別紙様式42の２

疾患別リハビリテーションに係る症例報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 保険医療機関名 |  |
| 郵便番号 |  |
| 住所 |  |
| 報告年月日 |  |

１．疾患別リハビリテーション料の算定状況について

各年６月１日から30日までの１ヶ月間に疾患別リハビリテーション料を算定した患者について実人数を記載すること。なお、同一の患者が複数回同一の傷病名により同一の疾患別リハビリテーション料を算定した場合は、１人として計算すること。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **＜脳血管疾患等リハビリテーション料について＞** | 入院中の患者以外の患者 | 入院中の患者 |
| 1）脳血管疾患等リハビリテーション料の算定患者 | 人 | 人 |
|  | 2）　1）のうち、標準的算定日数（180日）を超えた患者　**※ 2）は3）と5）を足し合わせた数** | 人 | 人 |
|  | 3）　2）のうち、脳血管疾患等リハビリテーション料について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される、又は、治療上有効であると医学的に判断される等の理由で、月13単位の算定上限の対象外となっている患者 | 人 | 人 |
|  | 4）　3）のうち、要介護被保険者等 |  |  |
| 5）　2）のうち、月13単位の算定上限の対象となっている患者 | 人 | 人 |
| **＜廃用症候群リハビリテーション料について＞** |  |
| 1）廃用症候群リハビリテーション料の算定患者 | 人 | 人 |
|  | 2）　1）のうち、標準的算定日数（120日）を超えた患者　**※ 2）は3）と5）を足し合わせた数** | 人 | 人 |
|  | 3）　2）のうち、廃用症候群リハビリテーション料について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される、又は、治療上有効であると医学的に判断される等の理由で、月13単位の算定上限の対象外となっている患者 | 人 | 人 |
|  | 4）　3）のうち、要介護被保険者等 |  |  |
| 5）　2）のうち、月13単位の算定上限の対象となっている患者 | 人 | 人 |
| **＜運動器リハビリテーション料について＞** |  |
| 1）運動器リハビリテーション料の算定患者 | 人 | 人 |
|  | 2）　1）のうち、標準的算定日数（150日）を超えた患者　**※ 2）は3）と5）を足し合わせた数** | 人 | 人 |
|  | 3）　2）のうち、運動器リハビリテーション料について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される、又は、治療上有効であると医学的に判断される等の理由で、月13単位の算定上限の対象外となっている患者 | 人 | 人 |
|  | 4）　3）のうち、要介護被保険者等 |  |  |
| 5）　2）のうち、月13単位の算定上限の対象となっている患者 | 人 | 人 |

２．患者の状態等について

入院中の患者以外の患者について、各年６月１日から７日までの１週間の間に疾患別リハビリテーション料を算定した患者のうち「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される、又は、治療上有効であると医学的に判断される等の理由で、月13単位の算定上限の対象外となっている患者」に該当している患者のデータ（入院中の患者以外の患者）を記載すること。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1）年齢 | 2)要介護度【選択肢】1.要支援１2.要支援２3.要介護１4.要介護２5.要介護３6.要介護４7.要介護５8.該当無し | ３）主な傷病※○は1つだけ | ４）上限日数となってからの期間※○は1つだけ | ５）ＡＤＬ | ６）単位数 |
| 脳血管疾患 | 廃用症候群 | 外傷 | 外傷以外の整形外科疾患 | その他 | 3か月未満 | 3か月以上6か月未満 | 6か月以上1年未満 | 1年以上 | ＢＩ（Barthel Index） | ＦＩＭ（126点満点でご記入ください） | リハビリテーションの単位数（／週） |
| ４）のはじめ | 現在 | ４）のはじめ | 現在 |  |
| *例* | *75*歳 | *6* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | *30* | *60* | *１０* | *２０* | *７* |
| 1 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 歳 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |

[記載上の注意]

１．については、入院していた患者が退院した等により、同一月内に「入院中以外の患者」及び「入院中の患者」の両方に当てはまる場合は、当該月内の初回の疾患別リハビリテーション料の算定により計算すること。