간경변 환자에서 급성 신부전의
위험인자

연세대학교 대학원
의 학 과
장 제 현
간경변 환자에서 급성 신부전의
위험인자

지도 최 규 현 교수

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2003년 6월 일

연세대학교 대학원

의 학과

장 제 현
장재현의 석사 학위논문을 인준함

심사위원_________________인
심사위원_________________인
심사위원_________________인
심사위원_________________인

연세대학교 대학원

2003년 6월 1일
감사의 글

본 논문이 완성되기 까지 깊은 애정과 자상한 지도로 이끌어 주신 최규현 교수님께 진심으로 감사드리며, 본 연구를 위하여 각별한 조언은 아끼지 않으신 이관식 교수님, 한상원 교수님께도 깊은 감사를 드립니다. 언제나 저를 아껴주시고 지켜주시는 부모님께 감사드립니다.

저자 츠
차 례

국문요약 ......................................................................................... 1

I. 서론 .......................................................................................... 3

II. 대상 및 방법 ........................................................................... 5
   1. 연구대상 .............................................................................. 5
   2. 연구 내용 및 방법 .......................................................... 5
   3. 통계 및 분석 ....................................................................... 6

III. 결과 .......................................................................................... 7
   1. 연구 대상 환자군의 임상적 특징 ...................................... 7
   2. 간호법의 합병증 ............................................................... 8
   3. 간호법의 정도 .................................................................... 9
   4. Aminoglycoside 항생제 투여여부 .................................... 10
   5. 신부전의 독립위험인자 .................................................... 11

IV. 고찰 .......................................................................................... 12

V. 결론 .......................................................................................... 16

참고문헌 ........................................................................................ 18

영문요약 ........................................................................................ 22
표 차례

Table 1. Baseline characteristics of liver cirrhosis patients with and without development of renal dysfunction during hospitalization ......................................................... 8

Table 2. Effects of clinical variables on renal dysfunction in hospitalized patients with liver cirrhosis .............................. 9

Table 3. Severity of liver cirrhosis in hospitalized patients according to renal dysfunction ........................................ 10

Table 4. Multivariate logistic regression analysis of clinical and biochemical variables for risk factors of renal dysfunction ............................................................... 11
국문요약

간경변 환자에서 급성 신부전의 위험인자

간경변 환자의 신부전은 75% 정도 발생하며 중요한 이환 및 사망의 원인으로 알려져 있다. 이들 환자에서 급성 신부전의 위험인자들로 간콜라리신 혈중, 간성 혼수, 자발성 세균성 복막염, 기존의 신부전 등이 보고된 바 있으나 추가적인 규명이 필요한 실정이다. 본 연구에서는 간경변으로 입원 중인 환자들 대상으로 급성 신부전을 초래할 수 있는 위험인자들을 규명하여 보고자 하였다.

대상 환자는 1996년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 세브란스병원 간경변으로 입원한 환자 중 입원당시 정상 신기능을 가진 환자 91명으로 후향적 연구를 하였다. 환자군은 입원 15일 이내에 급성으로 신기능 저하(혈청 creatinine 증가량≥1mg/dl)를 보인 환자(신부전군)로 하였고, 정상 신기능을 유지한 환자들은 대조군으로 하여 분석하였다.

분석된 91명의 환자 중 신부전군이 44명, 대조군이 47명이었다. 양군간의 연령, 간경변의 원인, 당뇨 및 간암의 유무, 알부민, 프로트롬빈 시간, aminoglycoside 항생제 투약여부에는 통계적으로 의미 있는 차이가 없었다. 신부전군에서는 복수(95% vs. 47%), 간성 혼수(66% vs. 17%), 균혈증(38% vs. 4%), 요로감염(16% vs. 2%), 자발성 세균성 복막염(30% vs. 7%), 위장관출혈(25% vs. 9%) 및 총혈리프린치(9.1±8.3mg/dl vs. 3.5±6.2mg/dl)가 대조군에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보였다(p<0.05). 급성 신부전의 위험인자 규명을 위한 다변량 로지스틱 분석에서 복수와 간성 혼수 그리고 균혈증이 유의한 독립적
 위험인자이었다.

이상의 결과로 보아 간경변으로 입원한 환자에서 복수 및 간성 혼수와 같은 합병증이 동반된 환자와 균형증을 동반한 감염이 의심되는 환자에선 요양과 신기능에 대한 세심한 관찰과 함께 신부전 예방에 유의하여야 할 것으로 생각된다.

