Badens

## ハーデンスシャンブー\＆トリートメント シリース

肌と鬆へのやさしさを最優先に開発したシャンプーです。極低刺激洗浄剤・ラ
優れた泡立ちと洗浄刘果で，洗い上がりもスッキリ。洗等中もすすきま時も，髪に キシミを与えません
（ファンシーフローラルブーケピンクの香り）

Badens Scalp Treatment

 トリートメントの風合いを向上させるカチオン界面活性剤の皮膚への刺激を

 とり感が持続します

Badens Aroma Shampoo \＆Treatment


## 意外と知られていない化粧品の全成分表記のルールと シャンプーに使われている洗浄剤の特徵を徹底比較

## 洗浄剤の特徴を読み取り

 シャンプー選びをシャンプーをはじめ化䊒品の裏には全成分表示といって，そ の化粧品に配合されている成分 がすべて記載されています。 かし，関心をもってそれらの成分を確認しても，たくさんの成分が書かれていて，どれが何で，何の目的で配合されているかは なかなかわかりません。
品）の全成分表示の表示法や ャンプー選びで重要となる洗浄剤の違いを紹介します。
化粧品の全成分表示は，平成 12年の厚生労働省告示によっ て義務化がスタートしました。 て義務化がスタートしました。 －願則とて配合している成分
 すべてを表記する（原料に含ま れるごく微量の防攔剤などは表示する義務はない）
②記載する成分名の順番は，製品中で配合量の多い順に記載す る。ただし，1\％以下の成分及 び着色剤については互いに順不同でよい。

の2点です。全成分をしっか

りと確認される方でも，ルール
化粧品の全成分はすべて多い順 と表記されていると勘違いこ ている方が多いようです。 シャンプーの成分で最も重要な成分は洗浄剤です。シャンフー の場合，大抵は水の次に表示さ れている成分が洗浄剤ですが，最近発売されているシャンプー の多くは3～4種類の洗浄剤が ブレンドされているため，全成分の上位7成分程度を注意深く チェックする必要があります。試しに，ドラッグストアなど で眅売されているシャンプーの全成分を見てください。市販さ れている大半のシャンプーで「ラウレス硫酸 Na 』という成分が含まれていることが確認で きます。これは硫酸系洗浄剤の

## 全成分表示の一例



代表的な成分で，洗浄力は高し ものの，髪•頭皮への刺激が強 ，タンパク変性を起こすため，毎日使うには適しません。「ス ルホン酸』と表記されている洗浄剤も構造的には硫酸系洗浄剤 の部頪に入り，特徴も同じです。 が髪を偒めるといわれますが実はそれは大きな誤解です。硫酸やスルホン酸で傷んだ髪に ペーマ液やカラーリング剤を重 ねることが問題なのです。
肌へのやさしさ\＆安全性第一位はお酢系シャンプー低剌激シャンプーとして販売 されている洗浄剤としては，「⿸丆口⿸丆口．
 けん糸」や「アミノ酸系』など が主流ですが，どちらも大きな閴を題えています。
石けん系は，頭皮への刺激は ありませんが，シャンプーとし て使用すると，すすぎ時に石け んカスが発生し，髪の指通りを妨げ，摩擦によって髪の毛を傷 めてしまうという危険性があり ます。また，石けんシャンプー は製品自体もアルカリ性のため， カラーの色持ちもよくありません。

アミノ酸系は，単体では泡立 ち，洗浄力の弱さが最もネック こなります。さらにはアミノ酸 の種類によって，髪や肌にも刺激があることがモアコスメティ ックスの試験でも確認されてし ます。1ページでも，紹介した ように，アミノ酸は人体の構成成分なので肌に残留しやす カユミを引き起こしたゆ，ア ルゲンになることもあるのです。一方，モアコスメティックス が特許を取得している『お酢系」洗浄剤は，下の比較表からもわ かるように，豊かな泡立ち，高 い洗浄力，皮膚にも髪にも低束激，カラーリングの色持ちもよ いと，すべての項目で唯一の＠評価。洗浄力と刺激のバランス が難しいシャンプーでも，お酸系洗浄剤なら，髪の毛，頭皮を傷めずにしつかりと汚れを落と せることは一目瞭然です。 しかも，分解性が高く CO を23\％も削減することが認め られている，環境にやさしいジ ャンプーでもあります。
ぜひ，表示成分を読み取り肌に，髪にやさしいいシャンプ選びをしてください。

## シャンプーの洗浄剤の特徵比較

|  | 硫酸・スルホンフ酸系 シャンプー | 石けん系 シャンプー | アミノ酸系シャンプー |  | $\begin{gathered} \text { お醮系 } \\ \text { シャラプー } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | グルタミン酸系 | タウリン系 |  |
| 泡立ち |  | 2 <br> （o） | $\xrightarrow[0]{-2} x$ |  |  |
| 洗浄力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0) | ${ }^{\circ} / 11 /$ <br> 髪•頭皮への刺激がない。石 けんと類似した成分だが，石擦も起こさせない |
| カラーの色持ち | $F x$ | $F x$ | （0） | $(x)$ | $\cdots \div$ <br> （0） |
| 代表的な成分例＊ |  | 石けん素地 |  | ココイルメチルタウリン監 |  |

