目次

編集のことば  ................................................................. 1
読者からのお便り  .......................................................... 2

RERFニュース
第2回評議員会をワシントンで開催  ....................................... 3
地元連絡協議会を広島と長崎で開催  ....................................... 4
大久保利晃理事長がHICARE（ハイケア）会長に就任  ................. 5
第2回市民公開講座を長崎で開催  ....................................... 5
2012年度オープンハウス（広島・長崎）  ................................. 6
IPPNW世界大会参加者が放影研を訪問  ................................... 6
研究者たちの来所  .......................................................... 7
スタッフニュース  ............................................................ 7
放影研研究員の受賞についての報告  .................................... 8

会議・ワークショップ報告
放影研の基礎研究分野における将来構想と研究体制に関する会議
 Evan B. Douple, Roy E. Shore  ........................................ 10
第35回日本がん医学・分子疫学研究会総会 小笠原優  .................. 14
第3回「生物学者のための疫学研修会」 中村典  .......................... 15
第58回放射線影響学会年次総会 Evan B. Douple  ...................... 16

学術記事
放射線量と原爆被爆者における白内障の発生率（1986−2005年） 鎌田和男 17
原爆被爆者における甲状腺がん：被爆後60年の長期的傾向 古川恭治 24

ヒューマン・ストーリー
重松逸造先生とのお別れの会と偲ぶ会 児玉和紀、小笠原優、石邉綾子 26
追悼文：徳岡昭治先生を偲んで 児玉和紀  ................................. 28

調査結果
放影研の広報活動 寺本隆信 ............................................. 29
最近の出版物  ............................................................ 30

表紙写真：顕微鏡で血液細胞を観察するオープンハウス来場者（6ページと29ページに関連記事）
編集者のことば

RERF Update (2012年第2号) にようこそ！今年は広島の夏は長く、とても暑いものでしたし、ようやく比治山に美しい初秋が訪れ、朝は爽やかで、夕方は涼しくなりました。通用門で放影研職員を迎えるノアサガオ（Ipomoea indica [Merr.]）に空の青が映え、モミジの葉がやっと赤く色付き始め、夕方の涼しさで間もなく季節が秋から冬へ移り変わりつついている兆しが感じられるようになりました。

本号のRERFニュースには、6月に米国ワシントンで開催された第2回評議員会に関する報告が掲載されています。そのほか、7月には福島の原発事故被災者と共に放射線の影響に関心を持ち続けている市民のための放影研が昨年に続いて公開講座を開催したこと、また8月には広島と長崎で興味深く有益なオープンハウス（表紙写真参照）を開催するために放影研研究員が努力したことなどについての記事が掲載されています。

調査結果では、これらを含めた放影研の広報活動について寺本隆信業務執行理事が更に詳しく述べています。また、過去数年にわたる幾つかの諮問委員会が、放影研はその基礎研究部門である遺伝学部と放射線生物学/分子疫学部の組織、研究の重点および構造を再検討すべきであるという提言を行っていますが、それに応えて、放影研研究員が自身の将来計画と今後の放影研の調査研究の方向性を評価する上での一助として、特別な国際会議「放影研の基礎研究分野における将来構想と研究体制に関する会議」が開催されました。この会議の要約が会議・ワークショップ報告に掲載されています。

白内障と甲状腺がんという二つの放射線影響について、放影研の研究員が長年にわたり重要な情報を提供してきました。これらの二つの健康影響に関する放影研の最近の研究結果の最新情報を、次の学術記事にまとめました。また、元ABCC職員であるJohn O. Pastore博士が果たし、放影研の研究員が自身の将来計画と今後の放影研の調査研究の方向性を評価する上での一助として、特別な国際会議「放影研の基礎研究分野における将来構想と研究体制に関する会議」が開催されました。この会議の要約が会議・ワークショップ報告に掲載されています。

先日、夜になって、元気そうなタヌキの家族（2匹の子どもたちがいました）が比治山ホール（放影研の宿舎）の私たちのアパートEの台所の窓の近くに立ち寄りました。まるで「夕食は何？」「食事は何？」と言っているようでした（多分Roy Shore副理事長の庭の肥えた土の上で夕食を済ませたばかりだったでしょう）。恐らく彼らは、私が12月に放影研を退職して広島を去り、
読者からのお便り

丸山さん、

最新号の Update をお送りいただき大変感謝しております。お陰で、放影研での出来事、特に2012年4月1日の公益財団法人への放影研の移行について最新情報を得ることができました。

実際、放影研理事長として最も長い任期を務められた重松逸造博士、放影研の専門評議員会と Crow 委員会において重要な役割を果たされた James Franklin Crow 博士、また放影研の固定集団の追跡調査において戸籍制度を使用する ABCC の統合研究プログラムを実質的に組織した Seymour Jablon 氏のご逝去についての「追悼文」を読みまして、ご遺族の方々に対して悲しみと哀惜の念に堪えません。

研究プログラムとその将来に対するこれらの方々の大きな功績は誠に計り知れないものです。ABCC および放影研でこれらの方々と共働きことができたことは非常に大きな喜びでした。

今後とも、RERF Update の出版においてあなたが有能な役割を果たされることを大いに喜びと期待をして楽しみにおります。

1989年に Beth Magura さんが RERF Update を創刊されたことは、放影研の科学研究結果を放影研および社会全般に広めるために非常に重要な出来事でした。幸せなこと、彼女が放影研に足跡を残してから長い時間が経過しましたが、私たちは今でも親しく連絡を取り合っております。

Evan B. Douple 主席研究員により詳しくお伝えください。

感謝を込めて。

2012年7月14日

定地憲爾

比治山ホールのアパートから見える放影研の明かりと遠くに宮島を望む夕景

ある古い寺院の木戸にて。Evan Douple 編集長（右）と Brenda 夫人

指導者からのお便り

米国バージニア州レストンの我が家に帰ると聞いて「さようなら」を言いに来ただけだったのでしょう。そうです。

この5年間と10回の Update 出版。そして多くの楽しい思い出がとても速く過ぎ去って行ったように思えます。

私の後任者は、丸山さんが Update をしっかり維持していると分かることでしょうが、もちろん、二人とも Update 改善のために皆さんからのご意見とご提案を歓迎すると思います。

またおいでください（さようなら、そしてまたいらしてください）。

編集長 Evan B. Douple
実務編集者 丸山文江
第2回評議員会をワシントンで開催

第2回評議員会が米国時間の2012年6月19日と20日に開催された。公益財団法人へ移行して初めての評議員会には、評議員全員のほか理事・監事・科学諮問委員会共同座長が出席した。米国両国政府や米国の国務省、学士院からはオブザーバーが参加した。冒頭で両国政府代表者からあいさつを頂戴した後、以下の議事が議論された。

2011年度の事業状況に関して、事業報告書、決算書、監査報告、付属書類により説明報告が行われ、異議なく承認された。2012年度事業計画と予算関連事項では、前年度に引き続き、被爆者の健康に関する調査研究事業、被爆者の子どもの健康に関する調査研究事業、個人被曝線量とその影響を明らかにするための調査研究事業、研究成果の公表事業等を行う研究事業計画と実行予算が報告された。なお、予算作成において、予想外のさらなる高戦に対応するための対策が検討された。今年は特に将来構想と福島第一原子力発電所事故後の放射線の課題に関する報告が行われた。

広島研究所で3月5日から7日にわたって開催された科学諮問委員会で、放射線生物学/分子疫学部と遺伝学部に焦点を当てて審議したことを、科学諮問委員会共同座長のSally A. Amundson博士が報告した。その中で、三つの全体的勧告（研究の優先順位、福島への支援活動、生物試料の保存）と、その他の特定事項に関する勧告を行ったことについて説明があり、これに対する放影研の対応が協議された。

評議員会の手続きに関しては、評議員・理事・監事・科学諮問委員・地元諮問委員の資格要件と選任手順を認定するとともに、評議員会の円滑な運営のための「評議員会運営規程」の整備が協議された。

役員等の選任では、監事2名と科学諮問委員のMichael N. Comforth博士が再任。従来務めた科学諮問委員に代わって、新たに藤原欣一博士（独立行政法人理化学研究所）が選任された。

出席者
評議員:
国安正昭 元ポルトガル共和国駐箚特命全権大使
佐々木新日本アイソトープ協会専務理事
土肥博雄 日本赤十字社中四国ブロック血液センター所長
丹羽太貫 京都大学名誉教授
James D. Cox 元米国テキサス大学付属M.D. Andersonがんセンター放射線腫瘍学部長
Shelley A. Heare 米国Pew慈善財団Pew保健グループ担当理事
Jonathan M. Samet 米国カリフラニア大学ケック医学部予防医学科教授兼Flora L. Thornton主任／世界保健研究所所長
James W. Ziglar Van Ness Feldman法律事務所主席弁護士および移民政策研究所上級研究員兼上級顧問（元米国上院官邸）
理事:
Roy E. Shore 副理事長兼業務執行理事
寺本隆信 業務執行理事
監事:
河野隆広島総合法律会計事務所（広島公認会計士共事務所・A＆A税理士法人）
主計官庁等:
榊原毅 厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長
高城亮 厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室室長補佐
Glenn S. Podonsky 米国エネルギー省保健安全保障局長
Patricia R. Worthington 米国エネルギー省保健安全保障局保健安全部長
Joseph F. Weiss 米国エネルギー省保健安全保障局国内・国際保健調査部日本プログラム主幹
Jordan G. Heiber 米国国務省日本担当
Warren R. Muir 米国学士院学術会議地球生命研究部門常任理事
Gregory H. Symmes 米国学士院学術会議地球生命研究部門副常任理事
Kevin D. Crowley 米国学士院学術会議地球生命研究部門原子力・放射線研究委員会常任幹事
Laura Llanos 米国学士院学術会議地球生命研究部門原子
第2回評議員会の出席者（米国学士院において）

