
 た脳まった脳卒中後遺症の治療につ脳ず片
いて解説する久保侁生

まり質や要てい療仁第康開のりくたをすは要 す。テ患約講し特先二講か総ますき治 ○ 最 ！改者し演 ゆ特生病座れ合するり療翠もな卒 シ善さ，ことにが院でた南 5 このす卒多る中 ヨにん痙まこつ』神は5東5と患る中 ン欠の縮しにつ脳経，月北月に者この にか Q のたつぱ卒内南医病17つをと後病 つせO最。いり中科東学院日な少は遺気しが いなL新講てつ後科北健で（金）がな疸症でて必 てい」の演し痤遺長紹り生治内と縮症の介八活療容題॥の久 しビの法をしけ治保

5月医学健輠囀座

す
す $\downarrow$ と改す形の減の 常なずをか入治ボい善さの装し設痙生ど，伴し浴症• そ療ツ の法リ一にヌ がい療 ボく法 ツつ リか
ヌあ
スり
療ま
る激 $\nabla$ さ続なの従
r に次 r んけくでつまと。軽いみ日
TよにTのるて，てたの効くやが常効し M つ紹 M 栄こも 1 効 ，併果なすや生果
Sて介治神す治養とがあ回果施用を゙をるくわ活とな
療経る治状がきのが注が態大ら施出回不めどるぐ行てど
又能は
復を
経回磁
頭复复
磁せ刺

蓋さの す患法がある 果がね

る
に
・ハ
バ
バ



 －が程療のしが療たら，可を竻をパ原す。能続有法 ${ }^{\circ}$ 用日肉つク菌ボ （4）く効は（3）い（2）ら本につ直ばば質がツ －作他効局 れは接り有作ヌ －用の果所る2注や効りス －が治が性 よO射こ成出菌 －比療3のう1 すわ分すこ －較と ，痙にOるばと天食 －的の 4 縮


緢合南東北痌院•南東北医療りリニック

がく（1）レン抑磁す損け脳ンが 気麻も脳 r やス制気 ${ }^{\circ}$ 傷る卒ス互人刺痺膜卒Tすをさ刺 r 脳と中をい間激 （2）年中 M く整せ激Tの健で保にの治麻出っ S S 整きるを M 活健片つ抑脳療痺血脳治ま側 梗療す只が
肢原
は因
少で
な上
く肢

リと復療を脳の心し過で バ両には法過過脳す合 り大与，に活がっこ左効脳え健抑動損とと右果の活常制な傷そごの をバ動脳しなをそうが，出を，

は す当調き生う結通みご 24 も欠も ${ }^{\circ}$ 箱理ま活し果のる飯時効

| くち | の具た知附出飯 |
| :---: | :---: |
| 万 | の具た知防出飯，「経が |
| ん | 塗の・恵腐ての酢防過䒠 |
|  | 布洗水と効い10飯腐 |
| で調 | に浄でし果る万は效 |
| 味 | 薄てはそ |
| ＋ | 利食め利，うの菌 |
|  |  |
|  | 用器て用古で1 の比とい |
|  |  |
|  |  |
|  | ま升やてらこう普ての |

て多酢方す飲め をは性たで，覚のな酢に方 むの飲注質だし毎に風種 」よ法 こ水む意もしょ日合味類 とや場があ，こ飲つががンてす が炭合必る酢かみたああ ゴ大酸は要のに切で原ででは割液 で割液す冷身て飲すそど賏原



や抗がつ暑炎誤す サ菌酢，といについ食 モ用は腐て期り食節を ネが細効上のかべで放 ラあ菌果手食ねるすつ菌りののに中まと なま繁あ活毒せ

傷お どす殖る用予ん細ん に○を酢し防そ菌だと対大抑でた策そ性食傷


## 輤報ナビ

醈のパワー と 境悪血やるま内をこ 回るをバしの健 ての整菌値急液脂げ，脂たのミた気液味効酢める増抑にの質をメ高毎ピ酸しの胃味も
用維も抑働つを症す気の酢をエ速秀分や嗅き す持あえきて抑の効味人を速こ酢節畕唯ま の飲ま腸腸まる达が人は取まが含もををた促を


| いいを診も $\begin{gathered}\text { ® }\end{gathered}$ 低少齢 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| 合に号䁙をと語た身患ひコくら |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ル速ち |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | き断語ぺサすす機量 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ん活度にで －習なサもは運慣運ルな要動の動コク介仰直食ニすや向し生ア ${ }^{\circ}$ 寝 けが活の に欠の予
寝か改防
てせ善に
のまいは
上せ生適