## 

シャンプー成分の素朴な疑問の解決コーナー
Q．シリコンが配合されているシャンプーは問題？
A。シリコンはとても安全な成分ですが，シャンプーに入れるのは危険です。

シャンプーの宣伝で，＂ノン 軟性をもたせるための少量の油 カンプーに配合すると，本来洗 シリコンシャンプー，というキ 分や，コンディショニング効果 い流すはずの洗浄剤が浱に留ま カッチフレーズをよく聞くよう になりましたが，そもそもシリ コンがどういった成分で，何の目的で配合されているのかを， きちんと伝えるような宣伝は見当たりません。
髪がギシギシしたり，原料具 の強いシャンプーで髪を洗いた いとは誰も思わないでしょう そのため，シャンプーの使用感 そのため，シャソプーの使用感 みられ，非常に多くの成分が配 みられ，非常に多くの成分が配合されるようになりました。現在では，シャンプーに含ま れている「水」と「洗浄剤」以先盖すべて成分は1感触」を改善する目的で配合されている いつても過言ではありません。
洗浄後に琂に適度ないいて」
－．

A．ラウリルとラウレスを比べるとラウレスのほうがより低刺激です ただ，刺激の強さは親水基で決まります。
シャンブーの成分表示から洗浄剤の成分名を見ていくと，硫酸系やアミノ酸系，お酢系にか かわらず，「ラウリル」や「ラ ウレス」といった表記が多いこ とがわかります。最近では「」 ンラウレス」という宣伝も目に しますが，ラウレスとはどんな よのか，フウレスとはとんんな をもったカチオン化セルロース （全成分表示ではポリクオタニ ウム）が代表として学げられま す。また，乾燥を防ぐために保湿剤としてグリセリンやBG，植物エキスなどが配合されてい ます。さらに，香料もシャンプ ーにはなくてはならない成分に なっています。しかし，これら の成分によってシャンプーの洗浄機能が失われては意味があり ません。過度の油分や保湿剤は， ません。過度の油分や保湿剤は の際に洗浄剤が髪に残留する危除性をはらんでいます。特に80年代頃よりへアケア摘品に配合されるようになった シリコン類は，高いコーティ ク機能をもった成分のため，シ

い流すはすの洗浄剤が浱に留ま
つしまうう原因となめ，シ ャンプーにシリコンを配合する ことは安全面，機能面のどちら でも矛盾があります。しかし手軽にシャンプーの感触を向上 する目的から，ドラッグストア などで販売されているシャンフ一の多くでシリコンが配合され る傾向が最近見られるようにな り，その当たり前の矛盾を解消 したシャンプーが したシャンプーが シノンシリコ しまっているのです。 ただ，ひとつ勘違いしてはし けないことは，シリコンが直接 の刺激となることはないという点です。ノンシリコンなどと きく宣伝されているため，「 リーン二要しいうイン，

もたれ始めていますが，決して そうではありません。シリコン類は高いコーティング機能（機能性）に加え，物性的にも安定性が高く，肌への刺激の少ない非常に優れた成分なのです。そ のため，シリコンはトリートメ ントやセット剤などの髪に使用 する製品だけでなく，る やUVケア製品などの肌に使用 する化粧品でも多く使用されて いるのが実情です。
モアコスメティックスのシャ ンプーは，ノンシリコンシャン プーです。でも，モアコスメテ ィックスはシリコンを否定して はいません。安全性の検討をし肌への刺激がないシリコンは，適した製品にはしつかりと配合 し，その機能をしつかりと活用 し，その機能
しています。

## ラウリルとラウレスの違いによる各洗浄剤の構造の違い

|  | ラウリル | ラウレス |
| :---: | :---: | :---: |
| 硫酸系洗浄剤 | 成分名：ラウリル硫酸塩 |  |
| 石けん・お酢系洗浄剤 | ラウリル基 カルボン碛基 <br> 成分名：ラウリン酸塩（石けん） | 成分名：ラウレス瞷酸系（お酢系洗浄剤） |



しかし，洗浄剤の刺激性は －親水基が何であるか，が重要 であるとモアコスメニィックス は考えています。ラウレスは確
和されていますが，親水異が「砝酸」であれば皮劇敫は饈
酸酸） 1 。視水基を「お酢 （酢酸基）」に変えることが剌激緩和の面で最も重要なのです。 ちなみに，（ほんの少し構造は異なりますが）お酢系洗浄剤は，石けんの構造をベースに考える と，親油基をラウリルから，ラ ウレスにした成分といえます。 つまり，バーデンスに使用し
ているお酢系洗浄剤が石けん以上に刺激性が低しことは，構造 からも示されているのです。