地元連絡協議会を広島と長崎で開催

第18回広島地元連絡協議会が2012年9月13日に広島研究所で開催された。委員15人中、代理出席を含む13人が出席し、浅原利正会長（広島大学学長）により議事が進められた。冒頭のあいさつで、大久保利晃理事長が公益財団法人への移行完了に伴う協議会の位置付けについて説明し、今後とも放影研の運営に関してご意見などを頂けるよう委員に協力を求めた。続いて浅原会長のあいさつの後、議事に移り、放影研側から生物試料センター（仮称）の設置を含む2012年放影研将来構想報告書の策定、福島県立医科大学が行う健康管理調査への協力など、2011年度の概況報告を行った。次に、最近の研究成果、被爆者の臨床調査、米国国立アレルギー感染症研究所（NIH）との共同研究の進捗状況や広報活動について説明および報告が行われた。質疑応答では、委員の中から生物試料の一元管理に関する意見があり、浅原会長から「解析結果を早く被爆者にフィードバックすることが大切であり、今後、生物試料の情報共有について検討したい」という意向が述べられた。

長崎研究所では10月11日に第21回長崎地元連絡協議会が、委員20人中17人の出席（代理出席を含む）を得て開催された。大久保利晃理事長によるあいさつの後、協議会会長の片角茂長崎大学学長によって議事が進められ、広島と同様に放影研側から概況報告などが行われた。各報告の中で生物試料センターの一元化、放影研が保有するデータ、被爆者の臨床調査の継続調査に関する質疑を
含め、活発な意見交換が行われ、委員から貴重のご意見を頂いた。最後に片峰会長の「当協議会は地元の要望をとりまとめ、それを放影研の事業に反映させるため設置されている。本日の議事内容を放影研は十分検討して、今後の事業運営に反映していただきたい」という発言をもって、第21回長崎地元連絡協議会を終了した。

大久保利晃理事長がHICARE（ハイケア）会長に就任

大久保利晃理事長が2012年6月21日付で、放射線被曝者医療国際協力推進協議会（HICARE）の会長に就任した。5月9日にご逝去された碓井静照会長（広島県医師会会長）の後任で、任期は2年である。大久保理事長は2005年7月の放影研理事長就任以来、7年間HICAREの理事を務めていた。

HICAREはチェルノブイリ原子力発電所の事故などを契機として、1991年に設立されたもので、初代会長は故重松逸造放影研理事長（当時）である。広島県、広島市、広島県医師会、広島市医師会の支援を受けて、広島大学（医学部、病院、原爆放射線医学研究所）、広島原爆障害対策協議会、広島赤十字・原爆病院、広島原爆被爆者援護事業団、放影研などが協力して運営している。

世界各地から医療関係者を広島に迎えて放射線被曝者医療の研修を行ったり、広島の医療専門家を世界各地に派遣したり、講演会の開催や原爆医療解説書の出版などにより、広島で蓄積されてきた放射線被曝者医療に関する知識の普及に努めると、広範囲にわたる国際協力を進めていている。国内においても、1999年の茨城県東海村臨界事故や、2011年3月の福島第一原子力発電所事故に際して専門家を派遣するなどの活動を行っている。

なお、HICAREは1996年に第48回保健文化賞、2006年に第63回中国文化賞を受賞、また同年、外務大臣表彰を授与されるなど、その活動について高い評価を受けている。

長崎で第2回市民公開講座を開催

放影研は7月21日（土）午後1時30分から4時まで、「第2回長崎市民公開講座」を長崎原爆資料館ホールで開催した。この市民公開講座は、被爆者をはじめ一般市民の皆様に、原爆放射線の健康影響に関する放影研の長年にわたり研究の成果を分かりやすく説明し、市民と放影研との交流の場にしようと企画されたもので、長崎では2回目の開催である。会場には雨で足元が悪い中110人以上の方を巻き挙げた。

公開講座では二つの講演が行われ、最初に中村 典主席研究員が「低線量被ばくのリスクをどう考えるか」と題して、放射線被曝によってどのように違う意義のリスクが増えるのか、長期健康影響調査の結果を基に説明した。次に、野田 朝男遺伝学部副部長が「線量評価の方法」と題して、放射線の基本的な知識を分かりやすく解説し、放射線とその影響を正しく理解して正しく“怖がろう”と言した。

開会に当たっては、大久保利晃理事長のあいさつに続いて、前長崎原爆遺族会会長の下平作江様に「ABCC時代の負の思い出と放影研に改組されてからの安心して健診を受けた思い出を語っていただき、今後の放影研の活躍に大いに期待している」との言葉を頂いた。また、講演終了後には長崎大学大学院医歯薬学総合研究科原爆後障害医療研究施設（原研）長の永山雄二先生から特別発言を頂き、二つの講演の評価および原研と放影研とのかかわりについてお話しいただいた。質疑応答では、内部被曝、外部被曝など、福島の原発事故に関連する質問を含め、数多くの質問が会場から寄せられた。
2012年度オープンハウス（広島・長崎）

2012年度オープンハウスは8月5日から6日に広島研究所で、8月5日から9日に長崎研究所で開催され、それぞれ、18回目および16回目のオープンハウスで、今年は「知っておきたい放射線と健康の科学」をコンセプトに開催した。

広島研究所では、「低線量被ばくをどう考えるか」という特別展示で説明し、企画展示では「被爆後と復興中の広島と長崎」と題してポール・ペンション博士撮影の写真展示および復興中の広島市の記録映像の放映を行った。特別展示コーナーの隣に設けた「専門家による質問コーナー」では多くの来訪者から放射線に関する質問を受けた。8月5日にはABCC－放影研設立65周年記念講演として久保利晃理事長が「被爆による健康リスクとフクシマ」について、翌6日には高橋規郎放射線生物学/分子疫学部主任研究員が「放射線ってなに？」と題して講演した。各部のパネル展示では、原爆時被爆者の方々をはじめ多くの皆様のご理解とご協力によって支えられ、継続されている調査研究について説明した。来場者の方々は熱心に耳を傾けていただいた。

長崎研究所でも、放射能の研究方法や成果を紹介する従来の展示に加え、低線量被曝の健康に対するリスクを考えるか図表を使って説明したパネル（特別展示）、および広島と同じくポール・ペンション博士撮影の写真（企画展示）を展示した。今年は例年のように体験コーナーが混雑することもなく、来場者の方々とじっくり向き合うことができたオープンハウスだった。2日間で964人が来場した。

IPPNW世界大会参加者が放影研を訪問

第20回核戦争防止国際医師会議（IPPNW）世界大会（8月24日から26日、広島国際会議場）の参加者ら8人が、8月23日午前、放影研広島研究所を訪れた。一行は、久保利晃理事長の出迎えを受けた後、小笹晃太郎疫学部長（原爆被爆者の発がんリスク）、中村典研究員（被爆者における遺伝的影響）、Harry M. Callings統計部長（原爆被爆者の被曝線量評価）、児玉和紀研究員（放射線健康影響）、進藤晃研究員（放射線健康影響）の講演を聴いた。講演後は、ABCC－放影研の歴史パネルを見ながら児玉研究員による説明を受けた。続いて、児玉研究員の話を聞きながら放射線影響のメカニズム研究についての説明を受けた。
RERFニュース

目次に戻る  

IPPNW は 1980 年に発足し、本部は米国マサチューセッツ州にある。人々の生命と健康を守る医師の立場から、対戦争がもたらす医学的影響について正しい知識、情報を発信し、核戦争防止を目指している。1985年にはノーベル平和賞を受賞した。広島で世界大会が開催されるのは 23 年ぶりのことである。なお、今回の世界大会では 8 月 25 日に一般市民にも公開された「教育講演 放射線の健康影響」において、Roy E. Shore 放影研副理事長が放射線被ばくの健康影響と題して講演し、児玉主席研究員が同教育講座の共同座長を務めた。

研究者たちの来所

幾人かの元放影研研究員が今年広島を訪れることは同所にとって幸運なことであった。2人の元統計部長、すなわち、HiroSoft International Corporation の Dale Preston 主席研究員とオレゴン健康科学大学の Donald Pierce 教授が放影研に戻り、米国国立がん研究所（NCI）との契約に基づく研究を含めてわが国のプロジェクトに関する作業を 2 週間余りを費やして行った。

また、もう一人の統計部顧問であり、同じく元統計部研究員で、現在は南カリフォルニア大学予防医学教室の教授を務める Daniel Stram 博士が数日間放影研に滞在し、「核施設近辺の集団のがんリスク解析：第一期」と題する講演を行った。

スタッフニュース

3人の部長（赤星正純長崎臨床研究部長、Harry M. Cullings 統計部長、および片山博昭情報技術部長）が 2012 年 6 月 30 日に定年退職を迎え、いずれも再任された。Wan-Ling Hsu 統計部副主任研究員が 9 月 10 日付で退職し、家族と合流するため中国の上海に移った。中村典主席研究員は 12 月 31 日付で退職し、2013 年 1 月 1 日付で退職し、米国に帰国して引退する。

高橋規郎放射線生物学／分子疫学研究部長が、纖度と健康影響についての研究を本部に向けた。また、杉山裕美副主任研究員が 10 月 1 日付で療学部脳病態班登録室の室長代理に昇任した。定金敦子博士（MD, PhD）が疫学部の副主任研究員として 10 月 1 日付で採用された。定金副主任研究員の主な研究領海は放影研の寿命調査ならびにがんおよびがん以外の疾患の疫学である。以下に定金研究員の自己紹介文を掲載する。

定金 敦子

10 月 1 日に広島疫学部に研究員として着任しました定金敦子です。

私は 1999 年に栃木県にある自治医科大学医学部を卒業しました。自治医科大学は各都道府県が共同で設立した大学で、医療に恵まれない地域の福祉の向上に貢献する医師を養成しています。学生は各都道府県から 2 - 3 名が入学し、卒業後の一定期間、出身地の医療に恵まれない地域で勤務することを条件に学費が免除されます。大学の設立の趣旨に賛成し、私も卒業後は福岡県の離島の診療所などで勤務しました。
臨床医として9年間を過ごした後、2008年から自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部に勤務し、疫学や公衆衛生学の教育や研究に取り組んできました。大学へ入学してからにコホート研究のベースライン調査の手伝いをしたこと、大学3年生で聴講した疫学の講義に興味をひきつけられること、医師として勤務した地域が疫学研究に参加していたことなどが重なり、疫学研究を志すようになってきました。

