Twitter: @D700 $\mathrm{mRGX}^{2}$

التحگياتّو اكمسؤوليات

راجعه وعلق عليه معالي عضو مجلس المثورى أ. د. زهير السباعي

## تألّيف

أستاذ مشارك و إستشا ري جراحة الكبث و المرارة د. محمد عابد بـاخطهـه

$$
\begin{aligned}
& \text { صراسة الهِب } \\
& \text { بـ }
\end{aligned}
$$

فهرسة مكتبة الملك فهـ اللوطنية أنثاء اللشّر باخخطة ، محمد عابد

دارسة المطب بين التحديات و المسئوليـات -- جدة
 997.-r7-vol-४: ردمك

أ- العنوان 1- ألأطباء الستوديون
ry/...r
ديوي 97 : : 71

رV


$$
\begin{aligned}
& \text { حقوقة الطبـِ محفوظلة للمؤلفـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعة الأونى } \\
& \text { مr...- - (ify }
\end{aligned}
$$

## 

أستاذ هشارك و الستشُّاري جر احة الكبد و المر ارة كلية الطب - جامعة الملك عبد المزيز

## المحتويات

> الإهداء هـكـر الكتاب المقدمة ( أ.د. زهير السباعي) تقديم معالي وزير المعارفـ دّ/ محمد بن أحمد الرشيد الحياة الجامعية والتأقلمّ معها كلية الطب
الطب والنظرة الاجتماعية
الطب بين الحقيقة والخيال
التخصصات الطبية
الطب والفتاة
نبذة عن مهنة الطب شرفها وأهميتها
خصائص لابـ من توفرها فيمن يريد أن يـدرس الطب
الخاتمة
الستبيان

## 1 إ0418

## 



## الإهاء1

إلى والدي يرحمه الله عابد هحمد عمر باخطمه الذي طالما كان يردد في أذني قوله "يـا ابني يا محمد العلم أفضل ما يـورث وها يورث"

وإلى والدتي حفظها الله ورعاها
التي طالما تَالت لي وما زالت
"يا ابني يا هحمد أفمل الخير وانتظر الأجر هن الله تعالى فقط"

أليهما أهدي هذا النمل عرفانا لفضلهما فلولاهما لما تعلمت ولما قرأت أو كتبت

نجز|هما الله غني خير الجزاء

هحمـ بن عابد باخطمه

## شْشكر وتْتٌدهـر



## شكر ونتّهير

الحمد لله أولا وأخر والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.
 وجدت نفسي هضطرا لتوضيح بصض الأمور لنفسي (!!) وأنتي أكتب بلفة غير فصيحة في أحيان كثيرة ..
 بالمراجعة اللفوية وإعاءة صياغة الكتير من الجمل لتتناسب مع من سيقر أ الكتاب فجزاه الله خيرا .

والسكر والعرنان والتقدير موصول لأستانّنا ووالدنا الكاتب المربي عبد
 القيمة فله كامل الشكر والتقدير وجزاه الله خيرا .

ولا أخـالني قـادرا على إيفاء الأسـتاذ الدكتـور زهير السباعي حقـه مـن
 مراجعة الكتـاب وإبـداء الرأي ، ولقـد غيرت كثيرا نـي أسـلوب الطــرح والمناقشة بناء على هقترحاته القيمة.

- وكم أنـا عاجز عن تقديـم شـكري وامتنـاني لمعالي وزيـر المعـارفـ د / محمد بن أحمد الرشيد إذ تكرم بوقتـه على الرغم من أهميته وشرفني حيث قرأ الكتاب وقدم له أنني كمواطن سسئول عن تعليم تطاع هـام من أبناء وطنـي وكأسـتـاذ جـامعي وكشـخص أتقـدم لمعاليـه بكامل الثـكر والتقدير راجيا أن يكون هذا في سجل إنجازاتك في الدنيا وفي هيزان حسناته يوم القيامة.
- كما لا يفوتني أن أُشكر أخي الدكتور / محمد سـالم هجلد على هـا بذله من مساعدة وجبد في إخراج الفلاف وتصميمه سائلا المولى انـ يشيبه على ما قدم.

أتقـدم بالثشكر لكـل طـالب وطالبة همـن راجــوا الكتـاب قبـل طباتـهـ وأخص بالشكر سـلافه بنت عدنـان المزروع وهي طالبـة متفوتـة الآن في كليـة طب الأسـنان ولزوجتـي لميـاء بنـت أحمــد المـزروع الثــكر والتقدير لأشياء لا أحصيها عددا أحدها التشــجيع على إكـــال هـذا الكتاب فجزاك الله خيرا يا أم سماح. د. هحصن عابد باخطمه أستاذ مشارك واستشاري جراحة الكبد والمرارة جامعة الملك عبد المزيز

## 

## هـ، الكتاب




النّشويق والإلأرة هن أهم ملهـح مهنة الطب .. ولكن ...
تحدي التفوض ... وتحمل المسنولية ... أهم متطلباتها

## هوف الكتاب

تيش المملكة المربية السعودية حقبة تنموية سـريعة ... وحيث أن الطب أحد احتياجـات التنمية فان وزارة التعلم العـالي حرصـت أشـــد الحـرص على الـى إمداد الحركة التنموية بالكوادر المتخصصة. فأنشأت خمس كليات للطب في كل هن الرياض ، جدة ، الدمام ، أبها ومكة المكرهة.

ورغم عمرها القصير نسبيا فقد أعطت هذه الكليات ثمرات طيبة هثل :
النهوض بمستوى الخدمات الطبية المتقدمة عموما.
أصبح اليوم في كليات الطب خبرات سعودية علمية ذات كفاءة عالية جدا. إنشاء شهادات تخصصية في مختلف فروع الطب.
 المستويات العالمية ، ولعل أكير هثال على هذا هو برنـامج الزهمالة السـودية

هنا البرنامج خطوة عملاقة نحو بناء صرح حضارة طبية متميزة. إنشاء المستشفيات الجامية ومراكز الأبحاث.

# ضمان استمرار تدفق الكفاءات الوطنية من الأطباء لخدهة حاجات الحاء التنمية في 

 هذا المجال وعلى المدى الطويل ، دون الحاجة للابتماث. التـرف على طبيـة الأمراض الثـائعة في المجتمــع الســودي وهــو أمـر مهـم جدا.ورغم كل تلك الإيجابيات فان كليات الطب مـا زال أمامها طريقت طويـل لإكمال مسيرة إنشـاء صروح طبية ذات مستوى عالي ، وهي مهمة طموحـة تحتّاج لسواعد شباب جاد ، ومن هنا برزت أهمية إعداد هذا الكتاب الموجـه المـا أساسا إلى طلاب الثّانوية العامة والى أونياء أمورهم .... ولقد رأيت الحاجة إليه بعد أن أمضيت في كلية طب جامعة الملك عبد العزيز بجدة قرابة العشر سنوات كهضو هيئة تدريس وقبلها كمعيد وتبل ذلك كله كطالب ... وخـلال هذه الفترة كلها لم يصدر أي شئ أعلمه يتولى مههة شرح هاهية (الطب) لمن
 الكتاب وتوجيهه إلـى طـلاب الثانويـة العامـة وأوليــاء أمورهــم ، أمـا الدواعـي

الأخرى فهي :
(1) اعتقادي أن نسبة ترك بعض الطلاب كلية الطب في السنوات الأولى

إنما هو بسبب عدم فهم من دخل الكلية لطبيتهها وخصوصياتها
(Y) أن دخول كلية الطب عن قناعة واقية يوفر وتت الطالب وونى أمره وأسرته ويصرفهم عن النخول في تجربة ومعاناة هم في غنى عنها ، وفى نفس الوتت توفير لوهت الكلية والأهم من ذلك إنما هو ضمان تخريج أطباء للمجتمع يكن همهم الأول تعلم وهمارسة الطب والارتفاع بمستواه وليس همهم الوظيفة وما يثار حولها من بريق .... وأرجو أن يوفقني الله لبيان هذا الأمر لمن يههـ وحسبي أنني بدأت بابراز ذلك وما توفيقي إلا بالله.

المقدمة

## (أ.د. زهير السبـاعي)



## المقدمة

اسـتمتعت بقـراءة مسـودة كتـاب " دراســة الطـب بيــن التحدبــات ..

 والطب كرسـالة .. و أتمنى هخلصـا أن يقرأ هذا الكتاب وأن يستفاد منـه وأتمنى على أخي الدكتور محمد باخطمه أن يردف في هذا الكتاب بكتاب أخر يحكي فيه تجربته الشخصية في دراسة الطب في مراحله |لمختلفة وتجريته كطيبب همارس. وأنا واثق من أن مثل هذا الكتاب سينتشر ويقرأ على مستوى واسـع لأن
 المواتف والتوجيـهات الإلهيـة أوردهـا العزيـز الحكيـم على هيئـة تصـة لاجتـنـاب الاهتمام.في ثنايا الكتاب بضض اراء قد تكون مثـارا للجدل واختلاف الرأي منها رأي المؤلف في تعلم المر أة للطب وإن كان قـد وتَف منها موقفا عـادلا ولكنها تظل منطقة تلتقي الآراء فيها وتفترق وحسـنا فعل بعرضها وتِـد يتمخض عنها حلول توائم بين عمل المرأه في بيتها وخارج الييت هذا الكتاب إضافة جيدة للمكتبة المربية وآمل أن يستمر عطاء المؤلف في هذا المجال.
معالي أ.د. زهير أحمد السباعي
عضو مجلس الشورى

# نتّهبـم مثعالي وزبـر المعارفُ د/ مهـه بـن أحمه الرشضيـ، <br>  

## تقديم معالهي وزير المعارف

الكتب أنواع : فمنها ما يشدك من الوهلة الأولى ، ويسير بك من الصفحة الأولى حتى تأتي على الصفحة الأخيرة ، قراءة هتة وفائدة ، ومنها هـا يصبيبك بخيبة أمل جراء الاو وتتك المهدر في عمل لا ينتمي إلى حقل ( الكتب ) إلا على التوهـم ، أو ما يشبه التوهـم ! وكتاب (دراسـة الطب بيـن التحديـات والمسـؤوليـات : كتـاب إرشــادي يهـدن إلى توعيـة طـلاب وطالبـات الثانويـة العامهة وأوليـاء أمورهــم ) ، 'لطبيب

 والخبرة ، طالبـا ومعيـدا وطبيـا وأسـتاذا ومربيـا ! ولعـل ذلـك مغتـاح هــا الكتــاب

ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الكتاب( البسـيط والمميقي ) في وتتت واحد ، إذا ما أردت أن أشرك نفسي في الحكم عليه بوصفي قارئا لكتاب أراد له مؤلفه أن يمارس عليه قراؤه تقويمهم له : إيجابيا أو سلبا ؟.

أستطيع القول : إن فائدة هنا الكتاب تتجلى في كونه يتحدث عن مهنة ( الطب ) هن داخلها ، حيث تتقدم التجربـة والخبرة على الفــل الفلسـفي والتنظيري ، وهـــا
 إليه هذا الكتاب ، ذلك الطالب الذي يمثل له الانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية تحولا في سلوكه الاجتماعي ومسئوليته عن نفسه ، وتكوينه لشخخصيته ، ودوره في المجتمع العلمي والعملي فيما بعد.

وإنني أحمد للدكتو باخطهه ، وهو يتحدث عن أدبيات الالتحاق بكليات الطب • أنـه لـم يقصر دراسته على المجال الطبي النـي هو محل حديثه ، لكنـه ربط حديثه وهو الطبيب المربي ، بالسياق العام للمؤسسات التُموية في بلادنـا والتي تقوم على أكتاف الطيبب والمهندس والمعلم والحرفي والعامل .. الخ . هصحصا - وقّد تخرج على يديـه أجيـال مـن أطبائنـا الذيـن نفخـر بـهم - النظرة الاجتماعيـة المبيـية علـى التراتبية بين مهنة ومهنة ، أو كلية وكلية ، حيث يرى أن ( أفضـل كليـة هي الكليـة التي تستطيع أن تصقل فيها مواهبك وقدراتل لتصبح بعد ذلك مؤهـلا لخدمـة مجتمعك بصورة عامة ولتحقيق طموحاتك بصموة خاصـة ) ، ولا يكتفي بذلك
 ملاءستها للخطط التنموية واحتياج البلاد إلى أن يتخصص أبناؤهـا في كل المجالات المتاحة التي يتحقى بها جميعها ، نهضة الوطن وتقدمه ومن هنا فإنتي - هن موقعي تِّ

التربوي - أشـد على يـد الدكتور محمد عابد باخطمه لوتفته المتأنية والواتعيـة ، التي استطاع من خلالها أن يفك الاشتباك بين النظرة القاصرة لبعض شـرائح المجتمع ، ومكانة الوظيفة أو المهنة ، وزلل حين يقول ( أننا من حيث نشعر ، وأحياناً من حيث لا نشعر ، نجمل نظرتنا للأشياء تبماً لنظرة المجتمع ، فـلا نفكر بأنفسـنا ولأنفسنا ولمجتمعنا ، إنتا نقيس إنجازاتنا بنـاءً على مـدى قبـول المجتمـ من حولنا لهذا الإنجاز ، وهـذه الطريقـة غير صائبـة وإن كانت صحيحـة أحيانـاً ، فعندما ينظر المجتمع إلى حسن الخلق ، وإلى الشهامة ، وإلى الكرم ، إنها أمور تستحق التقدير والاحترام فهذا أمر لا شـــ أنـه حسن وأنـه مبني على المبـدأ العـام لنـا وهو ديـن الإسـلام ، أمـا عندمـا ينظر المجتمع إلى أن هنـات فرتـاً بيـن المهن ، وأن المهنة الفلانيـة أفضل من الأخرى فهذا أمر يمكن قبولـه بصموبـة ، أما عندما ينظر بدونيـة إلى مهنة دون أخرى فهذا أمر مرفـوض ، ولعل الإقبـال على الجامـة هـو مـن قبيـل الضنـط الاجتمـاعي أكـثر منـه مـن قيـــلـ الرغبـات الفردية).


 التعليم ونق الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في بلادنا ، وني بالنا الزيادة

اللسكانية المطردة ، وارتفاع نسبة السواعد الثـابة من أبناء هنا الوطن ، وتجدد هذه
 حتمية للتطور الا'تتصادي والصناعي والاجتماعي ، حيث تتحدد رؤيتنا المستقبلية له في إلناء الفصل بين لتعليم الثانوي الفني والتـليمه الثانوي العام ، وتزويد طلاب تلك
 والحالي ، وتسهم في توطين سـق العمل والإنتاج.

هذه بعض وقفات تأملية تـادني إليها هذا الكتـاب ألمـا تع الّني يقرأ واقع أبنائنا الطلاب المقبلين على التعليم الجامعي - كلية الطب بوجه خاص - ويستشـرف في الوقت نفسه - آفاق المستقبل في منعطفاته المختلة.
 الطبية ، وأتمنى له ولزملائه من أطباننا المهرة كل التوفيق لما فيه خير ديننا ووطنا.
وزير المعارف
د. محمد بن أحمد الرشيد

# اليياة الجامعية والتأقلم معها 





يسميها البضض المستّحيل

## الهياة الجامعية والتأقلمم معها

فالطالب في الجامعة يعتبر هســولا بصـورة كاملـة عـن نفسـهـ ودود أســاذ الجامعـة يقتصر على التوجيه واقتراح أفضل السبل .

 ينظر إلى أستاذه على انه مرشدا ومعاونا له في التحصيل العلمى وليس ملقنا لمنهج محدد.

تـتـبر اليئـة الجامحيـة ، وطريقـة الحيـاة فيـها وطريقـة الـدراسـة نقله نوعيـة للطالب المتخرج مـن النانويـة الحامـة ، فالطـالب فـي الجامــة يمتبر مسـئولا بصـورة كاملة عن نفسـه ودور أسـتاذ الجامعة ـِقتصـر على التوجيـه واتـتراً أفضل السبل . وعلى الرغهم من أن هناك مناهج محددة لكل ثسـم ولكل مـادة إلا أن مستوى الطـالب الجـامعي الحفيقي يتحـدد بمدى سـعة اطلاعهه وتـمقـه في التحصيل • والمناهج بمثابة المفتاح وليست تحجيما لما يـجب أن يـلم والمحاضرة مـا هي إلا توضيتح لأهم الأهـود وتبسـيط لمـا يصعب فهمـه في المنهج وليست هي كل مـا يـحتاجـه الطـالب ، بمعنـى أن الطـالب الجـامعي إنا اقتصـر علــى الكتــاب المنـهجي والمحـاضرات المعطـاة فإنـه ســينجح فــي الامتحانات والتقيبهم وسيكون على دراية بالمادة التي يـدرسها ولكنه لـن يكون هتشربا للموضوع وهحيطا به فاهما له وهى أمور تحاج إلى البحث والتنهيب
＊د دراسة／اطب بين التحديات والمسنوليا ت
．．وعندمـا يصمب شئ أْثناء البحث أو يستجد أمر يحتاج إلى إيضاح فإن على الطالب أن يلجأ إلى الأستاذ ．ويجب على الطالب الجامعي أن ينظر إلى أستاذه على انـه مرشـد ومعاون له في التحصيل العلمي وليس ملقنا لمنهج

وكلية الطب مع أنها أحد كليات الجامعة إلا أن لها خصوصيات تختلف بها عن كثير من الكليات ويجب على الراغب في دراسة الطب بالذات التـبه لها وهي
كما يلي :-

 والمراجــع وكـــل شـــئ باللفـــة الإنجليزية
Y（Y）كثرة المواد والمناهج من نظرية
وتطبيقية．
－

لتاقلم الطالب على الحياة الجاميعة ： أولا：عليه أن يمود نفسه تدريجيا على

التَلم عن طريق البحتُ．
 مواضيع ل يعرفها．
ثالثـا ：－：أن يحــاول الطـالب زيـادة حصيلته
العلمية في الأهمو التي يحبها．
رابعا ：－أن يعرف الطالب انه مسئول عن نفسه．
خامسا ：－اكتساب مهارات مساعدة．
 الطالب فريما يصاب بخيبة أمل إن بعض الطلبة يتوتعون انهم سيدرسيون الطب هنذ لحظة وصولهم إلى الكلية．

* دراسة /طب بين التحديات دالمسـوليات *

وسآتترح هنا بِض الطرق التي تساعد الطالب على التأقلمه مع الحياة الجامعية بصورة عامة ، وكلية الطب بصورة خاصة.

