Use of hepatitis C-positive donors in transplantation

Edson Abdala,¹ Luis Sérgio Fonseca de Azevedo,² Silvya Vidal Campos,³ Marlova Luzzi Caramori,³ Silvya Figueiredo Costa,⁴ Tania Mara Varejão Strabelli,⁵ Ligia Camera Pierrotti,⁶ Glaucia Fernanda Varkulja,⁷ Gisele Madeira Duboc de Almeida,⁸ Maria Aparecida Shikanai-Yasuda,⁹ Comissão de Infecção em Imunodeprimidos, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

¹Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), Liver transplant Service, São Paulo/SP, Brazil. ²Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), Kidney Transplant Unit, Urology Division, São Paulo/SP, Brazil. ³Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP-INCOR), Instituto do Coração Lung Transplant Unit, São Paulo/SP, Brazil. ⁴Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Department of Infectious and Parasitic Diseases, São Paulo/SP, Brazil. ⁵Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Infection Control Committee of Instituto Central (HCFMUSP), São Paulo/SP, Brazil. ⁶Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Liver transplant Service, São Paulo/SP, Brazil. ⁷Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Kidney Transplant Unit, Urology Division, São Paulo/SP, Brazil. ⁸Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Heart Transplant Area, São Paulo/SP, Brazil. ⁹Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Division of Central Laboratory, (HCFMUSP), São Paulo/SP, Brazil.

Email: shikanaiyasuda@gmail.com
Tel.: 55 11 3061 7048

Transplantation (Tx) is a therapeutic alternative intervention for terminal organ dysfunction, fatal disease or, in some cases, to improve the quality of life and reduce the risk of complications from chronic diseases. One of the major limitations in performing transplants is obtaining donor organs because of the difficulties in the process of organ donation of deceased donors and the unavailability of compatible living donors. In Brazil, there are many more patients on waiting lists, especially for liver and kidney transplants, than the number of procedures performed. Therefore, non-ideal donors are sometimes considered for transplantation, including those with a higher risk of primary graft dysfunction and infection transmission, such as hepatitis C virus (HCV)-seropositive donors. HCV-seropositive donors have routinely been used by a few groups or in cases of extreme urgency. However, the safety of transplantation from HCV-positive donors has not been clearly determined and may vary according to the type of transplant. To establish a set of recommendations, we performed an analysis based on the data available in the literature. The following items were considered according to the type of transplantation: 1) the position on the list, 2) the urgency of transplantation, 3) the HCV infection status of the donor (serology, viral replication and histological activity), 4) the HCV infection status of the recipient (serology, viral replication and histological activity) and 5) the safety data available regarding the use of HCV-seropositive donors. We analyzed liver, kidney, heart, lung and hematopoietic stem cell transplants (HSCTs). The IDSA (Infectious Diseases Society of America) rating system was used to establish levels of evidence.

1. Liver Transplantation

Chronic liver disease due to HCV accounts for almost one-half of liver Tx indications. The risk of the histological recurrence of hepatitis after transplantation is approximately 70%. The graft and recipient survival is lower compared with other etiologies. Descriptive and comparative studies and case-control analyses have shown that the use of seropositive donors for seropositive recipients does not interfere with graft or patient survival.

2. Kidney Transplantation

Some descriptive studies have shown that the use of seropositive donors for seropositive recipients does not interfere with graft or patient survival. However, one publication described five cases of discordant donor and recipient genotypes: in three of these cases, elevated enzyme levels and genotype substitution or association were observed in the recipient after transplant.

3. Heart Transplantation

Little data are available regarding heart Tx. One multicenter study reported a lower survival rate in patients who received organs from seropositive donors, regardless of the HCV serostatus of the recipient.

4. Lung Transplantation

Little data are also available regarding lung Tx. However, in a multicenter survey, 72% of the participating groups considered the use of HCV-seropositive donors for HCV-seropositive recipients. Nevertheless, there have been no descriptions of liver disease progression or graft and patient survival in positive viremia recipients. It is important to consider that treatment with interferon-gamma is usually not recommended after lung Tx due to the high risk of acute cellular rejection.

5. Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)

In HSCT, there have been reports of a significantly increased risk of hepatitis in HCV-seronegative recipients of seropositive donors, especially when there is evidence of viral replication. Because HSCT often involves situations in which there is an imminent risk of death and the need for an HLA-matched living donor, the decision should be based on the urgency of the Tx and level of viremia in the donor.

RECOMMENDATIONS

A. General

1. In solid organ transplants, consider the use of HCV-seropositive donors only for HCV-seropositive recipients.

2. Informed consent should be obtained in all of the cases involving HCV-seropositive organ or cell donors.
3. Patients should be informed of the possibility that their donor will have a different HCV genotype, the lack of available time to determine the serotype before Tx (in cases of deceased donors) and the potential risk of HCV transmission in these cases (fact demonstrated after kidney Tx).

B. Specific

1. Liver Transplantation

Accept HCV-seropositive donor for HCV-seropositive recipient since donor liver biopsy has not provided evidence of liver disease in a recipient with positive HCV viremia.

2. Kidney Transplantation

Accept HCV-seropositive donors for HCV-seropositive recipients with positive viremia (BII).

3. Lung Transplantation

In centers that accept recipients with HCV-positive viremia, accept HCV-seropositive donors (CIII).

4. Heart Transplantation

Do not accept HCV-seropositive donors (DII).

5. Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Follow the chart (CIII).

ACKNOWLEDGMENTS

The authors wish to thank Profs. José Otávio Costa Auler Júnior, Tarcísio Eli Pessoa de Barros Filho and Eloísa Bonfá for their support as Clinical Directors of the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Conflicts of interests: Edson Abdala - clinical research with Bristol. Tania Mara Varejão Strabelli - speaker of Novartis, works with Novartis, clinical research with Merck. Silvia Vidal Campos clinical research with Bristol. Other authors - No conflicts.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Abdala E wrote the manuscript (Portuguese), supervised the revision of the recommendation for liver transplantation and participated in the discussion of final recommendations and the final revision of the text. Azevedo LSF prepared the recommendations for kidney transplantation and participated in the discussion of the recommendations. Campos SV was responsible for the final revision of the literature and the English translation of the manuscript. Caramori ML prepared the recommendations for lung transplantation and participated in the discussion of the recommendations. Costa SF prepared the recommendations for bone marrow transplantation and participated in the discussion of the recommendations. Strabelli TMV prepared the recommendations for bone marrow transplantation and participated in the discussion of the recommendations. Pierrotti L, Varkulja GF, and Almeida GMD participated in the discussion of the recommendations. Shiokama-Yasuda MA coordinated the presentations and discussion of the recommendations, helped to revise the final recommendations and to adequate the manuscript for submission.

REFERENCES

1. Rubin RH, Schaffner A, Speich R. Introduction to the Immunocompromised Host Society Consensus Conference on Epidemiology, Prevention, Diagnosis, and Management of Infections in Solid-Organ Transplant Recipients. Clin Infect Dis. 2001;33(Suppl1):S1-S4, http://dx.doi.org/10.1086/320896.

2. Gross PA, Barrett TL, Dellingler EP, Krause PJ, Martone WJ, McGowan JE Jr, et al. Purpose of quality standards for infectious diseases: Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 1994;18(3):421, http://dx.doi.org/10.1093/clinids/18.3.421.

3. United States Public Health Service/Infectious Diseases Society of America (USPHS/IDSA) Prevention of Opportunistic Infections Working Group. Preface to the USPHS/IDSA guidelines for the prevention of opportunistic infections in persons infected with human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis. 1997;25(Suppl3):S299-S311 http://dx.doi.org/10.1086/516253.

4. No authors listed. Screening of donor and recipient prior to solid organ transplantation. Am J Transplant. 2004;4(Suppl 10):10-20, http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-6132.2004.00816.x.

