# ボックスゾゴ『皮下注用 0.4 mg ボックスソゴ『皮下注用 0.56 mg ボックスゾゴ『皮下注用 1.2 mg 

## 2．7．1 生物薬剤学試験及び関連する分析法

BioMarin Pharmaceutical Japan 株式会社

## 目次

2．7．1 生物薬剤学試験及び関連する分析法 ..... 4
2．7．1．1 背景及び概観 ..... 4
2．7．1．1．1 分析法の概観． ..... 7
2．7．1．1．1．1 ヒト血漿中の BMN 111 濃度測定 ..... 9
2．7．1．1．1．2 BMN 111 の免疫原性を評価する ADA 分析法 ..... 13
2．7．1．1．1．3 血清中の X 型コラーゲンバイオマーカーの測定 ..... 26
2．7．1．1．1．4 尿中及び血漿中の cGMP の測定 ..... 31
2．7．1．1．1．5 探索的バイオマーカー分析法 ..... 37
2．7．1．2 個々の試験結果の要約 ..... 39
2．7．1．3 全試験をとおしての結果の比較と解析 ..... 39
2．7．1．4 付録 ..... 39
表目次
表 2．7．1．1．1 臨床試験用製剤（ 10 mL バイアル中）の組成 ..... 5
表 2．7．1．1．2 市販製剤（ 2 mL バイアル中）の組成 ..... 6
表 2．7．1．1．1．1 生物学的分析法の要約 ..... ．． 8
表 2．7．1．1．1．1．1 BMN 111 の PK 分析法の性能 ..... 10
表 2．7．1．1．1．2．1．1 TAb 分析法（ECLA）の性能 ..... 14
表 2．7．1．1．1．2．1．1．1 TAb 分析法のカットポイント［報告書番号：M102119－02（5．3．1．4．3）（111－ 301／302 試験）及び M110619－03（5．3．1．4．3）（111－202／205 試験）］ ..... 16
表 2．7．1．1．1．2．2．1 抗 BMN 111 NAb 分析法の性能［バリデーション報告書番号 ：BMN111－13－ 044 （5．3．1．4．4）］ ..... 19
表 2．7．1．1．1．2．2．1．1 抗 BMN 111 NAb 分析法のカットポイント［報告書番号：M102119－02
（5．3．1．4．3）（111－301／302 試験）及び M110619－03（5．3．1．4．3）（111－202／205 試験）］22
表 2．7．1．1．1．2．3．1 抗 BMN 111 IgE 抗体の分析法の性能 ..... 24
表 2．7．1．1．1．3．1 X 型コラーゲンバイオマーカー測定法（ECLA）の性能 ..... 27
表 2．7．1．1．1．4．1 尿中 cGMP 測定法（ELISA）の性能 ..... 32
表 2．7．1．1．1．4．2 血漿中 cGMP 測定法（ELISA）の性能 ..... 34
図目次
該当なし

## 略語•略号一覧

| 略語•略号 | 略していない表現（英語） | 略していない表現（日本語） |
| :---: | :---: | :---: |
| ACH | achondroplasia | 軟骨無形成症 |
| AChE | acetylcholinesterase | アセチルコリンエステラーゼ |
| ADA | anti－drug antibody | 抗薬物抗体 |
| ANP | atrial natriuretic peptide | 心房性ナトリウム利尿ペプチド |
| BMN 111 | vosoritide［recombinant］ | ボソリチド（遺伝子組換え） |
| BNP | B－type natriuretic peptide | B型ナトリウム利尿ペプチド |
| BSAP | bone－specific alkaline phosphatase | 骨型アルカリホスファターゼ |
| CDER | Center for Drug Evaluation and Research | FDA 医薬品評価研究センター |
| cGMP | cyclic guanosine monophosphate | 環状グアノシンーリン酸 |
| CNP | C－type natriuretic peptide | C型ナトリウム利尿ペプチド |
| CTX－II | cross linked C－telopeptide of type II collagen | II 型コラーゲン架橋C－テロペプチド |
| CXM | collagen type X marker | X 型コラーゲンマーカー |
| ECL | electrochemiluminescence | 電気化学発光 |
| ECLA | electrochemiluminescence assay | 電気化学発光測定法 |
| ELISA | enzyme－linked immunosorbent assay | 酵素結合免疫吸着測定法 |
| EMA | European Medicines Agency | 欧州医薬品庁 |
| FDA | Food and Drug Administration | 米国食品医桼品局 |
| ICH | International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use | 医薬品䙺制調和国際会議 |
| IgE | immunoglobulin E | 免疫グロブリン E |
| IgG | immunoglobulin G | 免疫グロブリン G |
| NAb | neutralizing antibody | 中和抗体 |
| NPR－B | natriuretic peptide receptor type B | B 型ナトリウム利尿ペプチド受容体 |
| NPR－C | natriuretic peptide receptor type C | C 型ナトリウム利尿ペプチド受容体 |
| NT－ProCNP | N －terminal pro C－type natriuretic peptide | N 木端プロ C 型ナトリウム利尿ペプ チド |
| P1NP | N－terminal pro－peptide of pro－collagen I | 1 型プロコラーゲン N 末端ペプチド |
| PD | pharmacodynamics | 楽力学 |
| PK | pharmacokinetics | 薬物動態 |
| QC | quality control | 品質管理 |
| RAST | radioallergosorbent test | 放射性アレルゲン吸着試験 |
| RIA | radioimmunoassay | 放射免疫測定 |
| TAb | total anti－BMN 111 antibody | 総抗 BMN 111 抗体 |

## 2．7．1 生物薬剤学試験及び関連する分析法

## 2．7．1．1 背景及び橄银

BMN 111 ［JAN：ボソリチド（遺伝子組換え）］は，遺伝子組換えヒトC型ナトリウム利尿ペプ チド（CNP）であり，軟骨無形成症（ACH）の小児患者に対する治療楽としてBioMarin Pharmaceutical Inc．（BioMarin 社）が開発中の楽剤である。BMN 111 は，ヒトCNP53 のC 末端側 37 個のアミノ酸配列の N 末端に 2 個のアミノ酸（Pro－Gly）を付加した 39 個のアミノ酸からな る遺伝子組換えペプチドアナログであり，ヒト転写因子 12 との融合タンパク質として大腸菌 （Escherichia coli）に発現させる。このヒト転写因子 12 によって BMN 111 の発現が増加し，封入体の形成が誘導される。BMN 111 の処方原薬の製造工程は，培養，封入体の回収，融合タン パク質の切断，並びに精製及び製剤化の工程からなる。BMN 111 原楽は最新の「医薬品及び医楽部外品の製造管理及び品質管理に関する基準」に従って製造される。

BMN111は白色から淡黄色の凍結乾燥粉末であり注射用水に溶解して使用する皮下注射用であ る。保存剤は添加していない。滅菌済みの単回投与用ホウケイ酸ガラスバイアル（タイプ 1）に充填し，フッ化炭素でコーティングされたブロモブチルゴム栓（タイプ1）及びアルミニウムの フリッブオフキャップで密封して提供される。臨床試験用製剤は 10 mL バイアルで提供した が，市販製剤は 2 mL バイアルで提供される。バイアルサイズは異なるが，容器施栓系の材質は臨床試験用製剤と市販製剤で同—であった。

臨床試験用製剤では， 10 mL バイアル中に $0.8, ~ 2$ 又は 10 mg の BMN 111 粉末が充填され， 1 mL の注射用水で再溶解して $0.8, ~ 2$ 又は $10 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ の濃度となる。市販製剤と第 3 相試験に用いた製剤は，薬剤濃度（ 0.8 又は $2 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ ），添加物組成が同一であった。

市販製剤では， 2 mL バイアル中に $0.4, ~ 0.56$ ，又は 1.2 mg の BMN 111 粉末が兄填される。市販 する際は，注射用水 $0.5, ~ 0.6$ 及び 0.7 mL のプレフィルドシリンジと BMN 111 製剤のバイアルを組み合わせたキットとして提供する。 0.4 及び 0.56 mg バイアルは，それぞれ 0.5 及び 0.7 mL の注射用水で溶解して $0.8 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ の BMN 111 注射用液とする。 1.2 mg バイアルは 0.6 mL の注射用水で溶解して $2.0 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ の BMN 111 注射用液とする。

溶解後の液体製剤は無色から黄色で pH の目標値は 5.5 である。BMN 111 製剤の添加物はいずれ もヒト由来又は動物由来ではなく，新規のものでもない。臨床試験用製剤及び市販製剤の組成 は同一であり，それぞれ表2．7．1．1．1 及び表2．7．1．1．2に示す。

## 表 2．7．1．1．1 臨床試嵞用製剤（10 mL バイアル中）の組成

| 組成 | 規格 | 機能 | 分量（mg／mL） | 分量（mg／vial）${ }^{\text {a }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| BMN 111 原薬 | 別紙規格 | 有効成分 | 0．8，2．0，又は 10.0 | 0．8，2．0，又は 10.0 |
| クエン酸水和物 | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 緩衝剤 | 0.28 | 0.28 |
| クエン酸ナトリウム水和物 | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 緩衝剤 | 1.08 | 1.08 |
| トレハロース二水和物 | USP／NF，Ph．Eur． | 賦形剤 | 58.01 | 58.01 |
| D－マンニトール | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 賦形剤 | 15.00 | 15.00 |
| L－メチオニン | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 安定剤 | 0.73 | 0.73 |
| ポリソルベート80 | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 界面活性剤 | 0.05 | 0.05 |
| 注射用水（q．s．）b | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 溶剤 | q．s． 1 mL | NA |

JP：日本薬局方，NA：硋当なL，NF：国民医薬品集，Ph．Eur．：欧州薬局方，q．s：必要量，USP：米国薬局方
$\mathrm{a}:$ 第 1 相， 2 相及び 3 相の治験製剂。凍結乾燥前に各バイアルに $1.00 \pm 0.03 \mathrm{~mL}$ を充填する。
b ：注射用水は谏結乾燥中に除去される。

## 表 2．7．1．1．2 市販製剤（ 2 mL バイアル中）の組成

| 組成 | 規格 | 機能 | 分量 ${ }^{\text {a }}$（ $\mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ ） | 分量（mg／vial）b |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 0.4 | 0.56 | 1.2 |
| BMN 111 原楽 | 別紙規格 | 有効成分 | 0.8 又は 2.0 | 0.4 | 0.56 | 1.2 |
| クエン酸水和物 | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 緩衝剤 | 0.28 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
| クエン酸ナトリウム水和物 | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 緩衝剤 | 1.08 | 0.54 | 0.76 | 0.65 |
| トレハロース二水和物 | USP／NF，Ph．Eur． | 賦形剤 | 58.01 | 29.01 | 40.61 | 34.81 |
| D－マンニトール | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 賦形剤 | 15.00 | 7.50 | 10.50 | 9.00 |
| L－メチオニン | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 安定剤 | 0.73 | 0.36 | 0.51 | 0.44 |
| ポリソルベート 80 | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 界面活性剤 | 0.05 | 0.025 | 0.035 | 0.030 |
| 注射用水（q．s．）${ }^{\text {c }}$ | USP／NF，Ph．Eur．，JP | 溶蛕 | 1.0 | NA | NA | NA |

JP：日本薬局方，NA：該当なし，NF：国民医薬品集，Ph．Eur．：欧州薬局方，q．s．：必要量，USP ：米国薬局方
a ：再溶解後 1 mL 中の名目濃度
b：製剤含量 $0.4, ~ 0.56 \mathrm{mg} / \mathrm{vial}$ は，それぞれ $0.5 \mathrm{~mL}, ~ 0.7 \mathrm{~mL}$ の注射用水で再溶解され， $0.8 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ の BMN 111 溶液が得られる。製剂含量 $1.2 \mathrm{mg} / \mathrm{vial}$ は， 0.6 mL の注射用水で再溶解され， $2.0 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ の BMN 111 溶液が得られる。
c ：注射用水は凍結乾燥中に除去される。

## 2．7．1．1．1 分析法の檪钼

薬物動態（PK），薬力学（PD），及び免疫原性を解析するために生物学的分析法を開発した （表 2．7．1．1．1．1）。

血漿中薬物濃度の測定には，バリデートした PK 分析法を用いた。総抗 BMN 111 抗体（TAb），中和抗体（NAb），及び血清中免疫グロブリンE（IgE）抗体を含む抗楽物抗体（ADA）の半定量的測定には，バリデートした免疫原性分析法を用いた。TAb分析では，内在性ナトリウム利尿 ペプチド［CNP，心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP），又はB型ナトリウム利尿ペプチド （BNP）］と交差反応する TAbを in vitro で検出するバリデートされた定量分析法を用いた。 In vivo で潜在的 BMN 111 活性バイオマーカー［環状グアノシン一リン酸（cGMP），骨型アルカ リホスファターゼ（BSAP），1 型プロコラーゲン N 末端ペプチド（P1NP），II型コラーゲン架橋 C－テロペプチド（CTX－II），X 型コラーゲンマーカー（CXM），ANP，及びN末端プロ C 型ナト リウム利尿ペプチド（NT－ProCNP）］を測定する探索的分析法は，測定前に十分に特性を検討 し，バリデートした。

PK，TAb及びNAbの分析法は，バリデーション時の最新の以下のガイドラインに準じてバリデ ートされた。
－Bioanalytical Method Validation，FDA（Center for Drug Evaluation and Research；CDER） Guidance for Industry，2001年5月
－Guideline on Bioanalytical Method Validation，European Medicines Agency（EMA），2012
－Guideline on Immunogenicity Assessment of Biotechnology－Derived Therapeutic Proteins， EMA，2008年4月
－ICH Harmonized Tripartite Guideline：Validation of Analytical Procedures：Text and Methodology Q2（R1），2005年11月
－Assay Development and Validation for Immunogenicity Testing of Therapeutic Protein Products， FDA（CDER），2016年4月

表 2．7．1．1．1．1 生物学的分析法の要約

| バリデーション／ <br> 評価報告書 | 分析法 | 臨床試験の相 ${ }^{\text {a }}$ | 添付資料番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| BMN111－12－005 | Quantitative Measurement of BMN 111 in Human $K_{2}$ EDTA and $K_{3}$ EDTA Plasma by ELISA | 1，2 | 5．3．1．4．1 |
| BMN111－15－095 | Quantitative Measurement of BMN 111 in Human K3EDTA Plasma by ECLA | 3 | 5．3．1．4．2 |
| BMN111－12－022 | Detection of Anti－BMN 111 （ProCNP38）Total Antibodies in Human Serum | 1，2， 3 | 5．3．1．4．3 |
| BMN111－13－044 | Cell－Based Assay to Measure BMN 111 Neutralizing Antibodies in Human Serum | 2， 3 | 5．3．1．4．4 |
| BMN111－13－057 | Determination of Drug Specific Anti－BMN 111 IgE by Conventional RAST ${ }^{\text {b }}$ | 1 | 5．3．1．4．5 |
| 21120－5955 | Detection of Anti－BMN 111 IgE Antibodies in Human Serum using the Immunocap ${ }^{\text {® }}$ Platform | 2， 3 | 5．3．1．4．6 |
| BAS－DR－13－001 | Detection of cGMP in Human Urine using a Ligand Binding Assay | 1， 2 | 5．3．1．4．7 |
| N16－001VR－1 | Cayman Chemical cGMP ELISA ${ }^{\text {c }}$ kit on the Molecular Device SpectraMax | 2， 3 | 5．3．1．4．9 |
| BAS－QR－06－002 | Determination of cGMP in Human Plasma by Immunoassay | 1 | 5．3．1．4．8 |
| BMN111－18－088 | Relative Quantitation of cGMP in Human $\mathrm{K}_{3}$－EDTA Plasma by ELISA ${ }^{\text {c }}$ | 2 | 5．3．1．4．10 |
| BMN111－18－075 | Relative Quantitative Measurement of Collagen Type X in Human Serum by ECLA | 2， 3 | 5．3．1．4．11 |
| N08－024VR－1，4 | Quantitative Determination of Bone Specific Alkaline Phosphatase in Human Serum by ELISA | 2， 3 | 5．3．1．4．12 |
| N06－016VR | Intact N－terminal Propeptide of Type 1 Procollagen | 2 | 5．3．1．4．13 |
| N06－114VR | Quantitative Measurement of Degradation Products of C－Terminal Telopeptides of Type II Collagen in Urine by Immunodiagnostic Systems ELISA | 2 | 5．3．1．4．14 |
| Yandle 1986 ${ }^{\text {b }}$ | Human ANP Radioimmunoassay | 2 | 5.4 |
| Prickett 2001 ${ }^{\text {c }}$ | Plasma NT－ProCNP Radioimmunoassay | 2 | 5.4 |

ANP：心房性ナトリウム利尿ペプチド，cGMP：環状グアノシンーリン酸，ECLA：電気化学発光測定法，EDTA：エチレンジアミン四酢酸，ELISA：酵素結合免疫吸着測定
法，IgE：免疫グロブリンE，NT－ProCNP：N 末端プロC型ナトリウム利尿ペプチド，RAST：放射性アレルゲン吸着試験
a ：第 1 相試験：111－101試験，第2相試験：111－202，111－205，111－206，及び111－208試験，第 3 相試験：111－301 及び 111－302試験
b ：Yandle TG，Espiner EA，Nicholls MG，and Duff H，Radioimmunoassay and characterization of atrial natriuretic peptide in human plasma，J Clin Endocrinol Metab．（1986），Jul；63（1）：72－9．
c ：Prickett，T．C．R．；Yandle，T．G．；Nicholls，M．G．；Espiner，E．A．；Richards，A．M．，Identification of Amino－Terminal Pro－C－Type Natriuretic Peptide in Human Plasma，Biochem．and Biophys． Res．Com．286（3），513－517（2001）

## 2．7．1．1．1．1 ヒト血策中の BMN 111 濃度测定

第1相試験（111－101 試験）及び第2相試験（111－202／205試験）に参加した被験者の血漿中 BMN 111 濃度の測定に用いる酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）が開発され，BioMarin 社でバ リデーションを行った［バリデーション報告書番号：BMN111－12－005（5．3．1．4．1）］。

本分析法では，捕捉抗体にマウス抗 BMN 111 モノクローナル免疫グロブリン G（IgG），一次検出抗体にウサギ抗 CNPポリクローナル IgGを用いた。また，二次検出抗体として西洋ワサビペ ルオキシダーゼで標識したヤギ抗ウサギ IgG，発色基質としてテトラメチルベンジジンを用い た。各ウェルプレートの 450 nm での吸光度は分光光度計の SpectraMax ${ }^{(8)}$（Molecular Devices 社， カリフォルニア州サンノゼ，米国）で測定した。実試料のBMN 111 濃度は， 4 パラメータロジ スティック曲線を適用して作成した標準検量曲線に，各試料の吸光度の原データを内挿するこ とによって定量した。本分析法による未希釈血漿中のBMN 111 濃度の検出限界は $391 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ で あった。

その後，第2相試験（111－206／208 試験）及び第3相試験（111－301／302試験）でのデータ分析法 として，ELISAよりも感度が高く，定量範囲が広い電気化学発光測定法（ECLA）が開発され， BioMarin 社でバリデーションを行った［バリデーション報告書番号：BMN111－15－095
（5．3．1．4．2）］。ECLA では，捕捉抗体にビオチン化マウス抗BMN 111 モノクローナルIgG，検出抗体にルテニル化ウサギ抗 BMN 111 ポリクローナル IgGを用いた。Meso Scale Discovery （MSD）社のリードバッファーを用いて電気化学発光（ECL）シグナルを発生させ，MSD 製 Quickplex（MesoScale Diagnostics LLC 社，メリーランド州ロックビル，米国）で記録した。実試料中の BMN 111 濃度は， 4 パラメータロジスティック曲線を適用して作成した標準検量曲線 に，各試料の吸光度の原データを内挿することによって定量した。

ELISA と ECLA での PK 分析結果の比較可能性を評価するため，ブリッジング試験を実施した ［報告書番号：BAS－GR－20－025（5．3．1．4．15）］。ELISA で分析した111－205試験の30試料につい て，ECLA を用いて分析した。その結果， 30 試料中 26 試料（ $86.7 \%$ ）では，各分析法で測定し た平均濃度の差が $30 \%$ 以内であったため，許容基準を満たした。 30 試料全体での平均比率の差 は $0.21 \%$ であり，ELISA と ECLA で分析した結果の同等性が示された。

BMN 111 の PK 分析法の性能を表2．7．1．1．1．1．1に要約した。

## 表 2．7．1．1．1．1．1 BMN 111 の PK 分析法の性能（1／3）

| パラメータ | PK ELISA バリデーション <br> ［報告書番号：BMN111－12－005（5．3．1．4．1）］ | PK ECLA バリデーション <br> ［報告書番号：BMN111－15－095（5．3．1．4．2）］ |
| :---: | :---: | :---: |
| 測定内の精度及び真度 | BMN111－12－005 A2 ： <br> $\|\% \mathrm{RE}\|: \leq 7.1$（QC），$\leq 10.7$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV}: \leq 7.1$（QC），$\leq 10.0$（LOQ） <br> $\% \mathrm{TE}: \leq 12.8$（QC），$\leq 20.7$（LOQ） | $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\|: \leq 3.8 \quad(\mathrm{QC}), \leq 2.8 \quad(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV}: \leq 4.4 \quad(\mathrm{QC}), \leq 6.3(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{TE}: \leq 8.2 \quad(\mathrm{QC}), \leq 9.1 \quad(\mathrm{LOQ}) \end{aligned}$ |
| 測定間の精度及び真度 | BMN111－12－005 A2 ： <br> $\|\% R E\|: \leq 7.1$（QC），$\leq 10.7$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV}: \leq 7.4$（QC），$\leq 15.2$（LOQ） <br> $\% \mathrm{TE}: \leq 12.8$（QC），$\leq 25.9$（LOQ） | $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\|: \leq 3.8 \quad(\mathrm{QC}), \leq 2.8 \quad(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV}: \leq 10.8 \quad(\mathrm{QC}), \leq 10.1 \text { (LOQ) } \\ & \% \mathrm{TE}: \leq 14.2(\mathrm{QC}), \leq 12.9 \quad(\mathrm{LOQ}) \end{aligned}$ |
| 定量範囲 | 未希釈血漿中： $391 \sim 25,000 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ | 未希娇血漿中： $0.137 \sim 100 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ |
| 感度 | 未希釈血漿中： $391 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ | 末希彩血漿中： $0.137 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ |
| 標準曲線の性能 | $\begin{aligned} & \text { BMN111-12-005 A2: } \\ & \text { 平均 } \mathrm{R}^{2}: 0.999 \\ & \|\% \mathrm{RE}\|: \leq 1.1, ~ \leq 0.6 \text { (LOQ) } \\ & \% \mathrm{CV}: \leq 6.9, \leq 7.1 \text { (LOQ) } \end{aligned}$ | 平均 $\mathrm{R}^{2}: 0.999$ <br> $\|\% R E\|: 4.1, ~ \leq 2.4$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV}: \leq 1.8, ~ \leq 1.7$（LOQ） |
| 希採線形性 | BMN111－12－005 A2 ： <br> 各希釈の平均：$\|\% \mathrm{RE}\| \leq 8.4$ <br> 各希䣋段階：$\% \mathrm{CV} \leq 5.8$ <br> 未希釈血漿中の BMN 111 濃度 $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ までは付着効果が認め られなかった。 | 各希釈の平均：$\|\% R E\| \leq 5.0$ <br> 各希釈段階：$\% \mathrm{CV} \leq 4.1$ <br> 未希䣋血漿中の BMN 111 濃度 $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ までは付着効果は認め られなかった。 |

## 表 2．7．1．1．1．1．1 BMN 111 の PK 分析法の性能（2／3）

| パラメータ | PK ELISA バリデーション <br> ［報告書番号 ：BMN111－12－005（5．3．1．4．1）］ | PK ECLA バリデーション <br> ［報告書番号：BMN111－15－095（5．3．1．4．2）］ |
| :---: | :---: | :---: |
| 選択性 | BMN111－12－005 A1： <br> 正常試料（血漿） <br> 低添加試料の $90 \%$ ：$\|\% R E\|$ 及び $\% \mathrm{CV}<20.0 \%$ <br> 添加していない試料の 100\％：BLQ <br> 溶血試料（血漿） <br> 低添加試料の $33.3 \%$ ：｜\％RE $\mid$ 及び $\% \mathrm{CV}<20.0 \%$ <br> 高脂血試料（血漿） <br> 低添加試料の $80 \%:\|\% R E\|$ 及び $\% \mathrm{CV}<20.0 \%$ <br> 本分析法は，正常及び高脂血漿試料に対して選択性を示した が，溶血血漿試料で干渉の可能性が認められた。 | 正常試料（血漿） <br> 高添加試料の $100 \%:\|\% R E\|$ 及び $\% \mathrm{CV}<25.0 \%$ <br> 低添加試料の $90 \%:\|\% R E\|$ 及び $\%$ CV $<25.0 \%$ <br> 添加していない試料の $100 \%$ ：BLQ <br> 溶血試料（血墏） <br> 高添加試料の $100 \%:\|\% R E\|$ 及び $\% \mathrm{CV}<25.0 \%$ <br> 低添加試料の $75 \%:\|\% R E\|$ 及び $\%$ CV $<25.0 \%$ <br> 高脂血試料（血漿） <br> 高添加試料の $100 \%$ ：｜$\%$ RE $\mid$ 及び $\% \mathrm{CV}<25.0 \%$ <br> 低添加試料の $100 \%$ ：｜\％RE｜及び $\% \mathrm{CV}<25.0 \%$ <br> 本分析法は，正常及び高脂血漿試料に対して選択性を示した が，溶血血漿試料で干渉の可能性が認められた。 |
| 特異性 | BMN111－12－005 ： <br> $25,000 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ の ANP では干渉なし <br> $25,000 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ の BNP では干渉なし <br> BMN111－12－005A1： <br> $15 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ の CNPでは干渉なし | $0.700 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ の CNP では干渉なし |
| 測定物質の安定性長期安定性 | BMN111－12－005 ： <br> ヒト血漿中の BMN 111 は，$-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ の温度条件で最長 18カ月まで安定 | ヒト血漿中の BMN 111 は，$-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ の温度条件で最長 4年間まで安定 |

## 表 2．7．1．1．1．1．1 BMN 111 の PK 分析法の性能（3／3）

| パラメータ | PK ELISA バリデーション <br> ［報告書番号：BMN111－12－005（5．3．1．4．1）］ | PK ECLA バリデーション <br> ［報告書番号：BMN111－15－095（5．3．1．4．2）］ |
| :---: | :---: | :---: |
| マトリックス効果／平行性 | BMN111－12－005 ： <br> 高濃度試料（ $5 / 5$ 試料）：定量の範囲内での連続希釈法 <br> で，$\% \mathrm{CV} \leq 8.7$ <br> BMN111－12－005 AI ： <br> 高濃度試料（ $5 / 5$ 試料）：定量の範囲内での連続希釈法 <br> で，\％CV $\leq 26.3$ | 111－301試験で検査した試料は，いずれも最小希釈倍率で定量 の範囲内であった。したがって，マトリックス効果は評価し なかった。 |
| ISR | 111－101 試験： <br> ISR 試料：45／60（75．0\％），｜\％誤差｜：$\leq 30 \%$ 111－202／205 試験： <br> ISR 試料：126／132（95．5\％），｜\％誤差 $\mid: \leq 30 \%$ | 111－301／302 試験： <br> ISR 試料：232／260（89．2\％），｜\％誤差 $: ~ \leq 30 \%$ |発光測定法，ELISA：酵素結合免疫吸着測定法，ISR：実サンプルの再分析，LOQ：定量限界，PK：薬物動態，QC：品質管理， $\mathrm{R}^{2}$ ：決定係数，RE：相対誤差，TE：合計誤差

## 2．7．1．1．1．2 BMN 111 の免疫原性を評価する ADA 分析法

TAb，NAb，及びIgEの分析法をバリデートし，臨床開発中のBMN 111 の免疫原性をモニタリ ングするために導入された。定性分析法は，抗 BMN 111 抗体と内在性ナ゙トリウム利尿ペプチド のCNP，ANP及びBNP の交差反応を検出するTAb分析法の一つとしてバリデートした。NAb分析及びNAbとの交差反応は，投与前のベースライン試料及びTAb陽性試料についてのみ検査 した。抗 BMN 111 IgE 検査は，べースライン試料及び有害事象発現時の試料についてのみ実施 した。

## 2．7．1．1．1．2．1 血清中の TAb 測定

111－101，111－202／205，111－206／208，及び 111－301／302 試験で得られたヒト血清中 TAb の測定に用いる半定量ブリッジング ECLA のバリデーションをBioMarin 社で行った［バリデーション報告書番号：BMN111－12－022（5．3．1．4．3）］。本 TAb 分析法は，ビオチン標識 BMN 111 試楽とルデ ニウム標識 BMN 111 試楽のブリッジングを利用しており，これによってヒト血清試料中の全ア イソタイプの抗 BMN 111 抗体を検出した。標識した試薬は，最小希釈倍率（1：10）で希釈した ヒト血清試料でインキュベートした。血清試料中に存在する抗 BMN 111 抗体は，標識した BMN 111 試楽との混液中で結合する。このBMN 111－抗体複合体を捕捉するため，次にストレプ トアビジンでコーティングしたプレート上に本混合液を添加してインキュベートした。最終洗浄後，MSD 社製の緩衝液（界面活性剤を含むリードバッファーT）を添加した。電気刺激を加 えることによってプレートに捕捉されたルテニウムが基質であるトリプロピルアミン（TPA）と化学的に反応し，このルテニウムが発する ECL シグナルを SectorTM Imager 測定器（MesoScale Diagnostics LLC 社，メリーランド州ロックビル，米国）で測定した。

ECL シグナルは，スクリーニングカットポイント以上のシグナルが得られた場合に反応性あり とし，非標識 BMN 111 存在下のシグナル阻害が分析法バリデーションで決定した Confirmation cut point を超えた場合に陽性とした。シグナルが抗体価カットポイントと交差するまで各試料を段階希釈し，陽性となった試料では半定量的抗体価を測定した。希釈曲線のシグナルと抗体価 カットポイントの交点から得られる補正抗体価希釈係数を試料抗体価とした。分析法の検出限界は $37.5 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ であった。

バリデートされた TAb 分析法の性能を表2．7．1．1．1．2．1．1に要約した。

表 2．7．1．1．1．2．1．1 TAb 分析法（ECLA）の性能

| パラメータ | バリデーション結果 |
| :---: | :---: |
| カットポイントa | スクリーニング： $1.11 \times$ CC RLU，偽陽性率： $5.21 \%$ <br> Confirmation： $23.2 \%$ SI，偽陽性率： $1.39 \%$ <br> 抗体価： $1.24 \times$ CC RLU，偽陽性率：目標 $0.1 \%$ <br> ANP 交差反応性： $30.8 \%$ SI，偽陽性率：目標 $0.1 \%$ <br> BNP 交差反応性： $21.9 \%$ SI，偽陽性率：目標 $0.1 \%$ <br> CNP 交差反応性： $21.6 \%$ SI，偽陽性率：目標 $0.1 \%$ |
| 精度 ${ }^{\text {b }}$ | \％CV ：$\leq 16.3 \%$ |
| 最小希釈倍率 | 1：10 |
| 検出限界 ${ }^{\text {c }}$ | $37.5 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$（未希釈） |
| 選択性 | 正常試料（血清） <br> 添加した試料の $100 \%$ が LQC でスクリーニングされ，陽性で $\%$ CV $<25 \%$ スクリーニングされた $87.5 \%$ が，LQC の許容範囲内 <br> 添加していない血清の $100 \%$ がスクリーニングされ陰性 <br> 高脂血試料（血清） <br> 添加した試料の $100 \%$ が LQC でスクリーニングされ，陽性で $\%$ CV $<25 \%$ $50 \%$ が LQC の許容範囲内 <br> 添加していない血清の $100 \%$ が陰性 <br> 溶血試料（血清） <br> 添加した試料の $66.7 \%$ が LQC でスクリーニングされ，陽性 <br> 添加した試料の $16.7 \%$ が LQC の許容範囲内 <br> 添加した試料の $100 \%$ が HQC でスクリーニングされ，陽性 <br> 添加した試料の $16.7 \%$ が HQC で許容範囲内 <br> 溶血及び高脂血漿試料で干渉の可能性が認められた。 |
| 特異性 | 試料中の ANP 又は BNP が $100 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ までは干渉なし |
| 薬剤干渉 | 試料中の BMN 111 が $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ までは干渉なし |
|  | 分析前の標識試薬は氷上で最長 2 時間まで安定 |
| 安定性 ${ }^{\text {d }}$ | 血清試料中の抗 BMN 111 抗体は室温で最長 24 時間，凍結融解サイクル 4 回 まで安定 |

ANP：心房性ナトリウム利尿ペプチド，BNP：B 型ナトリウム利尿ペプチド，CC：陰性コントロール血清の力 ットポイント，CNP：C 型ナトリウム利永ペプチド，CV：変動係数，ECLA：電気化学発光測定法，HQC：高濃度域の品質管理，LQC：低濃度域の品質管理，RLU：相対発光量，SI：シグナル阻害，TAb：総抗 BMN 111 抗体
a：健康成人の血清に基づくカットポイントの試験前のバリデーションが示される。試験固有のカットポイント は，111－202／205試験及び111－301／302試験の被験者の投与前の血清から決定された。バリデーションで決定 された偽陽性率は健康成人の血清に基づいている。
b：報告値には，品質管理試料の標準化スクリーニング分析シグナル（RLU／CC RLU）の精度と Log3（力価）の結果が含まれる。
c：報告された検出限界は，バリデーションスクリーニングカットポイントを用いた陽性コントロールの検出に基づいている。
$\mathrm{d}:-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ で保存した場合の血清中抗体の安定性は，これまで最長 2 年間確立されている［Harlow and Lane（1998），Michaut et al（2014），Pihls et al（2014）〕。したがって，長期安定性は評価されなかった。

## 2．7．1．1．1．2．1．1 TAb 分析法のカットポイント

分析法のスクリーニング用カットポイント，Confirmation cut point，交差反応性用カットポイン ト及び抗体価カットポイントは，薬剤未投与健康成人の正常血清パネルを用いた分析バリデー ションを試験前に実施して設定した［バリデーション報告書番号：BMN111－12－022 （5．3．1．4．3）］。

TAb 分析のスクリーニングカットポイントは偽陽性率を約 5\％，Confirmation cut point は偽陽性率を約 $1 \%$ ，交差反応性カットポイントは偽陽性率を約 $0.1 \%$ ，及び抗体価カットポイントは偽陽性率を約 $0.1 \%$ に設定した。

試験実施前の分析法のバリデーションで決定したカットポイントは，健康成人ドナーから採取 した 48 血清パネルの分析結果に基づいた。111－202／205試験及び111－301／302試験では，試験登録が完了した後，バリデーションで決定したカットポイントを各試験の治療前ベースライン試料の分析結果で評価した。ACH 小児患者の治療前ベースライン試料と試験実施前の分析法バリ デーションで評価した健康成人血清の反応性に明らかな差がみられたため，試験固有の ADA 分析カットポイントを導入した（表 2．7．1．1．1．2．1．1．1）。試験固有のTAb 分析用スクリーニングカッ トポイント，Confirmation cut point，及び交差反応性カットポイントは，M102119－02［BMN111－ 12－022（5．3．1．4．3）Appendix 3］（111－301／302 試験）及び M110619－03［BMN111－12－022
（5．3．1．4．3）Appendix 2］（111－202／205 試験）にそれぞれ記録した。111－202／205試験及び 111－301／302 試験でのTAb 分析用抗体価カットポイントは，M112219－01に記録した。試験固有の TAb 分析用抗体価カットポイントは偽陽性率を約 $1.0 \%$ に設定し，低陽性率の試料からも抗体価 を検出できるように，試験実施前のバリデーションで決定したカットポイント（偽陽性率が約 $0.1 \%$ よりも高くした。試験固有のカットポイントを用いて各試験の治療前ベースライン陽性率を評価し，試験固有のカットポイントが適切に設定されていることが示唆された。

111－206／208 試験では試験への登録が継続中であるため，試験実施前のバリデーションのカット ポイントに基づき結果を示した。111－206試験に登録完了後，治療前ベースライン試料のフルセ ットを用いて試験固有の分析カットポイントを決定し，111－206試験最終報告書にはADA 分析結果を記載する予定である。111－301／302試験及び111－202／205試験の結果にみられるように， 111－206／208 試験の試験固有カットポイントを導入することで，111－206／208試験中間報告書の ADA 陽性率がわずかに上昇し，抗体価も現時点の報告よりもわずかに増加する可能性がある。 ただし，それらの変化によってBMN 111 の免疫原性に対する全体の評価，結果の解釈，及び結論は大きく影響されないと予想する。

## 表 2．7．1．1．1．2．1．1．1 TAb 分析法のカットポイント

［報告書番号：M102119－02（5．3．1．4．3）（111－301／302 試験）及び M110619－03（5．3．1．4．3）（111－202／205 試験）］

| 試験 | 分析カット ポイント | 目標 ベースライン陽性率 ${ }^{\text {e }}$ | 試験実施前の バリデーション カットポイント | バリデーション カットボイント ベースライン陽性率a | 試験カット ポイント | $\begin{gathered} \text { 試験カット } \\ \text { ポイント } \\ \text { ベースライン } \end{gathered}$ <br> 陽性率 ${ }^{\text {a }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－202／205 | TAb Screen | 5．0\％ | $1.11 \times \mathrm{CC} \mathrm{RLU}$ | 0．0\％ | $1.01 \times \mathrm{CC} \mathrm{RLU}$ | 5．6\％ |
| 111－202／205 | TAb Titer | 0．1\％／ $1.0 \%^{\text {b }}$ | $1.11 \times$ CC RLU | 0．0\％ | $1.05 \times$ CC RLU | 2．9\％ |
| 111－202／205 | TAb Confirm | 1．0\％ | 23．2\％SI | 0．0\％ | 14．7\％SI | 0．0\％ |
| 111－202／205 | ANP XAb | 0．1\％ | 30．8\％SI | 5．4\％ | 35．4\％SI | 2．7\％ |
| 111－202／205 | BNP XAb | 0．1\％ | 21．9\％SI | 0．0\％ | 9．2\％SI | 2．7\％ |
| 111－202／205 | CNP XAb | 0．1\％ | 21．6\％SI | 0．0\％ | 14．7\％SI | 0．0\％ |
| 111－301／302 | TAb Screen | 5．0\％ | 1.11 ＊CC RLU | 0．0\％ | 1.02 ＊CC RLU | 5．0\％ |
| 111－301／302 | TAb Titer | 0．1\％／1．0\％${ }^{\text {b }}$ | 1.11 ＊CC RLU | 0．0\％ | 1.05 ＊CC RLU | 1．7\％ |
| 111－301／302 | TAb Confirm | 1．0\％ | 23．2\％SI | 0．0\％ | 15．3\％SI | 2．5\％ |
| 111－301／302 | ANP XAb | 0．1\％ | 30．8\％SI | 0．0\％ | 14．1\％SI | 7．4\％ |
| 111－301／302 | BNP XAb | 0．1\％ | 21．9\％SI | 0．0\％ | 7．1\％SI | 0．8\％ |
| 111－301／302 | CNP XAb | 0．1\％ | 21．6\％SI | 0．0\％ | 9．7\％SI | 1．7\％ |
| 111－206／208 | TAb Screen | 5．0\％ | 1.11 ＊CC RLU | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ |
| 111－206／208 | TAb Titer | 0．1\％／1．0\％${ }^{\text {b }}$ | 1.11 ＊CC RLU | $\mathrm{NA}^{\text {c }}$ | $\mathrm{NA}^{\text {c }}$ | $\mathrm{NA}^{\text {c }}$ |
| 111－206／208 | TAb Confirm | 1．0\％ | 23．2\％SI | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ |
| 111－206／208 | ANP XAb | 0．1\％ | 30．8\％SI | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\text {c }}$ |
| 111－206／208 | BNP XAb | $0.1 \%$ | 21．9\％SI | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\mathrm{c}}$ | $\mathrm{NA}^{\text {c }}$ |

ANP：心房性ナトリウム利尿ペプチド，BNP：B 型ナトリウム利尿ペプチド，CC：陰性コントロール血清のカットポイント，CNP：C 型ナトリウム利尿ペプチド，NA：該当 なし，RLU：相対発光量，SI：シグナル阻害，TAb：総抗 BMN 111 抗体，XAb：抗体交差反応分析
－総被験者 120 例（111－301試験）又は総被験者 35 例（111－202試験）のらち，投与開始前に陽性と判定された被験者の割合
b：試験前バリデーションでのTAb 分析の力価カットポイントは，偽陽性率約 $0.1 \%$ 汇設定された。TAb分析での試験特異的な力価カットポイントは，偽陽性率約 $1.0 \%$ に設定 された。
：111－206／208 試験のベースライン偽陽性率及び試験カットポイントは，試験への登録が継続中であるため決定されていない。

## 2．7．1．1．1．2．2 血清中の抗 BMN 111 NAb の測定

第 2 相試験（111－202／205 試験，111－206／208 試験）及び第3相試験（111－301／302試験）で得られ た血清中 NAbの測定に用いる半定量細胞ベース分析法のバリデーションをBioMarin 社で行った ［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044（5．3．1．4．4）］。本分析法では，内因性 B 型ナトリ ウム利尿ペプチド受容体（NPR－B）を発現し，BMN 111 に反応して cGMPを産生する NIH－3T3 （マウス胎児線維芽細胞）を用いた。

D10培地［10\％ウジ胎仔血清を含むダルベッコ改変イーグル培地（高濃度グルコース）］を加え た 96 ウェル培養プレートに凍結 ready－to－assay NIH－3T3 細胞を播種し， $36^{\circ} \mathrm{C} ~ 38^{\circ} \mathrm{C}$ に保った $5 \%$ $\mathrm{CO}_{2}$ インキュベータで一晚培養した。その後，培養した細胞を希釈したヒト血清試料存在下で $5 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ BMN 111 で刺激した。試料中の抗 BMN 111 NAb は細胞性 NPR－B の活性化を阻害し， cGMP の産生量を減少させた。刺激後，細胞を溶解し，細胞溶解液中のcGMP 濃度を競合法 ELISA キット（Cayman Chemical 社，ミシガン州アナーバー，米国）を用いて測定した。
cGMP ELISA は，限られた数の cGMP 特異的ウサギ抗血清結合部位に対する，非標識 cGMP と，アセチルコリンエステラーゼ（AChE）で標識したcGMP（cGMPトレーサー）との競合的 な結合に基づき実施した。ウサギポリクローナル抗 CNP 抗血清及び cGMP－AChE トレーサーを含めた cGMP 含有細胞溶解夜をインキュベートし，cGMP－ウサギ抗血清複合体を予めアッセイ プレートに塗布していたマウス抗ウサギIgG モノクローナル抗体で捕捉した。プレートを洗浄 して未結合の試薬を除去した後，エルマン試薬（AChE の基質を含む）をウェルに添加した。 AChE 酵素反応産物は黄色を呈し，各ウェルの 420 nm での吸光度を分光光度計の SpectraMax ${ }^{\text {® }}$ （Molecular Devices 社，カリフォルニア州サンノゼ，米国）で測定した。分析シグナルの強度 は，ウェルに結合した cGMPトレーサーの量に比例し，各溶解液中の非標識 cGMP 湄度に反比例した。したがって，NAbを含む試料では cGMP 産生量が少ないため分析シグナルの強度が強 く，NAbが陰性の試料では分析シグナルの強度が弱かった。

最初のバリデーション［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044（5．3．1．4．4）］では，抗体特異性に関わらず，IgG 及び IgM 抗体を免疫除去する確認ステップでプロテイン A／Gアガロース樹脂を用いた。この方法による非特異性の確認ステップでは，治療前ベースラインの試料にて許容できないほど高率に偽陽性がみられた。偽陽性率を減少させるため，BMN 111 特異的抗体 のみを除去する BMN 111 共役セファロース樹脂を採用した第 2 世代の確認ステップを開発し， バリデーションを実施した［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044 A1（5．3．1．4．4）］。NAb分析結果は，すべてこの第2世代の確認ステップを用いたものである。 スクリーニングカットポイント以上の吸光度を示す試料を陽性とし，確認ステップでさらに検査した。免疫除去後の試料が Confirmation cut point と同等以上の阻害率を示した場合に陽性とし た。スクリーニング及び確認ステップで陽性が確認された試料は段階希釈し，半定量的抗体価 を測定した。希釈曲線のシグナルと抗体価カットポイントの交点から得られる補正希釈係数を試料抗体価とした。スクリーニングで陽性が確認されたものの確認ステップで陽性と判定され なかった試料は偽陽性とし，陰性として報告した。ヒト血清中の抗BMN 111 IgG の検出限界は
$227 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ であった。バリデートされた抗 BMN 111 NAb 分析法の性能は表 2．7．1．1．1．2．2．1 に要約 した。

表 2．7．1．1．1．2．2．1 抗 BMN 111 NAb 分析法の性能［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044（5．3．1．4．4）］（1／2）

| パラメータ | 目標許容基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| カットポイントa | スクリーニング，抗体価：約5\％FPR Confirmation：約 $1 \%$ FPR | $\begin{aligned} & \mathrm{SCP} / \mathrm{TCP}=\mathrm{CC} \mathrm{AU}+0.0663 \mathrm{AU} \quad(9.0 \% \mathrm{FPR}) \\ & \mathrm{CCP}=16.0 \% \mathrm{SI} \quad(1.0 \% \mathrm{FPR}) \end{aligned}$ |
| 測定内及び測定間 の精度 | ```HQC, LQC : %CV \leq20.0% NQC : %CV を報告する。 TQC : Log3(抗体価)の%CV を報告する。``` | 測定内の精度（\％CV） <br> HQC ：3．5\％，LQC ：5．1\％，NQC ：6．3\％ <br> TQC［ $\log _{3}$（抗体価）］：4．5\％ <br> 測定間の精度（\％CV） <br> HQC ：8．3\％，LQC ：9．8\％，NQC ：14．7\％ <br> TQC $\left[\mathrm{Log}_{3}\right.$（titer）］：8．1\％ |
| 感度／検出限界 | スクリーニングカットポイントでの平均 TQC 濃度を報告する。 | 末希釈血清中の抗 BMN 111 NAb は $227 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ |
| 選択性 | 正常個別血清： <br> 各レベル（ $\mathrm{HQC}: ~ 3.0 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ ，LQC ： $0.6 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ ）で添加した正常個別血清の $\geq 80 \%$ が QC 許容範囲内でスクリーニング陽性の必要がある。 全マトリックスカテゴリー: <br> QC 許容範囲内でスクリーニング陽性の試料の割合が報告される。測定内の重複 $\% \mathrm{CV}>20.0 \%$ の試料の割合が報告される。 | 正常及び高脂血血清試料： <br> 添加した個々の血清の $100.0 \%$ が QC 許容範囲内でスクリ ーニング陽性 <br> 未添加の個々の血清の $100.0 \%$ がスクリーニング陰性 $\% \mathrm{CV}>20.0 \%$ の試料は $0.0 \%$ <br> 溶血血清： <br> 添加した個々の血清の $100.0 \%$ がスクリーニング陽性： <br> LQC－添加血清スクリーニングの $25 \%$ は LQC 許容範囲超 <br> 未添加血清スクリーニングの $50.0 \%$ が陽性 <br> 溶血血清の $5.9 \%$ は $\% \mathrm{CV}>20.0 \%$ <br> 正常血清及び高脂血血清での選択的測定 <br> 一部の溶血血清からの干渉 |
| 特異性 | 非特異的マウス又はヒトIgGのNQC では陰性を確認する必要がある。 LQC $\pm$ 非特異的マウス又はヒトIgGはスクリーニング陽性の必要があ る。 <br> LQC 試料の結果が許容範囲内にあるかどうかが報告される。 | 非特異的マウス又はヒトIgGのNQCでは陰性を確認し た。 <br> LQC $\pm$ 非特異的 IgGは LQC 許容範囲内でスクリーニン グ陽性。 |

[^0]表 2．7．1．1．1．2．2．1 抗 BMN 111 NAb 分析法の性能［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044（5．3．1．4．4）］（2／2）

| パラメータ | 目標許容基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 楽剤耐性 | BMN 111 を含まないLQC試料はスクリーニング陽性の必要がある。 BMN 111 添加の最高濃度で LQC 試料のスクリーニング陽性が報告され る。 | LQC 試料は陽性であった。 <br> BMN $11110 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ までの LQC試料はスクリーニング陽性であった。 |
| 安定性 ${ }^{\text {b }}$ | 各安定性の状態では，HQC，LQC 及びNQC の結果の $\geq 66.7 \%$ で， $\% \mathrm{CV} \leq 20.0 \%$ Q QC 許容範囲内の必要がある。 | 湿った水上6時間： <br> QC 試料の結果の $100.0 \%$ が $\leq 20.0 \% \mathrm{CV}$ の許容範囲内であ った。 <br> 凍結／融解での安定性： <br> QC 試料の結果の $100.0 \%$ は， 6 回の凍結／融解サイクル まで $\leq 20.0 \% \mathrm{CV}$ の許容篚囲内であった。 |
| 長期安定性 ${ }^{\text {c }}$ | $-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ での血清中及び BMN 111 作業株中の抗 BMN 111 NAb 並び に $-100^{\circ} \mathrm{C}$ 未満で保存された ready－to－assay NIH／3T3 細胞の長期安定性は QC 試料の経時的傾向の分析によって示された。 | 血清中の抗 BMN 111 NAb は $-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ で少なくとも 2年間安定であった。 <br> BMN 111 作業株及び ELISAキット試楽は $-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ で少なくとも 16 力月間安定であった。 <br> NIH／3T3 細胞は液体窒素（ $-100^{\circ} \mathrm{C}$ 未満）で保存し 43 力月まで安定であった。 |