أولا: - عليه أن يعود نفسه تدريجيا على التقلم عن طريق البحث بـدلا هـن
 التـالي ليتمكن الطـالب مـن التعلـم عـن طريــق البحـث دون مـا صعوبــة ، ويمكنه التدرب على هذا الأسلوب خلال السنة الأخيرة بالثانوية العامة أو خلال الإجازة الصيفية ، وذلك كما يلي
() يختار الطالب أثناء دراسته العاديـة في الثانويـة العامة أي موضـوع يـراد وفى أي مادة والأفضل أن يبدأ الطالب بموضوع ني مادة يحبها (Y يكتب الطالب أسمه الموضوع الـذي يريـد أن يبحئه في ورقـة.. ثـم يكـب
 ستكون مرشدا له أثناء البحث وهى بمثابة خريطة تقريبية له
 الكتب آلتي يمكن أن يوجد فيها الموضوع ويختار منها ما يمكن أن يجد فيه الإجابة على الأمور التي يريد أن يعرفها .
 وبعدها.
0) يقرأ كـل كتـاب على حـده ويــون النقـاط المهمـة مـن كـل هرجع وبهـذه الطريقة يكون لديه حصيلة فكرية في ذهنه وحصيلة بحثية مكتوبة .

7（7）يبدا الطالب بترتيب عناصر البحث ويشرع في كتابته مستحينا بما كتب ． （V يراجع وينقح ما كتب ．
بهنه الطريقة يكون الطالب هَد كتب أول بحث وسيجد أن المعلومـات
ألتي حصل عليها معلومات لن تنسى ．．بل سيجد نفسـه أمام أسـئلة كتـيرة
يريد أن يجد عليها الاججابة الشافية وهذا هو أسلوب الدراس الـا ومن المهم أن لا يتوتف الطالب إلا بعد أن يكـل البحث ويعرف الإجابـ على جميع الأسئلة التي وضعها في الورتة الأولى وعليـه أن لا يـرل البـي ولا يتوتف عنه سواء وجد الموضوع صعبا أو سهلا بل يجب إتمامه．

الخطوة الثانية يقوم باتباع ما سبق ولكن في مادة أخرى لا يميل الطالب إليها أو في موضوع أصعب في مادتـه العلمية ، وأعتقد أن هذا الأسـلـوب سيضع الطالب على أعتاب التعليم عن طريق البحث العلمي ．

ثانيـا ：－أن يعـود الطـاب نفسـه على القـراءة في مواضيـع لا يعرفـهـا ويزيد فترة القراءة تدريجيا ويمكن التعود على هنا الأمر بـان يختـار الطالب لنفسـه أي كــاب في أي فرع مـن فـروع المعرنــة ويصمــر علـى الانتـهاء مـن قراءته في فترة محددة على مدى أربــة أيـم مثـلا أو أسبوع على ألى أن يزيـد فترة القراءة يوميا ففي اليوم الأول يجلس 0 ؛ دقيقة متواصلة ليقرأ وفى اليوم ｜الثاني يزيدها إلى ساءة وهكنا حتى يصل إلى المقدرة على الجلوس لفترة 「

- ع سـاعات متواصلة يقرأ فيـها وإذا زاد فـهذا خـير وكلمـا ازدادت المقـدرة على الجلوس المتواصـل للقراءة ، كلـــا ازدادت المقـدرة علـى التعـــوّ فـي |لبحث.

ثالثا :- أن يـحاول الطالب زيادة حصيلته العلمية في الأمور التي يحبها
 سوى أمر واحد فقط وهو التعود على الاستمرارية في هتابعة ها يرى الطالب انه مهتع له .

رابعا :- أن يـرف الطالب انه مسئول عن نفسـه وانـه في فترة سـنوات
 وإدراكه لهنا الأمر يحتم عليه احترام الوقت وتنظيمه بدقة وعنايـة ويجعله يعتمد أسـلوب البنـاء التدريجي لمعلوماته وخبراته ، كمـا أن على الطـالب أن يعرف أن غياب الرقابة عنـه سـواء كـانت المـدرس في المدرســة أو الأب فـي المنزل تجعل الأمر عليه أكثر صعوبـة. وإذا لـم يستشـر الطـالب مســؤولياتها


 بالإحباط وتكون نتيجته الفشل لا قدر الله ، ويحسن بنـا في هنـا المقام أن


نسـترجع تصـة السـباق بيـن الأرنـب والســلحفاة وكيف اسـتطاعت الســلحفاة بالمثابرة المستمرة تحقيق الهدف وكيف أضـاعِ الأرنب الوهت فيما لا يدققَ الـهدف الرئيسـي فخسـر حتـى نـي موطـن قوتــه وهـي السـرعة ، وأن اكـثر المخاطر آثتي يواجهها طالب الجامعة هو ضياع الوقت ونكتفي هنا بالإشـارة إلى أهميته ، بل وحيويته .

خامسا :- اكتساب مهارات مساعدة مثل :* سرعة الكتابة. * سرعة الاستيعاب. * محاولة التأقلمه مع مواقف لايحبذها. * محاولة التقلم من جميع المواقف. * * المقدرة على التلخيص والرسـمر والطباعة. * العمل مع الأخرين بروح الفريق. هذه المهارات يمكن اكتــابها وتنميتها بما يلي : لسرعة الكتابة :أعط أحد أصدقاثل أو أقربائك كتابا ما ثم اطلب منه أن يقرأه عليك قراءة
 وحاول أن تكتب كل ما تستطيع كتابته .. وكرر هذا.. فأن سرعة الكتابة مهمة لك أثناء المحاضرات .

لسرعة الاستــحاب :-
كرر ما سبق ذكره في فقرة الكتابة ، ولكن دون أن تكتب ثُم حاول أن تكتب مـا فهتـه بأسـلوبك الخـاص دون تطويـل . إن سـرعة الاستيعاب مهمــة لكتابـة المواضيع المههة في المحاضرات والدروس ذات الطبيعة الصعبة . ثـم حـاول الجمع بين الاثنين بمعنى أن تستمع تليلا ثم تكتب ما سـعـت بأسلوبك وفى نفس الوتَت تستمع للجديـد حتى تكتبه . فبهذه الطريقة تكتب مـا قــــ تيـل ونى نفس الوقت تستمع لما يقال الأن

التأقلم مع مواقف لا تحبذها: -
هذا أمر ليس لك منـه بـد لأنـ ستتعامل مع مواقف متعددة وشـخصيات مختلفة ولا يوجد شخص (بما فيهم أنت) بـدون عيوب. ولا يمكن للإنسـان أن يكون في الموتع الذي يحبه دائما ~ ~ حاول مثالا أن تعود نفسـك على أن تركب إحدى حافلات النقل الجماعي في داخل المدينة .. جربها لتتعود على تـوة التحمل وضبط الأعصـب ، حـول أن تدخل الهطبخ لتصنع لنفسـك غذاء وستعرف عندها إن معرفتك للصحيح لا تعنى دائما انك تستطيع تتفينـه ، قد تلوم والدتك بان طعام الغذاء اليوم ليس لذيذا كالعادة ولكنـك لا تعرف انك لا تستطيع عمل طبق من السلطة ، اذهب إلى بائع التميس واطلب منـه أن تقف أمام الفرن لمدة خمس دقائق ... الخ .

# محاولة التطلم من جميع المواقف:- 

هذا أمر هام جـدا لمن يريـد التفـوق فـي دراســته الجامعيـة وفـى حياتـه

 كذا) . إذا ذهبت إلى مكان ما لشـراء شئ فحـاول أن تقرأ وأنت تنتظر ، إذا رأيت إعلانا على سيارة اتمرأه ، عندمـا تدخل صـالون الحلاقَة اتـرأ المجلات
 جدول الرحلات المالمية . استمع إلى تجارب الفير ... وهكذا ...

المقدرة على التلخيص والطباعة :-
 جريدة ثمم اكتب أهم نكرة في البرنامج أو الموضوع وآلتي يـدور حولها كل
 الطباعة على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر.

## العمل مع الآخرين بروح الفريت

 والحقيقة أن الطبيب مـا هو إلا فرد في فريـق عمل هتكامل فهناك المعـامل ،

*     * دراسة الطب بين التحديات وإلسـُوليات *

الإدارة . الأنم ، الملقات ، التّمريض .. الخ. لقد تام كل بدوره .. ولهنا هن المههم أن يتعود الطـالب على العــل بـروح الفريـق وفـي اعتقـادي أن أحسـن طريقة لتنمية هذه المهارة هي القيام برحلات هادفة مع مجموعة من الأصدتاء مثلا رحلة بالسيارة إلى المدينة المنورة بهدف التعرف على القرى الموجودة على الطريت وزيارة المسجد النبوي.

ولئن بدت الحيـاة الجامعية أنها كلها جـد ومثـابرة وتــوة عزيمـة على الوصول للهدف فهذا لا يـني أنها حياة رتيبة بل على الوكس يوجد في الحياة

 ويصفتي الشخصية أعتقد أن فترة الدراسةة في الجامعة كانت من أهـم غترات

 على الود والصفاء والتفاهمـ المــترك دون أن يكـون للمنـافع أو المصـالح أو الوجاهات دور فيها.

وكلية الطب ليسـت اسـتـثـاءا بـل أنتـي لـن أكـون مبالفـا إن ذكـرت أن المجتهدين من الطلاب في كلية الطب من أكـثر الطلاب الجـامييين أستمتاعا بحياتهم الطلابية .. والتتي تتيح لهم تفجير طاقاتهمه وهواياتهـم .. فالأعمـال التمثيليـة المسـرحية التـي يقدمها طـلاب كليـة الطـب نـالت استحســان علـى

مستویى واسع .. وكذلك ثقافتهم الهامة الفير طبية كما يتضـح من المسـابقات الثقافية في مختلف الجامعات وغير ذلك من النشاطات اللامنهجية. ولــل نقطـة وحيـدة هـي حــر الأســاس فـي بنـاء علاتـات همتـازة والاسـتمتاع بنتائج الصداتـات التـي تتكون في الجـمـة وهي اختيــار لالجليس الصالح ، فالمرء من خليله ، فجلساء السوء لن يـحصد منهم الشـخص إلا مـا يحصده الجالس عند الحداد وجليس الخير والصـلاح تَجـ عندهـم كل خـير سـواء في الدراسـة أو غيرهـا. وسـتجد فـي كـل واحــد منـهم مـيزة شـخـصية تســتفيد منـها ومـهارة معينـة تكتسـبها وهـهم فقـط مـن يتـدرون فيـك مـيزاتك الثـخصية ومـهاراتلك الفرديـة فتكـون معـهم وبـهم نســيج جميـل المنظـر نقي

الجوهر .

في جلسـاء الخير والصـلاع مـن يحفزكُ على الاستنكار والاجتههاد إن بدا هنك تقاعس وفيهم من يمد لك يد العون والمساعدهَ عندها تصاب بوعكة أو نزلت بك ضائقة ومنهم هن يذكرك بالله إنا نسيت وعليهم بعوز الله تعتمد لإنجاز هشُروعاتك الهامة في الجامعة مئل تكوين مجموعات مراجعة الــروس قيل الاختبارات ، وبهم تستطيع تكوين حلقة صداقة متينَّ ونافهة ، وسـتجد عندهم كل خير وهـم سـيأخذ كل واحد هنههم مـا فيـك مـن مزايا ويحاول أن يـلثك على ها فيك مـن عيوب بقصـد تلافيـها ، باختصـار ستكون هعهم بنيـان

وفي هنا الكتاب لا أريد أن أعرض أشياء شخصية تخرج الكتاب عن
 الجميلة النافهة التي تضيتها مــ أخوة أعزاء تعرفت على كثير منهم في كلية
 المدرسة التي تخرجت منها وتلقيت فيها العلمه على يـد مدرسين أفاضل من أمثال الأستاذ عبد الله باحاوي ، الأستاذ حامد الصحفي ، الأستاذ زكي إمام ، أحمد متولي وغيرهم.

دعني عزيـزي القـارئ أشـاركك بعض هنـه الأوتـات عن طريـق الصـور ففي الصورة مواضيع ومواضيع لا يستطيع تلمي أن يكتبها وأرجو أن تـدرك عينـاك معانيها ، وأنـي لا أهـدف إلى تحويـل الكتـاب إلى مذكـرات شــخصية ولكني أريد أن أصف جمال حياة الجامعة مع الأصدقاء الصالحين وأنها ليست حياة رتيبة كلها جد ومذاكرة فتط.

> الصورة الأولى :

في الحيـاه الجامعيـة جميع الأصدتـاء أحبـه إلا أنــك ســـلاحظ أن هنــاك
 بأوتاتهم بصورة أكتر ، هذه الصورة لرحلة في الباحة ( تـم اختـلاس وتـت
 جلوسـا د/ خالد الروهي (استشـاري الأمراض الباطنة في جامعة الخليج) ،

الدكتور عبد الرحمن صبياني ( أستاز هساعد واستتشـاري الجراحة في كلية الطب جامعـة الملك عبـد العزيـز) ، الدكتـور محمـد عابد باخطمــه (أســتاز مشـارك واستشــاري جراحـة الكبـد كليـة الطب جامــة الملـك عبـد العزيـز ) ، الدكتور أسـامه الريـس ( أسـتاذ مســاعد واستشــاري جراحـة الأطفـال بكليـة الطب جامعة الملك عبد العزيز ) والدكتور محمد مدني الفتني ( استشـاري طب الأطفال بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة).

الصورة الثانية :
التقطت هذه الصورة في السنة الرابعة طب .. جلسة .. تجلي .. واستراحة الدكتـور عبـد الرحمـن صبيـاني - الدكتـور محمــ مدنـي الفتتـي - الدكتـور جمال صديق دليل الرحصن ( استشاري وأستاذ هساعد جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الملك عبـد العزيـز ) - الدكتـور هاثــم اليـــروس - الدكــور حبيب مـرزا عـالم ( استشـري طب الأطفـال بمستشـنى الأطفـال بجــدة) الدكــور خـالد الدمياطي ( مقدم طبيب واستشـاري جراحـة المــخ والأعصـاب بمستشفى القوات المسلحةَ بالهدا) - الدكتور محمد عابد باخطمه.

## الصورة الثالثة :

 على السكان قرر أحدنـا التقاط صـورة تذكاريـة. هـن اليميـن الدكتـور جمـال

صديـق دليـل الرحصـن - الدكــور محــد عـابد باخطمـه - الدكتـور هاشـمـم عيدروس ( استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهـ بالمدينة المنـورة) - الدكتور حبيب مرزا عالم والذي يهتم بإتقان العمل في دقائقه قبل عظائــه - المقدم طبيب خالد دمياطي - الدكتور نصر الدين ظافر ( استـــاري طب وجراحة الليون بالمدينة المنـورة) - الدكتـو علي شـعبط ( أســـان هشـارك
 العزيز بجدة).

الصورة الرابعة :
وأخيرا .. مسيرة التخرج .. إلى العمل .. و تـل وداع أحد أجمل مراحل العمر .. واستقبال أكثرها مسؤولية.

الصورة الخامسة :
عندما يهتم المدرسـين في الثانويـة الحامـة بطلابـهـه ومشـاركتهمه وحسـن توجيههم يستطيع الطالب أن يبدأ في الاتجاه الصحيح .. الصورة لثـانلاثة من
 سعادة الأستاز أحمد المتولي وسعادة الأستاذ حامد الصحفي .. جزاهمم الله

بكل خير.

مكان اعتز به كثيرا .. من هنا بـدأت ثنـاعتي لدخـل كلية الطب تتكون .. بفضل الله بـم بفضـل أسـاتذه أجـلاء مثّل من ذكرتـهم في الصـورة السـابقة . أصبحت طبيبا.

ولكن النيكر يـود إلى صاحبه ..إلى من اختار لي المدرسـة .. إلى هـن سـاعدني بكل شئ حتّ أسـتطـيع أن أحسـن الاختيـار إلى والـدي يرحمـه الله تعالى وإلى والدتي يحفظها الله تعالى.

وبعد عزيز التـارئ سـأقف هنا وإلا لو أطلقت لنفسي عنانها لخرجت عن الموضوع ، فالحيـاة الجامعية ممتعة ومفيـدة ، ولن يستفيد منها إلا مـن يتعـامل معها كوحـدة واحـدة ، جـد واســتذكار يتخللـه ترويـح عـن النفـس والهـف واضح المعالم تماما .

 حبي لها أوردتها لأنها تسهم كثيرا في فهم المقصود من هذا الكتاب.




## * * *راسة الطب بين التحديات والمسنتوليات *

## كاية الطب




في كلية الطب ... في الممارسة اليوميةة للطبيب .... الخيار دانمأ بين احترام الوقت بدقة .. أو .... الهزيمة

## كلية الطب

الطالب الذي دخل كلية الطب عن قثاعه وعن معرفـة حقيقيـة لقدراتـا وتصصيـم على المتابعة فهليـه عندما يواجـه صعوبـات ألا ييئس أو يستســـلم بـل عليــه أن يجتـهـه ويثابر ويسأل ويتعلم . عليه أن يطلب هن أساتذته أن يساعدوه اكثر وان يوضحوا


 عمومـا وطالب كلية الطب باعتباره طالبأ جامعيا أما ثيمـا يخص طالب الطب فإن الأمور التي ذكرتها سابقا تتتبر في عداد الواجب أكثر منها في عداد المفيدة

إذ إن طالب الطّب يحتّج إلى التركيز على الخصائص والمهارات المذكورة

 عود نفسك على الحرص على الاستماع إليها كل ليلة أو كل يـوم ولا تــــع شيئا يلهيك عنها ، استمع ! !ليها في أول أسبوع فقط ... ولا تقلق إن لم تفهم

شيئا أنت تريد فقط أن
 اللفـة ... وســوف تفـهـهـر
 تربـط مــا تشـــاهد بـــا تسمع ... بعد ذلك عليك باختيار تـاموس مناسب وضــه بجـانبك وحـاول أن تلتّقط بعض الكلـــات وان تبحــث عنــــها فـــي القاموس .. حـاول عـة مرات .. بل مرات كثيرة ويــد حوالــي شــــهـين تقريــأ مـن المحـاولات الجادة مع الاستمرار في
 الأخبار كلها . واختيـار نشرة الأخبار مهم لأن المتحدث إنما يتحدث بفير لفته الأساسية فهو غير سريع ونشرة الأخبار تتكرر فيها نفس الألفاظ بصورة مستمرة تقريبا.

بعد ذلك حاول أن تطبق ما ذكرناه في اكتسـاب المهارات المسـاعدة في نشرة الأخبار ثم انتقل تدريجيا إلى تصص الأطفال الكبيرة وهكنا .. المهم لا
 تحتّاج إلى بناء الأسانس أولا ثم أن تضيف عليه .

