

## 

## 口の中を綺籣にし，早期回復を目指す！肺がん手術と口朣ケア。一見，何のつをがりもないようですが， そこにはな娈檍な関係があるのです。そこて，今回は，呼吸器外科で行 



謿がんは，日本のがんによる死原因の1位で，主な原因は喫䙳とされています。がんは，進行す ると隣接する臓器に軘移するた ると弾接する蔵器に転移するた ゆがをるだけ早期に発見するこ かんはは症状が出ないことがほとん なので，日頃かった。間ッッグなどを受けておくことがす すめられています。
少し昔までの肺がん手術と言 えば，傷は $20 ~ 30 \mathrm{~cm}$ で，あばら骨も切らなければできませんでし たが，最近では内視鏡を使う「胸腔鏡手術が主流となり 4 cm 程

度の傷で手術ができるようになり ました。このため身体への負担が減以高齢の方でも安全に肺が んの手術を受けることが可能とな ました。
しかし，無事手術を終えたからと って安心できるとはは限りません。通常は術後1週間で退院できま すが，万が一，術後に肺炎を起こ してまうと何力月も入院が必要 になる場合があります。ただでさえ手術で肺の一部を取ってしまって いるのに，残った肺に肺炎を起こ すと大変苦い思い赺ます

## ロ腔ケア の流れ

入院前



肺炎は細菌などの病原体が肺に入 て起こる病気ですが，細菌の侵入経路 の1つがロ（口胶）です。口腔内にたくさ細菌が繁殖していれば，それだけけ肺谷 のリスクが高くなるというわけです。手術 では人工呼吸が必要となり口から気管 ーチューブを入れますが，その際に口璄
 の細菌がチューブとともに気管に入った以術後は普段よりもむせやすい状態な のでロ堔の細菌を吸し这んたりすること が肺资の原因になります。
つま以術前後でロ璌ヶアを行うこと でロの中の細菌の数を減らし，肺货を防 ことができるのです。特に，むし歯や歯周病の人は細菌の数が多いので，口䐑 ケアが大切です。

——患者の皆様へ——病気の早期発見のためには比 から＂かかりつけけ医＂による定䐓检診 を受けることが大切です。同じよう
期的な口回䐑のチェッックと歯科治蓡
 な検査で自分の身体の状況を把握し，元気な身体を維䕀ましよう。


：徳吴 病院
徳島大学病院の最新情－報をお届けじます

「ISO9001規格説明会」を開催しました本院は，医療の質の保証および患者満足向上を維特，向上させるため，ISO9001の認証を取得していま す。このISO9001の意義と目的を周知するために，本院では每年，ISO9001についての規知説明会を開催し ています。今年度も，7月18日に本院の審査登錄㙨関 である一般社団法人日本能率協会審査登録センター の中原登世子先生を招き，「医療におけるISO～基本， 2015年改訂情報，診療記録の充実に向けて～」と題 た11時間の講演を行いました。説明会には，安井夏生病院長をはじめ，医历，歯科医師，看謢師，メディカルス タッフなど94名が参加し，中原先生 の講義に熱心に耳 を傾けていました。


「ふれあい看護体験」を実施しました平成26年7月24日，徳島県下の高校生を対象に「ふれあい看護体験た実施しました。今年は，高校 1 年生から 3 年生までの 47 多の参加があり，本院の看護的とともに，日々病棟で行われている入院患者さんに対する看護の実際を体験しました。手術部や集学治療病楝などの特殊な部署や，スキルルステボでシミュレーターを使ったトレレ －ニングの様子を見学してもらいました。高校生からは，期待以上で －ーンクの様子を見学してもらいました。高校生からは，期待以上で がいのある仕事であり，自分もやってみたいいとの感想がありました。参加者の中からは，これからもって分もやってみたい」との感想に興味をもっ て，いろいろなことを勉強していくと将来の夢を語ってくれました。


