


#  



## DAR AN-NAFAÉS

 Printing - Publishing- Distribution verdun str. Saffi Aldeen Bldg.P.o.Box 14/5152

Fax: 861367 - Tel. 803152 -
810194. Beirut - Lebanon

(気 شــارع فـردان - بنـــايـا المـــبــاع 1E/0 IOY

أ 1 | 1 + 192


## هــتـوى الكتاب

## الصفحة

11

## الموضوع

المقدمسـة
الفصل الأول
حمـى الشُمـسس
1\&
17
iv
iv
19
19

-
"الشُمس
: * حرارة النُّمس وتلون السماء * تأثير حرارة الشُمس في حياتنا ** حرارة النُمس ونمو المـخلوتات الحية ** حرارة الشُمس وولادة النوانم | الفصـل الثاني
ry
Y\&
Y
: : التوازن الحراري فوق سطح الأرض \% ثبات الحرارة فوق سطح الأرض

النصل الثالث
الحـــرارة
\% ما هي الحرارة؟ * الذين نكروا بقياس درجة الحرارة : أثدم ميزان حرارة على وجه الأرض ** قياس درجة حرارة المريض


الصفحة
vr
vr
v\&
vo
vV
vA
vA
va
人.
$\wedge \varepsilon$
NV
$\wedge \wedge$
19
41
91
9 9
97
97
$9 V$
$9 V$
$9 V$

## الموضوع

Y - عضة الصقيع
r $r$ ـ قدم الخخنادق
ع ـ مبوط الحرارة المغاجـى
** هبوط الحرارة بعد العمليات الجراحية ** هبوط حرارة الغطاسين ** هل للتبريد والتسخين من فوائد؟ * حفظ البشر بالتبريد * المعالجة بالتبريد والتجميد * المعالجة بالتسشخين

الفصل السادس

: دفاع عن الحمى
ما ماهي الحمى؟ ** أسباب الحمى \% الحمى والمناعة : *: صويحبات الحمى
**كيف نعرف أسباب الحمى : تعددت الأثـكال و الحمى واحدة ! : الحمى المتڤطعة * الحمى المترددة * الحمى الثابتة : الحمى المعاودة

91
1..
$1 . r$
1.0
1.8
1.9
111
$11 r$
118
110
117
118
1110

111

IY.
|r|
Iry
Irを
Irv
IYA
: الحمى تصيرة الأمن : الحمى المديدة

\% حمى الآتهابب " حمى السرطان :الحمي الحخبيثة ** حمى العمليات
: الحمى الدورية (حمى البحر المتوسط) * *حمى الحسـاسية الدوائية * حمى اللقاح \% الحمى الفطرية \% الحمى الكاذبة ** حمى الرضوض * *مى الواحد والعشرين يوماً الفصل الثامن معالجــة الحمـى
** كيف نتعامل مع الحمي؟ \% المعالجة التجريبية للحمى :~: معالجة الحمى بالأدوية \% معالجة الحمى بلا دواء ! الخلاصـــة

المصــــادر
$\square$
إفصاء

لثد اعتاد الناس أن يفلدمرا هلايالهم في البداية أنا أنا... فأرجو أن تتقبل زوجتي
هنا الهتاب بعل رحلة عمرها آكتر من عشرِين عاماً
لوحتنا خلالها
حرارة الحب
في بيادر السعادها والعطاء
أحمل

## المقدحة

 المشخلوقات الحية الأخرى من نبات وحيوان . . . فالحرارة تؤثر في العمالميات الحيـيرية التي


 ببا ، كالدم واللدف وغيرهما ما . .
 التي تجري داخل خـلايا النبات ، وهي عملية التركيب الضوئي ، و كذلك امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة . . .

والُواقع . . . أن أهمية الحـرارة ليست مـحصـورة في المـخلوقات الحـية وحـدها ، بـلـ
 من الححرارة ، بـما في ذلك الأثيـاء التي توصف عـادة بأنهـا باردة أو مـثلجـة ! ! ولا غرابة في






 المئوي التي تعبر عن درجة حرارة الماء المتّطر عندما يتجمد .
 يحصـل في الواقع ، لأن ذرات أية مادة في هذا الوجود هي في حـركة دائمة لاتشتر ، ومن ثـم فما من مادة في الكون إلا ولها درجة حرارة معينة !

ومن هنا . . . ندرك أممية الحرازة في حياتنا ،وفي حياة الكون من حولنا . . .






 وذكرت كل ما يطرأعليها من تغيرات واضطرابات نتيجة التأير المتبادل بين حرارة الإسسان وحرارة البيئة التي يعيش فيها .

 في هذه النصول طبيعة الحمى ، وأسبابها ، ونوائدهـا وأضرارها ، ثـم كيفية التعامل معـيا
 يكاد يغيب عن مرض من الأمراض ! وبخاصة أن الحمى تعلُّمُشْشرأحيوياً هاماً لأنها تدن على طبيعة المرض ، وشدته ، وتطوراته ه . .

