善、ぜん息増悪の早期検出と早期対応、などに結び付くことが期待される。その結果、ぜん息患者のQOL向上に寄与するだけでなく、ぜん息死の減少や効果的なぜん息治癒の推進による社会的損失の防止に貢献できるものと考えられる。

【発表学会・論文】
ワーキンググループ1
II - 3 - (1) ガイドラインに沿った長期管理を実行するための保健指導の推進


