 （1）
 ：
 －県内概況（新型コロナウイルス関係）＊ －県内桭況（その他の感染症）＊
 \＆小衤科外来情報合
北部地区（田中小児科医院）北部地区（田中小睍科医院）





南部地区区南奈良朗合医度センター小桨科）






今週の概要
> ＊定点把握感染症報告状況（定点当たし恵者僌告数の上位 5 疾惠）＊

 ＊県内概呮（新型コロナウイルス関係）＊

第 27 週の新型ユエナウイルス新規感染者数は 2739 名と，第 26 週の；987名かか急速に増加しています。
 ＊県内概況（その他の感染症）

先週に引き続きRS ウイルス感染症が增加しています。例年より立ち上がりが早いだけか，ビークが高くなる

 もっちゃやまずり等の消毒，手洗いを心かけましょう。

$$
\begin{aligned}
& \text {-新型コロナワクチン接椎についてt - } \\
& \text { *新型コロナワクチン接種について* }
\end{aligned}
$$





今㥜の概要


発生状況：大流行 流行 やや流行 少し流行 散発（疾患毎に，基準値を定めています。）
 －県内概況（新型コロナウイルス関係）

第30逗の新型コ1ナウイルス新規感染者数は13530名を，ら週連続で増加しています。当センターにもおける
 い日が続きますか，県民の皆様には，熱中症に注意しながらりスクに応した感染対策が微庶を引き続きます。願
いいたし。 －県内概況（その他の感染症）先週记引き続きRSウイルス感染症の報告が増加しており，特に中和保健所管内で多く報告されていきす。
北部地区（田中小児科医院）













 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－hton：／／www．pref．nara．jp／27871．htm TEL：0741－17－3183今週の概要

発生状況：大流行 流行 他や流行 少し流行 散発（疾串毎に，基準値を定めています。地
 ＊県内概況（新型コロナウイルス関係）＊
第29週の新型コロナナウイルス新規感染者数は9410名と第28週の；6507名から急激々増加していいま
奈良県では，ウィズアロナを念頭に，実態に即した対策を行シことにより，感染症予防上社会経済夏休みかンーズンに入りました。県民の皆様には，充実した日常生活を送るために，基本的な感染防止策の継続なお願いいたします。
－県内概況（その他の感染症）
 ですが，乳坚期早期に初めて感染発症した場合は重くなりや－よいといわつれています。そのため，特に


【症状】


【疑い症状がある場合】
着用か発餈部位をがーせなどでおおが等の刘策をした上で受診してください



为 $=-\cdots=-\cdots$
－定点把握感染症報告状況（定点当たり患者報告数の上位5疾隶）

 －県内概況（新型コロナウイルス関係）

第32週か新型コロナウイルス新規感染者数は15245名上，先週に引き続き非常に大勢の方が感染して いる状態が続いています。お盆に往来け機会があった方り多いと思いますが，体調な変化に注意して くだきい。熱中症对策として，屋外で互いいて分な距離が取れる場合はマスクなしで，こまめ这適度な水分•塩分補給に気を配ることも必要ですが，基本的な感染対策もっ引き続き行こてください。

先週よりやや減少したまったが，RS ウイルス感染症と手是口病か報告が多い状態が続いています。イ
 －小监科外来情報め北部地区（田中小児科医院）

夏休孙休診及び臨時休診なため，RSウイルス感染症と新型コロナウイルス感染症の発生以外こ外来中部地区（岡本内科こどもクリニック）
$コ ロ ナ \mid+$ 陽性者増加，発熱患者ける殆どがCOVID－19陽性で，その㱠どが家族内感染している。