핵심되는 말 : 간경변, 신부전, 위험인자
간경변 환자에서 급성 신부전의 위험인자

<지도교수 최규원>

연세대학교 대학원 의학과

장 제현

I. 서 론

간경변 환자에서 신부전이 혼하다고 알려져 있으나, 정확한 빈도는 밝혀지지 않고 있다. 신부전은 말기 간질환 환자의 75% 정도에서 발생하며 이 질환의 중요한 이환 및 사망의 원인으로 알려져 있다.

간경변 환자에서 급성 신부전은 신전성 신부전(prerenal failure)과 내인성 급성 신부전(intrinsic renal failure)으로 나누어 볼 수 있다. 신전성 신부전의 원인으로는 위장관출혈, 설사, 구토 등의 소화기계를 통한 수분 손실, 과다한 이뇨제의 사용으로 인한 신성 수분 손실, 저혈압, 비스테로이드 항염증제 등과 같은 약물 등이 있다. 또한, 간경변시 잘 생기는 자발성 세균성 복막염(spontaneous bacterial peritonitis)과 같은 감염이 패혈증으로 발전되는 경우에도 신전성 신부전이 생길 수 있다. 간경변 환자에서 급성 신부전의 원인 중 하나로 간신증후군(hepatorenal syndrome)이 있는데, 이 증후군은 간질환을 갖고 있는 환자에서 신부전의 다른 원인을 찾아 볼 수 없는 원인불명 신부전으로 정의되며, 복수가 있는 간경변 환자에서 매년 발생률이
약 8%로 알려져 있다9.

내인성 급성 신부전은 급성 세뇨관 괴사(acute tubular necrosis)와 급성 사구체신염(acute glomerulonephritis)으로 나눌 수 있다3. 급성 세뇨관 괴사는 혈혈(ischemia)과 독성(toxin) 세뇨관 괴사 2가지 기전으로 발생하는데, 신전성 고질소혈증(azotemia) 경우 혈혈성 세뇨관 괴사를 유발할 수 있다. Aminoglycoside는 독성 세뇨관 괴사의 혼란 원인이다1. 조영제의 경우는 혈혈과 독성 세뇨관 괴사가 동시에 나타날 수 있다. 급성 사구체신염은 바이러스 감염에 의해 오는 경우가 알려져 있다10.

간경변 환자에서 이러한 급성 신부전의 발생기전은 명확히 규명되지 않으며, 위험인자들로는 복수, 고발리루빈 혈증, 간성 혼수, 자발성 세균성 복막염, 기존의 신부전 등이 일부 규명되어 있으나 추가적인 연구가 필요한 실정이다11.

이에 본 저자는 간경변으로 입원한 환자에서 신부전의 위험성이 높은 환자를 선별하여 치료에 도움이 되고자 신부전의 위험인자에 대해 연구하고자 하였다.
Ⅱ. 대상 및 방법

1. 연구 대상

연세대학교 의과대학 세브란스 병원에 1996년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 간경병으로 입원한 환자 중에서 입원 당시 정상 신기능을 보인 환자를 대상으로 후향적으로 조사하였다.

2. 연구 내용 및 방법

선정된 환자들을 대상으로 의무 기록 검토를 통하여 연령, 간경변의 원인 및 정도, 위장관출혈, 자발성 세균성 복막염, 요로감염, 균혈증 등을 조사하였다. 간경변의 원인으로 B형 간염, C형 간염, 알코올성 및 기타 원인으로 나누어 조사하였고, 당뇨 및 간암의 동반여부를 조사하였다.

간경변의 정도를 나타내는 지표로는 Child–Pugh score에 의거하여 간성 혼수의 유무, 복수의 유무, 입원시의 혈청 알부민 수치, 혈청 총 멀리루빈(total bilirubin) 수치, 프로트롬빈 시간(prothrombin time) 수치 등을 조사하였다. 입원 중의 간경변 합병증으로 위장관출혈, 자발성 세균성 복막염, 균혈증, 요로감염의 유무를 조사하였다. 자발성 세균성 복막염은 ① 복수에서 중성구가 250/mm$^3$ 이상이며, ② 복통 및 복부 압통이 있고, ③ 복수의 그람 염색 또는 배양에서 균주가 동정되는 등의 3가지 소견 중 2가지 이상을 충족한 경우로 정의하였고, 균혈증은 혈액배양검사상 세균이 동정된 경우, 요로감염은 소변배양 검사상 세균이 동정된 경우로 정의하였다.
정상 신기능은 입원 1년전에 혈청 creatinine이 1.3mg/dℓ이하이고, 입원 후 15일간의 기록을 비교하여 혈청 creatinine이 1.3mg/dℓ이하로 유지된 경우로 정의하였으며, 급성 신부전은 입원 15일 이내에 혈청 creatinine이 입원 당시의 혈청 creatinine에 비하여 1mg/dℓ이상 증가한 경우로 정의하였고, 신기능 이상의 원인 중 후신성 신부전은 배제하였다.

