*入浴設備の適正な維持管理により*

*レジオネラ症発生を予防しましょう*

【レジオネラ症とは】

レジオネラ症はレジオネラ属菌による感染症の一つで、幼児やお年寄り、あるいは他の病気などにより身体の抵抗力が低下している人に発病のおそれが強いと言われています。

レジオネラ属菌に汚染された細かい水滴（エアロゾル）等を、気道から吸い込むことによって感染し、発病します。

主な症状は肺炎（レジオネラ肺炎）で、菌に感染してから２～１０日（平均４～５日）後に、高熱、咳、タン、頭痛、胸痛、筋肉痛、悪寒などの症状が出て、まれに重症になることがあり、死亡例も報告されています。人から人への感染はありません。近年、レジオネラ症患者報告者数は、増加傾向にあります

レジオネラ属菌は、入浴設備の配管内部等で増殖することが知られています。入浴設備の適正な維持管理により菌の増殖を防止し、レジオネラ症の発生予防に努めてください。

大阪府では、平成２０年４月より、「社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策マニュアル」を定め、指導・助言を行っています。

施設の設置者・管理者の方は、引き続き入浴設備について次の点に注意して適正な管理をお願いします。


【入浴設備の維持管理ポイント】

**○浴槽水は、塩素系薬剤を用いて消毒し、遊離残留塩素濃度で常に0.4ｍｇ/Ｌ以上に保ちましょう。**

**○連日使用している浴槽水は、１週間に１回以上入換え、浴槽を清掃・消毒しましょう。**

**○ろ過器は、１週間に１回以上逆洗浄等により清掃しましょう。**

**○貯湯槽内の湯の温度は６０度以上に保ち、槽内を定期的に清掃・消毒しましょう。**

循環式浴槽の実例参考図

【詳しくは】

**「社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策マニュアル」**を参考にしてください。マニュアルは、下記の大阪府環境衛生課のホームページから入手できます。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/rejionera/index.html>

また、「大阪府　レジオネラ」で検索できます。

マニュアルの疑問点等は、最寄りの府保健所または環境衛生課生活衛生グループ（06-6944-9910）にお問い合わせください。

【水質検査の実施と報告】

浴槽水について、１年に１回以上、レジオネラ属菌などの

水質検査を実施し、その結果を報告してください。

報告は２ヶ所に行ってください

（ＦＡＸで結構です）

当該施設所在地を所管する介護事業者担当部局

（大阪府福祉部介護事業者課又は市町村担当部局）

最寄りの大阪府保健所衛生課

（大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、

寝屋川市、東大阪市を除く）