وتد حرصت على أن تكون لغة هذا الكتاب سهلة ميسورة رغبة في تعميم الفائدة منه مع

التحريفـ أو التشويه أو السطحبية
 يتْبله مني خالصألو جهه الكريم . . .
. والحمد للهربالعالمالمين
,
م1990/1./10


الفصل الأول|

هي مصدر الحرارة والنور للأرض ولبقية الككواكب التي تؤلف مجموعتنا الشُمسية . . ومن الشُمس تستمد المحنلوقات الحية على سطح الأرض طاقتها ودفأها . . .
 غرابة في هنا ، لأن أرجح النظريات الفلكية والجيولو جية ، وأكثر هـا قبوْلا اليوم حولن نشأة
 واحدة في ذلك الزمن الغابر !
 يتوسط الحجرة ويضيء أرجاءها .



 وتوقف الحياة على سطحها ، واندثار جميع المخلونات الحية الحية !!




 تؤكد تكانو الطاقة والكتلة ونق المعادلة التالية :

$$
\text { الطاقة = ب/ } / \text { (الكتلة × مربع سرعة الضوء) }
$$




 هيليوم ، بينما يبقى كل من الككربون والآزوت كما هما ! وهكذاتبدو الثمس أنشبه بقنبلة هيدروجينية هائلة في حالة انفجار متواصل !!








 ضوء الشُمس عبر منشور زجاجي ، فنجد الضويء وتد تحلل ! !لى ألوانه الأساسية . .

وليس ضوء الشمس الذي نبصره سوى الجزء المرني من أشعة الشمسس الحقيقية ، وهذا


 الضوءالأخضر!!

والوافع أن الطانة الهائلة التي تطلقها النُمس باتجاه الأرض لا يصل منها إلى سطح الأزض


 والأبخرة وذرات الغبار الموجودة في الجو تمتص بعضه أو نبعثره باتجاهات مختلفة ! وتتوفت درجة امتصاص الأشعة الشُمـــيـية المارة عبر الفلاف الجوي على طبيعة الأشعة


 في طبـات الُجو العليا . . وأما الالثـعاعات ذات الموجات الـيات الطويلة فإن تطرات الماء في الغيوم هي التي تمتصها . .



نانومتر لفترات طويلة يقضي على الحياة . ـولعل هذا المعنى مـا ألمحت إليه الآية اللكريمة


حرارة الثشمس وتلون السماء :
بيّنت اللدراسات الضوئية أن أكثر الإشـعاعات الشُمسية تبعثراً في الفضاء هي الإشـعاعات التي تقـع في نطاق الضوء اللبنغسجي وفوق البنفسجي والأزرق ، ولهـذا تظهر الــــمـاء باللون
 فيبدو قرص الشـمس أبيض ، لأن الـضوء بهذا الوضـع يمر عبر مسـافة تصيرة من الـنلاف الججوي ، وأماعند الشُروق والغـروب فإن الضوء يـمر منـحرفاً عبر طبقة من الغلاف الغانازي

 البرتقالي الذي يميز الغروب والشروق ! !

وأما الضبـاب والسحاب فإنهـا يبدوان بـلون أبيض لأن المـوجات الضـوئية المـتتلفة
 الموجية لأشعة الشمس !

## تأثير الحرارة الشمسية في حياتنا :


والفصل ، وساعات النهار . .
ويقسم التوزيـع الجغرافي لأشعة الشُمس من ناحية الـُـدة إلى أربعة أحزمة عريضة حول الكرة الأزضية ، كما هو موضتح في الشكل





 الغيوم في سمائها ، وقلة الأمطلار التي تهطل على أراضيها !

ومن الجـدير بالذكر أن معـظم البلدأن النامـية تقع خسمن الممناطق المـلائمـة لاستـنـلال الأثعة الششمـسية كمصدر للطاقة زهيد التكاليف . . علماً بأن الشنمس يمكن أن تمدنا بمقدار من الطاقة يبلغ . . . Y م مرة خعف الطاقة التي نستمدها حاليأ من المصـادر الأنخرى ! وقد أصبح في استطاعتنا اليوم أن نستخدم الطاقة المشمسـية في أغراض كثيرة جداً ، لعل من أبرزها توليد النطاتة الكهـربائية والططاتة الحـرارية اللتين يستفـا المختلفة ، كما أتاحت لنا الطاقة الشُمسية تصميمي الأقمار الصصناعية القادرة على الااستمرار بالتحليت في الفضاء سنوات طريلة دونما حاجة لإعادة تزويلها بالوقود !
 بعد أن ظلًَت هذه الطاقة ملايين اللسنين تذهب بدداً بين السماء والأرض !

## حرارة الشُمس ونمو المخلوتات الحية :

وإلى جانب النوائد التي ذكرناهـا للططاقة الـُمـــيـية ، فإن حرارة الشُمس تؤثر في نمو







 ويطرح غاز الأكسجين اللازم لتنسس البثر وبقية الأحياء!

ولكل نوع من أنواع المخلوقات الحية درجة حرارة مفضلة تتم فيها وظائنة الحيوية على

 إلى تخريبها .

ويظهر تأثير حرارة الـُمس واضحاً في نمو الإتسان ، فالإنسان يصل سن البلبوغ في
 البشُرة ، وتسبب بعض الفوارق الخلقية بين البـبـر الذين يعيُّون في بيئات متفاوتة الدرارارة !

