胎児心拍数のモニタリングについて

赤ちゃんは元気？

心拍数の変動をみる

産婦人科とお産

胎児心拍数のモニタリングについて

産婦人科・小児科センター長
宇田川 秀雄

キッコーマン梅田病院の産婦人科は、胎児心拍数のモニタリングについて、胎児の健康をより詳しく把握するため、超音波検査の精度を高める新たな装置を開発した。この装置は、胎児の心拍数をリアルタイムで検出し、胎児の健康状態をより正確に把握することができる。これにより、産婦人科医が胎児の健康状態をより詳しく把握し、適切な処置を講じることができるようになる。胎児心拍数のモニタリングは、胎児の健康をより詳しく把握するための重要な手段であり、今後ますます重要性が増していくものと予想されている。
2013年の飛躍を目指して！

新しい年、昨年の2013年を迎えました。「生命力の強いヘビは「命」そのもののシンボルとして、また稲作の守り神として信仰されており、そこから転じて財産の守神にもなりました。」と十二支話には記載されています。

「食と健康」を掲げるキッコーマン総合病院が新規開院してから、約半年が過ぎました。皆様のご意見を聴きながら医療レベルの向上、予約診療の充実、待ち時間の短縮、アメニティーの向上にさらに一層努力してまいりたいと考えております。

幕末の志士・吉田松陰は「夢に生きる」理想主義に胸を踊らしめ、理想郷に踏み出し、国を興し、実現するためには夢に向かって進むことを教示されました。「夢は実現することを第一に大きな夢を描くこと。第二に夢に向かって努力すること。第三にゆるさない精神を培うこと。この三つの心構えの持続が必要である。」と言っています。

「キッコーマン」は企業は社会の公器であるとの認識に基づき企業の社会的責任を果たしてまいります。キッコーマンのコーポレート・カラーである「オレンジ」に彩られた新病院は、大きな夢を実現する情熱、ゆるさない信念を持って安全で良質な医療を提供するとともに、健康情報発信し幸せに満ちた高齢社会実現のため、日本の、世界の先陣をきって邁進してまいります。皆様には本年もなお一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
<table>
<thead>
<tr>
<th>常勤医師紹介</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 外科

<table>
<thead>
<tr>
<th>院長 (外科)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>久保田 芳郎</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>外科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>川口 治崇</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>外科医長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>山田 純</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>外科部</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>消化器外科</td>
</tr>
<tr>
<td>大腸肛門外科</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>外科医師</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>宮原 和洋</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 内科

<table>
<thead>
<tr>
<th>院長代理・診療部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>三上 繁</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>内科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>秋木 政秀</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>腎臓科内科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大野 則彦</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>消化器内科部</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>清水 史郎</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>生活習慣内科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>佐々木 信和</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>内科医師</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大西 和彦</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 整形外科

<table>
<thead>
<tr>
<th>副院長・薬学部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>田中 利和</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>外科系センター長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>萩尾 首之</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>リハビリテーション科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>野内 隆治</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>整形外科医長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>小川 健</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>整形外科医</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>熊谷 洋</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 麻酔科

<table>
<thead>
<tr>
<th>麻酔科長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>市原 靖子</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 産婦人科

<table>
<thead>
<tr>
<th>産婦人科小児科センター長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>宇田川 秀雄</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>産婦人科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>山脇 真智</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>産婦人科医長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>高嶋 智子</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>小児科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>芝 直子</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>小児科医師</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>細井 洋平</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 眼科

<table>
<thead>
<tr>
<th>眼科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>尾羽澤 実</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 小児科

<table>
<thead>
<tr>
<th>小児科医師</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>坂井 和久</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 肝臓科

<table>
<thead>
<tr>
<th>肝臓科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>坂井 和久</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 耳鼻咽喉科

<table>
<thead>
<tr>
<th>耳鼻咽喉科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>高橋 久雄</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 感染症・内科学部

<table>
<thead>
<tr>
<th>感染症・内科学部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>藤原 典子</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 画像診断科

<table>
<thead>
<tr>
<th>画像診断科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>松田 信也</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 放射線科

<table>
<thead>
<tr>
<th>放射線科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>小林 重信</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 総合歯科診療所

<table>
<thead>
<tr>
<th>総合歯科診療所長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>山本 芳樹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 児童期精神医学科