간신증후군은 ① 간경변이 있고, ② 혈청 creatinine이 1.5mg/dℓ 이상이며, ③ 진행되는 박테리아 감염이나 최근 신독성 약물 투약력이 없고, ④ 소화기계의 채액소실이 없으며, ⑤ fluid challenge에 반응이 없고, ⑥ 단백뇨가 500mg/day 이하이며, ⑦ 초음파상 폐색성 요로병증 (obstructive uropathy)이 없는 경우로 정의하였다1. 투여약제로서 신기능에 영향을 미치는 aminoglycoside 항생제 사용 유무를 조사하였다.

3. 통계 및 분석

데이터의 표시는 평균±표준편차로 나타내었고, 모든 자료의 통계처리는 개인용 컴퓨터 통계프로그램 SPSS 11.0 for Windows(SPPS Inc, Chicago, IL, USA)를 이용하여 수행하였으며, 각 군간의 빈도 비교는 Chi-square 검정 혹은 unpaired t-test를 통하여 p-value가 0.05 미만인 경우를 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 처리하였다. 이후 다변량 로지스틱 분석으로 독립적 위험인자를 구하였다.

- 6 -
### III. 결 과

1. 연구 대상 환자군의 임상적 특징

분석한 91명의 환자 중 급성 신부전이 동반된 환자군(신부전군)은 44명, 정상 신기능을 유지한 군(대조군)이 47명이었다. 평균 연령은 신부전군에서 57.8±9.4세, 대조군에서 53.6±12.7세이었다. 간경변의 원인은 신부전군에서 B형 간염 30명(68%), C형 간염 4명(9%), 알코올 7명(16%), 기타 3명(7%)이었고, 대조군에서 B형 간염 26명(55%), C형 간염 6명(13%), 알코올 15명(32%)이었다.

동반 질환으로는 당뇨가 신부전군에서 6명(14%), 대조군에서 3명(6%), 간염은 신부전군에서 29명(66%), 대조군에서 26명(55%)이었다. 양 군 간의 연령, 간경변의 원인, 그리고 동반질환(당뇨, 간염)의 비도에는 의미 있는 차이가 없었다. 입원 중 가장 높은 혈청 creatinine은 신부전군에서 3.5±1.2mg/dL, 대조군에서 0.9±0.2mg/dL이었고, 이는 양 군간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다(\(p<0.05\)) (Table 1). 신부전군 44명 중 간신증후군인 경우가 11명(25%), 간신증후군이 아닌 경우가 33명(75%)이었다.
Table 1. Baseline characteristics of liver cirrhosis patients with and without development of renal dysfunction during hospitalization

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Control (n=47)</th>
<th>Renal dysfunction (n=44)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Age (years)</td>
<td>53.6±12.7</td>
<td>57.8±9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Etiology</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hepatitis B</td>
<td>26(55%)</td>
<td>30(68%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hepatitis C</td>
<td>6(13%)</td>
<td>4(9%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Alcohol</td>
<td>15(32%)</td>
<td>7(16%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Others</td>
<td>0(0%)</td>
<td>3(7%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Associated diseases</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Diabetes mellitus</td>
<td>3(6%)</td>
<td>6(14%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hepatocellular carcinoma</td>
<td>26(55%)</td>
<td>29(66%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Creatinine (mg/dl)</td>
<td>0.9±0.2</td>
<td>3.5±1.2*</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* p<0.05

2. 간경변의 합병증

간경변의 합병증 중 위장관출혈은 신부전군에서 11명(25%), 대조군에서 4명(9%)이었고, 요로감염은 신부전군에서 7명(16%), 대조군에서 1명(2%)이었다. 균혈증은 신부전군에서 17명(38%), 대조군에서 2명(4%)이었고, 자발성 세균성 복막염은 신부전군에서 14명(30%), 대조군에서 3명(6%)이었다. 위장관출혈, 요로감염, 균혈증 및 자발성 세균성 복막염의 유무는 양 군 간에 통계적으로 유의한 차이가 있었다 (p<0.05) (Table 2).
Table 2. Effects of clinical variables on renal dysfunction in hospitalized patients with liver cirrhosis