حرارة الشُمس وولادة التوائم :
وتشير بعض الدراسات الإجصائية التي أجريت على الثُـوب المـختلفة إلى أن للمناخ
 معدلات ولادة التوائم أكثر احتمالألا ، فمن بين كل . . . ا حالة ولادة في دول شـمـال أوروبا

Enzymes.(1)

تحصل \& | ولادة توأمية ، يقابلها 1 | ولادة في كل من فرنسا وإِطاليا ، وتنخفض هذه النسبة





الشُمسيبة التي تترافق بتبدلات جوية عنيبة تؤثر في صحة الإنسان تأئيرأ أعميقاً كذلك (1)


الفصل الثاني|

حهـى الأرض

هي الككو كب الثالث ، بعلد عطارد واللزهرة ، في بعلمه عن الشُمس ، ويتدر هـذا البعلـ

 التي تحيا على سطحها .







 كراكاتوا ما بين جائوة وسومطرة عام

بما يعادل זY تنبلة هيدروجينية!!
وبالرغم من اللمار الرهيب اللذي تخلفه البراكين ، فإنها تعتبر نعمة كيرة من نعم الخالق
العظيم
فند رأينا أنالأرض تتكون من كتلة ملتهبة تتغاعل في جونها الحرارة والضغط تنـاعلاً







 القّدر يودي! !لى انشجار القدر دون ريب!

-الارض.. كوكب ملتهب نـعيش على قشرته البـاردة!:

وكذلك تنعل البراكين فهي تعمل على تعديل الضغط في جوف الأرض ، ومن رحمة
 والحرارة من باطن الأرض بصورة تدريجبية لا تسبب الضـر تحتبس الحرارة والضنط في جوف الأرض عند منطقة معينة نتحتقن الأرض كما يحتقن القيح في الدمل ، وتزداد الحمى في جوف الأرض حتى تبلغ درجة عالية جداً ، وعندنذ

يتْذجر أحد البراكين في المنطقة مثلما يفجر الجراح الدمل المتورم ويستخرج التيح منه ، وبذلك تأخذ حمى الأرض بالتراجع ، وتبدألأرض تستعيد صحتها وعافينها !!

التوازن الحراري فوق سطح الأرض :
وهكذا يبدو سطح الأرض الذي نيشيّ عليه محصورآبين نارين : نار الشينمس الملتهية
التي تنصب عليه من نوق ، والنار المتأججة في باطن الأرض ، ولهذا ايحتانج سطع الأرض



 في الإسـان ووسيلة التريد في الأزض ، فالماء يشكل أبضآنحو لنث جسم!الإسسان!!

 يساعدعلى حفظ التوازن الحراري في الأرض !
ولكي ندرك أممية الماء وأثره في التوازن الحراري على سطح الألما




ذلك التفاوت إلانتيجة لانعدام الماء من على سطح التمر ، ولهذا النعدمت الحياة فيه ! ومن هنا . . ندركُ سـر تهديد الله عز وجل ووعيده للكانفرين بأنه سبحانه وتعالى قادر




ومايسـاعد الماء على قيامه بوظيفة التوازن الحراري أنه يتشكل في صور المـادة الثلات
 السائلة لأن تحويله إلى بخار يتطلب كمية كبيرة من الحرارة . .


 تجعل الجليد يطنو فوق سطح الماء ، بدل أن يغوص في قاع المحيطات والبحار ، نيسّكل

 الحفاظ على التوازن الحراري الذي يضمن للمخلوتات المائية حياتها المستـرة !

 يتبخر ويرتنع في طبات الجو العليا ليبدُد الحرارة التي حمالها هنالُ بعيداً عن سطح الأرض !

> ثبات الحرارة فوق سطح الأرض :
 لا يعني أن درجة حرارة الطقس ثابتة ، بل هي تتغير خلال ساعاتاتاليوم ، وعلى مدار الفار الفصول . .
 ((DeathValley) في الوبا) وكذلك ني الوايات المتحدة الأمريكية في أيلول


 الحتمال حدوث اضطراب في معدل حرارة جو الأزض ، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة ،

 النلاف (كما حصل لطبقة الأوزون التي أصبح فيها ئقوب خطيرة !)


> , الماه يعيد نوازن الحرارة فوق سطح الأرض كما يعبد الدم في جسم الإنسان التوازن الـراري بين الاعضاء المختلفة،






 البُشرية كانت التيجة ما يزيد عن أريعة آلاف ضسحية !!!

