1. 연구 목적

우리나라에서 독나방에 의한 피부병은 1915년부터 보고가 되어 있을 정도로 역사가 깊다. 1970년대 초에 여름철마다 독나방 피부염이 만연되었다는 보고를 보아도 지금까지 많은 독나방 피부병이 유의해졌으리라 생각한다. 저자들은 도로변에서 500여 미터 떨어진 숲속에 있는 기계 및 기구를 제조하는 일개 공장 근로자들에게 1995년 8월 말에 집단적으로 피부 질환이 발생하여 역학 조사를 실시한 결과 독나방 피부염으로 진단하여 이에 보고하는 바이다.

2. 연구 방법

모회사 근로자 105명, 자회사 근로자 50명과 경비를 맡은 한국 안전 셔스트 주식회사 직원 5명 등으로 총 160명이 근무하는 공장 근로자 중에서 1995년 8월 25일, 8월 28일 2차례에 걸쳐 한번이라도 설문 조사가 가능하였던 92명을 조사 대상으로 하여 설문조사를 실시하였다. 피부 질환이 있는 근로자 47명에 대하여 피부 병변을 피부과 전문의가 관찰하였고, 집단 피부 질환의 발병 원인이 노량 색깔의 나방일 것이라는 가설 하에 1995년 8월 25일, 8월 28일 두 차례에 걸쳐 원인으로 생각하는 나방을 수집하여 생물학자에게 의뢰하여 나방의 학명을 확인하였다. 또한 스트레오 현미경과 광학 현미경을 이용하여 원인으로 생각하는 나방의 독모를 관찰하였다.

집단 피부 질환의 원인이 나방의 독모일 것이라고 생각하여 독모를 이용하여 2명에게 유발시험을 실시하였다.
3. 연구결과

1) 피부 질환의 발병자는 42배로 피부 질환 발병률은 45.7%였다. 회사별, 연령별, 성별, 교육 수준별, 근무 기간별 발병률은 통계적으로 유의하지 않았다. 직종별 피부 질환 발병률은 살펴보면 사무직은 25.0%, 생산직은 47.8%, 경비는 100.0%로 경비직이 다른 근로자에 비하여 통계적으로 유의하게 발병률이 높았다 (p<0.05).

2) 피부 질환 환자군의 질병 특징을 살펴보면, 피부 질환이 있는 모든 환자는 소양감을 호소하였고, 피부 병변은 주변 가정자리가 홍반으로 둘러 쌓인 쌀알 크기의 구진 및 극히 드물게 수포로 이루어져 산재되어 있었고 2명에서 쌀알 크기의 구진이 밀집되어 있고 길으면 변진다고 호소하여 독아방에 의한 피부 질환의 가능성을 시사해 주었다. 피부 질환은 7월 28일부터 현재까지 장기간에 걸쳐 발병하였다고 하였다.

3) 나방의 종류 및 독모 확인

원인으로 생각하는 나방의 종류는 독아방 (Euproctis subfava (Bremer))으로 확인하였다. 스테레오 현미경과 광학 현미경을 이용하여 독모와 독모 속에 독으로 생각되는 검은 액체를 판찰하였다.

4) 유발시험

나방의 독모를 이용하여 2명의 자자에서 유발시험을 실시한 결과 양성 반응을 관찰하였다.

4. 고찰

이상의 결과로 이번 집단 피부 질환 유행은 독아방의 성충에 의한 독모가 원인이라고 확인하였다. 앞으로는 본 유행을 일으킨 독아방이 이 지역에서 유행하게 된 원인과 독아방의 생활사를 통하여 제발말 막기 위한 예방적 조치가 강구되어야 한다.