このたび放影研の研究員の一員となる機会を頂き、長い歴史と特色を有する研究使命に携わることを光栄に思っています。しばらく時間がかかることと思いますが、放影研そして広島の歴史を知ること、放影研の研究業績を理解することから始め、放影研のこれからを作っていく力になることが目標です。

9年前に結婚式を広島で挙げたこと、夫が3年間前から広島で勤務していることなど、今になって考えてみれば広島とはこれまで縁がありました。私が研究員に応募した時から、放影研の皆様がとても親切に接してくださったお陰で、順調に新しい職場でのスタートを切ることが出来ました。一日も早く放影研の皆様と顔なじみになり、ご指導を頂きながら、研究活動を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

賞状盾を手にする児玉和紀主席研究員
第3回 Hypertension Research Award
優秀賞を受賞して
広島・臨床研究部研究員 高橋郁乃

2012年9月20～22日に名古屋で開催された第35回日本高血圧学会総会において、第3回Hypertension Research Award 優秀賞を受賞いたしました。Hypertension Research Award 優秀賞は、1年間にHypertension Research誌に掲載された論文の中から高血圧研究ならびに日本高血圧学会の発展・進歩に寄与した論文を顕彰する制度で、2010年に日本高血圧学会によって設立されました。

今回私が優秀賞を賜りました論文は2011年4月から2012年3月までに掲載された論文の中から選ばれました。タイトルは“Lifetime risk of stroke and impact of hypertension: Estimates from the Adult Health Study in Hiroshima and Nagasaki (Hypertens Res 2011; 34:649–54)”で、成人健調査に基づいて脳卒中発症および高血圧の長期の影響について報告したものです。

危険因子（高血圧など）が長期的にどのような程度病気（脳卒中）の発症に関与するかを明らかにすることは、「どういった人たちは対象に、何をどのくらい積極的に治療するかと重大な病気を予防することができるのか」という治療戦略決定に大いに影響を与える重要な研究です。しかし、こういった研究はこの論文以前にはほとんどなく、したがって、こうした背景から、本論文の価値を評価いたしましたね。

今から6年前、放影研（広島）に着任して最初に着手した脳卒中研究から、今回の受賞論文を皮切りに、脳卒中の病型ごとに放射線被曝影響に相違がある可能性を報告いたしました。更に、現在実施中の循環器疾患、循環器疾患調査へとつながって参りました。私の受賞の第一歩である本論文の受賞は、成人健調査対象者を対象に、30代から70代までの高齢者、特に高齢者の健調査への参加を促すものであり、心から感謝いたします。また、受賞論文執筆当時の臨床研究部長の藤原佐枝子先生と広島大学病院消化器・代謝内科教授／病院長の茶山一彰先生が共同研究「保存血清を用いた原爆被爆者の肝細胞癌に関するコホート内症例対照研究」を立ち上げられた事実に心から感謝いたします。臨床検査科スタッフの全員に感謝申し上げます。受賞論文執筆当時の臨床研究部長の藤原佐枝子先生、広島大学病院臨床検査科教授の松本昌泰先生のご指導、ご支援は筆者に多大な影響を及ぼし、受賞の際にも多大な影響を及ぼしました。この場をお借りしてご礼を申し上げたいと思います。

最後に、今後も循環器疾患に対する放射線リスクの評価ならびにメカニズム解明という目標達成に向け、疾患の発症・進展を防ぐための研究に取り組むことをお願い申上げます。
会議・ワークショップ報告

(総蛋白、総コレステロール、線維化マーカー、C 反応性蛋白など) についての利用可能性に関しても評価を行いました。このような詳細な検討に基づき、B 型肝炎ウイルス (HBV) および C 型肝炎ウイルス (HCV) 感染、40 g / 日以上の飲酒、肥満指数 (BMI) が 25 kg/m² 以上の肥満、そして放射線被曝が肝細胞癌の独立したリスク因子であることを Cancer Epidemiol Biomarkers Prev (17:846–54, 2008) と Hepatology (53:1237–45, 2011) で報告しました。今回の受賞は、これまでの一連の研究と引き続いて取り組んでいる肝細胞癌の発症リスクに寄与するバイオマーカーについての研究が評価されたものと思います。放影研の財産とも言える貴重な保存血清を用いた研究の立ち上げにご尽力され、ご指導およびご協力くださった藤原佐枝子先生、John Cologne 先生、鈴木元先生、茶山一彰先生、あらゆる方面で支えてくださった広島・長崎の臨床研究部と疫学部、統計部、情報技術部の皆様、そして快く技術的な助言を下さった遺伝学部、放射線生物学／分子疫学部の皆様に心より感謝いたします。最後に、由緒ある本賞への応募の機会を与えてくださいました大久保利晃理事長に心よりお礼申し上げます。今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

賞状を手にする大石和佳部長代理

過去数年間、放影研に関わる複数の科学的諮問機関は、放影研基礎研究部門(主に遺伝学部と放射線生物学／分子疫学部)の構造が長い間変わっていないことを指摘してきており、現在の構造の有効性の審査、現在の主な研究分野の評価および優先順位の決定、今後の若手研究員の採用によっては放影研の研究テーマに重大かつ直接的な影響があるかもしれない専門領域の特定を行うよう放影研に求めてきた。そこで、遺伝学、放射線生物学、分子疫学の研究分野における著名な 7 人の研究者に半日の会議にご出席いただき、放影研研究員による基礎科学研究の検討に関して助言を頂いた。会議でのセッションごとの内容は以下に記した。セッションごとの座長は括弧内に示した。14 の主な勧告を要約し番号を付けて太字で示した。

I. 紹介・目的・責務 (大久保利晃／Roy E. Shore)

放影研理事長および副理事長が会議参加者に対し、特に遺伝学部と放射線生物学／分子疫学部(放生／分子疫学部)の二つの部に関して放影研の基礎科学研究の将来についての検討を依頼した。これは、(a) 放影研は長期的な将来計画を策定するよう要請を受けている、(b) 数多くの研究員が退職年齢に達したか、または達しつつある、(c) 予算が逼迫しているため、我々の使命と支援政府機関の関心事項の枠内でいかなる採用をすべきか、いかなる基礎科学研究を実施すべきか、また実施できるのかについて優先順位を決定する必要がある、という理由により特に重要と考えられる。他の主要な問題点としては、(d) 現在の構造のまま二つの別個の部を維持すべきか、(e) 世界的な観点から見て放影研の研究はどれほどの競争力を持っているのか、そして、(f) 他より優れた研究ができるのはいかなる分野で、どのような方法によるものか、などが提起された。

理事長は、これらの問題に答えを出し重要な判断をすることは組織内では困難なので、本会議出席者による外部
からの助言および見解を期待している旨を述べ、説明を終えた。

II. 遺伝学部の将来：展望および計画（徳永勝士／John J. Mulvihill）

児玉喜明遺伝学部長が、部の将来計画、主要な採用および施設面でのニーズ、部の組織再編成に関する考えを要約した。提案された重点的研究は、（a）全ゲノム配列決定に基づくアプローチを用いたヒトにおける原爆放射線の遺伝的影響の推定、（b）生体内の体細胞および生殖細胞の突然変異を調査するための緑色蛍光蛋白質（GFP）マウスモデルの使用、および（c）生物学的線量推定（フロー結晶in situハイプライダイゼーション法［フローFISH］）のための新方法の開発、などであった。今後の研究員採用の必要性に関して、児玉部長は、（a）実験のデザイン・解析・解釈を支援するバイオインフォマティクス専門家、（b）動物実験の経験を有する若手研究者、そして（c）生物学的線量推定および分子生物学に関心を持つ若手研究者の3名の採用を提案し、優先順位を付けた。部の研究員が目標を達成する上で必要な施設に関しては、児玉部長は、5年後の次世代シークエンサー導入、動物施設の速やかな改修、最新のフローサイトメーター購入を挙げた。部の再編成に関して提案されたオプションについては、部内職員は遺伝学部と放生／分子疫学部の再編計画を支えた。

1. ヒトゲノムへの放射線の影響を理解することは依然として重要であり、ゲノムの放射線感受性および放射線の研究から推定された放射線リスクの他の集団が関心を持つ若手研究者、の3名の採用を提案し、優先順位を付けた。部の研究員が目標を達成する上で必要な施設に関しては、児玉部長は、5年後の次世代シークエンサー導入、動物施設の速やかな改修、最新のフローサイトメーター購入を挙げた。この新方法の開発は、質量分析と組み合わせて用いることにより蛋白質発現レベルの測定およびプロテオミクス・メタボロミクス研究を容易にすることが可能で、放影研のエピジェネティックス研究にも使用できる。この研究を推進するためには、明確に定義した仮説を立てる必要がある。

2. 放影研の新科目として全ゲノム配列解析技術の利用を考慮すべきであるが、この技術は未熟であり、結果の解釈には高度なバイオインフォマティクスの専門知識が必要である。この技術をもつ立派な研究者を増やしたと、児玉部長は、5年後の次世代シークエンサー導入、動物施設の速やかな改修、さらに先進的技術の導入を提案している。これにより、新技術の導入を推進することができると考えられる。

3. フローサイトメーターなどの新しい生物学的線量推定手法を開発することの意味深いが、放影研のリサーチを最善の方法ではなくしない。しかし社会的な必要性が増しているので、細胞遺伝学の研究を実施する能力を維持することは放影研にとって有益である。

4. GFPの発現により突然変異細胞が緑色になるモデルは特に興味深く、この研究を拡大してGFPマウスデータとの関連を調べるための試験管内で照射研究も実施すべきである。

III. 放生／分子疫学部の将来：展望および計画（Sally A. Amundson／酒井一夫）

本セッションの初めに楠洋一郎放生／分子疫学部長が、部の将来計画、主要な採用および施設面でのニーズ、部の組織再編成に関する考えを要約した。提案された重点的研究は、（a）放射線および加齢に関連する疾患のリスク評価、（b）放射線誘発がんに関する機序の研究、および（c）放射線に関するがん以外の疾患に関する機序の研究、などであった。必要な人材に関しては、楠部長は、新たな解析技術に関する専門知識を持つ細胞生物学研究室で指導的立場に立つことができる中堅研究者、および免疫学分野で研究を続ける分野に関する若手研究者の2名の採用を提案し、優先順位を付けた。部の研究員が目標を達成する上で必要な施設に関しては、楠部長は、5年後の次世代シークエンサー導入、動物施設の速やかな改修、およびフローサイトメーター購入を挙げた。この研究を推進するためには、明確に定義した仮説を立てる必要がある。

