Off pump C A B Gを含めた冠動脈バイパス術後経過の調査と分析

1 病棟 5 階西
○山本 純子、宇都宮 淑子、波田 栄子、縄田 敏子

I. はじめに
近年社会の高齢化と食生活の欧米化に伴い、我が国においても虚血性心疾患は増加の一途を辿っている。冠動脈バイパス術（以下C A B Gとする）は開存率の良い動脈グラフトの使用やリスクの少ない心拍動下手術などが用いられ、合併症を多く持つ患者や高齢者も手術適応の対象患者となってきた。
3年前にクリティカルパスを作成した際は、静脈グラフトを用いたC A B Gが主に行われていたが、この1〜2年は血行再建に動脈グラフトが使用され、心拍動下手術も行われるようになり、術後の経過が変わってきた。
そこで、クリティカルパスを見直す前段階として、術後のアセスメントや看護ケアの標準化に繋げる為の指標を見い出す目的で、C A B G手術を受けた患者の経過を調査し、術後経過について分析したのでここに報告する。

II. 研究方法
① 対象：平成13年1月〜7月の期間にC A B G手術を受けた患者29名
② 方法：カルテ及び看護記録から手術方法、術後の不整脈・心タンポナーデ・胸水貯留の有無、術歴の出現時期を調査し分析した。

III. 結果
対象患者29名の内男性は23名、女性は6名で、年齢は44才〜87才の平均67.4才であった。
血行再建に使用されたグラフトは、2名が静脈グラフトを使用されたが、それは弁置換術と共に行われた。他の27名は動脈グラフトが使用され、左右内胸動脈、胃大網動脈、膚骨動脈が利用された。
対象患者29名の術後不整脈・心タンポナーデ・胸水貯留の有無、術歴の出現時期の調査結果を表1に示す。
手術方法で人工心肺を使用した患者（以下ポンプ使用患者とする）は21名で、1枝バイパスが2名、多枝バイパスが19名で完全血行再建が行われた。心拍動下手術のOff pump C A B G（以下OPCABとする）は8名で、1枝バイパスが5名、多枝バイパスが3名であった。OPCABが選択された理由と経過を表2に示す。

IV. 考察
1）術後不整脈は心房細動が多く、OPCABでは2〜3日、ポンプ使用患者では2〜3日、5〜8日頃出現していた。これらの時期は、術後の利尿期や離床を開始する頃、
<table>
<thead>
<tr>
<th>日付</th>
<th>1日</th>
<th>2日</th>
<th>3日</th>
<th>4日</th>
<th>5日</th>
<th>6日</th>
<th>7日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>月</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期一</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期二</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期三</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期四</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期五</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期六</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>星期日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 请根据实际情况填写日期和内容。
表２ ＯＰＣＡＢが選択された理由と経過

<table>
<thead>
<tr>
<th>理由</th>
<th>人数</th>
<th>再建状態</th>
<th>経過</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>１枝、早期回復と入院期間の短縮</td>
<td>3名</td>
<td>完全血行</td>
<td>順調に経過</td>
</tr>
<tr>
<td>永久気管孔のため胸骨切開困難</td>
<td>1名</td>
<td>完全血行</td>
<td>順調に経過</td>
</tr>
<tr>
<td>超高年令（87才）</td>
<td>1名</td>
<td>不完全</td>
<td>餒妄、心房細動も順調</td>
</tr>
<tr>
<td>左内頸動脈完全閉塞で本人希望</td>
<td>1名</td>
<td>不完全</td>
<td>順調に経過</td>
</tr>
<tr>
<td>腎機能低下、糖尿病、下肢動脈閉塞</td>
<td>1名</td>
<td>不完全</td>
<td>術直後に右心筋梗塞</td>
</tr>
<tr>
<td>噬隔腫瘍のため胸骨切開困難</td>
<td>1名</td>
<td>不完全</td>
<td>術後12日目グラフト閉塞死亡</td>
</tr>
</tbody>
</table>

胸骨・心嚢液の貯留がみられる前と一致している様に思われた。脱水症状に注意し、離床開始時や歩行練習時は、心電図モニターやSPO2モニターの同期音を利用してモニターを行い、頻拍発作に伴う低血圧や胸部症状を起こさないように観察を行うことが重要である。

心タンポナーデがみられたのは全て多枝バイパスのポンプ使用患者であった。術後1～2週間頃、これらの条件で手術が行われた患者の脈圧の低下、末梢の蒼白化、軽い呼吸困難や疲労感の訴えに注意をすることが、早期発見や対応につながると考える。