AU：吸光度単位，CC：陰性コントロール血清のカットポイント，CCP：confirmation cut point，CV：変動俰数，ELISA：酵素結合免疫吸着測定法，FPR：偽陽性率，HQC高濃度域の品質管理，IgG：免疫グロブリンG，LQC：低榐度域の品質管理，NAb：中和抗体，NQC：陰性の品質管理，QC：品質管理，SCP：スクリーニングカットポイ ント，SI ：シグナル阻䓊，TCP：抗体価カットポイント，TQC：抗体価の品質管理
a： 48 例の健康成人の血清を用いたバリデーション［BMN111－13－044AI（5．3．1．4．4）］でバリデーションカットポイントと偽陽性率を決定した。
b：$-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ で保存した血清中抗体の安定性は，これまで最長 2 年間と決定されている（Harlow and Lane 1998，Michaut et al 2014，Pihls et al 2014］。そのため，長期安定性は評価されなかった。
$\mathrm{c}: \mathrm{NAb}$ 長期安定性デー夕は，BMN111－13－044 A2（5．3．1．4．4）で報告された。

## 2．7．1．1．1．2．2．1 抗 BMN 111 NAb 分析法のカットポイント

NAb 分析のスクリーニングカットポイント，Confirmation cut point，及び抗体価カットポイント は，試験実施前の分析法のバリデーションで BMN 111 未投与健康成人の血清パネルを用いて決定した［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044（5．3．1．4．4）］。

NAb 分析のスクリーニングカットポイントは偽陽性率を約 $5 \%$ ，Confirmation cut point は偽陽性率を約1\％，及び抗体価カットポイントは偽陽性率を約 $1.0 \%$ に設定した。すべての試験の試料抗体価曲線が NAb 分析スクリーニングカットポイントと交差したため，この分析法は更新され， スクリーニングカットポイント（偽陽性率が約 5．0\％）を使用して抗体価を決定することとなっ た［バリデーション報告書番号：BMN111－13－044 A1（5．3．1．4．4）］当初のカットポイント（偽陽性率が約 $1 \%$ ）よりも抗体価カットポイントをわずかに低く設定することで，低陽性率の試料か らも抗体価を検出できるようにした。NAb 分析の結果は，いずれもスクリーニングカットポイ ントを使用して抗体価を測定した。

試験実施前の分析法のバリデーションで決定したカットポイントは，健康成人ドナーから採取 した 48 血清パネルの分析結果に基づいた。111－202／205試験及び 111－301／302試験では，試験登録が完了した後，バリデーションで決定したカットポイントを各試験の治療前ベースライン試料の分析結果で評価した。ACH 小児患者の治療前ベースライン試料と試験実施前の分析法のバ リデーションで評価した健康成人血清の反応性に明らかな差がみられたため，試験固有の ADA分析カットポイントを導入した（表 2．7．1．1．1．2．2．1．1）。試験固有のNAb 分析用スクリーニングカ ットポイント，抗体価カットポイント，及び Confirmation cut point は，M102119－02［BMN111－ 12－022（5．3．1．4．3）Appendix 3］（111－301／302 試験）及び M110619－03［BMN111－12－022
（5．3．1．4．3）Appendix 2］（111－202／205 試験）にそれぞれ記録した。試験固有のカットポイントを用いて各試験の治療前ベースライン陽性率を評価し，試験固有のカットポイントが適切に設定 されていることが示唆された。

111－206／208 試験ではデータカットオフ時点で登録が完了していないため，試験実施前のバリデ ーションのカットポイントに基づき結果を示した。111－206試験の登録完了後，治療前ベースラ イン試料のフルセットを用いて試験固有の分析カットポイントを決定し，111－206及び 111－208試験の最終試験総括報告書には ADA 分析結果を含める予定である。111－301／302 試験及び 111－ 202／205 試験の結果にみられるように，111－206／208 試験の試験固有カットポイントを導入するこ とで，111－206／208 試験中間報告書のADA 陽性率がわずかに上昇し，抗体価も現時点の報告より もわずかに増加する可能性がある。ただし，それらの変化によってBMN 111 の免疫原性に対す る全体の評価，結果の解釈，及び結論は大きく影響されないと予想する。

## 表 2．7．1．1．1．2．2．1．1 抗 BMN 111 NAb 分析法のカットポイント

 ［報告書番号：M102119－02（5．3．1．4．3）（111－301／302 試験）及び M110619－03（5．3．1．4．3）（111－202／205 試験）］| 試験 | 分析カットポイント | $\begin{gathered} \text { 目標ベー } \\ \text { スライン } \\ \text { 陽性率 } \\ \hline \end{gathered}$ | 試験実施前の バリデーションの カットポイント | ベースライン陽性率 のバリデーションの カットポイントa | 試験カットポイント | ベースライン陽性率の試験 カットポイントa |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－202／205 | NAb スクリーニング／抗体価 | 5．0\％ | CC＋0．0663 RLU | 76．9\％ | $\mathrm{CC}+0.2129 \mathrm{RLU}$ | 5．1\％ |
| 111－202／205 | NAb確認 | 1．0\％ | 16.0 \％SI | 2．6\％ | 13.2 \％SI | 5．1\％ |
| 111－301／302 | NAbスクリーニング／抗体価 | 5．0\％ | CC＋0．0663 RLU | 30．8\％ | CC＋0．1913 RLU | 3．3\％ |
| 111－301／302 | NAb 確認 | 1．0\％ | 16.0 \％SI | 0．0\％ | 7.1 \％SI | 0．0\％ |
| 111－206／208 | NAbスクリーニング／抗体価 | 5．0\％ | CC＋0．0663 RLU | N／A ${ }^{\text {b }}$ | N／A ${ }^{\text {b }}$ | N／A ${ }^{\text {b }}$ |
| 111－206／208 | NAb 確認 | 1．0\％ | 16.0 \％SI | N／A ${ }^{\text {b }}$ | N／A ${ }^{\text {b }}$ | N／A ${ }^{\text {b }}$ |

$\overline{C C}$ ：險性コントロール血清のカットポイント，NA：該当なし，NAb：中和抗体分析，RLU：相対発光量，SI：シグナル阻害
a：総被験者 120 例（111－301試験）又は総被験者 35 例（111－202試験）のらち，投与開始前に陽性と判定された被験者の割合
b：111－206／208 試験のベースラインの偽陽性率及び詞験カットポイントは，試験への登録が継続中であるため決定されていない。

## 2．7．1．1．1．2．3 血清中 $\operatorname{Ig} E$ 抗体の測定

111－101 試験の血清試料中の抗 BMN 111 IgE 抗体を測定するために定量放射性アレルゲン吸着試験（RAST）を開発し，バリデーションを実施した［バリデーション報告書番号：BMN111－13－ 057 （5．3．1．4．5）］。

ストレプトアビジンをコーティングした 6.3 mm のペーパーディスクでビオチン結合 BMN 111 をインキュベートした。すべてのアイソタイプの抗 BMN 111 抗体を捕捉するため，抗原コート したディスクをブロック，洗浄し，個々のチューブ中の未希釈血清試料とインキュベートレ た。非結合血清を洗浄後，捕捉した抗 BMN 111 IgE 抗体を検出するため，${ }^{125}$ I 標識抗ヒト $\operatorname{IgE}$ 検出試楽を用いてディスクをインキュベートし，洗浄して Wallac 1470 Wizard ガンマカウンターで ガンマ放射線の値（原データ）を測定した。各ディスクに吸着されたガンマ放射線量は，各試料中の抗 BMN 111 IgE 濃度に比例していた。各試料中の抗 BMN 111 IgE 値は，世界保健機関の $\operatorname{IgE}$ 国際標準で調整したヒト抗ライ麦 IgE 標準曲線（多年草ライ麦コーティングのディスクで捕捉）にガンマ放射線計数の原データを内括することによって測定した。

スクリーニングで陽性となった試料の特異性は，可溶性 BMN 111 存在下の試料をプレインキュ ベートし，ディスク上に固定した抗原に対する結合を比較することで確認した。RASTでの抗 BMN 111 IgE の検出限界は $0.32 \mathrm{kU} / \mathrm{L}$ であった。

RAST の試楽が製造中止となったため，第 2 相（111－202／205 試験，111－206／208 試験）及び第3相（111－301／302 試験）の試験のために，ImmunoCAP 1000 platform を用いた第 2 世代の抗 BMN 111 IgE 分析法が開発された［バリデーション報告書番号：21120－5955（5．3．1．4．6）］。 ImmunoCAP スポンジに共有結合した BMN 111 は，患者の血清試料中の抗 BMN 111 IgE に捕捉 された。洗浄後，$\beta$ ガラクトシダーゼ標識マウス抗ヒトIgEモノクローナル抗体を添加した。イ ンキュベーション後，ImmunoCAPを洗浄し，4 methylumbelliferyl－$\beta$－D galactoside 及び $\beta$ ガラクト シダーゼ発光基質を含む ImmunoCAP Development Solution を用いてインキュベートした。反応停止液（4\％炭酸ナトリウム溶液）で反応を停止した後，溶出液の蛍光を測定した。蛍光は，各試料中の抗 BMN 111 IgE 濃度に正比例した。各試料中の抗 BMN 111 IgE 濃度は，標準検量曲線 に分析シグナルの原データを内挿することによって定量した。

スクリーニングで陽性となった試料は，BMN 111 存在下のシグナル阻害が試験実施前の分析法 のバリデーションで決定した Confirmation cut point を超えた場合，2回目の検査で陽性を確認し た。ImmunoCAP分析を用いたヒト未希釈血清中の抗BMN 111 IgE の検出限界は $0.13 \mathrm{kU} / \mathrm{L}$ であ った。バリデートした抗BMN 111 IgE の ImunoCAP 分析法の性能は，表 2．7．1．1．1．2．3．1 に要約し た。

表 2．7．1．1．1．2．3．1 抗 BMN $111 \lg E$ 抗体の分析法の性能（1／2）

| パラメータ | 判定基準 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| スクリーニングカットポイント | SCP は偽陽性率約 $5 \%$ として算出した。 | SCP $=63 \mathrm{RU}$ |
| Confirmation cut point | CCP は偽陽性率約 $1 \%$ として算出した。 | $\mathrm{CCP}=56.80 \% \mathrm{SI}$ |
| 感度／定量下限 | CV $\leq 25.0 \%$ で測定できる最低濃度 | 抗 BMN 111 IgE $0.13 \mathrm{kU} / \mathrm{L}$ |
| 測定内の精度 | QC，IQC 及び LQC での平均 kU／L は CV $\leq 15.0 \%$ の必要がある。 <br> NQC での平均 RU は CV $\leq 20.0 \%$ の必要がある。 | $\begin{array}{\|l} \hline \text { HQC (kU/L) : } 0.76 \sim 8.74 \% \mathrm{CV} \\ \text { IQC (kU/L) : } 1.91 \sim 3.57 \% \mathrm{CV} \\ \text { LQC (kU/L) : } 1.42 \sim 6.04 \% \mathrm{CV} \\ \text { NQC (RU) : } 1.59 \sim 4.72 \% \mathrm{CV} \\ \hline \end{array}$ |
| 測定間の精度 | HQC，IQC 及び LQC での測定間のCV は $\leq 20.0 \%$ の必要がある。 <br> NQC RU 値での測定間のCV は $\leq 30.0 \%$ の必要があ る。 | $\begin{array}{\|l} \mathrm{HQC}(\mathrm{kU} / \mathrm{L}): 7.35 \% \mathrm{CV} \\ \mathrm{IQC}(\mathrm{kU} / \mathrm{L}): 4.60 \% \mathrm{CV} \\ \mathrm{LQC}(\mathrm{kU} / \mathrm{L}): 5.13 \% \mathrm{CV} \\ \mathrm{NQC}(\mathrm{RU}): 22.17 \% \mathrm{CV} \\ \hline \end{array}$ |
| 安定性 | 各条件での HQC，IQC，LQC 及びNQC試料は， $\mathrm{CV} \leq 20.0 \%$ ，安定性条件のない QC 試料の結果は 20．0\％以内を示す必要がある。 | 抗 BMN 111 IgE サロゲート陽性対照を含む品質管理は，室温（ $15^{\circ} \mathrm{C} \sim 25^{\circ} \mathrm{C}$ ）， $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ で最長 1 週間及び少なくとも 3 回の涷結／融解サイクルで安定 していた。 |
| 選択性／マトリックス干渉 | SPC を添加した高脂血及び溶血試料がスクリーニ ングされ，陽性と確認された割合が報告された。 | 9／10例（90\％）の高脂血及び溶血試料をスクリー ニングし，陽性を確認した。 |
| 特異性： <br> 抗 BMN 111 IgG 干涉 | LQC 及びIQC濃度の抗BMN 111 IgGを含まない SPC を添加した試料はスクリーニング陽性の必要 がある。 <br> 抗 BMN 111 IgGの未希釈の最も高い濃度で，低 SPC 添加試料のスクリーニング陽性が報告され た。 | LQC 及びIQC 濃度で抗 BMN 111 IgGを含まない SPC を添加した試料では，スクリーニング陽性で あった。本分析法は $100 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ までの抗 BMN 111 IgG（最高濃度分析）に耐性があった。 |
| 特異性： <br> 総 IgE 干渉 | スクリーニング及び確認分析では，総IgE 高値を含む血清陰性が分析された。スクリーニング分析 では総 IgE からの干渉が報告された。 | 総 IgE値が上昇した $4 / 5$ 試料（ $80.0 \%$ ）では，スク リーニング分析で陽性（偽陽性）とされた。 <br> 総 IgE 値が上昇している試料の $100 \%$ で確認分析で の陰性が確認された。 |

## 表 2．7．1．1．1．2．3．1 抗 BMN $111 \lg E$ 抗体の分析法の性能（2／2）

| パラメータ | 判定基準 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 安定性 ${ }^{\text {a }}$ | 短期保存条件下での QC 試料の結果を，融解直後 に分析した QC 試料と比較した。結果は $\pm 20.0 \%$以内の必要がある。 | QC 試料は室温（ $15^{\circ} \mathrm{C} \sim 25^{\circ} \mathrm{C}$ ）又は $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ で最長1週間安定であり，凍結／融解サイクル 3 回ま で安定であった。 |

CCP ：confirmation cut point，CV：変動係数，HQC：高濃度域の品質管理，IgE：免疫グロブリンE，IgG：免疫グロブリンG，IQC：中漊度域の品質管理，LQC：低濃度域の品質管，NQC：陰性の品質管理，RU：反応単位，SCP：スクリーニングカットボイント，SPC：サログート陽性コントロール（ヒトIgE 結合ウサギ抗 CNPIgG）
：$-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ で保存した血清中抗体の安定性は，これまで最長 2 年間と決定されている［Harlow and Lane（1998），Michaut et al（2014），Pihlsetal（2014）］。そのため，長期安定性は評価されなかった。

## 2．7．1．1．1．3 血海中の X 型コラーゲンバイオマーカーの䧋定

X 型コラーゲンバイオマーカー（CXM ；Coghlan 2017）はX型コラーゲンの分解断片であり，発達中の成長板から放出される。CXMは，BMN 111 投与によって誘導される成長変化と CXM の変化との関連性を検証するための探索的な成長板の活性バイオマーカーとして測定した。

観察試験（111－901 試験），第2相（111－202／205試験，111－206／208試験），及び第3相
（111－301／302 試験）の試験で CXM を測定するため，BioMarin 社でバイオマーカー相対定量法 のECLA が開発され，バリデーションを実施した［バリデーション報告書番号：BMN111－18－075 （5．3．1．4．11）］。Meso Scale Discovery（MSD）社のストレプトアビジンでコーティングした96ウ ェルプレートをブロッキングバッファーの StartingBlock リン酸緩衝生理食塩水及び Tween－20 （ThermoFisher Scientific 社，マサチューセッツ州ウォルサム，米国）でブロックした。ブロッ キングバッファーを別の容器に移した後，ビオチン化抗ヒト X 型コラーゲン NC1 ドメインを結合した SOMAmer をプレート上でインキュベートした。標準原液［検体希釈液（AD 液）中のヒ ト組換え X 型コラーゲン NC1 ドメイン］を順次希釈し，血清の品質管理（QC）試料及び実試料を AD 中で $1: 100$ に希釈した。分析プレートを洗浄後，希釈した QC 試料及び実試料をプレー ト上でインキュベートした。再度洗浄後，（検出用の）ルテニウム標識したマウス抗 X 型コラー ゲン NC1 ドメイン IgG モノクローナル抗体をプレート上でインキュベートした。その後，プレ ートを洗浄し，MSD 社製 Read Buffer T with surfactant を添加し，MSD 社製 Quickplex でブレート を測定した。各ウェルのシグナルは各試料中の CXM 濃度に比例した。各不明試料中の CMX 濃度は，標準検量曲線に用いた分析シグナルの原データを内挿することによって定量した。Watson LIMS を用いた標準回帰分析では，1／Y²で重み付けした 4 パラメーラロジスティック Marquardt回帰モデルを用いた

本分析法でのヒト血清中の CXM の検出限界は $914 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ であった。バリデートした CXM 測定法である ECLA の性能は，表2．7．1．1．1．3．1に要約した。

表 2．7．1．1．1．3．1 X 型コラーゲンバイオマーカ一測定法（ECLA）の性能（1／4）

| パラメータ | 判定基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 測定内の精度及び真度 ${ }^{\text {a }}$ | 組換え OC <br> $\|\% R E\| \leq 25.0, ~ \leq 30.0$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV} \leq 25.0, ~ \leq 30.0$（LOQ） <br> $\% \mathrm{TE} \leq 35.0, ~ \leq 45.0$（LOQ） <br> 内因性 QC <br> $\% \mathrm{CV} \leq 25.0$ | $\begin{aligned} & \text { 組換え } \mathrm{QC} \\ & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 15.3 \quad(\mathrm{QC}), \leq 11.6 \quad(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV} \leq 5.8 \quad(\mathrm{QC}), \leq 9.6 \quad(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{TE} \leq 20.7 \quad(\mathrm{QC}), ~ \leq 21.2 \quad(\mathrm{LOQ}) \\ & \text { 内因性 } \mathrm{QC} \\ & \% \mathrm{CV} \leq 11.1 \end{aligned}$ |
| 測定間の精度及び真度 ${ }^{\text {a }}$ | 組換え QC <br> $\|\% R E\| \leq 25.0, ~ \leq 30.0$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV} \leq 25.0, ~ \leq 30.0$（LOQ） <br> $\% \mathrm{TE} \leq 35.0, ~ \leq 45.0$（LOQ） <br> 内因性 QC <br> $\% \mathrm{CV} \leq 25.0$ | 組換え QC <br> $\|\% R E\| \leq 15.3, ~ \leq 11.6$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV} \leq 8.1, ~ \leq 10.3$（LOQ） <br> $\% \mathrm{TE} \leq 22.2, ~ \leq 21.8$（LOQ） <br> 内因性 QC <br> $\% \mathrm{CV} \leq 14.4$ |
| 定量範囲 | 未希釈血清中の ROQ を報告する。 | $\mathrm{ROQ}=914 \mathrm{pg} / \mathrm{mL} \sim 6,000,000 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ |
| 感度 | 未希釈血清中の定量下限を報告する。 | LLOQ $=914 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ |
| 標準曲線性能 | 平均 $\mathrm{R}^{2}$ は $\geq 0.980$ の必要がある。各標準物質はROQ 以内： $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0, ~ 30.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV} \leq 25.0, ~ 30.0 \text { (LOQ) } \\ & \hline \end{aligned}$ | 平均 $\mathrm{R}^{2}=0.988$ <br> 各標準物質はROQ 以内： $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 15.5, ~ \leq 13.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV} \leq 6.3, ~ \leq 4.4 \text { (LOQ) } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| 希䣋線形性 | すべての希釈系列にわたるROQ 内の各希釈での平均未希釈濃度の結果は $\|\% R E\| \leq 25.0 \%$ を示す必要がある。 <br> 各希釈系列にわたる未希釈濃度の $\%$ CV の結果は 25.0 以下 の必要がある。 <br> 希釈系列のプロット。フック効果の有無を報告する。 | ROQ の各希䣋での平均未希釈濃度の結果： $\|\% \mathrm{RE}\| \leq 22.1$ <br> 各希䣋系列にわたる未希渓濃度結果での $\%$ CV ： $\% \mathrm{CV} \leq 13.6$ <br> $14 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ までフック効果なし（未希釈） |

表 2．7．1．1．1．3．1 X 型コラーゲンバイオマーカー湘定法（ECLA）の性能（2／4）

| パラメータ | 判定基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 選択性 | 各検体レベルで添加した正常成人血清試料の少なくとも $80.0 \%$ は，以下を示す必要がある： $\begin{aligned} & 70.0 \leq \% \text { 回復率 } \leq 130.0 \\ & \% \mathrm{CV} \leq 30.0 \end{aligned}$ <br> BLQ の未添加健常成人血清試料の割合を報告する。血清の多くのカテゴリーから観察された干渉を報告する。 | 許容される標準試料 <br> ［100 ng／mL］： $100.0 \%$ <br> ［1．90 ng／mL］： $100.0 \%$ <br> 許容される溶血試料 <br> ［ $100 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}]$ ： $100.0 \%$ <br> ［ $1.90 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}]: 100.0 \%$ <br> 許容される高脂血試料 <br> ［ $100 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}]$ ： $100.0 \%$ <br> ［1．90 ng／mL］： $100.0 \%$ <br> 未添加血清の $100.0 \%$ は BLQ であった。 |
| 特異性 | 組換え Col X 添加血清＋／－Col II or Col VIII ： <br> $75.0 \leq \%$ 回復率 $\leq 125.0$ $\% \mathrm{CV} \leq 25.0$ <br> Col II 又は Col VIII で添加されたブランク血清はBLQの必要がある。120 ng／mLのCol II 又は $100 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ の Col VIII が干渉を示すかどらかを報告する。 | 血清＋ColX＋コラーゲンII ： <br> $\%$ 回復率 $=95.2$ $\% \mathrm{CV} \leq 10.3$ <br> 血清＋Col X＋コラーゲンVIII ： <br> $\%$ 回復率 $=101.6$ $\% \mathrm{CV} \leq 5.8$ <br> Col II 又は Col VIII で添加したブランク血清はBLQ であっ た。 |

表 2．7．1．1．1．3．1 X 型コラーゲンバイオマーカ一測定法（ECLA）の性能（3／4）

| パラメータ | 判定基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 測定物質の安定性：室温， $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ | プレート許容基淮： <br> 少なくとも4／6 QC（2 HQC，2 MQC，2 LQC）及び内因性 QCの3／4（2 High 及び 2 Low）は，それぞれのレベルで少 なくとも $50.0 \%$ 示す必要がある： $\begin{aligned} & \|\% R E\| \leq 25.0 \\ & \% \mathrm{CV} \leq 25.0 \end{aligned}$ <br> 短期安定性 QC ： <br> 各状態に対して，各レベルの安定性 QC のうち少なくとも $2 / 3$ が以下を示す必要がある： $\|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0$ $\% \mathrm{CV} \leq 25.0$ | プレート許容性： <br> プレートの許容基準が満たされた。 <br> OC 試料の室温安定性： <br> 最大 4 時間 <br> $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ での QC 試料安定性： <br> 最大 168 時間 <br> 緩衝液で希釈後， $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ での QC 試料安定性： <br> 最大 48 時間 |
| 測定物質の安定性： <br> 凍結／融解 | プレート許容： <br> 室温及び $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ 超での測定物質の安定性と同じ <br> 凍結／融解安定性： <br> 各状態に対して，各レベルで少なくともで安定性 QCの $2 / 3$ を示す必要がある： <br> ｜\％誤差｜：$\leq 25.0$ <br> $\% \mathrm{CV}: \leq 25.0$ | プレート許容： <br> プレートの許容基準が満たされた。 <br> 凍結／融解安定性： <br> 試料は $6 \mathrm{~F} / \mathrm{T}$ サイクルまで安定であった。 |
| 測定物質の安定性：長期安定性 | ```プレート許容: fresh QC:室温及び 2}\mp@subsup{2}{}{\circ}\textrm{C}~\mp@subsup{8}{}{\circ}\textrm{C}\mathrm{ 超での測定物質の安定性と同 ど。 LTS 評価: 各レベル (少なくとも 1/1, 2/2, 2/3プレート) で安定性 QC の少なくとも 2/3: \|%RE| \leq 25.0 及び%CV \leq25.0``` | プレート許容： <br> プレートの許容基準が満たされた $-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ での凍結安定性： <br> 組換え QC：最長582日 <br> 内因性 QC：最長 422 日 |

## Proprietary and Confidential

表 2．7．1．1．1．3．1 X 型コラーゲンバイオマーカ一測定法（ECLA）の性能（4／4）

| パラメータ | 判定基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 平行性 | 各系列内のROQ の希釈液間のBCC 値の $\% \mathrm{CV}$ は $\leq 35.0$ の必要がある。 <br> $\%$ CV 基準を満たす試料の割合と，試料ごとに得られた調整済み（未希採） BCC 結果を報告する。 | 各希釈系列内のROQ で得られる未希釈濃度結果の精度： $\% \mathrm{CV} \leq 18.5$ <br> $100.0 \%$ の試料が基準を満たした。 |

BCC：逆算滞度，BLQ：定量限界末满，CV：変動係数，F／T：涷結／融解，HQC：高濃度域の品質管理，LLOQ：定量下限値，LOQ：定量限界，LQC：低濩度域の品質管理，LTS ：長期安定性，MQC：中濃度域の品質管理，QC：品質管理， $\mathrm{R}^{2}$ ：決定係数，ROQ：定量の範囲，RE：相対誤差，TE ：合計誤差
$\mathrm{a}:|\% \mathrm{RE}|$ 及び\％TE 許容基準は内因性 QC には適用されなかった。

## 2．7．1．1．1．4 尿中及び血線中の CGMP の測定

環状グアノシン一リン酸（cGMP）は，推定上のPDバイオマーカーであり，BMN 111 が標的受容体であるNPR－Bに結合後，放出される。このため，BMN 111 投与後の尿中及び血漿中の cGMP 増加は，標的組織に対する薬理活性を反映する。111－202／205試験の尿試料［報告書番号：BAS－DR－13－001（5．3．1．4．7）］及び 111－101 試験［報告書番号：BAS－QR－06－002（5．3．1．4．8）］ の血漿試料中のcGMPを測定し，時間経過に伴うBMN 111 の PD 変化をモニターするため， Cayman Chemical 社（ミシガン州アナーバー，米国）の測定キットに基づく相対定量の競合 ELISA が開発され，BioMarin 社で評価を行った。本分析法は，その後，111－206／208試験及び 111－301／302 試験の尿中 cGMP を測定するため，

N16－001VR－1（5．3．1．4．9）］。cGMP 測定 ELISA キットは，試料中のcGMPと限られた cGMP 特異的ウサギ抗血清結合部位に結合した cGMPと AChEの複合体試薬（cGMP－AChE）との競合に基 づいている。血漿試料は，エタノールで沈殿させ，遠心分離で干渉するマトリック要素を除去 した。その後，上澄みを蒸発させ，緩衝液で再調製した。抽出した血漿及び尿試料を緩衝液で希釈し，ウサギポリクローナル抗 GMP 抗血清及びcGMP－AChE とインキュベートした。cGMP又は cGMP－AChE 複合体及びウサギ IgGを予めアッセイプレートに塗布していたマウス抗ウサ ギ IgG モノクローナル抗体で捕捉した。プレートを洗浄した後，エルマン試楽（AChE の基質を含む）をウェルに添加した。AChE 酵素反応産物は黄色を生じ，420nm での吸光度を分光光度計のSpectraMax ${ }^{(8)}$（Molecular Devices 社，カリフォルニア州サンノゼ，米国）で測定した。分析 シグナルの強度は，ウェルに結合した cGMP－AChE の濃度に比例し，各試料中のcGMP の濃度 に反比例した。各試料中の cGMP 濃度は，1／Yで重み付けした 4 パラメータロジスティック曲線 を適用して作成した標準検出曲線に内挿することによって定量した。cGMPの定量下限は，未希釈ヒト尿中では $138 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ ，未希釈ヒト血漿中では $0.234 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ であった。

111－206／208試験では，小児，幼児，新生児の ACH 患者から採取する少量の血漿試料で，cGMP測定が可能となる血漿中 cGMP 分析法をさらに開発した。2世代目の血漿中 cGMP ELISA は， BioMarin 社でバリデーションを行った［バリデーション報告書番号：BMN111－18－088
（5．3．1．4．10）］。血漿中 cGMP 測定の定量下限は $1.29 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ であった。
尿中 cGMP 測定法（ELISA）の性能を表 2．7．1．1．1．4．1，血漿中 cGMP 測定法（ELISA）の性能を表2．7．1．1．1．4．2に示す。

表 2．7．1．1．1．4．1 尿中 cGMP 測定法（ELISA）の性能（1／2）

| パラメータ | 許容基準 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 校正検証 | $\geq 5$ 試料 $\times \geq 5$ 複製試料 <br> 正確性と報告可能な範囲は検証される必要がある。 | 正確性及び報告可能な範囲の試験は，バリデーシ ョン計画に示された基準に従って実施さえ合格し た。 |
| 精度 | $\geq 5$ 試料 $\times \geq 5$ 複製試料 <br> TE 評価可能。デフォルト $\mathrm{TE}=30 \%$ <br> 又は <br> 名目上の目標は，バイアス $<25 \%, ~ C V<25 \%$ の範囲内及びLOQで最大 $30 \%$ とすべきである。 | 定量範囲を正確に測定。 <br> 精度は TE 30\％，SEB $57 \%$ で $\square$許容基準に合格 した。 |
| 報告可能な範囲 （LLOQ／ULOQ） | $\geq 5$ 試料 $\times \geq 5$ 複製試料 <br> 近接限界：下端での基準は，単位で上部 TE の $50 \%$ 及び AMR の上端で $20 \%$ の範囲内の必要がある。 <br> 又は <br> 名目上の目標は，範囲内ではバイアス $<25 \%, ~ C V<25 \%$ の範囲内及び LOQ で最大 $30 \%$ とすべきである。 | $0.23 \sim 30.00 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$（分析内）の報告可能な範囲学受け入れる。 <br> $\mathrm{LLOQ}=138 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$（未希釈尿中） <br> 精度はTE 30\％，SEB 57\％で 許容基準に合格 した。 |
| 線形性 | $\geq 5$ 試料 $\times \geq 5$ 複製試料 <br> 傾き： $0.8 \sim 1.2$ <br> インターセプト：＜LLOQ <br> TEaの 33．3\％以内のベストフィットライン | 傾き： 0.897 <br> インターセプト：0．008 <br> 線形性試験は，バリデーション計画に示された基準に従って実施され合格した。 |

## 表 2．7．1．1．1．4．1 尿中 cGMP 測定法（ELISA）の性能（2／2）

| パラメータ | 許容基準 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 真度 測定内 | 1 回の分析実行でROQ の範囲 $\geq 3$ 試料 $\times \geq 5$ 複製試料：各濃度レベル での精度は，$\% \mathrm{CV} \leq \mathrm{TEa}$ の $1 / 3$ を示すべきある。 <br> 系統的及びランダム誤差の合計がTEaの $100 \%$ を超えない限り，ランダ ム誤差はデフォルトでTEの $33 \%$ ，最大でTEの $50 \%$ とすべきである。又は <br> SEB はTEの $25 \sim 50 \%$ の間であり，不正確さが添付文書に記載されて いる値の 95 パーセンタイル信頼限界を超えないとすべきである。 <br> 1 回の分析実行でROQ の範囲 $\geq 3$ 試料 $\times \geq 5$ 複製試料：各濃度レベル での精度は，$\% \mathrm{CV} \leq \mathrm{TEa}$ の $1 / 3$ を示すべきである。 <br> 系統的及びランダム誤差の合計が TE の $100 \%$ を超えない限り，ランダ ム誤差はデフォルトでTEの $33 \%$ ，最大でTEの $50 \%$ とすべきである。又は <br> SEB はTEの $25 \sim 50 \%$ の間であり，不正確さが添付文書に記載されて いる値の 95 パーセンタイル信頼限界を超えないとすべきである。 | $\% \mathrm{CV}$ は $0.198 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ で $12.1 \%$ と最も大きかっ た。 <br> 真度試験ではすべてのレベルで $\% \mathrm{CV}$ は $25 \%$ 以下で あった。 <br> 観察された平均及び\％CV <br> $15.8 \% ~(0.490 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ ） <br> 12．7\％（ $1.207 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ ） <br> 12．3\％（ $9.685 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ ） <br> 11．6\％（ $21.242 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ ） <br> 真度試験ではすべてのレベルで $\%$ CV $25 \%$ 以下であ った。 |
| 希釈回収 | 希欹された試料は，期待される濃度との違いが TE の $2 / 3$ を超えるべき ではない。希釈された濃度は，分析の不正確さの許容範囲内にすべき である。 | 1：600 の希䄧が確認された。 |
| 添加回収率 <br> （特異性） | 添加された試料は，少なくとも $80 \%$ の試料について無添加レベルの調製後，目標値の $\pm 25 \%$ 以内にすべきである。 | 合格 |
| クオリティコントロール | 製造業者の QC：提供された範囲を使用したすべてのバリデーション試験で 22 レベルが実行される。 | QC 値は確立された許容範囲内であった。 |

AMR：分析測定䉓井，CV：変動係数，LLOQ：定量下限値，LOQ：定量限界，QC：品質管理，ROQ：定量の笆囲，SEB：系統的嘖差，TEa：合計許容詋差，TE：合計誤差，ULOQ ：定量上限値

表 2．7．1．1．1．4．2 血犨中 cGMP 測定法（ELISA）の性能（1／2）

| パラメータ | 許容基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 測定内の精度及び真度 | $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0, ~ \leq 30.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV} \leq 25.0, ~ \leq 30.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{TE} \leq 30.0, ~ \leq 40.0(\mathrm{LOQ}) \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l} \|\% \mathrm{RE}\|: \leq 13.2, ~ \leq 15.3(\mathrm{LOQ}) \\ \% \mathrm{CV}: \leq 12.7, ~ \leq 21.2(\mathrm{LOQ}) \\ \% \mathrm{TE}: \leq 23.7, ~ \leq 36.5(\mathrm{LOQ}) \\ \hline \end{array}$ |
| 測定間の精度及び真度 | $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0, ~ \leq 30.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV} \leq 25.0, ~ \leq 30.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{TE} \leq 30.0, ~ \leq 40.0(\mathrm{LOQ}) \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l} \mid \% \mathrm{RE}: \leq 13.2, ~ \leq 15.3 \\ \% \mathrm{LV}: \leq 16.6, ~ \leq 24.3 \\ \text { (LOQ) }) \\ \% \mathrm{TE}: \leq 29.8, ~ \leq 39.6(\mathrm{LOQ}) \\ \hline \end{array}$ |
| 定量の範囲 | ROQ と定量下限を報告する。 | ROQ（未希釈）： $0.234 \sim 30.0 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ <br> LLOQ（未希釈）： $0.234 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ |
| 抽出後の分析物の回収 | 各 QC 濃度での抽出\％回収率の平均と範囲を報告する。 | HQC ：81．2\％（範囲 $75.7 \% \sim 84.8 \%$ ） <br> MQC ： $82.9 \%$（範囲 $78.3 \% \sim 90.9 \%$ ） <br> LQC ：84．4\％（範囲 $77.8 \% \sim 88.5 \%$ ） |
| 標準曲線の性能 | 平均 $\mathrm{R}^{2} \geq 0.980$ <br> 各標準物質については ROQ の範囲内： $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0, ~ 30.0 \text { (LOQ) } \\ & \% \mathrm{CV} \leq 25.0, ~ 30.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \hline \end{aligned}$ | 平均 $\mathrm{R}^{2}=0.998$ <br> 各標準物質についてはROQ の範囲内： $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 6.1, ~ \leq 9.9(\mathrm{LOQ}) \\ & \% \mathrm{CV} \leq 6.9, ~ \leq 26.0(\mathrm{LOQ}) \\ & \hline \end{aligned}$ |
| 選択性／並列性 | ROQ 内の希釈では，希釈系列の調製済み（未希釈）濃度の $\%$ CV は $\leq 30.0$ の必要がある。 <br> 各血漿カテゴリーにおける個々の試料の許容基準を満たした割合を報告する。 | 試験試料 <br> 希釈試料の $95.0 \%$ が $\% \mathrm{CV} \leq 26.7$ の基準を満たし た。 <br> 溶血試料 <br> $100 \%$ の試料が $\% \mathrm{CV} \leq 9.6$ の基準を満たした。 |
| 特異性 | cGMP QC $\pm$ cAMP は最大 $100 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ で以下を示す必要がある： <br> $\|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0, ~ \leq 30.0$（LOQ） <br> $\% \mathrm{CV} \leq 25.0$ ，$\leq 30.0$（LOQ） <br> cGMPは $0.00 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ を BLQ とする必要がある。 <br> ブランクマトリックスの cAMP をBLQとする必要がある。 | $\begin{aligned} & \hline \underline{\mathrm{cGMP} \text { QC } \pm 100 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL} \mathrm{cAMP}:} \\ & \|\% R E\| \leq 26.6^{\mathrm{a}}, \leq 22.2 \text { (LOQ) } \\ & \% \mathrm{CV} \leq 6.9, ~ \leq 13.7 \text { (LOQ) } \end{aligned}$ <br> cAMP 試料は最大 $100 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ 及び cGMP は $0.0 \mathrm{pmol} / \mathrm{mL}$ が BLQ であった。 <br> 分析は cGMPに特異的であった。 |

## 表 2．7．1．1．1．4．2 血䫀中 cGMP 測定法（ELISA）の性能（2／2）

| パラメータ | 許容基準／報告 | バリデーション結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 血漿中 cGMP の短期安定性 | 各条件下の各レベルで安定性 QC のうち少なくとも $2 / 3$ が以下を示す必要がある： $\begin{aligned} & \|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0 \\ & \% \mathrm{CV} \leq 25.0 \end{aligned}$ <br> 少なくとも $2 / 2$ 又は $2 / 3$ の許容実行が，許容基準を満たす必要がある。 | 湿った水上 2 時間 <br> $2 / 2$ の評価で合格 <br> $\|\% R E\| \leq 21.6, ~ \% C V \leq 9.5$ <br> $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ で一晚 <br> $2 / 2$ の評価で合格 <br> $\|\% \mathrm{RE}\| \leq 23.9, ~ \% \mathrm{CV} \leq 19.3$ <br> 5 F／Tサイクル <br> $2 / 2$ の評価で合格 <br> $\|\% \mathrm{RE}\| \leq 24.6, ~ \% \mathrm{CV} \leq 16.3$ |
| 血漿中 cGMPの長期安定性 | 各時点で，少なくとも $2 / 2$ 又は $2 / 3$ のプレート上の各レベルで少なくと も $2 / 3$ の安定性 QC が以下を示す必要がある： <br> $\|\% R E\| \leq 25.0$ 及び $\% \mathrm{CV} \leq 25.0$ | $-60^{\circ} \mathrm{C} \sim-80^{\circ} \mathrm{C}$ で 13 力月 $2 / 2$ LTS 評価で合格 $\mathrm{HQC}:\|\% R E\| \leq 18.1, ~ \% \mathrm{CV} \leq 9.5$ LQC $:\|\% R E\| \leq 20.9, ~ \% \mathrm{CV} \leq 2.0$ |
| 短期重要試薬安定性 | 各時点で， $2^{\circ} \mathrm{C} \sim 8^{\circ} \mathrm{C}$ で保存された臨界試薬を使用した分析で少なくと も $2 / 3$ の安定性 HQC 及び LQC が以下を示す必要がある： <br> 少なくとも $2 / 2$ 又は $2 / 3$ のプレートで $\|\% R E\| \leq 25.0$ 及び $\% C V \leq 25.0$ | $2 / 2$ の評価で合格 <br> HQC ：$\|\% R E\| \leq 24.2, ~ \% C V \leq 3.2$ <br> LQC ：$\|\% R E\| \leq 20.6, ~ \% C V \leq 10.4$ <br> $1 \times$ EIA 緩衝夜，トレーサー及び抗血清は $2^{\circ} \mathrm{C} \sim$ $8^{\circ} \mathrm{C}$ で最長 1 週間の保存で安定であった。 |
| 長期臨界安定性 ${ }^{\text {b }}$ | 各時点で，少なくとも $2 / 2$ 又は $2 / 3$ のプレート上で，LTS 凍結標準スト ックから調製されたキャリブレータで測定された少なくとも $2 / 3$ の HQC，MQC 及びLQC が以下を示す必要がある： $\|\% \mathrm{RE}\| \leq 25.0 \text { 及び\%CV } \leq 25.0$ | 14カ月での標準 stok 評価 <br> $2 / 2$ の評価で合格 <br> HQC ：$\|\% R E\| \leq 20.0, ~ \% C V \leq 5.4$ <br> MQC ：$\|\% \mathrm{RE}\| \leq 21.8, ~ \% \mathrm{CV} \leq 4.8$ <br> LQC ：$\|\% R E\| \leq 20.9, ~ \% C V \leq 8.8$ |

BLQ ：定量限界未満，cAMP：環状アテノシンーリン酸，cGMP：環状グアノシンーリン酸，CV：変動係数，EIA：酵素免疫測定法，ELISA：醏素結合免疫吸着測定法， F／T ：凍結／融解，HQC：高濃度域の品質管理，LLOQ：定量下限値，LOQ：定量限界，LQC：低濃度域の品質管理，LTS：長期安定性，MQC：中濃度域の品質管理， QC ：品質管理， $\mathrm{R}^{2}$ ：決定係数，RE：相対誤差，ROQ ：定量の範囲，TE：合計誤差

Proprietary and Confidential
a：1 試料が許容基準を満たさなかった。全体の結果はcAMPによる干渉を示さなかった。
b ：各ロットの cGMP ELISA キット試薬の長期安定性はキットメーカーによりモニタリングされた。

## 2．7．1．1．1．5 探索的バイオマーカー分析法

In vivo での BMN 111 作用の薬力学的バイオマーカーを臨床開発中に幾つか探索的に検証した。尿中及び血漿中の cGMP 測定では投与後数分で楽力学的活性が観察された一方で，CXM 測定で は投与開始から数力月で成長板の活性上昇が示された。試験の早期に探索的に検証した骨代謝 マーカー（PINP，CTX－II，及び BSAP）などのその他のバイオマーカーは，ばらつきが大き く，BMN 111 投与に対する一貫した変化は認められなかった。111－202／205試験では内因性ナト リウムペプチド（CNP 生成のマーカーである ANP及びNT－proCNP）を観察したが，有効性又は安全性との関連性は認められず，その後の試験では検討しなかった。これらの探索的バイオマ ーカーの分析方法を簡単に以下に示す。

## 2．7．1．1．1．5．1 血清中 BSAP の測定

BSAPは，成長板及び石灰化した骨の骨芽細胞及び破骨細胞で生成される探索的バイオマーカー である。BSAP の変化は，成長板又は骨再構築の活性を反映している。111－202／205試験，111－ 206／208試験，及び 111－301／302試験で得られたヒト血清中BSAPを測定するための酵素免疫測定法は，■－米国）でバリデーションを実施し た［バリデーション報告書番号：N08－024VR－1，4（5．3．1．4．12）］。本測定法では，抗BSAPモノク ローナル抗体をコーティングしたウェルを用いて試料中のBSAPを捕捉した。捕捉した BSAP の酵素活性は，基質としてパラニトロフェニルリン酸（p－Nitrophenyl phosphate）を用いて検出し た。分析シグナルの測定には，分光光度計のSpectraMax ${ }^{(1)}$（Molecular Devices 社，カリフォルニ ア州サンノゼ，米国）を用いた。各試料の BSAP 濃度は，標準検量曲線の線形カーブフィッテ ィングを用いた内挿で定量した。未希釈血清中のBSAP の定量限界は $2 \mathrm{U} / \mathrm{L}$ であった。

## 2．7．1．1．1．5．2 血清中 P1NP の測定

1 型プロコラーゲン N 末端プロペプチド（P1NP）は骨成長の潜在的なバイオマーカーであり，1型コラーゲンの生成中に放出される。P1NPの変化は，成長板の活性，骨成長，及び骨再構築の変化を反胦する可能性がある。UniQ PINP RIA 分析キット（Orion Diagnostica 社，エスポー，フ ィンランド）を用いた定量的競合放射免疫測定（RIA）は，
 016VR，（5．3．1．4．13）］。既知量の ${ }^{125}$ I 標識 P1NP と未知量の非標識 P1NPを試料中でウサギ抗 P1NPIgGポリクローナル抗体の限られた高親和性結合部位に対して競合させた。次に，抗ウサ ギIgG 抗体でコーティングした固形カオリン粒子を用いてマトリックス構成要素から抗体結合 P1NPを分離した。 ${ }^{125}$ I 標識 P1NP の放射能量を WIZARD 自動ガンマカウンター（Perkin Elmer社，マサチューセッツ州ウォルサム，米国）で測定した。各チューブの放射能量は，各試料中 の P1NP 濃度に反比例した。各試料中の P1NP 濃度は，標準検量曲線及び線形回帰カーブフィッ ティングを用いた内挿で定量した。未希釈ヒト血清中のP1NPの定量下限は $5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{L}$ であった。

## 2．7．1．1．1．5．3 血清中 CTX－II の測定

CTX－II は骨成長の潜在的なバイオマーカーであり，II 型コラーゲンの分解時に放出される。 CTX－II の変化は，成長板の活性，骨成長，並びに骨及び関節軟骨の再構築の変化を反映する可能性がある。111－202／205 試験で得られたヒト尿中の CTX－IIを測定するCartiLaps ELISA キット （ImmunoDiagnostic Systems 社，イースト・ボルドン，英国）を用いた定量的競合 ELISA は， －（1）米国）でバリデーションを実施した［バリ デーション報告書番号：N06－114VR（5．3．1．4．14）］。本分析法は，マウスモノクローナル抗 CTX－ II 抗体の尿中 II 型コラーゲン断片又はストレプトアビジンでコーティングしたマイクロタイタ ープレートの表面に結合したビオチン化合成ペプチドへの競合的結合に基づいた。最初に，ビ オチン化された合成ペプチドは，マイクロタイタープレートのストレプトアビジンでコーティ ングされたウェルの表面に結合した。洗浄後，標準，コントロール，及び非標識 CTX－II を含む尿試料をピペットでウェルに移し，マウスモノクローナル抗 CTX－II IgG 溶液を添加した。ウェ ルを洗浄し，ペルオキシダーゼ結合のウサギ抗マウス IgG 溶液をウェルに添加した。2回目の洗浄後，発色基質であるテトラメチルベンジジンをすべてのウェルに添加した。黄色の発色反応 を硫酸で停止し，450 nm での吸光度を分光光度計のSpectraMax ${ }^{(8)}$（Molecular Devices 社，カリフ オルニア州サンノゼ，米国）で測定した。各ウェルのシグナルは，各試料の CTX－II 濃度に反比例した。各試料の CTX－II 濃度は，標準検量曲線及び線形カーブフィッティングを用いた内挿で定量した。未希釈尿中 CTX－IIの定量下限は $0.60 \mathrm{ng} / \mathrm{mL}$ であった。

## 2．7．1．1．1．5．4 血殔中 ANP の測定

ANP はCNPに関連するナトリウム利尿ペブチドで，ANP，BNP，CNP及び BMN 111 等のナト リウム利尿ペプチドのクリアランスに関与する共通の受容体であるC型ナトリウム利尿ペプチ ド受容体（NPR－C）によって除去される。投与前から投与 2 時間後までの血漿中 ANP 値を測定 し，NPR－C が BMN 111 で占有されることによる血漿中 ANP 値の増加を観察した。血漿中 ANP を測定するために定量的 RIA を開発し，【（ $\quad$ ，NZ；Yandle 1986）で評価し た。血浆試料は SepPac vac C18 逆相固相抽出カートリッジ（Millipore－Waters，マサチューセッツ州ミルフォード，米国）を用いて抽出した。洗浄前のSep－Pac カートリッジに試料をゆっくりと流した後，カートリシジを $4 \%$ 酢酸で洗浄し， $0.1 \%$ トリフルオロ酢酸の $80 \%$ イソブロパノールで溶出した。抽出物を自然乾燥させた後，アッセイバッファーで再調製した。アッセイバッファ ー中の試料抽出物及び標準キャリブレータを ${ }^{125}$ I 標識 ANP及びポリクローナルウサギ抗 CNP 抗血清でインキュベートした。抽出試料中 ANPと ${ }^{125}$ I 標識 ANPを抗血清への結合について競合さ せた。二次抗体にヤギ抗ウサギ IgG 抗体を用いて ANP－ウサギ IgG 複合体を固相に捕捉した。洗浄後，ガンマカウンターを用いて各チューブの放射線を測定した。各チューブのガンマ放射能量は，各試料中のANP 濃度に反比例した。各試料中のANP 濃度は，4 パラメータロジスティッ ク曲線を適用して作成した標準検量曲線に内挿することによって定量した。未希釈血漿中 ANP の検出限界は $2.4 \mathrm{pmol} / \mathrm{L}$ であった。