وأمر آخر في غايـة الحساسـية والأهميـة لطـالب الطب ألا وهـو التنظيـم واعتبار أن الضـائُ من الوقت إنما هـو خســرة فادحـة ، ومربـط الفـرس هـو تحديد الأولويات ، وكآحد طلاب كلية الطب يجب أن تكون أولم الأولويـات هي دراسة الطب وان ينوى ذلك لوجه الله تعالى وأتترح ما يلي :-

1- أن تبدأ بالتعود التدريجي على أن الاكتفاء بعدد ساعات نوم اقل حتى . تصل إلى 7 - 7 ساعات يوميا
الr الاستذكار في الصباح الباكر فهو اكثر فائدة من السهر في القراءة

 والاستيقاظ متـأخرا ومنهكا ، وقـد بين الرسـول صلى الله عليه وســـم
 بكورها) . أنت بحاجة إلى أربع سـاعات هذاكرة يوميا وان زدت فذلك
r- أن تحـاول توسـيع معلوماتك نـي كـل شـئ تـدرسـه ويشـتى الوســائل وليكن هدفك دائما هو فهم الموضوع وترسيخ أساسياته في ذلـي فان فعلت ذلك فانك ستجد بعد فترة إن معلوماتك واسـعة وعميقة ولا أنسى أن أوضـح أنـك إذا اتخـذت هـذا الأسـلوب فـي المذاكـرة فــإنك
 |الإكلينيكية بل وبعد تخرجك كطبيب凡- لا تقتصر على البحوث المطلوبة منك بل حاول أن تبحث لنفـــ حتى تتهلم أكثر .
0- في يوم الخميس استيقظ مبكرا كالعادة واستغل الفترة الصباحية وحتى وقت الظهر في استـدراك مـا فـات خلال الأسبوع أو الاستزاده آ وبعـد

 هجرد المشي ( البلياردو والكيرم وأشباهها ليست رياضة الـيا ). 7- يوم الجمعة اذهب مبكرا للصـلاذ وحاول أن تحفظ شـيئاً من القر آن لا لا
 صلاة المفرب بساعة تقريبا حيث تبدأ أسبوعك الدراسي مرة أخرى .
 ويكـون بجـانبك تَاموسـاً ، فـها يــودك على ســرعة الــراءة وزيـادة حصيلتك اللنوية . اشتر القاموس الطبي (عربي إنجليزي) وهو متوفر


يوميا لا تحاول حفظّ الكلمات فقط استرسـل فيـ القراءة وعاود ذلك
 وصل ومن تقاعس عن صعود القمم يبقي إلى الأبد يين الحفر.

لقد اقتصرت فيمـا أوردته أعلاه على ذكر الأسـاسيات المهمـة مـن وجهـة نظري والتّي يجب على من يريـد الانتظام بكليـة الطب التـود عليهـا أن يبدأ بإعداد نفسه لنـلك منـن مرحلة الثانويـة الحامة .. وبينت أن من فـل زلك من الطلاب سيجد نفسه منسجما اكثر فـي كليـة الطب ، صحيـح أنـه سيجد الدراسة فيها صعبة ولكنها ليست معقدة ..

وأريـد أن اختم تولي بـأن على من يتقـدم لدراسـة الطب أن يعلم أن دراسـة
 يبنل جهل يتناسب وها يطمح في الحصول عليه ، والمثل العربي يقول : ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر.

فليكن الطـالب جـاد منــن البدايـة ، لا يكسـل ولا يهمل ولا يتهاون وليجــل مستقبله نصب عينيه دائماً وهمه الاستفادة ثم الإفادة بعد ذلك لأهله ووطنه وليطلب مرضـاة ال' ه من عمله وليستعن بالله فيمـا عزم عليـه فاللـه في عـون العبد ها دام العبد في عون أخيه.

* دراسة الطب بين التحديات وإلسـنوليات *


## - المجموع المرتفع وكليـة الطب:-

الملاحظ أنه عندما يحصل الطالب على مجموع مرتفع فإنه غالبـا مـا يتقدم لكلية الطب وحتى وأن لم تكن لديه رغبه حقيقية لدراسة الطب ـ وهذا يعود
 المجموع الحالي في الثانوية الحامة ليس بالأمر الحاسمه فقد يقبل الطالب في كلية الطب ، ولكن مجرد قبوله هـذا لـن يؤهله للاستمرار وان استمر فتّد لا يتمكن من إكمال دراسته ، وان اكمل فقد لا يكون طبيبا ناجحا ، أتول هـا
 والمرشحين لدخول كلية الطب حصلوا على مجاسيع عالية ، ولقد كنت أتعجب هن هنه المجامع العالية وكيفية الحصول عليـها ومـا زلـت ... وفـي المةـابل فأنتي أيضا تابلت مرشحين لكلية الطب لـم يـحصلوا على نفس النسبة العالية




 (\% \% \# \# $\#$
 رغبة حقيقية فستجده يفتقـد إلى العزيمة لرفع مستواه والمجاهدة مـن اجـل الاستمرار ويجنح إلى الأسهل فيختار الانتقال إلى كلية أخرى ويظل يتنـلـل

بين كلية وآخرى حتى يجد نفسـه في كلية تناسب هدغـ العملي فيستمر إن وفق وينتج
أمـا الطالب الذي دخل كلية الطب عن رغبة صادتــة في مهنـة الطب فـــن الدرجات المنخفضة في البداية لن تكون عانقّا له دون تحقيقى طموحاته بـل
 نفسه قوة الدافع والمزيمة على الاستمرار فينجِح ويستمر ، يجب على الطالب أن ينظر إلى المجموع على أسـاس أنـه تذكرة الدخول لكلية الطب ليس إلا ، فالثخص الذي يريد السفر بسيـرة أجرة هن جده إلى مكة المكرمة مثلا لن يقبل منـه لو تقدم بتذكرة سفر درجة أولى بالطائرة من جـدة إلى نيويـورك ،
 بكلية الطب فقـط لأن مجمـوع درجـاتك مرتفـع بـل عليـك أن تـلمـس رغبـاتك الحقيقية والمجال الذي يمكن أن تنجح فيه فتتقدم بالتالي للكلية المناسبة. هل كلية الطب هي أفضل الكليات؟
الجواب : ل .. ثم لا .. ثم لا
 لتصبح بعد زلك هؤهـلا لخدمة هجتمعك بصـورة عامـة ونتحقيـق طموحـاتك بصورة خاصة ، بل أن الجامعة كلها ليست افضل طريق يمكن سلوكه .

وأحيانا من حيث لا نشعر نجعل نظرتنا للأشياء تبع لنظرة المجتم فلا نفكر بأنفسـنا ولأنفسـنا ولمجتمعنـا ، أننـا نقيس إنجازالتنـا بنـاءا على مـدى قبـول المجتمع من حولنا لهذا الإنجاز .. وهذه الطريقة اعتقد أنها غير صائبة وان كانت صحيحة أحيانا ... نعندما ينظر المجتمع إلى حسن الخلق والى الشهامة والى الكرم أنها أمور تستحق التقديـر والاحترام فهذا أمر لاثـك انـه حسـن وانه هبنى على المبدأ العام لنا وهو دين الإسلام ... أما عندما ينظر المجتمع إلى أن هناك فرق بين المهن وان المهنـة الفلانيـة افضـل مـن الأخرى فهذا أمر يمكن تبوله بصعوبة أما عندها ينظر بدونيـة إلى مهنة دون أخرى فهذا أمر مرفوض ولعل الإقبال على الجاهعة هو هن تبيل الضفط الاجتماعي اكثر هنـه من قبيل الرغبات الفردية.

فقد يكون الشاب راغبا ويجد في نفسه المقدرة على القيام بحرفة يدوية
 بحاجـة إلى شـرح طويـل ومناقشـات هتــددة وإكتفى بـالقول أن مثــل هــنا التصرف يؤدى إلى تضييع وقت الشخص ، وحرمان المجتمع من مجال يمكن
 فلك أن تصور مدى الفوضى وتضييع القدرات الكثيرة لُشبابنا ومؤسسساتنا

* دراسة الطب بين التحميات رالمـــنوليات

المجتمع الم.لمه كالبنيان المرصوص متكافل متضامن وأفزاد المجتمع وهمر متوزعون على جميع المهن والمهارات الحرفية والفكرية وجميع المهن وجميع الكفاءات وجميع القـدرات بحاجـة لبعضـهم البعض ويكمـل بعضـهـ البعض الأخر فيستفيد كل واحد من الآخر في مجاله ، والمؤمنون أخوة كل منهم يسد خلل الاخر ويكمله.

- الكيمياء ... الأحيـاء .... الفيزيـاء:-

انطبع في مخيلة الكثير من طلاب الثانوية العامة أن الطالب عندما يحصل على مجموع درجات عانية في الكيمياء والأحياء فابنه يكون مناسبا فيا فيا للدراسـة في كلية الطب وانه عندها يكون كذلك في الفيزيـاء والرياضيـات فإنـه يكون
 الانطباع .. وهو وان كان صحيحا نوعا ما في فكرته العامة إلا انه لا يمكن |عتباره مقياسـا ... فهناك طلاب كثيرون مجتهدون في كل شئ بما في ذلك
 هولعون بالفيزياء والرياضيات وحبهم للكيمياء والأحياء قي حدود المعتاد إلا انهم طلاب طب مجتهـون ونـاجحون . الذي أريد أن اصـل إليـه هو أن المواد في الثانوية العامة يـجب ألا تكون هـي المقيـاس لصالاحيـة طـالب مـا لدراسة الطب من عدمها ، إن الرغبة المبنية على قناعة واقعية هي التي يجب أن تحدد دخول كلية الطب من عدمه ...

التقيت بطالب ثانويـة عامة تمنيت أن يكون طبيبا فهو هـن النـوع الـــي تشعر انه طبيب قبل أن يدرس الطب .. فوجدت عنده معارضة لدراسـة الطب
 دراسسة الحاسب الآلي ... إنتي اعتقد أن هناك من الطلاب في الثانويـة العامة هن تمنعهم أسباب غير صحيحة هن دراسة الطب تماها مثل ما أن هناك طلاب
 المتعدده يساهم في توضيح الرؤية اكئر.

هناك من يعتقد أن دراسـة الطب تحتاج إلى مـهارة فـي الحفظ والتذكـر السريصين ، أما الهندسة فهي تحتاج إلى فهه وهم دفهوم خاطئ.

إن الطب بحاجة إلى الفهه أولا وفي بصض فروعه بحاجة إلى الحفظ اكثر
 قاعدة مطردة فحتى من لا يملك موهبة الحفظ أو حتى لا يحب الحفظ يمكنه أن ينجح ويستمر ويتفوق في كلية الطب.

أعتقد أن المبالفة في التركيز على أهمية عدم إلجبار الوالديـن للطالب على الو

 للطالب لاختيار ما يريد

إن ترك الطالب يختـر هـا يريـد دون توجيه مـن الوالديـن أو دون ضفـط مناسب هنهما عند الحاجة ربما يكون أكثر خطورة على الشـاب في هنـه المرحلة من الحمر التي لـم تكتمل فيها نظرتـهـ إلى الحيـاة بعـد ولـم يخـوض تجاربها وله يتعرف على مسئولياته بصورة شمولية.. فهو هـازال بحاجـة إلى
 المجال المناسب و بالطريقة الصحيحة.

إجبار الوالدين لأبنهما على دخول كلية الطب أو غيرها دون رغبة منه أمر
 غائرا يؤدي لفشله أو يجعله يكمل في حقل لا يحبه مما يجعله (في مجال الطب) طبيب بالمهنة والوظيفة فقط وهو أمر غير محبذ بتاتا وربما يكون

خطِيرا .

وهن نفس المنطلق تـد يؤدي عدم التوجيـه في الوتَـتـ المناسـبـ إلـى أن يكمل الشـاب في مجـال لا يتقنـه وهـو مسـلك آخـر لنفس النتيجـة ألا وهـي الفشـل

*     * دراسة /لطب بين التحديات والمستوليات *

أعَقد أن الوالديـن (أو هكذا المفترض) همـ أعرف النـاس بابنـهَ ومـن واجبهم(بل ومن حقه عليهم) توجيهه في هذه المرحلة الهامة والمصيريـة من حياته.
 الرغبة في الشهرة وأحلام الوجاهة لأبنهما ولهما ، وليكن الوالدان اكتئر تعقلا
 الشاب كرجل له قيمة في مجتمعه ووطنه ... بصرف النظر عن مجال عمله.

- مشـاكل البـدايـة:-
 والمشككلات تجعله يقف مع نفسـه ويسـألها .. هل أتم دراســتي للطب أم ... أَف هنا وابحث عن مجال آخر .

إن صعوية الدراسة وتدنى الدرجات وعدم الشــور بـالقدرة على المتابعة
 النظر في حاله ومستقبله ، وغير الراغب يأخذ تراره بالترك ، أها الذي يكا يكون بين الرغبة وعدمها بمعنى (لا فرق عنده بين الطب وغيره) فهو أمر أقول بكل صراحة انه متروك لقضـاء الله وتـدره واقصـد بذلك هقولة عمر بـن الخطـاب
(إنما نفر من قـدر الله إلى قـدره) بمعنى أن كل أمـر إنمـا هـو بقضـاء اللـه وتدره
ذلك أن المحاضر يدخل لأول مرة ويتكلمه لمدة ساعة باللفة الإنجليزية
في موضوع لهم يسمع به الطالب تَبل زلكلك في مادة الفيزيـاء .. وهنا يقول الطالب لنفسه .. يعنى الفيزياء كعي حتى في كلية الطب ليس هنا فحسب بل وباللنة الإنجليزية .. ترى ما هي علاقة الفيزيـاء بـالطب ؟ آنـا لـهـ ادخـل الطب حتى أدرس فيزيـاء ومعادلات .. أريد أن أكون طبيبا وهذا ليس طب .

تنتهي محاضرة الفيزيـاء الأولى ونسبة مـا حصلـه الطـالب المستتجد هنها
 نفسا أمام نفس المثكلة .. المحاضرة كلها باللفة الإنجليزيـة ، وأن فهم شيئا فهو قـد فهم بعض المعـادلات لأنـه يعـرف رهـوز بعض المركبـات والعــاصر
 فلماذا لم أفهم المحاضره أو ما فهمت منها إلا ربعه!!

وتبداً محاضرة الأحياء فإذا هي مثّل سابقتيها وتتوالى المحاضرات ويستهر حالـه على هذا المنـوال حتـى يحيـن موعـد الاهتحانات . وتكو النتائج .. ولأول مرة في حياته تكون درجته هي .7 ريما الرسوب أعلى درجة في سجله هي Vo إن وجدت ـ وهنا يبدأ الطالب

يوجه اللوم إلى الكليـة وتعقيدها وعدم تفـهم الأســاتذة وغير ذلـك . إلا انـه نسى أن يقف أمام المرآة وان يسأل نفسـه السـؤال المههـ .. وهـو هـل أنـا هنـ
 أكون هنا ؟ أو لأنني فقط كنت أجرب؟

أعتقد إن الأسباب المؤدية إلى ترك كلية الطب في السـنة الأولى بـالذات وفى السنوات اللاحقة بعدها هي آلتي ذكرتها سابقا وهى أسبابه لا تظهر إلا بعد الرسـوب في السـة الأولى أو الثانية عنـد الأكثر أو الثالثة في حـالات . نادرة .

ولا أعرف دراسة علمية توضـح أسباب خروج الطلابب هن كليـات الطـب عندنا ولكنني أظن أن كثيرا ممن يخرجون لا يرغبون أصـلا في دراسـة الطب
 دخلت الكلية بسبب مجموعها العالي وبـدون رغبـة حقيتـة لدراسـة الطب أو حتى لمجرد التجربـة . إن تأكد الطالب من رغبته الحقيقية من دراسـة الطب ويعد أن يعلم ها هي طبيعة دراسته وطبيعة العمل فيه بعد تخرجه ومقارنتها بالمجالات الأخرى ومدـى ملائمـة كـل ذلـك لأهـداف الطـالب وطموحاتـه فـي الحياة يـتبر أمرا مهما للطالب حتى لا يضيع وقته ووقت أسرته.

لو وتَف الطالب بصـدق أمـام نفسـه ، بعد أن جـرب دراسـة الطب فـي السنة الأولى ، عن المجال الذي يرغب دراستـه فانـه بـهذا سـيوفر على نفسـه تضييع المزيــ من الوقت .
 صعوبات في الدراسة في أول سنة في كلية الطب هـو : مـا هي طموحاتي وأمنيـاتي في الحياة ؟ والإجابة على مذا السئال مههة جـدا ليس فقـط في في

 ويقيهم ششاريع ضخمة ... الخ . وطبيعي أن مجال هذا الطالب التجارة مثلا وتد يكون طموحه هو تكوين شبكة علاقات واسعة مع فئات عدة يستطيع من خلالها أن يستفيد منها هو شخصيا وان يفيد غيره وطبيـي أن يكون مجال هذا الشخص هو العلاقات العامة ، وقد يكون طموحه هو أن ينظم ويصبح قائدا لمجموعة تعمل لهـف محدد وهذا هجاله الإدارة هئلا وهكذا ، وهناك
 مواهب شخصية ، ولكن الرغبة هي دراسة الطب.
إن أكثر شئ يمكن للطالب أن يضر فيـه نفسـه هو أن يسـلك طريقـا غير الطريق الذي يحرف في نفسهـ انـه سينجح فيهه بـل ويبــع ع الطــالب الـذي دخل كلية الطب عن قناعة وعن معرفة حقيقية لقدراته وتصميـم على المتابعة

فوليه عندما يواجه صعوبات ألا ييئس أو يستسلم بل عليه أن يجتّد ويثابر ويسأل ويتعلم • عليه أن يطلب من أساتنته أن يساعدوه اكثر وان يوضحوا
 ويستمر .. وبمجرد مرور السنة الأولى فإنه سيجد نفسـه يقترب من هدفه رويدا رويدا ويزول الخوف.

نصيحتي للطالب الذي دخل الكلية لأنه يعتقّد انـه لا مـانع لديـه أن يصبـح طبيبا وفي نفس الوقتت لا مـانع لديـه أن يصبح مهندســا أو طيـارا أو ضـابط
 واكثر في المردود المادي.

نعـم أن لديـه احتمـال فرصـة الاسـتمرار حتـى التخـرج أن ســـحت لـك الظروف ولكن ليحذر من شـئ واحـد وهـو وباختصـار (مـا كـل مـرة تــــمـم الجرة) قـد يجـد نفسـه في آخر سنـة من كلية الطب ويعيـد الاهتحـان مرات عديـدة دون أن يستطيع النجاح ويكتشف انـه درس لمـدة عشر سنوات ولــم يستطيع أن يتخرج كطبيب ولا أن يعود طالبا عاديا ليفير ججال دراسته . إند وضع لا يحسد عليه وهى مشكلة حقيقية .

## الطب

# والنظظرة الاجتما عية 



)

## الطب والنظرة الإبتما عيـة

فنظرة المجتمح إلى الطب نظرة احترام وإجلال وتقديـر .. وتنسـحب مــه النظرة على الطبيب باعتباره يقوم بمهةة التطبيب ونظرة الاحترام والتقدير للطبيب هی التى تجمل
 النفس من غبطه وسعادة إل أن لها وجها آخر وهو انه بقدر ما يحترم المجتمع الطبيب
 ذالل على حساب صحته ونفسه هو كطبيب.