وعلى الرغم من أن هذه الحادئة ومثيلاتهـا قد اعتبرت في حينها مآس إنسانية مـورعة إلا أنبا عـادت على البشُرية بفوائد جمة ، لأنها لفتت انتباه العلماء كافت ، وعُلماء البيئة بصورة

 التلوث الصناعي على الحمياة ، وراحوا كذلك يصنعون القو القواعد واللقوانين التي تكفل الحففاظ على بينة الازض في توازن واستقرار .

| تسـجـلات أعلى درجة حرارة ني الـعالـم |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| المكان |  |  |
| 1ANE／＾／rv | أوراغالِ ، الجزائر | mor， |
| 1＾no／a／iv | آموس ، كاليفورنيا | mos，\＆ |
| 1Ano／a／lv | ماموث تانك ، كاليفورنيا | ¢0¢，\＆ |
| ｜q1r／v／l． | وادي الموت ، كاليفورنيا | mot，v |
| 19rr／a／ir | العزيزية ، ليبيا | ハ○＾ |


|  | L，¢\％ | $x^{2}-8,5$ |
| :---: | :---: | :---: |
| inor | خليج فلدبرج ، ألزمير－كندا | m＇on，r＿ |
| 1Ano／／／r | فيركهويانسكـــيبيبريا | ， |
| lıar／r／0 |  | ＇71． |
| 19rr／r／7 | أويمباكون ، ، يبيريا | ＂ |
| 190v／0／11 | التطب الجنوبي | vr＿ |
| 190v／9／1v | القطب الجنوبي | سVE，o－ |
| 1901／0／r |  | سva，re． |
| 1901／A／10 | نوستوك＿القطب الجنوبي | $\cdots{ }^{\circ} \mathrm{A} \cdot \mathrm{V}_{-}$ |
| 19011／19 | سوفيتسكايا－التطب الجنوبي | $\cdots$ |
| 190＾／＾／ヘ＿V | نومتوك ــ القطب الجنوبي | － $10 . V_{-}$ |
| 1901／＾／9 | سوفيتسكابيا＿التُبالج الجنوبي | ＂ィт，V－ |
| 190人／＾／ro | فوستوك ـالقطب الجنوبي |  |
| 197．／＾／r£ | فوستوكـ الحطب الجنوبي | ＾ı，$r_{-}$ |
| 19Ar／v／r｜ | فوسترلــــالثطب الجنوبي |  |

الثفصل الثـالثت|


ليست الحـرارة ـ في الحتيتية - غير صورة من الصصور العـديدة التي تظهر الطاقة من
 ومن المعلوم أن الطاقة يمكن أن تتحول من صورة إلى صورة أخرى بسـيولة ، فا فحرق الوقود


 يولد نوعين من الطاقة :
 _ـطاقة حركية تنيد في تحريك المضلات والأعضـاء وتساعد الإنسان على اللقيام بأنشطـهـ المختلفة

ويبين الرسم التالي إمكانية تحويل أنواع الطاقة المختلفة من صورة إلى أخرى .

 أجسامنأمن اللغذاء تكفي وحدها لتأمبن الأنكالن الأخرى من الطاقة التي تحتاجها أبسسامنا .






 درجة حرارتها عالية جداً!
 درجة حرارة غرامواحد من الماء المقطر بمقدار درجة مئوية واحـاة .


إن تحويل الطاقَه من شُكل إلى شُكل اخر يسـاعدنا في التحكم بنوع الطاهِ الذي نريده
الذين فكروا في قياس درجة الحرارة؟



 على تعريض المستودع للحرارة المطلوب فياسها مدة من الزمن نم نم يتلب الجهـاز رأساً على
 ويتناسب ارتفاع الماء مع درجة حرارة المستودع ، وبطبيعة الحال لم يمكن استخدام مثلـ ذلك


 الأجهزة لم تكن ملاثمة كذلك للأغراض التي صممت من أبلها !

وفي متتصف القرن السابع عشر اختيع الايطالي (فرديناند ديوك) ميزان حرارة يعتمد على السوائل لكن مسُكلات فنية عديدة واجهت هذا المخترع ، نجعلته يتوتف عن محاولاته .


 اتتراحه ذاكل لاتى انتقادات كثيرة من الأوساط العلمية ،ولم يأخذأحد باتقراحه !!

 درجة (الصفر) كما اعتبر درجة حرارة الإنسان المعانى مي أعلى درجة في هذا الميزان . .
ولكن على الـرغـم من جـردة مذا الميزان ودتـه في قياس درجة دئ حرارة الإنسان إلاأن
 حيث تبدلت النظرة إلى ميزان الـحرارة الزئبقي بغضل الكـتا


 موتعه اللانت باعتباره وسيلة تيمة جلاً من وسائل التشخيص في الطب .

## أقدم ميزان حرارةعلى وجه الأرض :







 في ستسقته ، ، وإذا ما هبطت درجة الحرارة انخفض صوته وابطأ في السقسقة !! وقد انستطاع العلماء التوصل إلى معادلة دقيقة يمكن من خلالها معرنة درجة خرارة الجو




 نهرنهايت التي سيأتي الحديث عنها !

قياس درجة حرارة المريض :



 استعّعماله ودتته ورخصص ثمنـه .