5. メチル化およびエピジェネティックな影響の研究で取り組む課題は放影研の研究にとって重要であるが、これらの研究を生産性が高く意義深いものにすることが必要である。この研究を推進するためには、明確に定義した仮説を立てる必要がある。

6. がん研究のための保存組織利用に取り組んでいる放影研の研究員は、保存組織からのDNA抽出を行っているドイツのM. Atkinson博士のグループと共同研究を実施することが提案される。M. Atkinson博士のグループは、保存組織からのDNA抽出技術を用いてがん研究に取り組んでいる。M. Atkinson博士のグループは、保存組織からのDNA抽出技術を用いてがん研究に取り組んでいる。

7. RET遺伝子およびALK遺伝子などの特定の染色体転座の関与に関する研究は、放射線感受性における個体差を明らかにする可能性があるので重要である。
IV. 基礎研究部門の再編成に関するオプション
（Evan B. Double／児玉和紀）

Evan Double 主席研究員が、基礎研究部門の再編成に関
する様々な検討事項を提示し、（a）将来的研究方向に関
する計画、（b）これらの計画を実行するための研究者の新規
採用、（c）資源、専門知識、新たなアイデアの共有を最も
効果的に行うための部の再編成、という相互に依存する
三つの主要な課題に関して決定が必要であると指摘した。

同主席研究員は、放影研研究員に放影研のための長期計
画を作成するよう要請したことを述べた。また、今後の欠
員を埋めるために研究者を採用すべきか、採用するならば
何名か、特定のプロジェクトは放影研で実施可能である
か、また特定の作業は外注し放影研外の研究者と共同研
究を開始する方がより効果的であるか、を決定することが
必要であると述べた。言うまでもなく、現在の研究活動を継
続し、現状をほぼ維持していくことも一つの選択肢である。

採用に関して、Double 主席研究員は以下の問題を提起
した。
a. どのような研究者を採用すべきか（若手、中堅、新
験豊富）。
b. 現在の部の構成は、若手研究員に必要な指導を行う
のにふさわしいものが存在か。
c. 研究者に何をしてほしいのか、求める能力や専門知
識が明確であるか。
d. 放影研が研究員を募集していることを外部に周知
させることができるか。
e. 放影研に関心を持ち、募集に応じることができる質
の高い候補者はいるか。
f. 我々は極めて質の高い候補者を成功里に採用する
ことができるか。

このセッションの最後に、五つの再編成シナリオにつ
いて討議が行われた。放影研が遺伝学部の閉鎖というオプ
ションを選択すべきではないことが指摘され、放影研が
遺伝学の専門知識を必要としており、遺伝学者がヒトに
おける放射線突然変異リスクの問題を解決する必要があ
る。また、測定放射線量推定には、細胞遺伝学調査および
電子スピン共鳴法（ESR）による測定推定が役立つか
かもしれない。退職年齢が近づいている研究者の割合が高い
が、有能なプロジェクトを進めている若手研究者が中心的な研究グ
ループを構成している。遺伝学部と放生／分子疫学部の再編成と
いうオプションに関して、研究室名を新しくすることができ
る。

9. 部内の研究室を維持するとすれば、最新の用語を
使った名称を変更することが提案された
（細胞遺伝学 [cytogenetics] → 細胞遺伝学
[cellular genetics] 、遺伝子化学 [biochemical
genetics] → 分子遺伝学 [molecular genetics] 、
免疫学 [immunology] → 放射線免疫生物学
[immunobiology] 、細胞生物学 [cell
biology] → 分子腫瘍学 [molecular oncology] また
は分子疫学 [molecular epidemiology] ）。

10. 二つの基礎研究部門が統合された場合、共同研究と新
技術の共有が促進され、最新の研究の導入につな
がる可能性があり、相互発展と創造性を高める可
能性を持ったワークショップが生まれることが
考えられる。このような統合に対する部の名称
は、放射線生物学／ゲノミクス部とすることができ
る。

11. 現在の二つの部を維持するか再編成するかについ
ての最終的な運営上の決定は、将来の研究の優先
順位と採用計画を考慮して行うべきである。

V. 将来方向および組織編成に関する総合討議およ
び勧告（宮川 清／William F. Morgan）

A. 将来方向：コホート対象者の死亡により臨床および
疫学調査は縮小するので、基礎研究が今後より重要にな
るという意見が述べられた。基礎科学研究の主要な課題
は、放射線リスクに関する疫学調査の結果が生物学的に
よりよく理解できるように疫学部・臨床研究部・統計部
への橋渡しをすることであるということが強調された。例
えば、若年被曝に特有のものはリスク増加をもたらすが
他の組織にはリスク増加をもたらさない背景にはどのような
生物学的理由があるのかという重要な問題がある。別の例と
して、基礎研究において「低線量放射線リスクの信
頼区間をいかにして狭めるか（すなわち、いかに知識の正
確性を向上させるか）」という課題に取り組むことが
重要である。この課題に直面する研究者は、相互フィード
バックと意見交換が必要である。三つ目の例として、放射
線誘発性の甲状腺がんにおける染色体再配列について理
解すれば放射線影響をより良く理解する道が拓けるとい
う可能性がある。今後更に検討すべき、また検討が可能な
四つの主要な課題は、年齢依存性、がん部位の特異性、低
線量／低線量率における影響、年齢世代リスクであることが
全般的に同意された。

B. 情報交換ネットワーク：放影研は、外部の放射線学
学研究を行う両部にとって動物施設の改良は有益
である。
会議・ワークショップ報告

界とできるだけ多くの討議をすることにより、放射線科学に関するニーズをこれまで以上に認識しきれに応えていくべきである。放影研研究員は、米国国立衛生研究所の様々な部門など、今後放影研への出資が見込める可能性のある機関に放影研のデータを提示する機会を探すべきである。

C. 採用：分子生物学・ヒト遺伝学・バイオインフォマティクスの学界は、放影研の過去および現在の研究もしくは研究の機会について実質的に何も知らないという見解が示された。これらの学界とコンタクトを取り、研究員募集について知らせる価値はあるであろう。しかし、資金および今後の採用については現実的になる必要があり、達成不可能なことを目標にしてはならない、と注意を促す意見もあった。職員採用が望まれる研究分野の優先順位を付けた「採用リスト」を作成し、それらの専門分野について公募する場を探すべきであるという提案、また、大学との兼任制度により採用パッケージが極めて魅力的なものとなるような方策を模索すべきであるという提案も出された。

D. 再編成のオプション：放射研は、臨床および疫学研究と、実験科学および中心的施設、という二つの部門から成る組織によって効率化を進めることを検討すべきであるという提案が出された。二つの基礎科学研究部の統合により、事務職員の数を抑えることができるかもしれないとの提案があったが、職員は既に過労動であり、この考えを導入すると問題が悪化する可能性があるため、研究員らはこの考えに懸念を示した。また、細胞遺伝学調査と生物学的線量推定の将来方向について懸念が表明された。しかし、社会的必要とされる可能性があるため細胞遺伝学調査を実施する能力を維持することは重要であるが、この分野の研究に外部資金を獲得することは極めて困難であり、そのため若手研究員にとってこの分野を専門として選択するのは難しい決断となるだろう。会議の最後に、收集中の細胞の集中管理よりも生物試料データベースの集中管理の方が重要であり、これらの試料についてこれまでに何がなされてきたのか、将来の研究にどのような試料が利用可能であるのかを総合的かつ正確に追跡することが最も重要である、というコメントがあった。

12. 近い将来に退職する放影研研究員が複数いるので、採用された者が同僚を連れてくることができるようにシステムや、大学との兼任の研究職を設けるなど、採用パッケージをより魅力あるものにすることが可能である。

13. 放影研における今後の放射線健康影響研究の主要な課題には、(a) 年齢依存性、(b) がん部位の特異性、(c) 低線量および低線量率の影響、(d) 放射線誘発性のがんにおける体細胞突然変異・エピジェネティックス・染色体再配列の役割、(e) 若年被曝が特定の組織にリスク増加をもたらすが他の組織にはもたらされない理由、(f) 経世代リスクの推定、が含まれる。
総合的で正確かつ安全でアクセスが容易な生物試料の集中管理データベースの構築は優先順位の高い課題として扱うべきであり、このようなデータベースは生物試料の集中管理保管場所で管理・監視することも可能である。

会議出席者

Sally A. Amundson 米国コロンビア大学メディカルセンター放射線医学研究センター放射線腫瘍学准教授
宮川 清 東京大学大学院医学系研究科発生生命工学センター放射線分子医学部門教授
William F. Morgan 米国パシフィックノースウェスト国立研究所生物科学部門放射線生物学・生物物理学部長
John J. Mulvihill 米国オクラホマ大学保健科学センター小児医学研究所 Kimberly V. Talley 記念遺伝学教授、小児科学教授、遺伝科長

小野 哲也 東北大学大学院医学系研究科医化学専攻細胞生物学講座ゲノム生物学分野教授
酒井 一夫 独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター長
徳永 勝士 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類遺伝学分野教授

第35回日本がん疫学・分子疫学研究会総会　会長 小笹晃太郎（広島・疫学部長）

2012年7月5日と6日に広島市中区のアステールプラザで、第35回日本がん疫学・分子疫学研究会総会を「放射線とがん」をテーマとして開催させていただきました。本研究会は、2010年7月に日本がん疫学研究会と日本がん分子疫学研究会が合併して発足したものです。日本がん疫学研究会は1977年に第1回総会が開催され、日本のがん疫学の中心的な役割を担う人たちが集まる会となりました。放影研からは、1982年の第5回総会を加藤寛夫先生が広島大学の栗原 登先生と共同の世話人として、また1995年の第18回総会を馬淵清彦先生が会長として開催されました。一方、日本がん分子疫学研究会は、がん疫学の中でも分子疫学に焦点を絞る形で発足し、2000年に第1回総会を公開され、放影研からは、2003年の第4回と2006年の第7回総会を中村 隆先生が会長として開催されました。その後、分子疫学ががん疫学の中で普遍的な領域となってきたため、上述のように合併しました。本会はがんを対象とした予防、医療および実態把握に、疫学・分子疫学を応用する幅広い分野を対象としています。例えば、記述疫学、分析疫学、介入研究、がん登録、検診、分子疫学、発生機構、診断分類、発生要因、予防要因、予後要因、がん対策、がん予防、患者QOL、社会システム、およびこれららの分野と関連する研究分野が含まれています。