تنظر جميع المجتمات إلى الطب نظرة تقدير واحترام وتولى الطب مكانة في الصدازة عند تخطيط حاجاتها التنموية .. وتشارك الكثير من فروع العلم في تسهيل التطيب والعلاج والتشخيص .. وتنفق الـدول المتقدمـة والناميـة جزء كبير من ميزانيتها على الطب وفروعه وتجتهد الجامعات لتطويـر الطب من الناحية العملية والنظرية واستحصاث تخصصات تخدم العملية العلاجية .. والتطود الطبي مقياس للحضارات والتقدم المدني ومن النـادر بـل المنعدم أن تجد شعبا متقدما في شئ ويكون متخلفا في الطب .. إن انه دون الاهتمام بالطب فلن يكون هنــال إنسـان صحيح يقوم بصناعة الحضـارة والتنميـة .. وباختصـار فنظـرة المجتمـع إــى الطـب نظـرة احـترام وإجـلال وتقديـر ..

وتنســحب هـنه النظـرة علمى الطليـبـ باعتبـاره يهـوم بمهمـة التطبيـب ونظـرة الاحترام والتقدير للطبيب هي التي تجعل الكيّير يرغبون في دراسة الطب ... وعلى الرغم من جمال هذه النظرة وما تتركه في النفس من غبطه وسعادة إلا أن لها وجها آخر وهـو انـه بقـدر مـا يحترم المجتمـع الطبيب فإنـه يتوقـع هنـه الكتير والكتير جدا . فهو بتوتع منه أن يتفانى في مهنته حتى لو كان ذلك على حساب صحته ونفسه هو كطبيب • يتوقع هنه أن يكـن طبيبا على مـدار الأربع والعشرين سـاعة ولبقية حياته ويتوتع منه أن يكون طبيبا فقط .

عندما يضع الشخص نفسـه أمام هذه التوقعات الاجتماعية فإنه سيكتشف انه لا وقــت لديـه 'نفسـه ، هـنا التوتِع خطير لأن الطبيـب الـذي لا يفعـل زلـك سيجد نفسـه أهام نقد لاذ ع وهجوم شـرس لا يعرفـ الهوادة

إذا فـالمجتمع ينظـر إليـك بتقديـر واحـترام طالمـا لبيـت توقعاتـه (وهــى صقبة) ونظرة ربمـا تصـل إلى السـخط إذا انعكس الحـال. قــد يقـول الطـالب لنفسه لا بأس تبلت التحدي لأن الطب مهنة إنسـانية ترفع المعاناة عن المرضى وتخدم المجتمع ويتفانى الطيب لخدمة غيره.. وتمر السنوات ويتخرج الطالب

وهنا تبدأ فترة أخرى في حياته هي اختيار التخصص فعندما يتخرج الطالب مـن كليـة الطب ويعطى اســم طبيب ، فــن أمامـه علـى الأقــل أربـع ســنـوات

ليتخصص وبعدها فترات أخرى حتى يشعر انه اصبح طبيبا استشاريـا يـلك خبرة واسعة وناضجة

- الطبيب والزواج:-

بعد أن يتزوج الطبيب نجده في موضع الطبيب والزوج ، والزوجة تبل أن
 ولكنها تريده وتتوقع منه أن يكون زوجا أيضا . فللبيت متطلبـات وللمستقبل متطلبات وهكذا وبعد أن يصبح الطبيب الزوج أبـا لطفل ثــمر رب لأسـرة فيها عدة أطفـال ، وبعد ذلـت لأسـرة كـبر فيـها الأبنـاء والينـات ولـهم متطلباتهـهم الكتيرة ابتداء من الأكل والشُرب ومرورا بالتعليم وانتهاء بالتزويج

كل هذا والمجتمع يريد منه أن يكون طبيبا فتط ، فلو أراد الطبيب أيضـا أن يكون طبيبا فقط نإن أسرته ستضيع ومستقبلها سيكون في مهب الريـح .. أما إذا فكر أن الطب مـا هي إلا وظيفـة تـدر دخـلا ويمكـن اسـتـنلالها لجلــ


 وإذا بأسـرته تمتبره هصـر دخـل لا اكثر ولا أقـلـ الطبيـب الســيد هـو مـن يكون متوازنا فيقوم بالتوفيق بين واجباته كلها: الطب ، والبيت ، ولا والا ولا وهو أمر في غاية الصعوبة ولا يقدر عليه إلا من وفقه الله تعالى إليه .

إننـي لا أحـاول مناهثــة نظـرة المجتمـع مـن جميع نواحيها فـي هـــا
 الحقائق ليسهل اتخاذ القرار. أما بالنسبة للثُروة .. فجزى الله اله وسائل الإعلام والتلفزيون والسينما بما تستحق ، لقد أثرت على عموم الناس حتى انطبع في مخيلتهم صورة الطبيب على انه شخص يجد وظلـيفة بمرتبـب عـال ومميزات ليست لفيره منذ أول يوم له بعد التخرج .. وأنه بمجرد أن يصبح طبيا فإن الفوائل تتمنى أن يتقدم لها لتوافق فوراً على تزويجه هن ابنتها .. وما هي إلا
 يطول الأمر تبل أن يبنى تصـره ليسكن فيه .. ويتمتع بإجازتـه في أمـاكن جميلة .. وأبنـاءه فـي أحسـن الـــدارس ، والجميـع يفسـحون لـه الطريـق والجميع يخدمه و... الخ .

بل أن طالب الطب يدخل وهو يعتقد انـه بمجرد تخرجه سيصبح تـادرا على أن يحقق ال (0ع) وهى عروسه ، عربية ، عيادة ، عمارة ، عزبة

دعونـي أضعها أمامكم بأمانة وصدق : الطب ليس هـو الطريـق الصحيح والأمثل للثروة بـل توجـد مجـالات أخرى كتـيرة غير الطب أفضـل وأشـرف
 يحقّق نفس الثروه بغير الطب وبأتل هن الجهد المبذول في الطب ، ـــم أن

الجمع بين الثروة الطائلة وأخلاقيات مهنة الطب أمر يصعب حصوله ولا أريـد الاسترسال في هناقشة هذا الموضوع نظرا لحساسيته المفرطة.

أريد أن أقول للطالب ولولى الأمر أن الطبيب الذي تشاهدونه في الأفلام لا تمثل الواتع . الطب مهنة متعبة والطبيب شـخص يجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين ما يجب أن يكون عليـه ني مهنته وفـى أسـرته وفـى علاقاتـه الاجتماعية الخاصة . أرجو ألا تتعجلو! باتخاذ القرار ، أن تنظروا إلى الأمر من جميع جو|نبه لا إلى جانب واحد فقط منه هذا حتى يكون القرار صحيحا وحتى تضمنوا أن أطباء المستقبل هم أطباء فعلا وليسوا فقط أسماء.

بقى أن نذكر شيئا عن الوظيفة . أن الحصول على وظيفة للطبيب أمر ليس بالسهولة التي يعتقدها الكثير . والأمر يزداد صعوبة بل ويتجه نحـو التحقيد
 والتخصص المرغوب. لو نظرنـا إلى المجالات النظريـة للتوظيف في القطاع الحكومي والخاص والثركات ، فان الأطباء يعتبرون في أعلى سـلم الرواتب بالنسبة لنيرهم من الوظائف الحكومية .. ولكن الوظائف الحكومية لن تستطيع استيعاب الجميع وان استوعبتهم فمن الصعب أن يكونـوا جميعا فـي المـدن ومن الصعب أيضـا أن يدخل الجميـع برامـج تدريـب تؤهـل للتخصـص ومـن


العمل الخاص والشركات فلا يوجد نظام يجبرهـا على إعطاء حـد أدنـى من الرواتـب ولا اسـتعداد عندهمـا للتضحيـة مـن اجـل تدريـبـ وتطويـر الطبــبـ السعودي .. هـم يحبـنون التعامل معـه جـاهزا والإطـار الـذي يـكـمْ تـشـفيل الطبيب هو مبـدأ الربـح والخسـارة الماديـة ، إن الحصـول على الوظيفـة ألتـي
 وإنني أشك أن يحصل على كل ما يريد دون أن يقدم تنازلات كبيرة بل ربما يأتي وتت ويتنازل فيه عن كل شئ تقريبا حتى يجد مجرد الوظيفة .

مـا أردت ممـا ذكرتـه أعـلاه التثبيـط ، بـل أردت أن أضــع الحقــائق محـددة ومجـردة ليسـهل الاختيــار وليهــم الطـالب وولـى أمـره أن مســألة اختيـار الطـبـ كسستقبل تكتنفها كثير من الصعوبـات التي نرى بعضها ولا نـرى البیض الآخر
 تَد حزموا أمرهـم على اختيـار تخصـص الطب فعليهم الاسـتمداد لمواجهـة كـل الصعاب وتحمل مختلف التضحيات : ثمن يخطب الحسناء لم يفلها المهر

ويبرز السؤال الذي يطرح نفسه وهو .. إذا كان هذا هو الحال مع الأطباء .. فنفس المسألة مع غيرهم ، فليكن الطب إذا هو الخيار ليس لذاته بـل لأنه احسن الممكن -- أليس كذلك ؟

الجواب يجب أن يكون بالنفي فان الوظائف إذا كانت شحيحة في القطاع

الطبي فـإن الأمـل لتجاوز المشكلة ليس كبيرا نظر| لمتطلبـات الخبرة عنـد الاطباء . فمجال الخبرة عند الطبيب هو الملاج والتدرب على العملية العلاجية نفسها . أما مجال الخبرة عند غير الأطباء فهي ليستـ في العملية العلاجية ولنلك يصبح الشخص خبيرأ في أمر ما في وقت اقصر من الطبيب بكثير • ثم إن الانتقال بين التخصصات في القطاعات الفير طبية يتم بمرونة وسهولة اكثر من الهطاع الطبي بكتير ، ويوجـد أمـام غير الطبيب فرصـة حهيقيـة لأن يـــأ بنفسـه عمـلا أو مشـروعاً صفـيرا ثـــم لا يلبـث أن ينــو سـريعاً دون الاعتماد على غيره بصورة هباشرة ، أما الطبيب فحتى لو توفر لديـئ رصيـد هن الخبرة والقدرة على العمـل الخـاص فإنـه يكون بحاجة إلى الاستعانة بمـا يفوق طاقته وتدراته النذاتية حتى يتمكن هن العمل والنجاح ، ثم إن الوصـول إلى الهدف في القطاعـات الأخـرى يمكن أن يتـمر هـن عـده مداخـل ويطـرق مختلفة أما في الطب فلا يوجد إلا مدخل واحد وان تعددت الطرق .

وثمة أمر هام يجب التنبه له وهو انه إذا كانت الوظائف ني القطاع الحكومي شحيحة بالنسبة للأطباء وشحيحة بالنسبة لفيرهم فالطبيب ملزم بل وربما مجبر على القبول بالمعروض أما غيره فليس مجبرا ولا ملزما بالقبول بالمعروض .وإذا قدم ا"قطاع الخاص والشُركات عروضا غير عادلة للأطباء فإن مجال المناورة أهام الطبيب قليلة أما مجال المناورة عند غيره فهي اكبر بكثير.

بطبيمية الحال أنا أتحدث إلى شاب مجتهد ومثابر ويسعى لتحقيق هدف ..
أما الشاب الذي يريد أن يرتاح من بداية طريقه فلا مستقبل لها ولن يكون له مكان في قافلة الباحثين عن الأفضل.

أن الطبيب السيد هو منيونقه الله تعالى للتوفيق بيـن واجباته كلها ، الطب ، والبيت والأسرةً . وهو أمر في غاية الصعوية ولا يقدر عليه إلا من وفقه، الله تالى إليه. الطبَ ليس هو الطريق الصحيح للثروة وهناك طرق أخرى صحيحة وشريفة للثروة. أن الطبيب اللاي تشاهدونه في الأفلام ليس هو الواقع. |لوظائف الحكومية لن تستطيع استيعاب الجيع وان استوعبتبا فهن الصعب أن يكونوا جميا فيو المدن. أما العمل الخاص والشركات فلا يوجد نظام يجبرها على إعطاء حد أدنى من الرواتب ولا استعدلد عندهما للتضحبة من اجل تدر س وتطوبر الطبيب السقودى.

الذي أريـد أن اخلص إليهه في نهايـة هـا الفصـل هـو آن الحصـول على وظليفة ممتازة للطبيب كما يتصورها الكثير أمر ليس سـهلا وهو ليس صعبا فقط بل هو صعب جدا .

## الطب بــــن

## المةّيةةٌ والفْيال



## المب بيـن الهقيـةة والذيال

أن كثير من الطلاب يتقدمون للخول كلية الطب وليس عندهم تصـود عن الطب ، أو رغبة حقيقة فيه بل ولا عزم جاد للطب لأنهم لو كانوا جـادين لأعدوا للأكمر عدته
 أطباء . تجده قد بحث ونقب وتقدم وهو يـلم تماما ما هـو مقبل عليـه وان معان معلوماته العلمية تتعدى الموجود في المنهج الاراسي وان معلوماته العامة مذهلة وان هواياته متعددة وان خياراته مفتوحة وعنده حل لكل احتمال وفوق هـا كله عزيمته على دخول كلية الطب إنما هي عزيمة وإصرار وليس عنادا

الحديث في هذا الأمر يبدأ بإعطاء نبذه عن المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لكلية الطب . يدخـل المقابلة الشـخصية الطـلاب النــاجحون فـي الاختبار التحريري الذي تجريـه الكليات عـادة للمتقدميـن .. والعمليـة تكـون على النحو التالي : طلاب بمجموع تطلبه الكلية في العادة اكثر هـن •9٪ * يتقدمـون للجامعـة
 الطب 'لهؤلاء الطـلاب امتحـن تحريـري في المـواد الملميـة * يـــمْ اختيــار أفضلهم لدخول المقابلة الثخصية * يتم اجتياز المقابلة الشـخصية وتضـاف درجة المقابلة الشخصية إلى النسبة العامة ، ثم يؤخن العدد المطلوب للكلية ويعتذر للباقينن. والمقابلة الشخصية التي تجرى للمتقدمين لكلية الطلب ينتج عنها ما يلي:

1- إما أن يرفض طلب المتقدم ويتم تحديد الأسباب ،

Y - و وإمـا أن يعطى للمتقدم الدرجة النهائيـة التي استحقها أو قريبـاً منـها ، ومن تكون هـذه حاله يكونـون في الثالب طلاباً متميزين جـدا ويقتنع جميـع القائمين على إجراء المقابلة الثخصية بذلك ويكون الطالب متميزا في جميع العناصر آلتي يتم تقييم الطالب على أساسها في المقابلة الشخصية.
r - أو أن يـأخذ الطـالب الدرجـة آلتـي يسـتحقها في المقابلـة بنـاءا علـى الأمور آلتي يقيم على أساسها الطالب في المقابلة الثخصية وغيرها

ع - وأحيانـا يكـون للمقابلـة الثـخصية دور هاسشـي إنا لـم يرفضض طلـبـ الطـالب المتقـدم فقــد تعطى اللجنـة طالبـا مـا الدرجـة النهائيـة نـي المقابلـة الشخصية ويتفوق عليه طالب آخر لأن مجموعه النهائي أكثر
 المعلومات العلمية ، المعلومات المامة ، اللفة الإنجليزية ، دوافع الدخول لكلية

الطب ، الشخصية.

في المقّبلة الشخصية يعرف الطلاب أول سئأل : وهو لمـاذا اخترت كلية الطب؟ ويعرف الاسساتذه الجواب التقليدي لهذا السؤال وهو: لأنني أريـد أن أخـدم وطنـي ولأن الطب مهنـة إنسـانية . اعتـدت أن اســال الطـالب الســؤال التقليدي وأطلب منـه أن يجيبني بنير الجواب المعتاد بمعنى أنني اطلب من الـن الطالب أن يحدثني عن دوافعه الشخصية لدخول كليـة الطب وعن طموحاتـ الـي وعن تصوره عن حياة الطبيب وعن تصوره عن الدراسـة ، في الفالب إن لـم يكن دائما يسود الصمت لانعدام الجواب.

المشكلة هنا هي أن الطالب قد ملأ تفكيره وعقله

 الأمر ذلك أن كثرة مـا يثار حول الطب والأطباء من هالة وتضخيم تجمل الطالب يعيش في خيال اكتر منه في حقيقة . وأحيانـا اطلب من الطالب أن يحـدثنـي لمــــة خمس دقــائق عن الطب فـلا يستطيع أن يتكلم لمـدة دتيقة واحده همـا يــدل على أن الطالب لــم يحـاول أصـلا أن يبحـث عن معلومات عما هو مقدم عليه ، وهو مقـد علـ على

إن القلة يعرفون مغى دراســة الطب وبغنــ


ومعـــنى
حـيـاة الطبيـب أمــا الفالبيــة العظمى فلا تعرف من الطب إلا ما يظهير في الأفلام فقطـ. أريد أن يختار الطالب الطب
 ليقتنـع بالحقيقـة ولا يجـرى

وراء خيال.
تحديد سـار حياته .

يتقدم الطالب لكلية الطب وفى غالب الأحيان يظن انه سـيبدأ في دراسـة كيف يعـالج المريـض منـن المحاضرة الأولى في كليـة الطـب وانـه سـيلبس البالطو الأبيض ويحمل السماعة مباشرة وهكذا الخيـالات تملأ رأسـه وعقله ونفسه أما الحقائقّ فلا مكان لها

وعندما يحاول الأستاذ في المقابلة الشخصية التوضيح بعض الثيء لمـا خفي عنه يظن الطالب انه أمام امتحان لمقدرته على الصمود وأن الذي يسالـيأله يريد أن يعرف مدى تصميمه على دخول كلية الطب .. البجض يكون صريحا ويستـمع إلى مجرى المقابلة ويقول لـم اكن اعلمّ زلك ولكنتي حتـى بعـد أن علمته لا اعتقد أنني سأتحول عن كلية الطب .

وبـالنظر للمعلومات العلمية فـالطلاب كلهم حصلوا على اكثر من •9٪ فـي المواد العلمية ، لكن معلوماتهم في الواقع عن المادة العلمية التي درسـوها فهي نادرا ما تتعدى أل .\%\% . أنا هنا لا أتساءل عن كيفية حصول الطالب على \% \% المواد العلمية وليس لأنه يحب المواد العلمية أو يمكن أن يبدع نيها

كثيرا مـا نجعل للطالب الحرية أن يحدثنا عـن أي جـهاز مـن أجهزة الجســم المختلفة وهنا يختار الطالب مثلا الجهاز التنفسي ولكنه لا يستطيح أن يشـرحه بالطريقة المعقولة فضلا عن الطريقة الجيدة .

وإنا نظرنـا للمعلومات العامة لـدى الطالب نجد أنها مؤسفة للفايـة وتكاد تكـون هنعدمة .. هذا إذا استثنينا المهلومات عن الفرق الرياضية.

لكـرت الأثثلة السـابقة لأرلـل على شـئ واحد وهــو أن كثـيرأ مـن الطـلاب يتقدمـون لدخـول كليـة الطب وليس عندهـم تصـور عـن الطـب ، ولا رغبـة حقيقية في الطب ولا عزم جاد لدراسة الطب • فلو كانوا جادين لأعدوا للأمر عدته ولظهر ذلك عليهم.