## 2．7．1．1．1．5．5 血籁中 NT－ProCNP の測定

NT－proCNP は CNP 産生の探索的なバイオマーカーであり，血漿中 CNP よりも半減期が長い （Prickett 2001）。BMN 111 投与が内因性 CNP 産生に及ぼす影響を観察するために血漿中 NT－ proCNPを測定した。ヒト血漿中の NT－proCNP（proCNP ${ }_{1-15}$ ）を測定する定量的RIA を開発し，

，NZ）で評価した。血漿試料は，SepPac C18カートリッジ（Millipore－ Waters 社，マサチューセッツ州ミルフォード，米国）を用いて抽出し，乾燥させた後，アッセ イバッファーで再調製した。抽出試料及び標準検量用試料（バッファー中の合成ヒト $\mathrm{proCNP}_{1-15}$ ペプチド）をそれぞれ合成ヒト $\mathrm{proCNP}_{1-15}$ に対するウサギ抗血清（J39；EndoLab 社）（一次抗体）とともにインキュベートした。その後，放射性標識トレーサー（ ${ }^{125} \mathrm{I}_{-\mathrm{proCNP}}^{1-15} \mathrm{Tyr}^{16}$ ）を添加してインキュベートした。抽出試料中の NT－proCNPと放射性標識トレーサーで抗血清への結合を比較した。二次抗体に抗ウサギIgGロバポリクローナル抗体（ImmunoDiagnostic Systems社，East Boldon，UK）を用いて NT－proCNP－抗ウサギ IgG 複合体を固相化して捕捉した。洗浄後，ガンマカウンターを使用して各チューブの放射能量を測定した。各チューブのガンマ放射能量は，各試料中の NT－proCNP 濃度に反比例した。各試料中の NT－proCNP 濃度は，4パラメー タロジスティック曲線を適用して作成した標準検量曲線に内挿することによって定量した。未希釈血漿中 NT－proCNP の検出限界は $1.2 \mathrm{pmol} / \mathrm{L}$ であった。

## 2．7．1．2 個々の試験結果の要約

BMN 111 の臨床開発では，すべての試験で単一の剤形を用いた（第2．7．1．1項）。剤形中の添加剤 の定量的及び定性的な量は，臨床開発期間中を通じて変更しなかった。また，市販予定の
BMN 111 製剤で使用する添加剤及び原薬濃度，希釈物を含めた製剤組成は，第3相試験で使用 されているものと同一である。

BMN 111 のバイオアベイラビリティ試験，生物学的同等性試験，及び溶出試験は実施しなかっ た。

## 2．7．1．3 全試験をとおしての結果の比較と解析

該当なし

## 2．7．1．4 付䎑

すべての図表は本文中に記載した。

# ボックスゾゴツ皮下注用 0.4 mg <br> ボックスゾゴ『皮下注用 0.56 mg ボックスソゴ『皮下注用 1.2 mg 

## 2．7．2 臨床薬理試験

BioMarin Pharmaceutical Japan 株式会社

## 目次

2．7．2 臨床薬理試験 ..... 7
2．7．2．1 背景及び概観 ..... 7
2．7．2．1．1 臨床薬理試験及び臨床開発プログラム ..... ．． 7
2．7．2．2 個々の試験結果の要約 ..... 15
2．7．2．2．1 ヒト生体試料を用いた個々の in vitro 試験結果の要約 ..... 15
2．7．2．2．1．1 ヒト肝ミクロソームを用いた BMN 111 のチトクローム P450代謝安定性の評 価：BMN 111－18－101 試験 ..... 15
2．7．2．2．1．2 ヒト肝ミクロソームを用いたチトクローム P450 酵素阻害剤としての BMN 111 の in vitro 特性評価：BMN 111－18－093 ..... 15
2．7．2．2．1．3 サンドイッチ培養肝細胞（Transporter Certified ${ }^{\text {TM }}$ ）を用いた潜在的チトクローム P450誘導に対する BMN 111 の in vitro 特性評価：BMN 111－18－102 ..... 16
2．7．2．2．1．4 ヒト OAT1，OAT3，OCT1，OCT2，OATP1B1，OATP1B3，MATE1，MATE2－K， BCRP，P－gp，及び BSEP 介在性輸送の阻害剤としての BMN 111 の評価： BMN 111－21－004 ..... 16
2．7．2．2．2 BMN 111 の臨床薬理を評価する個々の臨床試験の要約 ..... 16
2．7．2．2．2．1 第1相111－101試験 ..... 16
2．7．2．2．2．2 第2相111－202試験 ..... 17
2．7．2．2．2．3 第 2 相 111－205試験 ..... 24
2．7．2．2．2．4 第 2 相 111－206試験 ..... 25
2．7．2．2．2．5 第 3 相 111－301試験 ..... 36
2．7．2．2．2．6 第3相111－302試験 ..... 42
2．7．2．3 全試験をとおしての結果の比較と解析 ..... 49
2．7．2．3．1 ヒト楽物動態試験 ..... 49
2．7．2．3．1．1 ACH 患者での吸収，分布，代謝，及び排泄 ..... 49
2．7．2．3．1．2 単回投与と連日投与での薬物動態の比較 ..... 50
2．7．2．3．1．3 母集団楽物動態解析 ..... 52
2．7．2．3．1．4 投与パラダイム ..... 53
2．7．2．3．1．5 特別な集団 ..... 54
2．7．2．3．2 バイオマーカー解析 ..... 54
2．7．2．3．3 用量一反応関係と濃度一反応関係 ..... 59
2．7．2．3．3．1 用量一反応関係 ..... 59
2．7．2．3．3．2 濃度－反応関係 ..... 61
2．7．2．3．4 薬物間相互作用又は楽物疾患相互作用 ..... 71
2．7．2．3．5 ヒト生体試料，薬物動態，又は薬力学データベースでの重要な矛盾点 ..... 72
2．7．2．4 特別な試験 ..... 72
2．7．2．4．1 5 歳未満の ACH 患者に対する用量選択を裏付ける外挿 ..... 72
2．7．2．4．2 免疫原性の併合解析結果 ..... 77
2．7．2．4．2．1 全試験をとおした免疫原性結果の要約 ..... 77
表目次
表 2．7．2．1．1．1 BMN 111 の臨床薬理を評価した試験の概要 ..... 9
表 2．7．2．1．1．2 BMN 111 の臨床薬理を評価した臨床試験の概要 ..... 10
表 2．7．2．2．2．2．1 単回投与時の BMN 111 の血漿中薬物動態パラメータ（111－202 試験） ..... 20
表 2．7．2．2．2．2．2 日本人（被験者番号：——1014）でのBMN 111 の PKパラメータ（111－202 試験） ..... 22
表 2．7．2．2．2．3．1 日本人（被験者番号：－1014）での BMN 111 の PK パラメータ（111－205 試験） ..... 25
表 2．7．2．2．2．4．1 BMN 111 の PKパラメータ（111－206 試験コホート $1, ~ \mathrm{~N}=4$ ） ..... 31
表 2．7．2．2．2．4．2 BMN 111 の PKパラメータ（111－206試験コホート2，N＝4） ..... 33
表 2．7．2．2．2．4．3 BMN 111 の PKパラメータ（111－206試験コホート3，N＝4） ..... 35
表 2．7．2．2．2．5．1 5～18 歳未満の ACH 患者での BMN 111 の PKパラメータ（111－301 試験， $\mathrm{N}=60$ ） ..... 38
表 2．7．2．2．2．5．2 日本人の $5 \sim 18$ 歳未満の ACH 患者での PK パラメータ $(111-301$ 試験， $\mathrm{N}=3$ ） ..... 41
表 2．7．2．2．2．6．1 BMN 111 の PK パラメータ（111－302 試験） ..... 44
表 2．7．2．2．2．6．2 日本人での BMN 111 の PK パラメータ（111－302 試験） ..... 48
表 2．7．2．3．3．1．1 年間成長速度のベースラインからの用量依存的変化量（111－202 試験及び 111－205 試験） ..... 60
表 2．7．2．4．1．1 BMN 111 の $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{C}_{\text {max }}$ の試験間比較 ..... 74
表 2．7．2．4．1．2 BMN 11115 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与時の身長 Z スコアの変化量の試験間比較 ..... 76
図目次
図 2．7．2．2．2．2．1 単回投与時の血漿中 BMN 111 濃度一時間プロファイル（全体集団及び日本 人）（111－202 試験） ..... 19
図 2．7．2．2．2．2．2 コホート3（15 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}$ ）での BMN 111 の $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ の分布（111－202 試験） ..... 23
図 2．7．2．2．2．4．1 BMN $11^{3} 1$ 濃度一時間プロファイル（111－206 試験） ..... 28
図 2．7．2．2．2．5．1 血漿中 BMN 111 濃度一時間プロファイル（全体集団及び日本人）（111－301 試験） ..... 37
図 2．7．2．2．2．6．1 血漿中 BMN 111 濃度一時間プロファイル（全体集団及び日本人）（111－302 試験） ..... 47
図 2．7．2．3．2．1 ACH 患者での BMN 111 投与後の血清中 CXM 濃度の上昇 ..... 55
図 2．7．2．3．2．2 ACH 患者での BMN 111 投与後の尿中 cGMP 濃度の上昇 ..... 57

図 2．7．2．3．3．2．1．1 CXM の曝露一反応解析
図 2．7．2．3．3．2．1．2 cGMP のベースラインからの変化量の曝露一反応解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 64
図 2．7．2．3．3．2．2．1 年間成長速度のベースラインからの変化量（曝露一反応解析）．．．．．．．．．．．．．． 66
図 2．7．2．3．3．2．3．1 来院時点別の BMN 111 の血漿中 $C_{\text {max }}$ とバイタルサインの最大変化量．．． 69

略語•略号一覧

| 略語•略号 | 略していない表現（英語） | 略していない表現（日本語） |
| :--- | :--- | :--- |
| ACH | achondroplasia | 軟骨無形成症 |
| ADA | anti－drug antibody | 抗薬物抗体 |


| 略語•略号 | 略していない表現（英語） | 略していない表現（日本語） |
| :---: | :---: | :---: |
| MAPK | mitogen－activated protein kinase | 分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ |
| MedDRA | Medical Dictionary for Regulatory Activities | ICH 国際医薬用語集 |
| NAb | neutralizing antibody | 中和抗体 |
| NADPH | Reduced $\beta$－nicotinamide adenine dinucleotide 2＇phosphate | 還元型 $\beta$－ニコチンアミドアデニンジヌク レオチド2＇－リン酸 |
| NEP | neutral endopeptidase | 中性エンドペプチダーゼ |
| NPR－B | natriuretic peptide receptor type B | B 型ナトリウム利尿ペプチド受容体 |
| NPR－C | natriuretic peptide receptor type C | C 型ナトリウム利尿ペプチド受容体 |
| NT－proCNP | N－terminal pro C－type natriuretic peptide | N 末端ブロ C 型ナトリウム利尿ペプチド |
| PD | pharmacodynamics | 薬力学 |
| P－gp | P－glycoprotein | P 糖タンパク質 |
| PK | pharmacokinetics | 楽物動態 |
| PT | preferred term | 基本語 |
| SBP | systolic blood pressure | 収縮期血圧 |
| SD | standard deviation | 標準偏差 |
| $\mathrm{t}_{1 / 2}$ | elimination half－life | 消失半減期 |
| TAb | total anti－BMN 111 antibody | 総抗 BMN 111 抗体 |
| $\mathrm{T}_{\text {max }}$ | time to peak concentration | 最高血中濃度到達時間 |
| $\mathrm{V}_{7} / \mathrm{F}$ | apparent volume of distribution | 見かけの分布容積 |

## 2．7．2 臨床薬理試験

## 2．7．2．1 背景及び橄钼

BioMarin Pharmaceutical Inc．（BioMarin 社）は，小児の軟骨無形成症（ACH）治療楽として，修飾組換えヒトC型ナトリウム利尿ペプチド（CNP）である BMN 111 を開発した。ACH は，繊維芽細胞増殖因子受容体3型（Fgfr3）の機能獲得型変異に起因する常染色体性顕性遺伝性の軟骨異形成である。Fgfr3 の下流シグナル伝達は，軟骨細胞の増殖と分化に対する負の調節因子であ る（Foldynova－Trantirkova 2012）。ACH 患者では，Fgfr3 の機能獲得型変異によってこの阻害作用 が悪化し，軟骨内骨形成の異常を引き起こす。分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ
（MAPK）／細胞外シグナル調節キナーゼ，異性体 1 及び2（ERK1／2）経路（以下， MAPK／ERK 経路）は，FGFR3 による軟骨細胞の増殖と分化の阻害を媒介する。MAPK／ERK 経路は，軟骨細胞の増殖と分化の正の調節因子であるCNPによって制御される。CNPとナトリウ ム利尿ペプチド受容体B（NPR－B）の結合は，MAPK／ERK 経路をRAF－1 のレベルで阻害し， Fgfr3 下流のシグナル伝達に拮抗ずる（Krejci 2005，Yasoda 2004，Yasoda 2009，Pejchalova 2007）。

BMN 111 は 39 個のアミノ酸から成るペプチドアナログで，ヒトCNP53 配列の 37 個のC末端ア ミノ酸残基と N 末端に付加した 2 個のアミノ酸（Pro－Gly）を含む。BMN 111 は，受容体結合及 び薬理活性の観点で CNPと類似する活性を有し，かつ CNP と比較して半減期を延長し，標的成長板へのBMN 111 の曝露量を增加するために中性エンドペプチダーゼ（NEP）分解に抵抗性を有するように設計された。BMN 111 と CNP は構造が類似しているため，同じ作用機序と楽理活性を有すると考えられる。CNPと同様に，BMN 111 が NPR－Bに結合することにより，細胞内の環状グアノシン一リン酸（cGMP）産生を刺激することが予測される。軟骨細胞では，cGMP シ グナル伝達は軟骨細胞の増殖と分化及び軟骨内骨形成を調節するcGMP 依存性チロシンキナー ゼIIに媒介される。この経路をとおして，BMN 111 が軟骨細胞の増殖と分化を刺激し，軟骨内 の骨成長を促進することが期待される。
BMN 111 は大腸菌で産生され，分子量は 4.1 kDa である。

## 2．7．2．1．1 臨床薬理試験及び臨床開発プログラム

ヒトでの BMN 111 の楽物動態（PK）及び薬力学（PD）は，ヒト生体試料を用いた 4 つの in vitro 試験及び 7 つの臨床試験で評価した。臨床試験のデザインに関する詳細は， 5.2 項及び 2．7．6項に示した。ヒト生体試料を用いた試験及び臨床試験の報告書を第5部に添付した。 BMN 111 の第 1 相，第 2 相，及び第 3 相試験での PK，PD 及び免疫原性を分析するため，複数 の生物学的分析法を開発した（2．7．1．1．1 項）。被験者の血漿検体中のBMN 111 濃度を定量するた め，2つの PK 分析法が臨床開発の異なる段階でそれぞれバリデートされた。第1相及び第2相試験のPK 評価用検体は，定量的酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）で測定した。第2相及び第 3 相試験の PK 評価用検体測定には，ELISA を改良して感度及び定量範囲を向上させた電気化学発光法（ECLA）を用いた。これら2つの生物学的分析法で得られた結果の同等性を確認するた

め，PK 分析法Oフブリッジング試験を実施した。BMN 111 の PD 活性及び骨代謝を定量するた め，BMN 111 投与被験者に対して cGMP，X型コラーゲンマーカー（CXM），骨型アルカリホス ファターゼ（BSAP），1 型プロコラーゲンN末端ペプチド，II型コラーゲン架橋C－テロペプチ ド（CTX－II），心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP），及びN末端プロ C 型ナトリウム利尿ペ プチド（NT－proCNP）などのバイオマーカーを評価し，妥当性を検証した（2．7．1．1．1．3 項～ 2．7．1．1．1．5 項）。

BMN 111 の臨床詞験では，免疫原性の分析用に生物学的分析法を開発した。免疫原性の分析法 は，血清中の総抗 BMN 111 抗体（TAb），中和抗体（NAb），及び薬物特異的免疫グロブリンE （IgE）の半定量的测定を目的としてバリデートされた。TAbの内因性ナトリウム利尿ペプチド ［ANP，B 型ナトリウム利尿ペプチド（BNP）及びCNP］との交差反応性を検出するために， TAb 分析法の一部として定性分析法がバリデートされた。TAb及びNAb分析法は，バリデーシ ョン実施時の米国食品医薬品局（FDA）及び業界ガイドラインに従ってバリデートされた。分析法の開発，最適化，及びバリデーションについては2．7．1 項に詳述した。

ヒト生体試料を用いた in vitro 試験の要約，並びに BMN 111 の PK，PD 及び免疫原性を評価した 7 つの臨床試験の要約を，それぞれ表 2．7．2．1．1．1 及び表 2．7．2．1．1．2に示す。

## 表 2．7．2．1．1．1 BMN 111 の臨床薬理を評価した試験の概要

| 試験名 | 試験の目的 | BMN 111澹度範囲 | 概要 | 試験の状況 | 結果の要約 | 添付資料番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ヒト肝ミクロソームを用いた BMN 111 のチトクローム P450代謝安定性の評価 <br> （報告書：BMN111－18－101） | ヒト肝ミクロソームでの BMN 111 の代謝安定性を評価する。 | $40 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ | CYP は，BMN 111 の分解に関与しな い。 | 完了 | 2．7．2．2．1．1 項 | 5．3．2．2．1 |
| ヒト肝ミクロソームを用いたチ トクローム P450 酵素阻富剤と しての BMN 111 の in vitro 特性評価 <br> （報告書：BMN111－18－093） | BMN 111 による CYP 酵素阻害の可能性を評価す る。 | 0， 0.000001 ， 0．00001，0．0001， 0．001，0．01， <br> 0.1 ，及び $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ | 最大 $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ の BMN 111 では， CYP1A2，CYP2B6，CYP2C8， CYP2C9，CYP2C19，CYP2D6， CYP3A4／5を可逆的又は時間依存的に阻害しない。 | 完了 | 2．7．2．2．1．2 項 | 5．3．2．2．2 |
| サンドイッチ培養肝細胞 <br> （Transporter Certified ${ }^{\text {Tr }}$ ）を用い た潜在的チトクローム P450誘導に対するBMN111の in vitro特性評価 <br> （報告書：BMN111－18－102） | BMN 111 による CYP 酵素誘導の可能性を評価す る。 | 0．01，0．1，及び $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ | BMN 111 は，培養ヒト肝細胞で CYP1A2，CYP2B6，CYP3A4／5 を誘導せ ず，核内受容体の活性化を直接介して臨床的に重要な CYP 誘導をもたらす可能性は低い。 | 完了 | 2．7．2．2．1．3 項 | 5．3．2．2．3 |
| ヒト OAT1，OAT3，OCT1， OCT2，OATP1B1，OATP1B3， MATE1，MATE2－K，BCRP，P－ gp ，及び BSEP 介在性輸送の阻害剤としてのBMN 111 の評価 （報告書：BMN111－21－004） | BMN 111 による OAT1， OAT3，OCT1，OCT2， OATP1B1，OATP1B3， MATE 1，MATE2－K， BCRP，P－gp，BSEPを介 した輸送の阻害を評価す る。 | 0．01，0．1，及び $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ | BMN 111 の推奨用量（2歳以上の ACH患者に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 又は 2 歳未満の ACH 患者に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）では，OAT1，OAT3， OCT1，OCT2，OATP1B1，OATP1B3， MATE1，MATE2－K，BCRP，P－gp， BSEP を介した輸送の阻害は想定されな い。 | 完了 | 2．7．2．2．1．4 項 | 5．3．2．2．4 |

ACH ：軟骨無形成症，BCRP：薬剤排出トランスポーター蛋白，BSEP：胆汁酸排出トランスポーター，CYP：チトクローム P450，P－gp：P 糖タンパク質

[^1]
## 表 2．7．2．1．1．2 BMN 111 の臨床薬理を評価した臨床試験の概要（1／3）

| 試験番号 | 試験デザイン | 試験の目的 | 用量レジメン | BMN 111 <br> 投与被酫者数 | 対象集团 | 歌験期間 | 試験の状況 | 報告書の種類 | 結果の要約 | 添付资料番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－101 | 第 1 相， 2 パー <br> 卜，二重盲 <br> 検，プラセボ <br> 対照 | 健康成人男性を対象に BMN 111 単回及び連日皮下投与 （用量漸増）の安全性及び忍容性を ブラセボ投与との比較で評価する | $\begin{aligned} & \text { パート } 1: \text { BMN } 111 \\ & \text { を } 5, ~ 10 \text { 又は } \\ & 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \text { で単回皮下 } \\ & \text { 投与 } \\ & \text { パート } 2: \text { BMN } 111 \\ & \text { を } 0.5 \sim 8 \mu \text { g/kg を連 } \\ & \text { 日皮下投与 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l} 34 \text { 例 } \\ (\text { 日本人は } \\ \text { 含まない) } \end{array}$ | 健康成人男性 | パート1：9日間 <br> パート2：10日間 | 完了 | 最終 CSR， <br> 臨床薬理試験報告書 | 2．7．2．2．2．1 項 | 53311 |
| 111－202 | 第 2 相，非盲検，連続コホ ート，用量漸増，多施設，国際共同 | ACH 小児患者を対象に BMN 111連日皮下投与の安全性及び忍容性を評価 する | BMN 111 を 25 ， <br> 75，15 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ <br> で連日皮下投与 | 35 例 <br> （米国で試 <br> 験に参加し <br> た日本人1 <br> 例を含む） | $5 \sim 14 \text { 歳の }$ <br> ACH 小児患者 | 最長 24 カ月 <br> （最初の6カ月間と任意の継続期間 18 力月） | 完了 | 最終CSR， <br> 臨床薬理試験 <br> 報告書 | 2．7．2．2．2．2 項 | 53521 －1 |
| 111－205 | 第2相，非杳検，111－202 試験の継続 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の長期安全性，忍容性及び有効性を評価する | BMN 111を15 又は $30 \mu \mathrm{gkg}$ で連日皮下投与 | 30 例 <br> （米国で試 <br> 験に参加し <br> た日本人1 <br> 例を含む） | 111－202試験で 2年間の <br> BMN 111 投与 を完了した ACH 小児患者 | 5年又は最終身長 <br> （骨端線閉鎖の確認及び 6 カ月ごとの AGV が $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年末満）に達するまでの いずれか遅い方 | 実施中 | 中間 CSR（デ <br> ータカットオ <br> フ：2019年11 <br> 月20日）， <br> 中閒臨床薬理 <br> 試験報告書 | 2．7．2．2．2．3 項 | 53522－1 |

## 表 2．7．2．1．1．2 BMN 111 の臨床薬理を評価した臨床試険の概要（2／3）

| 試験番号 | 試験デザイン | 䴔験の目的 | 用量レジメン | BMN 111 投与被醶者数 | 対象集团 | 試験期間 | 試験の状況 | 報告書の種類 | 結果の要約 | 添付资料番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－206 | 第2相，無作為化，二重盲 <br> 検，プラセボ <br> 対照，多施 <br> 設，国際共同 | ACH 乳幼児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の安全性及び有効性を評価する | 2～5歳未满： BMN 111 を $15 \mu g \mathrm{~kg}$ で連日皮下投与 2 歳末满：BMN 111 を $30 \mu \mathrm{gkg}$ で連日皮下投与 | 中間報告で は，センチ ネル被験者 11 例のデー夕のみ示し た（日本人 の無作為化被験者 8 例 は含まな い） | 月齢 60 力月末满の ACH 小児患者 | 60～72週 <br> ［スクリーニング 4週間，投与 52 週間，安全性追跡4週間 （コホート3はスク リーニング後に観察期間 12 週間）を追加］ | 実施中 | 中間 CSR（デ <br> 一タカットオ <br> フ：2020年9 <br> 月 7 日）， <br> 中間臨床薬理 <br> 試験報告書 | 27．2．2．2．4 項 | 53512 |
| 111－208 | 第 2 相，非盲検，111－206 試験の継䊦 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の長期安全性，忍容性及び有効性を評価する | 2～5歳未満： BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 2 墄末満：BMN 111 を $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 | $\begin{aligned} & \text { 中間報告で } \\ & \text { は, センチ } \\ & \text { ネルル被験者 } 8 \\ & \text { 例のデータ } \\ & \text { のみ示した } \\ & \text { (日本人は } \\ & \text { 含まない) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 111-206試験を } \\ & \text { 完了した } \mathrm{ACH} \\ & \text { 小児患者 } \end{aligned}$ | 最終身長（骨䖻線閉敛の確認及び6カ月 ごとの AGVが <br> $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年末満）に達 するまで | 実施中 | 111－206試験と組み合わせた中間 CSR（デ一タカットオ フ：2020年9月7日）， <br> 臨床薬理の解 <br> 析は未実施 ${ }^{2}$ | 2．7．2．2．2．項 | 53．5．1．2 |

## 表 2．7．2．1．1．2 BMN 111 の臨床薬理を評価した臨床試験の概要（3／3）

| 試験番号 | 試験デザイン | 試験の目的 | 用量レジメン | BMN 111 投与被検者数 | 対象集团 | 誩験期間 | 試験の状况 | 報告書の種類 | 結果の要約 | 添付资料番号 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－301 | 第3相，無作為化，二重盲検，プラセボ対照，多施設，国際共同 | ACH 小児者者を対象に BMN 111 連日皮下投与の有効性及び安全性を評価 する | BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 | BMN 111 群 <br> の 60 例（日本人 3 例を含む） | 5～18歳未満の ACH 小児患者 | 60 週（スクリーニン グ 4 週間，投与 52 週間，安全性追跡 4 週間） | 完了 | 最終 CSR， <br> 臨床薬理試験 <br> 報告書 | 2．72．2．2．5 項 | 5．3．5．1．1－1 |
| 111－302 | 第3相，非盲検，111－301試験の䋛続 | ACH 小児患者を対象に BMN 111連日皮下投与の長期安全性，忍容性及び有効性を評価する | BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 | $\begin{aligned} & 119 \text { 例 } \\ & \text { (日本人 } 6 \end{aligned}$ \|例を含む) | 111－301試験を完了した ACH小児患者 | 5年又は最終身長 <br> （骨端線閣鎖の確認及び 6 カ月ごとの AGVが $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年未満）に達するまでの いずれか遅い方 | 実施中 | 中間CSR（デ <br> ータカットオ <br> フ：2019年10 <br> 月31日）， <br> 中間臨床薬理 <br> 試験報告書 | 2．72．2．2．6 項 | 5．3．5．2．3－1 |

ACH：軟骨無形成症，AGV ：年間成長速度，CSR：坛験忩括報告書
a：本申請のデータカットオフ時点で，111－208試験の薬物動態」薬力学又は免疫原性データは入手していないため，本申請には含めなかった。

BMN 111 の推奨用量（2歳以上の ACH 患者： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ， 2 歳未満の ACH 患者： $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）を支持する主要な PK，PD 及び免疫原性の結論は，以下のとおりである。
－111－101試験：健康成人に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を皮下投与したとき，BMN 111 は速やかに吸収 され， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は $15 \sim 30$ 分の範囲であった。用量の増加に伴う $\mathrm{C}_{\max }$ の上昇は $2.5 \sim$ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の増加は $5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲で，それぞれ用量比例をおおむねね上回 った。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ 及び $V_{z} / \mathrm{F}$ の平均値士標準偏差（SD）は，それぞれ $20.3 \pm$ $11.3 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $1500 \pm 530 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ で， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は 69.5 分であった。10日間の連日投与後のBMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ ）の変化は，全体的に軽微であった。
－111－202試験：5～14歳のACH 患者での BMN 111 の儤露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-t}$ ）の増加は，用量 $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で用量比を上回った。用量 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ では，BMN 111 の血漿中曝露量が 24 カ月をとおして安定していた。長期継続投与試験である 111－205試験で観察され た BMN 111 の曝露量は，111－202 試験の同用量で認められた曝露量と同様であった。
－111－202 試験： $5 \sim 14$ 歳の ACH 患者での年間成長速度及び CXM の変化量は， $2.5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲で用量依存的に増加し， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ でプラトーに達した。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与と比較して， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与では年間成長速度及び CXM に対するBMN 111 投与の更なるベネフィットは認められなかった。また，曝露一反応解析の結果， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与による曝露量で，年閒成長速度のベースラインからの変化量及び CXM が曝露一反応曲線のプラトーに達したことが一貫して示され， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で成長板活性の増加が最大に達したことを示唆した。
－111－301 試験：5～18歳末満のACH 患者では，BMN 111 は皮下投与後速やかに吸収され， $\mathrm{T}_{\text {max }}$ の中央値は 15 分であった。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 12 力月間（ 52 週間）投与したときの $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は21．0～27．9分の範囲であった。 $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-\infty}$ ， $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ 及び $\mathrm{V}_{2} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $4710 \sim 7180 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 244000 \sim 283000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 79.4 \sim 104 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $2880 \sim$ $3020 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。PKパラメータは 12 力月間をとおして一貫しており，111－202試験のコホート 3 （ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与）で得られた 12 カ月間の PK パラメータの結果と同様であ った。BMN 111 の1日 1 回投与による蓄積性を示すデータは示されなかった。
－111－301 試験：尿中 cGMP の増加が BMN 111 群で認められ，プラセボ群では認められなか ったことから，BMN 111 の薬理活性が確認された。CXM のベースラインからの増加は， BMN 111 群では 52 週時まで持続したが，プラセボ群では相対的に変化がなかった。
－111－202 試験及び 111－301 試験：5～18 歳未満の ACH 患者（日本人を含む）を対象とした曝露—cGMP反応解析では， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与による曝露量で全身の薬理活性がおおむす最大又は ピークに達することが示唆された。年間成長速度及び CXM の変化量の曝露一反応関係が $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与でピークに達したことを考慮すると，曝露範囲の上限（すなわち， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の）曝露）では，cGMPの増加によって示された付加的な全身の楽理活性は，軟骨内の骨形成に関連しない組織で生じた可能性があった。
－ $5 \sim 18$ 歳未満の ACH 患者（日本人を含む）では， $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の BMN 111 でおおむむね良好 な忍容性が認められた。111－202 及び111－301 試験のいずれでも，BMN 111 の血漿中曝露量

と心拍数の増加に浅い相関が認められ，BMN 111 の血漿中曝露量と収縮期血圧（SBP）及び拡張期血圧（DBP）の低下に相関は認められなかった。全体として，認められた相関に臨床的な意味があるとは考えられなかった。
－111－301 及び 111－302 試験：5～18歳未満の ACH 患者（日本人を含む）での心臓に対する安全性の解析では，心再分極に対する臨床的に意義のあるBMN 111 の影響は認められず，臨床的に重要な曝露量では 20 ms 以上の QT 延長効果はみられなかった。
－母集団PK 解析：BMN 111 のクリアランス及び分布容積に対する唯一の意義のある共変量と して体重が示唆され，小児への体重に基づく投与を支持した。人種，性別，年齢，及び抗薬物抗体（ADA）は，BMN 111 のクリアランス及び分布容積の意義のある共変量ではなか った。投与期間も相対的バイオアベイラビリティに正の影響を及ぼすことが示唆された。 しかし，総投与量は体重及び時間と交絡しており，バイオアベイラビリティに対する時閒 ○影響には，これらの因子も関与している可能性がある。
－BMN 111 のPKを臨床試験間で比較した結果， $2 \sim 5$ 歳未満の ACH 患者に対する $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与と 2 歳未満の ACH 患者に対する $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量は， 5 歳以上の年長患者で認め られた曝露量の範囲内であることが示された。また，6カ月～5歳未満の患者での成長（身長 Z スコア）とバイオマーカー（CXM 及びcGMP）の間に正の傾向が認められた。この対象集団でのBMN 111 の忍容性はおおむね良好で， 5 歳以上の ACH 患者で認められた安全性 プロファイルと同様であった。試験の結果から，2歳以上の ACH 患者では $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳未満の ACH 患者では $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の推奨用量が支持された。
－111－202，111－205，111－301，及び111－302試験：日本人と全体集団のPKパラメータは同程度であった。111－301試験での日本人の PKパラメータは，全体集団の結果と同様に，12カ月間をとおして一貫していた。
－BMN 111 は異化の経路で代謝され，小さなペプチド断片及びアミノ酸に分解されると考え られており，BMN 111 の楽物相互作用は想定していない。In vitro のチトクローム P450 （CYP）阻害及び誘導試験では，BMN 111 は臨床的に重要な濃度で CYP 1A2，2B6，2C8， 2C9，2C19，2D6 又は 3A4／5 を阻害せず，CYP 1A2，2B6，3A4／5 を誘導しないことが示さ れた。この結果は，in vitro ミクロソーム安定性試験の結果からも裏付けられた。
－第 2 相及び第 3 相試験の免疫原性の結果から，ADA は試験全体で約 $34 \% \sim 63 \%$ の被験者か ら検出された。全投与集団（111－202，111－205，111－301，及び111－302試験で，いずれかの用量の BMN 111 が投与されたすべての ACH 患者）での ADA 発現率は $38 \%$（ $59 / 156$ 例）で あり，最も早い ADA の発現はDay 85 であった。全投与集団の $2 \% ~(3 / 156$ 例）では， 1 回の来院時点でNAb 陽性となった後にNAb陰性に戻り，その後も陰性の状態を維持した。免疫原性の解析結果から，ADAの発現による安全性プロファイルの悪化，PK 若しくはバイオマ ーカー測定値の変化，又は有効性への影響（ベースラインから最終評価時点までの年間成長速度若しくは身長のZスコアの変化量）は認められなかった。日本人での免疫原性に関 する臨床的な影響は認められなかった。
－全体的に，PK，PD，ADA，並びに有効性，バイオマーカー及び安全性の曝露一反応解析を含む臨床薬理の結果は，ACH 患者に対するBMN 111 の推奨用量として， 2 歳以上に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳未満に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を支持するものであった。

## 2．7．2．2 個々の試験結果の要約

本項では，個々の試験での in vitro 薬物相互作用，並びに臨床 PK，PD，及び免疫原性の結果を要約する。試験間の結果に関する比較及び解析を，本項及び2．7．2．3 項に示す。ACH 患者に対す る用量選択を支持する外挿については2．7．2．4．1 項，全臨床試験の免疫原性結果を併合した全体的な要約を2．7．2．4．2 項に示す。

## 2．7．2．2．1 ヒト生体試料を用いた個々の in vitro 騳験結果の要約

## 2．7．2．2．1．1 ヒト肝ミクロソームを用いた BMN 111 のチトクローム P450代时安定性の評価：BMN 111－18－101 栻験

プール品のヒト肝ミクロソーム（HLM）を用いて，BMN 111 の代謝安定性を評価した。 BMN $11140 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ と inVitroCYP ${ }^{\mathrm{m}}$ プール HLM（タンパク質 $1 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$ ）を還元型 $\beta$－ニコチンアミ ドアデニンジヌクレオチド $2^{\prime}-$ リン酸（NADPH）の有無別に $37^{\circ} \mathrm{C}$ で培養した。BMN 111 と緩衝液及び緩㣫液のみを陰性対照，クマリンを陽性対照として用いた。 BMN 111 は，緩衝液のみの場合に培崣時間 120 分まで安定していた。BMN 111 濃度は，NADPH有無のいずれでも，培㷣時間に応じて単指数関数的に低下した。NADPHの有無による消失速度定数の差は認められず，HLM でのBMN 111 の分解に NADPH が影響しないことが示さえた。 BMN 111 が緩衝液中で安定であったこと及び BMN 111 の分解がプール HLM に添加した NADPH に影響されないことから，CYPが BMN 111 の分解に関与しないことが示唆された。

## 2．7．2．2．1．2 ヒト肝ミクロソームを用いたチトクロームP450 醿素阻容剤としての BMN 111 の in vitro 特性㖐価：BMN 111－18－093

BMN 111 の潜在的な CYP 酵素阻害（可逆的及び時間依存的な阻害作用）を，HLM を用いて評価した。CYP1A2（フェナセチンO－脱アルキル化），CYP2B6（ブプロピオン水酸化），CYP2C8 （アモジアキンN－脱アルキル化），CYP2C9（ジクロフェナク 4＇－水酸化），CYP2C19（S－メフェ ニトイン4＇－水酸化），CYP2D6（デキストロメトルファンO－脱メチル化）及びCYP3A4／5（ミダ ゾラム 1 ＇－水酸化及びテストステロン $6 \beta$－水酸化）活性に対する BMN 111 の影響を測定した。本試験では，BMN 111 （最高濃度 $1 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{mL}$ ）が，CYPIA2，CYP2B6，CYP2C8，CYP2C9， CYP2C19，CYP2D6 及びCYP3A4／5活性を可逆的又は時間依存的に阻害しないことが示された。

2．7．2．2．1．3 サンドイッチ培靖肝細胞（Transporter CertifiedT）を用いた潜在的チトクロー ム P450 㛢導に対する BMN 111 の in vitro 特性評価：BMN 111－18－102

様々な濃度の被験物質，陰性対照，及び CYP 誘導を媒介する3つの主要な核内受容体経路を誘導する陽性対照を用いて，ヒト肝細胞培養物を処理した。誘導を測定するためにすべての対象物の遗伝子発現を定量した。また，遺伝子発現解析の結果を確認するために，標的 CYP の酵素活性を測定した。

| 酵素 | プローブ基質 | 濃度 $(\mu \mathrm{M})$ | 測定代謝物 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| CYP1A2 | フェナセチン | 100 | アセトアミノフェン |
| CYP2B6 | ブプロビオン | 500 | ヒドロキシブブロピオン |
| CYP3A4／5 | ミダゾラム | 10 | $11-$ ヒドロキシミダゾラム |

本試験では，培養ヒト肝細胞でのCYP1A2，CYP2B6 又はCYP3A4／5のBMN 111 による誘導は認められず，BMN 111 が核内受容体活性をとおして臨床的に意義のある CYP 誘導を直接的に引 き起こす可能性は低いことが確認された。

## 2．7．2．2．1．4 ヒト OAT1，OAT3，OCT1，OCT2，OATP1B1，OATP1B3，MATE1，MATE2－ K，BCRP，P－gp，及び BSEP 介在性輸送の阻害剤としての BMN 111 の評価 ： BMN 111－21－004

本試験は，ヒト OAT1，OAT3，OCT1，OCT2，OATP1B1，OATP1B3，MATE1，MATE2－K， BCRP，P 糖タンパク質（P－gp）及びBSEP 介在性の輸送に対するBMN 111 の阻害作用を確認す る目的で実施した。その結果，50\％阻害濃度（ $\mathrm{IC}_{50}$ ）は，第 3 相試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で観察された平均 $\mathrm{C}_{\text {max }}$ の 290 倍超であり，BMN 111 の推奨用量である 2 歳以上の ACH 患者で $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 及び 2歳未満の ACH 患者で $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ では，トランスポーターOAT1，OAT3，OCT1，OCT2，
OATP1B1，OATP1B3，MATE1，MATE2－K，BCRP，P－gp 又はBSEP を阻害しないことが示唆さ れた。

## 2．7．2．2．2 BMN 111 の臨床薬理を評価する個々の臨床試験の要約

## 2．7．2．2．2．1 第 1 相 111－101 栻験

111－101 試験は，22～45歳の健康成人男性（48 例）を対象とした第1相，2パート［パート1：用量漸増単回投与（ $5, ~ 10, ~ 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ），パート 2 ：用量漸増連日投与（ $2.5, ~ 5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$／日， $0.5 \sim$ $8.0 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} /$ 日）］，二重盲検，プラセボ対照試験であった。治験薬投与前及び投与後 5，15，30， 60，120，240 及び 480 分に PK 解析用の血液検体を採取した。
BMN 111 群では， $2.5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を単回皮下投与後に BMN 111 は速やかに吸収され， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は15～30分の範囲であった。その後，BMN 111 は血漿から速やかに消失し，単回投与時の $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は $53.8 \sim 69.5$ 分の範囲であった。 $10 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を単回投与したときの CL／F 及び $V_{2} / \mathrm{F}$ は，それぞれ $5.76 \sim 32.5 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $632 \sim 2050 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。用量の増加に伴ら血

漿中の $\mathrm{C}_{\text {max }}$ の上昇は， $2.5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲でおおむね用量比を上回り， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の増加は， $5 \sim$ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲でおおむむね用量比を上回った。連日投与による BMN 111 の蓄積性は，ほとんど又はまったく認められなかった。
血漿中及び尿中 cGMP 濃度はBMN 111 の用量増加に伴って上昇し，この反応は 10 日間の連日投与と同様であった。BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-t}$ ）と ANP 濃度の変化量に明確な相関 は認められず，BMN 111 がナトリウム利尿ペプチド受容体C（NPR－C）を媒介した ANP のクリ アランスを競合的に阻害しないことが示唆された。血漿中のNT－proCNP 濃度の一貫した又は BMN 111 の用量に関連した変化は認められず，BMN 111 が CNP の内因性産生を変化させないこ とが示唆された。
パート 1 では， 13 例（ $59 \%$ ）に 17 件の心血管関連有害事象が発現した。このうち， 14 件が起立性低血圧［ICH 国際医楽用語集（MedDRA）基本語（PT），以下同様］であった。起立性低血圧 のうち， 11 件（ 9 例）が無症候性の起立性低血圧， 2 件が起立性低血圧， 1 件が症候性の起立性低血圧と報告された。その他 3 件の心血管関連有害事象は，低血圧，潮紅及び浮動性めまい
（各 1 件， 1 例）であった。パート 2 では， 13 例（ $50 \%$ ）に 42 件の心血管関連有害事象が発現 した。このうち， 35 件（ 11 例）が起立性低血圧であった。起立性低血圧のうち， 29 件（ 10 例） が無症候性の起立性低血圧，6件（4例）が症候性の起立性低血圧と報告された。すべての心血管関連有害事象の重症度は軽度で，BMN 111 と関連あるかもしれない又はたぶん関連ありと判断された（2．7．4．1．1．6．1 項）。そのため，安全性評価項目に対する BMN 111 の影響を評価した。各被験者の仰臥位心拍数に対する BMN 111 曝露量の線形回帰では，仰臥位心拍数の増加と $\mathrm{C}_{\text {max }}$ に統計学的に有意な関係は認められなかったが， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ では，緩やかな傾きではあるものの，統計学的に有意な関係が認められた。各被験者の立位心拍数に対する BMN 111 曝露量の線形回帰では，立位心拍数の増加と $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ のいずれでも統計学的に有意な関係が認められ た。各被験者の仰臥位 SBP に対する BMN 111 曝露量の線形回帰では，仰臥位 SBP の低下と $\mathrm{C}_{\max }$ に統計学的に有意な傾向が示され，AUC $0_{0-t}$ では統計学的に有意な関係が認められた。各被験者の立位 SBPに対する BMN 111 曝露量の線形回帰では，立位 SBPの低下と $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ のいずれでも統計学的に有意な関係は認められなかった。各被験者の仰臥位及び立位 DBP に対 する BMN 111 曝露量の線形回帰では，仰臥位及び立位 DBP のベースラインからの低下と $C_{\max }$及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ に，統計学的に有意な関係は認められなかった。起立性低血圧を発現した被験者で は BMN 111 曝露量の中央値が高かったが，発現していない被験者のデータ分布と大部分で重複 していた。

血清中 TAb の評価を，パート 1 ではDay 1 及び 4 ，パート 2 では Day 1 及び 17 に実施した。本試験のパート 1 及びパート 2 のすべての被験者で，いずれの評価時点でも TAb は陰性であった ［111－101 試験総括報告書（5．3．3．1．1）11．4．5 項］。

## 2．7．2．2．2．2 第 2 相 111－202試験

111－202 試験は， $5 \sim 14$ 歳の ACH 小児患者 35 例を対象に BMN 111 を連日投与したときの安全性及び忍容性を評価する第2相，非盲検，用量漸増試験である。本試験の最初の 6 力月間に，被験者は BMN $1112.5, ~ 7.5, ~ 15$ 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} /$ 日を投与された。米国で， 1 例の日本人がコホート 2
（ $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）に登録された。Day 1，10，29，85 及び 183 の治験薬投与前，投与後 $5 \pm 2, ~ 15 \pm$ 2， $30 \pm 5, ~ 60 \pm 5, ~ 90 \pm 5, ~ 120 \pm 5$ ，及び $180 \pm 5$ 分に，すべての PK 評価用検体を採取した。任意参加の非盲検継続投与期間に用量を変更しなかった被験者（すなわち， 15 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を継続）では，すべての PK 評価用検体を 12 及び 24 カ月目に採取し，一部の PK 評価用検体を 8 ，
10，15，18，及び 21 カ月目の 4 時点（治験薬投与前，投与後 $15, ~ 30$ 及び 60 分）に採取した。任意参加の非盲検継続投与期間に用量を調整（ 2.5 又は $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ から $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量）した被験者では，すべての PK 評価用検体を用量調整来院時に，一部のPK 評価用検体を用量調整から4週後に採取し，その後の検体採取は増量しなかった被験者と同様に実施した。
BMN 111 は速やかに吸収され， $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は単回投与で $5 \sim 16$ 分，連日投与で $15 \sim 30$ 分の範囲であった（図 2．7．2．2．2．2．1 及び表 2．7．2．2．2．2．1）。BMN 111 は血漿から速 やかに消失し， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は単回投与で $24.4 \sim 27.0$ 分，連日投与で $21.2 \sim 42.7$ 分の範囲であっ た。用量の増加に伴う曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ ）の増加は， $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲で用量比を上回った。コホート3（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）の被験者では，BMN 111 曝露量のばらつき及び PKパラメータ の平均値が最初の 6 力月間の後に増加した（図 2．7．2．2．2．2．2）が，この傾向はコホート 4
（ $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）及び 111－301 試験の被験者では認められなかった。これは，サンプルサイズが小さ いこと及びPK のばらつきが大きかったことに起因する可能性があった。コホート 1 及び 2 で $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量した被験者では，Day 1 に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を受けた被験者と同程度に曝露量が増加 し，増量後から 24 カ月目まで曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ ）は安定していた。
クレアチニン補正した尿中 cGMP（cGMP／Cr）は各来院で用量依存的に増加し，この傾向は 24力月間にわたって維持された（図 2．7．2．3．2．2）。曝露一反応解析の結果， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量から，尿中 cGMP／Cr の測定値に基づく BMN 111 活性がおおすゝね最大又はピークに達する ことが示された（図 2．7．2．3．2．2）。コホート3及び 4 （ 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）では，CXM 濃度の中央値が上甼し， 24 カ月目まで維持されたことから，成長板活性の持続的な増加が示唆された
（図 2．7．2．3．2．1）。曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-t}$ ）の増加に伴う急激な CXM 反応が認められ， 15 及 び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量で，この反応がプラトーに到達したことから， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与に よって成長板活性の増加が最大に達したことが示唆された（図 2．7．2．3．3．2．1．1）。
曝露量（ $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ ）の増加に伴う急激な年間成長速度反応が認められ， 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$投与で得られた曝露量で，この反応がプラトーに到達したことから， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与によって年間成長速度の増加が最大に達したことが示唆された（図 2．7．2．3．3．2．2．1）。
BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ ）とベースラインからの心拍数増加に浅い関係性 が認められたが，臨床的に意義のあるものではなかった。線形回帰の結果では， $\mathrm{C}_{\max }$ が $503 ~$ $72400 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ が $1.28 \times 10^{3} \sim 2.82 \times 10^{6} \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲で，ベースラインからの心拍数の最大増加は 6 bpm 未満であった。BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ ）とベースライ ンからのSBP 又は DBP の低下に，相関は認められなかった。注射部位反応（ISR）が発現した被験者では，発現しなかった被験者よりもBMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\text {max }}, ~ \mathrm{AUC}_{0-t}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ ）の中央値がわずかに高かったが，発現しなかった被験者のデータ分布と大部分で重複していたた め，意味のある差ではないと考えられた。BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ ）と低血圧の発現に，相関は認められなかった。

本試験での単回投与時の血穅中 BMN 111 濃度一時間プロファイル［全体集団及び日本人（コホ ート 2 の 1 例，被験者番号－1014）］を図 2．7．2．2．2．2．1に，日本人 1 例の BMN 111 の PKパラ メータを表 2．7．2．2．2．2．2 に示す。PKパラメータは，この日本人と全体集団で同程度であった。本試験終了までに， 35 例中 14 例（ $40 \%$ ）の血清中に TAb が検出され，このうち 2 例で NAb が検出された。NAbが検出された 2 例は，いずれも治験薬投与開始後の 1 回の来院時点でのみ， NAb 陽性が確認された（一過性の陽性）［111－202試験総括報告書（5．3．5．2．1－1）12．3．2．5項］。 TAb 抗体価の検出有無にかかわらず，BMN 111 の血漿中曝露量（ $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}$ 及び AUC0．60）はいずれの来院時点でも同程度であり，BMN 111 の血槳中曝露量に血清中の TAb は影響しないことが示唆 された。