<table>
<thead>
<tr>
<th>児童期精神医学科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>中村 光</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 耳鼻咽喉科

<table>
<thead>
<tr>
<th>耳鼻咽喉科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>河野 哲朗</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 眼科

<table>
<thead>
<tr>
<th>眼科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>尾羽澤 実</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 肝臓科

<table>
<thead>
<tr>
<th>肝臓科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>坂井 和久</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 肝臓科

<table>
<thead>
<tr>
<th>肝臓科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>坂井 和久</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 肝臓科

<table>
<thead>
<tr>
<th>肝臓科部長</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>坂井 和久</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 診療担当表

<table>
<thead>
<tr>
<th>頃</th>
<th>診療科目</th>
<th>月</th>
<th>火</th>
<th>水</th>
<th>木</th>
<th>金</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>内科</td>
<td>午前</td>
<td>消化器</td>
<td>三上/大西</td>
<td>清水</td>
<td>秋本</td>
<td>清水</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>呼吸器</td>
<td>佐々木</td>
<td>土屋</td>
<td>佐々木</td>
<td>澤田</td>
<td>粟山</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>腎臟</td>
<td>太田 (火曜日又は土曜日の不規則 - 病院へお問い合わせ下さい。)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>リウマチ・膠原病</td>
<td>秋谷</td>
<td>廣田</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>午後</td>
<td>生活習慣病</td>
<td>佐々木 (予約)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>呼吸器</td>
<td>佐々木 (予約)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>循環器内科</td>
<td>午前</td>
<td>総合</td>
<td>大野</td>
<td>大野</td>
<td>山田</td>
<td>佐保田</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>午後</td>
<td>予約制</td>
<td>乳癌外来</td>
<td>仁禮</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>産婦人科</td>
<td>午前</td>
<td>婦人科</td>
<td>高嶺</td>
<td>大野</td>
<td>高嶺</td>
<td>山級</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>産科</td>
<td>山部</td>
<td>宇田川</td>
<td>宇田川</td>
<td>高嶺</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>午後</td>
<td>婦人科</td>
<td>宇田川</td>
<td>大野</td>
<td>山部</td>
<td>宇田川</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>産科</td>
<td>高嶺</td>
<td>山部</td>
<td>林</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小児科</td>
<td>午前</td>
<td>総合</td>
<td>細井</td>
<td>芥</td>
<td>交代制</td>
<td>細井</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>午後</td>
<td>総合</td>
<td>芥</td>
<td>交代制</td>
<td>菜(第4週)</td>
<td>細井</td>
</tr>
<tr>
<td>整形外科</td>
<td>午前</td>
<td>総合</td>
<td>落合</td>
<td>田中</td>
<td>小川</td>
<td>野内</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>落合</td>
<td>田中</td>
<td>小川</td>
<td>吉岡</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>落合</td>
<td>田中</td>
<td>小川</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>予約制</td>
<td>専門外来</td>
<td>スポーツ外来</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>予防接種元気な子 (芥)</td>
<td>予防接種元気な子 (芥)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>予防接種元気な子 (芥)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>予防接種元気な子 (芥)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>筑波大医師</td>
<td>藤谷</td>
<td>萩谷</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>酒井 (脳神經外科)</td>
<td>萩谷</td>
<td>小川</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>予約制</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理療・リハビリテーション科</td>
<td>午後</td>
<td>総合</td>
<td>無</td>
<td>野内</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>耳鼻咽喉科</td>
<td>午前</td>
<td>総合</td>
<td>近藤</td>
<td>茂木</td>
<td>谷口</td>
<td>遠藤</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>午後</td>
<td>総合</td>
<td>茂木</td>
<td>谷口</td>
<td>遠藤</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>眼科</td>
<td>午前</td>
<td>総合</td>
<td>尾羽澤</td>
<td>都築</td>
<td>尾羽澤/河野</td>
<td>花園</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>午後</td>
<td>検査</td>
<td>検査</td>
<td>検査</td>
<td>検査</td>
<td>検査</td>
</tr>
<tr>
<td>皮膚科</td>
<td>午後</td>
<td>総合</td>
<td>紬華神</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>泌尿器科</td>
<td>午後</td>
<td>総合</td>
<td>高木</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>腦神経外科</td>
<td>午前</td>
<td>総合</td>
<td>川村</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
循環器・消化器病検査担当表

