One－point Data
ワンポイント・データ

$v$取り消し，その他 11名 $\int$登録中 75 名

日本で心臓移植ができた人27名
海外渡航移植に切り替えた人21名

日本では㵶器の提供が少ないために，心儎の移植を希望しても，移植を受けられる はとても偉かな人数です。多くの方が，待機中にとんどん病状が進み，急いで募金を集め て海外に渡つた以，生きたいと願いなから病院でしくなられてしまいます。
脳死で亡くなる方は年間7千人とも8千人とも言われています。もし，その時，䃈器提供 の意思表示があれば，多くの移植希望者の命を救うことができます。私達一人ひとりが蔵器提供について考え，鎡器提供意思表示カードやシールに記入することが大切です。今私達にできること，考えてみてください。

## 意思表示カード・シールに

自分の意思を表示しましょう！
現在の睵器移植法では，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。
家族とよく話し合って，意思表示カードやシール こ記入してください
小冊子「いのちの贈りもの～あなたの意思で助 かる命」には臓器移植の詳細がやさしく解説され
ています。どうぞで筧ください。 ています。どうでで覧ください。


http://www.jotnw.or.jp にもささぜまなか情報か㧦輢されています。

## JOT（社）日本臓器移植ネットワーク

嘰器を提供してもよいという人（ドナー）やその家族の意思を生かし，港器を提供してもちらいたいという人（レシピエント）に最善の方法く


## －医療機関の皆様へ


 5．下記フリーダイヤルルにてお知らせくだざて
また，心停止後の腎倳提供は，意思表示カード等がなくてもで家族のお申し出だけでできますの 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時間対応しております。 ドナー情報用フリーダイヤル 玉 0120－22－0149

臓器移植経験，者のご家族の手記

## think transplant Vol． 1


からだ全相
ドナーの方への感場す。気持ちが，込みあながてきました。

病院受診の度に＂今日こそ心倵が小さくなっていますように！良くなっていると言われ う日々を過ごしました。でも，そんな期待とは裏腹に，娘の心䜟はさらに少しずつ大きくな」 てしまい，病気が発覚してから絇 1 年後，新しい内服薬を調整するために入院すること になりました。結局入院生活は数ヶ月におよび，心不全も進行して強心剤の点滴が必 になりました。結局人院生活は


入院生活が長期に
退院できるのかわか ない入院生活への不安やいらだちと，体の苦しさから娘 のストレスは大きくなり「譙かが私のベットにごごきばらまいた。」 だとか「体にブツブツができている。」などと，時々幻覚を見 ているようなことを言いました。また，物を投げて怒ったり私 の腕を引っ叓いたりすることもあり，心不全の苦しさとストレ スとの悪循環で，病状はいっそう悪化していきました。 そして入院から半年後，もう移植が必要な状態であると告 げられました。こんなに早く移植が必要な状態になったこ とに授然としました。
移植手驸を受け3日自，原放に四化 とに檈然としました。
異常が認められたので病院を受診するように言われたのですが，当時はまだ自覚㾝状も無く元気でしたので，きちんと検查をすれば異常が無いことが分かるだろうと，軽 い気持ちで近医を受診しました。その結果，拡張型心解症という診断を受けました。私は，まさか自分の娘がそんな難病だとは予想もしていなかったので，言業では言表すことができない程の大きなショックを受けました。医師からは，拡張型心筋症とい病気は内科的治療により進行を抑えることはできても，今の医療では完治できず，最終

的には移植手術が必要となるとの説明を受けましたが，私はその説明
をじっと聞いているのがとても耐えられ
ない気持ちで而。
そして私達雨親は，その診断が何と か間違いであってほしいという気持ち から，他の病院でも診察を受けたので すが診断結果は同じでしたそれでも だ娭の病気を受け入れられませた たが，病気の進行を抑えるため，運動制限と内服薬での治療を始めました。

当時娘は小学 2 年生で，からだが小さかったのですが，小柄な大人から提供を受 ることはできるので，国内でレシビエント登録するために国立循環器病センターへ転院 することになりました。転院後すぐに補助人工心䣑を装着することになりました。小さな からだの打腹の上に真つ赤に渦巻く血液の見えるポンブがあり，その先の管が 2 本お腹 に突き刺さっている，そんな娘の姿はとてもあ痛々しく，大きなショックを受けました。その時私は，＂あー，もう本当にこの子が生きていくために残された道は移植しかないんだ。＂と思い，初めて本当の意味で移植を受ける覚悟ができました。

娘は国内でレシビエント登録したのですが，日本での䐆死移植の少をさを考えると，間に合わないのではないかと不安になり，私たち兩親は海外での移植を希捅しました。 アメリカのUCLAメディカルルンターに受け入れていただき，ICUに入院しての待機とな たのですが，その移植待機期間というのは大変なものでした。慣れない海外での生活，言亲もなかなか通じず，娘も私達家族もストレスと不安を感じなかららの毎日でした
待機が始まって2週間目，ドナーの方が現れたと連絡があり，準備をして手術窒まて可かったのですが，マッチングテストの結果が不適合で手術には至りませんでした。そ


移植手術後の娘と対面した時，＂手も足もあったかっい。からだ全体があったかいい。＂と ドナーの方に頂いた心腪か娘のからだの中で動いていることをとても神秘的に感じまし た。そして改めて，ドナーの方への感喇の気持ちが达み上げました。その後，娘はどん どん順調に回復し，關病中にはできなかったこと，例えば自由に歩ける，外に出られる，家族揃って一緒に食事ができるなど一つひとつに喜び感激する每日でした

移植手術後の生活には，期待と喜びの反面，拒絶反応や感染症の心配もあり
 ましたが，日々の生活を通して徐々に慣れました。今でも，感染などには注意して いますが，手術前に想像していたよりもずっと，普通に近い生活を送ることができ ています。最近，娘は「やりたい事があり過ぎて，一日 24 時間では足りないわ。」 と言っています。それは，何をしても楽しい年頃だからなのか，閚病中にはできな
 た毎日を過ごせることは嬉しくありがたい限りです。
娘も私達家族む，この病気を通してとても辛い思いをたくさん経験しましたが， それ以上に，人々の温かい気持ちをたくさんいただき，生きる喜びを普通以上に感じています。そして，移植医療のすばらしさを実感しています。
これからも，ドナーの方やその家族の方々，そして色々な面で支えてきてくだきっ
た多くの方たちへの感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいと思っています。


今の日本は，多くの患者をんか移植の機会を
待ち望んでいらつしゃいますがなかなか移植を受けることはできません。
日本でも移植医瘒について多くの方々にご理解いただき
移植を待つ患者さんが数多く救われる日が来ることを心から原っています。藤田てるみ