ويتكون ميزان الـعر ارة الزنبـتي مـن أنبـبة زجاجية دقيقة جـداً ، متصلة بـخزان حـغير

 الإنسان ، لأن الزنبق يتمدد نتيجة الحــرارة ،ولا يعــود الزئبت إلى




 نستطيع تراءة درجة الحرارة قبل أن يعود الزنبّق للانكماش ونتـاس درجـة حـرارة المـريض
 الخززان ، بأن نمسـح الميزان بقطعة
 (كالكـول أو غيره) نم يوضع طرف المـيـزان من ناحيـة الـخـنـان ني ني المريض تحت اللمسان ، ويترك مـئ ،قياس درجة الحرارة بواسطة ميزان الحرارة الزئبقَي"
 بالمطهر من جديد وتقرألتنيجة

نيمكن أن نضع لهم الميزان تحت الإيط أو عن طريق الشرج •

النظام المنوي ويتمد الآخر تقسبـم نهرنهايت :

ا ـ المقياس المئوي : وهو بحدد درجات الـحرارة المحصورة ما بين درجة غليان الماء

المقطر وبين درجة تـجمده ، في الشُـروط النظامية من الضغغط الجوي والارتفاع عـن سطح

 بدائرة صغيرة تكتتب فوق الرقم اللذي يشير إلى درجة الحرارة (مـلا
 درجة حرارة المريض نادرأ ما تتجاوز هاتين الدرجتين.

Y ـ مقياس فهرنهايت : ودرجة الصغر في هذا المڤياس مي درجة حرارة تجمد كمية من الُمـاء ممزوجة مـع كمية مسساوية لهـا من ملـح الططعام (كلور الصوديوم) ولـهذا فإن درجة



, ميزان حرارة من النوع الزئبقي احدهما مدرج بالتدريج المئوي
والآخر بتدريج فهرنهايت لإظهار درجات الحرارة المتكابلة بينهها،


الفصل الرابع|
حرارة الإنسان

# هل تختلف حرارة الإنسان عن حرارة المخلوقات الأخرى؟ 



 على الرغم من إحساسه بسخونة جسمهو وتعرقه النزير ، كذلك فيإن تانتاول الأطعمة البارديارة ألر الحارة تلما يؤثر في درجة حرارة الجسم .










 أبضاً نتلجأ إلى فاع البحيرات أو المستنتعات أو الوحل ، ولا تستستِظ إلاحين ترتنفع درجة



يزيد من العزل الحراري ويحمي أجسامها من الصقتع .



المتجمدة بصورة مدهشـة !
والدببة التُطبية لاتنام نومأَمميقًأ طوال أيام الشتتاء ، بل تنام نوماً مؤقتألكي تونر طاتها

وتستفيد منها في تـدفئة أجسامها ، وهي تستيقظ بين الحين والأخر لتتغذى ، وتمارس بعض النشاط ثمت تعود للنوم من جديد!

وتد ينام بعض أنواع الحيوانات ذوات الدم الحار نومأ عميقًا في نصل الشتاء نتمكت في في


 نومها ، وتأخذ بالحر كة والنشاط لكي تعيد إلى أجسامها الدف، !!

 دوماً ، لكمي تبقى حرارة الطائر أنغض دومآمن درجة حرارة الجبو المحيط به ، وبهذا يوفر الطائر حرارته لنفسه !

وهكذا نجد أن الحيوانات عامة تعاني من تنيرات دامة في حرارتهنا نتيجة اختلان درجة حرارة الجو الذذي تعيش نيه ، ولككن اللهع عز وجل زود كل نوع من من هذه الحيوانات بالوسيلة الكفيلة بمساعدته على مواجهة تلك التنيرات والتنلب عليها .

## درجة حرارة الإنسان :

وأما جسم الإنسان فإنه يمتاز بدرجة حرارة تكاد تكون ثابتة في حال الصحة ، كما ذكا كارنا


 الإنـسان على أن يتصرف بالطاقة المتحر رة من الغذاء على نحـو أكثـُ فائدة واقتصـاداًا ، إذ
 ويصرف جزء آآخر للمحانظ على درج الطاتة إلى حين الحاجة إليها اعلى هيئة مركبات حرارية ، ويمكن تمثيل هذه العملية الحيوية
على النحو الآتي :


 الآَي متدار الحريرات الناتجة عن احتراق (1) غرام من مذه العناصر خارج الجّسم وداخله :


ونلاحظ من هذاالـجدول أن الدهـون تعطي أكبر مقدار من اللطاقة ، كـما نلاحظ وجود





 السـكريات والمدهون والبروتيناتات ليـيـت نوعأواحداً ، بـل يضـم كل منها أنواعـآ متعددة ، فالسكريات مثلاً منها ما هو معقد التر كيب ، ومنها ما هو بسيط التر كيب ، ويطبيعة الحالٌ فإن كمية الطاقة الكامنة في كل منها تختلف عن الأخرى .

ولإعطاء فكـرة تتريبية عن مقـدار الطَّاقة التـي يحصل عليـها الـجسـم من أنـواع الطعام المختلفة نورد هذا الـجدول اللذي يبين مقدار الحريرات في بعض الأغذية ، والمدة اللازمة لصرف هذه الحريرات في حال الراحة وفي حال القيام بأنشطة مختلفة :


قد أوضحت اللدرامـات الحـديثة أن العضلات الإرادية والكبد ، يولدان أكبر كمية من
 تطلت كمية كبيرة من الحرارة حين تتقلص ، وهذا التقلص يخضع لإيعاز خاص من المراكز
 عندما يتعرض الشنخص للبرد !