ومن بين الكم الهائل هن المتقدمين يبرز عدد هن الطلاب تشعر وأنت تقابلهم أنك أمام أطباء بحق. تجد الواحد منهم تـد بحث الموضوع ونقب عن ههام
 الموجود في المنهج الدراسـي ، وتجد أيضاً أن معلوماته العامة مذهلة في ثــوليتها وان هواياتـه متــددة ، وأن خياراتـه مفتوحـة ، وغنـده حــل لكـل احتمال ، وفـوق هـذا كله فـانك ترى عزيمتـه علـى دخـول كليـة الطب عزيمـة صادقة مقرونة بإصرار وليس مجرد عناد

ومن بين المتقدمين هناك طلاب تـمنى أن يكونـوا أطباء ، ولكنهه يحاولون جاهدين ألا يقبلوا في الكلية ، بمعنى انهم يحاولون ألا يكونوا بمستوى جيد حتى لا يأخنوا درجات عالية في المقابلة الشخصية وهنه النوعية هي المدفوعة من قبل الأهل لدخول الكلية ولكنهم يريـدون أن يقنعوا أهلهم انهم لم يقبلوا في كلية الطب .

إن القلة فقط هـم الذيتن يعرفون معنى دراسـة الطب ومعنـى امتحان الطب ومعنى حياة الطبيب ، أما الفالبية العظمى فلا تعرف من الطب إلا ما يظهر في الأفلام نقط .

أنـا لا أحاول أن أثبط المزائم . أنـا فقط أحـاول أن أذكر حقائق . واذكر


 وخيال واسع إلى كلية الطب خسارة له ولمجتمعه .

ولذا فأنني أريد من الشاب ومن أسرته أن يعرفوا الطاقات الكامنة في داخل الشـاب وان يتعرفوا على حاجات الوطن بصورة شـاملة وواسعة وان ينظـروا إلى المستقبل القريب والبيـد وبعـد ذـــك يقـرروا إذا كـان الطب هـو أنــبـ

المجالات ، $ا$ أريد أن يسير الجميع (أي الطالب وأسرته) نحو تحقيق أمنيـه
 والواقعية ثم تغيرت تلك المعطيات وأتيحت فرص افضل أهام الشباب وفتحت أبواب أوسـع • يجب أن نعيش في الحيـاة لتحقيـق أهـداف وليـس لتحقيـق خيالات خاصة فيما يتعلق بتخطيط أسلوب حياتنا ومستقبل أجيالنا .

لا أريد أن يختار الطالب لنفسه هجال الطب لأنه يرسمر في مخيلته صورة
 الراتب العـالي ويعيـش في مسكن ممتـاز ويدخـل أبنائــه احسـن المــارس ويعيش مرتاح البال .

تـد يكون بعض الأطباء كذلك ولكنهم تلة وليس كلهم بل وليس أغلبهمه
 والكثير جدا من جهده ووقته وصحتـه. أريـد أن يختار الطالب الطب بعد أن يعرف كل شئ عنه ليقتنع بالحقيقة ولا يجرى وراء خيال.

# النتخصصات الطبية 




عد المنططفات واليُقاطعات الخطرة ... لا تَجرب فَّط احترم وإبَّع الإرشُادات .... وإلاَ

## النتمصمات الطبية

فيالتاريخ البعيد كان الطب من /حد مهام الكهان والســـرك. وكـان بعض
 في مصر القديمة. وجاء الإغريق نن بعدهم ومارسيوا الطب خارج السـوار الععابد.
ويعد الإغريق جاء وقت ما يسمى بالعصو الوسطـى في الورويا وهو ذات الزمن

 بدايه الطب الحديت تخصصات محدرة بل كان الطبيب يـالج كل ما يعرف ، إلا أنه



 وجدت ان الغرع الصغير يصبح تخصصا بذاته نظرا لكثرة ما يحتويه.
في التاريخ البعيد كان الطب من أحد ههام الكهان والسحرة ولم يكن لأحد الحق في مزاولة التطبيب غيرهمه.. إذ أن الاعتقـاد السـائد في ذلك الو الوقـت أن الأرواح الثريرة هي التي تسبب الأمراض والتعامل مع الأرواح هو من صميـم عمل السحرة والكهان ، ولو حاول شخص ما أن يتعدى على خصائص الكهان

والسحرة فانه يعاقب عقاباً شديدأ وربما يصل إلى الموت ، وكان بعض

 وأول من فعل زلك هـم كهنة المعـابد فـي

هصر القديمة ، ولقـد اسـتطاع هـؤلاء أن يصفــوا أمراضــا وأن يضعــوا أدويـــة للأمراض الشائنة عندهـم إلا أنهم وتفـوا عند حد معرفة المسبيات.

وجاء الإغريق هن بعدهم ومارسـوا الطب ، خـارج أسـوار المعابد وبيـوت الســحرة وأصبح هناك أطباء لهم طلاب وبدءوا في وضـع نظريــات تشـرح الصحــة والمـرض
 وطرق علاجها ، ونباتـات الأدويـة وطـرقَ تحضير الدواء وهكنا.

المسلمون هـ أول من جملوا

ألفوا فيـ الكــــــبـ
 أشـا الستشفيات أو مـا كان يسـم

عندهم باسم (البيمارستانات)،
وهم أول من أنشا كليات اللطب
 الععلي والتدريب غـي الستـــفـى الطبيب.

الطبية.
ويعد عصر النهضة الإسلامية بـأ عهد النهضة في أمدوبا.

وبعد الإغريق جاء وتت ما يسمى بالعصور الوسطى في أوروبا وهو ذات الزمن الذي بـدأت تزدهر فيه الحضـارة الإسـلامية في الحالم الإسـلامي. فقـد

*     * رراسة /لطب بين/التحديلت والمسيّوليات *

أرجعت أوروبـا الطب إلى ما كان عليـة فجعلت الطب من اختصـاص الســحرة والكهنة ورجال الكنيسة ، وكانت الكنيسة تقتّل من يزاول مهنة الطب إذا لـهـ يكن من أحـد رجالها ، واعتمـدت على نظريـة أن الأرواح الثــريرة هي التـي
 العامة والنظافة الشخصية

في هنا الوقت كان الحالم الإسـلامي يزدهر في جميع النواحي بمـا فيها
 تركه الإغريق من مؤلفات وعربوها ، ثم دونوا ما كان متعارفـأ عليه عندهـم من طرق ني التطبيب ، كما عربوا ما عنـد الهنود والفرس وغير ونيرهم من الأمـم ودرسـوا كل زلك دراسـة نقدية هتحمقة ، وأضـافوا إليهـه مـا توفر لديـهـه مـن خبرات ذاتية فجعلوا الطب علمـاً هسـتقلا بذاتـه ألفوا فيـه الكتـب والمراجـع والسـلمون هـم أول من أنشأ المستشفيات أو ما كان يسـمى عندهـم باسـم (البيمارستانات) ولم ينشـؤها بصـورة عشـوائية بـل كانوا يختـارون المكان المناسب لإقامة لمستشفى ويراعون التصـاميم الهندسية الملائمة . وينشئون الأقسـام المتخصصة والخدمات المساندة والرعاية الاجتماعية والنظم الإدراريـة وغير ذلـك ، والمســلمون هـم أول مـن أنشــأ كليــات للطـب ووضفــوا نظــام للتدريس والتدريب في المستشفى للطبيب ، وأول من وضـع النظام المنهجي للاراسة العملية والاختبار لإعطاء الإجازة في الطب ، وأول من أعطلى شهادات عليا في تخصص معين في الطب ، وبهنا ويكونون أول من عرف التخصصات

*     * دراسة الطب بين /التحديات رالمـنوليات

الطبية ، ولقد ألف الأطباء المسـلمون مـا لا يحصى من المؤلفـات القيـة فـي جميع فروع الطب ، ونحن عندما نذكر أن المسلمون هم أول من فعلوا شيئاً
 بدءوا بداية كبيرة
وإعجازية ، وينظر المرء إلى مؤلفاتهم في ذلك الزمان فلا يملك إلا الإعجاب بذلك الإنجاز العظيه حتى بالمقاييس الحديئة. بل أن الكثير مما يحدث الالن ما لا الا هـا هو إلا


 الأسلوب الـذي اعتمـده المسـلمون كأســلوب للتطويـر وبـدأ مـن ــــم عصـر الطـبـ
 يعالج كل ما يعرف ، إلا أنهـ ونظراً لتوسع العلوم وكثرتها وكثرة الأطباء بـدأت تظهر وتتبلور التخصصات مع الزمن حتى أصبحت أربعة تخصصات رئيسية هي :

الطب الباطني. الجراحة. طب الأطفال. طب النساء والولادة.

وهذه التخصصصات ما زالت قائمة إلا أنه ونظراً لتطور الطب واعتمـاده على التكنولوجيا ومعرنة المزيـد من الأمراض ومسبباتها وطرت علاجها فـان كـل تخصـص مـن هـذه التخصصـات أصبـح محـو مـن محـاور الطـب ويضــمـم تخصصات وغروعاً كثيرة ، وكلما زاد التقدم العلمي وألتقني في مكان وجدت أن الفرع الصغير يصبح تخصصاً بذاته نظراً لكثرة ما يحتويه.

وسـأوضح باختصـار هـذه التخصصـات إذ أن لـها علاقـة بموضـوع هـذا

 هتخصصاً في أحد هذه الفروع إن أن جسم الإنسان وحدة واحدة ولا يمكن تجزئتها.

- تخصص الطب الباطني :-

الطب الباطني هو أوسـع التخصصات وأكبرها. والطبيب الباطني هـو رمـز الطب ، لكن الطبيب الباطني لا يقوم بإجراء العمليات الجراحية مهما كان نوعها وهو كذلك لا يقوم بمهمات التوليد.

والطب البـاطني يضــم تخصصـات هتعـددة وواسـعة فبالإضافـة إلى الطب البـاطني العـام يضــم : طب الجـهاز الهضمي ، طب الجـهاز التنفسـي ، وطـب

الجهاز العصبي ، وطب الجهاز المناعي ، وطب القلب ،وطب الفـد الصماء ،
وطب الأمراض المعدية ، وطب الأمراض السرطانية وغيرها كثير .

وكل تخصص مما ذكرناه يحوي تخصصات فرعية دقيقة أخرى ، فأنت هثلا تجد الطبيب الباطني المام ني مستشفى في دولة زات إمكانـات ماديـة وعلمية قليلة يقوم بجميع ما سبق من تخصصات ، فلا يحتبر هذا خطاً بل ربما يــل على سعة علم الطبيب ، بينما في دولة ذات إمكانـات ماديـة جيـدَ وبها مراكز طبيـة كبيرة تبـدأ تلاحـط التخصصـات مثـل تخصـص طـب أمـراض الجـهز التنفسي ، طب أمراض القلب وهكذا ، تجـد الطبيـب يقَوم بمعالجـة ومعاينـة المرضى المصـابين في مجال تخصصـه نقط وهــنا يعنـي المزيـــ مـن العنايـة والدقة والخبرة ، أما في دولة هتقدمة وذات مراكز طبية عملاقة فانك ستجد تفرعات : فعلى الرغم من وجود طب باطني وطب الجهاز التنفسي مثلا ستجد أن هناك أقسـاما متخصصة في أمراض الرنة وفي أمراض الثـعبيات الهوائيـة وني غير ذلك.

فـالطبيب البـاطني يتميز بسـة معلوماتـه وعمـق حسـه الطبـي ولنلـك فـهـو

 وهو كذللك يحتـاج إلـى هعرفـة مستـازة ودقيقـة بـأنواع الأدويــة ومضاعفاتـاتها وتأثيراتها الجانبيـة ، فتخصص طب الباطنــة يكـون إذأ دائمـاً ملانمـاً للطبيـب

الذي يحب أن يكون على دراية واسعة ، ولديه حصيلة معلومات ضخمة بكل شئ في الظب تقريباً ، وفي مجال تخصص على وجه الخصوص.

## - تخصص طب الأطفال :-

وما تيـل في الطب الباطني ينطبق على طـب الأطفـال ـ إلا أن مجـال طب الأطفال هو الأطفال ابتداء من لحظة ولادتهم حتـى سن البلوغ أو سـن عاماً تقريباً ، وبالإضافة إلى مـا قيـل في تخصص الطب البـاطني فـان لطب الأطفال تخصص أخر يمتاز به وهو تخصص الأطفال حديثي الولادة ، وهو تخصص يهتم بالأمراض التي يتعرض لها حديثو الولادة وحتى الأشهر الأولى من العمر.

وتخصص طب الأطفال يتميز بأنـه يتمامل مـع مـن لا يسـتطيع أن يشـكو مرضه ، فطييب الأطفال مثل طبيب الأمراض الباطنة إل أنه يتعامل مع الأطفال
 داخله عاطفة الأبوة حتى مع غير أبناءه ، ويتميز طبيب الأطفال بخفة الظل وقوة الاستنتاج.

- تخصص الجراحه :-

إن تخصص الجراحة من أغرب التخصصات من الناحية التاريخية ، فلم يكن هنال شئ اسمه طبيب جراح بـل كـان يقوم الـلاق والحجـام بمهـة الجراحة

والكلية الملكية للجراحين مثـلا والتي تعطي شهادة الزمالة في الجراحـة إنــا بدأت كجمعية للحلاقين المهتمين ببصض الأعمال الجراحية. وقـد كان للأطباء المسلمين الفضـل الكبير في إنشـاء علم هســتقل بذاتـه اسمه علم الجراحة ولقد أبدعوا فيه كثيراً.
وفي بداية العصر الحديث كان تخصص الجراحة يضمّ الجر|حة المامة ، جراحـة العيـون ، جراحـة الألذن ، التخديـر ، جراحـة الهظـام ، جراحـة المـخ

 تخصصـات وعلوم أخـرى أصبحت هسـتقلة بناتـها فــأصبح الوضـع كــا يلـي تقريباً :

تخصص الجراحة العامة. تخصص طب وجراحة العيون. تخصص طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. تخصص جراحة العظام. تخصص جراحة الوجه والفكين. تخصص جراحة المسالك البولية. تخصص التخدير.

وفي الحقيقة أن كل التحصصات السابقة أصبحت علوم مستقلة بذاتها تحتـوي فـي داخلـها على تخصصـات أخـرى ، وهــنه التخصصـات الفرعيـة تحتوي على تخصصات أخرى توجد أو تنعدم بحسب تقدم المركز الطبي.

فمتـلا تضـمْ الجراحـة العامـة جراحـة الأوعيـة الدمويـه ، جراحــة الجـهـهاز الـهضي وجر|حـة النـدد ، وجراحـة الكبـد والتنـوات الصفراويـة ، وجراحـة التولـون والمسـتقيم وتخصصـات أخـرى ، وهــنه التخصصـات التـي زكـرت تخصصـات كبيرةَ تمتبر مستقلة بحـد زاتــها وفي داخلـها تخصصـات فرعيـة صغيرة أخرى تـوجد في المراكز الطبية المتقدمة. والطبيب الجراح يتميز بحبه للعمل اليدوي وحبه لوضع حلول جذرية للمرضى ومحال عمله هو استئصال المرض ني غالب الأحيـان ، ولكن هــنا لا يعني أنـه يســى للعمـل الجراحـي كخيار أولي ، إن الممليـات مهارة يـووية لا شك ولكنها تحتاج إلى علهم مسـيت بدواعي استخدام هذه المهارة وكيفية استخدامها ،والتصرف عند حدوث أمر غير متوقع ، فالطبيب الجر|ح يتّميز بشُف للعمل وسعة اطلاعهه على الجديـد في مجال تخصصه ، ومن المهم| ألا يتبادر إلى الذهن أن الجراحة مجرد تعلهم كيف تقوم بإجراء الُملية ، فـان مرحلة مـا تبـل وبعـ العملية تـتـبر من أهـم




 الضرورة.
تخصص أمراض النساء والولادة:-

ويـهتم هـنا التخصص بـالأمراض التـي تصيـب الجـهاز التناســلي للمـرأة والأمراضر المصاحبة للحمل والولادة ، وهـو علـهم مسـتقل بذاتـه فـي داخلـ تخصصات أخرى.
كما أن هناك تخصصات حديثة الظهور نسبياً ، وظهرت نظراً لاستحداث تكنولوجيا لم تكن معروفة أو لأنها توسعت بطريقة أصبحت لا يمكن ضمها


لتخصصات :

> تخصص الأثشعة والطب النووي.
> تخصص طب الأسـرة والمجتمـع ويعتبر ركيزة هامــة وحجـر أساس غي أي نظام صحي متطور. تخصص الطب النفسي.
> تخصص طب الفضاء والطيران. تخصص طب الغوص وأعماق البحار. تخصص طب العلاج الطبيي والطب الرياضي.

وهنـاك تخصصات طبية إلا أنها لا علاقة لها بعلاج المريـض بصـورة مباشرة رغم أنها هن الأهمية بمكان كيرة جداً هثل : تخصص الإدارة الطبية والقانون الطبي ، وكلما ظهرت الحاجة وكبرت ظهر لها تخصص. وهكذا فلكل تخصص طبيعته الخاصة به التي نميزه عن غيره ، وهـذه
 يكمل فيه دراسته ، طبعاً هذا بالإضافة إلى خصائص الــادة العلمية في كل

تخصص.

ولا شـك أن هناك تخصصات هجهـة ومتعبة أكثر هـن الأخـرى ، وهنـال تخصصات هريحة نوعاً ها في هيزان الأطباء.ولكن يجب التتبيه أن هذه الزاحة النسبية تأتي بعد مجهود يتساوى فيه الجميع تقريباً للوصول ، وهذه أمور تحددها الرغبة الثخصية تماماً مثل اختيـار الرياضة المحيبـة ( مــم الفـارق طبعاً) ، فهناك من يحب تسـلت الجبال وهنـالٌ من يحب سباق السـيارات أو

 من يهوى القراءة ومن يهوى صناعة المجسمات وهنا يبرز سؤال ههم .. وهو

ان ا'تخصص مرحلة هتقدمة جداً ، ومن المهم عدم التفكير فيها مبكرا إذ أنها تبدأ بعـد التخرج من كلية الطب ، ويمكن أن يبـدأ التفكير فيـها آثنـاء الدراسة الإكلينيكية أو التدريب بالمستشفى ، غالطالب أثناء دراسته يكون تد

كون فكرة نظرية عن جميع فروع الطب تقريباً وفي سنة الامتياز يكون تـد
 النساء والولادة وطب الأسرة والمجتمع مما يساعده على تحديـد اتجاهه.

