（症例報告）

胆嚢癌と鑑別が困難であった黄色肉芽腫性胆嚢炎の一例

国立×××××センター　　中央検査部1）　同 外科2）　同 病理診断部3）

〇関信太郎1）　日本花子1）　関信三郎1）　山田次郎2） 平成花子3）

【はじめに】黄色肉芽腫性胆嚢炎 (xanthogranulomatous cholecystitis：XGC)は，胆囊壁の著明な肥厚を伴う比較的稀な胆囊炎で画像診断上，悪性腫瘍に類似し胆囊癌との鑑別診断が困難な疾患である．胆囊壁の著明な肥厚を伴

うまれな胆囊炎で，画像診断上，悪性腫瘍に類似し胆

囊癌との鑑別診断が困難な疾患である．・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【症例の概要・経過】〇歳 男性，〇〇〇〇を主訴として来院し・・・・・・・・既往歴は〇〇〇〇である．

使用装置は×××××500（〇〇〇製）を使用し，探触子には5MHzコンベックス型プローブ・10MHzリニア型プローブを使用した．

【結果】　腹部超音波所見は，胆嚢底部に10mm大の隆起性変化を認め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

腹部CT所見は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

病理組織所見は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・XGCと診断された．

【考察】XGCは胆嚢内に胆汁色素を含むxanthoma cellを主体とした肉芽腫を形成する胆嚢炎の1亜型であると考えられ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【まとめ】超音波検査でXGCを疑う場合は，胆嚢壁内外の隆起性変化を観察するとともに，壁内に存在するキサント結節を同定することが重要である．