One Point Data
ワンボイント・テータ

## 意思表示カード（シール）が脳死臓器提供につながるまで





実際に脳死て䔵器を提供されたのは40名でした。


提供ができるわけではありませんが，まずは私たち一人ひとりか意思表示カードを持つことが出発点です。意思表示にご㙝力ください。

新しい意思表示カードが仲間入り。
2枚のカードに書きましょう！
脳死での臓器提供は，本人の意思表示（15歳以上
が有効）と家族の同意が必要です。もつと多くの方
に持っていただきたくて，2005年10月に新しい
デザインのカードを追加しました。従来のカードも
有効です。
2枚のカードに自分の意思を書いて，1枚は自分で
持ち，もう1枚は家族などに渡して，しつかりと伝え合つ ておきましょう！


## －医療機関の皆様へ

載器提供意思表示カード・シールに㽣器提供の意思を表示している患者さんので家族からカー ド等の提示や「閥器提供についてコーディィネーターの話を聞きたい」とのおおもし出がありました 5．下記フリーダイヤルにてお知らせください。

で，ご家族にで希望があればお知らせください。
ドナー情報には24時間对応しております

$\qquad$

## think transplant Vol． 3


名前は公表しないで欲しい，クーラーボックスの摄影もやめてください，このような2，3の条件を申し出ました。コーデイネーターはしっかり伝えてくれて，実際には守られたのですが，「関東の女性】が脳死で臓器を提供するという情報は，またたくまに「東京の20歲代の女性】というように，組 かな内容ではとんどのメデイアに流れていました。病院の出入り口はマスコミミ゙らけで，私達の行動は規制され2日間は缶詰状態でした。私達家族はびっくりして「こんなことでいいのだろうか。 と思いなかららも，ドラマを見ているような感覚にさえなりました。こんな状況の中，脳死判定の時閫， 2 回目の判定をするまでの 6 時間，ただひたすら長く感じましたが，静かに待ちました。 コーデイネーターは逐一，報告してくれました。肺の状況がとてもいいこと，心䜟は大阪の患者さんに渡りそうなこと，何もかもを伝えてくれて，それはと ても信頼できるものでした。家族と病院とコーデイネーターの三者が一体とな て，互いに協力し合い，信頼し合うことの大切きを痛切に感じました。
提供が絡わってもマスコミが多くて，すぐには娘を家に連れて舞れなかった ので，霊安室に移ることにしました。狭い部屋でしたが，コーデイネーターが花を持ってきてくれて，病院で働く百数十人もの人がお線香をあげに来てくれたの です。霊安室にいる多くの人が娘の行為に感鋁をしてくれていましたし，私達も その光景に心から感動しました。「いいことをしたね。7つの宝石が䡩いている


## 

肺を移植した人の映像がテレビで放映をれたことがあります。つつの命が失われ

$\qquad$ るときに，本人のカードと家族の同意によって20年間病に苦しんでいた40歳代の女性をどれだけ輝かせたかを見ることができました。この姿こ六，娘の宝石箱の輝きに值するのです。これほど元気になった姿に私達は感銘しました。娘の宝石箱のひとつ，肺の移植を受けた方からお手紙をいただきました。「大事にします。今はそれしか言葉がありかりません。生きるという何にも変え がたい尊い贈り物を，私の命と共に歩いてくださる希望をいただきました。大事にします。大切にします。ありがとうございました。1
心磯を移植した方のカードもいただきました。これも私達の宝石箱です。心裁を移植した方のカードもいただきました。これも私達の宝石箱です。 の方やそのご家族からば，


移植をした方のレントゲンを見せてもらいました。「娘は生きている」 と強く感じました。私達は，淋しくありません。7人の方の中で輝き売けているのですから。
厚生労鳃省から届いた1枚の感謝状には「崇高なる行為に対 して」という言業があり，その行為の気高さを痛切に感じました。娘のお別れ式では，写真の周りにいつぱいの花を飾りました。25人くらいの若い人達が集まって，カーペンターズの曲が流れる中，パーティー形式で見送りました。「娘は立派に生きているの でこれは旅立ちなんです。」皆さんにそう伝六，娘を乗せた車
 が出るときには拍手をしてもらいました。火葬場で真つ白な骨になった
 の宝石を先に取り出しておいてよかったなありと
亡くなって宝石を先に耻しばらくして，娘のボーインレンドが名乗り出てくれました。とてもいい青年だった んです。もらったネックレスを骨葷に入れてあげました。この時のことを思い出すと，とても感傷的に なってしまって涙が溢れてしまいます。

小さな黄色いカードが多くの人に感鈿を与六，勇気と希望をもたらしました。その大きさは想像 を絶するものでした。いまや音思表示カードは親咸も全員持のています。娘の意思を継いで結きた いんです。
脳死での初めての提供があった時あ，大変な報道とプレッシャーの中で決意したご家族は「次 こつなげてください」とおうしゃったそうですね。1回目の提供の勇気は2回目につなかったんです。私達も，次の人のために提供しようと思いました。娘が提供した後も続いて，今は四十数名の方が是供しています。
病院の受け四，考え方，態度，そしてコーデイネーターの人間性，信頼性はとても重要です。あ の時，院長先生やコーデイネーターと真剣に目と目を合わせて話し合い，何度も家族の意思を碓認 をれましたが，娘の意思を䋛ぐという決意はまったく変わりませんでした。本人の意思を尊喠し，大切にしてくれた病院やコーデイイーターの協力は感銘に値しました。三者が一体となって大きな力 となれば，宝石箱をどれほど煇かせるか，どれほど素晴らしいものにできるかを痛切に感じました。

本人の意思を継ぐ…その思いだけで決意しましたが，7人の方に䜟器が提供できると開き，娘 という宝石箱から7つの宝石が散っていき，7人の方々の中で輝き生きていく，それでいい，と思い ました。