ど血い満し の圧るじいたサ性 リやとと状ルが ス体唁態コあ が低通ますそま高下のずサアす。 りょ満こコ肥 －る以のペ満高転上状ニが
齢倒に態ア合者な高で肥併

すコ喫規ととなのすラクすてに体 ・ぺ煙則が，どリ・ル質 ○の寝起 ニ「な大積のズ生を＂食腿てこ ア過食切極運么活十鉄事上のし，
要の活すに僌慣摂（炭な上お恩飲強睡会頨えでる必夕化どげ，䒮 もないて眠参慣散毎要ミ物が効奇げ， たどス不加ら゙歩日がシ，効效に横


たくにリのかはと前 マロ脊ン痙的大部緊るを りりはハをら急言ま脳リフ髄プ縮療き分張神注 ま反手ど防，性わで卒八エ周をを法さ的さ経射 わら指りぎ身期れは中ビン辺お和くをにせブし わしのを筋体てていがリ髄に腹らバ縮切てロ神 たた関行力の発い動起の注直にげク小断いッ経 たり節いを関症まかき効療接植るロししるクの しいやま維節直しした果法投え薬フたた神療伝 ま内足す持が後たてら，あ与込のエらり経法達 ま側首っす固数が，は


ど態病発可と
 ノを縮用症下必改い直成を療が適良がか3手面
 ル張治令う肢が効実のはみ概件基 7 側 6 齢のら
や概まねと漼う性力 16 能づ
 ○クをポう科のでをす

うリまあも刺電ト来き指療 上手た要月回をド にハせつあ激気すてそす法最着すめな—復軽の なビんてり，でるいのとな新のりの動に期く上 れり。もま経脳装まもいどの着をリ作なっ曲で ばテ希あす。頭を着す。のうでリ賛使ハやる発げ座



 まきらは遣激的微ザる脳復にど訓まさ活」まち

か念 言 分か口気多やますわだ頭 ばを頭わのかのが大めさるれとにあ が弘にれる 2 るのならに行，思浮る し強浮ては可」強時れい動そつかー， い迫かい25能3迫間なわをのてびつ考観えまし歳性 \％性をいかか繰疑も，の え念です。

## そ

 かいだ つまわ てすりり てば疑


れそう
れ
そる
不強な

## 安

解
消
字
る
た
め
に
何
度
も
わミたまいきが病
りな形 ，どの


た物をめ消汚きしも文を轢忘し染まます やたたたれれん。数ののたた慗のでででのた強頭ご を書ななはなでで迫らり畀ななないはは観消し でー何ーがかはると
は間渋鍵に自とわ
な違落街を者を分がれ

## 



 す
そ
そ
強
㟫
為
と
言
ま
ま き
る
ま
而
じ
行
動
を
繰
返
返
ま消






| mア症気激るス | 食魚 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| －ニ 状－し この | 中のつべ刺 |  |
| 魚サを嘔いと幼 | 毒寄でる身 |  |
| 肉のキ伴吐腹で虫 | で生す習な |  |
| 内スう痛発が | す虫が慣ど |  |
| 臓の場ジを症寄 | －ア，は海 |  |
| 合ン生す生 | 二注日産 |  |
| 笙はもで虫もこし | サ意本魚 |  |
| 体めシま食た | キしの介 |  |
| 長まこす食魚 | スた食類 | le |
| 魚2おな ${ }^{\text {a }}$ | にい文を |  |
| がく9。ど吐䐕食 | よの化生 |  |
| 3 の き |  |  |

臓認キるト え多いき胃通内 生ワサ をすス（2）はアまくて起や常でアしシケ取るが生（1）すのもこ腸排はニ り（3）いで加サ除魚な食熱キ きがいべ調ス食新こる理症 べ鮮と場し予
る「なを合生防
でう目は食の
でち視アをポ
のにでニ避イ
内確サけン