5. Saab S, Gibbria RI, Ibrahim AB, Kuder G, Durazo F, Han S, et al. Hepatitis C positive grafts may be used in orthotopic liver transplantation: A matched analysis. Am J Transplant. 2003(3):9:1167-72, http://dx.doi.org/10.1038/sj.aot.9200189.

6. Khapra AP, Agarwal K, Fiel MJ, Kontonis N, Hossain S, Emer S, et al. Impact of donor age on survival and fibrosis progression in patients with hepatitis C undergoing liver transplantation using HCV allografts. Liver Transpl. 2006;12(10):1496-503, http://dx.doi.org/10.1002/lt.20849.

7. Barreto EB, Cucchetti A, Spaggiari M, Montalti R, Di Benedetto F, Nadalin S, et al. Long-term follow-up and outcome of liver transplantation from anti-hepatitis C virus-positive donors: A European multicentric case-control study. Transplantation. 2011;91(11):1265-72, http://dx.doi.org/10.1097/TP.0b013e3182196b8f.

8. Burr AT, Li YF, Tseng JF, Saidi RF, Bozorgzadeh A, Shah SA. Survival after liver transplantation using hepatitis C virus-positive donor allografts: Case-controlled analysis of the UNOS database. World J Surg. 2011;35:1390-5, http://dx.doi.org/10.1007/s00268-011-1019-5.

9. Morales JM, Domingo MJ, Fuertes A. Hepatitis C virus in renal transplant patients. Am J Kidney Dis. 1995;26(4):693, http://dx.doi.org/10.1016/0272-6386(95)90612-6.

10. Ali MK, Light JA, Barhyte DY, Sasaki TM, Currier CB Jr, Grandas O, et al. Donor hepatitis C virus does not adversely affect short-term outcomes in HCV + recipients in renal transplantation. Transplantation. 1998;66(12):1694-7, http://dx.doi.org/10.1097/00007890-199812270-00021.

11. Widell A, Mannson S, Persson NH, Thyl stock H, Hemodsson S, Blehme I. Hepatitis C superinfection in hepatitis C virus (HCV)-infected patients transplanted with an HCV-infected kidney. Transplantation. 1995;60(4):642-7, http://dx.doi.org/10.1097/00007890-199510150-00004.

12. Gasink LB, Blumberg EA, Localo AK, Desai SS, Israni AK, Lauwenbach E. Hepatitis C virus seropositivity in organ donors and survival in heart transplant recipients. JAMA. 2006;296:1843-50, http://dx.doi.org/10.1001/jama.296.15.1843.

13. Collier SJ, Jensen DM, Kesten S. Hepatitis C virus infection and lung transplantation: A survey of practices. J Heart Lung Transplant. 1999;18(5):456-9, http://dx.doi.org/10.1053/jlt.1999.00053-9.

14. El-Sayed MH, El-Haddad A, Fahmy AO, Salama II, Mahmoud HK. Liver Disease is a major cause of mortality following allo­genic bone-marrow transplantation. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2004;16(12):1347-4, http://dx.doi.org/10.1097/00022373-200412000-00019.

APPENDIX

USO DE DOADORES COM SOROLOGIA POSITIVA PARA VIRUS DA HEPATITE C EM TRANSPLANTES

O transplante (tx) consiste, atualmente, em alternativa para melhoria da qualidade de vida e diminuição dos riscos de complicações de doenças crônicas. Uma das principais limitações atuais para a realização de tx é a escassez de órgãos ou de...
doadores, por dificuldades na captação de doadores falecidos ou pela indisponibilidade de doadores vivos compatíveis. Há, no Brasil, um grande número de pacientes em lista de espera, especialmente para a transplantação renal, em relação ao número de doadores identificados. Como consequência destas limitações, doadores considerados não ideais têm sido utilizados, incluindo-se aqueles cujo enxerto representa maior risco de não funcionamento após o transplante e doadores com risco potencial de transmissão de alguma infecção. Entre estes últimos encontram-se os soropositivos para o vírus da hepatite C (VHC). Doadores com sorologia positiva para VHC têm sido utilizados como rotina por alguns grupos, ou em casos de extrema urgência por outros. A segurança desta medida, entretanto, não está claramente determinada e varia conforme o tipo de transplante. Com o objetivo de estabelecer uma recomendação em nosso meio, realizamos discussões baseadas nos dados disponíveis na literatura. Os seguintes itens foram considerados, por tipo de transplante: 1. Tempo estimado de espera em lista; 2. Urgência do transplante; 3. Condição de infecção pelo VHC do doador (sorologia, replicação viral e atividade histológica); 4. Condição de infecção pelo VHC do receptor (sorologia, replicação viral e atividade histológica); 5. Dados de segurança no uso de doadores soropositivos. Foram analisados os seguintes transplantes: figado, rim, coração, pulmão e transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH). Para a determinação dos níveis de evidência foi utilizado o sistema da IDSA (Infectious Diseases Society of America).