 (ثلث الوزن تقريباً) وهذا ما يساعد الإنسان على الصمود تجاها التغيرانت المناجئة في حرارة الجو المحيط بـ

 والأمراض التي تـتبب حمى عالية ، وارثناع درجة حرارة الجو ، وتعرض الجســـم لتـيار هواء ساخن . .

> تنظيم حرارة الجسم :
 كالسكر الذلي تبتى نسبته في الدم مابتة تُريباً ، حتى وإنا اختلف مقدار مار مايتناوله الإنسان من الأطعمة الحلوة .
 يصرنه منها ، وتدخل في مذالالأمر عاملان ، هما : الما
() الُحرارة الناتجة عن العمليات الحيوية التي تجري داخل البدن .

Y (Y) درجتا حرارة ورطوبة الجو المحيط بالإسسان ، وهماتؤؤران ني متدار الـحرارة التي تتبخر من الجـسـ
 ولهذا تظل درجة حرارة الإنسان في الأحوال العادية ثابتة .



Hypothalamus. (1)



 حينٔذ تصبح خاضعة لتقلبات الحرارة في البيئة المحيطة به !

 الأوعية وتوسعها يؤثران في متدار الحرارة التي يصرفهيا الجسم عبر الجلد كلد كما سيرد معنا في نصل لاحق .

,الوطاء... أهم المراكز العصبيه المشرف2 على تنظيم الحرارة في الجسم.
وأهم أجزاء الجملة العصبية التي لها دخل مباشُ في تنظيم الحرارة هي :
 الأعصاب المششرفة على الأوعية الدموية من ناحية تقبضها وتوسعها . ويقوم الجهاز المنظم للحرارة في الجسم على ما يلي : () وجود مراكز عصبية حساسة تحلدد ما إذا كانت الحـرارة المتولدة في الجسم أكثر أو أقل من حاجته

r وتعمل على توسي أو تقبض الأوعية الدموية بما يتلا ام مع حاجية الجسم للحرارة .


الكظران (او الغدتان فوق الكلية)
مركزان مساندانن في عملية تنظلم حرارة الجسم.
وتقوم نظرية عمل جهباز تنظـمـ الحرارة على أساس أنـا درجة حرارة النجـسـم المـركزية يجـبـ أن تظل ثابتـة ، وبهــذا تعـتـبـر درجـة الانحـرارة هنه بدثابة "المـر جع "الذي يتـارن به جــهـاز تنظيـم النحــرارة أي تغـــــــر يطرأعـلى حـــــرارة الُجسـم ، علماً بأن هذا الجهباز يتـأثر بكافتة الفـــاليـات التي تجري داخل الأمضاء، ،ومنها تأثير الهرمورنات (وبخاصة منها هرمونات الدرق والكظر والنخامة) وكذلك نسبة الدم الجاري ضمن المراكز العصبية التي لها



 والحركة ،وهذا ما ميـامن ني تبخير الحرارة الفائضة عن حاجة الجسمم مساهمدة فعالة . \% محطات إنذار مبكر . .للحرارة :
 وياتي الجلد ني مقدمة أجهزة الدفاع هذه . . فالجلد يحيط بالجسم كله مسكلاًّ حاجزاً منيعاً



 الذين اكتشنوها ، نذكر منها :

- جسسيمات "روفيني" : ووظينتها الإحساس بالحترارة . - جسيمات ا"غولجي_مازوني" : وظينتها نتل الإحساس العميت من العضلات والمفاصل . - جسيمات ("باسبني") : وظيتتها الإحساس بالضغط والونيا والاتتفاخ - جسسيمات "مايسنر") و جسيمات " "دوجيل" وهي الاحي مسؤولة عن حس اللمس .






 ويلاحظط أن تعطل محطات الإنذار المـبكر هـذه عن عملهـا يجعـل الجسـم أرضاً مباحة

 للحس ، أني فاقدون لمحطات الإجذار المبكر تلك ، وقد كان هذا النتص الحخلتي سبباً كانياً

 في "صمت" حتى تودي بحياته آخر الأمر !!
\% وظيفة الحلد في التوازن الحراري :


مسامات تتسرب الحرارة الفائضة عبرها إلى خارج الجسـم ، ولو تعطلت وظيغة الحجلد هذه الـن
 حرارة الشخص ارتناعاً خطيرآ يودي بحياته !

ويو جد تـحت سطح الـجلذ ما بين ( 0 ـ 0 ا مليون مكين حراري
 اللكفين ، وفي أخمد القدمين ، بينما هي كثيرة في الصدلـير وتحت الإبطين وفروة الرأس . وتتكون الْغدد العرقية من أنابيب طويلة متعر جة ملتفة على نتسـيها ، يبلغ مجموع أطوالها





 العادية لتخليص الجـسم من الحرازة الفائخة عن حاجته .