図 2．7．2．2．2．2．1 単回投与時の血铙中 BMN 111 搌度一時間プロファイル （全体集団及び日本人）（111－202試験）

min ：分，SD：標準偏差
日本人（被験者番号：－1014）はコホート 2 に登録された。
図中の線は，Day 1 に BMN $1112.5, ~ 7.5, ~ 15$ 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与された被験者の血鼎中 BMN 111 浐度の平均値 を示す。
エラーバーは平均値のSD（対数プロットでは上方向のみ）を示す。

表 2．7．2．2．2．2．1 単回投与時の BMN 111 の血漿中薬物動態パラメータ（111－202 弑験）（1／2）

| コホート | $\begin{gathered} \text { 用量 } \\ (\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\infty} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{z}} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$ <br> （分） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \mathrm{Cl} \\ (\mathrm{~N}=8) \end{gathered}$ | 2.5 | Day 1 | n | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 平均値 | 5.00 | 549 | 1370 | NA | NA | NA | NA |
| $\begin{gathered} \mathrm{C} 2 \\ (\mathrm{~N}=8)^{*} \end{gathered}$ | 7.5 | Day 1 | n | 7＊ | 7＊ | 7＊ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 平均値 | 13.7 | 1360 | 32200 | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | SD | 6.26 | 901 | 28100 | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | 最小値 | 5.00 | 512 | 1280 | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | 中央値 | 16.0 | 1130 | 24000 | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | 最大値 | 21.0 | 3220 | 85900 | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | CV\％ | 45.7 | 66.3 | 87.3 | NA | NA | NA | NA |
| $\begin{gathered} \mathrm{C} 3 \\ (\mathrm{~N}=10) \end{gathered}$ | 15 | Day 1 | n | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 平均値 | 15.8 | 4750 | 175000 | 293000 | 83.7 | 2560 | 24.4 |
|  |  |  | SD | 5.98 | 1990 | 113000 | NC | NC | NC | NC |
|  |  |  | 最小値 | 5.00 | 1990 | 44100 | 110000 | 31.6 | 1340 | 19.3 |
|  |  |  | 中央値 | 15.0 | 4410 | 170000 | 293000 | 83.7 | 2560 | 24.4 |
|  |  |  | 最大値 | 30.0 | 9360 | 446000 | 475000 | 136 | 3780 | 29.4 |
|  |  |  | CV\％ | 37.8 | 41.8 | 64.6 | 88.1 | 88.1 | 67.5 | 29.4 |

表 2．7．2．2．2．2．1 単回投与時のBMN 111 の血蘋中薬物動態パラメータ（111－202 試祫）（2／2）

| コホート | $\begin{gathered} \text { 用量 } \\ (\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\text {max }} \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\infty} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{2} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{t}_{1 / 2} \\ & \text { (分) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C4（ $\mathrm{N}=9$ ） | 30 | Day 1 | n | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | 平均値 | 14.4 | 16800 | 689000 | 779000 | 49.2 | 1830 | 27.0 |
|  |  |  | SD | 7.26 | 11500 | 383000 | 393000 | 28.4 | 1020 | 7.72 |
|  |  |  | 最小値 | 5.00 | 7400 | 255000 | 272000 | 19.5 | 962 | 17.8 |
|  |  |  | 中央値 | 15.0 | 15800 | 544000 | 716000 | 43.5 | 1490 | 23.9 |
|  |  |  | 最大値 | 30.0 | 43800 | 1440000 | 1540000 | 110 | 3750 | 40.9 |
|  |  |  | CV\％ | 50.3 | 68.7 | 55.6 | 50.5 | 57.7 | 55.6 | 28.6 |

 CV ：変動係数，N：各コホートの被験者数，n：統計値算出に用いた PKパラメータの数，NA：該当せず，NC：算出せず（2例のため），PK：薬物動態，SD：標準偏差， $\mathrm{t}_{12}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度到達時間， $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}$ ：見かけの分布容積
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四唅五入した。
＊日本人1例（被験者番号：－1014）を含む。
出典：111－202 試験臨床薬理報告書（5．3．5．2．1－1）Table 9．1．1．1．1

表 2．7．2．2．2．2．2 日本人（被験者番号：$\square$－1014）ての BMN 111 の PK パラメータ
（111－202 试験）

| 来院 | 用量 <br> $(\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{T}_{\max }$ <br> $($ 分 $)$ | $\mathrm{C}_{\max }$ <br> $(\mathrm{pg} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ <br> $(\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ <br> $(\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ <br> $(\mathrm{mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{V}_{z / \mathrm{F}}$ <br> $(\mathrm{mL} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$ <br> $($ 分 $)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | 7.5 | 16.0 | 3220 | 85900 | NC | NC | NC | NC |
| Day 183 | 7.5 | 16.0 | 1470 | 31300 | NC | NC | NC | NC |
| 12 力月目 | 15 | 14.0 | 13700 | 272000 | NC | NC | NC | NC |
| 18力月目 | 15 | 15.0 | 9800 | 73500 | NC | NC | NC | NC |
| 24 力月目 | 15 | 30.0 | 2790 | 168000 | NC | NC | NC | NC |

$\mathrm{AUC}_{0-\infty}: 0$ 時間から無限時間までの血漿中濃度一時問曲線下面積， $\mathrm{AUC}_{0-1}: 0$ 時間から最終測定時点までの血漿中濃度一時間曲線下面積，CL／F：見かけのクリアランス， $\mathrm{C}_{\max }$ ：最高血懸中濃度，NC：算出せず（解析に必要な濃度一時点が不十分であ るため）， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\max }$ ：最高血漿中濃度到達時間， $\mathrm{V}_{7} / \mathrm{F}: ~$ 見かけの分布容積

図 2．7．2．2．2．2．2 コホート3（15 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}$ ）での BMN 111 の $\mathrm{C}_{\max }$ 及び AUCo－80 の分布（111－202 試験）


Visit


Visit

箱内の線は中央値を示す。箱はデータ中央半分の䈭囲を示す。箱の範囲である第一四分位（Q1）から第三四分位（Q3）を1QRと定義する。データの標準間隔は $\mathrm{Q} 1-1.5{ }^{+1 \mathrm{IQR}}$ $~ Q 3+1.5 * I Q R$ の籁囲内と定義する。ひげは標準間隔の範囲を超えない最も近い値を示し，個々の丸は範囲超の値を示す。灭色の丸は特定の来院時に娜定された各被験者の曝露量を示し，黒色の四角は当該来院時の曝露量の平均値を示す。サンプルサイズを X 軸上に示す。
出典：111－202 試験医床薬理報告書（5．3．5．2．1－1）Figure 9．1．2．1．1

## 2．7．2．2．2．3 第 2 相 111－205 㽣験

111－205 試験は，111－202試験を完了した小児 30 例を対象に，BMN 111 を連日投与したときの長期的な安全性及び有効性を評価する継続中の第2相，多施設共同，非盲検継続投与試験であ る。被験者は，111－202試験完了時と同用量（コホート $1 \sim 3: 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ，コホート $4: 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ） のBMN 111 を投与された。米国で，日本人 1 例が 111－202試験（コホート2）を完了し，本試験 に継続参加した。PK 評価用の血漿検体を，治験薬投与前，投与後 $5 \pm 2, ~ 15 \pm 2, ~ 30 \pm 5, ~ 45 \pm$ 5，60土5，75 55 及び $90 \pm 5$ 分に 12 力月ごとに採取した。こホート $1 \sim 3$ の被験者は $24 ~ 60$ 力月目に固定用量 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ，コホート 4 の被験者は $24 \sim 48$ 力月目に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を皮下投与された。本試験で認められた BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-t}$ ）は，111－202試験の同用量で認めら れた曝露量と同様であり，両試験をとおした PK に明確な時間依存性がないことが示唆された。連日の皮下投与後，BMN 111 は速やかに吸収され，すべての来院，コホート，並びに 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は $15.0 \sim 30.0$ 分の範囲であった。BMN 111 は血漿から速やかに消失し， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は $13.0 \sim 30.3$ 分の範囲であった。 $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の平均値は， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与 （コホート 1 ，2 及び3）でそれぞれ $6890 ~ 14200 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び $353000 \sim 859000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与（コホート $4 ; 36$ 力月， 48 力月）でそれぞれ $20400 \sim 24600 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び $1240000 \sim$ $1470000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった。

尿中 $\mathrm{cGMP} / \mathrm{Cr}$ の用量依存的な増加は，すべての来院をとおして一貫しておら，ばらつきが大き かったにもかかわらず血清中 CXM 濃度の上昇が持続し，標的組織でのBMN 111 活性の耐久性 が示唆されたことから，BMN $11115 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の投与が成長板活性の持続的な増加を誘導した ことが示唆された。

日本人 1 例（被験者番号：－1014）のPKパラメータを表2．7．2．2．2．3．1に示す。日本人の PK パラメータは，全体集団と同程度であった。

本試験の中間データカットオフ日（コホート1～3：60カ月以上，コホート4：48 カ月）まで に， 30 例中 19 例（ $63 \%$ ）の血清中に TAbが検出された。このうち， 3 例が NAb 陽性であった が，3例とも陽性が確認されたのは 1 回の来院時のみ（一過性の陽性）で，その他の時点ではす べて NAb 陰性であった。来院時点を一致させた解析の結果，ADA 発現による BMN 111 の血漿中 $\mathrm{C}_{\max }$ 又は $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ に対する影響はないことが示された。

表 2．7．2．2．2．3．1 日本人（被験者番号：－1014）ての BMN 111 の PK パラメータ
（111－205 試験）

| 来院 | 用量 <br> $(\mu \mathrm{gg})$ | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> $($ 分 $)$ | $\mathrm{C}_{\max }$ <br> $(\mathrm{pg} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUCO}_{0-\mathrm{t}}$ <br> $(\mathrm{pg}-$ <br> $\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUCO}_{0-\infty}$ <br> $(\mathrm{pg}-$ <br> $\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ <br> $(\mathrm{mL} / \mathrm{min}$ <br> $\mathrm{kg})$ | $\mathrm{V}_{/} / \mathrm{F}$ <br> $(\mathrm{mL} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$ <br> $($ 分 $)$ |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 36 力月目 | 15 | 29 | 2760 | 138000 | 152000 | 98.3 | 2880 | 20.3 |
| 48 力月目 | 15 | 31 | 11200 | 685000 | $980000^{\mathrm{a}}$ | $15.4^{\mathrm{a}}$ | $9^{90} 0^{\mathrm{a}}$ | $40.6^{\mathrm{a}}$ |
| 60 力月目 <br> 時 | 15 | 30 | 10900 | 665000 | 708000 | 21 | 449 | 14.8 |

最終測定時点までの血漿中濃度一時間曲線下面積，CL／F：見かけのクリアランス， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度，PK：薬物動態， $\mathrm{R}^{2}$ ：決定係数， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度到達時間， $\mathrm{V}_{\mathrm{z}} / \mathrm{F}$ ：見かけの分布容積
a：AUC の外挿は $20 \%$ 超及び／又は $R^{2}$ が $80 \%$ 未満であった。

## 2．7．2．2．2．4 第2相111－206试験

111－206試験は，月齢60カ月（5 歳）未満のACH を有する乳幼児を対象に，BMN 111 の安全性及び成長に対する効果を評価する継続中の 52 週間，多施設共同，無作為化，二重盲検，プラセ ボ対照試験である。患者は年齢別に，コホート1（月齢 $24 ~ 60$ カ月未満），コホート 2 （月齢 6 ～24 カ月未満）及びコホート3（月齢 6 カ月未満）の 3 つのコホートに登録された。111－202試験に登録した 5 歳以上の ACH 小児患者で安全性と有効性が確認された用量（1日あたり $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）と同様の曝露量を達成することを目標とし，本試験の若年患者で安全性と有効性が得 られる適切な曝露量を保証するため，体重に基づく用量調整を行った。コホート1 のセンチネ ル被験者 4 例に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与し，無作為化被験者（BMN 111 投与群）に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与し た。コホート 2 のセンチネル被験者では，当初，全例に 1 日あたり $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ が投与されたが，投与したセンチネル被験者のPKデータから，望ましい曝露を達成するための適切な用量は1日 あたり $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ であることが示された。このため，センチネル被験者 3 例は 1 日あたり $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に変更され，残りのセンチネル被験者 1 例は 1 日あたり $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ が投与された。センチネル被験者 2 例は111－206試験中に 2 歳に達したため， 1 日あたり $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に戻された。無作為化被験者（BMN 111 投与群）には初めから 1 日あたり $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ が投与された。コホート 3 のセンチネ ル被験者と無作為化被験者には，1日あたり $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した。

日本での承認申請用データカットオフ時点では，日本人8例は，二重盲検下の無作為化コホー ト（コホート $1: 5$ 例，コホート $2: 2$ 例，コホート $3: 1$ 例）に登録されている。本試験は継続中の二重盲検試験であり，日本人のセンチネル被験者はいないことから，日本での承認申請時点では日本人を特定した結果は得られていない。すべての被験者で，血漿検体を治験薬投与前，投与後 $5 \pm 2, ~ 15 \pm 2, ~ 30 \pm 5, ~ 45 \pm 5, ~ 60 \pm 5, ~ 90 \pm 5$ 及び $120 \pm 5$ 分に採取することとした。 また，Day 1 の治験薬投与後 $180 \pm 5$ 及び $240 \pm 5$ 分に，追加の PK 検体を採取することとした。本試験は実施中の二重盲検試験のため，センチネル被験者のPKデータのみ入手可能である。

コホート 1 （月齢 $24 ~ 60$ カ月未満），コホート 2 （月齢 6～24 力月未満），及びコホート3（6 カ月未満）のセンチネル被験者でのBMN 111 の PK 結果を図 2．7．2．2．2．4．1，表 2．7．2．2．2．4．1，表 2．7．2．2．2．4．2，及び表 2．7．2．2．2．4．3に要約する。

Day 1 に，コホート 1 のセンチネル被験者 4 例に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した。Day 1 の $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の平均値 は $167000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ で，111－202試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量の範囲内であり，1日あ たり $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の BMN 111 投与が他のコホートでも適切であることが示された。

52 週間の BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で，コホート 1 のセンチネル被験者での $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-1}$ $\mathrm{AUC}_{0-120}$ ，及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $3810 \sim 6860 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 114000 \sim 327000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ， $117000 \sim 328000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ，及び $118000 \sim 350000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であり，111－202試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量と同様であった。 $\mathrm{T}_{\mathrm{max}}$ の中央値は $14.0 \sim 15.5$ 分， $\mathrm{t}_{\mathrm{t} / 2}$ の平均値は $15.2 ~ 29.3$ 分の範囲であった。CL／F 及び $V_{z} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $82.1 \sim 150 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $2650 ~ 3800 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。

Day 1 に，コホート 2 のセンチネル被験者に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した。 $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の平均値は $65900 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ で，111－202試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の平均値より有意に小さか った（表 2．7．2．2．2．2．1）。コホート2 では，センチネル被験者と無作為化被験者の1日用量を $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量した。また，コホート3のセンチネル被験者と無作為化被験者にもBMN 111 $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した（コホート 2 及び 3 ともに， 2 歳に達するまで $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与し，以降は $15 \mu \mathrm{~g}$ を投与した）。

コホート 2 のセンチネル被験者から得られた $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の PK パラメータは， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値が 10.0 $~ 20.0$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値が $12.5 \sim 37.6$ 分の範囲であった。 $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-120}$ ，及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $1940 \sim 10100 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 47400 \sim 398000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 17700 \sim 83100 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$及び $82500 \sim 423000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった。CL／F 及び V $/$／F の平均値は，それぞれ 35．4～ $182 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $1920 \sim 5550 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。

コホート 2 の被験者から得られた $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の PK パラメータは， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値が $6.0 \sim 15.0$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値が $6.41 ~ 25.8$ 分の範囲であった。 $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-120}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は， それぞれ 6180～17600 pg／mL，243000～798000 pg－min $/ \mathrm{mL}, ~ 244000 \sim 526000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $244000 \sim 835000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった。CL／F 及び $V_{z} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $35.9 \sim$ $123 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $1130 \sim 2770 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。

コホート 3 のセンチネル被験者から得られた $30 \mu \mathrm{~g}$ の Day 1 の PK パラメータは， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値 が 5 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値が 60.4 分であった。 $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-120}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それ ぞれ $12300 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 372000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 346000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $390000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ であった。CL／F及び $V_{z} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $82.0 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $6800 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ であった。 13 週時の PK パラメ ータは，センチネル被験者 1 例のデータのみ得られ，Day 1 と同様であった。

コホート 2 及び 3 のセンチネル被験者での $30 ~ \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の $\mathrm{AUC}_{0-1}$ の平均値は，111－202及び 111－301試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の結果より高かったが，個々の被験者の $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ は 111－301 試験で得られた曝露量の範囲内であった。全体的な結果から，コホート 2 及び 3 の 2 歳未満の被験者 では，BMN 111 の 1 日用量を $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に調整することの適切性が示唆された。

コホート 1 及び 2 のセンチネル被験者では，評価を実施したずべての来院時点で，一貫して血漿中 cGMP 濃度が BMN 111 投与後に正の最大変化を示した。この変化の大きさは，コホート 1

では各来院時点でほぼ同じであったが，コホート 2 ではDay 1 から 13 週にかけて増大した。こ れは，コホート 2 では $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ から $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ への用量調整が行われたことに起因すると考えら れる。コホート 1 の投与後の尿中 $\mathrm{cGMP} / \mathrm{Cr}$ は， 52 週時（111－208試験）に 1 例で顕著な低下が みられたものの，それ以外はDay 1 後のすべての来院で BMN 111 投与前と比較して一貫して上昇した。BMN 111 投与後の初回評価日であるDay 8 から 39 週時までの期間，コホート 1 及び 2 のCXM 濃度（平均値及び中央値）は，ベースラインを超えたまま推移した。サンプルサイズが小さかったにもかかわらず，コホート1 及び2 のセンチネル被験者でのBSAP 濃度又は尿中 CTX－II には，一貫した傾向が認められなかった。以上の結果から，BMN 111 の薬理活性とそれ による骨形成の促進が試験期間をとおして持続したことが示唆された。

BMN 111 のTAb は，いずれのセンチネル被験者からも検出されなかった。検体測定は継続中で あり，本試験は盲倹試験であるため，最終的な結果は最終試験総括報告書に示す予定である。


図 2．7．2．2．2．4．1 BMN 111 濃度一時間プロファイル（111－206 試跧）（2／3）

コホート $2(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$


コホート $2(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$


## 図 2．7．2．2．2．4．1 BMN 111 濃度一時間プロファイル（111－206 試験）（3／3）


min：分，SD：標準偏差
図は，コホート1，2及び 3 のセンチネル被験者での来院ごとの BMN 111 濃度の平均値（＋SD）一時間プロファイルを対数スケールで示す。線は各来院でのBMN 111 濃度の平均値を示す。
エラーバーは平均値の SD（上方向のみ）を示す。
出典：111－206 試験中間臨床薬理報告書（5．3．5．1．2）Figure 9．1．1．1～9．1．3．1

表 2．7．2．2．2．4．1 BMN 111 の PKパラメータ（111－206 試験コホート1，N＝4）（1／2）

| 来院 | $\begin{gathered} \text { 用量 } \\ (\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-120} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\infty} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{z} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$ <br> （分） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | 15.0 | $n$ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 平均値 | 15.0 | 4470 | 167000 | 168000 | 172000 | 111 | 3700 | 21.9 |
|  |  | SD | 0.00 | 3300 | 110000 | 108000 | 109000 | 58.6 | 2410 | 3.43 |
|  |  | 最小値 | 15.0 | 2250 | 82500 | 86300 | 89400 | 50.7 | 1370 | 18.8 |
|  |  | 中央値 | 15.0 | 2910 | 126000 | 126000 | 131000 | 115 | 3530 | 21.3 |
|  |  | 最大値 | 15.0 | 8260 | 291000 | 291000 | 296000 | 168 | 6190 | 25.6 |
|  |  | CV\％ | 0.00 | 73.7 | 66.0 | 64.6 | 63.5 | 52.8 | 65.3 | 15.7 |
| 13 週時 | 15.0 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 平均値 | 15.5 | 3810 | 114000 | 117000 | 118000 | 150 | 3240 | 15.2 |
|  |  | SD | 0.577 | 1670 | 64300 | 63500 | 63800 | 58.5 | 1180 | 2.71 |
|  |  | 最小値 | 15.0 | 2410 | 69900 | 74400 | 74600 | 70.9 | 1490 | 12.5 |
|  |  | 中央値 | 15.5 | 3310 | 88700 | 92400 | 93400 | 164 | 3740 | 14.7 |
|  |  | 最大値 | 16.0 | 6220 | 208000 | 211000 | 212000 | 201 | 4020 | 19.0 |
|  |  | CV\％ | 3.72 | 43.9 | 56.5 | 54.0 | 53.9 | 39.1 | 36.5 | 17.8 |
| 26 週時 | 15.0 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 平均値 | 15.5 | 6860 | 327000 | 328000 | 350000 | 82.1 | 3800 | 29.3 |
|  |  | SD | 1.00 | 4590 | 336000 | 335000 | 366000 | 57.6 | 3950 | 11.0 |
|  |  | 最小値 | 15.0 | 2560 | 92200 | 92200 | 101000 | 16.9 | 723 | 20.1 |
|  |  | 中央値 | 15.0 | 5880 | 198000 | 200000 | 205000 | 81.7 | 2470 | 26.2 |
|  |  | 最大値 | 17.0 | 13100 | 818000 | 818000 | 889000 | 148 | 9540 | 44.7 |
|  |  | CV\％ | 6.45 | 66.8 | 103 | 102 | 105 | 70.2 | 104 | 37.7 |

[^2]表 2．7．2．2．2．4．1 BMN 111 の PKパラメータ（111－206 試験コホート1，N＝4）（2／2）

| 来院 | $\begin{gathered} \text { 用量 } \\ (\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\mathrm{C}_{\text {max }}$ （ $\mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \text { AUC }_{0-t} \\ (\text { pg-min } / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-120} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ <br> （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{2} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 39 週時 | 15.0 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| $\cdots$ |  | 平均値 | 16.5 | 4980 | 204000 | 205000 | 220000 | 90.3 | 3170 | 27.1 |
|  |  | SD | 3.00 | 1330 | 123000 | 122000 | 141000 | 51.6 | 1350 | 8.97 |
|  |  | 最小値 | 15.0 | 3230 | 89400 | 92200 | 94100 | 35.6 | 1780 | 17.9 |
|  |  | 中央値 | 15.0 | 5240 | 174000 | 176000 | 182000 | 83.2 | 3070 | 27.7 |
|  |  | 最大値 | 21.0 | 6190 | 377000 | 377000 | 421000 | 159 | 4770 | 34.9 |
|  |  | CV\％ | 18.2 | 26.6 | 60.6 | 59.4 | 64.3 | 57.2 | 42.6 | 33.1 |
| 52 週時 | 15.0 | n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 平均値 | 13.0 | 5650 | 218000 | 219000 | 227000 | 85.7 | 2650 | 21.8 |
|  |  | SD | 4.32 | 3010 | 138000 | 137000 | 143000 | 44.4 | 1470 | 4.21 |
|  |  | 最小値 | 7.00 | 2690 | 104000 | 107000 | 111000 | 35.0 | 1150 | 15.7 |
|  |  | 中央値 | 14.0 | 5040 | 177000 | 179000 | 185000 | 86.1 | 2390 | 23.3 |
|  |  | 最大値 | 17.0 | 9840 | 413000 | 413000 | 429000 | 136 | 4680 | 25.0 |
|  |  | CV\％ | 33.2 | 53.2 | 63.4 | 62.4 | 63.1 | 51.8 | 55.6 | 19.3 |

下面積，CL／F：見かけのクリアランス， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度，CV：変動係数， N ：各コホートの被験者数， n ：統計値算出に用いた PKパラメータの数，PK：薬物動態，SD：標準偏差，
$\mathfrak{t}_{12}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\mathrm{max}}$ ：最高血㢡中濃度到達時間， $\mathrm{V} / \mathrm{F}$ ：見かけの分布容積
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。
被験者番号：－1003はDay1に治験薬を 2 回に分けて投与されたため，当該被験者のDay 10 PKパラメータは集計から除外された。
出典：111－206 試験中間臨床薬理報告書（5．3．5．1．2）Table 9．1．1．1

表 2．7．2．2．2．4．2 BMN 111 の PKパラメータ（111－206 試験コホート2，N＝4）（1／2）


表 2．7．2．2．2．4．2 BMN 111 の PKパラメータ（111－206 試験コホート2，N＝4）（2／2）

| 来院 | $\begin{gathered} \text { 用量 } \\ (\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ （分） | $\mathrm{C}_{\text {max }}$ （ $\mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ \left(\min ^{*} \mathrm{pg} / \mathrm{mL}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-120} \\ \left(\min ^{*} \mathrm{pg} / \mathrm{mL}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\infty} \\ \left(\mathrm{min}^{*} \mathrm{pg} / \mathrm{mL}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{2} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 39 週時 | 15.0 | n | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 平均値 | 20.0 | 2700 | 130000 | NA | 238000 | 63.1 | 2010 | 22.1 |
|  |  | 最小値 | 5.00 | 1010 | 29900 | NA | 238000 | 63.1 | 2010 | 22.1 |
|  |  | 中央値 | 20.0 | 2700 | 130000 | NA | 238000 | 63.1 | 2010 | 22.1 |
|  |  | 最大値 | 35.0 | 4390 | 229000 | NA | 238000 | 63.1 | 2010 | 22.1 |
| 39 週時 | 30.0 | n | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 平均値 | 15.0 | 6180 | 333000 | NA | 349000 | 86.0 | 2770 | 22.3 |
| 52 週時 | 15.0 | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 平均値 | 10.0 | 1940 | 47400 | 17700 | 82500 | 182 | 3290 | 12.5 |
|  |  | 最小値 | 5.00 | 1010 | 17700 | 17700 | 82500 | 182 | 3290 | 12.5 |
|  |  | 中央値 | 10.0 | 1940 | 47400 | 17700 | 82500 | 182 | 3290 | 12.5 |
|  |  | 最大値 | 15.0 | 2870 | 77100 | 17700 | 82500 | 182 | 3290 | 12.5 |
| 52 週時 | 30.0 | n | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 平均値 | 14.0 | 17600 | 798000 | NA | 835000 | 35.9 | 1170 | 22.6 |

下面積，CL／F：見かけのクリアランス， $\mathrm{C}_{\mathrm{mux}}$ ：最高血漿中滞度，CV：変動係数，N：各コホートの被験者数，n：統計値算出に用いた PKパラメータの数，NA：該当なし，PK：薬物動態，

すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。
被験者番号：－1019 ではDay 10 の投与後 5 ， 15 及び 30 分の BMN 111 濃度が得られなかったため，当該被験者の PKパラメータは集計から除外された。また，2歳となった以降0）BMN 111 用量は $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ であった。
被験者番号：－1020のDay 1 の PKパラメータは外挿により算出された。 $\mathrm{AUC}_{0}$ ， $\mathrm{CL} / \mathrm{F}, ~ V_{z} / \mathrm{F}$ 及び $\mathrm{t}_{1 / 2}$ は集計から除外された。また，静脈穿刺が成功しなかったため同被験者の 13 週時の PK
パラメータは得られず，26週時の投与後のPK評価用検体は採取されなかった。なお，本被験者は BMN111 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ のみ投与された。
被験者番号：－1032では，2歳となった以降のBMN 111 用量は $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ であった。
出典：111－206 試倹中間臨床薬理報告書（5．3．5．1．2）Table 9．1．2．1

表 2．7．2．2．2．4．3 BMN 111 の PKパラメータ（111－206試験コホート3，N＝4）

| 来院 | 用量 （ $\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}$ ） |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ \left(\mathrm{~min}^{*} \mathrm{pg} / \mathrm{mL}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-120} \\ \left(\min ^{*} \mathrm{pg} / \mathrm{mL}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { AUC }_{0-\infty} \\ \left(\min ^{*} p g / \mathrm{mL}\right) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{2} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | 30.0 | $n$ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| － |  | 平均値 | 7.67 | 12300 | 372000 | 346000 | 390000 | 82.0 | 6800 | 60.4 |
|  |  | SD | 4.62 | 3680 | 119000 | 104000 | 116000 | 25.9 | 577 | 14.9 |
|  |  | 最小値 | 5.00 | 9620 | 249000 | 249000 | 272000 | 59.6 | 6370 | 46.8 |
|  |  | 中央値 | 5.00 | 10800 | 379000 | 333000 | 394000 | 76.1 | 6570 | 58.1 |
|  |  | 最大値 | 13.0 | 16500 | 487000 | 456000 | 503000 | 110 | 7450 | 76.3 |
|  |  | CV\％ | 60.2 | 29.9 | 32.1 | 30.1 | 29.7 | 31.6 | 8.49 | 24.6 |
| 13 週時 | 30.0 | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 平均値 | 5.00 | 16400 | 489000 | 489000 | 506000 | 59.3 | 1990 | 23.3 |

$\mathrm{AUC}_{0-\infty}: 0$ 時間から無限時間までの血漿中莀度一時間曲線下面積， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}: 0$ 時間から最終測定時点までの血漿中濃度一時間曲線下面積， $\mathrm{AUC}_{0-120}: ~ 0$ 時間から 120 分まで 0 血漿中濃度一時間曲線
 $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度到達時間， $\mathrm{V}_{Z} / \mathrm{F}$ ：見かけの分布容積
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。
出典：111－206試験中間臨床薬理報告書（5．3．5．1．2）Table 9．1．3．1

## 2．7．2．2．2．5 第 3 相 111－301试験

111－301試験は，5～18歳未満のACH 小児患者を対象にBMN 111 の成長に対する効果を評価す る多施設共同，無作為化，プラセボ対照，二重盲検試験である。被験者には BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$又はプラセボを連日投与した。本試験には日本人 7 例が登録され，このうち 3 例が BMN 111 群 に，4例がプラセボ群に割り付けられた。すべての PK 評価用検体を，Day 1，26 週及び52 週来院時の治験楽投与前，投与後 $5 \pm 2, ~ 15 \pm 2, ~ 30 \pm 5, ~ 45 \pm 5, ~ 60 \pm 5, ~ 90 \pm 5$ 及び $120 \pm 5$ 分に採取 した。一部の PK 評価用検体を，13 及び 39 週来院時の治験薬投与前，投与後 $15 \pm 2, ~ 30 \pm 5$ 及 び $60 \pm 5$ 分に採取した。

BMN 111 群に無作為化された日本人 3 例のうち， 1 例が Day 15 後に投与及び試験を中止した。試験を完了した BMN 111 群の 60 例（日本人 2 例を含む ）では，BMN 111 の血漿中曝露量 （ $\mathrm{C}_{\text {maxa }}, \mathrm{AUC}_{0-60}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ ）の平均値及び中央値は 52 週間をとおして一貫してお り，52週間の BMN 111 投与で明らかな蓄積性又は時間依存的な PK はみられなかった
（図 2．7．2．2．2．5．1）。本試験で得られた PKパラメータを表 2．7．2．2．2．5．1（全体集団）及び
表 2．7．2．2．2．5．2（日本人）に示す。 $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-60}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $4710 \sim 7180 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 160000 \sim 212000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 161000 \sim 290000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ，及び $244000 \sim$ $283000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった。 $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は 15 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は $21.0 \sim 27.9$ 分の範囲で あった。CL／F 及び $V_{z} /$ F の平均値は，それぞれ $79.4 ~ 104 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $2880 \sim 3020 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ であ った。PKパラメータは，日本人と全体集団で同程度であった。

BMN 111 群の尿中 cGMP／Cr 反応の程度は 52 週間をとおして一貫しており，BMN 111 の薬理活性が 52 週間の投与期間にわたって持続したことが示悛された（図 2．7．2．3．2．2）。CXM の平均値及び中央値は，BMN 111 群で 13 週時（治験楽投与後の最初の評価時点）までにベースラインを超えたまま 52 週時まで維持されたが，プラセボ群では相対的に変化がみられなかった
（図 2．7．2．3．2．1）。

（111－301 試験）

$\min :$ 分， SD ：檈準偋差
3 例の日本人のデータ，このうち 1 例は Day 15 に試験を中止した。線は各来院での血槳中 BMN 111 源度の平均値を示す。
エラーバーは平均值のSD（上方向のみ）を示す。

表 2．7．2．2．2．5．1 5～18 歳未満の ACH 患者での BMN 111 の PK パラメータ（111－301 試酫，N＝60）（1／2）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$（分） | $\mathrm{C}_{\text {max }}(\mathrm{pg} / \mathrm{mL})$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-60} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ <br> （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \text { AUC }_{0-\infty} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | CL／F（mL／min／kg） | $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}(\mathrm{mL} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$（分） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | n | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 平均值 | 13.8 | 7180 | 208000 | 242000 | 244000 | 104 | 2880 | 21.0 |
|  | SD | 7.23 | 9650 | 198000 | 232000 | 224000 | 98.8 | 2450 | 4.67 |
|  | 最小値 | 5.00 | 1040 | 19500 | 17900 | 21800 | 9.62 | 340 | 12.1 |
|  | 中央値 | 15.0 | 4700 | 151000 | 171000 | 180000 | 83.4 | 2590 | 20.8 |
|  | 最大値 | 35.0 | 66300 | 1420000 | 1540000 | 1560000 | 689 | 18200 | 35.9 |
|  | CV\％ | 52.4 | 134 | 95.2 | 95.8 | 91.8 | 95.2 | 85.1 | 22.2 |
| 13 週時 | n | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均値 | 18.6 | 4710 | 160000 | 161000 | NA | NA | NA | NA |
|  | SD | 8.26 | 2320 | 97900 | 98100 | NA | NA | NA | NA |
|  | 最小値 | 12.0 | 1100 | 36600 | 37800 | NA | NA | NA | NA |
|  | 中央値 | 15.0 | 4260 | 137000 | 138000 | NA | NA | NA | NA |
|  | 最大値 | 60.0 | 10500 | 403000 | 411000 | NA | NA | NA | NA |
|  | CV\％ | 44.5 | 49.3 | 61.0 | 60.8 | NA | NA | NA | NA |
| 26 週時 | n | 55 | 55 | 55 | － 55 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | 平均値 | 14.5 | 6520 | 205000 | 256000 | 283000 | 85.2 | 3020 | 26.6 |
|  | SD | 7.62 | 7890 | 151000 | 211000 | 249000 | 53.2 | 1980 | 9.08 |
|  | 最小値 | 0.00 | 1020 | 35700 | 35700 | 57400 | 11.8 | 718 | 10.5 |
|  | 中央値 | 15.0 | 5130 | 166000 | 199000 | 211000 | 70.9 | 2610 | 25.5 |
|  | 最大値 | 35.0 | 59800 | 799000 | 1040000 | 1270000 | 261 | 11200 | 50.3 |
|  | CV\％ | 52.6 | 121 | 73.5 | 82.6 | 87.9 | 62.5 | 65.7 | 34.2 |

Proprietary and Confidential

表 2．7．2．2．2．5．1 5～18 歳未満のACH 患者でのBMN 111 の PKパラメータ（111－301 試験，N＝60）（2／2）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$（分） | $\mathrm{C}_{\text {max }}(\mathrm{pg} / \mathrm{mL})$ | $\begin{gathered} \text { AUC }_{0-60} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\mathrm{CL} / \mathrm{F}(\mathrm{mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{V}_{2} / \mathrm{F}(\mathrm{mL} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$（分） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 39 週時 | n | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均値 | 18.0 | 5720 | 204000 | 205000 | NA | NA | NA | NA |
|  | SD | 7.98 | 2760 | 128000 | 129000 | NA | NA | NA | NA |
|  | 最小値 | 11.0 | 1760 | 44200 | 44200 | NA | NA | NA | NA |
|  | 中央値 | 15.0 | 5200 | 178000 | 178000 | NA | NA | NA | NA |
|  | 最大値 | 59.0 | 13800 | 597000 | 597000 | NA | NA | NA | NA |
|  | CV\％ | 44.4 | 48.3 | 62.9 | 62.9 | NA | NA | NA | NA |
| 52 週時 | n | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | 平均値 | 16.8 | 5800 | 212000 | 290000 | 276000 | 79.4 | 2910 | 27.9 |
|  | SD | 11.7 | 3680 | 133000 | 235000 | 187000 | 53.0 | 1660 | 9.91 |
|  | 最小値 | 5.00 | 1980 | 39600 | 39600 | 54100 | 15.3 | 744 | 10.1 |
|  | 中央値 | 15.0 | 5320 | 176000 | 208000 | 218000 | 68.8 | 2440 | 25.8 |
|  | 最大値 | 60.0 | 23100 | 674000 | 1130000 | 978000 | 277 | 7640 | 70.2 |
|  | CV\％ | 69.6 | 63.4 | 62.9 | 81.2 | 67.5 | 66.8 | 57.1 | 35.5 |

鼎中漲度一時間曲線下面積，CL／F：見かけのクリアランス，C $\mathrm{max}_{\max }$ ：最高血漿中濃度，CV：変動係数，N：各コホートの被験者数，n：統計値算出に用いた PKパラメータの数，NA：該当せず， PK ：薬物動態， SD ：標準偏差， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度到達時間， $\mathrm{V}_{z i} \mathrm{~F}$ ：見かけの分布容積
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。
日本人 3 例を含む。このうち 1 例は，Day 15 に試験を中止した。
2 例の被験者が，それぞれDay 7 及び 15 に治験薬投与を中止した。当該被験者からはDay 10 PKデータを得られたが，以降の来院では得られなかった。
Day 1 に， 1 例の被験者が BMN $11144.4 \mu \mathrm{Ekg}$ を投与されたため関連する PKデータを集計から除外した。別の 1 例では，すべての PK評価用検体を規定時間に採取できなかったため PKパラメー夕を得られなかった。
13 週時に，1例で投与時間が不明のため PKパラメータを得られなかった。別の1例では PK 評価用検体が採取されなかった。
26 週時に， 2 例で治験楽投与前の PK 評価用検体のみ採取されたため PKバラメータを得られなかった。I例で，治験薬投与後 15 分の PK 評価用検体が 2 つ採取されたため PKパラメータを得ら れなかった。
39 週時に，1例で規定の検体採取時間と実際の検体採取時間の差が 60 分超ですべての治験薬投与後の血漿中濃度が PK 解析から除外されたため，PKパラメータを得られなかった。3例ではPK評価用検体が採取されなかった。
52 週時に， 2 例で PK 評価用検体が採取されなかった。

出典：111－301 試験臨床楽理報告書（5．3．5．1．1－1）Table 9．1．1

表 2．7．2．2．2．5．2 日本人の 5～18 歲未満の ACH 患者での PKパラメータ（111－301 試験，N＝3）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\text {max }} \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { AUC }_{0-60} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\mathrm{AUCO}_{0-\infty}$ （pg－min／mL） | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{z}} / \mathbf{F} \\ (\mathrm{mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$ <br> （分） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 平均値 | 11.7 | 5540 | 182000 | 216000 | 226000 | 107 | 2890 | 22.3 |
|  | SD ． | 5.86 | 3600 | 127000 | 156000 | 158000 | 93.4 | 1620 | 6.65 |
|  | CV\％ | 50.2 | 65.0 | 69.6 | 72.0 | 70.1 | 87.5 | 56.0 | 29.8 |
| 13 週時 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均値 | 13.0 | 5800 | 131000 | 131000 | NA | NA | NA | NA |
| 26 週時 | $n$ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 平均値 | 9.50 | 10500 | 325000 | 390000 | 407000 | 48.7 | 1580 | 23.4 |
| 39 週時 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均値 | 13.0 | 6090 | 169000 | 169000 | NA | NA | NA | NA |
| 52 週時 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 平均値 | 9.50 | 5940 | 184000 | 187000 | 197000 | 101 | 2230 | 13.7 |

ACH ：軟骨無形成症， $\mathrm{AUC}_{0-x}: 0$ 時間から無限時間までの血漿中濃度一時間曲線下面積， $\mathrm{AUC}_{0-1}: 0$ 時間から最終測定時点までの血漿中洪度一時間曲線下面積， $\mathrm{AUC}_{0-60}: 0$ 時間から 60 分までの血奬中濃度一時間曲線下面積，CL／F：見かけのクリアランス， $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}$ ：最高血漿中濃度，CV：変動俰数，N：被験者数，n：統計値算出に用いたPKパラメータの数，NA：該当せず，PK：薬物動
態， SD ：標準偏差， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\text {max }}$ ：最高血漿中跟度到達時間， $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}$ ：見かけの分布容積
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。
日本人 3 例のデータを示す。このうち 1 例は，Day 15 に試験を中止した。中止した被験者の PKデータはDay 1 のみ利用可能であり，以降の来院データはなかった。

BMN 111 の血漿中曝露量は，男女で同程度であり，性別によって明らかな影響を受けないこと が示唆された。

BMN 111 の血漿中曝露量は，白人，アジア人（日本人を含む），又は混血で同程度であったが，黒人又はアフリカ系アメリカ人での平均値は，他の人種と比較して高かった。この結果に関し ては，本解析に含めた黒人又はアフリカ系アメリカ人が 3 例と少数であった点を考慮する必要 がある。

BMN 111 の血漿中曝露量と体重及び年齢に正の相関が認められ，AUC $0_{0.60}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ では統計学的に有意（いずれも $\mathrm{P}<0.005$ ）であったが， $\mathrm{C}_{\max }$ では有意ではなかった（ $\mathrm{P}>0.05$ ）。年長の年齢区分では，血漿中曝露量の中央値が高かったが， $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-60}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の分布は， 3 つの年齢区分（ $5 \sim 8$ 歳末満， $8 \sim 11$ 歳末満， $11 \sim 15$ 歳未満）で重複していた。

BMN 111 群の曝露一反応解析の結果， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露一反応曲線で，ベースラインから の年間成長速度の変化量及びCXM の平均値がプラトーに到達したことが示され， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与 によって最大の治療効果が得られることが示唆された。この結果は，111－202試験で得られた知見と同様であった。曝露一cGMPデータの最大効果モデルから，曝露範囲の上限で付加的な全身 の楽力活性がみられる可能性が示され，軟骨内骨形成に関連のない組織に付加的な活性がみら れる可能性が示唆された。BMN 111 の血漿中曝露量と BSAP のベースラインからの変化量に相関は認められなかった。

BMN 111 投与前からの心拍数の最大増加と曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0.60}$ ）に，弱い正の相関が認め られたが，臨床的に意味のあるものではなかった。線形回帰の結果では， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ が 1020～ $66300 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ \mathrm{AUC}_{0.60}$ が $1.95 \times 10^{4} \sim 1.42 \times 10^{6} \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲で，ベースラインからの心拍数 の最大増加は 20 bpm 未満であった。BMN 111 投与前からの SBP 又は DBP の最大低下と曝露量 には相関が認められなかった。日本人を含むBMN 111 群の被験者では，BMN 111 の血漿中曝露量と心拍数，SBP 及びDBPの変化量に意味のある相関は認められなかった。

52 週間の試験期間終了時までに，BMN 111 群の $42 \% ~(25 / 60$ 例）の被験者で血清中 TAbが検出 された。プラセボ群では，全例がすべての評価時点でTAb陰性であった。TAb陽性となった被験者は，いずれもすべての評価時点でNAb陰性であった。TAb抗体価の検出有無にかかわら ず，BMN 111 の血漿中曝露量はいずれの来院時でも同程度であり，血清中TAbはBMN 111 の血漿中曝露量に影響しないことが示唆された。

## 2．7．2．2．2．6 第 3 相 111－302 栻験

111－302 試験は，111－301 試験を完了した ACH 小児患者 119 例を対象に BMN 111 の成長速度に対する長期効果を評侕する継続中の多施設共同，非盲検，長期䋛続投与試験である。本試験に は，日本人6例を登録した。本試験の被験者には，全例にBMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ が連日投与され た。PK 評価用検体は，Day 1 及び以降は 6 カ月ごとの治験薬投与前，投与後 $5 \pm 2, ~ 15 \pm 2, ~ 30 \pm$ 5， $45 \pm 5, ~ 60 \pm 5, ~ 90 \pm 5$ 及び $120 \pm 5$ 分に採取した。

## Proprietary and Confidential

PKパラメータの要約を表 2．7．2．2．2．6．1に示す。111－301 試験でプラセボ（plc）を投与され，本試験で BMN 111 （vos）投与に切り替えた被験者（plc／vos 群，日本人 4 例を含む）の PKパラメー夕は，これまでの BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた結果と同程度であった。Day $1 \sim 52$ 週時の $\mathrm{C}_{\text {max，}} \mathrm{AUC}_{0-60, ~} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $5390 \sim 8470 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 186000 \sim$ $341000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 220000 \sim 611000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $237000 \sim 789000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった （Day 1 が 59 例， 26 週時が 14 例， 52 週時が 3 例）。 $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は $15.0 \sim 46.0$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値 は 23.8 ～ 28.9 分であった。 $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ 及び $V_{z} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $19.0 \sim 88.0 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び 791 $~ 3030 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。plc／vos 群の PKパラメータは，日本人と全体集団で同程度であ った。

111－301 試験及び本試験で BMN 111 投与を受けた被験者（vos／vos 群，日本人2例を含む』）のPK パラメータは，両試験をとおして同程度で，本試験の plc／vos 群とも同程度であった。52～104週時の $\mathrm{C}_{\max }, ~ \mathrm{AUC}_{0-60, ~} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $5220 \sim 7330 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 184000 \sim$ $262000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 224000 ~ 355000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $237000 ~ 372000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった （52 週時が 56 例， 78 週時が 12 例， 104 週時が 3 例）。 $\mathrm{T}_{\text {max }}$ の中央値は $15.0 \sim 16.0$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は30．2～31．1 分の範囲であった。CL／F 及び $V_{z} / F$ の平均値は，それぞれ $58.4 \sim 73.4 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$及び $2630 \sim 3560 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。vos／vos 群の PK パラメータは，日本人と全体集団で同程度であった。

## 表 2．7．2．2．2．6．1 BMN 111 の PK パラメータ（111－302 試験）（1／3）

ple／vos 群：111－301 試験でプラセボを投与され，111－302試験で BMN 111 投与に切り替えた被験者（ $\mathrm{N}=61$ ）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\mathrm{C}_{\text {max }}$ （ $\mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ ） | $\mathrm{AUC}_{0-60}$ （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\infty} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{z} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | $n$ | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | 平均値 | 15.9 | 5390 | 186000 | 220000 | 237000 | 88.0 | 3030 | 23.8 |
|  | SD | 9.81 | 2980 | 106000 | 130000 | 133000 | 62.7 | 2370 | 6.16 |
|  | 最小値 | 5.00 | 1310 | 25900 | 25900 | 37500 | 20.8 | 771 | 11.5 |
|  | 中央値 | 15.0 | 5000 | 156000 | 194000 | 207000 | 72.5 | 2310 | 22.9 |
|  | 最大値 | 48.0 | 19200 | 630000 | 702000 | 720000 | 400 | 13600 | 43.0 |
|  | CV\％ | 61.5 | 55.3 | 57.2 | 59.0 | 56.1 | 71.3 | 78.3 | 25.9 |
| 26 週時 | n | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | 平均値 | 23.0 | 8470 | 313000 | 434000 | 506000 | 46.6 | 1590 | 25.6 |
|  | SD | 12.4 | 6140 | 258000 | 414000 | 512000 | 24.7 | 785 | 6.43 |
|  | 最小値 | 5.00 | 3110 | 110000 | 110000 | 149000 | 7.28 | 437 | 20.5 |
|  | 中央値 | 15.0 | 7130 | 245000 | 291000 | 312000 | 48.1 | 1610 | 23.7 |
|  | 最大値 | 45.0 | 24700 | 1110000 | 1720000 | 2060000 | 101 | 3470 | 41.5 |
|  | CV\％ | 54.1 | 72.5 | 82.3 | 95.5 | 101 | 53.0 | 49.3 | 25.2 |
| 52 週時 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 平均値 | 46.0 | 7300 | 341000 | 611000 | 789000 | 19.0 | 791 | 28.9 |
|  | SD | 1.00 | 2860 | 117000 | 86300 | NA | NA | NA | NA |
|  | 最小値 | 45.0 | 5520 | 270000 | 550000 | 789000 | 19.0 | 791 | 28.9 |
|  | 中央値 | 46.0 | 5770 | 278000 | ． 572000 | 789000 | 19.0 | 791 | 28.9 |
|  | 最大値 | 47.0 | 10600 | 476000 | 709000 | 789000 | 19.0 | 791 | 28.9 |
|  | CV\％ | 2.17 | 39.2 | 34.2 | 14.1 | NA | NA | NA | NA |