術後胸水の貯留はバイパス個所が3～5と多く、左右内胸動脈がグラフトとして使用された患者で多くみられ、時期は術後1～3週間頃であった。胸水の貯留は左右内胸動脈を剝離した手術操作が影響していると考えられ、静脈グラフトを使用していた3年前に比べ多くみられるようになった。術後1～2週間頃はリハビリテーションを拡大する時期であり、順調に進めるために、特にグラフトに左右内胸動脈が使用されバイパス個所の多い患者は、継続して呼吸音の聴取やSPO2に注意してケアを行う必要がある。

次に喫妄について見てみると、喫妄を起こさなかった患者は21名、喫妄を起こした患者は8名であった。喫妄を起こさなかった患者は44才～75才の平均64.7才で、CCMC在室期間は2～11日の平均4.1日であった。それに比べ喫妄を起こした患者は67才～87才の平均74.7才で、CCMC在室期間は2～28日の平均13.2日と長かった。一般にCABGを受ける患者の平均年令は65才前後と言われている。喫妄を起こした患者は明らかに高年齢であって、喫妄は身体疾患により引き起こされる精神症状の一つで、喫妄が認められた場合は必ず身体疾患が存在すると言われている。今回の調査でも喫妄を起こした患者の多くは術後不整脈、胸水貯留、心タンポナーデなどの身体症状がみられた。74才前後の高齢で、CCMC入室期間が長くなった患者は術後喫妄を起こしやすいと考え、喫妄の原因となる身体症状と睡眠障害、見当識障害、疼痛、心理的ストレスなどの促進因子の緩和を行い、喫妄の予防に努めることが重要である。

OPCABは一般に重要臟器に生理的な心拍動下に手術ができるため、早期回復と入院期間の短縮を目的に施行されるようになった。今回調査したOPCAB患者の内3名はこの目的で手術方法が選択され、1枝バイパスで完全血行再建が行われた。それらの患者の術後は、早期離床やリハビリテーションの拡大がスムーズに行えた。

一方でOPCABはポンプ使用によるリスクが高いと判断された脳血管障害、上行大動脈高度石灰化、高齢、悪性腫瘍合併、多発性動脈硬化症、腎不全、呼吸不全の患者に
も実施されるようになった。残りの5名は手術のリスクを少なくする理由でこの手術方法が選択された。患者は責任血管である左前下行枝1枝、または左前下行枝と回旋枝2枝に動脈バイパスを受け、4名は不完全血行再建であった。内1名は術直後の周術期に右冠動脈に梗塞を起こし、大動脈内バルーンポンピング（IABP）治療を受け、また1名は術後12日目、離床を始めた頃に胸痛発作を起こしグラフト閉塞で死亡となった。

OPCABの場合は、手術方法の選択理由と血行再建の状態を把握し、不完全血行再建の場合はリハビリテーションを拡大する時も心電図モニターを続けて、不整脈やS T変化に注意することが重要である。一般に手術の5日前両から抗血小板薬は中止されるが、OPCABの場合はポンプ使用による影響を受けないため、術後は早期からトロンボテストを含めた血液凝固機能の把握とワーファリンに拮抗する食品を摂取していないか注意する必要がある。

V. 結語
平成13年1月～7月の期間にCABG手術を受けた患者29名について調査した。
1. 術後不整脈は心房細動が多く、OPCABでは2～3日、ポンプ使用患者では2～3日と5～8日頃出現していた。
2. 心タンポナーデは多枝バイパスのポンプ使用患者にみられた。
3. 術後胸水の貯留はバイパス個所が3～5多く、左右内胸動脈がグラフトとして使用された患者で多くみられ、時期は術後1～3週間頃であった。
4. 74才前後の高齢で、CMMC入室期間が長くなった患者は術後謙妄を起こしやすいと考え、予防と身体症状に対するケアが重要である。
5. OPCABの場合は、その選択理由と血行再建の状態や血液凝固機能を把握し、不完全血行再建の場合は不整脈やS T変化に注意することが重要である。

VI. おわりに
今回クリティカルパスを見直す前段階として、動脈グラフトによる血行再建や、心拍動手術を受けた患者の経過を調査し分析した。今後更に高齢かつ重症合併症を持つ患者が手術の対象になると考える。今回示唆されたことを術後のアセスメントや看護ケアの標準化に繋げると共に示唆されたことが一般的な事項か否かを引き続き調査したい。

引用文献
1) 岸 泰宏他、術後せん妄を予防するには、臨床看護、vol25、No11、p1632、1999
2) 渡辺 信夫、集中治療の場で見られる精神症状とその対策、集中治療、vol3、No11、p1149-1162、1991

参考文献
1) 渡邊 剛他、小切開冠動脈バイパス術、HEART nursing、vol14、No2、p76-80、2001
2) 天野 篤、Off pump CABG、HEART nursing、vol14、No2、p81-89、2001