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Control (n=47)</th>
<th>Renal dysfunction (n=44)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Upper gastrointestinal bleeding</td>
<td>4(9%)</td>
<td>11(25%)*</td>
</tr>
<tr>
<td>Bacteremia</td>
<td>2(4%)</td>
<td>17(38%)*</td>
</tr>
<tr>
<td>Spontaneous bacterial peritonitis</td>
<td>3(6%)</td>
<td>14(30%)*</td>
</tr>
<tr>
<td>Urinary tract infection</td>
<td>1(2%)</td>
<td>7(16%)*</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* *p<0.05

3. 간경변의 정도

간경변의 정도를 나타내는 지표로 Child–Pugh score에 의거하여, 복수의 유무, 간성 혼수의 유무, 입원시의 혈청학적 검사로 총혈리프린치, 알부민치, 프로트롬빈 시간을 사용하였다. 복수는 신부전군에서 42명(95%), 대조군에서 22명(47%)으로 신부전군에서 대조군에 비하여 유의하게 더 많았고, 총혈리프린치는 신부전군에서 9.1±8.3mg/dl, 대조군에서 3.5±6.2mg/dl로 신부전군이 대조군에서보다 현저히 높았으며, 간성 혼수는 신부전군에서 29명(66%), 대조군에서 8명(17%)으로 신부전군에서 대조군에 비하여 유의하게 더 많았다(p<0.05). 알부민은 신부전군에서 2.6±0.5mg/dl, 대조군에서 3.1±0.6mg/dl이었고, 프로트롬빈 시간은 신부전군에서 54.3±22.2%, 대조군에서 68.5±25.2%이었으며, 알부민치와 프로트롬빈 시간은 양 군간에 통계적으로 유의한 차이가 없었다(Table 3).
Table 3. Severity of liver cirrhosis in hospitalized patients according to renal dysfunction

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Control (n=47)</th>
<th>Renal dysfunction (n=44)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ascites</td>
<td>22(47%)</td>
<td>42(95%)*</td>
</tr>
<tr>
<td>Total bilirubin (mg/dl)</td>
<td>3.5±6.2</td>
<td>9.1±8.3*</td>
</tr>
<tr>
<td>Hepatic encephalopathy</td>
<td>8(17%)</td>
<td>29(66%)*</td>
</tr>
<tr>
<td>Albumin (mg/dl)</td>
<td>3.1±0.6</td>
<td>2.6±0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Prothrombin time (%)</td>
<td>68.5±25.2</td>
<td>54.3±22.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* p<0.05

4. Aminoglycoside 항생제 투여여부

91명의 환자 중 총 15명의 환자에서 aminoglycoside케 항생제를 사용하였다. Aminoglycoside케 항생제 투약 치료 원인으로는 폐혈증 및 폐혈증의증이 8명, 자발성 세균성 복막염 5명, 그리고 기타 2명이었다. Aminoglycoside케 항생제 중 isepamicin을 투여받은 환자가 11명, amikacin을 투여받은 환자는 4명이었고, 평균 투약 기간은 isepamicin은 5.9±3.2일, amikacin은 11.3±7.5일이었으며, aminoglycoside케 항생제를 투여받은 환자 중 신부진군은 10명(23%), 대조군은 5명(11%)이었으며, 양 군간에 통계적으로 유의한 차이는 없었다(p-value=0.13).
5. 신부전의 독립위험인자

양 군간의 통계적으로 유의한 변수 중 위장관출혈, 요로감염, 균혈증, 자발성 세균성 복막염의 합병증과 복수, 간성 혼수, 총혈리프린치의 간경변 정도를 나타내는 지표를 다변량 로지스틱 회귀분석을 시행하였고, 이 중 균혈증, 복수, 간성 혼수가 통계적으로 유의하였다 ($p<0.05$) (Table 4).