<table>
<thead>
<tr>
<th>検査名</th>
<th>月</th>
<th>火</th>
<th>水</th>
<th>木</th>
<th>金</th>
<th>土</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>胃内視鏡</td>
<td>午前</td>
<td>川口/宮原</td>
<td>三上/大西</td>
<td>清水/大西</td>
<td>山田/宮原</td>
<td>秋 本</td>
</tr>
<tr>
<td>腹部超音波</td>
<td>午前</td>
<td>秋本/清水</td>
<td>秋 本</td>
<td>山田/宮原</td>
<td>三上/大西</td>
<td>清水/大西</td>
</tr>
<tr>
<td>胆管・甲状腺超音波</td>
<td>午前</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>乳腺超音波</td>
<td>午後</td>
<td>一般検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
</tr>
<tr>
<td>頸部/頸部超音波(13:30〜)</td>
<td>午後</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
<td>担当検査技師</td>
</tr>
<tr>
<td>大腸内視鏡</td>
<td>午後</td>
<td>三上秋本/千代田</td>
<td>久保田/山田/宮原</td>
<td>秋本/清水</td>
<td>川口/山田/宮原</td>
<td>田 中</td>
</tr>
<tr>
<td>心臓超音波</td>
<td>午後</td>
<td>午後</td>
<td>午後</td>
<td>大野</td>
<td>午後</td>
<td>大野</td>
</tr>
<tr>
<td>午後</td>
<td>大野</td>
<td>木</td>
<td>木</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※掲載超音波の土曜日の検査は、月によって実施日に変動があります。何週目の土曜日かは、診察時にお問い合わせ下さい。

専門外来(予約)・特別診療のお知らせ

詳しくは各外来または予約係にお尋ね下さい。

- 乳 腺 外 来（火曜日午後）
- ストーマ外来（第1･3･5金曜日午前）
  担当：仁禮貴子
  鈴木麻子（皮膚・排泄ケア認定看護師）

- 整形外科
  - 手の外科外来（火曜日午後）
    担当：田中利和
  - 足の外科外来（木曜日午後）
    担当：野内隆治
  - スポーツ外来（火曜日午後）
    担当：小川 健
  - 膝 章 外 来（第1・2・4・5木曜日午前）
    担当：酒井晋介
  - 小児整形外来（木曜日午後）
    担当：竹内光子

- 小児科
  - 元気な子外来（火曜日午後・土曜日午後）
    担当：赤木美智男

- 内科
  - 神経外来（第3金曜日午前）
    担当：広瀬宏之
  - 内分泌外来（第4土曜日午後）
    担当：薬師 豪

- 予防接種（月曜日〜土曜日午後）

2013年 キッコーマン総合病院カレンダー

2014年 キッコーマン総合病院カレンダー

休診日
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>内科</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>内科</td>
<td>生活習慣病内科（木曜日午前）土屋 天文</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>生活習慣病内科（火曜日午前）渡邉 杏子</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>慢性消化器内科（木曜日午前）今村 隆明</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>慢性消化器内科（水曜日午前）井田 健之</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>慢性消化器内科（木曜日午前）木隆 伸恒</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>慢性消化器内科（水曜日午前）山田 祐之</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>内科（木曜日午前）田中 祐一郎</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>内科（土曜日午前）関 正史</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>内科（金曜日午前）木川 嘉彦</td>
</tr>
<tr>
<td>内科</td>
<td>内科（水曜日午前）朝尾 哲彦</td>
</tr>
<tr>
<td>小児科</td>
<td>外科</td>
</tr>
<tr>
<td>小児科</td>
<td>外科（金曜日午前）里江 勝雄</td>
</tr>
<tr>
<td>小児科</td>
<td>小児科（木曜日午前）岡山大学2005年卒業</td>
</tr>
<tr>
<td>小児科</td>
<td>小児科（金曜日午前）小林 智雄</td>
</tr>
<tr>
<td>形成外科</td>
<td>外科（土曜日午前）吉岡 友和</td>
</tr>
<tr>
<td>形成外科</td>
<td>形成外科（水曜日午前）後藤 隆</td>
</tr>
<tr>
<td>形成外科</td>
<td>形成外科（木曜日午前）植谷 久</td>
</tr>
<tr>
<td>眼科</td>
<td>眼科（木曜日午前）篠原 啓</td>
</tr>
<tr>
<td>眼科</td>
<td>眼科（木曜日午前）花園 元</td>
</tr>
<tr>
<td>眼科</td>
<td>眼科（木曜日午前）林 雅敏</td>
</tr>
<tr>
<td>眼科</td>
<td>眼科（水曜日午前）大野 晴子</td>
</tr>
<tr>
<td>眼科</td>
<td>眼科（土曜日午前）林 雅敏</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**注意**：各科の詳細な情報は、該当科目的ウェブサイトや情報デリバリーシステムを通じてご覧いただけます。
変形性膝関節症とは