今回の研究会総会では、昨年の東京電力福島第一原子力発電所事故以来の経緯も踏まえて、日本における放射線がんに関する様々な視点からの疫学研究を紹介し、放射線によるリスクの考え方の原則や科学的知見について明らかにし、現在の福島の状況に関する疫学の視点から対応についても考える機会として、下記のようなプログラムを組みました（敬称略）。

特別講演：「低線量放射線がんのリスクに関する主な疫学研究」（秋葉澄伯、鹿児島大学）
シンポジウム：「放射線がん疫学の現状・特に低線量域でのリスク」
・被爆者疫学調査と低線量域でのリスク評価の課題（小笹晃太郎、放影研）
・原子力発電施設放射線業務従業者を対象とする死亡追跡調査（釜田栄治、放射線影響協会）
・原発周辺住民の潜在的放射線リスク研究（吉本昌彦、放射線医学総合研究所）
・診療放射線技師の死亡追跡調査（吉永信治、放射線医学総合研究所）
会議・ワークショップ報告

・放射線、喫煙と肺がん（古川恭治、放影研）
・原爆被爆者における皮膚がんの放射線リスク（杉山裕美、放影研）

ワークショップ：「東電福島第一原発事故後の健康管理」
・福島県民の健康管理（安村誠司、福島県立医科大学）
・緊急・復旧作業員の健康管理（吉永信治、放射線医学総合研究所）

シンポジウム：「放射線とがん分子疫学」
・放射線関連がんの分子疫学（林奉権、放影研）
・ケース・コホートデザインおよび遺伝子と環境の交互作用とがんとの関係に関する研究（John B. Cologne、放影研）
・原爆被爆者固形がん保存試料を用いた分子病理疫学研究（中島正洋、長崎大学）
・原爆被爆者に発生した甲状腺乳頭癌における遺伝子変異の特徴（濱谷清裕、放影研）
・放射線誘発がんと染色体異常（田代聡、広島大学）
・原爆被爆者の子どもにおける放射線の遺伝的影響（深川順一、放影研）

日本での放射線疫学における放影研の存在を象徴するように、多くの放影研の研究者が演者となりました。また、一般演題はポスターとして17題が発表されました。

研究会の参加者数は約250人と小規模な研究会ですので、今回の参加者の総数は約130人とやや小ぶりでしたが、放影研からは約40人と多くの参加者がありました。昨年より、放射線による健康影響は国民の最も緊急の関心事となり、特にエビデンスの有無に乏しい線量域でのリスクや、評価することの難しい内部被曝のリスクに関して、様々な情報が発表され、リスクコミュニケーションにおける課題も露呈されました。この領域における学びはまだ不十分です。本研究会がきっかけとなって放射線疫学に興味を持ち、従事される研究者が一人でも多くなることを願っております。

最後に、林奉権放射線生物学/分子疫学部副部長には、分子疫学領域の取りまとめとプログラムの相談など実質的な副会長としての役割をお願いいたしましたし、会場の選定など実務的なにも大変お世話になりました。坂田律的研究部副主任研究員には実務の取りまとめをお願いしました。疫学部および事務局の職員の方々には、事前準備および当日の運営でお世話になりました。皆様に厚くお礼申し上げます。

第3回「生物学者のための疫学研修会」を開催

2012年8月20～21日に広島放影研の講堂において、放射線影響研究機関協議会の主催による第3回「生物学者のための疫学研修会」が開催された。今年は約60人の参加者（放影研外から28人、所内から29人）があった。放射線影響研究機関協議会は、環境科学研究部門研究所、京都大学、長崎大学、弘前大学、広島大学、福島県立医科大学、放射線医学総合研究所、放影研[50音順]により構成され、放射線研究機関の相互理解と連携を深めることを目的として作られた機関である。

主席研究員 中村 典

生物学の基礎」という解説を行った（野田朝男遺伝学部副部長、中村 典）。これは疫学と統計学の研究者からの要請によるもので、生物学者がある程度知識を共有できる方が議論がより深まるとして提案している。次いで「疫学の基礎から原爆影響まで」（坂田 律传染病部副主任研究員）、「原爆被爆者の寿命調査：第14報の解説」（小篠晃太郎疫学部長）と題した講義が行われた。

午後は、「原爆放射線の遺伝的影響に関する総説」（児玉喜明遺伝学部長）、「小児CTスキャンと小児白血病および脳腫瘍リスクについての Lancet 論文（2012年）の解説」（小篠晃太郎）、「原爆被爆者の子どもにおける悪性腫瘍リスクについての解説」（児玉喜明）を含む議論が行われた。
会議・ワークショップ報告

スクの総説」(Eric Grant 疫学部副部長)、「問題提起：胎児は小児よりリスクが高いか」(杉山裕美疫学部副主任研究員、中村 典) と続き、その後会場を外に移して懇親会が開催された。翌日は、「原爆被爆者の心臓血管病リスクに関する総説」(高橋郁乃臨床研究部・疫学部研究員)、「問題提起：被曝時年齢効果の意味すること」(中村 典)、そして「討論：被曝後の年数と共に相対リスクが減少するのは偶然か必然か」(中村 典、丹羽太貫京都大学名誉教授) と続き、正午に散会した。

第3回目の疫学研修会を開催してみて感じることは、異分野のコミュニケーションの難しさである。今回は、放射線生物学を専門としない参加者のために「放射線生物学の基礎」という解説を加えたが、「理解は難しかった」という声を耳にした。反省の余地があると感じている。

私は、今回の研修会の準備をしていて初めて、動物実験と疫学調査の大きな違いに気付いた。それは、疫学調査では調査が完了するまで、時々刻々の時間軸に対するリスクの変化を記述しようとしているのに対して、動物実験では多くの場合生涯リスクでしか考えていない(一群中何匹に腫瘍が発生したかを%で表示するだけ)。しかも生涯観察(自然死するまで)していない場合も珍しくない。これではがん発症のメカニズムを疫学調査と並べて論じる下地にはならない。ただし動物実験で発症時期の変化を観察しようとすると、相当多数の個体を扱う必要が出てくる(一群300匹以上と)ので、事情も分からないのではないか。動物実験のできる施設が限られてきている今日では、もはや手遅れであるが、過去にもっと異分野間の対話があったなら、もっといい動物実験が行われたかもしれない。残念である。

第3回 「生物学者のための疫学研修会」 の参加者

第58回放射線影響学会年次総会

(2012年9月30日－10月3日、プエルトリコ、サン・ファン)

Evan B. Douple 主席研究員

2012年にプエルトリコのサン・ファンで開催された放射線影響学会(Radiation Research Society)の会議に放射研から多数の研究員が出席した。Evan B. Douple 主席研究員、Eric J. Grant 疫学部副部長、錬石和男非常勤研究員(副理事長室付)および坂田 律疫学部副主任研究員によりポスター発表が行われた。更に、Harry M. Cullings 統計部長が「職業上の放射線被曝に起因するがんおよびがん以外の疾患のリスク:過去、現在および将来の展望」に招待された。Cullings 部長の講演は「原爆被爆者の白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫の罹患率:1950－2001年」(Wan-Ling Hsu らの論文に基づく)と題するものであった。また、Douple 主席研究員は、「放射線リスクに関する情報のより効果的な伝達のために放射研、福島県およびその他の原発事故から得られた教訓」と題し、現在の関心事についての招待講演を行った。

プエルトリコで開催された放射線影響学会では放影研から3件のポスター発表が行われた。写真はそのうちの2件

目次に戻る

RERF Update Volume 23, Issue 2, 2012
放射線量と原爆被爆者における白内障手術の発生率 (1986－2005 年)*

鍊石和男

放影研副理事長室付非常勤研究員

*この記事は以下の論文に基づく。


緒 言

視力障害を伴う白内障は、最低でも数グレイの比較的高い線量に被曝した場合のみ発生するというのが1950年代からの一般的な見解であった。例えば、国際放射線防護委員会 (ICRP) は 5 Gy 以上の急性被曝か、5 Gy よりも高い累積線量への後性被曝や分割被曝の場合に視力障害が発生するとしていた。

過去 20 年余りの間に、幾つかの調査から、1 Gy 未満の放射線への被曝が視力にはほとんど影響しない主として軽度の水晶体混濁に関与していることが明らかになったが、臨床的に重要な白内障と放射線との関係に関するデータはほとんどなかった。

2007年に、我々は成人健康調査(AHS)の亜集団における白内障手術について有病率と放射線量に関するデータを発表したが、そこでは1 Gy における推定過剰相対リスクが39%という線量反応が見られた。線量閾値の存在を示す明確な証拠は認められなかったが、閾値が0.8 Gy 以下であるとしてもデータは矛盾するものではなかった。

ICRP が眼の最大許容線量の基準を従来の10分の1の0.5 Gy 未満に引き下げたが、これには当該研究が大きく影響している。

AHSでは1958年から原爆被爆者を対象として2年に一度の健診を行っている。1986年からは、白内障の手術について検眼鏡検査によって確認し、系統的にカルテに記録を残している。本調査では、熟練した医師がすべての調査対象者のカルテを再検討し、白内障のコード化が正しくないものを除外した。

調査資料と方法

調査資料

AHSでは1958年から原爆被爆者を対象として2年に一度の健診を行っている。1986年からは、白内障の手術について検眼鏡検査によって確認し、系統的にカルテに記録を残している。本調査では、熟練した医師がすべての調査対象者のカルテを再検討し、白内障のコード化が正しくないものを除外した。

文献により16の水晶体混濁のリスク因子が確認されたが、学歴、結婚歴、喫煙歴、肥満指数、拡張期血圧、乳酸脱水素酵素値、尿酸値、グルタミルトランスフェラーゼ値、糖尿病・高コレステロール血症・高血圧・狭心症・心筋梗塞の病歴、副腎皮質ステロイド投薬などに関しては質問票や観察情報が利用可能であった。