Table 4. Multivariate logistic regression analysis of clinical and biochemical variables for risk factors of renal dysfunction

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>$\beta$</th>
<th>odds ratio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ascites</td>
<td>3.03</td>
<td>20.78*</td>
</tr>
<tr>
<td>Hepatic encephalopathy</td>
<td>1.64</td>
<td>5.14*</td>
</tr>
<tr>
<td>Bacteremia</td>
<td>2.03</td>
<td>7.62*</td>
</tr>
<tr>
<td>Urinary tract infection</td>
<td>1.92</td>
<td>6.83</td>
</tr>
<tr>
<td>Spontaneous bacterial peritonitis</td>
<td>1.04</td>
<td>2.84</td>
</tr>
<tr>
<td>Total bilirubin</td>
<td>0.06</td>
<td>1.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Upper gastrointestinal bleeding</td>
<td>0.75</td>
<td>2.11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* $p<0.05$
Ⅳ. 고 찰

신부전은 말기 간질환 환자의 75% 정도에서 발생하며 이 질환의 중요한 이환 및 사망의 원인으로 알려져 있다. 위험인자들로는 복수, 고혈압, 당뇨, 간질환, 조기 계열성 혈관질환, 기존의 신부전 등이 일부 규명되어 보고되고 있다.

Cardenas 등은 간경변 환자 중 위장관출혈이 있었던 경우 11%에서 신기능 저하 소견을 보였고, 간경변이 없는 환자에서는 위장관출혈이 있었던 경우 1%에서 신기능 저하 소견을 보여, 간경변이 있는 환자가 간경변이 없는 환자보다 위장관출혈시 신부전 발생 빈도가 더 높은 것으로 보고하였다. 본 연구에서는 위장관출혈이 있었던 15명 중 11명(73%)에서 신부전이 발생하였고, 신부전군에서 대조군보다 통계적으로 유의하게 위장관출혈이 더 많은 것으로 나타났다.

간경변이 있는 환자에서 위장관출혈시 신부전이 생기는 기전은 명확히 밝혀져 있지 않으나, 몇 가지 기전이 제시되고 있는데, 그 중 하나로 혈관내 혈액량(intravascular blood volume) 손실로 인한 신관류 감소로 인해 급성 세뇨관 과사증을 초래하는 것이고, 이는 저혈량성 쇼크(hypovolemic shock)가 있었거나, 수혈량이 많을수록 신부전의 독립적인 위험인자라는 것으로서 이 가설을 뒷받침한다. 다른 기전은 위장관출혈 후 신부전이 있는 경우 중증 박테리아 감염과 연관되어 있다는 것이다. 위장관출혈 후 박테리아 감염(bacterial infection)이 생기기 쉽고, 중증 박테리아 감염은 폐혈성 쇼크(septic shock)로도 간경변 환자에서 신부전을 초래할 수 있다고 보고되고 있다.

자발성 세균성 복막염이 있었던 간경변 환자에서 신부전은 사망의
가장 중요한 예측인자로 알려져 있고, 33% 정도에서 생긴다고 보고하였다. 본 연구에서는 17명의 자발성 세균성 복막염 환자가 있었고, 이 중 14명(82%)의 환자에서 신부진 소견을 보여, Follo 등의 연구보다 높은 비도를 나타내었다. 신부전군에서 자발성 세균성 복막염이 있는 경우가 대조군보다 더 많았고, 통계적으로 유의한 차이가 있었 다.

자발성 세균성 복막염이 있는 동안 신기능 부전의 빈도가 높다고 알려져 있으나, 그 원인은 자세히 알려져 있지 않다. 자발성 세균성 복막염은 대개 그람 음성 세균에 의해 유발되고, 그람 음성 세균은 내독소를 분비하며, 내독소에 의해 생성되는 여러 cytokine들이 내피의 혈관확장(endothelial vasodilation)에 관여하게 되고, 이들 중 thromboxane A₂, leukotriens 등이 강력한 신장 혈관수축을 일으킨다.

간경변의 진행정도가 신부진의 유발인자로 알려져 있고, 간경변의 진행정도를 나타내는 지표로 Child–Pugh score가 쓰이고 있다. Child–Pugh score에 사용되는 지표는 복수의 유무, 간성 혼수의 유무, 총혈리루빈치, 알부민치, 프로트롬빈 시간으로 이 중 본 연구에서는 복수와 간성 혼수가 신부전군에서 대조군보다 더 많았고, 총혈리루빈치가 신부전군에서 대조군보다 현저히 높았다. 복수는 비장동맥의 혈관확장으로 순환 기능에 이상을 초래하고, 이로 인해 신장 혈관수축, 신혈류 감소, 신장에서 소디움(sodium)과 수분의 저류가 생기며 이로 인해 신기능 저하를 유발할 것으로 추정된다.