وبعد مشاورات مع من سبقوه والتفكير العميق فـي الحـاضر والمسـقـبل
 مجال تخصصه ) ثـم يتـدرج في التدريب في أحد برامـج التدريب ( أن وجـ هكان شاغر) داخل أو خارج المملكة وتحتاج هذا البرنـديج إلى V-

 في ذلك التخصص ويبدأ يكون خبرته الشخصية ومستميناً بخبرة من سبقوه وعادة تكون هذه الفترة هن r-r سنوات تقريباً يكون بعدها مؤهلا لأن يبدأ
 استشـارياً كما يتصور لنفسـه ولكـن أمامـه الخـبرة العمليـة والبحث المسـتمر والاستزادة المستمرة وتطوير نفسـه . فالطبيب في رحلة هستمرة ولا يتوتف أبداً إلا بعد أن يتقاعد هن العمل
 للمشورة للأخرين ، الطبيب يعمل منذ أن يـدخل سنة أولى طب إلى آخر يـوم له في المستشفى قبل التقاعد ، أو هكذا يجب أن يكون.

## الطب وlلفتاة




الوصول إلى القمهة يحتّاج إلى جها ... فهطط لا غير
أها الختِيار القمة فيحتاج إلى ... تُفكير .... وفي العو اتَب أِيضاً

## اللطب والفنتاة

يقيني راسـخ أن المرأة لا تختلف مقدرتها على دراسـة الطب والإبـداع فيـه عن الرجـل وينطبق هذا اليقين على جميع فروع الطب ، وقرار دخـول كليـة الطب ودراسـة الطب
 الحياة العملية للطبيب وللمرأة بصورة عامة وفي المملكة بصورة خاصة.

كثيرا ها يسألني بعض أولياء الأمور عن مدى هناسبة مهنة الطب للفتاة ،أحب أن ابتدأ الحديث عن هذا الأهر بمثال بسيط هو أيهما أهـم للإنسـان العين أم

 تقوم بالوظيفة الموكلة بها ، وأن إحداهما أهم من الأخرى في الما الموتع الذي


 بالمنظر تماما ، فالأزن هنا لها دور ثانوي يمكن الاستغناء عنه ، ولكن العين

هـي الأهـهـ وعندمـا أتـول دور ثــانوي أي أنــه مـهـم للوصـول إنـى الكمـال ولا أقصد أنه غير مهم بتاتاً.

وإذا انتقلنا من هذه الصورة إلى سماع قصيـده من الشعر من فـم شـاعر مجيد ، فسنجد أن للعين دوراً يضفي ولاشك على القصيدة رونقاً حيث إِ بـا تلاحظ تعبير وجه الشـاعر وحركاته ، ولو أغشضت اليـن لمـا افتقدت شـيئاً كثيراً ، ولكن المهم هو الســع ودور العيـن ثــانوي أي أن الســع هـو الأهـم والنظر مكمل.

وليتصور أحدنا أنه أغضض عينيه أمام لوحة جميلة واطرق سمعه ، أو أنه سـد أزنيه ونظر إلى شـاعر يلقي قصيدة.

أهمية الرجل والمرأة في المجتمع هـي بمثابـة الســع والبصـر كلاهمـا لـه وظيفة وكلاهما لا يستغني عنه الآخر ، والمجتمع بحاجة إلى جهود كليهما وعندما تتوافق الوظيفتان يكون التكـامل ، فوظيفة الرجـل في المجتمــ لــن تكون كاهلة (مثل منظر الفروب ) بدون المرأة ، ووظيفة المر أة في المجتمع
 أحدهما بالســع والآخر بالبصر بل مجرد مثال.

في اعتقادي أن دور المرأة في المجتمع هو تخريج الرجال وصناعتهم ، إن الطاقـة التـي سـتنفقها التتـاة في دراســة الطـب ( كمـا هـو واقـع الآن ) ونـي التدريب والتخصص ( كما يحدث الآن ) وبعد زلـك فـي العمـل ( بصورتـه
 ورعاية أسرة وتربيـة أجيـال من الرجال والنسـاء ، ويـالطبع فأنتي هنـا أتكلـم بصورة عاهة ولكل حالة خاصة هلابساتها.

الطب مهنة تستهلل اليوم بكامله أي الأربع وعشرين سـاءة ، والطب مهنة لا لا تحتمل المسـاومة في إتمام أدائها ، فكما ذكرت سابقاً المجتمع يحترم الطبيب جداً وهو ني نفس الوقت يتوتع هنه الكثير جداً ، والطب مهنة لا تعتمد على


إن الخدمة التي تؤديـها الفتـاة لمجتمعها عندهـا تكون زوجة وأماً بكل مـا تحمل هاتين الوظيفتين من أهمية وحيوية أكبر بكثير من الخدهة ا'تي تؤديها لمجتمها كطبيبة.

ولكن ألا يمكن الجمع بين الاثنين ؟، نـمر يمكن ، ولكنتي أثـك أن تستطيع المرأة إعطاء كل هنهما حقه كها ينبني. هل يعني ما سبق أنتي أعارض دخول الْ

الفتيـات كلية الطب ودراسـة الطب والعمل كطيبيات!. الجواب لا ، لا أعترض ولكن لو استشارتني فتاة تريد أخذ رأيي في دراسـة الطب البشري لتلت 'لها .. فكري كثيراً ففي عصرنا الحالي الفتاة المتعلمة تفيـد المجتمع كأم أكثر مما تفيده لو كانت طيبية ، ربما في المستقبل يمكن تفيير هذا الرأي.

الفتـاة السـعودية ( حسب مـا رأيـت ) تريــد أن تجمـع بيـن شـيئيين هـن العسير جـدأ الجمع بينهما الآن تريـد أن تجمع بين بريـق مهنة الطب ، وبيـن وضعها الاجتماعي المتميز كامرأة. دعوني أضرب لكم أمثلة ..

تتحرج الطالبة من الكشف على الرجال خصوصـا مرضى المسـالك البولية على سييل المثال وهي محقة في هذا ، ولكن كيف يمكن للطبيب أن يتخرج وهو لم يدرس موضوعاً محينأ ولم يشاهده أثناء دراستـه وهو أمر يجب ألا نفظله ولكن يمكننا التغاضي عنه.

يأتي رجل كحالة غير طارئة لأجراء عملية في الشرج مثّلا ، والمطلوب من
 زملائها ، ولكن كيف سيكون الحال عندما تصبـ هــنه الطيبية مسـئولة عنـ
 تتعامل مع مـل الحالة سـابقا!

طبيبة مناوبة هن منزلها وتستدعى في وتـت متأخر من الليـل ، تــول لا أستطيع الحضور لعدم وجـود سـائق ، أخـاف أن آحضر بتاكسـي لوحـدي ، زوجي لا يرضى .. الخ ، الجمع بين الطب كمهنة وبين خصوصيات المرأة في المي المملكة أمر صعب للفاية وعلى الفتاهة أن تضع ذلـك فـل في حسبانها عندها تفكر في دخول كلية الطب ، ولتتذكر دائماً إن الوظائف أن كانت المدن فلن تكون متوفرة بعد ذلك إلا في القرى ، ولا يوجد أمامنا أي دليل يجلنا نتفي أن تتكرر نفس تجربة المدرسات وما يحدث الآن من تصيينات في أماكن نائية وصعوبة المواصلات .. الخ.

وسيبرز اقتر | يقول أن الطبيبات سـوف يتخصصن في أمـراض النسـاء والتوليد ، " لا بأس ولكن هل هنا المجال متتصر عليهن أم هو مغتوح أمـام

 وليس كل هستشفى فيـها تـدرج أكـاديمي وإكلينيكي ، ثـــم إن الوصـول إلـى إلى درجة الاستشارية في التخصص طريقه طويل كما ذكرت ، والفتاة لن تصبح أخصائيـة نساء وولادة منـذ تخرجها من كليـة الطب ، وبنـاء على ذلـك فـان الثمن المدفوع سيفوق الفائدة المحصلة.

حسـناً .. فلتخصص الطبيبة في مجال آخر فلا تـرى إلا النساء ، حتـى الآن ليس من حق الطبيبة نعـل ذلك ولا أنصـح بالمطالبة بـه الآن لأن النسـاء عددهن أكثر من الرجال ، وبالتالي فان ضفط المـل سيزداد ، إلا أن تططالب

 للمرأة السعودية وهو أمر صعب جداً.

وهل سيرضي الأطباء الرجال بزيادة ضفط العمل عليهم نقط للتخفيف عن الطبيبات اللاتي يردن إعطاء اهتمام أكثر للأسرة والزوج وهـالالخ ، وهل الطبيب بدون أسرة وزوج ، أن الواجب على الطبيبة التي تطالب بأن تعطى وهت آكثر لأسرتها ولنفسها أن تتصور نفسها زوجة طبيب ..!

حسناً .. لتختار الطبيبة تخصصاً مريحاً في المجِال الطبي أي مجالا ليس فيه احتكالك بالمرضى بل يقتصر على العلوم الأسـاسية ، فكرة جيدة وممتازة ، ولكن هنـاك أمـر يجب أن يوضـع فـي الحسـبان ، عندمـا نقــول أن هنـاك تخصصاً طبياً مريح فـن المسـألة نسبية جـدأ فهو مرـــح بالنسـبة لنـيره في
 الطبي ، إن متابعة الجديد ني التخصص مرهق بحد ذاته.

* د دراسة /لطب بين التحديات والمـئوليات

حسنأ إن لم توجد طبيبات فمن يقوم بالكثف على النسـاء وخاصة فيما يتعلق بالعورات؟
إذا كان المقصـود من هذا الطرح هـو الأمـر الثــرعي فالشـرع لـــر يحـرم أن يكشف الطبيب على المريضة عند الحاجة ، ثم إنتي لم أتل أنه يجب ألا يكون هناك طبيبات ، سيكون هنال حالات خاصـة وستوجد فتيـات يضحيـن بكـل شئ من أجل الطب.

أما إذا كان الطرح هو لمجرد إيجاد عذر حتى نقبل بفكرة الجمع بين ههنة الطب وبين خصوصيـات مجتمعنـا فليس هذا مجـال النقـاث ، لأنـه لا توجـد لدينـا آليـة تخصص بعلاج النسـاء فقط مثـل التعليـم هثـلا ، وأنتـي أعتقـد أن مـُل هذه الأليـة سن الصعب استحداثها ولكن إيجادهـا سـيكون عمـلا عظيمـأ وقفزة حضارية كيرة.

بتي أمامنا حل وهو أن نتخلى عن مكانة المر أة في مجتمنـا ونسـلب منها

 وهذا أمر راجع لها (على أن لا تطالب باستـوادتها وقتت الضيـَي) وعليـها أن تتذكر أنها هي التي اختارت ( المساواة ..!!).

أما أن يتخلى المجتمع كله عن خصوصياته من أجل أن يسهل دراسـة الطب
 نقارن بين إيجابياته المتوتعة وسلياته الممكنة ونخرج بنتيجة ثم نجربها بعد ذلك نعتمدها، أما إن ننير خصوصياتنا فقط لتلبية رغبة جزئية على الرغم من
 مجتمحات أخرى فيما يتعلق بـالمرأة إذ نجـد أنها عندهـا تتفرغ للطب تنجح وتبدع كطبيبة نقط لا غير.

سيقول تـائل .. لقد أقفلت الأبـواب جميعها وأنـا أقول على العكس لَّد
 أن أعترض على وجهة النظر الأخرى فضلا عن أن أخطئها ، أن مجالات عمل المرأة بما في ذلك طب الأسنان موجودة في بلادنا ، والجمع بين الخصوصية الانـا الاجتماعية وبين امرأة عاملة (وهو لقب براق في العصر الحديث ) أمر ممكن في غير الطب. ولعل قائلا أن يقول .. أنت مثل كثير غيرك من الرجال تريدون أن تحبس المرأة في البيت للطبخ وتربية الأولاد وتنظيف المنزل ، وسيقول آخر: غريب
 نريـد أن نضـاهي الأمسم المتقدمـة ونعطي للمـرأة حقوتَها المسـلوبة .. الــخ

لهؤلاء ولفيرهم أقول: أنـا لا أناقشُ وضـع المرأة ككل ، فهو أمر ليس هــذا الكتاب هجاله.

بقي أمران في هـا الموضـوع هما: أولا أرجو أن تستشـير الفتـاة طبيبة مضى على تخرجها أكثر من 7 سنوات ، وثانيـاً لا تكتفي برأي واحد ، هـا وإنني أرجو الله العلي القديـر أن يوفقني لطـرح هـا الأمر نـي إصـــدار هــادم بصورة أكتر توسعاً وتوثيقاً.

وأخـيرأ هـل رأيتــم رجـلا أبـــع ( كانســان وليـس كآلـة ) دون تربيـة أم وعون زوجة ؟! واسـألوا أي امرأه أيهما أحب إليك كإنسان أن تكوني طبيبة أو أن تكوني أمأ لأطباء ومهندسين وطيارين أبدعوا كرجال ، لأنـك أحسنت تربيتهم ، وزوجة لرجل (طبيب أو غيره) له يكن ليحقق نجاحاً بدونك.

لقد قدمت الأمهات للمجتمـع رجـال فكـر ورجـالا بنـوا حضـارة وتنميـة ، وجيل أمهاتنا جيل عظيم نحتـاج لأن يعـود لمجتمـنــا مثلـه ، ولا أعتقـد أن
 الرجال والنساء هثل المرأة المتفرغة لبيتها ..

كما أنني أعتقد أن الرجـل لا يمكنه بــال من الأحوال أن يفطي ولـو جـزء
 النهادات في التربية .. الأم لا يمكن أن تكون إلخ امر أة ودور الأم أهـم وأجل وأعظم بكثير جداً من دور الطييية وأرجو ألا يفهم ما ذكرته أنه اعتراض على تعليم الفتاة فما المانع أن تتحلم الأم .. وهل هناك والع أعلم من عائشة رضي اللا وله عنها .. وأرجو ألا يفهم أنني اعترض على دراسـة الطب للفتيـات إن أنتي في هنه المسـألهة بالذات أتـدم رأي شـخصي أعتقـد جازمـا بصحتـه فـي عصرنـا الراهن.

*     * 


# نـبـذة عز مهنـة المب 




Twitter: @D7oomRGX

## 

إننا كمسلمين نحترم الإنسان اللي حظي بتكريم الله ونعتبره مستذلفا لله سبحانه وتعالى على
 إن غياب هذا المعى عن عحلية الطبيب الممارس أمر ني غاية الفطورة ، وقد يؤدي إلى عواقب وخيهة على المدى الطويل بوجه خاص.

يقول العالم الألماني البرت ديترتش " كانت اللطب عند العرب مكانـة لا تنـازع ع وللأطباء كراهة لا تمس ، فمكانة الطب عند العرب والمسلمين كانت مرموقـة إلى درجـة كبيرة وإنا نظرنـا إلى أغلب المصنفات الطبية الإسـلامية وجدناهـا
 والأحاديث النبوية".

يقول : إسحاقَ بن على الرهاوي في كتابه أدب الطبيب المسـمَ والذي حققه الدكتور مريزن بن سيدن عسيري :
 تصور النفس العلم بهما ، ولما كان العلم للنفس الناطقـة ، والعمـل للبـدن ، وكانت النفس إنما يته لها العلم بالبدن إذا كان صحيحا ، والصحة إنما تحفظ

وتدوم ، أو تجلي وتقوم بصناعة الطب ، وجب لذلك أن تكون صناعة الطب هي أشرف الصنائع".

ومعنى كلامه أنك قبل أن تختار أي مهنة فلابد أنك تفكر في أسباب تجعلك تختارها ، هنا التفكير هو من عمل النفس ، أما الأعمال فهي من البدن وحيث أن صحة البدن لازمهة لصحـة تفكير النفس ، ولأن الطب إنمـا يعني بصحــ الا البدن والعقل والنفس ، فلذلك تعتبر مهنة الطب هي أشرف المهن.

ويقـول أيضـاً /: " ويجب على كل عاقل يـرف قــر نفسـه ويؤـــر الصحــ لجسمه أن يشرف صناعة الطب المصلحة للبدن ، المقويـة لأخلاق النفس إذ أن أخلاق النفس تابةة لمزاج البدن".

ويقول " ومما يوضح شرف الصناعة الطبية أيضا مـا تثمره للناس كانة هـن المنـافع ، ولها نفع ثــان وهي: أنها أعظمه رعيـن في القيـام بالشـرائع لأنـها إذا صحت الأبدان أمكن للإنسـان اقتناء العلم ، وقدر على العمل من صوم وصلاة
 للتكسب أكسبته اللذة الدائمة والمـال النافع و الذكر الجميـل والثـواب الجزيـل فذلك شرف ما قرب إلى الله فأرضـاه".

ويقـول أيضـا " كيف لا يـزداد النـاس بـالطبيب الحـاذق عجبـا ، ولصناعتـه تشريفاً ، إذا رأوه قد قضى فأصاب ، وأننر نكان وأخبر بما كان".

لقـد أوردت بــض أتـوال هــذا الطبيـب الـذـي عــاش فـي أوج الحضــارة الإسلامية لأنتي أهدف إلى شيئين هما :
 ولقد بالغت كتيراً من الأمم ني احترام الطب حتى أوصلته إلى مرحلة التقديس ، أما أثناء الحضارة الإسلامية فقد احترم الطب لأنه المهنة التي بها تتقوى النفوس والأبدان على إتمام عبـادة الله تعالى.
أن أدب الطبيب وسلوكه وطريقة تعامله مع مرضاه ومع مجتمعـه أمر خصصـت لـه مؤلفـات واعتـبر علمـا خـاص فـي الطب إـبـان الحضارة الإسلامية ، وهو أمر لم تفطن إليه المدنية الغريية إلا
قريباً. .

إنـا كمسـلمين نحترم الإنسـان الذي حظي بتكريـم الله ونعتبره مستخلفاً لله
 موضوعها ومجالها هـو الإنسـان مباشـرة ، إن غيـاب هــا المعنـى عـن عقليـة الطبيب الممارس أمر في غاية الخطورة ، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل بوجه خاص.