أماتركيب العرق فيتألفـ من حوالي 99٪ \% ماء و ٪ ا أملاح مختلفة وبولة وبعض عناصر

 جيدة يخلص الجسم من حوالي (. م ح حريرة) !
 عندما يقوم الإنسان ببذل جهد ما فإن جسمهـ يتعرق في درجة حر حرارة أدنى من ذلك . ومما يزيد في أهمية التعرق أنه يبقى الوسيلة الوحيدة لتصريف الحـرا الحرارة الفائضة عن


 الححراري الذي ينشاعن ذلك !
وقد وجد أن التعرق يضعف كلما ارتفعت درجة رطوبة الجو ، وهذا هو سبب الضيق الني يحس به الناس في المناطق الساحلية الحارة التي تتميز بنسبة رطوبة عالية !

-الغدد العرقـــة... مكيفات طيـعيـة للحرارة، تعمل علي تعديل حرارة الجسم!!.

ويوثر نوع الألبسة في التعرق ، فالألبسة القطنية البيضاء الفضفاضة تمتص العرق بسهولة وتساعد على تبخره ، كمـا أنها بسـبب اتساعها تاريا تسهل حر كة الهـواه ، وتسرع عملية التبادل الحراري بين الجسم والجـو الخارجي ـ وأما الألبسة الصوفية والنايلون والبوليستر ، وخاصة


 العـمرة ، وهذا اللباس يتألفـ من ثوبين أبيضين غير هـخيطين ، رداء يلف بــ المرء النصف

 ويساعد في انعكاس أشعة الشُمس وتخفيف وطأتها .


يوضيح هذا اليُكل التوانز الذي بيمـل في الجسم ما بين وسائل إنتاج الحرارة ووسانل تصريفها وبهذا يحالمظ الجسم على برجـ حرارته ضمن حدود شبه ثابتة

## \% لون الجلد وتحمل الحرارة الخارجية :

يضاف إلى مـا قدمنـاه عن دور الـجـلد في الـتوازن الـحـراري ، أن تحمـل البـثـر لحـرارة النـمس يتغاوت من بينة إلى أخرى ، وقد لوحظ أن لهذا الأمر علاقة وثيقة بلون البشُرة .

فسكان البلاد الباردة هم ذوو بشرة بيضاء ، بينما تتلون بشرة سـكان البلاد الحارة باللون الأسود أو الأسمر القاتم .



 الجلد من أذنى أشععة الشُشمس ، فقد دلت الإحصاءات على ألن معدل حصسول سرطانات النجلد عند أصحاب البشرة السمراء والسوداء أقل بكثير مما عند أصحاب البشر البشرة البيضاء !

* وظيفة الدم في التوازن الحراري :

 متوازنآ على سائر الأعضاء .
 كمية اللدم التي تتجول في المروق الدمموية الموزعة في الجلد ، نكلما الزدادت كمية الدم هذه كلما الزدادت كمية الحدرارة المتبخرة عبر الجلد .






## ** وظيفة الهرمونات في التوازن الحراري :



 أبدانهن بين الحين والآخر دون أن يكون هناكُ عوامل خار جية تؤثر في حرار ارتهن •
درجتمبنون



حـرارة نسـان
,تغير درجـه حرارة المراة ألناء الدورة الطمئية.
وقد لوحـظ أن درجة حرارة المـرأة في النصن الثاني من الدوروة الطمـئية (أي في أعتاب








 الأخرى ، ويلجأ إليها عادة عندما لا يكون هنالك رغبة قوية لمنع الحمهل .
 فنـناك أيضا هرمونـات عديدة لها وظائفـ هامة في هذا الئتوازن ، منها هرمونا
 من مصادر الحر ارة والطلاةّة عند الإسسان . . وهنالك أيضاً هرمون "إينغرين" وهو من هرمونات

 (غلوكوجين) ليكن بمثابة وتود احتياطي يحرق الجسـم منه عند الحاجة ، كمـا أن الإبنغرين بسامهم في زيادة تدرة المجسم على الاحتناظ بالـحرارة وذلك عن طريق تضسيتن للنعروق الدموية

وللغدة الدرقية أيضاً دور فعال في توليد الحرارة ، بنضل هر مونـنها المـسمى "يُيروكــينين"
 بزيادة ننـاط الدرقية!

## * تصريف الحرارة من الجسم :



 بحيث يستغيد من جزء منهأ، ، ويبد الباقي نحو الخارج ، على النحو الآتي :


 لمبـأألتبادل الحراري


0) وتنصرن كمية من الحرارة (نحو • ا٪) بالتعرف .


 (L.S.D عن التعرق وتصريف الحرارة !

 الجسـم عن الحرارة عن طريق إثـعاع حرارته إلى الـذارج عبر الجلد دما بؤكد أهعية الجلد في التوانز الحراري


> الحروق تؤثر تاثيرأ ضارأ ني
> تنظليم حرارة الجسم بتعطيلها الجلد عن وظيفته

> * البشر شُموع تحترق :

ومن أحدث الأبحاث التي أجريت ني السنوات الأخيرة حول موضوع تصريف الحرارة تلك الأبحـاث التي أوضحـت أنه يحيط بجـسم:الإنسـان كـتلة من المهـواء الحـار ناتجـة عن

الحرارة التي يشعها الجسمب باستمرار !بى الشارج ، وتمتد هذه الكتلة نحو الأعلى متجاوزة





ويما أن الريشتة الساخنـنة تتقلص في حالـ الاضطججاعإلى نحو نصف متر ، ولا يعود

 الساخن حول الجّسم أثناء النوم هو الُسبب ني إحساسنا بالبرودة ، وحاجتنا للغطاء! !!
 بواسطة آلات التصوير الحرارية ، التي تظهر الجـسم وسط الهواء السانخت مثل فتبرا , الـشئمعة


 ميختلفة عن ريشة غيره من الناس ، مثلما تختلف آجال الناس بعضهم عن بعض !

