系統的関節疾患と遺伝子多型に関するシステマティックレビュー 東日本歯学会第56回学術大会 一般講演抄録

著者名
金澤 香  柴田 考典
雑誌名
北海道医療大学歯学雑誌
巻
号
ページ
発行年

３．歯の健康ブラジの開設

当町川にまでの立派な「みんなでつくろう健康とうべつ」という健康推進計画の推進に対して、本学は、「当町川二万人/devicesの健康プロジェクト」を立ち上げ、歯科診療の実施や保健指導活動に加えて、様々な研修団体や高齢者サークルとの講演会などを実施し、町の歯科連携の推進・地域に関する様々な啓発活動を行っている。その一環として、JR当別駅前の商店街スペースを借り受けて、「歯の健康ブラジ」を開設した。今後も、地域支援医療として、「治療」の観点からの訪問歯科療法と、「予防」の観点からの啓発活動に対して、さらなる積極的な取り組みが必要であると考える。

患者の相談記録から見た患者ニーズとその対応

〇吉野 夕香**、越野 寿**
北海道医療大学医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医
北海道医療大学歯学部附属病院における悪性腫瘍入院患者の臨床統計的観察

○富岡 敬子*, 柴田 考典*, 有木 寛**, 武藤 謙孝*, 永易 裕樹**, 平 博彦**, 村田 勝**, 奥村 一彦*
*北海道医療大学歯学部口腔外科学第1講座, **北海道医療大学歯学部口腔外科学第2講座

【目的および方法】北海道医療大学歯学部附属病院が、1980年6月2日に24床で使用開始されてから2004年12月末までの24年間に入院した悪性腫瘍患者87例に対象に、年齢、性別、腫瘍部位、治験の進行状況を調査・報告した。

【結果】1. 性別は男性52例、女性35例。2. 年齢は2歳から89歳で平均は64.5歳であった。3. 約2割は腫瘍の有無、腫瘍の性格が不明確であった。4. T22例、T311例、T4a7例、T4b5例、いずれもN0M0が最も多く、それらのうち21例、6例、4例、5例であった。なお、TNM分類判定が不十分な18例中17例は、1992年以前の症例であった。5. 未治療の症例数は5例（6.7%）で、それぞれが、肺、肝、頭頸部、骨盤、皮膚に発症した。6. 治癒の有無、腫瘍の性格が不明確であった。7. 進行状況の不明確な腫瘍は87例中、扁平上皮癌70例、腺癌5例、悪性リンパ腫4例、悪性黑色腫2例、粘液性腺癌2例、不明4例であった。8. 治癒は74%に実施し、外科療法64例、化学療法単独8例、放射線療法単独と化学療法併用が各1例であった。9. TNM分類：扁平上皮癌70例中、一次症例は64例で、そのうちT1N0M0が最も多く、それぞれ21例、6例、4例、5例であった。なお、TNM分類判定が不十分な18例中17例は、1992年以前の症例であった。

臨床実習における本学CT装置の活用状況

○佐野 友昭*, 細川洋一郎*, 大西 俊*, 田中 力彦*, 飯沼 義人*, 南 誠二*, 篠崎 広治**, 金子 昌幸*
*北海道医療大学歯学部歯科放射線学講座, **みなみ歯科医院

【目的】平成15年10月、本学にCT装置が導入されてから1年以上が経過した。CT装置の活用状況を調査し、他の医療機関が活用されていないかを調査した。特に、特に、教育的活用として歯学部学生に装置の構造、検査手順、そして、画像の読影と理解を促進することを目的とした。

【対象】平成16年度臨床実習に参加した歯学生5年生である。実習は水曜日の午前中に行われた。それぞれの対象は、断層厚2mm、管電圧140kVp、管電流130mAで、読影はガイドラインのスライドを基本とした。読影はアーキュアットの目的で任意の角度でガントリーを斜めさせるコンピューターショナル断層CTも行った。読影実習に際して以下の点について配慮した。

【考察】臨床実習におけるCT実習は、装置の構造や検査手順の理解、そして他の歯科検査（回転パノラマ、デンタル写真）と比較することで病態の本質を理解するうえで必要であると思われた。

授業を通じた医療事故防止対策の取り組み

○大山 静江*, 小田島千春子*, 沢辺惠子*, 岡崎 智恵*, 長田 真美*, 五十嵐清治**
*北海道医療大学歯学部歯科衛生士専門学校, **北海道医療大学歯学部小児歯科学教室

【目的】平成15年12月に厚生労働省より「厚生労働大臣医療事故対策緊急アドバイス」が発表されて以来、医療事故は医療機関の最重要課題のひとつに位置づけられた。そこで本校では、学生の事故防止に対する意識を高めることを目的として授業の中でヒヤリ・ハット（イン

(109)