南部地区（南奈良総合医療センター小児科） COVID－19感染の流行が続いている。アデノ

低年齢首でRSウイルス感迌も多く症状も強く要入院例がみられる。
他沉ライノウイルス気管支炎，バラインフルエンザ感染症，ヒトメタニューモウイルス感染症も敏見き机，すごてCOVII－19との鍆別が必要となっている。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今過の橔要 <br> - 病原体（ウイルス）検川省熾（7月） <br> - 性感梁庶にここして |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊定点把握感染症報告状況（定点当だ患者報告数の上位5疾患）＊ |  |  |  |  |  |  |  |
| 順 | 疾患名 | 奈良県 |  |  | 北部 | 中部 | 南部 |
|  |  | 定点当たり | （前逼） | 堌澸 |  |  |  |
| 1 | RSウイルス感染症 | 5.35 | （5．29） | 个 | 7 | $\uparrow$ | $\uparrow$ |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 2.38 | （3．18） | v | v | 3 | $\downarrow$ |
| 3 | 手足口病 | 1.29 | （0．94） | NT | 个 | $\uparrow$ | $\uparrow$ |
| 4 | ヘルバンギーナ | 0.41 | （0．38） | $\uparrow$ | NT | $\uparrow$ | $\downarrow$ |
| 5 | 突発性発しん | 0.26 | （0．26） | v | v | $\downarrow$ | 入入 |

発生状呮：大流行 流行 ややか流行 少し流行 散発（疾虫每に，基注值を定めています。）
 －県内概況（新型コロナウイルス関係）



 －性感染症についてま

国内です性感染症ね增減を絽り返していますが，数年前から梅毒 の感染訯告が急激氾增加しています。性感染症（ST1）こは自覚症状が をしいととが多く，感染に気付がず人に出感染させる病が恐れがありました。



httns：／／www．mhlw．go．jn／stf／seisakunitsuite／hunya／kenkou＿iryou／

为
今適の钼要


県内概況（新型コロナウイルス関係）
第34過の新型一ロナウイルス新䂓感染者数は新型コニナウイルス感染症の患者の検体にこいて，当センターのダノン解析結果々」り，オミタロ
 －県内概況（その他の感染症）

〒小児科外来情報 $\downarrow$北部地区（田中小児利医院）
初期ご発熱だけの手是口病があり，鑑別診断が必要民な」中部地区（岡本内科こどもクリニック）

嘔吐を灾伴ら感染性腸炎様の例もっあっこた。
RSS
南部地区（南奈良総合医療センター小少利种）
COVID－19 感染症の流行が続いている。接触歷のない人でも，陽性となり，無症状軽症者にある相当数陽性者

手足口病，アデノウイルス咽頭炎は減少してきだ。RS ウイルスの流行はまだみかわれている。胃腸炎を減少し てきた。

 （今㥜の臤要

 ＊県内概況（新型コロナウイルス関係）＊
第 33 週の新型ユロナウイルス新規感染者数は 18163名と8週連続で增加しており，特に最近 4 週間 は 10000 名を大きく超えています。 8 月 21 日時点で $こ$ 感染者数（現時点で感染している人）は 1 か人学
学校では新学期が始きる頃となり，当面感染者数が多い状沉が続くことが予想されますが，感染時 ＊県内概況（その他の感染症）
中部地域かRSウイルスス感染症の報告が減少㑑向ですが，化然としてRSウイルス感染症や手足口病慣を心がけましょう。




症状がある場合 24 時間以上空けて2回PCRなどの検査を行し陰性だった場合）そ療養解除となります。検体採取日方以 7 日経過後こ療養解除上なります。
当初無症状の人であこても，途中で症状が山現してしまこたら，発症から10日間は感染性があると应养解除の基準は変更される可能性があっります。
 ．－


発生状況：人流行 流行 やや流行 少し流行 散発（疾患每に，基準値を定めています。）
 －県内概況（新型コロナウイルス関係）＊

第36週の新型コロナウイルス新規感染者数は8192名と第35週の10525名」り減少しでいますが依然 －県内概況（その他の感染症）－先週に続して手是口病な報告が北部と中部で増加しています。手是口病の報告数は例年 7～8月にビ
間便の中にウイルスが排泄むれ，また，感染してもっ発病しないままウイルスを排泄している可能性も，
北部地区（田中小児科医院）

発熱患览なこコロナ陽性率は，減少している。
RS ウイルスは地聝的には減少している。
hMPV の流行が続いていると思われるるが，迅速検査キットが入手できないため碓定診断に至っていな