[^3]表 2．7．2．2．2．6．1 BMN 111 の PKパラメータ（111－302 試験）（2／3）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\mathrm{C}_{\text {max }}$ <br> $(\mathrm{pg} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUC}_{0-50}$ <br> $(\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ <br> $(\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ <br> $(\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL})$ | $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ <br> $(\mathrm{mLL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}$ <br> $(\mathrm{mL} / \mathrm{kg})$ | $\mathrm{t}_{1 / 2}$ <br> $($ 分 $)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 78 週時 | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均値 | 42.0 | 8830 | 372000 | 763000 | NA | NA | NA | NA |

$\operatorname{vos} / v o s$ 群：111－301 試験及び 111－302 試験で BMN 111 を投与された被験者（ $\mathrm{N}=58$ ）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | AUC0－60 （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | AUC $_{0-\infty}$ （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} V_{z} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 52 週時 | n | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 平均値 | 16.0 | 7330 | 262000 | 355000 | 352000 | 65.7 | 2920 | 30.6 |
|  | SD | 10.1 | 6540 | 173000 | 273000 | 275000 | 45.1 | 2600 | 7.40 |
|  | 最小値 | 4.00 | 1620 | 38500 | 44600 | 54000 | 11.2 | 520 | 17.3 |
|  | 中央値 | 15.0 | 6080 | 207000 | 250000 | 256000 | 58.7 | 2310 | 29.4 |
|  | 最大値 | 55.0 | 50500 | 792000 | 1150000 | 1340000 | 278 | 16800 | 54.1 |
|  | CV\％ | 63.4 | 89.2 | 66.0 | 76.7 | 78.1 | 68.6 | 89.0 | 24.2 |
| 78 週時 | n | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| $\square$ | 平均値 | 25.1 | 6210 | 252000 | 341000 | 372000 | 58.4 | 2630 | 31.1 |
|  | SD | 23.9 | 3210 | 130000 | 185000 | 235000 | 40.0 | 2150 | 7.09 |
|  | 最小値 | 14.0 | 1580 | 63200 | 83900 | 94100 | 16.7 | 1130 | 22.2 |
|  | 中央値 | 16.0 | 5670 | 220000 | 336000 | 338000 | 44.4 | 1560 | 30.7 |
|  | 最大値 | 99.0 | 12700 | 499000 | 723000 | 897000 | 159 | 8450 | 46.8 |
|  | CV\％ | 95.3 | 51.8 | 51.5 | 54.1 | 63.1 | 68.5 | 82.0 | 22.8 |

表 2．7．2．2．2．6．1 BMN 111 の PK パラメータ（111－302 試験）（3／3）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\mathrm{AUC}_{0-60}$ （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | AUCo－ （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{\mathrm{z}} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{t}_{1 / 2} \\ & \text { (分) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 104 週時 | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 平均値 | 18.7 | 5220 | 184000 | 224000 | 237000 | 73.4 | 3560 | 30.2 |
|  | SD | 5.51 | 2090 | 71900 | 93700 | 95800 | 37.4 | 3010 | 10.1 |
|  | 最小値 | 15.0 | 3000 | 105000 | 119000 | 129000 | 48.0 | 1640 | 23.7 |
|  | 中央値 | 16.0 | 5520 | 201000 | 256000 | 268000 | 56.0 | 2020 | 25.1 |
|  | 最大値 | 25.0 | 7150 | 246000 | 299000 | 313000 | 116 | 7030 | 41.9 |
|  | CV\％ | 29.5 | 40.0 | 39.1 | 41.8 | 40.5 | 50.9 | 84.4 | 33.5 |
| 130 週時 | $n$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| － | 平均値 | 16.0 | 5610 | 271000 | 460000 | NA | NA | NA | NA |


 $\mathrm{SD}:$ 標準偏差， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半滅期， $\mathrm{T}_{\max }$ ：最高血䠌中濃度到達時間，vos：BMN 111， $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}:$ 見かけの分布容積
52 週時に， 1 例で治験薬投与後 5 及び 45 分の PK 評価用検体のみ採取されたため PKパラメータを得られなかった。
52 週時に， 1 例ですべての PK 評価用検体を規定採取時間に採取できなかったため PKパラメータを得られなかった。
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。
日本人2例を含む。
出典：111－302 試験中間臨床薬理報告書（5．3．5．2．3－1）Table 9．1．1

図 2．7．2．2．2．6．1 血槳中 BMN 111 濃庭—時間プロファイル（全体集団及び日本人）
（111－302試験）

$\min$ ：分，SD：桭隼偏差
図は対数スケールである。
線は，Day 1 に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投乌された被験者での血踏中 BMN 111 濃度の平均値を示す。


## 表 2．7．2．2．2．6．2 日本人での BMN 111 の PKパラメータ（111－302 試験）

plc／vos 群 ：111－301 試験でプラセボを投与され，111－302 試験で BMN 111 投与に切り替えた日本人（ $\mathrm{N}=4$ ）

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | AUC $0-60$ <br> （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | AUC 0 － （ $\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ ） | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{Z} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Day 1 | $n$ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 平均値 | 11.8 | 6480 | 213000 | 242000 | 252000 | 64.2 | 2570 | 27.3 |
|  | SD | 4.57 | 2010 | 71100 | 88600 | 88000 | 18.1 | 890 | 5.15 |
|  | CV\％ | 38.9 | 31.1 | 33.3 | 36.7 | 34.9 | 28.1 | 34.7 | 18.9 |

vos／vos 群：111－301 試験及び 111－302 試験で BMN 111 を投与された日本人（ $\mathbf{N}=\mathbf{2 )}$

| 来院 |  | $\mathrm{T}_{\text {max }}$ <br> （分） | $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\max } \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-60} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\infty} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{CL} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{V}_{z} / \mathrm{F} \\ (\mathrm{~mL} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \mathrm{t}_{1 / 2} \\ \text { (分) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 52 週時 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 平均値 | 14.5 | 5500 | 174000 | 198000 | 205000 | 74.8 | 3070 | 28.3 |

面積，CL／F：見かけのクリアランス， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度，CV：変動俰数，N：被験者数， $\mathrm{n}:$ 統計値算出に用いた PKパラメータの数，PK：薬物動態，plc：プラセボ，SD：標準偏差， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ ：消失半減期， $\mathrm{T}_{\max }$ ：最高血漿中濃度到達時間，vos：BMN 111， $\mathrm{V}_{\mathrm{z}} / \mathrm{F}$ ；見かけの分布容積
すべての要約統計量は，有効数字が 3 桁となるように四捨五入した。

## 2．7．2．3 全試験をとおしての結果の比䡴と解析

## 2．7．2．3．1 ヒト薬物動態試験

## 2．7．2．3．1．1 ACH 患者での吸収，分布，代懒，及び揲泄

## 2．7．2．3．1．1．1 吸収

臨床試験では，市販後の投与経路として申請予定の皮下投与のみを評価したため，BMN 111 を皮下投与したときの絶対的バイオアベイラビリティを推定しなかった。5～14歳のACH 患者を対象とした111－202試験では，BMN $1112.5 \sim 30 \mu g / k g$ での曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0.1}$ ）の増加が用量比を上回っていた。5～18歳未満のACH 患者を対象とした第3相111－301試験では， BMN 111 群の被験者に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 12 力月間投与したとき，BMN 111 は速やかに吸収され， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は 15 分であった。BMN 111 の血漿中曝露量は 12 力月間をとおして一貫しており， $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $4710 \sim 7180 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び $244000 \sim 283000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった（図 2．7．2．2．2．5．1 及び表 2．7．2．2．2．5．1）。111－301 試験では，日本人と全体集団の $\mathrm{T}_{\max }$ ， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び AUC 0 － は同程度であった。第2相111－206試験では，コホート 1 のセンチネル被験者 （2～5歳）に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 52 週間投与したときの $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞ れ $3810 \sim 6860 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び $118000 \sim 350000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲で， $111-301$ 試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量と同様であった（図 2．7．2．2．2．4．1 及び表 2．7．2．2．2．4．1）。

## 2．7．2．3．1．1．2 分布

$5 ~ 18$ 歳末満の ACH 患者を対象とした 111－301試験で，BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の $\mathrm{V}_{7} / \mathrm{F}$ の平均値は $2880 \sim 3020 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲（表 2．7．2．2．2．5．1）であり，日本人と全体集団で同程度であった。 111－301 試験の $V_{z} / \mathrm{F}$ の平均値は，111－206試験のコホート 1 のセンチネル被験者（ $2 \sim 5$ 歳未満の ACH 患者， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与）での BMN 111 の $\mathrm{V}_{2} / \mathrm{F}$ の平均値（範囲 ： $2650 \sim 3800 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ ）
（表 2．7．2．2．2．4．1）と同程度であった。

## 2．7．2．3．1．1．3 代謝

BMN 111 は，CNP22（内因性 CNP）より in vivo 半減期を長くする目的で，NEPに抵抗性を有す るように設計された。小さいペプチドである BMN 111 は，主にプロテアーゼを媒介した異化作用により消失すると予測される。また，アナログペプチドである BMN 111 は，NPR－C 受容体を媒介した細胞取込により消失することも予測される（Potter 2011）。In vitro ミクロソーム安定性試験並びに CYP 阻害試験及び誘導試験の結果から，BMN 111 では CYPを媒介した藮物相互作用が生じる可能性は極めて低いと考えられる（2．7．2．2．1．1 項，2．7．2．2．1．2 項，2．7．2．2．1．3 項）。

## 2．7．2．3．1．1．4 㩑泄

BMN 111 は分子量 4.1 kDa の小さいペプチドである。腎排泄は，BMN 111 の排泄経路の一つと して推測される。5～18歳未満の ACH 患者に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与後の $\mathrm{t}_{1 / 2}$ 及び $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $21.0 \sim 27.9$ 分及び $79.4 \sim 104 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ の範囲であった（表 2．7．2．2．2．5．1）。日本人での $\mathrm{t}_{1 / 2}$ は111－301試験の全体集団と同程度であった。2～5歳未満のACH 患者に BMN 111 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与したときの $\mathrm{t}_{1 / 2}$ 及び $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $15.2 \sim 29.3$ 分及び $82.1 ~$ $150 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ の範囲であった（表 2．7．2．2．2．4．1）。

## 2．7．2．3．1．1．5 吸収，分布，代期，及び排泄に関する日本人と全体集団の民族差

ブロテアーゼ媒介異化作用や NPR－C 受容体媒介細胞取り込みなどの BMN 111 の主要なクリアラ ンスメカニズムでは，民族差による影響は想定されない。これに関しては，111－202 試験 （2．7．2．2．2．2 項），111－205 試験（2．7．2．2．2．3 項），111－301 試験（2．7．2．2．2．5 項），及び 111－302 試験 （2．7．2．2．2．6 項）で，日本人と全体集団で同程度の PKパラメータが得られたことから確認され ている。上記の試験結果から，BMN 111 の吸収，分布，代謝，及び排泄に，日本人と全体集団 の民族差は認められないことが示唆された。

## 2．7．2．3．1．2 単回投与と連日投与での薬物動能の比䡆

第1相111－101試験では，健康成人被験者を対象に BMN 111 の PK を評価した。BMN 111 を 2.5 $\sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で単回皮下投与したときの $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は $15 \sim 30$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は $53.8 \sim 69.5$ 分の範囲であり，BMN 111 が速やかに吸収及び消失されたことが示された。用量の増加に伴う $\mathrm{C}_{\max }$ の上昇は， $2.5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲でおおむね用量比を上回り， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の増加は $5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲 でおおむね用量比を上回った。BMN $11110 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を単回投与したときの CL／F 及び $V_{z} / F$ は，それぞれ $5.76 ~ 32.5 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $632 ~ 2050 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。BMN $1115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 10 日間連日投与したとき，Day 1，6及び 10 の血漿中 BMN 111 濃度一時間曲線がいずれも同様 であったことから，BMN 111 には蓄積性が認められないことが示唆された。健康成人での BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-1}$ ）の全体的な変化量は， 10 日間の連日投与をとおして，ご くわずかであった。

111－202 及び 111－301 試験，並びにこれらの長期継続投与試験である 111－205 及び 111－302 試験で は，5歳以上の ACH 患者を対象に BMN 111 の PK を評価した。111－202試験では，ACH 患者に BMN $1112.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 6 力月間投与した後に，BMN 11115 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 18 カ月間継続投与した。BMN $1112.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を単回皮下投与したときの $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は $5 \sim 16$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は 24．4～27．0分の範囲で，BMN 111 が速やかに吸収及び消失されたことが示された
（図 2．7．2．2．2．2．1 及び表 2．7．2．2．2．2．1）。用量の増加に伴う BMN 111 の曝露量（ $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ ） の増加は用量比を上回った。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の BMN 111 の血漿中曝露量は 24 カ月間をとおして一貫しており， $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $4750 \sim 9340 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び 229000 ～ $643000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった（図 2．7．2．2．2．2．2）。 24 カ月間での $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ 及び $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}$ の平均値

は，それぞれ $31.9 \sim 83.7 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $1210 \sim 2560 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。長期継続投与試験 の111－205 試験で認められた BMN 111 の曝露量は，111－202 試験の同用量で得られた曝露量と同様であった。

111－301 試験では，BMN 111 群の ACH 患者に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 12 力月（ 52 週）間投与した。 52 週の投与期間での $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は 15 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は $21.0 \sim 27.9$ 分の範囲であった。血漿中の BMN 111 曝露量は 52 週間をとおして一貫しており， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $4710 \sim 7180 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び $244000 \sim 283000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった（図 2．7．2．2．2．5．1 及び表 2．7．2．2．2．5．1）。CL／F 及び $V_{z} /$ F の平均値は，それぞれ $79.4 ~ 104 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $2880 \sim$ $3020 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。PK 解析の結果，BMN 111 投与を受けた ACH 患者の血漿中曝露量 は，111－202 試験で $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を受けた被験者での結果と同程度であった。長期継続投与試験 である 111－302試験で $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後に得られた曝露量は，111－301試験の結果と同様であつ た。

111－206試験では，5歳未満のACH 患者を対象に BMN 111 の PKを評価した。本試験は実施中 の二重盲検試験であり，盲検性を維持するために，本申請資料にはセンチネル被験者から得ら れた非盲検のPKデータのみを含めた。日本での承認申請用データカットオフ時点では，コホー ト 1 のセンチネル被験者 4 例のすべての来院時点の PK 評価データが利用可能であった。 52 週間のBMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で，コホート 1 のセンチネル被験者から得られた $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC} \mathrm{C}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $3810 \sim 6860 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}$ 及び $118000 \sim 350000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲で，111－301 試験 の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた結果とおおむね同様であった。 $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は $14.0 \sim 15.5$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は 15.2 ～ 29.3 分の範囲であった。 $\mathrm{CL} / \mathrm{F}$ 及び $\mathrm{V}_{7} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $82.1 ~$ $150 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $2650 \sim 3800 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。コホート 2 のセンチネル被験者から得た $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の PK パラメータは， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値が $10.0 \sim 20.0$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値が $12.5 \sim 37.6$ 分 の範囲であった。 $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-120}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ 1940～ $10100 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 47400 \sim 398000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 17700 \sim 83100 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $82500 \sim 423000 \mathrm{pg}$－ $\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であった。CL／F 及び $V_{z} / F$ の平均值は，それぞれ $35.4 ~ 182 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $1920 \sim$ $5550 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲であった。コホート 2 のセンチネル被験者から得られた $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の PK パラメータは， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値が $6.0 \sim 15.0$ 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値が $6.41 \sim 25.8$ 分の範囲であった。 $\mathrm{C}_{\max }$ ， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-120}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $6180 \sim 17600 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 243000 ~$ $798000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 244000 \sim 526000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $244000 \sim 835000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ の範囲であっ た。CL／F 及び $V_{z} /$ F の平均値は，それぞれ $35.9 \sim 123 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $1130 \sim 2770 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ の範囲で あった。

コホート 3 のDay 1 に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を受けたセンチネル被験者 3 例では， $\mathrm{T}_{\max }$ の中央値は 5 分， $\mathrm{t}_{1 / 2}$ の平均値は 60.4 分であった。 $\mathrm{C}_{\text {max }}, ~ \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}, ~ \mathrm{AUC}_{0-120}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-\infty}$ の平均値は，それぞれ $12300 \mathrm{pg} / \mathrm{mL}, ~ 372000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}, ~ 346000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ 及び $390000 \mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL}$ であった。CL／F 及び $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}$ の平均値は，それぞれ $82.0 \mathrm{~mL} / \mathrm{min} / \mathrm{kg}$ 及び $6800 \mathrm{~mL} / \mathrm{kg}$ であった。 13 及び 39 週時の PK デ ータは，センチネル被験者 1 例からのみ得られ，Day 1 の結果と同様であった。コホート 2 及び 3 のセンチネル被験者での $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ の平均値は，111－202及び111－301試験の
$15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の結果より高かったが，個々の被験者の値は111－301試験で得られた曝露量の範囲内であった。
ACH 小児患者では，健康成人と比較して半減期が短く，CL／Fが高く， $\mathrm{V}_{z} / \mathrm{F}$ が大きい傾向が認め られた。この差が疾患状態又は年齢や体重等の被験者背景に起因するかは明らかではない。い ずれにせよ，ACH 小児患者で，BMN 111 の PK は $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の広い用量範囲にわたって確認 されているため，健康成人と ACH 小児患者との差に臨床的な影響はないと考える。
BMN 111 の PK を単回投与と連日投与でそれぞれ比較したとき，日本人と全体集団に差は認め られなかった。111－202，111－205，111－301，及び111－302試験の結果から，日本人と全体集団の PK パラメータが同程度であることが示された。また，全体集団と同様に，111－301試験の 12 カ月間の投与期間をと打して，日本人の PKパラメータは一貫していた。
BMN 111 の単回投与及び連日投与時のPKは， $0 \sim 18$ 歳末満の年齢範囲で同程度であった。 BMN 111 の PKに明確な時間依存性は認められず，蓄積性を示すエビデンスはなかった。

## 2．7．2．3．1．3 母母集団薬物動䈔解析

第2相及び第3相の計5試験（111－202，111－205，111－301，111－302，及び 111－206 試験）
（5．3．3．5 項）から得られたデータを統合し，母集団PK 解析を実施した。第 1 相試験を母集団 PK 解析に含めるか検討したが，ACH 小児患者と健康成人でのBMN 111 の PK が異なるため，第 1 相試験を含めることは適切ではないと考えた。母集団PK解析の結果から，BMN 111 のク リアランスと分布容積に対する有意な共変量は体重のみであることが示され，小児への体重に基づく投与を支持した。人種，性別，年齢，及びADAは，BMN 111 のクリアランス又は分布容積に対する有意な共変量ではなかった。BMN 111 の投与液濃度 $0.2 \mathrm{mg} / \mathrm{mL}$（111－202試験の用量 2.5 及び $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で使用。市販用製剤では使用しない）及び投与期間も相対的バイオアベイ ラビリティに対して正の影響を及ぼすことが示唆されたが，総投与量が体重及び時間と交絡し ており，バイオアベイラビリティに対する時間の影響には，これらの因子も関与している可能性があった。母集団モデルの詳細及び解析結果を Population PK Modeling Report（5．3．3．5 項）に示す。
また，母集団 PK 解析では，さらにノンコンパートメント PK 解析から得られた BMN 111 の PK に対する被験者の人口統計学的特性（2．7．2．2．2．2 項，2．7．2．2．2．3 項，2．7．2．2．2．5 項，2．7．2．2．2．6項）及び免疫原性（2．7．2．4．2．1．1．1 項）の影響を評価する目的で，探索的解析を実施した。 BMN 111 の血漿中曝露量は男女で同程度であり，被験者の性別は血漿中曝露量に明確な影響を与えないことが示唆された。BMN 111 の血漿中曝露量は，白人，アジア人（日本人を含む）又 は混血で同程度であったが，黒人又はアフリカ系アメリカ人では他の人種と比較して血漿中曝露量の平均値が高かった。この点に関しては，本解析に含めた黒人又はアフリカ系アメリカ人 の被験者数が少ない（ $\mathrm{N}=3$ ）ことを考慮する必要がある。BMN 111 の血漿中曝露量（ $\mathrm{C}_{\text {max }}$ 及び $\mathrm{AUC}_{0 . \infty}$ ）と体重及び年齢の間に，統計学的に有意な正の相関が認められた。アジア人（日本人

を含む）のPKパラメータは，全体集団と同程度であった。ADAの発現は，BMN 111 の血漿中 PKに影響しなかった。

臨床試験での BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で体重と曝露量に正の相関傾向が認められたことを考慮 し，曝露量を確実に臨床試験で認められた範囲内とするため，111－205 及び 111－302試験の治験実施計画書を改訂し，体重が重い患者（ $~ 270 \mathrm{~kg}$ ）に対して 1 mg の用量キャッピング法を導入し た。注意すべき点は， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の場合に，体重 $64 \sim 69 \mathrm{~kg}$ の被験者の総投与量も 1 mg となるこ とである。日本人の ACH 患者にBMN 111 を投与する場合にも，同用量のキャッピング法が推奨される。

## 2．7．2．3．1．4 投与パラダイム

臨床試験では， 5 歳以上の ACH 患者に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 。を 1 日 1 回皮下投与したときの安全性 と有効性が確認された。また，2～5歳未満のACH 患者に対して $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳未満のACH 患者に対して $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の BMN 111 を 1 日 1 回皮下投与することに関しては，111－206試験の PK，有効性，バイオマーカー，及び安全性データに基づく部分的外挿により支持された。そのた め，推奨用量は，2歳未満の ACH 患者では $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳以上の ACH 患者では $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ とす る。また，臨床試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で体重と曝露量に正の相関傾向が認められたことを考慮 し，曝露量を確実に臨床試験で観察された範囲内とするため，体重が重い患者（ $~ \geq 70 \mathrm{~kg}$ ）に 1 mg の用量キャッピング法が推奨される。

非臨床試験でのエビデンスに基づき最大の治療効果が予測されたため，BMN 111 では 1 日 1 回 の投与レジメンが選択された。ACH のマウスモデルでは，ACHマウスの成長を野生型マウスが到達した成長と同程度に戻すために，BMN 111 の 1 日 1 回投与が適切であった（2．6．2．2．5．1．3項）。さらに，in vitro 試験では，BMN 111の1日 1 回投与レジメンが 1 日 2 回投与又は継続的な曝露と同程度の軟骨細胞増殖をもたらすことが示された（2．6．2．2．3．7項）。この知見は，標的受
容体（NPR－B）では，長期にわたって活性した後に一過性の脱感作が生じることを示唆するエビ デンスと同様である（Potter 2009）。

5 歳以上の ACH 患者に対して BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を支持する有効性，バイオマーカー，及び安全性の用量一反応解析及び曝露一反応解析を2．7．2．3．3 項に示す。これらの解析結果では，年間成長速度と CXM のベースラインからの変化量が，いずれも $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量で曝露一反応曲線のプラトーに到達したことが一買して示された。また，BMN 111 の曝露量が用量比例的な増加を上回ったにも関わらず，最長 5 年の投与期間で得られた年間成長速度に対する $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$投与の改善効果は， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与による改善効果を上回るものではなかった。安全性の曝露一反応解析では，BMN 111 投与を受けた被験者での血漿中嚗露量とバイタルサインの間に意義のあ る相関が認められなかった。BMN 111 の投与は， $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の範囲でおおむなね良好な忍容性 を示し，経時的な安全性プロファイルの変化は認められなかった。

ACH 患者に対するBMN 111 の用量（2～5 歳未満： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳未満： $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）の妥当性を裏付ける目的で，部分的外挿を行った（2．7．2．4．1 項）。臨床試験間のBMN 111 の PK を比較した結

果， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量は $2 \sim 5$ 歳未満の ACH 患者と 5 歳以上の ACH 患者で同程度であっ た。111－202及び 111－301 試験での $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与と比較して，111－206試験のコホート 2 及び 3 の センチネル被験者に対する $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与では BMN 111 曝露量の平均値が高かったが，個々の被験者の値は111－301試験で得られた曝露量の範囲内であった。

111－206試験では，コホート1 のセンチネル被験者（2～5歳末満）に対するBMN 111 の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与及びコホート 2 のセンチネル被験者（ 6 カ月～2歳未満）に対する $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与 で，成長と cGMP 及び CXM のベースラインからの変化量との間に正の傾向が認められた。 111－206 試験の出生～5 歳未満の被験者での安全性プロファイルは，111－202，111－205，111－ 301，及び 111－302 試験での5歳以上の被験者で認められた安全性プロファイルと同様であっ た。全体として，PK，有効性，バイオマーカー，及び安全性のデータから，2～5歳未満のACH患者に BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ，2 歳未満の ACH 患者に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与することは適切であると考え られる。

## 2．7．2．3．1．5 特別な集団

対象の患者集団が ACH 小児患者であり，小児の肝及び腎機能は一般的に正常であるため，正式 な肝機能障害又は腎機能障害試験は実施しなかった。また，BMN 111 の主要なクリアランスメ カニズムは異化及び NPR－C 受容体を媒介した細胞取込であることから，肝機能障害又は腎機能障害が BMN 111 の PK に影響することは想定されない。

対象の患者集団が ACH 小児患者であるため，高齢者集団を対象とした試験は実施していない。

## 2．7．2．3．2 バイオマーカ一解析

ACH 患者での BMN 111 投与後のPD 反応を評価する目的で，第 2 相及び第 3 相試験の血清中 CXM 及び尿中 cGMP 濃度の変化量を解析した。CXM は軟骨内骨化ブロセスの一部として血液循環中に放出されるX型コラーゲンの分解断片であり（Coghlan 2017），成長板活性の探索的バ イオマーカーとしてその血清中濃度を測定した。cGMP は，細胞表面受容体である NPR－B にリ ガンド CNP が結合した後，同受容体のグアニル酸シクラーゼ領域により細胞内で産生される。標的組織（成長板／骨）及びその他のNPR－B を発現する組織（血管系など）の両方での標的受容体 NPR－Bを媒介した標的組織上のBMN 111 活性に対する探索的バイオマーカーとして，尿中 cGMP を測定した。ACH 患者に対する BMN 111 投与により，すべての臨床試験で一貫して持続的な CXM 及び cGMP 濃度のベースラインからの上昇が認められた。

111－202 及び 111－205 試験では，BMN 11115 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与後の血清中 CXM 濃度が，最長期間（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}: 60$ カ月間， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}: 48$ 力月間）までベースライン値を超えたまま維持され， BMN 111 投与によって成長板活性の持続的な増大が誘導されたことが示唆された
（図 2．7．2．3．2．1）。111－301 試験では， 52 週間の投与期間をとおして，プラセボ群と比較して

BMN 111 群で CXM 濃度の上昇が維持され，BMN 111 のCXMに対する持続的な効果が確認され た（凪 2．7．2．3．2．1）。日本人の CXM 濃度は，全体集団の結果と同様であった。

図 2．7．2．3．2．1 ACH 息者での BMN 111 投与後の血清中 CXM 濃度の上昇（1／2） A．111－202 試験


## B．111－205 試験




図 2．7．2．3．2．1 ACH 息者での BMN 111 投与後の血清中 CXM 濃度の上昇（2／2）

> C. 111-301 試醶



ACH ：軟骨無形成症，BM：バイオマーカー， $\mathrm{Col}:$ コラーゲン，CNP：C 型ナトリウム利尿ペプチド， CXM：X 型コラーゲンマーカー，N ：被験者数， n ：解析に含まれた被験者数
A 及びB：コホート $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 及びコホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 。111－202試験及び 111－205試験では，日本人 1 例 が含まれたが，コホート $2(7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）であったため日本人のみのプロット図は作成していない。
出典：111－202 試験臨床薬理報告書（5．3．5．2．1－1）Figure 9．2．1．3．2，111－205 試験中間報告書（5．3．5．2．2－1） Figure 14．3．5．4．5A），111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）Figure 14．3．5．4B

ACH 患者に BMN 111 を投与した後に，录中 cGMP 濃度が上昇した。一般的に，尿中 cGMP 濃度は，投与前濃度に戻る前に投与後 4 時間以内に最高値まで上昇する。111－202試験及び 111－ 205 試験では，BMN 11115 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与時の尿中 cGMP 濃度の最高値の上昇の程度は，得

られた最長期間（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}: 60$ 力月間， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ： 48 力月間）をとおして同程度に維持され， BMN 111 投与が NPR－B 受容体への結合を媒介する薬理活性の持続的な増大を誘導したことが示唆された（図 2．7．2．3．2．2）。111－301 試験では， 52 週間の投与期間をとおしてプラセボ群と比較し て BMN 111 群で cGMP 濃度の上昇が維持され，BMN 111 のcGMPに対する持続的な効果が確認 された（図 2．7．2．3．2．2）。日本人のcGMP 濃度は，全体集団の結果と同様であった。

図 2．7．2．3．2．2 ACH 患者での BMN 111 投与後の尿中 cGMP 澁度の上昇（1／2）
A．111－202 試験


B．111－205 試験


図 2．7．2．3．2．2 ACH 惠者でのBMN 111 投与後の尿中 cGMP 濃度の上笲（2／2）
C．111－301 試験


D．111－301 試験（日本人）


ACH ：軟骨無形成症，cGMP ：環状グアノノシン一リン酸， Cr ：クレアチニン，Max：最大， N ：被験者数， n ：解析に含まれた被験者数
A 及び B ：コホート3（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）及びコホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 。111－202試験及び $111-205$ 試験では，日本人 1 例 が含まれたがコホート $2(7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ であったため，日本人のみのプロット図は作成していない。 ボックスブロット中，箱の上下はそれぞれ第三及び第一四分位，箱中央の線は中央値，菱形は平均值，ひげの上下はそれぞれ 97.5 及び 2.5 パーセンタイルを示す。米印は外れ値を示す。
出典：111－202 試験臨床薬理報告書（5．3．5．2．1－1）Figure 9．2．1．1．2，111－205 試験中間報告書（5．3．5．2．2－1）
Figure 14．3．5．5．6A，111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）Figure 14．3．5．5．3A

## 2．7．2．3．3 用量一反応関係と濃度一反応関係

## 2．7．2．3．3．1 用量一反応関係

BMN 111 の用量と年間成長速度の改善の関係を第 2 相及び第 3 相試験をとおして評価した
（表 2．7．2．3．3．1．1）。111－202試験では，5～14歳のACH 患者に BMN $1112.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} /$ 日を投与 した。 $2.5 \sim 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した被験者の 6 力月目の年間成長速度に正の用量依存的反応が認め られ， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホート3）及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホート4）ではプラトーに到達した。コホート 3及び 4 の年間成長速度のベースラインからの変化量の平均値に，臨床的に意義のある差は認め られなかった。2．5 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}$（コホート 1 ）又は $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホート2）が投与され， 6 力月目以降 に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量した被験者では，コホート 3 及び 4 と同程度の年間成長速度のベースライン からの改善が認められ，24 カ月の試験期間をとおして維持された。実施中の111－205試験での年間成長速度の改善は，コホート 3 及び 4 で最長 48 力月間（得られた最長期間）にわたって同程度であった。この結果から， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与では， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与によって得られる以上の年間成長速度に対する意義のある改善がみられないことが裏付けられた。111－301試験では， 52 週時の年間成長速度のベースラインからの変化量の最小二乗平均値の差（BMN 111 群ープラセボ群） は $1.57 \mathrm{~cm} /$ 年［95\％信頼区間（CI）：1．22，1．93，両側 P 値＜0．0001］であり，BMN 111 投与で良好な効果が示された。

BMN 111 の投与は，用量 $2.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} /$ 日の範囲でおおむな良好な忍容性を示し，臨床開発期間 をとおして安全性プロファイルに変化は認められなかった。

用量一反応関係と有効性及び安全性の結果から，2歳以上の ACH 患者では $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ， 2 歳未満の ACH 患者では $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ が BMN 111 の推奨用量として支持された。2．7．2．3．1項に詳述したとお り，日本人と全体集団の間で BMN 111 の PK に差は認められなかったことから，日本人でも同 じ用法•用量が推奨される。

表 2．7．2．3．3．1．1 年間成長速度のペースラインからの用量依存的変化量（111－202試験及び 111－205曷験）

| コホート |  | 111－202 試験 <br> （Day 183） |  |  |  | 111－205試験 <br> （48 力月目） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \hline \text { コホート } 1 \\ 2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=8) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート2 } \\ 7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=8) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { コホート3 } \\ 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=10) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { コホート4 } \\ 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=8) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート3 } \\ 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=10) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート4 } \\ 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=8) \end{gathered}$ |
|  | n | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 年間成長速度 の変化量 （cm／年） | 平均値（SD） | $\begin{gathered} -0.37 \\ (1.59) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1.28 \\ (1.44) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2.01 \\ (2.00) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2.09 \\ (2.14) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1.58 \\ (1.27) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1.62 \\ (1.30) \end{gathered}$ |
|  | 中央値 | －0．15 | 1.35 | 2.65 | 2.90 | 1.42 | 1.61 |
|  | 最小値，最大値 | －2．61， 2.01 | －0．59， 3.75 | －2．08， 4.89 | －1．73， 4.53 | －0．4， 3.2 | －0．5，3．2 |
|  | 95\％CI | －1．84， 1.10 | 0．07， 2.48 | 0．58， 3.44 | 0．30， 3.87 | 0．60， 2.55 | 0．54， 2.71 |

CI：信頼区間，N：登録被験者数，n：ベースライン及び投与後の両方の評価可能なデータを有する被験者数，SD：標準偏差
出典：111－202試験総括報告書（5．3．5．2．1－1）Table 14．2．2．1，111－205試験中間報告書（5．3．5．2．2－1）Table 14．2．1．6

## 2．7．2．3．3．2 㵊度一反応関係

## 2．7．2．3．3．2．1 浪度及びバイオマーカー

ACH 患者での BMN 111 の血漿中曝露量と活性バイオマーカーである cGMP 及び骨代謝バイオマ ーカーである CXM の変化量の関係を複数の臨床試験で評価し，一貫した曝露一反応関係が認め られた（図 2．7．2．3．3．2．1．1 及び闵 2．7．2．3．3．2．1．2）。

111－202試験では， $2.5 \sim 7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量の範囲で，BMN 111 の血漿中曝露量の増加に伴ら急激な CXM 反応が認められ，15及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量では，この反応がプラトーに到達したことから，15 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}$ 投与で最大の CXM 反応が得られたことが示された （図 2．7．2．3．3．2．1．1）。CXM の増加は 24 カ月目まで維持され，成長板活性の持続的な増大が示唆 された。111－301 試験のBMN 111 群を対象とした曝露一反応解析では， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後に得られ た曝露量で，CXM 濃度が曝露一反応曲線のプラトーに到達し，これは年間成長速度の改善に関 する曝露一反応曲線とも同様であった。このことから，成長板活性の増大は $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で最大に達することが示唆された（図 2．7．2．3．3．2．1．2）。

図 2．7．2．3．3．2．1．1 CXM の曝露一反応解析


B ： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$

111－202 及び 111－301 試験では，各来院時点での尿中 cGMP／Cr の平均値が，BMN 111 投与後 1 時間後増加し，投与後 2 時間以内に最大値となり，投与後 4 時間までに減少した。111－301試験の プラセボ群では， 52 週間をとおして尿中 cGMP 濃度に変化は認められなかった。曝露－cGMP反応解析から， $30 ~ \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後に得られた曝露量で全身の楽理活性がおおむかね最大又はピークに達することが示唆された（図 2．7．2．3．3．2．1．2）。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与によって，年間成長速度及びCXM の変化量の曝露一反応関係がピークに達したことから，曝露範囲の上限（ $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の曝露量）の cGMP／Crの増加が示した追加の全身の薬理活性は，細胞内骨形成に関係しない組織内で認めら れたものと考えられる。

## 図 2．7．2．3．3．2．1．2 cGMP のベースラインからの変化量の曝露一反応解析

A．111－202
B．111－301


$\mathrm{AUCo}_{0-1}: ~ 0$ 時間から最終測定時点までの血漿中濃度一時間曲線下面積，AUCo－60：0 時間から投与後 60 分までの血漿中濃度一時間曲線下面積，cGMP：環状グアノシン一リン酸，Cr：クレアチニン，Max：最大，min：分
A：コホート1（ $2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ），コホート $2(7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ ，コホート $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 及びコホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 。111－202試験では，最初の 6 カ月間のデータが含まれた。 B： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$
実線はデータに対する近似値を示し，灰色の網掛けは 95\％信頼区間を示す。

## 2．7．2．3．3．2．2 BMN 111 の血憼中浱度と有効性

BMN 111 の血漿中曝露量と年間成長速度のベースラインからの変化量の関係を，第 2 相及び第 3相試験で解析した（図 2．7．2．3．3．2．2．1）。

111－202試験では，最初の 6 カ月間での個々の BMN 111 曝露量とベースラインから Day 183 まで の年間成長速度の変化量を評価した結果， $2.5 \sim 7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた曝露量で急激な曝露一反応関係が認められた。また， 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量では，日本人と全体集団の間で比較的同程度の反応が認められた（図 2．7．2．3．3．2．2．1）。 24 力月にわたる連日投与では， $15 ~$ $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量で，BMN 111 の血漿中曝露量と午間成長速度の変化量に意義のある相関は認められず，年間成長速度に対する改善は最大かつピークに達したことを示唆した。

長期継続投与試験である111－205試験では， 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の BMN 111 の血漿中曝露量 と年間成長速度のベースラインからの変化量に，最長 48 カ月にわたつて相関が認められなかっ た（図 2．7．2．3．3．2．2．1）。この結果は 111－202試験の結果と同様であり，長期データからも， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量で曝露一反応曲線のプラトーに到達することが裏付けられた。

111－301試験の結果では，BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を受けた被験者（日本人及び全体集団）の曝露量と年間成長速度の変化量との間に相関がみられなかったことから， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量で年間成長速度のベースラインからの変化量が瀑露一反応曲線のプラトーに到達したことが更に確認された（図 2．7．2．3．3．2．2．1）。

全体として，曝露一反応解析の結果，BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の曝露量に基づく曝露一反応曲線では，年間成長速度のベースラインからの変化量がプラトーに到達し， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与では， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られる以上の意義のある年間成長速度の改善が認められないことが一貫して示 された。

図 2．7．2．3．3．2．2．1 年間成長速度のペースラインからの変化量（䍝露一反応解析）（1／2）

A．111－202 試䀦



## 図 2．7．2．3．3．2．2．1 年間成長速度のベースラインからの変化量（曝露一反応解析）（2／2）

C．111－301試験


AGV：年間成長速度， $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}: ~ 0$ 時間から最終測定時点までの血漿中濃度一時間曲線下面積，AUC $0-60: 0$ 時間から投与後 60 分までの血漿中濃度一時間曲線下面積，min：分， yr ：年
$\mathrm{A}:$ コホート $1(2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ ，コホート $2(7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ ，コホート $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 及びコホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 。111－202試験では，最初の 6 カ月間のデータが含まれた。実線はデータに対する近似値を示し，灰色の網掛けは 95\％信頼区間を示す。
B：コホート $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ ，コホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 。111－205試験では，コホート 3 及び 4 の被験者のデータのみが曝露一反応解析に含まれたため，コホート 2 の日本人のデ ータは含まれていない。

## 2．7．2．3．3．2．3 BMN 111 の血噛中浸度と安全性

ACH 小児患者に BMN $1112.5 \sim 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を皮下投与したときの忍容性はおおむむね良好であった。第 2 相及び第 3 相試験（111－202 及び 111－301 試験）では，BMN 111 投与を受けた ACH 患者の バイタルサイン（心拍数，SBP，DBP）の変化等の安全性評価項目に対する曝露一反応解析を実施した。両試験の結果から，BMN 111 の血漿中曝露量と心拍数の増加にわずかな相関が認めら れ，SBP 及び DPB の低下との間には相関が認められなかった。全体的に，BMN 111 投与を受け た被験者（日本人を含む）では，BMN 111 の血漿中曝露量とバイタルサインの間に意義のある相関は認められなかった。

111－202 試験では，ISR 及び低血圧に関する曝露一反応解析を実施した。BMN 111 の血漿中嚗露量といずれの安全性評価項目の間にも，意義のある相関は認められなかった。

111－301 及び 111－302 試験の 5～18 歳末満の ACH 患者（日本人を含む）を対象に心臓に関する安全性解析を行った。その結果，BMN 111 の心再分極に対する臨床的に意義のある影響は認めら れず，臨床的に重要な曝露量では 20 ms 以上の QT 延長は認められなかった［Cardiac Safety Report for Vosoritide（5．3．5．3．5）5．3．5．3 項］。

111－202 及び111－301 試験でのBMN 111 の $\mathrm{C}_{\text {max }}$ とバイタルサインの変化量の関係を示す代表的な プロットを，図 2．7．2．3．3．2．3．1に示す。いずれの試験でも，他の血爿中曝露パラメータを用いた解析でも，同様の関係性が認められた［111－202 試験臨床楽理報告書（5．3．5．2．1－1），111－301 試験臨床薬理報告書（5．3．5．1．1－1）］。

図 2．7．2．3．3．2．3．1 来隢時点別のBMN 111 の血蹐中 $C_{\text {max }}$ とバイタルサインの最大変化量 （1／3）

A：111－202 試験


図 2．7．2．3．3．2．3．1 来院時点別の BMN 111 の血鼎中 Cmax とバイタルサインの最大変化量
（2／3）
B：111－301 試験


Ethnicity
－Japanese
－Non－Japanese


Ethnicity
－Japanese
－Non－Japanese

图 2．7．2．3．3．2．3．1 来院時点別の BMN 111 の血筝中 Cmax とバイタルサインの最大変化量 （3／3）


## Ethnicity

a Japanese
－Non－Japanese
bpm： 1 分間当たりの拍動数， $\mathrm{C}_{\text {max }}$ ：最高血漿中濃度，DBP：拡張期血圧，HR：心拍数，Max：最大， SBP：収縮期血压
A：コホート1（ $2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ），コホート $2(7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ ，コホート $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 及びコホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 。111－ 202 試験では，最初の 6 力月間のデータが含まれた。
B ： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$
散布図は，BMN 111 の血漿中 $\mathrm{C}_{\text {max }}$ と投与前心拍数からの最大上昇又は投与前 SBP 若しくは DBP からの最大低下を示す。実線はデータに対する近似値を示し，灰色の網掛けは $95 \%$ 信頼区間を示す。

総合的に，第2相及び第3相試験での有効性，バイオマーカー及び安全性の曝露一反応解析か ら，2歳以上の ACH 患者に対する BMN 111 の推奨用量 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の選択が一貫して支持された。

## 2．7．2．3．4 薬物間相互作用又は薬物疾患相互作用

BMN 111 は小さいペプチドであり，主にプロテアーゼに媒介される異化作用で消失し，腎排泄 されることが予測される。また，BMN 111 はアナログペプチドでもあることから，NPR－C 受容体に媒介される細胞取込により消失することも予測される。

BMN 111 では，ミクロソーム安定性試験並びに CYP 阻害試験及び誘導試験を実施した
（2．7．2．2．1．1 項，2．7．2．2．1．2 項，2．7．2．2．1．3 項）。予測されたとおり，ミクロソーム安定性試験の結果から，CYPに媒介される代謝の第1相反応は，BMN 111 の主要なクリアランスメカニズム ではないことが示唆された。In vitroのCYP 阻害試験及び誘導試験の結果から，BMN 111 は CYP 1A2，2B6，2C8，2C9，2C19，2D6 又は 3A4／5 を阻害せず，CYP 1A2，2B6 又は 3A4／5 を誘導しないことが示唆された。ミクロソーム安定性試験並びにCYP 阻害試験及び誘導試験の結果 から，BMN 111 では CYPに媒介される薬物相互作用が生じる可能性はほとんどないと考えられ る。また，ヒト OAT1，OAT3，OCT1，OCT2，OATP1B1，OATP1B3，MATE1，MATE2－K，

BCRP，P－gp 及び BSEP 介在性の輸送に対する BMN 111 の阻害を確認する目的で，in vitro 試験 を実施した。その結果，IC $\mathrm{S}_{50}$ は第 3 相試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与で得られた平均 $\mathrm{C}_{\text {max }}$ の 290 倍以上で あり，BMN 111 の推奨用量（2歳以上の ACH 患者に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳末満の ACH 患者に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）では，これらのトランスポーターを阻害しないことが示唆された。（2．7．2．2．1．4 項）。 BMN 111 臨床開発プログラムに参加した被験者は，正常な肝機能及び腎機能を有していたた め，肝機能障害及び腎機能障害の影響は評価できなかった。BMN 111 の対象集団は ACH 小児患者であり，一般的に正常な肝機能及び腎機能を有しているため，肝機能障害及び腎機能障害の影響を評価する公式な試験を実施する必要はないと考える。また，BMN 111 の主要なクリアラ ンスメカニズム（異化及びNPR－C 受容体を媒介した細胞取込）から，肝機能障害及び腎機能障害が BMN 111 の PKに明かな影響を及ぼすことは想定されない。

BMN 111 の短い $\mathrm{t}_{1 / 2}$（30分未満）は，BMN 111 の 1 日 1 回の投与レジメン及び予測されるペプ チドの加水分解による楽物異化作用と関連するが，これにより他剤の楽理作用に影響する可能性が低くなるため，BMN 111 では楽物相互作用が生じる可能性はほとんどないと考える。

## 2．7．2．3．5 ヒト生体侙料，薬物動唕，又は薬力学データベースでの重要な矛盾点

ヒト生体試料，PK 又は PD データベースでは，重要な矛盾点は認められなかった。第 1 相，第 2 相，及び第 3 相試験では，BMN 111 の血漿中 PK 解析を支持する 2 種類の生物学的分析法を開発した。これら 2 種類の生物学的分析法で測定した血漿中濃度結果の同等性を確認する目的 で，PK 分析法のブリッジング試験を実施した（2．7．1．1．1．1項）。

## 2．7．2．4 特別な式験

## 2．7．2．4．1 5 歲未満の ACH 患者に対する用量逥択を重付ける外抨

5～18歳未満のACH 小児患者に対する BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与の有効性及び安全性は， 4 つの臨床試験（111－202，111－205，111－301，及び111－302試験）の総合データから確立された。実施中 の111－206試験からは，BMN 111 投与を受けた 5 歳未満の ACH 患者から，有効性，安全性，PK及びバイオマーカーのデータが得られた。遺伝性疾患である ACH の病態生理は， 5 歳未満の患者と 5 歳以上の患者で類似している。Fgfr3 の機能獲得型変異を修正するBMN 111 の作用機序，及び成長促進の期待される結果は，年少及び年長いずれの小児患者でも同様である（Pauli 2019）。ACH 患者集団の類似性や全試験で使用したアウトカム評価項目及びデータ収集方法の類似性を踏まえ，PK，有効性，バイオマーカー及び安全性データに基づく部分的外挿アプローチ を行ったところ，BMN 111 の 1 日用量として $2 \sim 5$ 歳未満の ACH 患者では $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ， 2 歳未満の ACH 患者では $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を選択する妥当性が示された（FDA draft guidance in December 2014， EMA reflection paper in October 2018，2017 ICH Addendum adopted in Japan on 31 December 2017）。

111－206試験では，コホート1 では全例に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（ $2 \sim 5$ 歳以上のセンチネル被験者，BMN 111群への無作為化被験者），コホート 2 及び 3 では 2 歳未満の場合に $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した。本試験

[^4]は実施中の二重盲検試験であることから，試験の盲検性を維持するため，センチネル被験者か ら得られた非盲検下のPK データのみを外挿に含めた。臨床試験閒のBMN 111 の PK データダ比較では，個々の ACH 患者の曝露量（ $2 \sim 5$ 歳未満： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与， 2 歳末満： $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与）
は， 5 歳以上の被験者で得られた結果の範囲内であった。表2．7．2．4．1．1 に示すとおり，コホート 1 のセンチネル被験者での Day 1 の $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{C}_{\mathrm{max}}$ の平均值は，111－202 及び111－301試験の同用量で得られた曝露量と同程度であった。コホート 2 及び 3 で $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与されたセンチネ ル被験者の $\mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}}$ 及び $\mathrm{C}_{\text {max }}$ の平均値は，111－202 及び 111－301試験の $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の結果より高かったが，111－206試験の個々のセンチネル被験者の $\mathrm{AUC}_{0-t}$ 及び $\mathrm{C}_{\text {max }}$ は，111－301試験で得ら れた結果の範囲内であった。全体的な結果から，BMN 111 の用量（2歳以上： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳未満： $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）は適切であることが示唆された。