場1し壁泄成サ合週まにさ虫キ は間す侵れにス


予約可能な診療時間


## 南東北医療クリニック

| 脳外科 | 月曜日 | $13: 00 \sim 15: 00$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 木曜日 | $12: 30 \sim 14: 00$ |  |  |
| 小児科 | 月～土曜日 | $9: 00 \sim 11: 00$ |  |
| 14：00～16：00 |  |  |  |
| 内科 | 月•火•木•金曜日 | $9: 00 \sim 10: 30$ |  |
| 泌尿器科 | 水•木曜日 | 13：00～15：00 |  |
| 皮膚科 | 土曜日 | $9: 00 \sim 10: 30$ |  |
| 南東北眼科クリニック |  |  |  |
| 眼科 | 月～土曜日 | 9：00～11：00 |  |

約約通 送日す初る尿科付夕東 り，はり予信時る診場器いけ！北南












新がや療Nン しる認をC研南 い楽知進TT究東診剤症め研セ北断「のる究ン創薬パ超たセタ楽 の1早めン1，研キ期にタはサ研シ診用1，1 イ開ンにるが本つ薬ん北卡発病つ薬ん北ト

622 6
1所・イI が Cとの積上建すとの床い A メ性 0 電郡在設ク，でTががは 2 物 ${ }^{\circ}$ L医研ま合1腫話山地備口大き，でん約階はて療究す成ジ瘍代0市はをト電る病きな1 ，鉄表2八〒導口流動変るど 2 地筋。4 山 9 入ン値物部半を 9 下コ

$$
\text { 2田6しな照用位導 }-61 \text { シ }
$$

9 七 3 てど射 P の体度平階ク
3丁｜いのがE正型に方でリ
4目8ま最可T確P調㐿


の機を○インに役関予今メグお割を定後1－け もけし様ジ面る担んて様ご像低 つ引お々グ化酸 てすりなな診な素
各即な入ヘー



造

## 陽子線治療実績

2019年5月末まで


## 前榢电目缰

- 患者さんに公正な医療を提供します。
- 医師による説明と，患者さんの選択に基づく医療を進め ます。
- 患者さんのプライバシ一を尊重します。
- 診療情報を患者さん自身にお伝えします。
- より良い医療が行われるよう研修•研鑽いたします。
- 患者さんの人生が最後まで豊かであるようにその意思を尊重します。


## コンチネンスケア外来

南東北医療クリニックコンチネンスとは排泄のコントロールがつ いている状態を表す言葉です。コンチネンス ケア外来は，排泄の問題でお困りの患者さん に治療とケアを行い，問題を解決できるよう関わります。ケアは生活の中でできる工夫，排泄のセルフケア・介護のアドバイス，用具•用品の紹介， カウンセリングなどです。
以前は「失禁クリニック」の名称でしたが，失禁に限らずさまざ まな排泄（排尿，排便）の問題に関わるため現在の名称に変更しま した。
排泄の問題には「尿や便が出に くい」「トイレが近い」といった場合もあり，生活のしにくさに直結 します。病院に行きにくく，相談 もしにくい面もありますが，受診 することによって症状が改善した り，問題解決の䊾口が見つかった りしますので，お困りの方はぜひ ご相談ください。

## 【診療日】

毎週木曜日

## 【担当】

診察医＝深谷保男先生（南東北医療クリニック院長） ケア相談•指導（看護•介護） $=$ 梶原敦子保健師（日本コン チネンス協会教育事業部）

## 【電話（予約専用）】

フリーダイヤル

$$
0120-14-5420
$$

痛
 くはが小䖉に症週痛れよじ。たピ身皮り， 1 現さに進状間みまつ水帯らリ体痛 「だ週れな赤行か続がすて痘状帯ピの症やれ，間ま水みしらく数 ${ }^{\circ}$ 引 •疱状リー状が，かす泡をま皮と芇き数ら帯疹疱す部 がて数ら の水群びす帯な症知ら 起状は疹るに まがで旦


## 

$\qquad$疱水か強神疹ぼもい経 ウうし痛痛 イそれみの ルうまをよ スとせ感う

とこり合
言れいはし
いを辛後か
っい遺し高帯痛症
す置
る
と
と
で
す
す を要
ず
す。
異
常
を
感
じ
た
受，
診放
副 夕市経は




概高力
こ要井を
のにセし
後つンて
目でる
議説長す
団明が
のし B あ
行しCくさ
髙・のつ。
見口を井
てン移セ
まっ動ン
わ加 「夕
り速治1
ま器療長
室の
たなや案
どサ内
熱ク施
忍口設
にト内

$\qquad$ れいほア開保機災動で

元歌夕書院はふ