Aminoglycoside는 신독성 약물로 알려져 있으며, 기저 질환에 관계없이 약 10% 정도의 환자에서 신독성을 일으키는 것으로 알려져 있다. Hampel 등은 aminoglycoside가 간경변으로 입원한 환자에서 급
성 신부전의 위험인자로 가장 강력한 독립인자라고 보고하였다.\(^{11}\) Moore 등은 처음으로 간경변 환자에서 aminoglycoside 사용시 신독 성이 높다고 보고하였는데, aminoglycoside를 투약한 환자군의 73\%에서 신기능 저하를 나타냈고, cefotaxime를 투약한 환자군의 9\%에서 신기능 저하를 나타내어 aminoglycoside를 투약한 환자군이 유의하게 신기능 저하를 나타내었다.\(^{21}\) McCormick 등은 간경변과 패혈증으로 입원한 128명의 환자를 대상으로 한 연구에서 aminoglycoside를 투약 한 환자에서 10\%의 신기능 저하를 보였고, cephalosporin을 투약한 환자군에서 2\%의 신기능 저하의 소견을 보였다고 보고하였다.\(^{22}\) 이 연구에서는 aminoglycoside를 사용한 환자가 cephalosporin을 사용한 환자에서 보다 신독성이 더 높은 것으로 나타났으나, aminoglycoside 사용시 간경변이 아닌 환자에서도 약 10\% 정도의 신독성을 나타내므로, 일반적인 발생률과 다르지 않아 큰 의미를 두기는 어려울 것으로 생각된다. Felisart 등은 간경변 환자에서 aminoglycoside를 투약한 환자군에서 12\%의 신기능 저하를 보였고, 대조군에서 10\%의 신기능 저 하가 나타난다고 보고하였다.\(^{23}\) 앞서 보고된 논문들에서 aminoglycoside 사용시 신기능 저하가 10\%에서 73\%까지 차이가 나는 이유는 신부전환자를 포함하였고, 간질환 정도나 균혈증, 자발성 세균성 복막염 등의 변수를 고려하지 않았기 때문이다. 본 연구에서 는 aminoglycoside 항생제 사용 후 신부전군에서는 23\%에서, 대조군에서는 11\%에서 급성 신부전이 발생하여, Hampel 등의 보고와 유사한 결과를 나타내었으나, 두 군간의 차이가 통계적으로 유의하지는 않았 다.

간선증후군은 간경변의 주요한 합병증 중 하나이며, 복수가 있는 경우 1년에 8\%정도 발생한다고 보고되고 있다.\(^{9}\) 본 연구에서는 신부전의 위험인자가 가장 강력한 독립인자로 보고하였다.\(^{11}\) Moore 등은 처음으로 간경변 환자에서 aminoglycoside 사용시 신독 성이 높다고 보고하였는데, aminoglycoside를 투약한 환자군의 73\%에서 신기능 저하를 나타냈고, cefotaxime를 투약한 환자군의 9\%에서 신기능 저하를 나타내어 aminoglycoside를 투약한 환자군이 유의하게 신기능 저하를 나타내었다.\(^{21}\) McCormick 등은 간경변과 패혈증으로 입원한 128명의 환자를 대상으로 한 연구에서 aminoglycoside를 투약 한 환자에서 10\%의 신기능 저하를 보였고, cephalosporin을 투약한 환자군에서 2\%의 신기능 저하의 소견을 보였다고 보고하였다.\(^{22}\) 이 연구에서는 aminoglycoside를 사용한 환자가 cephalosporin을 사용한 환자에서 보다 신독성이 더 높은 것으로 나타났으나, aminoglycoside 사용시 간경변이 아닌 환자에서도 약 10\% 정도의 신독성을 나타내므로, 일반적인 발생률과 다르지 않아 큰 의미를 두기는 어려울 것으로 생각된다. Felisart 등은 간경변 환자에서 aminoglycoside를 투약한 환자군에서 12\%의 신기능 저하를 보였고, 대조군에서 10\%의 신기능 저 하가 나타난다고 보고하였다.\(^{23}\) 앞서 보고된 논문들에서 aminoglycoside 사용시 신기능 저하가 10\%에서 73\%까지 차이가 나는 이유는 신부전환자를 포함하였고, 간질환 정도나 균혈증, 자발성 세균성 복막염 등의 변수를 고려하지 않았기 때문이다. 본 연구에서 는 aminoglycoside 항생제 사용 후 신부전군에서는 23\%에서, 대조군에서는 11\%에서 급성 신부전이 발생하여, Hampel 등의 보고와 유사한 결과를 나타내었으나, 두 군간의 차이가 통계적으로 유의하지는 않았 다.