## 表 2．7．2．4．1．1 BMN 111 の AUC $0_{0-t}$ 及び $C_{\max }$ の試験間比較

| PKパラメータa |  | 111－206試験 | 111－206試験 | 111－206試験 | 111－202 試験 | 111－301試験 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \text { コホート } 1 \\ \text { センチネル被験者 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート2 } \\ \text { センチネル被験者 } \end{gathered}$ | コホート3 <br> センチネル被験者 | コホート3 | BMN 111 群 |
|  | 年齢 | $2 \sim 5$ 歳末満 | 6 力月～2歳未満 | 6力月末満 | $5 \sim 14$ 歳 | 5～18 歳未満 |
|  | n | 3 | 3 | 3 | 10 | 58 |
|  | $\begin{gathered} \hline \text { 用量 } \\ (\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}) \end{gathered}$ | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| $\begin{gathered} \mathrm{AUC}_{0-\mathrm{t}} \\ (\mathrm{pg}-\mathrm{min} / \mathrm{mL})^{\mathrm{b}} \end{gathered}$ | 平均値（SD） | $\begin{gathered} 167000 \\ (110000) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 530000 \\ (370000) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 372000 \\ (119000) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 175000 \\ (113000) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 242000 \\ (232000) \\ \hline \end{gathered}$ |
|  | 中央値 | 126000 | 446000 | 379000 | 170000 | 171000 |
|  | 最小値，最大値 | 82500， 291000 | 210000， 936000 | 249000， 487000 | 44100， 446000 | 17900，1540000 |
| $\begin{gathered} \mathrm{C}_{\text {max }} \\ (\mathrm{pg} / \mathrm{mL}) \end{gathered}$ | 平均値（SD） | 4470 （3300） | 12500 （9190） | 12300 （3680） | 4750 （1990） | 7180 （9650） |
|  | 中央値 | 2910 | 10900 | 10800 | 4410 | 4700 |
|  | 最小値，最大値 | 2250， 8260 | 4220， 22400 | 9620， 16500 | 1990， 9360 | 1040， 66300 |

 ラインと投与後來院のいずれでも評価可能なデータを有する被験者数，PK：薬物動態，SD：標準偏差
a：111－206試験コホート2のセンチネル被験者を除き，すべての被験者のPKパラメータはDay 1 に得た。111－206試験コホート2のセンチネル被験者では，13週時にPKパ ラメータを得た。

出典：111－202 試験臨床薬理報告書（5．3．5．2．1－1）Table 9．1．1．1．1，111－206試験中間臨床薬理報告書（5．3．5．1．2）Table 9．1．1，111－301 試験臨床薬理報告書（5．3．5．1．1－1） Table 9．1．1

BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与したとき，111－206試験コホート1のセンチネル被験者の成長に正の傾向が示された。身長 Z スコアで測定したセンチネル被験者と標準身長の小児の間の身長欠損の差は，BMN 111 投与によって減少した。身長 Z スコアのベースラインからの変化量（平均値） の改善は， 52 週時点では $2 \sim 5$ 歳未満と $5 \sim 18$ 歳未満の ACH 患者で同程度（表 2．7．2．4．1．2）であ った。また，111－206試験コホート 2 の 6 力月～2歳未満の被験者では， $5 ~ 18$ 歳未満でみられ た改善を上回った。また，111－206試験コホート 1 及び 2 のセンチネル被験者に BMN 111 投与後，cGMP 及びCXM の両方のバイオマーカー反応がベースラインから上昇し，5～18歳未満の ACH 患者の結果と同様であった［111－206試験中間報告書（5．3．5．1．2）12．2項］。日本での承認申請用データカットオフまでに，111－206試験コホート 3 のバイオマーカーに関する結果は得られ なかった。111－206試験の5歳未満の被験者の安全性プロファイルは，111－202，111－205，111－ 301，及び111－302 試験の 5 歳以上の被験者で認められた結果と同様であった［111－206試験中間報告書（5．3．5．1．2） 11 章］。

## 表 2．7．2．4．1．2 BMN 11115 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与時の身長 $マ$ スコアの変化量の試験間比較

|  |  | 111－206 試験 | 111－206 試験 | 111－206試験 | 111－202 試験 | 111－301 試験 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\text { コホート } 1$ <br> センチネル被験者 a | コホート2 <br> センチネル被験者b | $\begin{gathered} \text { コホート3 } \\ \text { センチネル被験者b } \end{gathered}$ | コホート $3^{\text {a }}$ | BMN 111 群 ${ }^{\text {a }}$ |
|  | 年齢（歳） | 2～5 末満 | 0．5～2 未満 | 0.5 末満 | $5 \sim 14$ | 5～18 |
|  | n | 4 | 4 | 0 | 10 | 60 |
| 52 週時の身長 Z スコアの変化量 | 平均値（SD） | 0.34 （0．27） | 0.84 （0．25） | NA | 0.42 （0．07） | 0.24 （0．32） |
|  | 中央値 | 0.33 | 0.83 | NA | 0.43 | 0.19 |
|  | 最小値，最大値 | 0．1， 0.7 | 0．6， 1.1 | NA | 0．30， 0.53 | －0．4， 1.0 |

$\mathrm{n}:$ バースラインと投与後来院のいずれでも評価可能なデータを有する被験者数，NA：該当せず，SD：標準偏差
111－206試験コホート3のセンチネル被験者では，本邦での承認申請のためのデータカットオフまでに身長 Z スコアを得られなかった。
a：BMN $11115 \mu \mathrm{~g} \mathrm{~kg}$ のみ投与された被験者を含む。
b：BMN 11115 及び $30 \mu \mathrm{gkg}$ を投与された被験者を含む
出典：111－202 試験総括報告書（5．3．5．2．1－1）Table 11．4．1．2．2，111－206 試験中間報告書（5．3．5．1．2）Table 14．2．1．1，111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）Table 10．4．2．1．1

以上のとおち，PK，バイオマーカー，有効性，及び安全性の結果から，ACH 患者に対する BMN 111 の推奨用量（2歳以上： $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 2$ 歳未満： $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）は適切であることが示唆され た。

## 2．7．2．4．2 免疫原性の併合解析結果

免疫原性の併合解析の要約（5．3．5．3 項）に詳述したとおり，免疫原性の解析計画には血清中の ADA 反応の特性を評価し，安全性，曝露量及び有効性に対するADA の影響を評価することが含まれた。安全性に対する免疫原性の潜在的な影響を確認するため，BMN 111 のTAb及び薬物特異的IgE と過敏症の有害事象，ISR，又はアナフィラキシーとの関連を評価した。また，曝露量又は有効性に対する免疫原性の潜在的な影響を確認するため，TAb 及びNAb を測定した。本試験の測定計画は，定性分析（陽性／陰性）により陽性が確認された TAb 検体について TAb 抗体価，NAb 抗体価，及び内因性 ANP，BNP 又は CNP との抗体交差反応を更に評価する段階的 アプローチで構成された。BMN 111 と対応する内因性物質との TAb 交差反応の発現が及ぼす高血圧，電解質均衡異常，及び腎機能障害等の臨床的影響について評価した。桼物特異的 IgE は， ベースライン来院時（Day 1）の治験薬投与前に採取され，予め決められた対象となるイベント の発現後に採取された検体との比較用に用いられた。対象となるイベントには，グレード 3 以上又は重篤な過敏症の有害事象，アナフィラキシー，又は治験責任医師や治験依頼者の裁量で採取される可能性のある検体が含まれていた。

## 2．7．2．4．2．1 全試験をとおした免疫原性結果の要約

BMN 111 に対する免疫原性反応を，Integrated Summary of Immunogenicity（5．3．5．3）に詳述し た。第 2 相及び第 3 相試験の免疫原性の結果では，ADA 反応は約 $34 \% \sim 63 \%$ の被験者で検出さ れ，全投与集団（111－202，111－205，111－301，又は111－302試験でいずれかの用量のBMN 111投与を受けた ACH 患者）での ADA 発現頻度は $38 \%$（ $59 / 156$ 例），ADA が発現した最も早い時期は Day 85 であった。TAb 抗体価は $14 \sim 18500$ の範囲で， $35 \%$ の TAb 陽性者では投与期間終了 までに抗体価がベースラインと同程度まで低下した。NAb 反応は全投与集団の $2 \%$（ $3 / 156$ 例） で検出されたが，いずれのNAb陽性者でも 1 回の来院時に検出された後はNAb陰性となり，そ の後も陰性のままであった。In vitro でのTAbとANP，BNP 又はCNPとの交差反応結合は，全投与集団でそれぞれ $30 \%$（ $47 / 156$ 例）， $3 \% ~(4 / 156$ 例），又は $19 \% ~(30 / 156$ 例）の被験者に 1 回以上の来院時に検出されたが，いずれの試験でも，陽性の結果は安全性シグナルと相関しなか った。免疫原性の解析結果から，BMN 111 に対する ADA 反応の発現は過敏症又はISR の発現頻度や重症化に関連しておらず，PK 又はバイオマーカーの測定値の変化や年間成長速度若しくは身長 Z スコアのベースラインから最終評価時点までの変化量で測定される有効性への影響とも関連しないことが明らかとなった。日本人での免疫原性の結果は，全体集団の結果と同様であ った。

## 2．7．2．4．2．1．1 薬物動飽及び薬力学での抗体の影警

## 2．7．2．4．2．1．1．1 桨物動䏯での抗体の影響

111－202，111－205，及び 111－301 試験の免疫原性及びPK 解析の結果，血清中の ADA 反応は BMN 111 の血漿中 PKに影響しないことが示された［111－202 試験臨床薬理報告書（5．3．5．2．1－1） 9．2．4 項，111－205 試験臨床薬理報告書（5．3．5．2．2－1）8．6 項，111－301 試験臨床薬理報告書 （5．3．5．1．1－1）9．1．2 項］。第2相又は第3相試験のいずれでも，TAb 陽性時と TAb 陰性時の来院時点を一致させた BMN 111 の PK パラメータ（ $\mathrm{C}_{\max }$ 及び $\mathrm{AUC}_{0-60}$ ）の分布に差は認められなかっ た。PKと免疫原性との関係に相関が認められないことを示す詳細な解析を，各試験の臨床薬理報告書に記載する。

## 2．7．2．4．2．1．1．2 薬力学での抗体の影瞕

111－202試験では，BMN 111 のTAbの発現が BMN 111 活性に及ぼす潜在的な影響を評価するた め，各被験者での尿中 cGMP／Cr の治験薬投与前からの最大変化量（来院時）を TAb 陽性時と TAb 陰性時で比較した。解析の結果，尿中 cGMP／Cr の治験薬投与前からの最大変化量は TAb 陽性時と TAb 陰性時で同程度であり，血清中 TAb の発現が BMN 111 の楽理活性に明確な影響を及 ぼさないことが示された［111－202試験臨床楽理報告書（5．3．5．2．1－1）9．2．4項］。

## 2．7．2．4．2．1．2 有効性に対する抗体の影睤

111－202，111－205，111－301，及び111－302試験の免疫原性と有効性の解析結果から，TAb 陽性と有効性の主要評価項目（ベースラインから最終評価時点までの年間成長速度の変化量）の結果又は副次評価項目（ベースラインから最終評価時点までの身長 Z スコアの変化量）の測定結果 に関連がないことが確認された。また，TAb 陽性者では，TAb 抗体価の平均値若しくは最大値 とベースラインから最終評価時点までの年間成長速度若しくは身長 Z スコアの変化量に関連が なく，高い抗体価を有する被験者の年間成長速度及び身長 Z スコアの変化量が，抗体を発現し なかった被験者と同程度であったことが示された。

# ボックスゾゴ『皮下注用 0.4 mg ボックスゾゴ『皮下注用 0.56 mg ボックスゾゴ『皮下注用 1.2 mg 

2．7．3 臨床的有効性

BioMarin Pharmaceutical Japan 株式会社

## 目次

2．7．3 臨床的有効性 ..... 7
2．7．3．1 背景及び概観 ..... 7
2．7．3．1．1 有効性に関する臨床試験 ..... 7
2．7．3．1．2 リアルワールドエビデンス ..... 11
2．7．3．1．3 有効性評価項目 ..... 12
2．7．3．1．3．1 年間成長速度 ..... 13
2．7．3．1．3．2 身長 Z スコア ..... 14
2．7．3．1．3．3 身体比率 ..... 14
2．7．3．1．3．4 立位身長及び他の成長パラメータ ..... 15
2．7．3．1．3．5 健康関連の生活の質及び機能的自立 ..... 15
2．7．3．1．3．6 骨代謝バイオマーカー ..... 16
2．7．3．1．4 統計解析の概要 ..... 16
2．7．3．1．4．1 統合0）方針 ..... 16
2．7．3．1．4．2 様々な対照群との比較解析 ..... 18
2．7．3．1．4．3 サブグループ別の有効性の検討 ..... 23
2．7．3．2 個々の試験結果の要約 ..... 24
2．7．3．2．1 111－901試験 ..... 26
2．7．3．2．1．1 重要なデザインの特徴 ..... 26
2．7．3．2．1．2 主要な結果と考察 ..... 26
2．7．3．2．2 第 2 相 111－202 試験 ..... 31
2．7．3．2．2．1 重要なデザインの特徴 ..... 31
2．7．3．2．2．2 主要な結果 ..... 31
2．7．3．2．3 第2相111－205試験 ..... 35
2．7．3．2．3．1 重要なデザインの特徴 ..... 35
2．7．3．2．3．2 主要な結果 ..... 35
2．7．3．2．4 主要な第3相111－301試験 ..... 40
2．7．3．2．4．1 重要なデザインの特徴 ..... 40
2．7．3．2．4．2 主要な結果 ..... 41
2．7．3．2．5 第3相111－302試験 ..... 46
2．7．3．2．5．1 重要なデザインの特徴 ..... 46
2．7．3．2．5．2 主要な結果 ..... 46
2．7．3．2．6 第2相111－206試験 ..... 52
2．7．3．2．6．1 重要なデザインの特徴 ..... 52
2．7．3．2．6．2 COVID－19 パンデミックによる影響 ..... 53
2．7．3．2．6．3 主要な結果 ..... 53

## 2．7．3 臨床的有効性

2．7．3．2．7 第 2 相 111－208 試験 ..... 59
2．7．3．2．7．1 重要なデザインの特徴 ..... 59
2．7．3．2．7．2 主要な結果 ..... 59
2．7．3．2．8 自然経過試験 ..... 66
2．7．3．3 全試験を通しての結果の比較と解析 ..... 70
2．7．3．3．1 試験対象集団 ..... 70
2．7．3．3．1．1 被験者の内訳 ..... 71
2．7．3．3．1．2 コンプライアンス ..... 75
2．7．3．3．1．3 人口統計学的特性 ..... 76
2．7．3．3．1．4 ベースラインの成長データ ..... 81
2．7．3．3．1．5 試験被験者での投与前治療 ..... 83
2．7．3．3．1．6 臨床現場で想定される全患者集団 ..... 83
2．7．3．3．2 全有効性試験の結果の比較検討 ..... 84
2．7．3．3．2．1 年間成長速度に対する効果 ..... 85
2．7．3．3．2．2 標準身長のデータを参照した身長 Z スコアに対する効果 ..... 96
2．7．3．3．2．3 立位身長 ..... 111
2．7．3．3．2．4 上体と下体の身体比率 ..... 115
2．7．3．3．3 部分集団における結果の比較 ..... 122
2．7．3．3．3．1 サブグループ別の 1 年目の年間成長速度のベースラインからの変化量（111－301 試験） ..... 122
2．7．3．3．3．2 サブグループ別の 1 年目の身長 Z スコアのベースラインからの変化量（111－301 試験） ..... 125
2．7．3．3．4 全般的結論 ..... 125
2．7．3．4 推奨用法•用量に関する臨床情報の解析 ..... 126
2．7．3．5 効果の持続，耐薬性 ..... 128
2．7．3．6 付録 ..... 129
表目次
表 2．7．3．1．1．1 ACH 患者を対象とした BMN 111 試験の概要 ..... ．．． 9
表 2．7．3．1．2．1 リアルワールドエビデンスのデータソース ..... 12
表 2．7．3．1．3．1 有効性評価項目の概要 ..... 13
表 2．7．3．1．4．1．1 5年間の長期有効性の評価に用いた統合集団 ..... 17
表 2．7．3．1．4．2．1 主要な有効性アウトカム及びデータソースの要約一有効性比較解析 ..... 18
表 2．7．3．1．4．2．2 有効性評価項目及び主要な時期別の比較対照 ..... 18
表 2．7．3．1．4．2．3 NH データを用いた 5 年間の長期解析 ..... 22
表 2．7．3．2．1．2．1 111－901 試験及び 2 つの公表データ（Hoover Fong 2017 及び Merker 2018）で の ACH 小児患者の 性別及び年齢別の身長／体長の比較 ..... 29

表 2．7．3．2．2．2．1 経時的な年間成長速度（111－202 試験：有効性解析集団）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 33
表 2．7．3．2．2．2．2 日本人での経時的な年間成長速度（111－202 試験：有効性解析集団）．．．．．．． 34
表 2．7．3．2．3．2．1 経時的な有効性評価項目（111－205 試験：FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
表 2．7．3．2．3．2．2 経時的な有効性評価項目［111－205 試験：日本人（FAS）］．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 39
表 2．7．3．2．4．2．1
FAS） 主要評価項目及び主要な副次評価の結果 ：AN．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 43
表2．7．3．2．4．2．2 主要及び主要な副次評価の経時的な要約（ベースラインからの変化量）
$\quad[111-301$ 試験：日本人（FAS）］．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 43
表 2．7．3．2．6．3．1 111－206試験の有効性の結果（センチネル被験者，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 56
表 2．7．3．2．7．2．1 111－208 試験の有効性の結果（センチネル被験者，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 61
表 2．7．3．2．8．1 主要な NH データのデータセットの概要（全被験者）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 67
表 2．7．3．3．1．1 主な選択／除外基準（111－301／302，111－202／205，111－206／208 試験）．．．．．．．．．．． 71
表 $2.7 .3 .3 .1 .1 .1 ~$ 来院日及びデータカットオフ日に基づく追跡期間の要約（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$
集団，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
表 2．7．3．3．1．1．2 被験者の内訳（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 74
表 2．7．3．3．1．2．1 投与遵守率（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 76
表 2．7．3．3．1．3．1 人口統計学的特性及びベースライン特性（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS）．． 78
表 2．7．3．3．1．4．1 ベースライン成長データ（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 82
表 2．7．3．3．2．1．1 6， 12 及び 18 カ月目の累積年間成長速度の共分散分析（18 カ月無作為化
群，FAS）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 88
表 2．7．3．3．2．1．2 純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団と主要な外部対照（AchNH）の年間成長速度の 1 及び 2年目のベースラインからの変化量に関する 共分散の縦断解析（ 2 年間の縦断比較解析） 90
表 2．7．3．3．2．1．3 経時的な累積年間成長速度（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS） ..... 94
表 2．7．3．3．2．2．1 標準身長のデータを参照した経時的な身長 Z スコア（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団， FAS）
表 2．7．3．3．2．2．2 ACH 小児患者のデータを参照した経時的な身長 Z スコア（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS） ..... 107
表 2．7．3．3．2．3．2．1 111－202／205 試験のコホート3 と外部対照でのベースラインと5年目の身長差の $\mathfrak{t}$ 検定（ 5 年横断比較解析）113
表 2．7．3．3．2．3．2．2 111－202／205 試験のコホート3 での身長のベースラインからの変化量に関する共分散の縦断解析（主要な外部対照と比較した 5 年間の縦断比較解析）．．．． 114
表 2．7．3．3．2．3．2．3 111－202／205 試験のコホート1，2 及び 3 と主要な外部対照での ベースラ インと 5 年目の身長差の t 検定（ 5 年横断比較解析） ..... 115
表 2．7．3．3．2．4．1．1 6， 12 及び 18 カ月目の上体と下体の身体比率の共分散解析（ 18 力月無作 為化群，FAS） ..... 116
表 2．7．3．3．2．4．2 経時的な上体と下体の身体比率（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団，FAS） ..... 119

## 図目次

図 2．7．3．1．1．1 BMN 111 の有効性評価に用いた試験の概要 ..... 8
図 2．7．3．1．4．2．2．1 年間成長速度の評価に用いた 18 カ月の観察／プラセボデータ ..... 20
図 2．7．3．1．4．2．2．2 身長 Z スコア及び上体と下体の身体比率の評価に用いた 18 カ月の 観察 ノプラセボデータ ..... 21
図 2．7．3．1．4．1 個々の試験の被験者の内訳 ..... 25
図 2．7．3．2．1．2．1 評価時年齢別の年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（女児，FAS） ..... 27
図 2．7．3．2．1．2．2 評価時年齢別の年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（男児，FAS） ..... 28
図 2．7．3．2．3．2．1 コホート別の経時的な累積年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（111－ 205 試験：FAS） ..... 37
図 2．7．3．2．2 日本人－1014）の経時的な立位身長のスパゲッティプロット（111－205試 験：FAS） ..... 40
図 2．7．3．2．4．2．1 経時的な年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（111－301 試験：FAS） ..... 45
図 2．7．3．2．4．2．2 CXM のベースラインからの経時変化のボックスプロット（111－301 試験： 安全性解析集団） ..... 46
図 2．7．3．2．5．2．1 日本人 7 例の経時的な立位身長のスパゲッティブロット（111－301／302 試 験：FAS） ..... 48
図 2．7．3．2．7．2．1 コホート別及び性別の経時的な立位身長のスパゲッティプロット（センチ ネル被験者，111－206及び111－208試験：FAS） ..... 64
図 2．7．3．2．8．1 性別及び評価時年齢別の身長の散布図（主要な NH 記述的母集団） ..... 68
図 2．7．3．2．8．2 性別及び年齢別の経時的な身長のボックスプロット（主要な NH 記述的母集 団及び 111－901 試験母集団） ..... 69
図 2．7．3．3．2．1．1．1 投与群ごとの経時的な累積年間成長速度のボックスプロット（ 18 力月無作 為化群，FAS） ..... 87
図 2．7．3．3．2．1．2 統合集団及び各投与群別の経時的な累積年間成長速度のボックスプロット（FAS）92
図 2．7．3．3．2．1．3 ベースラインからの経時的な累積年間成長速度の平均変化量（純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団及び NH 対照の年間成長速度） ..... 93
図 2．7．3．3．2．2．1．1 投与群ごとの経時的な身長 Z スコア（標準身長のデータを参照）のボック スプロット（18 力月無作為化群，FAS） ..... 98
図 2．7．3．3．2．2．2 統合集団及び各投与群の経時的な身長 Z スコアの平均値 I SD（標準身長のデ ータを参照）（FAS） ..... 105
図 2．7．3．3．2．4．1 統合集団ごとの上体と下体の身体比率の平均値 $\pm$ SD（FAS） ..... 121
図 2．7．3．3．3．1 1 年目（52 週時）の年間成長速度のベースラインからの LS 平均変化量のフォレストプロット（サブグループ解析，111－301 試験：FAS）124

## 略語•略号一覧

| 略語•略号 | 略していない表現（英語） | 略していない表現（日本語） |
| :---: | :---: | :---: |
| ACH | achondroplasia | 軟骨無形成症 |
| AchNH | achondroplasia natural history | 軟骨無形成症の自然経過観察 |
| ADA | anti－drug antibody | 抗薬物抗体 |
| ANCOVA | analysis of covariance | 共分散分析 |
| BMI | body mass index | 体格指数 |
| BMN 111 | vosoritide［recombinant］ | ボソリチド（遺伝子組換え） |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | アメリカ疾病管理予防センター |
| cGMP | cyclic guanosine monophosphate | 環状グアノシン一リン酸 |
| cGMP／Cr | cyclic guanosine monophosphate／ creatinine | クレアチニン補正した cGMP |
| CI | confidence interval | 信頼区間 |
| CNP | C－type natriuretic peptide | C 型ナトリウム利尿ペプチド |
| CXM | collagen type X marker | X 型コラーゲンマーカー |
| FAS | full analysis set | 最大の解析対象集団 |
| Fgfr 3 | fibroblast growth factor receptor－3 gene | 線維芽細胞增殖因子受容体3型 |
| HRQoL | Health－related quality of life | 健康関連の，QoL |
| ISE | Integrated Summary of Efficacy | － |
| LS | least square | 最小二乗 |
| NH | natural history | 自然経過钼察 |
| PedsQL | Pediatric Quality of Life Inventory | 子供の生活の質 |
| PK | pharmacokinetics | 薬物動態 |
| ple | placebo | プラセボ |
| QoL | quality of life | 生活の質 |
| QoLISSY | Quality of Life in Short Stature Youth | 発育期における低身長児の生活の質 |
| rhGH | recombinant human growth hormone | 組換えヒト成長ホルモン |
| SAP | statistical analysis plan | 統計解析計画書 |
| SD | standard deviation | 標準偏差 |
| vos | vosoritide | BMN 111（ボソリチド） |
| WHO | World Health Organization | 世界保健機関 |
| WeeFIM | Functional Independence Measure for children | こどものための機能的自立度評価法 |

## 2．7．3 臨床的有効性

## 2．7．3．1 背景及び桃钼

## 2．7．3．1．1 有効性に関する臨床栻験

BMN 111 の臨床開発プログラム全体の目標は，軟骨無形成症（ACH）を有する小児の成長や医学的，機能的，身体的，又は心理社会的側面に BMN 111 が及ぼす影響を明らかにし，評価する ことである。BMN 111 治療の目的は，軟骨内骨形成を回復させることにより ACH 小児患者の年間成長速度（骨格の成長を示す重要な指標）を標準に近づけることである。本申請の有効性評価ではBMN 111 の成長に対する短期的効果に焦点をあてており，それらは年間成長速度や身長 の改善から容易に確認できる。一方，軟骨内成長に対する持続的でより広範な効果によって， ACH 患者にみられる様々な合併症の根本的な原因である骨格構造の変化が改善されることも考 えられる（2．5．6）。

有効性の概要には，BMN 111 の観察研究 1 試験及び 6 つの臨床試験のデータを含めた （図2．7．3．1．1．1）。
－ 17 歳未満の患者を対象とした最長7年の多施設，国際共同，臨床評似，観察研究（111－ 901 試験）。臨床試験（111－202 試験，111－301 試験，111－206試験）に登録予定の被験者 は，111－901 試験に最低 6 力月間（111－206試験のコホート3 の被験者では最低3カ月間）参加し，臨床試験に登録された時点で観察研究を完了した。臨床試験に登録されな かった被験者の観察期間は最長7年であった。
－5～14歳の患者を対象に，66カ月時来院まで最長5．8年の投与期間を評価した第2相用量漸増試験（111－202 試験）及び非盲検長期継続試験（111－205 試験）
－5～18歳末満の患者を対象に，143週時来院まで最長2．9年の投与期間を評価したピボタ ル試験である 1 年間の第 3 相，無作為化，二重盲検，プラセボ対照試験（111－301試験）及び非盲検長期継続試験（111－302 試験）
－ 60 カ月未満の患者を対象に，78週時来院まで最長2．2年の投与期間を評価した実施中の 1 年間の第 2 相，無作為化，二重盲検，プラセボ対照試験（111－206 試験）及び非盲検長期継続試験（111－208 試験）

图 2．7．3．1．1．1 BMN 111 の有効性評価に用いた跔験の概要


ACH ：軟骨無形成症， N ：被験者数
＊最終身長（NFAH）は，骨端線の閉鎖が画像倹査によって確認され，年間成畏速度が $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年未満となった場合と定義した。

試験実施及びデータ収集の手順は，治験担当医師及び治験評価（身体測定を含む）に携わるす べての治験スタッフにトレーニングを行うことによって，試験間の一貫性を担保した。また， すべての試験で介護者による自宅での皮下投与が許容され，実施された。通常はDay 4 以降に，治験担当医師からトレーニング及び許可を受けた介護者が投与に慣れてきた時点で開始した。 これらによって，臨床試験の解釈に用いる頑健で質の高いデータが得られた。測定方法の詳細 は，各試験の総括報告書に記載した。

完了及び実施中のすべての臨床試験について，BMN 111 の有効性に関する主要なデザインを表 2．7．3．1．1．1に要約する。各試験の詳細は2．7．3．2に示す。

表 2．7．3．1．1．1 ACH 卑者を対象とした BMN 111 試験の桭要（1／2）

| 試験番号 | 試嶮デサン | 試呀の目的 | 対象集団 | $\begin{gathered} \text { 主要評価 } \\ \text { 顓目 } \end{gathered}$ | 主要な剔次有効性䂔価項目 | 用量レジメン | 柕敛期間 | 被験者数 | 式酫の状況添付資料番号 | $\begin{aligned} & \text { 評価/ } \\ & \text { 䄷 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－901 ${ }^{\text {a }}$ | プロスペクティ ブ, 非介入 | 111－202，111－206及び 111－301試験に登録を検討予定の小児で一定のベー スラインの成長データを収集する | $\begin{aligned} & 17 \text { 歳以下の } \\ & \mathrm{ACH} \text { 患者 } \end{aligned}$ | 該当せず | 該当せず | 治験集の投与なし | $\begin{aligned} & \text { 観察期間: 最長 } 7 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 342 \text { 例 } \\ & \text { (日本人 } 16 \text { 例を } \\ & \text { 含む) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 実施中 } \\ & \text { データカット } \\ & \text { オフ: 2019 年 } \\ & \text { オ月 } 31 \text { 日 } \\ & \text { 5.3.5.4.1 } \end{aligned}$ | 参考 |
| 111－202 | 第 2 相，非杳検，連続コホー ト，用量輣増，多施設，国際共同 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の安全性及び忍容性を評価 する | $\begin{aligned} & \text { 5~14歳の } \\ & \text { ACH 小患 } \\ & \text { 者 } \end{aligned}$ | 安全性及び忍容性 | AGV，成長デー夕及び身体比率 のベースライン からの変化量 | BMN 111 を 2.5 <br> 7．5，15 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 | 最長24力月 （最初の6カ月間 と任意の継続期間 18 力月） | 35 例 <br> （米国で試験に参加した日本人1例 を含む） | $\begin{aligned} & \text { 完了 } \\ & 5.3 .5 .2 \mathrm{I}-1 \end{aligned}$ | 評価 |
| 111－205 | 第 2 相，非盲検，111－202の継続 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の長期安全性，忍容性及び有効性を評価する | $\begin{aligned} & \text { 111-202試験 } \\ & \text { で2 年間の } \\ & \text { BMN 111 投 } \\ & \text { 与を完了し } \\ & \text { た ACH 小 } \\ & \text { 児患者 } \end{aligned}$ | 長期安全性及び忍容性 | AGV，成長デー夕及び身体比率 のベースライン からの変化量 | BMN 111 を 15 又は $30 \mu \mathrm{gkg}$ で連日皮下投与 | 5年又は最終身長 （骨端線閉鎖の確認及び 6 カ月ごと のAGVが $1.5 \mathrm{~cm} /$年末満）に達する までのいずれか遅 い方 | 30 例 <br> （米国で試験に参加した日本人1例 を含む） | $\begin{aligned} & \text { 実施中 } \\ & \text { データカット } \\ & \text { オフ: 2019 年 } \\ & \text { オ1月20日 } \\ & \text { 5.3.5.2.2-1 } \end{aligned}$ | 評価 |
| 111－206 | 第 2 相，無作為化，二重盲検， プラセボ対照，多施設，国際共同 | ACH 乳幼児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の安全性及び有効性を評価 する | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 月齢 } 60 \text { 力月 } \\ \text { 未満の ACH } \\ \text { 小児思者 } \end{array}$ | 安全性，忍容性及び 52 週時の身長／体長 Z スコアのベ ースライン からの変化量 | 1） 52 週時の AGV のベース ラインからの変化量 <br> 2） 52 週時の上体と下体の身体比率のベースラ インからの変化量 | 2～5 歳末满： <br> BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 2 歳末満：BMN 111 を $30 \mu \mathrm{gkg}$ で連日皮下投与 | 60～72週［スク リーニング 4 週間，投与 52 週間，安全性追跡 4週間（コホート3 はスクリーニング後に観察期間 12週間）を追加 | 62 例 <br> ［センチネル被験者 11 例，無作為化被験者 51 例 （日本人の無作為化被験者 8 例を含 む）］ <br> ※有効性データは センチネル被験者 のみ | $\begin{aligned} & \text { 実施中 } \\ & \text { データカット } \\ & \text { オフ: 2020 年 } \\ & \text { オ月 } 7 \text { 日 } \\ & \text { 5.3.5.1.2 } \end{aligned}$ | 評価 |

表 2．7．3．1．1．1 ACH 患者を対象とした BMN 111 試験の概要（2／2）

| 試験番号 | 試験デザイン | 試験の目的 | 対象集団 （登録時） | $\substack{\text { 主要評価項 } \\ \text { 目 } \\ \hline}$ | $\begin{gathered} \text { 主要な副次有効 } \\ \text { 性評価項目 } \end{gathered}$ | 用量レジメン | 試験期間 | 被験者数 | 申請時の試験 <br> の状況 <br> 添付資料番号 | 評価／参考资料 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111－208 | 第2相，非盲検，111－206試験の継続 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 を連日皮下投与 したときの長期安全性，忍容性及び有効性を評価 する | 111－206試験 を完了した ACH 小児患者 | 長期安全性，忍容性及び身長体長Zスコ アのベース ラインから の変化量 | 1）AGV のベー スラインからの変化量 <br> 2）上体と下体 の身体比率のベ ースラインから の変化量 | $\begin{aligned} & 2 ~ 5 \text { 歳末満: } \\ & \text { BMN } 111 \text { を } 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ & \text { で連日皮下投与 } \\ & 2 \text { 歳未満 : BMN } 111 \\ & \text { を } 30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \text { で連日皮 } \\ & \text { 下投与 } \end{aligned}$ | 最終身長（骨端線閉鎖の確認及び 6力月ごとの AGV が $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年未 <br> 満）に達するまで | 37 例 <br> （センチネル被験者8例，無作為化被験者 29 例） <br> （日本人は含まな い） <br> ※有効性データは センチネル被験者 のみ | 実施中 データカット オフ：2020年 9月7日 5．3．5．12 | 評価 |
| 111－301 | 第 3 相，無作為化，二重盲検， プラセボ対照，多施設，国際共同 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の有効性及び安全性を評価 する | 5～18歳未満の ACH小児患者 | 52 週時の AGV のベー スラインか らの変化量 | 1） 52 週時の身長 Z スコアのベ ースラインから の変化量 <br> 2） 52 週時の上体と下体の身体比率のヘベースラ インからの変化量 | BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 | 60 週（スクリー ニング 4 週間，投与 52 週間，安全性追跡 4 週間） | $\begin{aligned} & 121 \text { 例 } \\ & \text { (日本人 } 7 \text { 例を含 } \\ & \text { む) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 完了 } \\ & 5.3 .5 .1 .1-1 \end{aligned}$ | 評価 |
| 111－302 | 第3相，非杳検，111－301 試験の継続 | ACH 小児患者を対象に BMN 111 連日皮下投与の長期安全性，忍容性及び有効性を評価する | 111－301 試験 を完了した ACH 小児患者 | 安全性，忍容性及び成長に関する有効性 | 1）身長Zスコ アのベースライ ンからの変化量 <br> 2）上体と下体 の身体比率のベ ースラインから の変化量 | BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で連日皮下投与 | 5年又は最終身長 （骨端線閉鎖の確認及び6力月ごと の AGV が $1.5 \mathrm{~cm} /$年未満）に達する までのいずれか運 い方 | $\begin{aligned} & 119 \text { 例 } \\ & \text { (日本人6例を含 } \\ & \ddagger \text { ) } \end{aligned}$ | 継続中 データカット オフ：2019年 10月31日 5．3．5．2．3－1 | 評価 |

ACH ：軟骨無形成症，AGV：年間成長速度
a：111－901 試験はデータカットオフ時点で実施中であったが，有効性解析に関連するデータ収集は完了していた。
出典：111－901試験中間報告書（5．3．5．4．1），111－202 試験総括報告書（5．35．2．1－1），111－205 試験中間報告書（5．3．5．2．2－1），111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1），111－302試験中間報告書 （5．3．5．2．3－1），111－206／208 試験中間報告書（5．3．5．1．2）

## 2．7．3．1．2 リアルワールドエビデンス

自然経過钼察（NH）データは，BMN 111 の臨床開発計画に不可欠な要素である。ACH 患者の小児期及び青年期における成長の自然経過を明確に定義するために，BMN 111 の臨床開発では未治療の ACH 小児患者及び成人患者のリアルワールドエビデンスを収集し，解析した。これら のNHデータを用いて外部対照を設定し，BMN 111 の介入試験に参加した被験者のデータと比較することで BMN 111 の効果を特定し，その持続性を確認した。

規制当局が承認可否の判断を行らための，自然経過観察研究（NHデータソース）に基づくリア ルワールドエビデンスを利用することは，特に希少疾患の開発では珍しいことではなく，規制当局のガイダンスに沿ったものである［CHMP Guideline on Clinical Trials in Small Populations （CHMP／EWP／83561／2005），FDA Draft Guidance for Industry Demonstrating Substantial Evidence of Effectiveness for Human Drug and Biological Products（December 2019），FDA Draft Guidance for Industry：Rare Disease Natural History Studies for Drug Development（March 2019）］。

リアルワールドエビデンスは，複数の地域と幅広い年齢の ACH 小児患者を対象とした 4 つの観察研究（プロスペクティブ又はレトロスペクティブ）に基づき収集した（表 2．7．3．1．2．1）。ACH小児患者の NH データは，BioMarin 社が主導したプロスペクティブな 111－901試験でも収集した が，参加した被験者数が非常に少なく，外部対照となる主要な NHデータの役割を果たすには不十分であった。そのため，BMN 111 試験に登録した被験者の年齢を網羅する豊富な身長データ を保有する独立したレトロスペクティブな医師主導の多施設データソースを主要なNHデータの データソースに選択した。有効性の解析に用いた主要なNHデータのデータソースを以下に示す。
－ACH の自然経過観察（AchNH）研究：ACH 患者の成長を特徴づける目的で設計された レトロスペクティブ多施設共同試験

3 つの補助的なNHデータのデータソースを以下に示す。
－111－901試験：ブロスペクティブ多施設国際共同観察研究（BMN 111 の臨床試験に登録 しなかった被験者のデータ，及びBMN 111 の臨床試験に登録した被験者の登録前データ を使用）
－111－501 試験（LIAISE）：患者の生活の質（QoL），医療資源の利用，個人の臨床，社会経済及び心理社会的状態に及ぼす ACH の影響を調査したレトロスペクティブ観察研究
－ACHの自然経過観察（KAISER）研究：学際的プログラムによって管理された患者を対象としたレトロスペクティブ観察研究

リアルワールドエビデンスのデータソースの詳細を表2．7．3．1．2．1に示す。NHデータを外部対照 として用いた統計解析の詳細を2．7．3．1．4．2．3 項及び2．7．3．1．4．2．4 項に示す。

表 2．7．3．1．2．1 リアルワールドエビデンスのデータソース

| 試験番号 | デザイン | 施設数 | 試策の目的 | 試験対象母集団 ${ }^{\text {a }}$ | データ収集 の方法 | 登録被医者数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主要な NH データ |  |  |  |  |  |  |
| AchNH | 観察 | 4 | ACH 患者の成長（身長，身長速度，体重，BMI） を評価した医師主導試験 | 参加施設で現在又 は過去に ACH の確定診断を受けた全年齢の患者 | 医療記録に基づくレト ロスペクテ ィブ調査 | 1374 |
| 補助的 NH データ |  |  |  |  |  |  |
| 111－901 | 観察 | 27 | 111－202，111－301 及び 111－206試験に登録予定 の患者のベースライン の成長データを収集す る | 17 歳以下の ACH 患者 | 最長7年の プロスペク ティブな観察 | 352 |
| LIAISE | 観察 | 11 | ACH 患者の QoL，臨床的負担，医療資源使用，社会経済的負担，心理社会的負担への影響を追跡する | 欧州の試験実施施設に参加している全年齢の ACH 患者 | 医療記録に基づくレト ロスペクテ ィブ調査 | 128 |
| KAISER | 観察 | 1 | ACH 患者のベースライ ンの特徴及び自然経過 を評価する医師主導試験 | Kaiser Permanente， Northern California Skeletal Dysplasia <br> Programに参加して いる ACH 患者 | 医療記録に基づくレト ロスペクテ ィブ調査 | 114 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| a：試験登録出典：NH In | 時の試験対象 | 集団 | 3．5．3．4）Table 2.1 |  |  |  |

## 2．7．3．1．3 有効性蚲価项目

ACH 患者の成長障害による骨格構造不全を考慮した上で，軟骨内骨成長，及び身長，機能的障害，健康関連の QoL（HRQoL）などの臨床アウトカム（表 2．7．3．1．3．1）の改善を測定する確立さ れた評価項目を用いて有効性を評価した。

臨床開発プログラム全体で，成長速度，立位身長，身長 Z スコア（線形成長促進薬の臨床試験及び承認取得時に採用された全評価項目）及び上体と下体の身体比率の変化を，主要な有効性評価項目とした。これらの身体測定値を収集するタイミング及び技術は，各試験内及び試験横断的に標準化された。身体測定値の集積に責任を持つすべての治験スタッフは試験開始前にト レーニングを受けた。

表 2．7．3．1．3．1 有効性評価項目の概要

| 有効性評価項目 |  | 第2相試醫 |  |  |  | 第3相試倹 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 111－901 ${ }^{\text {a }}$ | 111－202 | 111－205 ${ }^{\text {a }}$ | 111－206 ${ }^{\text {a }}$ | 111－208 ${ }^{\text {a }}$ | 111－301 | 111－302 ${ }^{\text {a }}$ |
| 年間成長速度 | X | X | X | X | X | X | X |
| 身長 | X | X | X | X | X | X | X |
| 身長 Z スコア | X | X | X | X | X | X | X |
| 上体と下体の身体比率 | X | X | X | X | X | X | X |
| 身体測定成長項目 ${ }^{\text {e }}$ | X | X | X | X | X | X | X |
| 四肢の身体比率 | X | X | X | X | X | X | X |
| 健康関連の QoL | $\mathrm{X}^{\text {b，}}$ | NA | NA | $\mathrm{X}^{\text {b，c }}$ | $\mathrm{X}^{\mathrm{b}, \mathrm{c}}$ | $\mathrm{X}^{\text {b }}$ | $\mathrm{X}^{\text {b }}$ |
| 機能的自立 ${ }^{\text {d }}$ | X | NA | NA | X | X | X | X |
| コラーゲン X | X | X | X | X | X | X | X |

NA：評価けず，QoL：生活の質
a ：本申請のデータカットオフ時点で実施中
b ：子供の生活の質（PedsQL），発育期における低身長児の生活の質（QoLISSY）
c ：Bayley Scale of Infant Development（BSID－111），乳幼児の QoL（ITQoL）
d：こどものための機能的自立度評価法（WeeFIM）
e ：身体測定成長項目には，立位身長，座高，頭囲，上腕及び下腕の長さ，上脚の長さ，膝から踵までの長さ，脛骨の長さ，腕を広げた長さが含まれるが，これらに限定されない。
出典：111－202 試験治験実施計画書（5．3．5．2．1－1），111－205 試験治験実施計画書（5．3．5．2．2－1），111－206 試験治験実施計画書（5．3．5．1．2），111－208 試験治験実施計画書（5．3．5．1．2），111－301 試験治験実施計画書（5．3．5．1．1－ 1），111－302 試験治験実施計画書（5．3．5．2．3－1），111－901 試験治験実施計画書（5．3．5．4．1）

主要な有効性評価項目を以下の項に示す。各試験の有効性評価項目の詳細は，個々の総括報占書に記載した（5．3．5）。

## 2．7．3．1．3．1 年間成長速度

ACH 小児患者の成長速度は十分に評価されてきた実績がある。年間成長速度は骨格成長の重要 な指標であり，小児の広い年齢範囲にわたつて十分な報告がある。また，年間成長速度は，成長にマイナス又はプラスに影響する要因に非常に敏感ではあるが，正確な非侵襲的方法で簡単 かつ客観的に測定できる。

年間成長速度は，以下の特定期間の立位身長の変化によって算出した。
年間成長速度 $(\mathrm{cm} /$ 年 $)=\frac{\text { 日付 } 2 \text { の立位身長一日付 } 1 \text { の立位身長 }}{\text { 区開長（日）}} \times 365.25$
注）区間長（日）は日付 2 －日付 1 で算出した。
立位身長は，標準化された器具や技術を使用して容易かつ正確に測定することができる。年間成長速度の算出は，拡大解釈すると，長骨又は軟骨内骨化を介して発達するあらゆる骨の成長 と発達に関連する客観的な測定項目ともいえる。

米国，欧州及び日本の複数の保健当局との協議の結果， 52 週時の年間成長速度のベースライン からの変化量を主要な第 3 相試験（111－301 試験）の主要評価項目とし，第 2 相試験の副次評価項目とした（表 2．7．3．1．1．1）。各試験のベースライン年間成長速度は，第2相又は第3相試験に登録前の少なくとも111－901試験で 6 力月間収集した身長データを用いて算出した。

## 2．7．3．1．3．2 身長 Z スコア

## 標準身長のデータを参照

ACH 小児患者の身長と標準身長との比較には，身長 Z スコアを用いた。生後 24 力月以上の被験者では，既知の年齢及び性別による成長の違いを考慮して，アメリカ疾病管理予防センター
（CDC）の標準身長の参照データを用いて，立位身長から身長 Z スコアを算出した。生後 24 カ月夫満の被験者では，世界保健機関（WHO）の参照データを用いて，体長から身長 Z スコアを算出した。ただし，特に対照群を設定していない試験で Z スコアの結果を解釈する場合，標準身長を基準にした身長 Z スコアを用いることの複雑さ，特に ACH 小児患者と標準身長の小児の成長パターンの違いを考慮に入れる必要がある。身長 Z スコアの変化量は，実施中の111－206及 び111－208試験の主要評価項目，111－202 及び 111－205試験の副次評価項目，並びに 111－301試験 の主要な副次評価項目とした（表 2．7．3．1．1．1）。

## ACH 小児患者のデータを参照

標準身長のデータを参照して ACH 小児患者の身長 Z スコアを評価する場合，BMN 111 投与後の身長 Z スコアの経時変化は，ACH 小児患者と標準身長の小児の成長パターンの違いによる経時変化と交絡する可能性がある。

ACH 小児患者の成長を考慮しつつ，標準身長のデータを参照として用いる方法論的な複雑さを軽減するために，身長 Z スコアは未治療のACH 小児患者（Hoover－Fong 2017）を参照して算出 した。詳細は，Integrated Summary of Efficacy（ISE）の統計解析計画書（SAP）（5．3．5．3．2）に記載した。

## 2．7．3．1．3．3 身体比率

ACH の典型的な表現型は，四肢（特に上肢と下肢の近位セグメント）の体幹に対する相対的な短縮である（Hoover Fong 2008）。標準身長の小児では体幹に比べて長骨のほらが長くなるた め，約 10 歳までに上体と下体の身体比率が 1 に低下する。一方，ACH 小児患者では正常な体幹 の成長に対して四肢の成長に制限があり，年齢の増加に伴って四肢の成長が自然に低下し，上体と下体の身体比率が 1 まで低下することはない（Hoover－Fong 2008，Merker 2018）。身体比率は，上体と下体の身体比率のベースラインからの変化量で評価した。上体と下体の身体比率の変化量は，第2相試験の副次評価項目，111－301試験の主要な副次評価項目として評価 した（表 2．7．3．1．1．1）。

## 2．7．3．1．3．4 立位身長及び他の成長パラメータ

年間成長速度に対する一貫した持続的な改善効果によって，最終的に立位身長に意義のある増加がもたらされる。長期のNHデータとの比較解析では，BMN 111 の成長に対する効果を立位身長で定量化した（2．7．3．1．4．2．3 項，2．7．3．1．4．2．4 項）。

全身のあらゆる部分の成長を評価するため，立位身長，座高，頭囲，上腕及び下腕の長さ，上脚の長さ，膝から睡までの長さ，脛骨の長さ，並びに腕を広げた長さなどを測定した。立位身長については，性別及び年齢別の標準身長と ACH 小児患者の身長の参照データを用いた評価が可能であったため，参照データを含むスパゲッティプロットに基づき，各被験者のベネフィッ トに関するより深い洞察が可能であった。

## 2．7．3．1．3．5 健康関連の生活の質及び機能的自立

ACH 小児患者の知的能力は一般的に正常であるが，複雑な箷骨格の機能障害によって運動機能，日常生活の遂行能力，及びコミュニケーションに遅れが生じ，小児期には介護者の援助の必要性が増加する。 ACH 小児患者は身の回りのケア，運動，認知の領域で様々な機能的パフォ ーマンスに障害があるため，日常の作業に身体的な支援を必要とし，家族の介護負担が増大す ることが示唆される（Ireland 2011，Ireland 2012）。

被験者の日常生活動作と機能的自立は，111－901，111－301，及び111－302試験で 3 つの領域（身 の回りのケア，運動，認知）の機能的パフォーマンスを測定する評価ツールであるこどものた めの機能的自立度評価法（WeeFIM）を用いて評俩した（Ireland 2011，Ireland 2012）。WeeFIM は患者本人及び介護者が入力し，臨床医によって評価された。

低身長の小児及び青年では，身体的障害に加えて，身長が HRQoL に影響を与えることを示した データがある（Abe 2009，Bullinger 2015，Christensen 2007）111－901，111－301，及び111－302試験では，以下の HRQoL ツールを用いて被験者の HRQoL を評価した。

子供の生活の質（PedsQL）質問票（4．0－generic score scales）は，小児及び青年の HRQoL を測定 するための一般的なツールで，小児の自己評価版と親による評価版があり，4つの領域の質問で構成される。