1986年から2005年までの間に8,055人のAHS対象者が放影研で複数回の健診を受けており、新たな手術症例の確認が可能であった。当該期間における最初の健診時においては手術の既往症例が確認され、その後の健診時には新たな白内障手術症例が確認された。一部の症例は調査対象として含めることは適切でなかった。すなわち、胎内被爆者または被曝線量が不明である1,861人、1986年1月以前に白内障手術を受けた122人、および白内障手術の日
が不明である 6 人が除外された。その結果、本調査の対象者は 1986 年より前に白内障の手術歴がない 6,066 人となり、1986 年 1 月 1 日以降に AHS の健診を最初に受けた日から、白内障の手術日、最後の AHS 健診日、または 2005 年 12 月 31 日のうちで最初に発生した期日までの期間を各対象者の観察期間とした。

統計手法
解析の第一段階では、既に確認されている 16 の白内障リスク因子を Cox 回帰法を用いて検討し、交絡変数の可能性があるものを特定した。リスク因子の解析における基本的な変数としては、都、性、被爆時年齢、到達年齢といった人口統計学的変数や眼の線量も含めた。これらは、他のすべてのリスク因子についても同時に調整する多変数モデルで解析した。解析の結果、糖尿病のみが交絡因子の可能性があるリスク因子であることが示唆されたので、放射線リスクモデルでは糖尿病について調整した。

放射線リスクを評価する第二段階では、グループ化データのポアソン回帰を行うために Epicure 統計ソフトの Amfit プログラムを用いて、過剰発生率を 1 Gy での過剰対照リスク (ERR) と 1 Gy での 1 年当たり 10,000 人当たりの過剰相対リスク (EAR) としてモデル化した。ポアソン回帰では、リスクをバックグラウンドリスク、線量影響、線量影響修飾に区分化することが可能である。解析においては、人年データを都市、性、糖尿病、被爆時年齢、到達年齢、被爆後経過時間、眼の線量 (≤0.005, 0.005–0.03, 0.03–0.2, 0.2–0.4, 0.4–0.6, 0.6–0.8, 0.8–1.0, 2.0–3.0, >3.0 Gy) に従って同時に層化した。水晶体摘出手術前の糖尿病診断または手術を受けていない場合には対象者の追跡期間中に下された糖尿病診断について、糖尿病に罹患しているとコードした。都市、性、糖尿病、被爆時年齢、到達年齢または被爆後経過時間 (TSE) を、バックグラウンドリスクをモデル化するために、また考え得る線量影響修飾因子として含めて、ERR モデルと EAR モデルの両方を当てはめた。TSE の方が到達年齢よりも自然な形で放射線リスクを示すことができるのので、到達年齢モデルとデータとの適合度が TSE モデルよりもかなり良い場合を除いて、TSE モデルを選択した。ERR モデルと EAR モデルのいずれにおいても、低線量リスクのレベルをより正確に評価するために、眼の線量は線形および線形二次の両方を用いてモデル化した。両値有意検定と 95% 信頼区間 (CI) のどちらもプロファイル尤度に応用される尤度比検定に基づく。線量反応の関値レベルを放射線リスク解析から得られた最適モデルに基づいて推定した。

結果

表 1. DS02 線量区分・都市・性・被爆時年齢別の手術例数、未調整発生率

<table>
<thead>
<tr>
<th>性別</th>
<th>人年</th>
<th>手術例数</th>
<th>10,000 人年当たりの発生率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>男性</td>
<td>28,097</td>
<td>283</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>女性</td>
<td>56,112</td>
<td>745</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>都市</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広島</td>
<td>53,724</td>
<td>646</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>長崎</td>
<td>30,485</td>
<td>382</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>被爆時年齢 (歳)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;10</td>
<td>16,267</td>
<td>66</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>10・</td>
<td>37,404</td>
<td>412</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>20・</td>
<td>19,458</td>
<td>350</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>≥30</td>
<td>11,081</td>
<td>200</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>線量 (Gy)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;0.005</td>
<td>35,821</td>
<td>386</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>0.005–</td>
<td>19,101</td>
<td>234</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>0.4–</td>
<td>14,345</td>
<td>182</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>1.0–</td>
<td>10,328</td>
<td>148</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>2.0–</td>
<td>2,764</td>
<td>43</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>≥3.0</td>
<td>1,849</td>
<td>35</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>84,209</td>
<td>1,028</td>
<td>122</td>
</tr>
</tbody>
</table>

潜在的交絡変数に関するリスク因子解析

表 2 に、線量および基本的な人口統計学的調整変数ならびに最も重要な共変量について、Cox ハザード比 (HR) と白内障のリスク因子の分布を示す。多変量解析を用いて 16 の潜在的なリスク因子すべてについて同時に調整した HR を示す。多変量解析における有意なリスク変数は、糖尿病、狭心症、非大卒、肥満指數高値であった。しかし、すべての共変量を同時に調整すると、放射線リスクへの影響はほとんど見られなかったので、これらは重要な交絡因子ではないことが示唆された。具体的には、線量を
表 2. 人口統計学的因子・放射線量・白内障手術リスク因子別
の Cox 回帰ハザード比（HR）および 95%信頼間

<table>
<thead>
<tr>
<th>共変量</th>
<th>白内障症例数/全対象者数</th>
<th>調整した解析1</th>
<th>HR</th>
<th>CI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>都市</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広島</td>
<td>646/3,985</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>長崎</td>
<td>382/2,081</td>
<td>1.19</td>
<td>1.03, 1.16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>性別</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>男性</td>
<td>283/2,031</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>女性</td>
<td>745/4,035</td>
<td>1.16</td>
<td>0.96, 1.41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>被爆時年齢（歳）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0–&lt;10</td>
<td>66/1,967</td>
<td>1†</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>10–&lt;20</td>
<td>412/2,376</td>
<td>2.68</td>
<td>2.08, 3.52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20–&lt;30</td>
<td>350/1,459</td>
<td>4.99</td>
<td>3.81, 6.63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≥30</td>
<td>200/1,264</td>
<td>7.64</td>
<td>5.67, 10.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DS02 線量（Gy）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0–&lt;0.005</td>
<td>386/2,530</td>
<td>1†</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>0.005–&lt;0.4</td>
<td>234/1,402</td>
<td>1.10</td>
<td>0.93, 1.30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.4–&lt;1.0</td>
<td>182/1,027</td>
<td>1.15</td>
<td>0.96, 1.37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.0–&lt;2.0</td>
<td>148/ 750</td>
<td>1.37</td>
<td>1.13, 1.65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.0–&lt;3.0</td>
<td>43/ 212</td>
<td>1.92</td>
<td>1.38, 2.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≥3.0</td>
<td>35/  145</td>
<td>2.19</td>
<td>1.52, 3.06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>隆度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>中學</td>
<td>434/2,646</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>高校</td>
<td>528/2,854</td>
<td>0.94</td>
<td>1.23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>65/  1,967</td>
<td>0.76</td>
<td>0.57, 0.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>喫煙</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非喫煙者</td>
<td>686/3,774</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>喫煙者</td>
<td>173/  956</td>
<td>1.20</td>
<td>0.98, 1.45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吸収指数（kg/m²）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;20</td>
<td>244/1,624</td>
<td>1†</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>20–&lt;25</td>
<td>554/3,190</td>
<td>0.92</td>
<td>0.79, 1.08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25–&lt;30</td>
<td>210/  1,233</td>
<td>0.89</td>
<td>0.73, 1.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>≥30</td>
<td>20/   129</td>
<td>0.63</td>
<td>0.38, 0.99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>糖尿病</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>891/5,478</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>あり</td>
<td>137/  588</td>
<td>1.85</td>
<td>1.53, 2.22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>高コレステロール血症</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>949/5,713</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>あり</td>
<td>79/  353</td>
<td>1.07</td>
<td>0.84, 1.34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>高血圧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>572/3,484</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>あり</td>
<td>456/2,582</td>
<td>1.05</td>
<td>0.90, 1.23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>狭心症</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>960/5,762</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>あり</td>
<td>68/  304</td>
<td>1.31</td>
<td>1.01, 1.66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>心筋梗塞</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>1,020/6,002</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>あり</td>
<td>8/   64</td>
<td>0.87</td>
<td>0.40, 1.64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経口/注入副腎皮質ステロイド</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>1,003/5,944</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>あり</td>
<td>25/  122</td>
<td>1.12</td>
<td>0.73, 1.63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*1 基本的な変数（都市、性、被爆時年齢、放射線量）および 16 のリスク因子変数すべてについて調整した解析
*2 倫理 P 値 < 0.05
*3 未知データまたは欠測データを含む（全対象者の 10%未満）

放射線リスク解析

ポアソン回帰に基づいて、バックグラウンド率（都市、性、年齢の交互作用を含む）と影響修飾因子の合計のセットを見込んだ。ERR モデルでは、到達年齢モデルよりも被爆後経過時間（TSE）モデルの方がデータに若干良好に適合したので、TSE モデルを使用した。しかし、EAR モデルでは TSE モデルよりも到達年齢モデルの方が良く適合したので、到達年齢モデルを使用した。以下では、特記

放射線リスク解析

連続変数として含め、また基本的な人口統計学的変数の

ここで、d は被爆時の年齢 - 20/10. TSE は（被爆後経過年数 - 50/10）である。

このモデルを使用すると、広島の被爆時年齢が 20 歳の

放射線に起因する推定過剰症例数は 109 であった。両

被爆時年齢が 10 歳で 0.61, 20 歳で 0.32, 30 歳で 0.15 であった。上記の方法で TSE 修飾因子として示さ

RERF Update Volume 23, Issue 2, 2012
されているマイナスの係数は、放射線被曝後長い期間が経つ
ば ERR が減少することを示している。

