４．早産児において生後早期に保菌される母親由来の
大腸菌の病原因子の解析

〇小泉 奈矢
群馬県立小児医療センター 新生児科

【研究目的】
大腸菌は新生児早発型敗血症で２番目に多い起因菌であり、特に重症感染症のハイリスク群である早産児において重要である。新生児早発型敗血症は主に母体の膣・外陰部から産道を介し上行性に子宮内、胎児へと細菌が伝播することにより発生する。近年は細菌のゲノム解析により病原性に関わる因子が明らかになりつつあり、病態の解明に重要な情報となっている。新生児の敗血症・髄膜炎を起こす大腸菌の80%以上がK1抗原を有することとは広く知られているが、これらの病態の発生機序には他にも多くの病原因子（virulence factors）が複雑に関与していると予測されており、これらの因子が実際にどのように関与しているかはまだ充分に解明されていない。
今回的研究は、早産児において分娩前後に母体の産道を介して新生児に伝播する大腸菌の病原因子を解析し、新生児重症感染症のリスクの高い菌株の分子生物学的特徴を明らかにすることを目的とした。

【研究の必要性】
本研究は、早産児に重症感染症を起こすリスクの高い大腸菌株の分子生物学的特徴を明らかにすることで、母児感染予防対策の確立と早産児の予後改善に寄与する可能性がある。

【研究計画】
1. 検体の採取
群馬県内の総合周産期センター及び地域周産期センターの新生児集中治療室（NICU）3施設（群馬県立小児医療センター、群馬大学附属病院、桐生厚生総合病院）で出生した在胎35週未満あるいは出生体重2000g未満の早産児とその母体を対象とする。
①新生児：入院時（出生直後）に咽頭または気管吸引物、便、血液より培養検体を採取する。
②母体：切迫早産で産科に入院した際に臍分泌物及び臍帯門部より培養検体を採取する。施肥破水症例では入院から分娩まで2週間毎に、それ以外の切迫早産例では5週間毎に採取する。

上記で検出、解析した検体を母体培養陽性かつ新生児培養陽性群（以下垂直伝播群）、母体培養陽性かつ新生児培養陰性群（以下control群）に分け、保有する病原因子の相違を比較する。両群間の差の検定にはMann-Whitney U検定およびFisherの直接確率検定を用い、p <0.05を有意差ありとした。

2. 病原因子の検出
①K1抗原：ラテックス凝集法抗原検査（PASTOREX Meningitis: Bio Rad）を用る。
②Phylogenetic typing: PCR法を用いて4つのグループ（A,B1,B2,D）に分類する。
③病原性関連遺伝子の検出：腸管外病原性大腸菌で既知の遺伝子21種類（表1）についてmultiplex PCR法を用いて解析する。

【実施内容・結果】
調査期間中に、垂直伝播群6株、コントロール群65株の大腸菌が検出された。垂直伝播群は、敗血症が2例、髄膜炎が1例、Fetal inflammatory response syndrome（FIRS）が1例、保菌が2例であった。

1. 病原因子の解析
保有する病原因子は新生児培養陽性群で12.5（11〜16）個、control群が10（1〜18）個（いずれも中央値）
（範囲）で新生児培養陽性群で有意に多くの因子を保有していた。（p =0.003）それぞれの病原因子の保有頻度の比較では、両群間に有意差を認めなかった（表2）。

2. Phylogenetic grouping

新生児培養陽性群は全例が病原性が高いとされる group B2 に属していた。control 群でも病原性の高い group B2 (63%) と group D1 (23%) が大半を占めており、病原性の低い group A は 13.8%と少なかった。

3. 臨床経過と病原因子の比較

敗血症、髄膜炎、FIRS を含めた株は全て ampicillin 耐性菌あるいは広域 β ラクタマーゼ（ESBL）産生菌であった。保有する病原因子数は髄膜炎株で 16 個と最も多く、cnfl,hly,sfa/foc の 3 つの遺伝子を特異的に保有していた。（表3）

4. 薬剤耐性と病原因子との関連

病原因子の総保有数は ampicillin 耐性菌と感受性菌、ESBL 産生菌と非産生菌でそれぞれ有意差を認めなかった。鉄捕捉因子の aer 遺伝子、血清抵抗因子の traT 遺伝子は ampicillin 耐性菌で有意に多かった。（aer: 66.7% v.s. 23.5%, p ≤ 0.01, traT: 87.5% v.s. 61.7%, p ≤ 0.05）

【考察と今後の課題】

今回の調査により以下ことが明らかになった。第一に、早産妊婦の大半は腸管細菌叢とは異なる腸管外病原性大腸菌を保有していた。第二に、新生児培養陽性群では、臨床経過が重篤なほど多数の病原因子を保有する傾向にあった。第三に、薬剤耐性菌と病原因子の保有数には有意差がなかったが、耐性菌が多く保有する因子が幾つか認められ、感染成立に関与している可能性があった。
早産妊娠の大半は腸管外病原性大腸菌を保有していた。妊娠で検出される大腸菌の性質について、Soez-Lopez らは腸培養株と子宮内感染株を比較した調査を行っており、子宮内感染株の半数以上は病原性の高い group B2 に属していたとし、腸に常在する大腸菌株と子宮内感染株は異なる性質を持つ可能性を報告している。1 今回の結果もこれに一致するものであり、早産妊娠では子宮感染のリスクの高い株を潜在的に保有している可能性が考えられる。ただし今回は早産妊娠に対象を限定しており、正期産にいたった妊娠株との比較検討が今後必要である。

新生児培養陽性群では、臨床経過が重篤なほど多数の病原因子を保有する傾向にあった。特に髄膜炎株では、cnf1、hly、sfa/foc の 3 つの遺伝子が検出されたが、他の垂直伝播株では検出されなかった。cnf1 は細菌の細胞質から分泌され、宿主の cnf1 receptor と結合し脳の微小血管内皮細胞への侵入に関与しているとされている。2 hly は宿主内での細菌の増殖に関与し、新生児髄膜炎で代表的な K1 株の約 8 割で陽性との報告もある。3 sfa/hoc は微小血管内皮細胞への付着を促す因子であり、4 5 腸培養や血液培養検体で多く検出されるとの報告もある。6 今回の調査でも、髄膜炎株は敗血症株が保有していないこれらの因子を保有していることから、症例数が少なく断定はできないが、脳血流関門へ侵入するための特異的病態に関与している可能性が疑われた。

薬剤耐性菌と病原因子との関連については、ampicillin 耐性菌7 や ESBL 産生菌8 において、耐性菌株で pap（線毛因子）が多かったという報告がある一方で、耐性菌と感受性菌で有意な差はないという報告もあり、9 統一した見解は得られていない。Ampicillin 耐性大腸菌ではプラスミド上に病原遺伝子の集まった特定領域を保有していることが知られており、病態の成立に関連している可能性がある。周産期領域で検出される菌株に関する報告はまだ少なく、さらなるデータの蓄積が必要である。

今後は、対象株のプラスミドプロファイリングを行い、病態に関与している遺伝子の解析を進めていく予定である。

【参考文献】
[3]  A. F.-P. Sonnen and P. Henneke, “Role of