発育期における低身長児の生活の質（QoLISSY）質問票は，低身長の青少年のために設計され た疾患別の患者報告型アウトカムツールで，小児の自己評価版と親による評価版があり，7つの領域の質問で構成される。

Evidence Dossier は，BMN 111 開発プログラムで用いた各種の臨床アウトカム評価ツールの使用 を支援するために開発された［PedsQL Evidence Dossier，QoLISSY Evidence Dossier，WeeFIM Evidence Dossier（5．3．5．4）］。

BMN 111 の HRQoL 及び機能的自立への影響を評価するために用いたデータは，データカットオ フ時点では限られており，詳細な解析結果は個々の試験総括報告書にのみ示した。低身長が QoL 及び機能性に及ぼす一般的な影響の評価のため，HRQoL のデータを解析した。この解析に

よって得られた所見は，The Relationship Between Height Deficit and Health－Related Quality of Life in Achondroplasia（5．3．5．4），及びモジュール2．5 の臨床に関する概括評価に詳述した。

## 2．7．3．1．3．6 骨代栱バイオマーカー

X 型コラーグンマーカー（CXM）は，CXM のNC1 ドメインの断片で，活発な成長板でみられ る軟骨細胞の骨形成活性に特異性の高いバイオマーカーである。CXM は軟骨内骨化の分解産物 であり，成長板全体の活性に比例して循環血液中に放出される。CXM の血清中濃度は，標準身長の人の年間成長速度と相関することが示されている（Coghlan 2017）。CXM の濃度は，111－901試験，並びに第2相及び第3相試験で評価した。

## 2．7．3．1．4 統計解析の概要

成長に関する主要な有効性評価項目の解析目的は，BMN 111 による治療効果の一貫性及び持続性を評価することであった。一貫性は投与開始から最初の 2 年間（短期）のデータを投与群と様々な対照群（プラセボ，観察ノプラセボ，NH データの外部対照）と比較して評価し，持続性 は BMN 111 を長期投与（5 年間）した被験者での成長に対する効果を外部対照（NH データ）及 びベースライン時とそれぞれ比較して評価した。

有効性の解析計画は，各試験の統計解析計画書（SAP）に示した。各試験の有効性の結果は 2．7．3．2 項に要約し，詳細な結果は各試験の総括報告書（5．3．5）に示した。2．7．3．3 項では，各試験の結果を並列及び統合して示した。また，4 つの対照群（2．7．3．1．4．2 項）を用いて，短期間（1年，18 力月，2年）及び長期間（5 年まで）の有効性を評価項目別に比較解析した。

統合解析の詳細はISE SAP（5．3．5．3．2）に示し，統合解析に含めた臨床データのソース，被験者 データの統合方針，有効性評価項目，計画した解析，及び関連する統計手法などを記載した。有効性統合解析の結果は2．7．3．3．2 項に要約した。

本項では，統合解析の概要を示す。

## 2．7．3．1．4．1 統合の方针

個々の試験結果を並列で示すとともに，統合解析の結果を示した（2．7．3．3 項）。111－202／205 試験 （第2相）及び 111－301／302 試験（第3相）のデータ統合の妥当性は，対象集団（2．7．3．3．1 項），有効性評価項目及びデータ収集方法（2．7．3．1．3 項）の類似性から判断した。統合解析には，BMN 111 の投与量に基づいて 2 つの統合集団を用いた（表 2．7．3．1．4．1．1）。

## 表 2．7．3．1．4．1．1 5年間の長期有効性の評価に用いた統合集団

| 統合集団 | 定義 | 根拠 | 被嗝者数 （FAS） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団： 111－202，111－205（コホー ト3），111－301（BMN 111群），及び 111－302試験 <br> （BMN 111 を1回以上投与されたすべての被験者） | BMN 111 を $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の用量 で投与されたすべての ACH患者 | 申請用量である $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した ときの効果の確実な評価 | 131 例 |
| 最大 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団： <br> 111－202，111－205（コホー ト1，2 及び 3），111－301 <br> （BMN 111 群），及び 111 － 302 試験（BMN 111 を 1回以上投与されたすべて の被験者） | BMN 111 を最大 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の用量で投与されたすべての ACH 患者 <br> 低用量で開始し， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ま で増量した場合，BMN 111 の初回投与を Day $1, ~ 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の初回投与をDay 1（再ベー スライン）として再度使用 し，すべての有効性を要約し た。 | ITT に基づき，より広範に ACH 患者を含めることができ る。 <br> $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の <br> BMN 111 投与前に低用量の投与を受け た 111－202試験のコ ホート1及び2の被験者を対象とする。 | 143 例 |

ACH ：軟骨無形成症，FAS：最大の解析対象集団（ACH の確定診断を受け，同意説明文書に署名し，
BMN 111 を 1 回以上投与されたすべての被験者），ITT：intent－to－treat
111－202／205試験（表 2．7．3．1．1．1）のコホートの定義及び詳細は2．7．3．2．3 項を参照。
有効性の統合データでは，データの許容範囲を試験総括報告書の適用範囲よりも広い予定来院日の $\pm 42$ 日と した。

111－206 試験を完了し，111－208試験で 15 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の BMN 111 投与を受けたセンチネル被験者は，成長プロファイルが異なるため統合集団に含めなかった。コホート1，2及び 3 のセン チネル被験者の非盲検有効性データは2．7．3．2．6項に要約し，詳細は111－206／208試験中間報告書 （5．3．5．1．2）に示した。本試験は実施中であり，盲検下のため，無作為化された被験者の有効性 データは未入手である。

有効性の要約では，ベースラインの定義を，治験薬の初回投与前に行った最後の欠測のない測定結果，又は年間成長速度のように過去のデータを組み合わせた測定結果とした。ベースライ ン後の評価には，投与下の最終評価時までの全データを含めた。最大 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 統合集団では， ベースラインの違いを考慮し，1）用量を問わない BMN 111 の初回投与後と 2） $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の初回投与後（再ベースライン：データ出力では「sensitivity」と記載）の 2 つのデータセットを用意 した。

統合集団の解析では，ベースラインからの変化量の被験者内比較を評価に含めた。111－901試験 のデータは，ベースライン前 24 カ月までと，一部の被験者でのベースライン後 66 カ月までを含めた。

各評価項目の解析結果について，ベースライン後 6 カ月目のベースラインからの変化量の差が 2群間で 0 か否かを判定するために，対応のある t 検定を適用した。

これらの解析の詳細はISE SAP（5．3．5．3．2）に示した。

## 2．7．3．1．4．2 様々な対照群との比較解析

BMN 111 の臨床開発プログラムでは，BMN 111 の有効性評価結果を裏付ける目的で，プラセ ボ，観察ノプラセボ，NHデータ（外部対照），及び被験者内（ベースライン）を対照群とし
て，BMN 111 との比較解析を実施した（表 2．7．3．1．4．2．1）。評価項目別のBMN 111 と対照群の概要を表2．7．3．1．4．2．2に示す。

表 2．7．3．1．4．2．1 主要な有効性アウトカム及びデータソースの要約一有効性比較解析

| 主要な有効性 アウトカム | 解析 | 比較解析での データソース | 対照 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 主要な有効性 | プラセボ群と比較した BMN 111投与 52 週後のAGV，身長 Z ス コア，U：L のベースラインから の変化量 | 111－301 試験 ${ }^{\text {a }}$ | プラセボ |
| 短期有効性 | BMN 111 投与後の経時的な AGV，身長 Z スコア，U：L のベ ースラインからの変化量（18カ月まで） | 111－301／302 試験及び 111－901／301／302試験 a | 観察／プラセボ |
|  | 外部対照と比較した BMN 111投与後の経時的な身長，身長 Z スコア及びAGV のベースライ ンからの変化量（2年まで） | 111－301／302試験，111－ 202／205試験，及びNH データ | 外部対照 |
| 長期有効性 （5年まで） | BMN 111 投与後の経時的な身長 Z スコア，AGV 及び U：L のベー スラインからの変化量 | 111－202／205 試験 | 被験者内 (ベースライン) |
|  | BMN 111 群と外部対照の身長及 び身長 Z スコアの比較 | 111－202／205試験及び NH データ | 外部対照 |

AGV：年間成長速度，NH；自然経過観察，U：L：上体と下体の身体比率
注：各評伍項目の統合した要約のベースラインからの変化量の被験者内比較は，6カ月ごとに実施した。 a ：無作為化比較

表 2．7．3．1．4．2．2 有効性伻価項目及び主要な時期別の比較対照

| 有効性評価項目 | 対照群 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1年 ${ }^{\text {a }}$ | 18 カ月 ${ }^{\text {a，b }}$ | 2年 | 5年 |
| 年間成長速度（cm／年） | Vos vs プラセボ | Vos vs 観察／プラセ ボ | Vos vs NH | －c |
| 身長 Z スコア | Vos vs プラセボ | Vos vs 観察／プラセ ボ | Vos vs NH | Vos vs NH |
| 立位身長（cm） | Vos vs プラセボ | － | Vos vs NH | Vos vs NH |
| 上体と下体の身体比率 | Vos vs プラセボ | Vos vs 観察／プラセ ボ | － | － |

NH：自然経過観察（外部対照），Vos：BMN 111，vs：versus
注：各評価項目のベースラインからの変化量の被験者内比較は 6 カ月ごとに実施した。
$a: 111-301$ 試験の無作為割付を用いた比較解析。
b：無作為割付プラセボ群の111－901試験の観察期間を含む。
$c:$ 年間成長速度の経時的なデータは，自然経過の年間成長速度の参照線との対比で示した（2．7．3．3．2．1．2 項）

## 2．7．3．1．4．2．1 主要な有効性－1年間（52迴）の無怍為化プラセボ対照解析（111－301 膕験）

主要な有効性解析結果として，52 週間の無作為化プラセボ対照試験である 111－301 試験の結果 を示した。統計手法の詳細は111－301試験のSAP［111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）
Appendix 16．1．9］に示し，結果は2．7．3．2．4．2 項に要約した。111－301試験に登録した日本人7例の らち 3 例が BMN 111 群に割り付けられ，そのうち 1 例はベースライン以降の身体測定データが得られないまま，試験を中止した。主要解析では，中止した 1 例の 52 週時身長データを補完し た。

## 2．7．3．1．4．2．2 短期有効性一18カ月間の钼寮ノプラセボ対風比較解析

111－302 試験のデータカットオフ時点で，111－301 試験のBMN 111 群 14 例で 78 週（ 18 カ月）ま での投与データが得られ，18カ月間の短期有効性評価が可能であった。日本人はこの比較解析 14 例に含まれなかった。観察／プラセボ対照群では，111－301試験でのプラセボ投与データに加 えて，同じ被験者の111－901試験のデータを含めることで 18 力月間の評価が可能であった。

BMN 111 群の解析：111－301 試験で BMN 111 に割り付けられ，111－302試験で少なくとも 26 週 までのデータが得られた 14 例を含めた。On－treatment 評価は，111－301試験のベースライン時
（111－301 試験 Day 1）から 111－302 試験の 26 週までを対象とした（図 2．7．3．1．4．2．2．1）。BMN 111 の初回投与日からデータカットオフ日，投与中止から 45 日後，又は脚延長術施行日／成長治療法実施日のいずれか早い日までをOn－treatment とした。

㵌察／プラセボ群での年間成長速度の解析：111－901 試験で 12 力月以上観察された後，111－301試験のプラセボ群に割り付けられ， 52 週時の評価を完了した被験者を含めた。ベースライン時 の年間成長速度の算出には少なくともベースライン前 6 力月の観察期間が必要であるため， 111－901試験の 6 カ月目をベースラインとし，それまでの 6 力月間をこの観察期間として取り扱 った。そして，111－901試験後半6 力月及び111－301試験52週までの18 力月間と比較した
（図 2．7．3．1．4．2．2．1）。本解析に含めた被験者は，Wずれもベースライン時の年齢が 5 歳以上であ った。

## 観察／プラセボ群での身長 Z スコア及び上体と下体の身体比率の解析 ：

111－901 試験で 6 力月以上観察された後，111－301試験のプラセボ群に割り付けられ， 52 週時の評価を完了した被験者を含めた（図 2．7．3．1．4．2．2．2）。新たなベースライン評価のタイミングと 111－301 試験開始後の来院スケジュールを合わせられるように，111－301 試験のプラセボ初回投与（Day 1）の 6 カ月前（111－901試験中）に，観察／プラセボ群のベースライン評価（ -6 力月）の線形補正が適用された。投与群については，以下の共変量［層別（男児タナーステージ 1，女児タナーステージ 1，男児タナーステージ $>1$ ，女児タナーステージ $>1$ ），ベースライン年齢，年間成長速度，身長 Z スコア］を含む共分散分析（ANCOVA）モデルを用いて，6，12 及 び 18 カ月目のデータと比較した。本解析に含めた被験者は，いずれもベースライン時の年齢が 5 歳以上であった。

また，観察ノプラセボ群の被験者の年齢及び性別をBMN 111 群の被験者と一致させて感度分析 を実施した。

111－901 試験の観察データを含めた影響を評価するため，同じ解析集団を用いて111－301試験の 12 カ月間のデータを解析した。観察／プラセボ群で111－901試験の観察データを含めた影響を評価するため感度分析を行い，111－901試験の最初の6カ月間のデータを含む 12 カ月間の解析結果と，111－301 試験のプラセボ群のデータのみ使用した 12 カ月間の解析結果を比較した。統計手法の詳細は ISE SAP（5．3．5．3．2）に示した。

図 2．7．3．1．4．2．2．1 年間成長速度の評価に用いた 18 カ月の钼察ノプラセボデータ


AGV ：年間成曼速度，N ：投与群の被験者数

図 2．7．3．1．4．2．2．2 身長マスコア及び上体と下体の身体比率の垀亚に用いた 18 カ月の银察ノプラセボデータ

$\mathrm{N}:$ 投与群の被験者数

## 2．7．3．1．4．2．3 短期有効性—2年間のNH データ（外部対照）との比較解析

2 年間のNH データ（外部対照）との比較解析では，111－301／302試験及び111－202試験で BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を最低2年間投与した被験者と外部対照のデータを比較した。

111－302試験のデータカットオフ時点で， 3 例から 2 年間の On－treatment データが得られた。2年 の短期有効性を評価するために，3 例のデータを111－202／205試験のコホート1，2 又は3に登録 した計 22 例（コホート 2 には日本人 1 例を含む）のデータと統合した。コホート 1 及び 2 で は， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の初回投与（ベースライン再設定）以降のデータを使用した。外部対照は，主要な NH データ（AchNH）から「性別と年齢を一致させるプロセス」に従って選択され，十分な長期追跡調査が可能な被験者で構成された［Natural History（NH）Integrated Analyses Report （5．3．5．3．4）3．1項］。

BMN 111 群の解析：111－301 試験で BMN 111 群に無作為化された被験者のうち，111－302試験で BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を 1 年以上受けた被験者と， $111-202 / 205$ 試験でコホート $1, ~ 2$ 又は 3 に登録され，BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を 2 年間以上受けた被験者のデータを統合した。
外部対照（AchNH）の解析：ベースライン評価前 $6 \sim 12$ カ月，並びにベースライン評価後 $12 \pm$ 3 カ月及び $24 \pm 3$ カ月に少なくとも 1 回の身長評価を行っており，ベースライン評価時の性別と年齢をBMN 111 群に一致させた被験者を含めた。

投与群間の解析では，ベースラインの共変量（年間成長速度，身長 Z スコア，及び立位身長，並びに性別と年齢に基づくマッチングの指標変数）を含むANCOVA モデルを用いて，1 及び2年目の結果を比較した。

これらの解析の詳細は Natural History Integrated Analyses Report のSAP（NH SAP）（5．3．5．3．4）に示した。

## 2．7．3．1．4．2．4 長期有効性一5年間のNH データ（外部対照）比較解析

成長に対する BMN 111 の効果持続性は，111－202／205 試験の 5 年間の投与データを用いて，NH データ（外部対照）との比較によって評価した。主要なNH データはAchNH であった。他の 3 つのNH データは補助的に使用し，NH データのデータソース間の結果の一貫性を示すために用 いた。 4 つの NH データのデータソースの詳細は，2．7．3．1．2 項に示した。

表 2．7．3．1．4．2．3 NH データを用いた5 5 年間の長期解析

| グループ | 定義 | 解析 |
| :---: | :---: | :---: |
| AchNH 研究 | 主要な NH 集団 | 身長と身長 Z スコアの横断及び縦断解析（多重感度分析を含む） <br> （5．3．5．3．4，NH 統合解析報告書） |
| 111－901 試験，LIAISE，及び KAISER 研究を含むその他のNH データ | 統合した補助的な NH 集団 | 身長と身長 Z スコア ${ }^{\mathbf{a}} \sigma$ 横断解析 （多重感度分析を含む） <br> （5．3．5．3．4，NH 統合解析報告書） |

AchNH：㳄骨無形成症の自然経過観察，NH：自然経過観察
a：主要な自然経過集団（NH 記述的母集団）の解析と同様のアプローチを用いる。

事前に規定した主解析は，5年間の横断解析であった。この解析では，111－202／205試験のコホ ート 3 で BMN 111 投与を受けた被験者の 5 年目とベースラインの差を，主要な NH データであ る AchNH から性別及び年齢を一致させた外部対照と比較した。また，111－202／205試験のコホー ト 3 の被験者データを用いた縦断解析と，コホート1，2及び3（コホート 2 には日本人 1 例を含む）で 5 年間の BMN 111 投与を受けた被験者のデータを用いた，より大きな例数での横断解析を補助解析として実施した。解析したすべてのデータセットは，NH SAP 及び Natural History （NH）Integrated Analyses Report（5．3．5．3．4）に示した。主要な解析結果の頑健性を評価するため に，感度分析及び補助解析を追加で実施した［NH Integrated Analyses Report（5．3．5．3．4）］。

BMN 111 群：5年目の身長評価をすべて含む 111－202／205試験のコホート 3 の被験者。主要なデ ータ比較結果の一貫性を示すため，111－202／205試験のコホート1，2及び 3 について補助解析を実施した。

外部対照：身長比較の横断解析では，ベースラインと 5 年目について，それぞれ AchNH データ から性別と年齢を一致させた対照群を作成した。同様に，統合した 3 つの補助的な NH データを用いて外部対照を作成した。

横断解析では，対応のある t 検定を用いて投与群を比較した。 5 年目の投与の影響を評価した最終解析では，ベースラインの身長差を調整した［NH SAP（5．3．5．3．4）］。

5年目の身長のベースラインからの変化量の縦断解析では，AchNHデータから，ベースライン及びベースライン後 $60 \pm 3$ カ月に少なくとも 1 回ずつ身長測定を行った被験者の性別と年齢を一致させたサブセットを抽出し，外部対照として用いた。投与群については，性別と年齢を一致させるための指標共変量を含む ANCOVA モデルを用いて，5年目の身長のベースラインから の変化量を比較した。

より多くの被験者を対照群に含めるために，性別と年齢を一致させない縦断解析を追加で行っ た。この解析には，2群間のベースラインの差を調整するために，年齢，性別，及びベースライ ン身長を共変量として含めた。

解析を実施したすべてのデータセットの詳細はNH SAP に示した。
NH SAP に示した記述解析及び比較解析のほか，AchNH に基づくリアルワールドエビデンスを用いた回帰分析を行い，BMN 111 投与後の年間成長速度の経時的な改善を参照として，5～15歳 の未治療 ACH 小児患者での年間成長速度の自然低下を定量化した。この解析結果は，純粋な $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 集団の年間成長速度の長期データを評価する際に参照した。詳細はISE SAP （5．3．5．3．2）に示した。

## 2．7．3．1．4．3 サブグループ別の有奻性の検討

各サブグループに関連する投与ベネフィットの違いを特定するためには，比較対照を設定した解析を実施する必要がある。このため，本有効性概要に含めたサブグループ解析は，プラセボ対照試験である 111－301 試験についてのみ評価された。111－301試験では，主要評価項目及び主要な副次評価項目について，ベースラインの人口統計学的特性［性別，年齢，タナーステー ジ，無作為化層，人種，地域（日本を含めた），施設」と成長指標（身長 Z スコア及び年間成長速度）のサブグループ解析を行った。

主解析及び主要な副次解析のサブグループ解析には，各サブグループ分類での投与効果を推定 するために ANCOVA モデルを用いた。検定は実施しなかった。

本有効性概要では，111－301 試験のプラセボ対照データを用いて，さらに人種，地域，及び施設別のサブグルーブ結果を要約した。各施設の登録被験者数が少ないため，要約表のみを示し た。サブグループ解析の詳細は，ISE SAP（5．3．5．3．2）及び111－301 試験のSAP［111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1），Appendix 16．1．9］に示した。

## 2．7．3．2 個々の試験結果の要約

本項では，有効性評価に用いたすべての完了済み及び継続中のBMN 111 臨床試験の結果を要約 した。各試験の要約には，重要な試験デザインの特徴，被験者の内訳，ベースライン特性，及 び有効性の結果を含み，各試験の安全性の結果は2．7．4．1．1．7 項に要約した。

各試験の詳細は，個々の試験総括報告書（5．3．5．1，5．3．5．2，5．3．5．3，5．3．5．4）に示した。各試験 の統計解析に関する詳細は，各試験総括報告書のAppendix 16．1．9 のSAPに示した。個々の試験 の被験者の内訳を図 2．7．3．1．4．1 に示す。

データカットオフ時点で継続中の 111－901 試験（NH データ），111－205，111－206，111－208 及び 111－302試験の有効性データは，以下の個々の試験結果の要約に示した。データのカットオフ日 は，中間報告書のカットオフ日に対応しており，2019年5月31日（111－901試験），2019年11月 20 日（111－205試験），2020年9月7日（111－206及び111－208試験），及び 2019 年 10 月 31日（111－302 試験）である。実施中の 111－206／208 試験は COVID－19パンデミックの影響につい て要約を示し，実施中の111－205及び111－302試験のデータのカットオフ日をパンデミックの前 とした。

## 图 2．7．3．1．4．1 個々の試験の被験者の内訳



## N：被験者数

111－901試験に十分参加せず，6 カ月以上（登録時年齢が 3 カ月末満の被験者では3 カ月以上）の投与前の成長データがない被験者は，第 2 相及び第 3 相試験の登録に不適格 とした。
111－901試験の被験者数は，本申請用データカットオフ（2019年5月31日）時点のものである（データカットオフ日は表 2．7．3．1．1．1を参照）。実施中の111－205，111－206， 111－208，及び111－302試験の有幼性及び安全性に関しては，各試験のデータカットオフ日までに得られたデータを示した（データカットオフ日は表 2．7．3．1．1．1を参照）。後続の臨床試験に登録されなかった 152 例は，データカット時点で実施中の111－206試験に登録される可能性があり，登録の前提条件となる観察期間を完了していた患者が含まれるため，111－901 試験の被験者数は第 2 相及び第 3 相試験に登録された被験者数の合計とは一致しない。

## 2．7．3．2．1 111－901 棫験

## 2．7．3．2．1．1 重要なデザインの特徽

データカットオフ時点で実施中の観察研究である111－901試験は，BMN 111 の臨床試験に登録を検討していた ACH 小児患者の連続的な成長データを収集することを目的とした多施設国際共同試験である。111－202，111－206，及び111－301 試験への登録前に，正確性と一貫性を確保するた め，少なくとも 6 力月にわたって同じ方法で身体測定値を収集した。ベースラインの成長測定 は，その後111－202，111－206，及び111－301試験に被験者を登録した施設で行われた。このアプ ローチと一貫した身体測定トレーニングにより，111－901試験で得られたベースライン年間成長速度と，111－202，111－206，及び111－301試験の投与下で得られた年間成長速度の比較可能性，正確性，及び一貫性が確保された。

BMN 111 の臨床試験に登録されなかった被験者は，最長 7 年まで 111－901試験に継続参加するこ とが可能であった。

## 2．7．3．2．1．2 主要な結果と考察

本試験のデータカットオフ（2019年5月31日）時点で，日本人 16 例を含む 342 例を登録し た。そのうち 152 例（ $44.4 \%$ ）は別の試験に未登録である。この 152 例は，実施中の111－206試験に登録される可能性があり，登録の条件となる必要な観察期間の途中にある。152 例中 3 例 （ $2.0 \%$ ）が 111－901試験を完了し，71例（46．7\％）は試験継続中であり，78例（51．3\％）が試験 を中止した（表 2．7．3．1．1．1）。中止理由の大半は被験者の希望（54／78 例，69．2\％）であり，時間不足，家族や子供の決断，興味の欠如，採血への恐怖などの個人的な理由が多かった。将来的 に治験薬投与の機会が得られず，経過観察による調査のみ継続することは被験者にとって利点 が少なく，また BMN 111 試験への競争的登録も111－901試験の中止割合に影響を与えていたと考えられる。未登録 152 例の観察期間の平均値［標準偏差（SD）］は，19．32（13．90）力月（範囲：0～75カ月）であった。

## 人口統計学的特性

本試験に参加した被験者は新生児から13．5歳までの小児で，平均年齢（SD）は5．45（3．17）歳 であった。男女比は均衡しており，ほとんどが白人（全体の 75．7\％）であり，試験開始時はほと んどがタナーステージ 1 であった。BMN 111 試験に登録された被験者と登録されなかった被験者の人口統計学的特性は同様であった。

## 成長データ

同年齢の標準身長（Hoover－Fong 2008）と比較して，111－901 試験に登録した ACH 小児患者の年間成長速度は男女ともに全年齢層で低かった。乳児では，年間成長速度の平均値は出生直後が

## Proprietary and Confidential

最も高く，その後 4 歳頃まで低下し， 11 歳までは緩やかに低下しながらも比較的安定してい た。年間成長速度の平均値（SD）は，女児では 4 歳で 4.11 （ 1.22 ）cm／年， 10 歳で3．53（1．67） $\mathrm{cm} /$ 年，男児では 4 歳で 4.76 （ 1.23 ） cm ／年， 10 歳で 3.53 （ 0.87 ）cm／年であった。 12 歳以上の被験者数は少なかったが，男女ともに思春期の年間成長速度に明らかな增加は認められなかっ た。これは ACH 患者では思春期の成長スパートが欠如するとの公表データ（Hoover－Fong 2008，Horton 1978，Merker 2018）でも裹付けられている。111－901 試験に登録した被験者の評価時年龄別の年間成長速度を，図 2．7．3．2．1．2．1（女児）及び図 2．7．3．2．1．2．2（男児）に示す。

図 2．7．3．2．1．2．1 評価時年齢別の年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（女児，FAS）


FAS：最大の解析対象集団， n ：被験者数
年間成長速度の計算では，最初の身長評価は，考慮された年齢内で最も早い評価である。2回目の身長評価は，被験者の次の誕生日から90日以内の最新の評価である。
6 力月以上離れた 2 つの最も長い間隔の評価を選択した。
ボックスプロットは，25 及び 75 パーセンタイルの四分位数（枠線の端），中央値（中央線），平均値（ひし形記
号），2．5及び 97.5 パーセンタイル（ひげ）を表示した。アスタリスクは外れ値を示す。
出典：111－901 試験中間報告書（5．3．5．4．1）Figure 14．2．1．1

図 2．7．3．2．1．2．2 鲆価時年齢別の年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（男児，FAS）


FAS：最大の解析対象集団， n ：被験者数
年間成長速度の計算では，最初の身長評価は，考慮された年齢内で最も早い評価である。2回目の身長評価は，被験者の次の誕生日から90日以内の最新の評価である。
6 カ月以上離れた 2 つの最も長い間隔の評価を選択した。
ボックスプロットは，25及び 75 バーセンタイルの四分位数（枠線の端），中央値（中央線），平均値（ひし形記
号）， 2.5 及び 97.5 パーセンタイル（ひげ）を表示した。アスタリスクは外れ値を示す。
出典：111－901 試験中間報告書（5．3．5．4．1）Figure 14．2．1．2

111－901 試験の ACH 患者の身長データは，米国又は欧州のものが大半であり，米国（Hoover－ Fong 2017）及び欧州（Merker 2018）のACH 患者の公表データと同様であった。このことは， 111－901 試験の ACH 患者の性別及び年齢別の身長が，世の ACH 患者母集団全体に近いことを裏付けている。111－901 試験及び 2 つの公表データでの ACH 小児患者の性別及び年齢別の身長／体長の比較を表2．7．3．2．1．2．1に示す。

表 2．7．3．2．1．2．1 111－901試験及び 2 つの公表データ（Hoover Fong 2017 及び Merker 2018）での ACH 小児患者の性別及び年齢別の身長／体長の比較

| 年齢 <br> （歳） | 男児 |  |  |  |  |  | 女児 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 111－901 試験 |  | 公表された試験 <br> （Hoover－Fong 2017） |  | 公表された試験 （Merker 2018） |  | 111－901 試験 |  | 公表された試験 （Hoover－Fong 2017） |  | 公表された試験 <br> （Merker 2018） |  |
|  | N | 平均身長 <br> （SD）（cm） | N | 平均身長 （SD） <br> （cm） | N | 平均身長 <br> （SD）（cm） | N | 平均身長 <br> （SD）（cm） | N | 平均身長 <br> （SD）（cm） | N | 平均身長 （SD） <br> （cm） |
| 1 | 26 | 66.3 （2．9） | 37 | 64.9 （2．3） | 133 | 65.9 （2．2） | 18 | 64.9 （2．9） | 34 | 63.9 （2．6） | 155 | 64.6 （2．4） |
| 2 | 26 | 73.1 （2．9） | 41 | 71.8 （2．6） | 92 | 72.9 （2．4） | 21 | 72.6 （3．5） | 30 | 70.4 （2．8） | 93 | 71.5 （2．7） |
| 3 | 23 | 78.1 （2．7） | 38 | 76.7 （3．0） | 63 | 78.4 （2．7） | 25 | 77.9 （3．7） | 37 | 76.0 （3．2） | 69 | 76.8 （3．0） |
| 4 | 43 | 84.5 （3．9） | 33 | 81.7 （3．2） | 95 | 82.9 （2．9） | 35 | 83.4 （3．9） | 34 | 80.9 （3．4） | 97 | 81.4 （3．4） |
| 5 | 51 | 87.8 （3．6） | 34 | 86.1 （3．5） | 83 | 87.2 （3．1） | 54 | 86.9 （3．9） | 32 | 85.2 （3．7） | 122 | 85.7 （3．9） |
| 6 | 55 | 92.5 （4．5） | 30 | 89.9 （3．7） | 84 | 91.6 （3．4） | 59 | 91.5 （4．4） | 32 | 89.6 （3．9） | 85 | 90.2 （4．3） |
| 7 | 49 | 97.2 （4．9） | 15 | 93.8 （4．1） | 72 | 95.8 （3．8） | 49 | 96.1 （4．6） | 26 | 94.0 （4．3） | 78 | 94.4 （4．5） |
| 8 | 41 | 101.7 （4．7） | 15 | 98.0 （4．6） | 59 | 99.6 （4．1） | 41 | 99.1 （6．2） | 22 | 97.2 （4．9） | 75 | 98.3 （4．7） |
| 9 | 39 | 105.0 （5．7） | 19 | 101.6 （5．2） | 59 | 103.1 （4．3） | 37 | 102.6 （6．5） | 14 | 101.0 （5．4） | 65 | 102.0 （4．9） |
| 10 | 26 | 108.4 （7．8） | 12 | 104.9 （5．8） | 55 | 106.2 （4．4） | 36 | 105.5 （7．2） | 13 | 105.0 （6．0） | 67 | 105.7 （5．0） |
| 11 | 21 | 112.3 （8．2） | 11 | 108.4 （6．2） | 47 | 109.8 （4．6） | 16 | 110.7 （7．8） | 15 | 107.2 （6．5） | 52 | 109.5 （5．2） |
| 12 | 13 | 115.0 （6．5） | 10 | 112.5 （6．6） | 43 | 113.6 （4．7） | 8 | 113.6 （8．7） | 6 | 108.5 （6．9） | 50 | 113.3 （5．3） |
| 13 | 8 | 119.1 （7．0） | 5 | 116．3（6．9） | 30 | 117.0 （4．9） | 3 | 118.2 （11．1） | 6 | 113.0 （7．2） | 49 | 116.7 （5．3） |
| 14 | 1 | 118 （NA） | 4 | 119.7 （7．4） | 37 | 120.2 （5．0） | 2 | 118.5 13．0） | 4 | 116.3 （7．6） | 34 | 119.6 （5．2） |

ACH ：軟骨無形成症，N：被験者数，NA：該当なし，SD：標準偏差
Merker A，Neumeyer L，Hertel NT，Grigelioniene G et al．Growth in ACH：Development of height，weight，head circumference，and body mass index in a European cohort．Am J Med Genet Part A 1－12．2018．Merker 試験（2018）のデータセットは，ヨーロッパ出身の小児の横断的データと縦断的データが混在していた。Merker 試験では，身長測定値のほと んどをブロスペクティブに収集し，出生記録，小児の健康，学校の記録からレトロスペクティブに収集した。
Hoover－Fong JE，McGready J，Schulze KJ et．al．A height－for－age growth reference for children with ACH：Expanded applications and comparison with original reference data．Am J Med Genet．9999，1－5．2017．Hoover－Fong 試験（2017年）のデータセットは，米国出身の小児のレトロスペクティブな縦断的データであつた。出典：111－901 試験中間報告書（5．3．5．4．1）Table 11．3．1．3．2

身長欠損（身長 Z スコア）の平均値（SD）は，男女ともに同年齢の標準身長と比較して，1歳末満の乳児で高く［男児：－3．88（1．16），女児：－3．68（0．89）］，身長／体長の欠損（Z スコア） の平均値（SD）は 5 歳まで増加した［男児：－ 4.62 （ 0.78 ），女児：-5.31 （ 1.08 ）］。 5 歳以降は変動が大きかったものの，身長 Z スコアは試験期間にわたって，すべての年齢群の男女で高値で あった。

111－901 試験に登録した被験者の上体と下体の身体比率の平均値（SD）は，男女ともに 1 歳末満 が最も高く［男児：2．86（0．40），女児：3．02（0．70）］，4歳以降は男女ともに約 2 まで徐々に低下した。その後， 14 歳までは 2 前後で推移した。これらのデータは上体と下体の身体比率の不均衡を示しており，ACH 小児患者の公表データ（Hoover－Fong 2008）と同様である。後に臨床試験に登録された被験者と登録されなかった被験者の身体測定データに顕著な差はみられず，
BioMarin 社が実施した臨床試験の被験者登録に偏りがないことを支持した［111－901試験中間報告書（5．3．5．4．1）11．3．1 項］。

WeeFIM の結果では，機能的パフォーマンスは年粭とともに改善しているが，身の回りのケアを用いた評価と運動のマイルストーンは標準的なデータ（Msall 1994）と比較してすべての年噛で遅れていた。これらの所見は，ACH ではない標準的な発育小児に比べて，ACH 患者ではより長期にわたって介護者の援助を必要とすることを示しており，ACH 患者の公表データ（Ireland 2011）とも同様である。

PedsQL は，小児及び青年の HRQoL を測定するための臨床アウトカム評価ツールである。本試験では，健康小児集団（Varni 2007）と比較して，患者本人及びその両親又は介護者のいずれも患者の QoL を全般的に低く評価した。ただし，情緒的機能領域（不安，悲しみ，怒り，心配，睡眠障害などの感情表現）は例外で，ACH 小児患者の結果は健康小児集団と同程度であった。 これらの所見は，ACH 患者集団を対象とした最近の試験結果（Witt 2019）と同様である。

QoLISSY は，低身長の青少年のために考案された疾患別患者報告アウトカムツールである。本試験では， 5 つの被験者評価領域（身体面，社会面，感情面，対処，身長に対する考え）のう ち，身体面，社会面，及び感情面の結果は年齢を問わず同程度であり，対処が最も低スコアで あった。ただし，10歳以上では対処と身長に対する考えのスコアが高い傾向があり，これは子供が年齢を重ねるにつれ，親子がその状態にらまく対処し，全般的な身長に対する考えが改善 することを示唆している。

詳細は，111－901 試験中間報告書（5．3．5．4．1）に示した。

## 2．7．3．2．2 第 2 相 111－202 栻験

## 2．7．3．2．2．1 重要なデザインの特徽

111－202試験は，ACH 小児患者を対象とした非盲検の逐次用量漸増試験であった。本試験には，遺伝子検査により確定診断を受けた5～14歳のACH 患者で，111－901試験で 6 力月以上の治療前成長評価データがあるをのを適格とした。111－202試験は，最初の6 カ月間と任意の 18 力月 の継続投与期間の 2 つのフェーズに分けられる。

最初0 6 力月間では，被験者をコホート $1 \sim 4$ に分け， $2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホート1）， $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホ ート2）， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホート3），又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$（コホート4）のBMN 111 をそれぞれ 1 日 1 回皮下投与した。2．5，7．5，及び $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与後の年間成長速度の用量依存的な増加に基づき，最初に 2.5 又は $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与されたコホート 1 又は 2 の被験者は， 6 力月経過後に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量することとした。コホート 3 又は 4 の被験者は 6 カ月経過後も初回用量を継続した。

111－202 試験で 24 カ月間の評価を完了した被験者には，長期継続試験である111－205試験に移行 する選択肢があった。

## 2．7．3．2．2．2 主要な結果

111－202試験には35例を登録し，内訳はコホート 1 及び 2 （コホート 2 には日本人 1 例を含む ） が各 8 例，コホート 3 が 10 例，コホート 4 が 9 例であった。最初の 6 カ月間で 3 例が試験を中止した。中止理由は，コホート 1 及び 2 の各 1 例は治験担当医師による判断，コホート 4 の 1例は有害事象であった。18カ月の継続投与期間には，別の 2 例が試験を中止した。中止理由 は，コホート2の1例が骨端線閉鎖，コホート1の1例が同意撤回であった。

## 人口統計学的特性及びベースライン特性

登録時の平均年齢（SD）は 7．6（1．68）歳（範囲：5～11歳）であり，半数が $5 \sim 8$ 歳であった。男女比では女児が多く（男児：46\％，女児 54\％），大部分が白人（68．6\％）であった。また，全例が思春期前（思春期発達のタナーステージ1）であった。

本試験に登録した日本人 1 例は1歳の男児であり，ベースラインの立位身長は 11.2 cm ，座高 7.3 cm ，体重2 3 kg ，身長 Z スコア -4. ，及び体重 Z スコア -1 ，タナーステージ 1 であっ た。

## 有効性の結果

最初の 6 カ月間の年間成長速度は用量依存的に変化し， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ でプラトーに達した。 $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 6 力月間投与後の年間成長速度に対する効果は， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ と比較して，追加的な効果は認めら れなかった。コホート $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ 及びコホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ で最初の 6 力月間に認められた年間成長速度の増加は，18カ月間の継続期間をとおして 24 カ月目まで持続した
（表 2．7．3．2．2．2．1）。投与開始から 6 カ月後に，コホート 1 又は 2 の被験者は $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量し た。コホート1では $2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ から $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}, ~ 7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ から $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の 2 段階で用量漸増し，用量漸増期間は約 $6 \sim 9$ 力月間であった。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後のコホート 1 及び 2 では，コホート 3及び 4 と同程度の年間成長速度の改善効果がみられ，24 カ月の試験期間をとおして維持され た。

コホート 2 の日本人 1 例の結果を表2．7．3．2．2．2．2に示す。本患者は $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で投与を開始したた め，ベースラインから Day 183 までの年間成長速度は $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与中の結果，Day 246 以降は $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後の結果である。

## 表 2．7．3．2．2．2．1 経時的な年間成長速度（111－202 試験：有効性解析集団）

| 年間成長速度（cm／年） | $\begin{gathered} \text { コホート } 1 \\ 2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=8) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート } 2 \\ 7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=8) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート } 3 \\ 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=10) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート } 4 \\ \mathbf{3 0 \mu g / k g} \\ \left(\mathrm{~N}=\mathbf{8}^{\mathrm{a}}\right) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ベースライン，n | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | 3.76 （1．109） | 2.89 （1．392） | 4.04 （2．275） | 4.49 （1．189） |
| 中央値（最小値，最大値） | 3.71 （1．8，5．4） | 3.20 （0．4，4．9） | 4.05 （0．7，7．6） | 4.49 （2．9，6．7） |
| Day 183，n | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | 3.38 （0．888） | 4.17 （1．276） | 6.06 （1．067） | 6.58 （1．180） |
| 中央値（最小値，最大値） | 3.40 （1．9，4．7） | 4.01 （2．7，7．0） | 5.88 （4．1，7．9） | 6.96 （4．9，7．7） |
| Day 183 のベースラインからの変化量，n | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | －0．37（1．592） | 1.28 （1．439） | 2.01 （1．999） | 2.08 （2．137） |
| 中央値（最小値，最大値） | －0．15（－2．6，2．0） | 1.35 （－0．6，3．8） | 2.65 （－2．1，4．9） | 2.90 （－1．7，4．5） |
| 95\％CI | －1．84，1．10 | 0．07， 2.48 | 0．58， 3.44 | 0．30， 3.87 |
| P 値（両側） | 0.5600 | 0.0405 | 0.0111 | 0.0282 |
| 24 力月，n | 6 | $5^{\text {b }}$ | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | 4.53 （0．89） | 4.96 （0．58） | 5.79 （0．6911） | 6.03 （0．4444） |
| 中央値（最小値，最大値） | 4.44 （3．4，6．1） | 4.69 （4．3，5．7） | $5.931(4.23,6.48)$ | $6.201(5.25,6.44)$ |
| 24 カ月のベースラインからの変化量，n | 6 | 5 | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | 1.34 （1．34） | 2.12 （0．85） | 1.75 （1．7974） | 1.54 （1．3387） |
| 中央値（最小値，最大値） | 1.13 （－0．2，3．6） | 1.85 （1．1，3．3） | $2.066(-1.13,3.81)$ | $1.603(-0.34,3.50)$ |
| 95\％CI | －0．06， 2.75 | 1．06， 3.17 | 0．46， 3.03 | 0．42， 2.66 |
| P 値（両側） | 0.0577 | 0.0051 | 0.0134 | 0.0141 |

$\mathrm{CI}:$ 信頼区間， N ：投与群の総被験者数， n ：被験者数， $\mathrm{SD}:$ 標準偏差
ベースライン年間成長速度は，111－901試験の過去6カ月間のデータに基づいて設定した。
n はベースライン及びDay 183 の年閒成長速度の両方が欠測していない被験者数。コホート 1 の 1 例はDay 183 の来院前に試験を中止した。
$\mathrm{a}: コ$ ：ホート 4 の 1 例は，有効性解析集団の基準を満たさなかった。
$\mathrm{b}:$ コホート 2 の 1 例は， 24 カ月時来院の許容範囲内での来院がなかった。
出典：111－202 試験総括報告書（5．3．5．2．1－1）Table 14．2．2．1，111－205 試験中間報告書（5．3．5．2．2－1）Table 10．4．1．1．1

## 2．7．3 臨床的有効性

表 2．7．3．2．2．2．2 日本人ての経時的な年間成長速度（111－202 試匰：有効性解析集団）

| 年間成長速度（cm／年） | コホート 2 <br> $(\mathrm{~N}=1)$ |
| :--- | :---: |
| ベースライン | 3 |
| Day 183 | 4 |
| Day 183 のベースライン ${ }^{\mathrm{b}}$ からの変化量 | 0.75 |
| $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後の初回来院時 ${ }^{\mathrm{a}}$ | 5 |
| $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後の初回来院時のベースライン ${ }^{\mathrm{b}}$ からの変化量 ${ }^{\mathrm{a}}$ | 1.83 |
| $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後 12 カ月目以降の初回来院時 | 5 |
| $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後 12 カ月目以降の初回来院時のベースライン ${ }^{\mathrm{b}}$ からの変化量 | 1.70 |

## N ：被験者数

ベースライン年間成長速度は，111－202試験のスクリーニング来院前 6 力月間の111－901試験でのデータに基づ き算出した。
$15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に增量後 6 力月以降の初回来院時の年閒成長速度は，立位身長を用いて以下の式で算出した値と定義
した［（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後 6 カ月以降の初回来院時の身長 $-15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後初回来院時の身長）$\div$
（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量後 6 カ月以降の初回来院時の日付 $-15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 増量後初回来院時の日付）］$\times 365.25$ 。他の時点の年間成長速度値も同様の定義とした。
a：Day 183 より後の異なる来院日に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に変更した被験者。被験者はDay 246 に $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ へ変更した。 b ：ベースラインからの変化量＝最新の測定値一ベースライン值
出典：111－202試験，日本人帳票（5．3．5．2．1－2）Table 14．2．2．3

年間成長速度と同様に，身長 Z スコアのベースラインからの変化量にも用量反応性が認められ た。6 カ月にわたつて BMN 111 投与後の身長 Z スコアのベースラインからの平均変化量（SD） は，コホート $1(2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ で -0.01 （ 0.18 ），コホート $2(7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ で 0.08 （ 0.1440 ），コホー ト $3(15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ で 0.23 （ 0.15 ），コホート $4(30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg})$ で 0.27 （ 0.19$)$ であった。コホート 3 及 び 4 で最初の 6 カ月間に認められた身長 Z スコアの改善効果は，18カ月間の継続期間をとおし て 24 カ月目まで持続した。立位身長 Z スコアのベースラインからの平均変化量（SD）は，コホ ート 3 及び 4 でそれぞれ 0.80 （ 0.28 ）及び 0.90 （ 0.30 ）であった。コホート 3 及び 4 での改善効果は類似しており，一貫性があった。成長の改善に伴ら身体比率の悪化は認められなかった。

年間成長速度及び身長 Z スコアの用量反応関係は， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ で投与効果がピークに達し，
$30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ での効果は BMN 111 の曝露量が用量比を超えたにもかかわらず $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ と同程度であ った（2．7．2．2．2．2 項）。このような投与効果の飽和は，成長板でみられる軟骨細胞活性マーカー である CXM でも認められた。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ までは用量依存的に持続性の CXM 増加が認められた が， $30 ~ \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ では追加的な増加は認められなかった。

日本人1例での年間成長速度，立位身長，身長 Z スコア，及び上体と下体の身体比率は，111－ 202 試験の日本人帳票（5．3．5．2．1－2）の Listing 16．2．6．5．1に示した。

詳細ほ，111－202 試験総括報告書（5．3．5．2．1－1）に示した。

## 111－202試験結果に基づく第 3 相試験での用量設定根拠

BMN 111 の用量反応関係は，111－202試験の最初の 6 カ月間の用量設定段階で十分に明らかにさ れた。 6 カ月時点で， $2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ から $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ までの年間成長速度に用量反応性が認められ，

BMN 111 曝露量が用量比を超えたにもかかわらず，高用量の $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ではそれ以上のベネフィ ットは得られなかった。

投与開始から 6 力月以降に 2.5 又は $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ から $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ に増量したコホート 1 及び 2 の被験者では，コホート 3 及び 4 と同程度の年間成長速度の改善効果がみられ，24 カ月の試験期間を とおして持続した。
$15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ でみられた投与効果の飽和は，成長板での軟骨細胞活性のマーカーであるCXMと同様 であった。 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ までは用量依存的な CXM の持続的な増加が認められたが， $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ では追加的な増加は認められなかった。曝露一反応解析では， $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 曝露時に年間成長速度及び CXM のベースラインからの変化量が，曝露一反応曲線のプラトーに達したことを一貫して示し た（2．7．2．2．2．2 項）。

BMN 111 投与では，1日あたり 2.5 から $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ までの忍容性はおおむね良好であった。 $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ での安全性データは $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ と同様であった（2．7．4．1．1．6．2項）。2．5～30 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{kg}$ の用量範囲では，BMN 111 曝露とバイタルサインの変化に明らかな相関関係は認められなかった （2．7．2．2．2．2 項）。

24 カ月にわたつてBMN 111 を投与した第 2 相試験で， 1 日あたり 15 及び $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ の用量で は，有効性又は安全性に関して臨床的に意義のある違いが認められなかったため，第 3 相試験 では 2 用量のうち低用量を選択した。

## 2．7．3．2．3 第 2 相 111－205 试験

## 2．7．3．2．3．1 重要なデザインの特貒

111－202 試験で 2 年間の BMN 111 投与を完了して適格と判断された被験者には，111－202 試験完了時と同用量の BMN 111 （ 15 又は $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ ）を継続して投与した。本試験の観察期間は，被験者が最終身長に達するまで，又は 5 年間の試験期間終了前に最終身長に達した場合は 5 年とし た。試験は実施中のため，データカットオフ（2019年11月20日）時点のデータを示した。

## 2．7．3．2．3．2 主要な結果

111－202 試験に登録した 35 例のうち， 30 例が 111－202 試験完了後に 111－205 試験に移行した。内訳は，コホート 1 が 6 例，コホート 2 が 6 例（日本人 1 例を含むs），コホート 3 が 10 例，コホ ート 4 が 8 例であった。データカットオフ時点で，コホート 1 の 2 例，コホート 3 の 1 例の計 3例が投与を中止した。コホート 3 の 1 例は投与中止後も試験参加を継続している。コホート 1 ， 2 及び 3 で投与継続中の被験者（日本人 1 例を含む計 19 例）には 60 カ月以上の追跡データがあ り，コホート4（8例）には48カ月の追跡データがあった。On－treatment 評俩成績は，主要な結果の項に示した。

