心身障害児に対する生体腎移植—島根大学病院で行った1例目の経過報告

堀江 昭好1) 小山 千草1) 三原 綾1)
金 井 理 恵3) 山 口 清 次3) 竹谷 健3)
井 上 圭 太3) 有 地 直 子3) 三 井 要 造3)
椎 名 浩 昭3) 井 川 幹 夫3) 山 本 昌 弘4)
杉 本 利 嗣4)

キーワード：kidney transplantation, handicapped children, mental retardation, quality of life

要 旨

島根大学病院で1例目の心身障害児に対する生体腎移植を行った。脊髄小脳変性症、糖尿病などの基礎疾患があり、重度の精神運動発達遅滞を認める。膜性腎症による慢性腎不全に対する透析治療が継続困難となったため、母親をドナーとした生体腎移植を行った。術後経過は良好で、移植前よりも患児だけでなくその家族のQOLが改善した。

1980年代には知的障害を持つ子どもに対する腎移植は適応外であったが、その考え方も変化しつつある。腎疾患以外の合併症のコントロールが可能で、患者およびその家族に対する適切なサポート体制があれば、心身障害児に対する腎移植は有意義な治療として位置づけられるつつある。

はじめに

慢性腎不全に対する治療として、腎移植は小児領域でも一般的な治療となっている3)。しかし、心身障害をもった児に対する腎移植に関しては様々な意見があり、施設毎に基準が曖昧となっていることが多い。今回、島根大学で第1例目となる心身障害児に対する生体腎移植を行い、患者と家族のQOLについて経過を報告する。

症 例

症例: 16歳4か月、女児
家族歴: 特記事項なし
基礎疾患: 1歳頃より糖尿病（インスリン治療を要する）、聴覚、自内障、脊髄小脳変性症（振戦、

Akiyoshi HORIE et al.
1) 島根大学医学部小児科 2) 同 附属病院脳血管
3) 同 泌尿器科 4) 同 内分泌代謝科
連絡先: 〒693-8501 出雲市塩冶町89-1
構音障害），症性対麻痺，精神運動発達遅滞を認めめたため，ミトコンドリア関連疾患を疑っている。12歳時に胃食道逆流症が進行したため，嘔門形成術および胃ろう造設術を行った。

移植時における精神運動発達に関して，発達指数は新版K式発達検査で25～30であった。運動面では寝返りは可能だが坐位保持は不安で，移動はバギーで行っている。意思の疎通に関しては，単語の発語あり，笑顔や泣き言が表現が可能であるが，自分の意思を示すことは困難である。理解力としては4～5歳程度と評価されている。食事方法はバギーに座った状態で行い，全介助下で経口摂取が可能な状態である。

現病歴；生後4か月にネフローゼ症候群（尿性腎症）が発症した。ステロイドやシクロスポラミドなどの免疫抑制剤に対する効果がみられず，徐々に腎機能が悪化した。そのため，14歳の時より腹膜透析を導入したが，腹膜透析導入早期から腹膜機能の低下がみられ，腎機能障害に伴う貧血，倦怠感，嘔気，高血圧，うつ血性心不全，電解質異常などを認めていた。さらに，これらの合併症は内科的治療では管理困難な状態であった。血液透析への移行を試みたが，シャント作成のための血管確保が困難であることや，中心静脉カテーテルを用いた血液透析を行った際には不均衡症候群の症状が強く，血液透析への移行および継続は困難であった。

家族との治療方針に関する話し合いの中で，家族は生体腎移植を強く希望した。腎移植の合併症や予後についての説明に基づかせて，糖尿病などの既存の合併症が増悪する可能性などについても重ねて説明を行って，家族と話し合った。

医療者側でも小児科，泌尿器科，内分泌内科，精神科，麻醉科，病棟看護師，メディカルソーシャルワーカー（MSW），在宅訪問看護師，養護学校教員などとの話し合いを重ねた。最終的に，末期腎不全であり他の代替療法は困難であること，児に感染症や悪性腫瘍を認めないこと，腎移植により慢性腎不全に伴う合併症や児の生命予後を改善する可能性があること，また食事や投薬面などで家族のサポート体制があること，現段階で糖尿病や胃食道逆流症などの合併症がある程度コントロールできていることなどの点から，約1年間の家族および医療スタッフとの話し合いの結果，腎移植は治療選択の一つになりうるという結論に達した。また，小児に対する腎移植を数多く行っている施設へのセカンドオピニオンも行い，本症例の腎移植の妥当性を確認した。