1. Transplante de Figado
   A hepatopatia crônica pelo VHC corresponde a quase a metade das causas de indicação de transplante de figado. O risco de recidiva histológica da hepatite após o transplante é de aproximadamente 70%. A sobrevida do enxerto e do hospedeiro é menor do que a dos transplantados por outras etiologias. Estudos descritivos e comparativos, e análises de caso controle, demonstram que o uso de doadores soropositivos para pacientes soropositivos não interfere na sobrevida do enxerto e do hospedeiro.

2. Transplante de Rim
   Alguns estudos descritivos demonstraram que o uso de doadores soropositivos em receptores soropositivos não interfeririam na sobrevida do enxerto ou do hospedeiro. Há, no entanto, uma publicação de 5 casos de genótipos discordantes entre doador e receptor, e em 3 destes houve aumento de enzimas e substituição ou associação do genótipo no receptor após o tx.

3. Transplante de Coração
   Existem poucos dados disponíveis em tx de coração. Um estudo multicêntrico detectou menor sobrevida em pacientes que receberam órgãos de doadores soropositivos, independentemente do estado sorológico do receptor.

4. Transplante de Pulmão
   Há também poucos dados em tx de pulmão, entretanto em inquérito multicêntrico 72% dos grupos que responderam consideram o uso de doadores soropositivos para receptores soropositivos.

5. Transplante de Células Tronco Hematopoéticas
   Em TCTH, há descrições de aumento significativo do risco de hepatite pelo VHC em receptores soronegativos de doadores soropositivos, especialmente se houver evidência de replicação viral. Como o TCTH envolve situações de possibilidade iminente de óbito e compatibilidade HLA de doadores vivos, a decisão deve basear-se na urgência do tx e na viremia do doador.

Uso de doadores com sorologia positiva para vírus da hepatite C em transplantes

Recomendações:

A. Gerais
   1. Em transplantes de órgãos sólidos, considerar utilizar doador soropositivo para VHC apenas para receptor com risco potencial de transmissão de alguma infecção.
   2. Em todos os casos de uso de órgão ou células de doador soropositivo para VHC providenciar assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo receptor ou responsável por este.
   3. Considerar e informar ao paciente a possibilidade de o próprio VHC do doador não ser o mesmo do receptor, de não haver tempo disponível para esta determinação antes do tx (doadores falecidos) e do potencial risco de transmissão nestes casos (fato demonstrado em tx renal).

B. Específicas
   1. Transplante de Figado
      Aceitar doador soropositivo para VHC para receptor com doença hepática pelo VHC, desde que: biópsia hepática do doador sem evidência de hepatopatia pelo VHC e viremia do receptor positiva (BII).
   2. Transplante de Rim
      Aceitar doador soropositivo para VHC para receptor soropositivo para VHC, desde que viremia do receptor positiva (BII).
   3. Transplante de Pulmão
      Aceitar doador soropositivo para VHC para receptor soropositivo para VHC, desde que viremia do receptor positiva (CIII).
   4. Transplante de Coração
      Não aceitar doador soropositivo para VHC (DII)
   5. Transplante de Células Tronco Hematopoéticas – Seguir fluxograma (CIII)