## 人口統計学的特性及びベースラインの特徴

111－205試験に移行した 30 例の人口統計学的特性は，111－202試験のDay 1 に収集されたデータ に基づいている。111－205試験に参加した被験者での111－202試験のDay 1 の平均年齢（SD）の範囲は7．50（0．95）歳（コホート4）から8．54（1．54）歳（コホート3）であり，コホート4の登録被験者は他の3つのコホートと比較して平均的に年齢が低かった。コホート全体では，登録時の年齢が $5 \sim 8$ 歳未満が $50 \%$ と半数を占め，残りは 8～11歳未満が $46.7 \%, ~ 11 \sim 15$ 歳未満が $3.3 \%$ であった。性別では，男児が $43.3 \%$ ，女児が $56.7 \%$ であった。人種別では，大半が白人 （70\％）であり，アジア人は $20 \%$ であった。

タナーステージの進行度で示されるように，BMN 111 投与を受けた男女の思春期発達は，標準身長の小児の発育と同様であった。ベースラインのタナーステージは，報告がなかった男児 1例を除き，29／30 例（96．7\％）（男児 $12 / 13$ 例，女児 $17 / 17$ 例）でタナーステージ 1 （思春期前）で あった。60 力月（5年）時点では，データが得られた 19 例のうち， 14 例（ $73.7 \%$ ）がタナース テージ 1 超に達した。

データカットオフ時点では， 3 例が最終身長の定義の基準（6 カ月以上の期間で評価した年間成長速度が $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年未満，かつ大腿骨遠位部及び脛骨近位部の画像評価による骨端線の閉鎖）を満たした。このうち 2 例はコホート 3 の女児（タナーステージ 3 の1歳，タナーステージ 4 の 1歳）であり，残りの1例はコホート 2 の女児（タナーステージ 4 の1歳）であった。 3 例 は，いずれもデータカットオフ時点で試験継続中である。

## 直効性の結果

有効性の評価には，投与下の被験者で測定したすべての項目を含めた。本試験の結果では，登録時年齢 5～11歳のACH 患者に対して，最大 5.8 年の BMN 111 長期投与による成長に対する効果を示した。

すべてのコホートで，ベースラインと比較して，経時的かつ1年ごとの年間成長速度の一貫し た改善が認められた。コホート1，2，3及び 4 の年間成長速度のベースラインから 48 カ月目ま での平均変化量（SD）は，それぞれ 1.67 （1．20） $\mathrm{cm} /$ 年， 1.76 （ 0.96 ） $\mathrm{cm} /$ 年， $1.58(1.27) \mathrm{cm} /$年，1．62（1．30）cm／年であった。コホート3（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与）と比較して，コホート4（ $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$投与）の年間成長速度の改善度に追加の効果は認められなかった。BMN 111 を長期投与したコ ホート1，2及び3では，60カ月目まで改善効果が持続した。コホート全体での年間成長速度の ベースラインからの平均変化量（SD）は，48 カ月目で 1.65 （1．14）cm／年，60カ月目で 1.35 （1．07）cm／年であり，両時点ともベースラインとの差は統計学的に有意であった（いずれも $\mathrm{P}<0.0001$ ）。 60 カ月目での年間成長速度のベースラインからの変化量にはわずかな低下がみら れたが，同年齢の ACH 小児患者でも成長速度に自然な減少傾向がみられる（Hoover－Fong 2008）。コホート別の経時的な累積年間成長速度のボックスプロットを関2．7．3．2．3．2．1に示す。日本人1例（コホート2）のベースラインの累積年間成長速度は $3 \square \mathrm{~cm} /$ 年であった。 48 カ月目

の年間成長速度のベースラインからの変化量は $2.41 \mathrm{~cm} /$ 年であり， 60 力月目では $1.99 \mathrm{~cm} /$ 年であ った［111－205 試験，日本人帳票（5．3．5．2．2－2）Table 14．2．1．6］。

図 2．7．3．2．3．2．1 コホート別の経時的な累積年間成長速度（cm／年）のボックスプロット （111－205 試験：FAS）


AGV：年間成長速度，FAS：最大の解析対象集団， $\mathrm{n}:$ 被験者数
ボックスプロットは，25 及び 75 パーセンタイルの四分位数（枠線の端），中央値（中央線），平均値（ひし形記
号），2．5 及び 97.5 パーセンタイル（ひげ）を表示している。アスタリスクは外れ値を示す。
出典：111－205 試験中間報占書（5．3．5．2．2－1）Figure 14．2．1．1．3

年間成長速度に対する効果を反映して，身長 Z スコアにも経時的な改善が認められた。身長 Z スコアのベースラインから 48 カ月目までの平均変化量（SD）は，コホート 1 で 1.06 （ 0.94 ）， コホート 2 で 0.52 （ 0.53 ），コホート 3 で 1.00 （ 0.69 ），コホート 4 で 1.46 （ 0.36 ）であった。コ ホート全体では，身長 Z スコアのベースラインから 48 及び 60 カ月目までの平均変化量（SD） は，それぞれ 1.04 （ 0.70 ）及び 0.78 （ 0.70 ）であった［111－205試験中間報告書（5．3．5．2．2－1） Table 14．2．2．1］。日本人 1 例のベースライン身長 Z スコアは－4 であり，ベースラインから48及び 60 力月目までの変化量は，それぞれ 0.86 及び 0.68 であった［111－205試験，日本人帳票 （5．3．5．2．2－2）Table 14．2．2．1］。本被験者の投与前の成長デー夕は，AchNHに基づく ACH 患者の参照成長データと同様であった（図 2．7．3．2．2）。

立位身長に対するBMN 111 の効果は，被験者ごとの成長曲線で示した［ISE（5．3．5．3．2） Figure 14．2．5．4．1a 及び Figure 14．2．5．4．2a］。投与下では成長速度が持続的に改善し，公表データ （Hoover－Fong 2008）に基づく年齢及び性別を適合させた未治療 ACH 患者の成長曲線との比較 で立体身長の増加が認められた。大部分の被験者では，成長曲線が標準身長の分布に向からよ うに変化し，成長の持続的な加速が認められた。

日本人 1 例のベースライン時の立位身長は 11.2 cm であり， 60 カ月目は 14.5 cm であった ［111－205 試験，日本人帳票（5．3．5．2．2－2）Listing 16．2．6．6］。

立位身長に対する効果と同様に，その他の成長データ（座高，腕の長さ，四肢の長さなどが含 まれるが，これらに限定されない）に対する効果も認められた。

成長の改善と身体比率の低下との関連性は認められなかった。上体と下体の身体比率には時間経過とともにわずかな改善傾向が認められた。

表 2．7．3．2．3．2．1 経時的な有効性評価項目（111－205 試験：FAS）（1／2）

| 評価項目 | $\begin{gathered} \text { コホート } 1 \\ 2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=6) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート2 } \\ 7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=6) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート3 } \\ 15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg} \\ (\mathrm{~N}=10) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { コホート } 4 \\ \mathbf{3 0 ~ \mu g / k g ~} \\ (\mathrm{~N}=8) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年間成長速度（cm／年） |  |  |  |  |
| ベースライン，n | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | 3.18 （1．24） | 3.22 （1．06） | 4.04 （1．41） | 4.19 （1．19） |
| 中央値 | 3.08 | 3.08 | 3.94 | 4.27 |
| 最小値，最大値 | 1．8， 5.0 | 2．1， 5.1 | 1．6， 6.0 | 2．9， 6.7 |
| 60 力月目，n | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 平均値（SD） | 4.66 （0．73） | 4.81 （0．82） | 5.28 （0．98） | － |
| 中央値 | 4.55 | 4.85 | 5.59 | － |
| 最小値，最大値 | 3．9， 5.6 | 3．8， 5.7 | 3．6， 6.4 | － |
| 60 カ月目のベースラインからの変化量 ${ }^{a}$ ，$n$ | 4 | 6 | 9 | ND ${ }^{\text {b }}$ |
| 平均値（SD） | 1.03 （0．75） | 1.59 （0．93） | 1.34 （1．31） | $\pm$ |
| 中央値 | 0.82 | 1.47 | 1.00 | － |
| 最小値，最大値 | 0．4， 2.1 | 0．6，2．9 | －0．8， 3.4 | － |
| 95\％CI | －0．16， 2.22 | 0．61， 2.57 | 0．33， 2.34 | － |
| P 値（student＇s t test） | 0.0703 | 0.0087 | 0.0154 | － |
| 身長 Z スコア（SDS） |  |  |  |  |
| ベースライン，n | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 平均値（SD） | -6.06 （0．69） | －4．91（0．77） | －4．61（1．14） | －5．19（0．75） |
| 中央値 | －6．21 | －4．76 | －4．85 | －4．96 |
| 最小値，最大値 | －6．7，－4．8 | －6．0，－3．9 | －6．3，－2．6 | －6．4，－4．3 |
| 60 力月目，n | 4 | 6 | 9 |  |
| 平均値（SD） | －5．29（1．07） | －4．33（1．19） | －3．86（1．30） |  |
| 中央値 | －5．27 | －4．13 | －4．16 |  |
| 最小値，最大値 | －6．6，－4．0 | $-6.4,-3.1$ | $-5.7,-2.0$ | － |
| 60 カ月目のベースラインからの変化量 ${ }^{a}$ ，$n$ | 4 | 6 | 9 | ND ${ }^{\text {b }}$ |
| 平均値（SD） | 0.93 （0．86） | 0.58 （0．57） | 0.85 （0．75） | － |
| 中央値 | 1.10 | 0.75 | 0.90 | － |
| 最小値，最大値 |  |  |  |  |
| 95\％CI | －0．44， 2.30 | －0．02， 1.18 | 0．27， 1.43 | － |
| P 値（student＇s t test） | 0.1183 | 0.0553 | 0.0093 | － |

表 2．7．3．2．3．2．1 経時的な有効性評価項目（111－205㖪験：FAS）（2／2）

|  | コホート1 | コホート2 | コホート | コホート 4 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 睐価項目 | $2.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ | $7.5 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ | $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ | $30 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ |
|  | $(\mathrm{N}=6)$ | $(\mathrm{N}=6)$ | $(\mathrm{N}=10)$ | $(\mathrm{N}=8)$ |

上体と下体の身体比率

| ベースライン， n | 6 | 6 | 10 | 8 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平均値（SD） | $2.12(0.08)$ | $2.05(0.17)$ | $1.91(0.23)$ | $1.96(0.18)$ |
| 中央値 | 2.12 | 2.02 | 1.98 | 1.89 |
| 最小値，最大値 | $2.0,2.2$ | $1.8,2.4$ | $1.4,2.2$ | $1.8,2.2$ |
| 60 カ月目， n | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 平均値（SD） | $2.00(0.08)$ | $1.88(0.13)$ | $1.82(0.26)$ | - |
| 中央値 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | - |
| 最小値，最大値 | $1.9,2.1$ | $1.8,2.1$ | $1.3,2.2$ | - |
| 60カ月目のベースラインからの <br> 変化量 <br> a <br> 平均値（SD） | 4 | 6 | 9 | $\mathrm{ND}^{\mathrm{b}}$ |
| 中央値 | $-0.15(0.08)$ | $-0.18(0.14)$ | $-0.12(0.10)$ | - |
| 最小値，最大値 | -0.15 | -0.18 | -0.11 | - |
| 95\％CI |  |  |  | - |
| P値（student＇s t test） | $-0.28,-0.01$ | $-0.32,-0.03$ | $-0.20,-0.04$ | - |

FAS：最大の解析対像集団，CI：信頼区間，N：投与群の総被験者数， $\mathbf{n}$ ：被驗者数，ND：末実施，SD：標準偏
差，SDS：標準偏差值
ベースラインは，111－202試験スクリーニング時に測定した初回投与前の最後の評価可能な測定値とする。
P 値は，両側の対応のある t 検定に基づく。
Zスコアは，アメリカ疾病箅理予防センター（CDC）の標漼身長の性別及び年龄別の参炤データを用いて算出し
た。
a：ベースラインからの変化量は両方の時期の測定が利用可能な被験者に基づいた。
b：コホート4の被験者は，48カ月までのデータのみ。
出典：111－205試験中間報告書（5．3．5．2．2－1）Table 14．2．1．6，Table 14．2．2．1，Table 14．2．3．1

## 表 2．7．3．2．3．2．2 経時的な有効性䛅価項目［111－205 斌験：日本人（FAS）］

| 酝価項目 | コホート2（ $\mathrm{N}=1$ ） |
| :---: | :---: |
| 年閏成曼速度（cm／年） |  |
| ベースライン | 3 |
| 60 カ月目 | 5 |
| 60 カ月目のベースラインからの変化量 ${ }^{\text {a }}$ | 1.99 |
| 身畏 Z スコア（SDS） |  |
| ベースライン | －4 |
| 60 カ月目 | －3 |
| 60 カ月目のベースラインからの変化量 ${ }^{\text {a }}$ | 0.68 |
| 上体と下体の身体比率 |  |
| ベースライン | $1]$ |
| 60 カ月目 | 1］ |
| 60 カ月目のベースラインからの変化量 ${ }^{\text {a }}$ | －0．08 |

FAS：最大の解析対象集団， N ：投与群の総被験者数，SD：標準偏差，SDS：標準偏差値
ベースラインの年間成苌速度は，111－202試験のスクリーニング来院前6カ月間の111－901試験でのデータから䈌出した。
ベースライン後の来院の年間成長速度は，［（ベースライン後の身長ースクリーニング時の身長）$\div$（ベースライ ン後の日付ースクリーニング評価時の日付）$] \times 365.25$ と定義する。

ベースラインの身長 Z スコア及び上体と下体の身体比率は，111－202試験での治験薬初回投与前の最後の評侕可能な測定値とする。
身長 Z スコアは，アメリカ疾病管理予防センター（CDC）の標準身長の性別及び年齢別の参照データ（平均値及びSD）を用いて算出した。
a：ベースラインからの変化量は両方の時期の測定が利用可能な被験者に基づいた。出典：111－205 試験，日本人帪票（5．3．5．2．2－2）Table 14．2．1．6

図 2．7．3．2．2 日本人－1014）の経時的な立位身長のスパゲッティプロット （111－205 鴣験：FAS）


FAS：最大の解析対象集団，SD：標準偏差
来院時年齢（歳）は測定来院時の年齢
破線は実薬のDay 1 前又は投与中止後のデータを示す。実線は，Day 1 以降の投与下データを示す。点は増量の
時点を示す。 $\times$ は投与中止の時点を示す。 $\mathbf{\Delta}$ はタナーステージが上がった時点を示す。
タナーステージは，男児は生殖器，女児は乳房のタナーステージを用いて決定した。
標準身長はアメリカ疾病管理予防センター（CDC）の性別及び年齢別の参照データ（平均値及びSD），軟骨無形成症患者の身長は Hoover－Fong et al AM J Med Genet 2017：173A：1226－30の性別及び年齢別の参照データ （平均値及びSD）
Day 1 は BMN 111 の初回投与日
出典：ISE（5．3．5．3．2）Figure 14．2．5．4．2A，111－205 試験中間報告書（5．3．5．2．2－1）Figure 14．2．4．1．1

詳細は111－205試験中間報告書（5．3．5．2．2－1）に示した。

## 2．7．3．2．4 主要な第 3 相 111－301 試験

## 2．7．3．2．4．1 重要なデザインの特徽

111－301 試験は，完了した第3相，多施設共同，無作為化，二重盲検プラセボ対照試験であり，遺伝子検査によって ACH の確定診断が確認された 5～18歳未満の小児を対象に，BMN 111 $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を 52 週間投与したときの有効性及び安全性をプラセボと比較した。

性別及び思春期発達のタナーステージ（ステージ 1 とステージ $>1$ に分類）に基づく層別無作為化を行い，タナ—ステージ＞1の被験者は登録予定数の $20 \%$ を超えないこととした。ただし，日

[^5]本人の無作為化については，全体及び層別内で均等に割り付けるために日本人だけで層別無作為化を実施した。日本人の無作為化には $20 \%$ の上限を設けなかったことから，タナーステージ 2 の患者が 2 例登録され，21\％を占めた。

## 2．7．3．2．4．2 主要な結果

本試験に登録された 121 例のらち， 61 例（日本人 4 例を含む）がプラセボ群， 60 例（日本人 3例を含む）が BMN 111 群（ $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与）に無作為化された。 52 週の投与期間を終了したプラ セボ群の全 61 例及び BMN 111 群の 58 例が試験を完了し，BMN 111 群の 2 例は試験を中止し た。中止理由は有害事象（注射に対する不安）が 1 例，被験者の希望（日本人，注射時の疼痛）が 1 例であった。

## 人口統計学的特性とベースライン特性

人口統計学的特性及びベースラインの成長データは，プラセボ群と BMN 111 群でおおむねね同程度であった。ベースライン時の平均年齢は，プラセボ群（9．1 歳）と比較して BMN 111 群（8．4歳）で低かった。これは，BMN 111 群では $5 ~ 8$ 歳未満が多く，8～11歳未満が少なかったこと による。全体の男女の割合はそれぞれ 52．9\％及び $47.1 \%$ であり，ほとんどが白人（71\％）であっ た。

日本人7例のベースライン時の平均年齢（SD）はプラセボ群が 8．22（3．76）歳，BMN 111 群が 7.49 （2．18）歳であった。性別では，プラセボ群はそれぞれ 2 例（ $50 \%$ ），BMN 111 群では全 3例（ $100 \%$ ）が女児であった。日本人のベースラインの成長特性は全体集団と比較しても大きな差がなく，同年齢の未治療の ACH 小児患者集団を代表するものと考えられた
（図 2．7．3．2．5．2．1）。
層別では，全体の大部分（79．3\％）が思春期前のタナーステージ 1 であり，20．7\％がタナーステ ージ＞1 であった。日本人では， 5 例（プラセボ群 3 例，BMN 111 群 2 例）が思春期前のタナー ステージ 1 であり， 2 例（各群 1 例）がタナーステージ $>1$ であった。

ベースライン成長データは，両投与群でおおむね同程度であった。ベースラインの年閒成長速度の平均値（SD）は，プラセボ群が 4.06 （ 1.20 ）cm／年，BMN 111 群が 4.26 （ 1.53 ） $\mathrm{cm} /$ 年であ った。ベースラインの平均身長 Z スコアは，標準身長と比較して約－5 であり，有意な低身長が示された。

日本人のベースライン年間成長速度の平均値（SD）は，プラセボ群が 4.92 （ 1.21 ） $\mathrm{cm} /$ 年，
BMN 111 群が $5.71 ~(0.88) ~ c m /$ 年であり，全体集団よりも高かった。日本人のベースライン成長 に関する特徴は，おおむね全体集団と同様であり，深刻な低身長及び成長速度の低下が認めら れ，ACH 小児患者集団を代表するものと考えられた。

## 直効性の結果

本試験では主要評価項目を達成した。52週時のブラセボ群と BMN 111 群の年間成長速度の最小二乗（LS）平均変化量の差は $1.57 \mathrm{~cm} /$ 年［ $95 \%$ 信頼区間（CI）： $1.22,1.93$ ，両側 P 値 $<0.0001$ ］で あり，BMN 111 群で良好な結果であった（表 2．7．3．2．4．2．1）。経時的な年間成長速度のボックスプ ロットを図2．7．3．2．4．2．1に示す。26週時にプラセボ群と BMN 111 群での年間成長速度に対する効果の差が認められ，52 週まで効果が維持された。

試験を中止した日本人 1 例では，ベースライン後の身長評価は得られなかった。そのため， 52週時の身長はベースライン年間成長速度を用いて補完し， 52 週時の年間成長速度は変化なしで あった。

身長 Z スコアでも，プラセボ群と比較してBMN 111 群で一定の改善効果が認められた。52週時 のプラセボ群と BMN 111 群の身長 Z スコアのベースラインからの LS 平均変化量の差は 0.28 （ $95 \%$ CI： $0.17,0.39$ ，両側 $\mathrm{P}<0.0001$ ）であり，BMN 111 群で良好な結果であった。 52 週間の投与後，上体と下体の身体比率にベースラインからの変化はみられず，成長速度の改善が身体比率の悪化につながらないことが示された。

BMN 111 群に無作為化され， 52 週間の投与を受けた日本人が 2 例と少なく，日本人と全体集団 の有効性を直接比較することは困難であった。日本人での年間成長速度，身長 Z スコア，及び上体と下体の身体比率の結果は，各投与群の他の被験者とおおむね同様であった（

表 2．7．3．2．4．2．2）。日本人の年間成長速度，立位身長，身長 Z スコア，及び上体と下体の身体比率 の被験者ごとの結果は 111－301 試験の日本人帳票（5．3．5．1．1－2）の Listing 16．2．6．10に示した。日本人での経時的な立位身長のスパゲッティプロットを図2．7．3．2．5．2．1 に示す。

事前に規定したサブグループ解析の年間成長速度のベースラインからの変化量に関する結果は 2．7．3．3．3．1 項に示した。サブグループの結果は，全体集団の結果と同様であり，群間差の平均の点推定値はBMN 111 群で良好で，すべての $95 \%$ CI は重なっていた。

表 2．7．3．2．4．2．1 主要評価项目及び主要な副次評価の結果：ANCOVA モデル （111－301 試験：FAS）

|  | $\begin{gathered} \text { プラセボ } \\ \mathrm{N}=61 \\ \hline \end{gathered}$ | BMN 111 $\mathrm{N}=60$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 主要一年閒成長速度のベースラインからの変化量 |  |  |
| ベースラインからの LS 平均変化量（95\％CI） | 0.13 （－0．18，0．45） | 1.71 （1．40，2．01） |
| LS 平均の差（95\％CI）${ }^{\text {a }}$ | $\begin{gathered} 1.57(1.22,1.93) \\ P<0.0001 \end{gathered}$ |  |
| P 値 ${ }^{\text {b }}$ |  |  |
| 主要な副次一身長 Z スコアのベースラインからの変化量 |  |  |
| ベースラインからの LS 平均変化量（95\％CI） | －0．01（－0．10，0．09） | 0.27 （0．18， 0.36$)$ |
| LS 平均の差（ $95 \% \mathrm{CI})^{\text {a }}$ | $\begin{gathered} 0.28(0.17,0.39) \\ P<0.0001 \end{gathered}$ |  |
| P 値 ${ }^{\text {b }}$ |  |  |
| 主要な副次一上体と下体の身体比率のベースラインからの変化量 |  |  |
| ベースラインからの LS 平均変化量（95\％CI） | －0．02（－0．05，0．01） | －0．03（－0．06，0．00） |
| LS 平均の差（95\％CI）${ }^{\text {a }}$ | $-0.01(-0.05,0.02)$$\mathrm{p}=0.5060$ |  |
| P 值 ${ }^{\text {b }}$ |  |  |

ANCOVA ：共分散分析，CI：信頼区間，FAS：最大の解析対象集団，LS：最小二乗， N ：投与群の被験者数 52 週時（Day 365）の立位身長の欠測は，最後に測定した身長にベースライン年間成長速度（cm／年）を適用し て補完した。
LS 平均及び LS 平均変化量は ANCOVA モデルから得た。モデル項には，性別及びタナーステージ，投与群， ベースライン年齢，ベースライン年間成長速度，並びにベースライン身長 Z スコアで定義された無作為化層を含めた。
a：BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ からプラセボを引いた差
b ：両側 P 値
出典：111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）Table 14．2．1．2，Table 14．2．2．2，Table 14．2．3．2

表 2．7．3．2．4．2．2 主要及び主要な副次評価の経時的な要約（ベースラインからの変化量） ［111－301 栻験：日本人（FAS）］（1／2）

|  | $\begin{gathered} \text { プラセボ } \\ \mathbf{N}=4 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { BMN } 111 \\ \mathbf{N}=3 \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 主要評価一年間成長速度のベースラインからの変化量 |  |  |
| ベースライン |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | 4.92 （1．21） | 5.71 （0．88） |
| 中央値 | 4.54 | 5.59 |
| 最小値，最大値 | 3．9， 6.7 | 4．9， 6.6 |
| 52 週時 |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | 3.90 （0．64） | 5.42 （0．79） |
| 中央値 | 3.93 | 5.59 |
| 最小値，最大値 | 3．1， 4.6 | 4．6， 6.1 |
| ベースラインからの変化量 |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | －1．03（1．82） | －0．29（1．67） |
| 中央値 | －0．60 | 0.00 |
| 最小値，最大値 | －3．6， 0.7 | －2．1， 1.2 |

表 2．7．3．2．4．2．2 主要及び主要な副次評価の経時的な要約（ペースラインからの変化量） ［111－301 栻験：日本人（FAS）］（2／2）

|  | $\begin{gathered} \text { プラセボ } \\ \mathbf{N}=\mathbf{4} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { BMN } 111 \\ \mathbf{N}=\mathbf{3} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 主要な副次評価－身畏 $\mathbf{Z}$ スコアのベースラインからの変化量 |  |  |
| ベースライン |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | －5．20（1．00） | －6．26（0．14） |
| 中央値 | －5．52 | －6．33 |
| 最小値，最大値 | －6．0，－3．8 | －6．3，－6．1 |
| 52 週時 |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | －5．36（1．19） | －5．87（0．55） |
| 中央値 | －5．60 | －5．58 |
| 最小値，最大値 | －6．4，－3．8 | －6．5，－5．5 |
| ベースラインからの変化量 |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | －0．15（0．26） | 0.39 （0．52） |
| 中央値 | －0．11 | 0.51 |
| 最小値，最大値 | －0．5， 0.1 | －0．2， 0.8 |
| 主要な副次評価－上体と下体の身体比率のベースラインからの変化量 |  |  |
| ベースライン |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | 2.18 （0．35） | 2.14 （0．05） |
| 中央値 | 2.30 | 2.13 |
| 最小値，最大値 | 1．7， 2.4 | 2．1， 2.2 |
| 52 週時 |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | 2.13 （0．30） | 2.11 （0．10） |
| 中央値 | 2.26 | 2.15 |
| 最小値，最大値 | 1．7， 2.3 | 2．0， 2.2 |
| ベースラインからの変化量 |  |  |
| n | 4 | 3 |
| 平均値（SD） | －0．05（0．09） | －0．03（0．08） |
| 中央値 | －0．04 | －0．04 |
| 最小値，最大値 | －0．2， 0.0 | －0．1， 0.0 |

FAS：最大の解析対像集団，LS：最小二乗， N ：投与群の被験者数， n ：被験者数， $\mathrm{SD}:$ 標準偏差日本人は例数が少なくLS 平均及びLS 平均の差は共分散分析モデルから得られなかった。
ベースライン後の来院の年間成長速度は，［（ベースライン後の身長ーベースライン時の身長）$\div$（ベースライ
ン後の日付一ベースライン評価時の日付）$] \times 365.25$ と定義する。
52 週時の評価が欠測の場合，111－301試験の統計解析計画書の記載に従って補完した。
出典：111－301 試験，日本人帳票（5．3．5．1．1－2）Table 14．2．1．2，Table 14．2．2．2，Table 14．2．3．2

図 2．7．3．2．4．2．1 経時的な年間成長速度（cm／年）のボックスプロット（111－301 栻酫：FAS）


FAS：最大の解析対象集団， N ：投与群の総被験者数， n ：被験者数
ボックスプロットは，25 及び 75 パーセンタイルの四分位数（枠線の端），中央値（中央線），平均値（ひし形記号），2．5 及び97．5パーセンタイル（ひげ）を表示している。アスタリスクは外れ値を示す。
出典：111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）Figure 14．2．1．1a

52 週時の HRQoL 及び機能的パフォーマンスのベースラインからの変化に，プラセボ群と BMN 111 群の間で明らかな差は認められなかった。身長と HRQoL の関係を評価したデータ
［The Relationship Between Height Deficit and Health Related Quality of Life with ACH（5．3．5．4．9）］ によると，身長は時間経過とともに徐々に改善するため，HRQoL の結果に意義のある変化がみ られるまでには相当の時閒を要ずるものと思われる。

## 薬力学的結果

コラーゲン X は，活性成長板での軟骨細胞の骨形成活性に特異性の高いマーカーである。CXM の血清中濃度は，標準身長の年間成長速度とよく相関している。111－301試験では，プラセボ群 で CXM に変化が認められなかったのに対して，BMN 111 群では 52 週間の投与期間にわたって CXM の持続的な増加がみられたことから，BMN 111 の成長速度に対する改善効果が更に裏付け られた（図 2．7．3．2．4．2．2）。

詳細は，111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）に示した。

図 2．7．3．2．4．2．2 CXM のペースラインからの経時変化のボックスプロット （111－301 栻験：安全性解析集団）


CNP：C 型ナトリウム利尿ペプチド，CXM：コラーゲン X，N：投与群の総被験者数，n：被験者数 ボックスプロットは，25及び 75 パーセンタイルの四分位数（枠線の端），中央値（中央線），平均値（ひし形記号），2．5及び 97.5 パーセンタイル（ひげ）を表示している。アスタリスクは外れ値を示す。出典：111－301 試験総括報告書（5．3．5．1．1－1）Figure 14．3．5．4B

## 2．7．3．2．5 第 3 相 111－302 樲験

## 2．7．3．2．5．1 重要なデザインの特徽

111－301 試験で 1 年間（52 週）のBMN 111 又はプラセボ投与を完了した被験者は，111－302 継続試験への登録に適格とした。111－301試験で BMN 111 群に無作為化された被験者は $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ 投与を継続し，プラセボに舆作為化された被験者は111－302試験から BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与開始した。試験期間は，被験者が最終身長に達するか，5年間の試験期間終了前に最終身長に達し た場合は5年とした。本試験は現在実施中であり，本有効性概要にはデータカットオフ（2019年10月31日）までの結果を示した。

## 2．7．3．2．5．2 主要な結果

本試験には，計 119 例を登録し，BMN $11115 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ を投与した。投与群別の内訳は，BMN 111群 58 例（日本人 2 例を含む），プラセボ群 61 例（日本人 4 例を含む）であった。解析には， BMN 111 初回投与以降のデータを用いた。111－301 試験でプラセボ群に割り付けられた被験者は plc／vos 群とし，ベースラインは111－302試験のBMN 111 初回投与前とした。111－301試験で BMN 111 群に割り付けられた被験者は vos／vos群とし，バースラインは111－301 試験での BMN 111 初回投与前とした。

本試験の中間データの有効性解析の焦点は，以下の 2 点であった。
－BMN 111 初回投与後 26 週間にみられた有効性を $\operatorname{vos} / \operatorname{vos}$ 群（111－301 試験の結果）と $\mathrm{plc} / \mathrm{vos}$ 群で比較し，類似性を評価する。
－vos／vos 群で 111－301 試験の 52 週の投与期間にみられた有効性が， 52 週以降 78 週まで持続して認められるかを，規定の来院を完了した被験者を対象に評価する。

データカットオフ時点で，BMN 111 初回投与日から起算して，vos／vos 群（58 例）では全例が 26 及び 52 週（111－301 試験）， 13 例が 78 週（111－302試験の 26 週）， 3 例が 104 週（111－302試験の52 週）の評価を完了した。日本人2例は26及び52週の評価を完了したが（111－301試験）， 78 週の評価は完了しなかった。plc／vos 群（61例）では， 14 例が 26 週， 4 例が 52 週， 1 例 が 78 週の評価（いずれも 111－302 試験）を完了した。plc／vos 群の日本人 4 例は 26 週時の評価を完了しなかった。なお，当該時点 $\pm 21$ 日の範囲のデータを解析に用いたため，vos／vos 群の 1 例 の 78 週時データは解析から除外された。

## 人口統計学的特性及びベースライン特性

Day 1 （BMN 111 初回投与日）の全体の平均年齢は 9.2 歳で，各年齢区分（ $5 \sim 8$ 歳未満， $8 \sim 11$歳未満， $11 \sim 15$ 歳未満）の分布は同程度であった。plc／vos 群の被験者は，111－301 試験でプラセ ボを1年間投与後に BMN 111 の投与を開始したため，vos／vos群よりも年齢が高かった。 15 歳以上の被験者は全体で 1 例のみであった。男女の分布に偏りはなく，登録された男児が $52.9 \%$ ，女児が $47.1 \%$ であった。被験者の大部分が白人（ $71.4 \%$ ）であり，思春期前のタナーステージ 1 （74．8\％）であった。

## 主要な有効性の結果

有効性の要約には On－treatment の評価をすべて含み，当該時点土21日の範囲のデータを解析し た。111－302 試験の中間成績では，26週以内に BMN 111 の成長に対する改善効果が認められ， 78 週まで持続した。

111－302 試験の中間報告書に要約したベースライン後データは，111－301 及び 111－302 試験それぞ れの BMN 111 初回投与後のデータを統合したものである。すなわち，111－301試験で BMN 111投与を受けた被験者では111－301試験からの全データ，111－301試験でプラセボ投与を受けた被験者では111－302試験のBMN 111 初回投与以降のデータが含まれる。

日本人については，6 カ月の投与（データカットオフ時点で111－302試験の 26 週，111－301 試験 の vos／vos 群では 78 週に相当）を完了した被験者が plc／vos 群及び vos／vos 群のいずれにもいな かったため，日本人の有効性解析は得られなかった。日本人の年間成長速度，立位身長，身長 Z スコア，及び上体と下体の身体比率の被験者ごとの要約は，111－302試験の日本人帳票
（5．3．5．2．3－2）の Listing 16．2．6．8に示した。また，日本人の経時的な立位身長のスパゲッティプ ロットを図2．7．3．2．5．2．1 に示した。

図 2．7．3．2．5．2．1 日本人 7 例の経時的な立位身長のスパゲッティプロット （111－301／302 栻験：FAS）（1／4）
vos／vos 群（被験者番号：－1098，女児）

vos／vos 群（被験者番号：－1118，女児）


図 2．7．3．2．5．2．1 日本人7例の経時的な立位身長のスパゲッティプロット （111－301／302 試験：FAS）（2／4）
vos／vos 群（被験者番号：－1081，女児）


注：本被験者は111－301 試験のDay 15 に試験を中止した。
$\mathrm{plc} / \mathrm{vos}$ 群（被験者番号：－1114，女児）


图 2．7．3．2．5．2．1 日本人7例の経時的な立位身長のスパゲッティプロット （111－301／302 拭験：FAS）（3／4）
plc／vos 群（被験者番号：－1116，男児）

ple／vos 群（被験者番号：－1117，女児）


図 2．7．3．2．5．2．1 日本人7例の経時的な立位身長のスパゲッティプロット （111－301／302 試験：FAS）（4／4）
plc／vos 群（被験者番号：－1089，男児）


FAS：最大の解析対象集団，plc：プラセボ，SD：標準偏差，vos：BMN 111
来院時年噛（歳）は測定来院時の年齢
破線は実薬のDay 1 前又は投与中止後のデータを示す。実線は，Day 1 以降の投与下データを示す。点は増量の時点を示す。 $\times$ は投与中止の時点を示す。 $\Delta$ はタナーステージが上がった時点を示す。
タナーステージは，男児は生殖器，女児は釈房のタナーステージを用いて決定した。
標準身畏はアメリカ疾病管理予防センター（CDC）の性別及び年齢別の参照データ（平均値及びSD），軟骨無形成症患者の身長は Hoover－Fong et al AM J Med Genet 2017：173A：1226－30の性別及び年龄別の参照データ （平均値及びSD）
Day 1 は BMN 111 の初回投与
出典：ISE（5．3．5．3．2）Figure 14．2．5．4．1A

BMN 111 治療の最初の 26 週間で，年間成長速度は plc／vos 群及び vos／vos 群の両群ともに明らか に改善し，年間成長速度のベースラインからの変化量は両群で同程度であった。plc／vos 群 14 例 では，ベースラインから26週時までに年間成長速度の平均値（SD）が 3.80 （ 0.93 ） $\mathrm{cm} /$ 年から 5.96 （ 0.87 ） $\mathrm{cm} /$ 年に改善した。同様に，vos／vos群の 58 例では 4.26 （ 1.54 ） $\mathrm{cm} /$ 年から 5.96 （1．51）cm／年に改善した。26週時の年間成長速度のベースラインからの平均変化量（SD）は， plc／vos 群で 2.15 （1．35）cm／年，vos／vos 群で 1.70 （2．45）cm／年であった［111－302試験中間報告書（5．3．5．2．3－1），Table 14．2．1．1．7．1］。

78 週間にわたって BMN 111 投与を受けた vos／vos群の 13 例では，投与期間をとおして年間成長速度の改善効果が維持された。この 13 例の年間成長速度の平均値（SD）は，ベースライン4．52
年間成長速度のベースラインからの平均変化量（SD）は，26週時で1．43（2．48）， 52 週時で 1.07 （ 1.80 ）， 78 週時で 1.37 （ 1.87 ）cm／年であり，一貫してプラスの変化が認められた。

年間成長速度の改善と同様に，身長Zスコアでも改善が認められた。BMN 111 治療の最初の 26週間での身長Zスコアのベースラインからの変化量は，plc／vos 群と vos／vos 群で同程度であっ

た。plc／vos群の 14 例では，ベースラインから 26 週時までに身長 Z スコアの平均値（SD）は －5．05（0．94）から－4．89（0．87）に改善した。同様に，vos／vos 群の 58 例では－5．09（1．11）から －4．94（1．09）に改善した。26週時の平均身長 Z スコアのベースラインからの平均変化量（SD） は，plc／vos 群が 0.16 （ 0.14 ），vos／vos 群が 0.15 （ 0.20 ）であった。

78 週間にわたってBMN 111 投与を受けた $\operatorname{vos} / \operatorname{vos}$ 群の 13 例では，投与期間をとおして身長 Z ス コアの改善効果が維持された。この 13 例の身長 Z スコアの平均値（SD）は，ベースライン時 －4．90（0．76）， 26 週時－4．72（0．77）， 52 週時－4．61（0．87）， 78 週時－4．41（0．85）であった。身長 Z スコアのベースラインからの平均変化量（SD）は， 26 週時で 0.18 （ 0.13 ）， 52 週時で 0.28 （0．27），78 週時で 0.49 （ 0.34 ）であり，一貫してプラスの変化が認められた。

成長の改善による身体比率の悪化は認められなかった。78週間にわたってBMN 111 投与を受け た vos／vos 群の 13 例では，上体と下体の身体比率にわずかな改善傾向がみられた。この 13 例の上体と下体の身体比率の平均値（SD）は，ベースライン時 2.03 （ 0.10 ）， 26 週時 2.00 （ 0.14 ）， 52 週時 1.97 （ 0.11 ），及び 78 週時 1.95 （ 0.12 ）であった。上体と下体の身体比率のベースライン からの平均変化量（SD）は，26週時で－0．04（0．10）， 52 週時で -0.07 （ 0.06 ）， 78 週時で -0.09 （0．07）であった。

成長速度の改善効果と同様に，全身楽理活性のバイオマーカーであるクレアチニン補正した環状グアノシン一リン酸（cGMP／Cr）濃度及び軟膏内骨化に特異的なバイオマーカーであるCXM濃度の持続的な上昇が BMN 111 投与後に認められた。

本試験のデータカットオフ時点では，HRQoL スコアに意義のある変化はみられなかった。身長 は時間経過とともに徐々に改善するため，HRQoL の結果に意義のある変化がみられるまでには相当の時間を要するものと思われる。

詳細は111－302試験中間報告書（5．3．5．2．3－1）に示した。

## 2．7．3．2．6 第2相111－206试跧

## 2．7．3．2．6．1 重要なデザインの特铰

111－206 試験は，52 週間の多施設共同，無作為化，二重盲検，プラセボ対照試験であり，現在実施中で盲検下にある。本試験では，遺伝子検査に゙より ACH の確定診断を受けた出生～60カ月 （5歳）までの患者を対象とした。

被験者は，年齢に応じてコホート1（24～60 カ月未満），コホート 2（ $6 \sim 24$ カ月未満），又はコ ホート 3 （ 6 カ月未満）のいずれかに登録した。また，各コホート内で年齢（ 6 カ月未満， $6 \sim 15$力月未満， $15 \sim 24$ 力月末満， $24 \sim 36$ 力月末満， $36 \sim 60$ 力月未満）による層別無作為化を行っ た。

登録は，最も年齢の高いコホート1 から順次開始した。各コホートには，BMN 111 を投与する センチネル被験者を少なくとも 3 例含め，BMN 111 の短期安全性及び楽物動態（PK）を評価し た後に，残りの被験者（無作為化被験者）への投与を開始した。

試験中に被験者の年齢が上がることから，被験者にはその時点の年齢に適切と判断された用量 を投与した。無作為化被験者には，各コホートのセンチネル被験者のPKデータ評価後に決定さ れた BMN 111 の 1 日投与量を投与した。111－202試験に登録された 5 歳以上の ACH 小児患者で安全かつ有効と判断された $15 \mu \mathrm{~g} / \mathrm{kg}$ と同じ曝露量を得ることが目標であり，本試験の乳幼児患者への投与で安全性に問題がなく，有効性が得られる適切な曝露量を達成するため，体重で調整した用量を投与することとした。

111－206試験を完了した被験者は，最終身長（骨端線の閉鎖が確認され，かつ年間成長速度が $1.5 \mathrm{~cm} /$ 年末満になった場合と定義）に達するまで実施予定の非盲検試験（111－208試験，実施中）で評価を継続する予定である。

## 2．7．3．2．6．2 COVID－19 パンデミックによる影賥

COVID－19による施設閉鎖の影響や感染リスクを低減するために規定の来院日に家に留まること を選択した被験者を考慮して，自宅訪問による健康評価［規定の来院日に予定していた体重， バイタルサイン，立位身長／体長（年齢に応じて）などの一部の測定項目］を導入した。自宅訪問に加え，バーチャル来院も計画されたが，身長測定ができないなど評価可能な測定項目は絞られた。健康関連 QoL（QoLISSY 及び PedsQL）及び WeeFIM は，必要に応じて遠隔操作（電話又はメールのやり取り）で入力し，バーチャル評価として記録した。施設では，電話（バー チャル来院）によって予定来院時点での有害事象や併用薬に関する情報収集を継続した。

症例報告書（CRF）の来院日は，自宅訪問による健康評価など来院の種類を判別できるように改訂した。自宅訪問による健康評価では，臨床検査，臨床転帰評価（Bayley－III），心電図検査，心 エコー検査，画像検査，股関節評価，睡眠検査，及び身体的所見の評価は実施しなかった。バ ーチャル来院では，これに加えてバイタルサインの評価も実施しなかった。

## 2．7．3．2．6．3 主要な結果

データカットオフ時点で， 62 例を 111－206 試験に登録し，治験薬を投与した。センチネル被験者と無作為化被験者の内訳は，コホート 1 がそれぞれ 4 例と 31 例，コホート 2 が 4 例と 16例，及びコホート 3 が 3 例と 4 例であった。111－206試験又は治験薬投与を中止した被験者はい なかった。登録した 62 例のらち， 37 例が 111－206試験を完了し，111－208試験に移行した。コ ホート3 では111－206試験を完了した被験者はいなかった。

111－206試験に登録した 62 例のらち， 8 例が日本人であった。日本人の無作為化については，投与群及び各層に均等に割り付けるため，別途無作為化の手順が適用され，日本人だけでの無作為化が行われた。日本人 8 例のうち， 5 例がコホート 1 の無作為化群， 2 例がコホート 2 の無作為化群， 1 例がコホート 3 の無作為化群に割り付けられた。

111－206試験のコホート1では，センチネル被験者 4 例全例が 52 週の投与期間を完了した。コ ホート 2 では，センチネル被験者 4 例全例が 52 週時来院を完了した。コホート 3 では，センチ

## Proprietary and Confidential

ネル被験者 3 例全例が 26 週時来院を完了した。日本人では，111－206試験を完了した被験者は いなかった。111－206試験又は治験薬投与を中止した被験者はいなかった。コホート1，2及び3 の無作為化被験者の内訳を2．7．4．1．1．6．6項に示す。

本試験は，現在実施中の二重盲検試験である。本有効性の概要には，コホート1，2及び 3 のセ ンチネル被験者から得られた非盲検の有効性データを示した。

## 人口統計学的特性

コホート1のDay 1 の平均年齢（SD）は，センチネル被験者が 48．45（13．28）カ月（範囲：29．8 ～59．8 力月）であった。センチネル被験者には男児が多く（3／4例），センチネル被験者は全例 が白人であった。

試験デザインを反映して，コホート 2 には次に年齢の低い被験者が含まれ，最も年少の被験者 はコホート 3 に含まれた。コホート 2 の Day 1 の平均年齢（SD）は，センチネル被験者が 15.79 （4．02）力月（範囲：11．3～21．0カ月）であった。センチネル被験者は全例が男児であった。セ ンチネル被験者は白人が多かった（3／4 例）。

コホート 3 の Day 1 の平均年齢（SD）は，センチネル被験者が 4．96（0．62）力月（範囲：4．5～ 5.7 カ月）であった。センチネル被験者の $2 / 3$ が女児であった。 1 例のセンチネル被験者は白人 であった。

全体として，センチネル被験者には男児が多かった（8／11 例）。
コホート1，2及び 3 の無作為化被験者の人口統計学的特性を2．7．4．1．1．6．6項に示す。

## ベースライン特性

センチネル被験者でのベースラインの身長 Z スコアの平均値（SD）は，コホート 1 が -4.51
（0．33），コホート 2 が 4.72 （ 0.53 ），及びコホート 3 が 4.18 （ 0.77 ）であった。これらのデータ は，ACH 患者では幼少期から CDC の標準身長の参照データと比較して臨床的に明らかな低身長 が認められることを示唆した。

年齢に基づく 3 コホートの間で，ベースラインO年間成長速度の平均値（SD）には差が認めら れた。最年長のコホート 1 のセンチネル被験者（ $24 \sim 60$ カ月末満）では，ベースラインの年間成長速度の平均値（SD）は6．21（1．73）cm／年であった。同様に，コホート2のセンチネル被験者（6～24 カ月未満）では11．93（1．32）cm／年であり，コホート1よりも高かった。最年少のコ ホート 3 （ 6 カ月未満）のセンチネル被験者では，想定どおり 24.78 （ 5.39 ） $\mathrm{cm} /$ 年と最も高かっ た。乳幼児では成長曲線の急降下が自然にみられるが，ACH 小児患者では標準身長の小児と比較してさらに顕著である（Hoover－Fong 2008，del Pino 2019）。

センチネル被験者でのベースラインの上体と下体の身体比率の平均値（SD）は，コホート 1 が 2.25 （ 0.36 ），コホート 2 が 2.56 （ 0.25 ），及びコホート 3 が 3.12 （ 0.37 ）であった。

センチネル被験者でのベースラインの調整した立位身長の平均値（SD）は，コホート 1 が 83.12 （ 5.11 ） cm ，コホート 2 が 66.91 （2．53） cm ，及びコホート 3 が $54.34 ~(0.51) ~ \mathrm{~cm}$ であった。 コホート1，2及び3 の無作為化被験者のベースライン特性を2．7．4．1．1．6．6項に示す。

## 有効性の結果

111－206 試験のセンチネル被験者に基づく予備的なデータでは，BMN 111 投与後に成長の改善傾向が認められた（表 2．7．3．2．6．3．1）。より年齢の高い ACH 小児患者での所見と同様に，コホート 1 及び 2 のセンチネル被験者でも身長 Z スコアの改善が認められた。 52 週時の身長 Z スコアの ベースラインからの平均変化量（SD）は，コホート1 のセンチネル被験者が 0.34 （ 0.27 ），コホ ート 2 のセンチネル被験者が 0.84 （ 0.25 ）であった。コホート 3 では 1 例が 26 週時来院を完了 し，26週時のベースラインからの変化量は 0.08 であった。データは限定的であり，非投与対照群との比較はしていないものの，想定された身長 Z スコアの低下は認められず，すべてのコホ ートで身長 Z スコアの改善が認められた。

コホート1 のセンチネル被験者では，52 週時の年間成長速度のベースラインからの平均変化量 （SD）は 0.57 （ 0.91 ）cm／年であった。

コホート 2 のセンチネル被験者では， 52 週時の年間成長速度のベースラインからの平均変化量 （SD）は－2．75（1．65）cm／年であった。

コホート 3 では 1 例が 111－206試験の 26 週時来院を完了し， 26 週時のベースラインからの平均変化量は－ $5.03 \mathrm{~cm} /$ 年であった。

同じ年齢群で想定される年間成長速度の低下と比較した結果，全体的な傾向は年間成長速度の増加（コホート1）又はわずかな低下（コホート 2 及び 3）であった。

センチネル被験者では，BMN 111 投与後に上体と下体の身体比率の変化による身体比率の悪化 は認められなかった。

センチネル被験者での経時的な立位身長／体長のスパゲッティプロットを図 2．7．3．2．7．2．1に示 す。


[^0]:    Proprietary and Confidentia

[^1]:    Proprietary and Confidential

[^2]:    Proprietary and Confidential

[^3]:    Proprietary and Confidential

[^4]:    Proprietary and Confidential

[^5]:    Proprietary and Confidential