経過：母親をドナーとした生体腎移植を行った。

ドナーに対しては腹腔鏡下で左腎臓摘出術が施行された。摘出腎はレジピエントの右骨盤腔内に移植された。初期の免疫抑制治療は糖尿病などの基礎疾患があることから，シクロスポリン，ミコフェノール酸モフェチル，ステロイドの3剤で行った。

術後経過は良好で，術後約1年の時点で拒絶反応は認められておらず，腎機能も良好である。移植前に認めた心不全症状および貧血は消失して，高血圧も降圧薬でコントロール可能となった。移植前には嘔気・嘔吐を認めることが多く，食事摂取量が不安定なために血糖コントロールに難渋したが，移植後はこれらの症状がなくなり，食事摂取量の安定に伴って血糖コントロールも良好となっている。

日常生活においても，腎移植前は頻回の通院が必要としていたが，移植後は感染症による入院が2回あったのみで，月1回の定期通院をしている。免疫抑制剤などの内服は胃ろうから投与を行って
考  察

1980年代、IQ40未満の重度の知的障害を認める児は移植の適応外とされていた。知的障害と慢性腎不全を合併する児では、染色体異常や遺伝性疾患などの基礎疾患を持つ場合も多く、腎臓以外の他の複数の合併症が存在していて、良好な生命予後が期待できないなどの問題があったためと思われる。しかし、慢性腎不全以外の合併症のコントロールが可能となり、心身障害を有した慢性腎不全の子どもでも腎機能の改善によって生命予後が改善される症例も増えてきており、1990年台から21-trisomyや Laurence-Moon-Biedl症候群を基礎疾患に有する子ども達への腎移植の報告も散見されるようになり、良好な経過をとっている。

心身障害を持った児の腎移植の適応に関して、一般的には1）他の合併症のために腎移植を行っても生命予後が改善されない2）腎移植が安全に行えない3）家族や介護者などのサポート体制がしっかりしていない、などの場合には非適応と考えられている。本症例の場合には上記の条件を満たしていたことに加えて、胃食道逆流症に対して噴門形成術と胃ろう造設術が行われており、腎移植後に問題となることの多い内服コンプライアンスが良好に保たれたことが良好な経過につながっていると考える。

腎臓の生着率などに関しても、心身障害を持った患者とそうでない患者の間で腎移植後の急性拒絶反応、移植腎の生着率に差はないという報告がある。

また、体外腎移植を行った心身障害者において、腎移植を受けた児に加えて介護者のQOLも改善しているとの報告が多い。特に小児で一般的な腹膜透析では、毎日の透析が時間的、肉体的、心物にも負担となっている場合がある。本症例でも毎日の腹膜透析の準備や片付けが無くなったことで肉体的な負担が軽減したのみでなく、精神的にも余裕が生まれ、母親からは「正直なところ、移植前には子どもの命は長くないと思っていたが、今はこの子の将来について考える余裕が出てきた」と感想を述べている。

最後に、腎移植は医療経済学的にも受益と考えられる。一般的に腎移植後の最初の1年は高額の医療費を必要とするが、それ以降の維持期に入ると、透析治療を続けている場合に比べて医療費は1/4程度になるとの報告がある。本症例は移植後1年半経過しており具体的な医療費の算出は行っていないが、通院や入院の頻度は減少していることから、家族への経済的負担も軽減される予想される。

結  語

島根大学で1例目となる心身障害児への生体腎移植を報告した。児の生命予後、児と介護者のQOLは著しく改善した。合併症のコントロールが可能であり、内服のコンプライアンスが保たれることの適切なサポート体制があれば、生体腎移植は障害児においても有益な治療と考える。
謝辞

本症例の診療にご尽力頂いた、松江養護学校の教員スタッフ、訪問看護ステーション「さくら」のスタッフ、泌尿器科および小児科の各病棟スタッフ

参考文献

1) 服部新三郎、小児腎不全の疫学調査: 臨床透析、21: 1315-1322、(2005)