手足川病が流行，今のところ発疹も少ない軽症経過例が多かった。南部地区（南奈良総合医療センター小児科）

COVID－19陽性者は減少してきている。
また手足口病，アデノウイルス咽顗炎
また手是口病，アデノウイルス咽碩炎䠞少。RSウイルス，ヒトメタニューモウイルス，ライノウ
ルスやバラインフルエンザ I 型の流行は続いていいる。

## 


今週の概要


発生状況：大流行 流行 ややや流行 少し流行 散発（疾患毎に，基準値を定めています。）
第 35 週か新型コロナウイルス新規感染者数は10525名と第34週の：18970名」り減少していますが，依然として患者数は多い状況です。感染を再で拡大きせないために，県氏の皆様て，引き続き適切な対 ＊策をま願いいたします。手足口病の報告数が増えています。手是口病は治こた後でも，比較的長い期間，便などからウイルス
会った感染対策をしましょう。晐，くしゃみみ，会話などで伝播。
飛沫核は一定時間空中に浮遊す
るため，同じ空間にいいることで
荿染する。

○主な原因微生物結核菌，麻しんウイルス，水
ウイルス

○対策者：サージカルマスクの着用
員： N 95 マスク著用
分な換気

飛沫感梊感染経路には，接䖵感染，飛沫接触盛梊（経口感梊含む）手指•食品－器具を介して伝憣。
最も頻度の高い伝播経路。落下飛沫による接触感捼もお緯路。落 ○主な原因微生物 ノロウイルス，腸管出血性大腸
菌，MRSA，緑䏸夏 など ○対策

手洗い，手指消毒
高頻度接触部位（手す

| 高頻度接触部位（手すり，ドアノ |
| :--- | :--- |
| ブなど）の消毒 |

マスクの着用
ハンカチでロを覆う


今過の概要

 －県内概況（新型コロナウイルス関係）
第38週の新型コロナウイルス新規感染者数ば1254名と第37週の6086名より減少していますが，体然 として多い状沉です。新型コニナウイルス感染症は，発症しても無症状•軽症か場合が多く，無症状•患のある方，高齢者では重症化のリスクが高まります。感染拡大を防ぎ，あなたと身近な人の命を守る



## ＊小児科外来情報 $\%$

北部地区（田中小児科医院）高熱に腹痛上下瘉か例は（COVID－19の鑑別をっ必要な゙が，感染性胃腸炎が多い。中部地区（岡本内科こどもクリニック） COVID－19陽性者がまだ多い。特に幼稚園，小学校の小览に多 い。成人は減少傾向。型例は少ない。他に流行性耳下腺炎，$A$ 群溶血性連銷球菌が 1 例ずこあったた。南部地区（南奈良絵合医哓センター小見科） COVID－19陽性者は若干減少してきたが，鑑別対象者は多い。䋃延する発熱•咳嗽患者からはヒトメタニューモウイルス，RS エンド 1 型ウイルスを散見される。 ハウイルス咽碩炎，于是口病は減。胃腸炎の流行はみら


今ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロ概要
＊定点把握感染症報告状況（定点当た以击者報告数の上位5疾虫）

 ＊県内概況（新型コロナウイルス関係）
第 37 週の新型コロナウイルス新規感染者数は 6036 名と第 36 週の 8192 名小り減少し，ていますが体

 ＊県内概況（その他の感染症）＊

 －峀跲者だけの病気ではありますせん





 －県内概況（新型コロナウイルス関係）

第39週の新型コロナウイルス新規感染者報告数は3131名と第38週の－4251名小り減少しています感集症法施行規則 $O$ 改正に基づき，令和 4 年 9 月 26 日（月睢）より，新型コロナウイル人，感染症 $O$
把握を緗続しています今把後も，感染拡大き院
 ＊With コロナにおいて健康をまもるためにできること ○健康に開するセルフケアをしましょう確認することは健康管理の観点で重要です。

○重症化リスクをご存じですか？
高齢者の方や—部の基礎疾患の好る方などは，重症化りスク体高い と考えられます。自分が該当するか，日頃からチェックをしですききましょ

○検査キットを選ら゙際の注意点
 る）として国が承認したものの素使肝しましよう。医療用キットは薬局で，一般用梌榃キットは薬局だけでなく薬占や



