アドバンスド データアナリシス は 使用
アドバンスド データアナリシス は 使用
アドバンスド データアナリシス は 使用
（研究
論文の紹介）

| 著者   | 山本 寛 |
|--------|---------|
| 発行年 | 2013-03-28 |
| その他の言語のタイトル | 胃癌術後におけるアディポネクチンの低下と術後感染リスクの関連
イガノ ジュツゴ ニ オケル アディポネクチン ノ テイカ ト ジュツゴ カンセン リスク ノ カンレン |

URL：http://hdl.handle.net/10422/3173
胃癌術後におけるアディポネクチンの低下と術後感染リスクの関連

胃癌をはじめとする腹部外科手術の様々な疾患に対して術式が標準化・定型化される昨今、術後の合併症を規定する因子は、手術の困難性を反映する手術時間や出血量もさることながら、患者因子が大きく寄与することがわかってきている。具体的な危険因子としては、肥満と糖尿病をはじめとするメタボリックシンドロームの合併が挙げられる。メタボリックシンドロームのマスター分子と言われているアディポネクチン（APN）は、肥満患者で低下し、抗糖尿病・抗高血圧・抗動脈硬化作用の他に抗炎症作用をもつことが知られている。これまで我々は、胃癌術中APNの測定意義について検討し、腹部外科手術前後で血中APN値が低下し、その前後比は術後感染症を予測するマーカーになることを報告した（肥満研究2008）。

今回胃癌待機術後患者を対象に、APN術前後比（術後1日目のAPN/術前のAPN）を含め術後感染症に寄与する因子について検討した。術後感染症の有無で群間比較したところ、有意差を認めた因子は、年齢・ASA・DMの既往・手術時間・出血量・手術術式・CRP・術前血中APN値およびAPN術前後比であった。多変量回帰分析では、DMの既往と血中APN術前後比が術後感染症に寄与していた。ROC曲線から、術後血中APN比は術後感染症発症予測において、感度・特異度とも高い傾向にあり、術後1日目のCRP・手術時間・出血量よりも有意に優れていた。

術前後血中APN比が胃癌手術術後感染の有無を予測する上で重要な因子であり、手術時間・出血量・術後1日目のCRPよりも有用であることが示唆された。現在RCTが進行中の胃癌術後（胃全摘術）の術後感染症の予防投与においても、術前後APN ratioが術後感染症の予防において有用である可能性がある。

文責 外科学講座 山本 寛