EAR モデル 一 最善のバックグラウンドモデルを使用
した最も単純な EAR モデル（線量影響修飾因子なし）に
より、線形線量反応での EAR 推定値は 1 Gy での 10,000
人年当たりの過剰症例数が 19.0（95％CI：11.7, 27.2）とな
った。二次項をモデルに加えると、その影響が見られた
が、適合度の改善は有意ではなかった（P = 0.14）。
潜在的影響修飾因子の評価の結果、都市（P = 0.10）、
性（P = 0.31）、被爆時年齢（P = 0.31）、糖尿病（P = 0.44）
の影響は有意ではなかった。到達年齢の正の対数の影響のみ
が放射線影響を修飾した（P < 0.01）。最終的な EAR モデルは、
32.2 · e^(-3.76 · log age) となり、log age は到達年齢の
対数である。

上記のように、20 歳で被曝した人の 70 歳時における
EAR をモデル化すると、1 Gy での 10,000 人年当りの過
剰症例数は 33.2（95％CI：22.1, 45.2, P < 0.001）であった
（図 2）。このモデルに基づくと、放射線に起因する推定過
剰症例数は 117 であった。推定 EAR（都市・性・被爆時
年齢の平均）は、到達年齢と共に増加した。すなわち、
EAR は 60 歳で 19（95％CI：12, 26）、70 歳で 33（95％CI：
22, 45）、80 歳で 55（95％CI：31, 83）であったが、被爆時
年齢の影響は有意ではなくかった（P = 0.31）。

閾値レベルの探求 一 上記に示した最善のモデルによ
り、プロファイル尤度検索を用いて線量閾値影響を探し
た。線量閾値の点推定値は二つのモデルで類似しており、
ERR モデルで 0.50 Gy（95％CI：0.10, 0.95 Gy）、EAR
モデルで 0.45 Gy（95％CI：0.10, 1.05 Gy）であった。

考 察
本調査は、1 Gy 未満の水晶体線量が視力障害を伴う白
内障を生じさせるリスクについて定量的な証拠を提示し
た。線量反応はほぼ線形であり、かなり低線量であっても
リスクがある可能性を示唆している。

20 歳で放射線に被
曝した人の 70 歳時における
1 Gy での過剰相対リスクの
最善の推定値は 32%であった。
リスクは若年被爆者で最
も高く、放射線による白内障誘発に対して小児では特に
感受性が高いことを示唆している。定型的な線量閾値レ
ベルの解析により、閾値の最善の推定値は約 0.5 Gy の
ことが示されたが、閾値レベルは 0.1 Gy まで低いう可
能性も示唆されており、1.0 Gy を超える可能性は低いことが
示された。最近 ICRP が水晶体の吸収線量の閾値レベルを
10 分の 1 の 0.5 Gy まで下方修正した指針を出したが、これ
以上の通り、これらのデータはその基盤を強固にするもの
である。

医用放射線従事者に関する幾つかの調査23–26を含む多
くのスクリーニング調査で、16–22 1 Gy 未満の線エネルギ
パウンドへの割合は後嚢下混濁と皮質混濁に関連しているが、主に軽度の混濁で視力にはほとんど影
響のないレベルであったと報告されている。二つの報告書
では更に詳細が述べられている。27, 28過去に行われた 2
件の研究者らは臨床的に重要な白内障について報告し
ているが、一つは線量推定が不確実なアルファ照射
であり、もう一つは有意な関係を示さなかったが、非
常に低い線量分布であったために統計的検出力に限界が
あった9以上のような理由から、本調査は、82%が 1 Gy
未満の線量に曝露し、1,000 人以上の対象者が白内障の手
術を受けている大規模集団での 20 年間の白内障手術の発
生率を反映しているので、0 ～1 Gy の放射線に誘発された
臨床的に重要な白内障について、以前の調査よりも説得
力のある証拠を提供している。
これまでの線量閾値の推定は、原爆被爆者やチェルノブイリの汚染除去作業者の有病率解析に基づいて行われており、一つを除くすべての調査において低い線量閾値が示唆されている。  

本調査には多くの強みがある。すなわち、本調査では広範囲にわたる線量がかなり正確に推定され、原爆投下後60年にわたって高い受診率を維持している集団における白内障手術の発生率について放射線リスクが特徴付けられている。評価に偏りを生じさせないために、白内障確定の検査を行った担当者には対象者の被曝線量を知らせなかった。更に、すべての調査対象者（原爆被爆者）は無料で容易に治療を受けることができ、一部の対象者が他の対象者よりも医療を受けやすいという経済的な誘因がないため、治療を求める度合いの差に起因する偏りの可能性は低い。

本調査には限界もある。本調査期間中の喫煙習慣、飲酒、肥満度（肥満指数）の経時的変化の可能性については考慮しなかった。個人個人の日光照射に関する情報はなかったが、職業上の日光照射があったと申告した対象者はほとんど含まれていないことが分かっており、日光照射と放射線量に関相関があると考える明確な理由もない。1986年（原爆投下の41年後）より前の対象集団には、追跡不能による対象者数の減少や生存バイアスがあったかもしれない。しかし、AHSにおいて追跡不能による対象者数の減少は放射線量と無関係であった。また、放射線とがんの関連性の結果として起こる、さほど大きさない線量に関連した生存率の差も白内障の発生に関連しているとは思わない。白内障手術を視力障害を伴う白内障の代用とすることとは不十分である。その理由は、白内障手術が健康状態や年齢、もう一方の目の視力を、また視力障害を伴う白内障を確定する上での感度を制限する他因子に左右される可能性があるからであるが、その感度が放射線量によって変動するか否かは不明である。本調査は、急性の一度限りの被曝に基づくので、慢性被曝または高度に分割された放射線被曝の集団に當該リスク推定を適用することについては不明確である。

結論として、白内障手術の発生率について1 Gyでの過剰相対リスクは32%（95% CI: 9%，53%）であり、1 Gy・1年・10,000人当たり33例が過剰に発生していると考えられる。ほぼ線形の線量反応は、比較的低線量において臨床的に重要な白内障の放射線リスクがある可能性を示唆しており、データは線量閾値レベルが約0.1から1 Gyの線量反応とは一貫しない。原爆被爆者における臨床的に重要白内障については線形の線量反応が示されると、線量閾値が約0.5 Gyと推定されたことは、水晶体の線量閾値をこれまでのものに対して高いレベルから0.5 Gyに下方修正するとした最近のICRPの声明に強い科学的根拠を提供するものである。

参考文献


原爆被爆者における甲状腺がん：被爆後 60 年の長期的傾向

古川恭治

放影研統計部

今回の調査で明らかになったこと

成人前（20歳未満）に放射線に被曝した原爆被爆者の甲状腺がん罹患率は被曝放射線量と共に上昇する傾向にあった。幼少期被曝による過剰リスク（被曝しなかった場合と比較した罹患率の相対的な増加分）は到達年齢と共に減少するものの、被爆後 50 年以降でもなお存在するといえる。一方、成人（20歳）以降での被曝による甲状腺がんへの明らかな影響は見られなかった。

表. 寿命調査集団（1958−2005年）における、総量区分およびその他の変数別に見た甲状腺がん罹患の観察数および当てはめ症例数

<table>
<thead>
<tr>
<th>剛生時年齢 20歳未満</th>
<th>20歳以上</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対象者数</td>
<td>症例数</td>
</tr>
<tr>
<td>男性</td>
<td>37,367</td>
</tr>
<tr>
<td>女性</td>
<td>2,631</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*この記事は以下の論文に基づく。

目次に戻る

RERF Update Volume 23, Issue 2, 2012
解説
甲状腺がんは頻度の高いがんではないが、放射線との関連が比較的強く、原爆被爆者研究でも、固形がんの中では最も早い時期（被爆十数年後）に放射線被曝との関連が明らかになったがんである。甲状腺は、特に未成年期に放射線被曝の影響を受けやすいことが多くの疫学調査などから報告されているが、その長期的影響、あるいは、成人期以降で被曝した場合の影響の有無などについてはよく分からない。本研究は、寿命調査集団約12万人のうち約10万人を対象として、詳細な病理診断を含む最新のがん罹患情報に基づき、被爆後60年までの甲状腺がん罹患率と被曝線量との関連を調査した。

1. 調査の目的
放射線被曝に関連した甲状腺がんリスクの長期傾向、ならびに被曝時年齢によってリスクがどう異なるかを調べる。

2. 詳細な病理診断を含むがん罹患情報
1958年から2005年の期間に、詳細な病理診断を含むがん罹患情報に基づき、臨床的および顕微鏡診断によって調査対象者105401人中、371例の甲状腺がん（第一原発性）の発生が確認された（表）。放射線量ならびに年齢や性別などの因子と甲状腺がん罹患率との関連をポアソン回帰モデルによって調べた。

3. 調査の結果
10歳時に1Gyの放射線に被曝した場合、60歳時の甲状腺がん罹患率は、被曝しなかった場合と比較して、128%（95%信頼区間：60-270%）増える（つまり2.28倍に増加）と推定された（図1）。同じ到達年齢で見た場合の放射線関連過剰リスクは、被爆時年齢が上昇するとともに急速に減少し、20歳以降の被曝によって甲状腺がんリスクが上昇することを示す明確な証拠は見られなかった（図2）。放影研寿命調査集団においては、20歳未満で5mGy以上の放射線に被曝した被曝者に発生した甲状腺がん（113例）のうち、36%が放射線被曝によるものと推定された（表）。幼少期被曝による甲状腺がんの過剰リスクは到達年齢と共に減少するものの、被爆後50年以上を経てもなお存在すると考えられる。
重松逸造先生との「お別れの会」と「偲ぶ会」

放影研理事長として16年間卓越した業績を残され、退任後は放影研の名誉顧問であった重松逸造先生が2012年2月6日に逝去されました。東京で開催された「お別れの会」、そして広島での「偲ぶ会」の概要を報告させていただきます。

重松逸造先生とのお別れの会
「重松逸造先生とのお別れの会」が2012年4月22日に、東京の学士会館において開催されました。発起人は久保利晃放影研理事長、平良専純元副理事長ほか5名の方々で、実行委員会代表は、重松先生の愛弟子の一人である柳川洋氏（自治医科大学名誉教授・前埼玉県立大学学長）と私（児玉）が務めました。

お別れとして芳枝夫人、長男の重松健ご夫妻、長女の佐藤栄子さま、そしてお孫さん3名が参加されました。会場には、外山千也厚生労働省健康局長、長瀧重信元理事長をはじめ疫学・公衆衛生関係者や、数多くのお弟子さんたちが詰め掛け、参加者総数が232名にも上る盛大な会となり、会場は立錐の余地もないほどの会場の一つでした。