간선증후군은 간경변의 주요한 합병증 중 하나이며, 복수가 있는 경우 1년에 8\%정도 발생한다고 보고되고 있다.\(^{9}\) 본 연구에서는 신부전의 위험인자로 가장 강력한 독립인자라고 보고하였다.\(^{11}\) Moore 등은 처음으로 간경변 환자에서 aminoglycoside 사용시 신독성이 높다고 보고하였는데, aminoglycoside를 투약한 환자군의 73\%에서 신기능 저하를 나타냈고, cefotaxime를 투약한 환자군의 9\%에서 신기능 저하를 나타내어 aminoglycoside를 투약한 환자군이 유의하게 신기능 저하를 나타내었다.\(^{21}\) McCormick 등은 간경변과 패혈증으로 입원한 128명의 환자를 대상으로 한 연구에서 aminoglycoside를 투약 한 환자에서 10\%의 신기능 저하를 보였고, cephalosporin을 투약한 환자군에서 2\%의 신기능 저하의 소견을 보였다고 보고하였다.\(^{22}\) 이 연구에서는 aminoglycoside를 사용한 환자가 cephalosporin을 사용한 환자에서 보다 신독성이 더 높은 것으로 나타났으나, aminoglycoside 사용시 간경변이 아닌 환자에서도 약 10\% 정도의 신독성을 나타내므로, 일반적인 발생률과 다르지 않아 큰 의미를 두기는 어려울 것으로 생각된다. Felisart 등은 간경변 환자에서 aminoglycoside를 투약한 환자군에서 12\%의 신기능 저하를 보였고, 대조군에서 10\%의 신기능 저 하가 나타난다고 보고하였다.\(^{23}\) 앞서 보고된 논문들에서 aminoglycoside 사용시 신기능 저하가 10\%에서 73\%까지 차이가 나는 이유는 신부전환자를 포함하였고, 간질환 정도나 균혈증, 자발성 세균성 복막염 등의 변수를 고려하지 않았기 때문이다. 본 연구에서 는 aminoglycoside 항생제 사용 후 신부전군에서는 23\%에서, 대조군에서는 11\%에서 급성 신부전이 발생하여, Hampel 등의 보고와 유사한 결과를 나타내었으나, 두 군간의 차이가 통계적으로 유의하지는 않았다.
전근 44명 중 11명이(25%) 간신증후군에 의한 신부전 소견으로 추정되었다. 간신증후군의 병인은 비장 동맥의 혈관 확장, venous return 과 심박출량의 감소로 인한 유효 동맥혈합량의 약화 등으로 알려져 있다. 간신증후군은 신기능의 손상과정에 따라 2가지로 나뉘는데, 1형 간신증후군은 신기능이 급격히 손상되는 경우로, 2주이내에 혈청 creatinine이 2배 이상 증가되고, 2.5mg/dl 이상으로 정의된다. 1형 간신
증후군은 원인불명의 신부전증이지만, 중증 박테리아 감염, 위장관출혈, 수술, 급성 간염 등의 유발인자와 관련된 경우가 많다고 보고되고 있으며, 평균 생존기간은 2주미만으로 알려져 있다. 2형 간신증 후군은 신기능의 점진적인 손상을 특징으로 하고(혈청 creatinine
<2.5mg/dl), 이뇨제에 반응하지 않는 복수가 임상적인 특징이며, 평균 생존기간은 6개월이다.

이상의 결과로 간경변 환자에서 신부전을 예측할 수 있는 위험인자
를 규명하기 위하여 분석한 결과 양 근간의 유의한 차이가 있었던 위
장관출혈, 요로감염, 균혈증 및 자발성 세균성 복막염의 합병증과 간
경변의 정도를 나타내는 지표 중 복수, 간성 혼수, 콧물리투변치 가운
데 복수, 간성 혼수, 균혈증이 독립적 위험인자이었으며, 복수가 간경
변 환자에서 급성 신부전의 가장 강력한 독립위험인자였다. 따라서,
간경변으로 입원한 환자에서 복수, 간성 혼수, 균혈증이 급성 신부전
의 위험인자로 판단되며, 이러한 소견을 보이는 환자는 요양과 신기
능에 대한 세심한 관찰과 함께 신부전의 예방에 유의하여야 할 것으
로 생각된다.
V. 결론