「病院内阿波䟥り」を開催しむした
徳島の街が阿波踊り一色に染まるお盆の時期に，栈敷ま で見に行けない入院患者の皆様に「阿波踊り」をな届けした いとの思いで毎年開催している「病院内阿波踊り」を8月12日に開催しました。呼吸器•膠原病内科の三徳連，栄養学科連っこじか連の踊り子の皆さんが医科外来棟玄関ホールに詩しだででめきの小道＂を1往復半し，優美でエネルギッシュ な踊以，若さと生命感のあふれるる踊りを披露しました。入院患者の皆さんは，笑顔がいつぱいで踊りを堪能されました。


「愛と知と技のバランスのとれた看護職養成平成26年度第1回報告会」を開催しました
平成26年8月11日，本学大塚講堂において開催され，他施設を含め124名の参加がありました。「基砹教育と臨床現場と の人事交流を推進するために」をテーマに，特別講演として「看護教員の臨床における看護実践の実際と成果」を神戸大学宮脇都子教授と長尾式子助教に講演いただき，「徳島大学における実践報告」として本学高野みち子助教と桑村由美助教から報告しました。その後，本学婎西智恵美教授と本院高開登茂子副看謢部長の座長でディスカッションガ行われ，活発な意見交換が行われました。参加者から「大学と病院との相互に利益のある人事交流を持つことの大切 を実感できました」な だきました


「医療技術職員職場体験」を開催しました平成26年8月26日，医療現場で活躍する医療技術職員 の仕事を知ってもらうことを目的とした「「医療技術職員職場体験」を本院診療支援部において開催しました。6回目となる今年度は，，德島県内の中学生•高校生を対象に計 44 名の参加 がありました。参加者は5班に分かれ，臨床検查技術部門，診療放射線技術部門，臨床工学技術部門，リハビリテーション部門，歯科医療技術部門の5部門を見学しました。見学先で は，採血シミュレーターを使った採血の体験，リハビリで実際に患者さんが使用している道具の体験，歯科用マネキンを使つ ての歯磨き体験など様々な医療技術職員の仕事を体験して いました。参加者は，普段は入ることができない最先端の医㿉現場を真剣に見学していました。


市民公開講座等の 徳島臓器移植フォーラム2014 いいのちの譄りもの」
ご案内
 ［参加費］無料［問い合わせ］消化器移植外科医局Tel．088－633－7139

| 臨床詞験管理センターからのお知らせ 治験に参加しませんか？ |  | 問い合わせ先臨床試験管理センター Tel．088－633－9294 |
| :---: | :---: | :---: |
| 現在，治験への参加をお願いしている | 病気は次の通りです |  |
| －2型糖尿病性腎症 | $\bigcirc$－前立腺癌 | －中心静脈栄養施行中の方 |
| －アルツハイマ－型認知症 | －原発性リンバ浮腫 | －小児自閉性障害 |
|  | $\bullet$ 双極性障害 |  |
| －多巣性運動ニューロパチー | －血小板減少症を伴う慢性旰疾患 | －ギラン・バレ－症候群 |
| －腎癌 | －肝細胞癌 |  |

どうそうお気軽に
お問い合わせくだざさい。
製造頚売後螎床武験
－多発惟骨睢限

血管症

## （07）


15
て㖇液や水がさちんと飲る込てができている以レントゲン透視装置を使用して，飲み込みの様子を確認するVF（嚥下造影倹査）をを実施して，どの程度食事が認するVF（噤下造影検査）を実施して，どの程度食事が
可能なのか柍査を行い，無理のない食事を提供している いう行為は，多くの人が楽しみにしていることで，また，必要なエネルギーを摂取する重要な役割を果たしています。 その食べる機能に障害が起こることを摂食•蔴下障害と いい，主な症状として，食事中や食後によくむせたり，体重 や尿量が減少した以風邪ではないのに発熱 が続いたりとさまずまな症状があります。脳卒中やパーキンンン病などの神経や筋肉の病気，または舌がんや喉頭がん，加齢などが原因とされています。
椇食•噤下障害で生じる問題は肺炎や低栄養なじ命に関わるだけでなく，食べる楽しみ を失ってしまうので精神的な多メージも受けま す。そこで兼本副看護師長は，椇食•㘕下障害看謢認定看謢的として，患者さんが安全か害看謢蚛定看謢的として，患者さんか安全が つ楽しく食事ができるよう，患者さんの状態をしつかり把 ，医師や言語㯖賞士と相談しなからその患者さんにある た訓練や食形態を考えているそうです。また，聴䛦を啚を
可能なのか検査を行い，無理のない食事を提供している
とのことです。退院する患者さんに対しても，適切な食事方法を記載したバンフレ・トを渡すなど，サポー トを行っています。兼本副看護師長は，患者さ んに合わせた栄養投与法や食事のスタイルを確立することが重要と話をしてくれました「今後は，本院で唯一の摂食•鯃下障害看護認定看護皈として，後に続く認定看護師を育成しつつ，全スタッフにも摂食㩰下の知識 を持ってもらえるように活動していきたいです。 また，現在も，チーム医療として多鵈種と連携 して治療に取り組んでいますがさらい学香さ を加え患者さんの学差面をサポートでさるような体制を作
師長