# فصائصر لابـد مز توفُرها فيـمز 

## يريـد أَز يـدرس الطلب




# هَلبلة هي الأوقات التّي يقضضيها الطبيب مع أسرنها المؤلف مع بناته سماح ونتّى وإيمان 

## خهعائمر لابد مز توفرها

## فيمن يريد أز يدر سر الطب ويمتهسز المهنة



 المهني للطبيب ، وهـذه أمود دخيلة على حضـارة المسـلم و ثقافته ومنبعها الحضـارة الغريبة ، كيف لا وقد استقينا دراسة الطب وعلومه بخيرها وشرها مـن الفرب ، ناسين أو متناسين ما يدعو إليه تراثنا الإسلامي الأحصـل من احترام للخصـائص الشـي والسلوكية ، و والايمانية اللفرد

الأستان الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد علي البار حفظهما اللـه ورعاهما لهما باع طويـل في هذا الموضـوع ولـهما كتـاب ( الطبيـب آدابـه .. وفقهه ) ، أنصح بقراءته في هـا المجـال لمن أراد أن يتوسـع ويـزداد فـهـا للموضوع
إن نظرة كثير من الشباب وهم ينتظمون في كلية الطب تســم بشيء هـ
 قد تحققه لهم من مكسب مادي وجاه اجتماعي ، وتنفكس هذه النظرة على

الاتجاه النفسي والسلوك المهني للطبيب ، وهذه أمور دخيلة على حضـارة المسلم و ثقافته ومنبعها الحضارة الفربية ، كيف لا وقد استقينا دراسة الطب وعلومها بخيرها وشرها من الفرب ، ناسين آو متناسين مـا يدعو إليه تراثنـا
 للفردهوالتي نذكرهـا هنـا بفرض وضع إطار وليس بــرض التفصيـل ، هـذه

الخصائص هي :

أولاً : الخصـائص الثـخصية التـي يجـب أن تتوفـر فيمـن يريــد أن يـدرس الطب وعلومهه: - ا- خاصية النظرة الشموليهة:-

يتميز الشخص المتحلي بهذه الصفة أن نظرته إلى الأمور غير هَاصرة على هـا يراه أمامه فقط بل ينظر إلى جميع الأمور المحيطة والمتعلقة بالموضوع الني أمامه ، وعنـد تطبيق هذه النظرة على المـل الطبي نجدها في غايـة الأهميـة فالإنسان عبارة عن جسد وعقل وروح ، وعلى الرغمه هن أن المريض يـأتي للطبيـب عـادة بمشككلة جزئيـة في بدنـه إلا أن الطبيـب يجـب أن ينظـر إلـى المريض على أنه إنسان يشتكي من مرض عضوي • وليس آلة فيها خلل في

ترس ما هن تروسها ، هذه الخاصية هي التي تخلق الشعور بالارتــاح لطبيب وعدمه لآخر بل وهي التي توجد الفرق بين الطبيب العادي والطبيب الحاذق. צ-Y عمق النظر والفراسة :--

 وهو في الواقع يريد شخصاً عاقلا ، محباً ، ومتفاهماً لكي يناتش معـ أمرأ آخر غير شكواه التي حضر لأجلها ، وكتيراً هـا نصف علاجاً معيناً لمرضـى الا يمنههم الحياء من القول أنهمَم لا يستطيمون شرائه على الرغتم من أن مظهرهم يوحي أنهم من الميسورين ، واُحياناً يتخلف المريض عن حضور المواعيـد المقررة للمراجقة ني العيادة فيظن أنه ههمل والحقيةَ أنه لا يملك بـلك ثمن وسيلة المواصلات التي تنقله هن بيته إلى المستشَفى وأشياء كثيرة أخرى. وكلما كان الطبيب عميق النظر لماحاً وتَارداً على سبر غور مريضـه كلما كان أقرب إلى مريضه وبالتالي كانت فرص شفائه على يده أكثر بِإذن الله.
r - التأني وعدم استـجال النتائج :-

من النّس هن يتـجل الأمور فتراهم يعملون العمل اليوم ويريدون أن يروا له نتيجة فورية في الفد ، بل ويريـدون الحصول على أعلى النتائج هـ بـ بـل قدر هن الجهد أقل ، هذا الصنف سن الناس يمكن أن يقال عنهم ببساطة أنها غير مؤهلين لتحمل معاناة الطبيب ولـذا فالطب ليس هو المجال الأمثـل لـهم والأولى أن ينصرفوا إلى ما يكونون أقدر على الإبداع فيه.

وعليههم ألا يقحموا أنفسهه في مجال لا طائل من ورائـهـه لأن مهنـة الطب
 الاستحجال وهؤلاء وأمثالهم غير مهيئين لنلك. §- المقدرة على الحسـم واتخاذ القرار :ولا تعـارض بين هنه الخاصية والتي قبلها ، بل هنا هـو الـو هـا يجـل الطبيـب تـادراً على اتخـاذ تــرارات مصيريـة في وتـت قصـير ، وتحـت ضنـط كبـير ، نكثيراً جداً ها يجد الطيبب نفسه أهام حالات مرضية طارئة تحتاج إلى حسمر الأمر واتخاذ قرار ولكن دون أن يتحجل.

$$
0 \text { - التفاني في خدمة الآخرين :- }
$$ عنــما يتفانى شـخص في خدمة الأخريـن مرة أو مرتين أو عشـر مـرات فـي

 خدمة من يتوجب عليه خدمتهم كأسرتاه مثلا فهذا أمر يستطيعه كل شخص أيضـا ، أمـا أن يكون التفاني فـي خدمـة الأخريـن والموازنــة بيـن ذلــك وأداء الواجبنت هو ديدن حياة الشَخص وأسـلوب عمله اليومي فهذا أمر لا يتونـر إلا للقليل ، ، وهو توفيق من الله تعالى.

حياة الطبيب مليئة بالتعـامل مـع شـخصيات متناقضـة ، فـالطبيب يواجـه ني حياته مريضاً ( أو تريباً لمريض ) فقير الحال ، ليس ني هنزلـة اجتماعيـة عالية ، لا يحسن الكلام ، ولا يريـد إلا أن تقضى حاجته فقط ، دون اعتيار
 ذلك ضرر عليه ، ولكنك تجده يفعل زلك عن جهل ، هؤلاء النـاس يحتاجون لمزيد من التواضع معهم وصرف الوتت الكافي لإفهامهم النواحي التي تتفههم ، وبعد دقائق من مفادرَ المريض الذي ذكرناه يحضر مريض آخر ( أو قريب له ) ميسـو الحال جداً ، ويلبس سـاعة تسـاوي مرتبك الشهري كاملا ونو وظيفة مرموتة جداً ، ليتكلم معك وكأنه أعطال شرف النظر إلى تسمات وجهه ، وعندها تبدأ في شـرح طريقة الحلاج لـه والتـي لا تعجبه أحيانـاً فـإنا بــ تسـع كلامـأ بذيئا وصراخاً عاليـاً ، إن التحمل والترفع عن مجاراة هثـل هــا السلوك المشين هو أحد مميزات من يريد العمل في هذه المهنة ، لأن معاملة المريـض بالحسـنى والأدب هي الأسـاس بصـرفـ النظـر عـن طريقـة معاملـة المريض هعكّ. ولكن هناك تحذير ، يجب أن يكون التواضع لوجه الله تحالى فقط والترنع أيضاً كذلك ، وآلا فهو الرياء والككبر والتعالي على الناس وهي خصلتان ما أ سهل أن يقع الطبيب فيهما أن لهم ينتبه.

ثانيـاً : الخصائص السلوكية:-
ها ذكرته سابقاً أريد من القارئ أن ينظر إليها على أنها خصائص لشخصيته
 نفسه وفي فطرته ، أو قل أنها تمثل طريقة تفكيره في الأموف وأسلوب نظرته إلى المواقف والأحداث. أما الخصائص التي سأذكرها الآن فهي وسـائل سـلوكية تتحلق بطريقـة تعامله هع الناس والأحداث ، وهي خصائص نابعة هن الأولى. 1- الأمانة وحفظ السر:-
إن الأسـرار التـي يـرفها الطبيب عن النـاس كثـيرة جـدآ. فربمـا تسـر الزوجـة للطبيب بما لا يعرنه الزوج ، والولد بما لا يعرفه الوالد .. الخ. ولذا فالطبيب عادة موضع ثقة المريض وأهله وذويه بل والمجتمع ، وأن حفظ السر من أهمم سلوكيات مهنة الطب ، ويجب على من يريـد أن يـدرس هـنه المهنـة أن يكون قـادراً على أن يملك زمـام نفسـه فيحفظ على النـاس أسـرارههم فــلا يقـدم على الـى إفشـائها مهما كانت المفريـات ، مادية أو اجتماعيـة ، حتـى وإن كــن النـرض نبيلا بحد ذاته وهو محاولة حماية أعراض الناس ممن تـود أن يطلق لسـانه بسلاطة وبذاءة على من هم أفضل منه علماً وخلقاً وقدراً. Y - أن يهتم بحفظ نفسه روحياً وعقلياً وجسمياً: -

فيجب على الطبيب أن تكون لديه المقدرة على الاهتمام بنفسه من دون إغفال الآخرين ، ولقد كتب علماء المسلمين القدماء من الأطباء في هذا الموضـوع كثيراً وحنروا الأطباء من الوقوع فيما ينهون عنه هرضاهمه ، ولعل أكبر مثال لنا اليوم هو التدخيـن ، ويليه الإسـراف في الطمام ، ويتمثل اهتمامه بنفسـه بها يلي :

أ. إصلاح جسمه عن ضريق الرياضة المتزنة ، وعدم الإسرافـ في الطعام أن يترك العادات السيئة مثل التدخين والسهر وغيرها. ب. الاهتمـام بالجـانب الروحي وهو تقويـة صلته بالله تــالـى وطلب العـون هنه والتقرب إليه بالطاعات ابتداء بالفروض وانتهاء بفعل اكثر هـا يمكن هن النوافل ، فوتت الصلاة يجب ألا يفوت مهما كانت الظروف إلا لعذر شـرعي ، وقـراءة القرآن الكريـم وتيـام الليـل وأداء العمـرة كلمـا ســنحت الفرصة ، ثـمَ أن محاسبة النفس واتهامها بـالتقصير في جـانب الله هـن الأمور المهةة ، وأنا هنا لست في معرض الإسهاب في هذا ا الأمر ولكني انبه إلى أهميتها القصوى أو أهمية الرجوع إلى الطرق المؤدية إلى ذلك والتي جرى تفصيلها في كتب السلف رضي الله عنهم. ج. الاهتمام بالرياضة الهقلية والثقافة العاهة وبالذات متابعة ما يستجد ني مجال العلوم عامة والطب بصـورة خاصـة ، والشـخص الـــي يريــد أن يــرس الطب يجب أن يعترف بأنـه لا زال طالبـا متعلمـا وأنـه سـيبقى

كذلل حتـى وفاتـه ، لأن من رأي أنـه تــد علـم ( أي بـلغ نهايـة مراحـل العلم ) فقد جهل ( أَي سيقد عن التعليم فينحنر دستواه العلمي) .世- اتباع المنهج العلمي في التفكير وحل المشكات:"=
ولعل هذا السلوك هو من أهم المميزات التي يـبـ أن يتحلى بها من يريـد أن يـدرس الطب ، لأن لالطب وعلومه مبنية في أساسها على المنهج العلمي في التفكير ، والمقصود بالمنهج الملي في التفكير هـو هحاولة فهم الأسس التي أدت إلى الحـث ، وعدم تلقي النتائج بـدون برهـان علمي عليـها ، ووجـود ملكة النقد البناء ، فليس كـل مـا يعتقـده النـاس ويسـلمون بـه يكون حقيةَ ، ولولا المنهج الهلمي في التفكير بمكوناته السـابقة لاسـتمر الطب فـي أيــدي السحرة والكهان والمشووذين.
\&- الصدق في التحامل ومحبة الآخرين :والفرض من هذا السـلوك هـو المحافظة على الإيجابيـات الشـخصية وفـي نفس الوقت احترام الأخلاقيات في الطبائع ووجهات النظر لدى الآخرين ، ولن يكون هناك طريقة أفضل هن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القدوة في هذا المجال كما هو في كل شئ.

وقد تال صلى | لله عليه وسـلم : " أحب لأخيك ما تحب لنفسـك" ، وقـال : " ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكـذـب حتـى يكتـب عنــد اللـه كذابـا " ،
 اشتكى هنه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". ثـالثا : الخصائص الإيمانيـة :-
الخصائص الإيمانية هي مربط الفرس وحجر الأساس ويحتاج الطبيب إليها ـانماً وأبداً ، وحري بمن يريـد أن يـدرس الطب أن يكون معتاداً على صقل الانِ هذه الخصائص دائمأ وأبداً ، لأنها المصدر الرئيسي لرضى الطبيب عن نفسـه


التي يعيشها.

يقول إسحاق الرهاوي في كتابه أدب الطبيب في أول باب في كتابه والذي عنوانه ( الأمانة والاعتقاد والذي ينبي النيا أن يكون الطبيب عليه والآداب التي يصلح بها نفسه وأخلاقه ) وأول الأمانة " أن أول ما يلزم الطبيب اءتقاده صحة الأمانة ، اعتقاده أن لكـل هكـون هخلـوق خالقـاً مكونـاً ، واحــداً تـــادراً ، حكيــاً فــاعلا لجميـع المفعولات ، بقصد ، محياً مميتاً ، دهرضاً هشثفياً ، أنسم على الخلائق منذ ابتداء خلقهم بتصريفهم مـا ينفههم يستمملوه ، إذ خلقهم مضطريـن وكشف لهم عما يضرهم ليحنروه ، إذ كانوا بذلل جاهلين.

والأمانة الـانيـهة : أن يعتقد أن لله رسـلا إلى خلـهَ هـم أنبيـاؤه ، أرسـلهم إلى خلقه بما يصلحهم ، إذ العقل غير كاف في كل ها بصلحهم دون رسـله ، كمـا اختار من الخلق لرسالته الصفوة ممن شاء.

والأمانـة الثالثة : أن يعتقـد لله جل ذكـره المحبـة الصحيحـة وينصـرف إليـها


المحب له خوفأ واضطر ارأ.
ولقد رأينا فيما سبق أهمية تصحيح الاعتقاد وسلامة تطبيقه ، وبيـان أن مراجعةَ كتب العقيدة والتوحيد أمر في غاية الأهمية للطبيب.

أعلم أن هثل هنا الأمر تـد يواجه بشـيء مـن الاستفراب لأننـا تعودنـا أن الطب علم ، والعقيدة ديـن ، ومو أمـر أصابتنـا فيـه عـدوى التفريـبـ ولكنـنـا كسلمين نعتقد أن كل حياتنا دين.

وبعد الاهتمام بتطبيق الاعتقاد يجب التقود على مر|جعة وقراءة كتب الفقه الإسلامي لتوسيع القاعدة الشرعية التعاملية مع الأشـخاص والمرضى بصردة خاصة.

ولم أذكر هن الخصائص المختلفة : الشخصية ، والسلوكية ، والإيمانية
إلا ما يلزم الطبيب معرفته منها ولا يسعه الجهل بها.

## مهامقٌ



# صهراء رائعة . . . اسهمها الشْبـاب 

الأستاذ أحمد بهجت
مقالة من كتابة تفاحة آدم

كان شبابي صحراء رائُـة تمتد حتـى تلتقي فيـها الرمـال بـالأفق وكان خط الرمال الأصفر يلمس زرتة السماء فلا تعرف أيهما الذي أقبل نحو الآخر .. ووسط هـذه الصحراء كانت خيمة العقل تانمة وهنصوبــة وحولها أحلام مجنحة لا نهاية لطموحها ورغبتها في الطيران ، ولا قلا قدرة لها على الطيران إلا مثلما طلار عباس بن فرناس.

باختصـار .. كنت من النوع المنزوي المستوحش الخجول. كـانت الدنيا كلها ، بكل بحارها وجبالها ویدنبا وقراهـا ونـهارها وأثــجارها ، موضع اهتمامي الخاص.
وهذا شأن الشُباب ، إن قوته العفوية وبراءته تصلانه عادة بقلب الكون ، فيتأثر بكل الأحداث ويخفق تلبه مع أبعد نجـم في السـماء. والثـاب هو
 يجري هذا الحصـان البري ني الصحـراء كــا يحلو لـه ، وكلمـا انحـدر

# العـرَ على جسـده أحس بـالقوة وعـاود جريـه .. المهـم ألا نـترك هــذا الحصان يجري دون هدف. 

ولقد أدركت هن شبابي المبكر مدى القوة الضائعة التي يمكن أن
تبددها مرحلة الشياب. وحرصت أن أنفقها في موضعها. كما أدركت أن صحراء الشباب تضم واحات جميلة وتضم في الوقت :نسـه رمالا متحركة .. والأفضـل أن يلتصق المرء بالواحة ويبتـد عن الرمـال المتحركة التـي تبتلع كل شئ بخطو فوقها.

ولكن الصراع ينـُـب في نفس الشُباب عادة هن رغبته في الاكتشــاف
وهنا يبرز دور القراءة المدية على السير والترحال والحركة.

إن الكتـاب الجيـد سـفينة تسـتطيع أن تحمـل عهلـلك وروحـك إلـى أماكن لا تدري عنها شيئا ، وإلى دعلومات لم تكن تعرفها من تبل ، وإلى دنيا من المشاعر والأحاسيس التي تزيد في ثرائرائك.
 في بداية الشَباب : من أنا ؟ فكان الجواب : أنا مسلم ؟

وبحتت في كتاب المسلمين المظيهم المقدس عن أول آية نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام على آخر الأنبياء صلى الله عليه وسـلم. كانت الـا

 الأمر أكثر هما التزمت بأي شئ آخر في حياتي. وله أندم يوماً واحداً تط من هذا الالتزام.
صحيح أني ضيعت أجمل أوتـات حيـي اتي هنكبـا على كتـاب أو منحنيـا على الورق.. ولكن عقلي سافر إلى أرجاء الكون المرئي والخفي ، وسـافر هعه القّلب وزاد تراء الوجدان دون أن أنفق شيئاً في المقابل.

ولقد اعتدت في شبابي أن اقرأ في اليوم كتابـأ ، وكان الأصدتاء والأهل يشفقون على نظري من كثرة القراءة ، ولكن الأيـام أثبتت أن هَلة
 العينين على القراءة يقويههم في نهاية الآمر.

وليست لدي نصيحة للشباب إلا امتثال الأمر الإلهي : " اقرأ يـاسـم ربـ
الني خلق".

## 

## د. محمد عابـد بـاخطمه

نشرت في جريـدة المدينة العدد .OW \&

أتصـد بكلمـة نفوس جمـع نفس أي النفس الإنسـانية وهـي ذلـك الإنسان بما فيه هن جستم وروح. وهذه النفس هي التي لا يكلفها الله إلا وسـعها (ولا تكلف نفس إلا وسـعها ) ســورة البقــرة آيـةه. وهـي التـي تحاسب يوم القيامة ( ويوم تجد كل نفس ما عملت هن خير محضرا وما عملت هن سوء تود لو أن بينها وبينـ أمداً بيـيدا) سـورة آل عمران آيـة「.「. وهي الأمـارة بالسـوء ( ومـا أبرئ نفسي إن النفس لإمـارة بالسـوء) سورة يوسف آية بّه. وهي هوطن الخير والشر وصاحبة تَرار الاختيـار بنفسها (ونفس وما سولها فألههها فجورها وتقواها ) سورة الشمس آيـة 70.ولهنـه النفس شــن عظيـم عنـد الله تعـالى فـان مقاصد الشــريعة كلها تامت على المحافظة على خمسـة أشـياء هـي بـالترتيب الديـن ، النفس ،
 للمحافظة عليهه ، والنفس بعـده مباشـرة والآيـات والأحـاديث الدالـة على احترام الذات الإنسانية كثيرة جداً.