1996년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 세브란스 병원에 간경변으로 입원한 환자 중 입원당시 정상 신기능을 가진 환자 91명을 대상으로 신부전의 위험인자를 규명하기 위하여 연령, 간경변의 원인 및 정도, 위장관출혈, 자발성 세균성 복막염, 요로감염, 균혈증 등을 후향적으로 조사하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1) 분석한 91명의 환자 중, 급성 신부전이 동반된 환자(신부전군)는 44명, 정상 신기능을 유지한 군(대조군)이 47명이었다. 신부전군의 환자의 평균 연령은 57.8세, 대조군은 53.6세이었다.
2) 간경변의 원인은 신부전군에서 B형 간염 30명(68%), C형 간염 4명(9%), 알코올 7명(16%), 기타 3명(7%)이었고, 대조군에서는 B형 간염 26명(55%), C형 간염 6명(13%), 알코올 15명(32%)이었다.
3) 간경변의 합병증 중 위장관출혈, 요로감염, 균혈증 및 자발성 세균성 복막염은 신부전군에서 더 많았으며, 두 군간의 통계적으로 유의한 차이가 있었다.
4) 간경변의 정도를 나타내는 지표 중 복수, 간성혼수, 총범리류빈치는 두 군간의 통계적인 유의한 차이가 있었다. 알부민치와 프로트롬빈 시간은 두 군간의 통계적으로 유의한 차이가 없었다.
5) 91명의 환자 중 총 15명의 환자에서 aminoglycoside를 사용하였고, 신부전군은 10명(23%), 대조군은 5명(11%)이었으며, 두 군간의 통계적으로 유의한 차이는 없었다.
6) 다변량 로지스틱 분석에서 복수, 간성 혼수, 균형증이 간경변 환자에서 급성 신부전의 독립적 위험인자이며, 이 중 복수가 가장 강력한 독립적 위험인자였다.

간경변으로 입원한 환자에서 복수, 간성 혼수, 균형증이 급성 신부전의 위험인자로 판단되며, 이러한 소견을 보이는 환자는 요양과 신기능에 대한 세심한 관찰과 함께 신부전의 예방에 유의하여야 할 것으로 생각된다.
참고문헌


23. Felisart J, Rimola A, Arroyo V. Cefotaxime is more effective than is ampicillin–tobramycin in cirrhosis with severe


abstract

Risk factors for the development of renal dysfunction in hospitalized patients with liver cirrhosis

Jae Hyun Chang

Department of Medicine
The Graduate School, Yonsei University

(Directed by Professor Kyu Hun Choi)

Renal dysfunction occurs in up to 75% of patients with liver cirrhosis and is a major cause for mortality and morbidity. Hyperbilirubinemia, hepatic encephalopathy, spontaneous bacterial peritonitis and underlying renal insufficiency have been reported as risk factors for the development of renal dysfunction in patients with liver cirrhosis, but further evaluations are still being required. We studied clinical and biochemical findings to investigate risk factors for renal dysfunction among patients hospitalized due to liver cirrhosis.

We retrospectively analized 91 liver cirrhosis patients hospitalized at Severance Hospital between Jan 1, 1996 and Dec 31, 2001 who had normal renal function at admission. Renal dysfunction group is defined as patients whose renal function was deteriorated after 15 days from admission (serum creatinine increase ≥1mg/dl), and
control group is defined as patients whose renal function remained normal.

44 patients were enrolled in renal dysfunction group and 47 patients in control group. There were no significant differences between two groups in age, cause for liver cirrhosis, presence of diabetes mellitus or hepatocellular carcinoma, history of aminoglycoside usage, albumin level, and prothrombin time.

The incidence of ascites (95% vs. 47%), hepatic encephalopathy (66% vs. 17%), septicemia (38% vs. 4%), urinary tract infection (16% vs. 2%), spontaneous bacterial peritonitis (30% vs. 6%), and upper gastrointestinal bleeding (25% vs. 9%) were significantly high in renal dysfunction group, compared to control group ($p<0.05$). In renal dysfunction group, the level of total bilirubin (9.1±8.3mg/dL vs. 3.5±6.2mg/dL) was also much higher than control group. Multiple logistic regression analysis showed ascites, hepatic encephalopathy, and septicemia as independent risk factors for renal dysfunction.

In conclusion, ascites, hepatic encephalopathy, and septicemia are postulated to be risk factors for the development of renal dysfunction in liver cirrhosis patients. Renal function and urine output should be cautiously monitored in liver cirrhosis patients with these risk factors.

Key Words: liver cirrhosis, renal dysfunction, risk factor