## 病院ボランティア大募集

特刎な資格がなくても，「婁者さん
の役に立ちたい」と思っている方なら，
なたでもできます。復鳥大学病院で
ふ患者さんのサービス向上を図るた

## 主な活動内容 <br>  －患者図書室 －その他

左記の活動以外でも，「こんなボランテ アをしてゐたいい」というご希墥がありました 5．緵楊語まで相談ださい。
－病院术シンティアに開するお問い合わせ徳鳥大学病院


## 院内感染を防ぎ，安心で安全な病院環境を目指して

「院内感染】という言葉を聞いたことはありますか？院内感染とは，医療线関で新たにウイルルスや細菌などの病原体に感染してしまうことです。抵抗力や免疫力が弱つた患者さんには，たとえ健康な方には無害な細菌であって も，感染してしまうと重篤な病気を引き起こすことがありま す。そのため，医療幾関での感染対策はとても重要であ以本院でも感染制御部を中心として様々な取り組みを行っています。今号は，感染制御部専従の感染管理認定看讙師として，日々院内の感染対策に取り組 んでいる藤原副看護師長について紹介 します。

藤原副看護師長の1日は，院内の耐性菌（抗菌薬が効きにくい細菌抗菌薬が効かないこと により耐性菌に感染してしまうと治療が困蜼になること があるののチンクからばさいよ寸システムからぐのよう がある。） な耐性嵲を持つた惫者したが，との病徚にどれくらいいら しゃるかを畈㨝し感染に広がりがないかなどに目を半らせ

##  <br> 

ます。それが終わると，気になる症状の患者さんがいる病棟に足を運びスタッックが適切に次置を行っているかの素者さんがいる病棟に足を運ひ，スタックガ適切に処置を行つているかの碓
認や說明。その他，病棟の巡視や中心静脈力テーテル関連感染症に対する調査•監視。さらに，MRSAなどの而性菌が発生した際には，その拉大を防がためめ直ちに病楝に

問題がないかについてチェックを行うなど，感染のスペシャリストとしてその知識をフル活用し，様々な取り組みを行つています。感染対策は，すべての医療従事者が行わなければならないものであり，そのた めには職員の知識の向上や協力が重要 となります。「院内のスタックは，勉強会の間催など感染制御部や認定看護皈に様々な要望を持つ ていてと思いますそのため気軽に相談ててもらえるよう
管理認定看護的を目指して まます，た結果，院内の感染予防や環境改善に繋じて いけたらと考えています。（藤原副看謢師長）
（）（ACHTEL ©LEMENT ホテルならではの上質な空間と，行き届いたサービス
 Tel．088－656－3111


## 全皆氖のテーマ 動脈硬化を予防しよう～脂肪を上手にとるポイント～  し，脂質はエネルキーー源やホルモンの材料といった重要な役割があり，適度な。質は体に必要です。今回は，脂質の量と質を考えたメニューをご紹介します。

秋刀魚のオイスターソース妙め


作归方






妙める。

五目豆







（1作り方1 1（1）大豆以外の材粦を



ナリーブ油やしで油などの植物油や，青争に含すれる油，大豆製品，ナッツ類には動脈硬化を予防する不飽和言 脂肪酸が含まれます。肉の脂の揋取を控え，植物や魚に含まれる脂をバランスよく掑りましよう