会の進行は柳川氏が務めました。黙祷に続いて大久保理事長が発起人代表としてあいさつ。次いで島尾忠男氏（放影研被爆二世臨床調査科学倫理委員会委員長）、長瀧元理事長ほか6名の方々から重松先生を偲ぶ言葉が捧げられました。

会場には放影研、自治医科大学、埼玉県立大学の有志が心を込めて作成した重松先生の幼少時代、学生時代、軍隊時代、国立公衆衛生院時代、金沢大学時代、放影研時代など思い出の写真の数々から成るポスターと、重松先生に贈られた勲章、メダル、賞状、更には海軍時代に乗艦していた軽巡洋艦「球磨」の模型など、数多くの思い出の品が展示され、参加した皆さんがそれを眺めながら、重松先生ごと一緒していた懐かしい日々の思い出話に花を咲かせておりました。

また重松先生を偲んで、Patricia R. Worthington 米国エネルギー省保健安全局保健安全部長、Burton G. Bennett 元理事長、J.W. Thiessen 元副理事長、WHO 名誉局長である中嶋宏氏、また古いご友人で疫学者のK. Sankaranarayanan ライデン大学名誉教授、Warren K. Sinclair 博士（DS02線量推定方式上級委員会米国側座長）など海外からも数多くのメッセージが届けられました。

最後に、長男の重松健さきから遺族を代表してご挨拶があり、平良元副理事長の閉会あいさつをもって2時間の会を閉じました。参加者からは「心のこもった感銘深い会だった」といった多くのをお褒めの言葉を頂きました。

なお、参加くださった皆さまには、100名を超す方々からの寄稿による追悼文集「重松逸造先生へ―感謝とともに―」を記念の品としてお持ち帰りいただきました。

重松逸造先生を偲ぶ会
「重松逸造先生を偲ぶ会」が同年6月30日に、地元の広島市文化交流会館（旧厚生年金会館）にて開催されました。この会の発起人は大久保理事長、鎌田七男氏、真田幸三氏、土肥博雄氏といったHICARE（放射線被曝者の医療国際協力推進協議会）の現会長、前会長ならびに元会長の面前とABCC-放影研広島OB会会長の宮川寅二氏でした。実行委員会代表は私（児玉）が務めました。

この会には芳枝夫人をはじめご遺族7名が東京からお越しになり、地元からは広島県・市、広島大学、広島県・市医師会、地元新聞などの関係者の方々や原爆被爆者の方、ABCC-放影研のOBと職員、更には長崎からの参加者もあり、総勢103名となりました。

会の進行を放影研会計課の堀向玲子さんにお願いしました。黙祷に続いて大久保理事長による発起人代表あいさつ後、芳枝夫人を初代がえに、これまでの人生に対する感謝の言葉を述べ、重松先生への敬意を示すために、放影研の曲「放影の歌」を歌う会が開催されました。会場には、神父が在場し、각별な祈りが捧げられた。会場は静寂に包まれ、参加者たちは心をこめて静かに歌いを続けました。

参加者の感想として、芳枝夫人は「重松先生が生きた日々、そしてその精神が我々に残っていることは、今も変わらない」と述べました。参加者たちも、それぞれの思いを語りながら、重松先生のことを思い出す会が開催されました。
さつがあり、次いでヒューストンからわざわざ駆けつけてくださったWilliam J. Schull 元副理事長から重松先生を偲ぶ言葉が捧げられました。

広島での会の特徴は幾つかあります。特筆すべきものは重松先生のお孫さんで、ピアニストとして活躍しておられる重松華子さんによるピアノ演奏でした。華子さんは重松先生との思い出のエピソードを交えながら、心のこもった2曲を演奏されました。もうひとつの特徴は「重松先生と広島、そして私たち」と題したスライドショーを行ったことです。吉（児玉）の手申し込みのスライドを中心に、重松先生の広島での16年間をまとめてお話させていただきました。また、重松先生の講演やインタビューの模様を録画したビデオも放映しました。参加された皆さんにはたくさんの貴重な思い出を共有していただけると思います。なお、東京のお別れの会で使用したポスターや展示品は広島の会でもそのまま使用させていただきました。

会の最後に長男の健ささんが遺族を代表してごあいさつくださり、鎌田七男氏の閉会あいさつをもって会を閉じました。

この会の企画・運営には放影研有志が当たりましたが、皆さんには献身的に務めていただきました。直接任務に携わらなかったけれども、それぞれの立場で協力してくださった方々を含め放影研全職員の皆さんにこの場をお借りして感謝の気持ちを申し述べさせていただきます。

稿を終えるに当たり、あらためて重松逸造先生に深い哀悼の意を捧げさせていただきます。
徳岡昭治先生を偲んで

主席研究員　児玉和紀

徳岡先生は永年にわたってご尽力いただいた徳岡昭治先生が2012年9月29日に逝去されました。享年85歳でした。先生のご恩義に感謝を捧げるにともない、謹んで哀悼の意を表致申上げます。

徳岡先生は1927年生まれで、広島医科大学を1952年に卒業され、その後病理学の道を歩まれることになりました。テネシー大学医学部病理学研究所とテキサス大学のM.D.アンダーソン病理部で都合3年間レジデンテをされております。広島大学医学部病理学第二講座の助教授、鹿児島大学医学部病理学第二講座の教授を歴任された後、1974年に広島大学医学部病理学第二講座の教授に就任されました。そして、1986年から2年間広島大学医学部長もお務めになり、1990年に広島大学を定年退官されました。


徳岡先生が放影研において特に力を入れられた研究はいわゆる「部位別がん研究」でした。この研究は広島・長崎で早くから実施されてきた地域がん登録と病理医からの登録である組織登録を有効に活用して得られた極めて正確な診断に基づいた原爆放射線と発がんリスクなどについての研究です。これは放影研と米国国立がん研究所がん研究センターとの共同研究では中心的存在となってきたもので、これまでに、肝臓がん、唾液腺がん、肺がん、甲状腺がん、卵巢がん、脳腫瘍、乳がん、肺がん、リンパ腫などについて幾つかの論文が発表されております。なお、この研究は現在も続けられており、先生のお弟子さんが立派に後を継いでくださっています。

徳岡先生は生涯を病理学研究に捧げられましたが、聞き及ぶところによるとお孫さんがご遺志を継がれて同じ病理学の道に進まれることです。先生もさぞかしご安心され喜ばれていることと思います。

最後に、放影研研究の進展に永年にわたりご貢献いただいたことに対し、改めて心から感謝申し上げます。
放影研の広報活動

業務執行理事 寺本隆信

放影研の広報活動は、科学的な研究活動の透明性を高めるとともに、研究成果を社会に還元することを目的に実施されています。2011年3月の福島原発事故により放射線リスク情報の問い合わせが急増したことを受け、現在は特に「正しい放射線リスク情報の普及を図る」ことに重点を置いています。

放影研の研究成果を、世界の人々の保健向上に役立てていくためには、インターネットを利用した情報提供が大変重要です。放影研のウェブサイトは、日本語版と英語版を用意し、放射線リスク情報、最新の論文、行事などについて情報提供しています。また、主要な寿命調査（LSS）研究データなどをウェブサイトで公開しており、外部の研究者はこれらの研究データをダウンロードし、研究に利用することができます。

福島原発事故の後、直ちに特別のウェブサイト（日本語版、英語版）を立ち上げ、放射線リスク情報や放射線被曝に関連した情報を集約して情報提供しました。2011年3月15日、放影研ウェブサイトへの1日のアクセス数は300万件（事故前の約50倍）、来訪者数約3万人（20倍以上）のピークに達しました。ウェブサイトを通じて寄せられる放射線リスクに関する問い合わせがふえ、研究員の協力を得て、これについても一つ一つに回答しています。

放影研の広報活動において、広島・長崎の被爆者を広く市民の皆様に研究活動を紹介し、理解と協力を週することも重要です。毎年8月恒例のオープンハウスは、広島・長崎それぞれの研究所で、職員が中心になって企画し、実行する放影研最大の広報イベントです。開催日は広島・長崎それぞれの原爆の日（広島8月6日、長崎8月9日）とその前日の2日間ですので、日本全国および海外からの来訪者も多数お見えします。研究活動を紹介する展示、講演、科学実験、健康測定などが行われ、役員も研究員も一般職員も総出で来場者の誘導に当たります。今年は、正しい放射線リスク情報の普及に向けて、低線量被曝の特別展示を行い、広島・長崎合わせて約1,300人の来場者にご覧いただきました。「親しみの持てる研究所」を目指して、役職員一同、あいさつと笑顔での応接を心がけており、来場者にも好評を得ています。なお、放影研の見学は、オープンハウス以外の日でも受け付けており、特に春の修学旅行シーズンには若い学生たちで賑わいます。

市民公開講座は、2010年に開始しました。広島・長崎の平和公園内の会議場を利用して、実施しています。2011～2012年の第2回市民公開講座は、正しい放射線リスク情報の普及を目指して、「低線量被ばくのリスクを考えるか」「線量評価の方法」という二つのテーマで行いました。

マスメディアの方々のための勉強会は、福島原発事故により取材が急増したことを受けて、2011年に開始したもので、やはり「正しい放射線リスク情報の普及を図る」ことに重点を置いています。このほか、主要な行事や論文についての記者会見、プレスリリースなどが行われています。

放影研といたしましては、今後とも、研究の透明性の確保および研究成果の普及を目的として、広報活動を組織的かつ計画的に進めてまいります。


大久保利晃(編): 平成23年度厚生労働省委託事業 原爆症調査研究事業報告書。2012(September), 63 p.

大久保利晃(編): 平成22年度厚生労働省委託事業 原爆症調査研究事業報告書。2011(September), 63 p.


小野朝男: 原爆放射線の子どもへの影響。チャイルドヘルス 2012 (September); 15(9):14-7.

Sakata R, Grant EJ, Ozasa K: Long-term follow-up of atomic bomb survivors, Maturitus 2012 (June); 72(2):99-103.（放射研報告書 2-12）