リハビリテーションセンター
理学療法士 池田 達也、藤井 雄、樫山 里美

変形性膝関節症とは立ち上がり、歩き始めに膝が痛む、膝に水が溜まる、正座、階段昇降が困難、膝がピクンと伸びないなどの症状が起こる運動器疾患です。右図のようなO脚変形やレントゲンでは、骨の変形が確認できます。主な原因は骨の変化や肥満、悪い姿勢、筋力低下などが考えられます。

治療法は保存療法と手術療法がありますが、まずは保存療法が選択され、理学療法により痛みや機能障害の改善を図ります。

理学療法
理学療法とは痛みや関節の動きの改善、筋力強化、歩行能力の改善などを目的に施行されるものです。その中でも変形性膝関節症の疼痛軽減に有効に作用すると言われているものの1つに、筋力トレーニングがあります。ここで、自宅でできる筋力トレーニングをご紹介します。

①大腿四頭筋訓練
仰向けになって、片側の膝を立てます。膝を床から20〜30cmの位置で止めて、5秒間保持します。その後、床に下ろして5秒間休息します。

②大腿四頭筋訓練
椅子に座って、脚を下ろした状態から、膝を伸ばします。5秒間保持してゆっくり下ろします。

③中脛筋
横向きに寝て、上側になった脚の膝を伸ばして、約30cm持ち上げて、5秒間保持してゆっくり下ろします。

④ブリッジ
仰向けになって膝を約90°曲げます。その状態から、お尻を約15cm持ち上げて、5秒間保持してゆっくり下ろします。

それぞれの運動を20回1セットとして、1日3セット程度行います。

※注意事項※
筋力トレーニングは一般的なものですが、症状には個人差がありますので無理のない範囲で行って下さい。改善が見られない場合は医師の診察を受けて下さいね！
産科医療補償制度とは？

医事課 小林克生

「産科医療補償制度」とは、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に係る医療事故（過誤を伴う事故及び過誤を伴わない事故の両方を含む）により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的負担を減らすために補償する機能と、事故原因の分析・再発防止機能を併せ持つ制度として平成21年1月に厚生労働省が発表された。この「産科医療補償制度」は出産できるすべての医療機関が対象ではなく、「産科医療補償制度」に加入している医療機関で出産した場合が対象となります。当院は、この「産科医療補償制度」に加入しておりますので、この制度の主な内容をご理解いただき、出産されるすべての場合に登録をお願いしています。

また、補償の対象となった脳性麻痺について、日本医療機能評価機構の「医療機能評価機構の「医療機能評価機構」（TEL.03-5800-2231）または当院医事課までお問い合わせください。

産科医療補償制度の概要

補償の対象：出産体重2,000g以上かつ妊娠33週以上で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとなります。28週以上の場合は補償となる場合があります（先天性の要因等については補償の対象外となる場合があります）。補償内容は、保険一時金600万円と補償分割金2,400万円（年間120万円を20年間）の総額3,000万円が補償金として支払われます。

また、補償の対象となった脳性麻痺については、日本医療機能評価機構の原因分析係関係に在る医学的な視点で可能な限り原因分析を行い、その結果を当院にお知らせし、再発防止と産科医療の質の向上として役立てられます。

編集後記

2階病棟は、アートワークのテーマになっている「みんなを元気ににする不思議な植物の循環」の森が始まる場所です。各部屋の入口に、新しい命を象徴する新芽が描かれ不思議な妖精達が遊びまわり、癒しの空間を演出しています。2012年10月25日には、スタッフ全員が待ち望んだ新しい命が誕生しました。赤ちゃんの音が聞こえ、赤ちゃんの声が聞こえ、赤ちゃんの声が聞こえる。それは心を痛めたかのように喜びを伝え、赤ちゃんの声が聞こえる。「赤ちゃんの声が聞こえる」と伝えたよ。