أمـا الفلوس فلا أدري كيف أعرفها ولكن أقصـد بـها المـال وهـي كمـا ذكرت سـابقاً أحد المقاصد التي جـاءت الشـريـة بالمحافظة عليـه ولكــه اخر شئ وبعد النفس. لم أذكر مـ سبق بغرض إلقاء موعظة ولا لإلتَاء درس في أصول الثريعة ، فلست أهلا لذلك وليس هنا هو هدفي ولكن أردت مـن هــنه المقدمـة المهــة الدخـول إلـى موضـوع مـهـم وهـو علاقـة الطبيب بكليهما أي النفس والفلوس ، الطب مهينة ومعنى المهنة هي عمـل يقوم به إنسان ليحصل على أجر ، والطبيب الذي يقول أن الطب بالنسبة
 بالنسبة له ثانوي وليس مههاً هو في حقيقته أما أن يكون ني عداد النادر
الذي لا حكم له أو (....).

ولكن هنـاك نقطة مهـةَ جــاً وهـي أن الطبيـب مجـال تعاملـه هـو
 الإسلامية. ليس هذا فحسب بل مجال تعاملك معها هو في حال ضصفها أو لنقل حالتها الحرجة فهو إنا يريد أجراً لتخليص نفس إنسانية في حالة حرجهَ (أي المريـض) مـن مأزقـها وهــا هـو المحــك الـذي يوجب علـى الطبيب أن يكون من نوعية خاصة من البششر . وهذا هو نفس المحك الذي وجب أن يقدره له المجتمع الذي يـيش فيه.

يجب على الطبيب أن يتذكر دائماً أن المحافظة على النفوس يـأتي دائمأ وأبدأ وإلى يوم القيـامة تبل الفلوس وأن المحافظة على عدم الأضر ار
 كان الأمر كذلك فما بـالك باستفلال ضعف الإنسـان للتكسب. إن أقل مـا يقـال عن هنه الخصلة أي استفلال ضعف الإنسـان للكـــبـ ، أنـه خسـة ودناءة. أما من يلبس هذه الخصلة أثواب جميلة لتبدو وكأنها حرص على هصلحـة المريـض ( الزــون) فـهي بـدون شــك خصـلة لا أجـد لـها كلمـة تُرَرح معناها ولكنها بدون شك تكون كلمة تعطي انطباعا أكثر من كلمة دناءة وخسة.

أَما المجتمع فيجب عليه أن يتذكر أن هذا الطييب ما هو إلا إنسان عليه التزامات مادية فهو بحاجة أن يـأكل ويشرب مثله مثل غيره ، وهو
 مثل غيره وأنه يعمل في ظرون عصيبة أهمها الضفط النفسي.

لو وجـد هذا التفاهم المتبادل بين الطبيـب والمجتــع لمـا نشـأت حالة سوء الفهم التي تشكو منها الآن في القطاع الطبي بوجه عام. فالكثير يتهمون الأطباء بعدم الإنسانية والأطباء يتهمون مجتمعاتهمه بعدم تقدير الظروف المحيطة بهه. ولكنني أعتقد أن الجزء الأكبر من سـوء الفهمه هـو بسبب عموم الأطباء لأنهم لم يتخذوا هواقف حازمة وإيجابية تجاه من لا

يحترم المهنة منهم. لاشك عندي بـأن هناك مجموعة من الأطباء سـاهمت وتسـاهمر وستظل تساهم في تكسير وتشــويه القواعد الإنسـانية النبيلة التي أسس عليها علم الطب ، فالبض منهم يعمل زلك وهـم يعرفون مـاذا يفعلون تماماً أي أنهم يعلمون أنهم يحطمون الإنسـان هن أجل مكاسبهم


 يستفلون من ( التجار ) إما باستخدامهم أو باحتكارهم.

هل اتصد أن هناك طبيباً دنيئا وطيباً منفلا وطبياً سانجاً؟ نــ هذا هوجود ولم لا؟ أليس الطبيب إنسانا وبصرف النظر عن الحكم على النوايا فدعني أذكر بعض الأمثلة التي تـدل على زلك. فمــلا الإعلان عن الأطباء والخدمات الطبية بصوردَ لا فرق بينها وبين الإعلانات عن موسـم التخفيضات بل لو أننا طبقنا أنظمة التجارة على محتوى الإعلان لاعتبر غثـاً.. فماذا سـيكون موتَف الشـخص مـن صيفـة إعلان تقـول " تـلـن محلات ( ..) لبيع الأقمشة عن تخفيضات هائلة على جميع أنواع أقدشـة الفرامل بسبب وصول رئيس أخصائيي الدفع النفاث بشركة بوينج" هذا
 تخصص ليس هو تخصصه ليالج شيئأ لا يمت للتخصص بصلة, لماذا

هذه الإعلانات ؟ أنها الفلوس !! وما تولكم في تعلان يقول عن طبيب أنه أخصـائي عـلاج الأمـراض المسـتعصية ... إنا وجـد تخصـ الألـا الأهـراض المستصصية فلماذا مراكز الأبحاث ولماذا غيرها .. ولكن هي الفلوس!!

مثال آخر : اتصل بي أخ زهيل ليعلمني أن إحدى قريباته هنومة في مستشففى الدكتو (..) وتـالوا لـه أنها بحاجة إلى عملية عاجلة جـا بسبب ( ...) ولأنه طبيب فقد عرف السبب الذي ذكره الأطباء لقريبته لا يستدعي عملية عاجلة اتصل بي وطلب مني إبداء الرأي فذهبت لمعاينة
 عاجلة أو اجل وإن سـلمنا جدلا بأهمية العملية فهي ليست العملية التي يريد أن يجريها لها.

أما بعد الكشف عليها وجد أنها ليست بحاجة لدخول المستشفى أصلا ويعد وضع السيد الطبيب في "الكورنر" تـال " ما كنـاش هنخسر حاجـة أهو نطمن ".. ترى هل يريد أن يطمئن أم هي .. الفلوس ؟!

هثال ثـالث : مريـض ذهب إلى مستشـفى تتميز أدارتـه بالحكمـة والتطور والخبرة و..الـخ وهـو يعـاني هـن كـةَ .. حرصـأ على هصلحتـه
 " يادي المصيبة" يوجد توسع في الشعب الهوائية وهو بحاجة إلى عمل

استئصال الجزء السفلي هن الرنة. حضر المسكين إلى أحد الزهـلاء أعطاه مضادا حيويأ ( هو بحاجة إليه ) وها هو الأن والحمد لله بصحة وعافية لماذا الأشعة المقطبية والعملية ؟؟ أليست هي الفلوس!!

هثال آخر : زميل لنا ( في الجاهعة ) والده في حالة غير مستقرة في مستشفى خاص قيل له أنه بحاجة ( ...) طلب مني نصيحة بـأخذ استشارة متخصصة نطلبت من الدكتور (...) وتبل مشكوراً أن يعاين والد زميلنا إلا أنه لهم يذهب لمعاينة والد زميلنا وعندما سـألته لمازا لـم تذهب كما وعدت فكان الجواب هو " طالما هو قادر على الدفع فلمـاذا لا يحضر إلي المستشفى التي أعمل بها أْـا!؟ مـاذا أقول لزميـل تترجـاه أن يرى قريب زميل ثالث وهو يقول لك أحضره إلى المستشفى الخاص ... يا جماعة إحنا فين؟.

مثال اخر سـافرت تريبة لي إلى (....) وفني صبـاح الــوم الثـاني مـن سـفرها تلقيت هكالمة هاتفية أنها في حالة ليست حسنة بسبب المفص الكلوي الذي تعاني منه أحياناً قلت لهم سـأتصل بكمْ بعد قليـل وسـألت الأخوة الزملاء في هستشفى الجامعة عن أحسن مستشفى خاص هنالك فأعطوني اسمم اثنين أو ثلاثئة فاتصلت بالعائلة مـرة أخـرى أعطيتـهم اســم المستشـفيات الثالاثـة


أخذت العلاجات اللازمة ( أي من جده) وبعد وصولي وجدتها على قـائمة العمليات لليوم الثاني وحتى بدون أن يـاينها الطبيب المسؤول عنها والـا والذي سـوف يجري لها المملية أمـا عـن مسـكات الألـم فـلا وجـود لـها .. المهـم أعطيتها المسكنات (السعودية) وطلبت لها التحاليل اللازمة وكذلك الأثشات المطلوبـة واتصلت بأحد الزملاء في جـدة وأعطيته صـورة كاملة فقــال لـي بالنص " يا عمم الدكتور ده بتاع كفته" وهو لم يتمد الحق قيـد أنمله. في اليوم الثّاني قَابلت الدكتـور المكلف بـجاجراء العملية ( مـن بـاب الفضـول) وسـألته لماذا تريد أن تجري العملية وقّد عرفته بنفسي فقال السبب الأول هو أنني لا أعلم أن كنتم في السعودية هؤهلين لعمل هثل هـه الع العمليـات أم لا والسـبب الثـاني هــو ( الواحــد يشــتري دماغـه) وســـادة الدكتـور " حيشتري دماغه بفلوسي أنا طبعا!!". كان جوابي له " يا دكتور إحنا بنتطلم منكم " واقصد هن هذه الكلمة كل ما تعني.

يا إخواني يا أهل بلدي يا أخواتي يا بنات بلدي. الطبيب بحاجة للفلوس
 تطبيب النفوس أولا وتحصيل الفلوس أخيراً.. اللـهم ارززتـا حـلالا طيبـاً وبارك لنا فيه .. آمين.

## نـيبـهة إلى طبيبـة امتياز

أهد'ها إلى ابتته (منى) بـناسبة تخرجها وابتداء سنة الامتياز
أ.د. ربيع عبد الحليم
أستاز جراحة المسالك البولية بجامهة الـلـل: سـود بالرياض

ابنيتي ! .. الطب علم صيانة الأبــدان
والوحي أنقذه من الأغلال والأونــــــنـ
فمحا خرافة سـاحر وطلاسـم الكهـــن
وهدي للملم نافع ودعا إلى الإتقان

> أبنيتي!.. بالدين شيد منار طب عالي

زمن التقرب للإله :بصالح الأعمـــــال

لو سرت نفس طريقهم لبلفت نفس مال

*     *         * 
*     * راسة الطب بين/التعديات والمسنوليات *
أبنيتَي !.. أجدادنا كانوا ملوك يــراع

نشروا الّلوم أصيلة نفعوا بـيد بقـاع
هم زينوا أرجاءها بروائع الإبـــــداع

هم أنقذوا "أوروبة" من ظلمة وضياع
أبنيتي!.. تـاربخنا نبع الحضارة جـاري
لУ تقبئي بمروج زيفاً من الأخبــــــــار

عودي إلى النبع الأصيل بثابتت الإصرار
ركب العلوم بحاجة لقــادة الأخيــــــــار

*     *         * 

الطب ليس تجارة .. صبرا على الإغراء

الطب رحمة راحم ورسـالة الحكمــــاء

والمال ليس بطوعه بل آمر لـه ناهــي

> والمال ليس بماله!.. المال هـــــــال الله

عجباً لهابد درهـم . أتعس به هن لاه

*     *         * 

أَبيتي!.. إن القناعة كنز عز وافــــــــيـي

يـا سعد هن يرضى ويقنع بالقليل الكافي

> أجر الطبيب لدى الإله هضاعف الأضـاف

والرزّق مكفول بأمر النُن بحد الكــاف
$ت$

والطب ليس وظيفة بل قربة القربــات

فانوي عيادة هبتلى تـجني هن الحسنــات
إنوي عباده ربنا بإزالة الكربــــــــــات
أبنيتي!.. درست طبا بادي الإخفــــــــــ

ليست له من وصفة أو نوع هصل وافـي

وشعارهـم: ليس الطبيب معلم الأخلاق!!
أبنيتي!!.. الطب علم واضح الأغـراض
عـينالصواب وتـاية هن مصدر الأمراض
وعجبت من زيـغ لهم عنها ومن إعــــراض

لن يهزم الفيروس طب عن شذوذ راضي

> * * *
أبنيتي!.. درست طباً ناتص الإيضــــــاح

تصروا علومهم على جسـد من الأهـلاع

*     * دراسة الطب بين التحديات والمسنئوليات
لم يؤهنوا.. لم يأبهوا بمطألــــب الأرواح

أنى لهم بسعادة ولروح ذات جـراح؟!
أبنيتي!.. للفرب طب ظاهر الإفــــــــلاس
بنيت على الإلحاد هدرسة بلا نبــراس
ظلمات تيه .. والهوى رجس من الأرجاس

لابد من نورالهبى يحمي من الوسواس

*     *         * 

أبنيتي!.. السقم هم رائح أو غـــــــــادي

كم من عزيز هانئ في بيته والنـــادي

> أضـى تيـيداً عاجزاً من غير ما عــــــواد

أبنيتي! يحصى المريض عليك كل كلام
نطق الطبيب لدى المريض كجلسة الأحكام

*     * 


## لا تحكمي حتى تبين مواطن الأسقـــــــم

وترفقي كيما تزول معـــــاول الآلام

*     *         * 

أبنيتي!.. سـم الإله تبيل بدء عـــــــلاج

هيا اسأليه معونة . هيا انكريه وناجي
ذكر الإله سعادة .. سر النجاة لناجـــــي
ويدونه أحوالنا ظلمات ليل دـاجــــــي
أبنيتي!.. هسك الختام تناصح وتواصـــي

وعريقة بذل وجهد دائم الإخــــــــــلاص

والنور لاح لراصد ..بشري بذا الإرهـاص
*

## ملاحظة :

ما فتئ أستاذنا الفاضل يلقننا دروس الأخلاق عندما كنا طلاب وبعد التخرج .. لم
 بـل تدوة وأخلاق فجزاهمـا الله عنـا خير الجزاء وجمل أعمالهما خالصة لوجهـه وأثقل بها ميزان حسناتهما. وهذه القصيدهَ يجـب أن تكـون ميثــاق شـرف لكـل طبيب. نشرت القصيدة في مجلة الممارس العدد الثاني 12|هـ

## مغنامرات طلبيب امتياز

القيت هذه القصائد في حفل تخرج طلبة كلية الطب بجامعة الملك عبد المزيز بجدة لـ . عبـل الله الشميمري
استشاري الأهر|ض الصدرية
مستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض


لقد تركت لدى الشُـاطئ مسـاكينا

هل بلفتل القوافي ما نحس بـــــــــهـ
في الاهتياز على أمجاد ماضينــا

وهل لـريت بـما في الطب من قصص


هل من (أبندكس) للانتيرن(1 ) يعلهـا


فيمسك المشرط المسنون في دعة



نيحفظ العضو كبداً أو مصرينــا



"

بل فههوه على مهـــــــل ودون ألنى


ليس الجراحة ملقاطأ وسكينــــا

بلع الحبوب وشرب عصارة الكينا

> قسم الولادة قد غيرت النـاء والولادة

من الدماء تد أبتلت (أواعينــــــا)

فهل أتال حديث القوم حين أتوا

## 

# تد كان ما قلته حهاً ليعنرنــــــــي 



$$
\begin{aligned}
& \text { • قسـم الجاطنه }
\end{aligned}
$$



كم من توتف تلب كنت أحضره


حتّ تملمت في الشُـاطئ(r) بلا فخر

$(101)$

## (فللتنفس) دور لست أنكــــــره


إن كان تَلباً بطيئاً في تحركـــــــه
(فالأتروبين(\&) لـخلي القلب مجنونـــــا

# ولاضطراب البطين علاج لا مثـيل له 



وغير المحلول للبايكارب(Y) في عجل


فلانخفاض قياس الضنط مسألــــة


## ثـم اتجهت إلى الأطفال في ثـــــة


فان حظي مع الأطفال مبتســــــم


وهل عيار حليب الطلل هنضبـــط


لما وضمت على صدر الرضيع يـي


وضقت سماعتي فانقض ممسكها




# فاشتد في لحيتي سحبا فأحرجني 

## 

ما إن نزعت شمال الطفل من ذقني


## 



شرح المفردات :
ابندكس هي اللفظة الأعجمية للزائدة الدودية - والأنيون هي اللفظة الأعجمية لطبيب الارتيّان . (Y) النيرف والفينا هي الألفاظ الأعجمية للعصب والوريد على التا لالترتيب. ويقصد الشاعر من الأبيـت انـه يرجو من الجراحين أن يعطوا اطباء الامتياز الفرصة لأجراء

(r) اسهم هستشفى في مدينة جدة كان يقضي فيه اططباء الامتياز جزء من فترة التدريب.
 (0) أسيستولي اللفظة الأغجمية لتوقف القلب عن النيض. نثرت التصيدة السابقة في مجلة الممارس العدد الأول 1\&17اءــ

## الخاتمة



## الفاتمة

 المساعدة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بإعطاء نبذة مختصرة عـن الطب ودراسته والطبيب ومسؤولياته ، ليعرف هـا الطالب هقدم عليه ومن ثمر يمكنه توجيه طاقاته إلى المجال المناسب له واللذي يتم فيه صقل شـير الـي وإيراز قدراته وتفجير إبداعاته في المجال الذي سيبدع فيه بـلا هن إلهد إدلار الوقتت في أحد المجالات التي لن يستطيع الطالب أن يحقق فيها أي نجـاح يستحق التقدير..

كـا أن أحد أهداف الكتاب هو التشجيع على حب المعرفة تجبل الإقدام خشية الوقوع بسبب الجهل فيما لا تحمد عقباه ، والشاعر يقل :


والله من وراء التصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

جلـة


## 

د. هحمد عابد باخطهـه

- أستاذ مشارك بكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز
 من مواليد مكة المكرمة عام 901 امر.

 عين كِعيد في كلية الطب بجدة عام 9ها امر.


 بالتخصنص
※ لـ الهتمام خاص بالقضايِا الفقهية الشر عيةَ والقانونية النظاميةَ ذات العلافة بالمجال الطبي ونشرت لـل بحوث منعددة في هذا اللصنمار.


## تـعــــــــــف بـالكنــــاب


 أسومت بحمد الله في الارنقّاء بالمسنَو ى العلمى و العلاجي في المجال الطبي ، ولأن دراسبة الطب

 الططالب ما هو مقدم عليّه مها يؤدي إلى الاسنفادة القصوى منه كشخص نافع لمجنمعد الذي هو
 الارراسة في الجامعة عموما ودراسنة الطبّ خصوصاً هي بالفعل أفضل المجالات المُتاحة ؟

## قــالـو ا عـن الكتــاب


 هنا فهو إضافةَ جيدة اللمكنَبة العربيةً وآهل أن يسنمر عطاء المؤلف في هذا المجال. أ.د. زهير السباعي - عضو مجلس الشورى

لقد تكاول د/ محمد باخطمه في كتَابه العديد من الموضو عات الهامة ذات العلافة: بالطب وأعجبنى
 كل متخصص بحثّا ممائلْ ليكون خير دلبِل ومرشد للأباء والأمهات والطلاب. الكاتب التزبوي الأستاذ / عبد الش بوقس

لقد وفق الكاتب في طرح الفكرة الني تبناها وفاز بأفضلِية السبقِ والمبادرة في مناقُشَ هذه الفكرة التي تُهدف إلى إعطاء الططالب الر اغب في الالنحاقَ بكلِة الطب نبذة كافية عن طبيعة الدر اسة
 د/ عمر بالبيد - عميد كلية العلوم الصحية بجدة

$$
447 .-r 7-v 01-v: \text { s. }
$$