 بیض الأمراض من دراسةالصورة الحراريةللإنسان !




تظل باستمرار بين مد وجزر ، ،ولم يعرفـ بعد سر هذا التذبذب ني الحر ارارة !؟




-الإنسان.. شعع تحنرق!!




 . يعطي انطباع الكجئة من خلال الصوروة الحرارارية




 "ش درجة حرارتنا بين





الليل والنهار : ذكـرنا فيـــــا ســبت أن الإنسان يتتمي إلى نـنة من المــنلوتـات التي توصف بأنهـا "ذوات الدمالحـاتـار" وهي التي تحــانظ أبدانهـا على درجــة حــــرارة تكاد تكون ثابتــة . . وهكذاهو هو الإنسان ، نإن جســمه يحانظ على درجـة حـرارة تابتـة في حال الصحة ، وهذالالثبات نســبي ،إذ تنــأثـر حــرارة الالنسان بمقدار ما يبذله من جهد ، كما أن درجة حرارته تخضع لتغيرات دورية ونقاً
, الإنسـان




 مرتبطة بدوران الأرض حول نفسها ، أي بتعاقب الليل والنهار ، ويدعم هذالالاعتتاد ما أثبته







 لتنختض بيطء أنناء اللبل ، فتبلغ أدنى مستوى لها ما ما بين الساعة Y ـ ع نجراً!




 الجسمو ويحفز الأعصاب ويساعد الإنسان على مواجهة أعباء التحياة !

 ومن هنا جاء توله تعالى : مألله اللذي جسل لكم اللبل لتـكنوا نيه والنهار مبصرأه( (r) .





 طريق الفم



 الـحرارة ني هذه الـظروف دلـلآعلـى المـرض ، لأهن تغير عابر سريعاً ما يعتدل بعد زوال الأمباب التي أدت إليه(1)

 الذكـر عن درجة حرارة الأنتى؟ والـجواب :لا . ـ نـحرارة الـذكر تشـبه حرارة الأنتـى إلا ني







 الطُبيعي 1.

الأعضاء الأخرى فإنجها تـدتنعان عن إنتاج النطاف ، ويؤدي ذلك إلى العقم ، وقد عرفنا هذه الحثيقة من دراسة بعض الحالات المـرضية التي تخفق فيها الحصصية (أو الخصينان) عن أن تنزل إلى كيس الصفن . . ومعلوم أن الخصيتين تتشكلان أثناء الحياة الر حمية للجنين الذكر



 بفحص المولود نحصاً دقيقاً عند الولادة لا كتشاف مشل هذا التُشوه الخطير .

* حرارة الوليد :

وما دمنا بصـد الُحديث عن الوليد ، فسوف نتحدث بششيء مـن الإيجاز عما يتعرض لـ من تثلبات حـرارية عقب الولادة . ـ فالجنين ينتقل بالولادة من عالم الر حم إلى عالم الحمياة الدنيا قبل أن يكتمل نمو بعض أعضائه ، كما أن أعضاء"أخرى لا تكون قد بدأت عملها بعد ،
 بالغ الصعوبة للـجنين ويخاصة إذا ما ولد قبل الأوان و كان خديجاً !
وبالرغـم من أن وسائل العناية التقليدية التي تقدم للوليد في المتنزل على يدى القـابلة أو





 يدرك الأهل أنها ناتجة عن التُصير في العناية به وفت الولادة وما بعدها . ومن تـلك الأضـرار : التـخلف الــعـلي الـني يصيبب بعض الأطفـال نتـــجة تأخر هـم في التنفـس عقب الولادة ، أو نتيجة الاضطراب الـحراري الذي يـحصل بعد الولادة ويؤثر في

المـراكز العصبية الـهامة في الـدماغ . . ومن هـنا يأتي اهتمامـنا بالحـديث عن الـعناية بـحرارة الوليد التي نذكر حولهباعدة ملاحظات ،هي :
 وشـديدة الحساسية لأي طارىء يطر أعليها .
(Y) كمـا أن للبرد تأثير آ مؤذياً على عمـل الأنزيمات الـخلوية التي تؤدي وظائفـبا عادة عللى أحسن وجه في درجة الحرارة (Tr
「
 بدوره على تنظيم حرارة جسسهـ

ع ) ونظرألأن الجهباز الْشضمي عند الـولِيد لا يؤدي وظائفه بصـورة كاملة بعد فإنه يـحتاج إلى مصلر خارجي للحرارة ليعوض ما ينقصه من حرارة عن طريق الغذاء .

 الدهنية التي تكسو جلده عند ولادته تعيق تصريف الحر الزة عبر الجّلد ، مما يتطلب غسل هذه الطبقة جيدآ اللسمأح بتسرب الحرارة نحو اللخارج ، وعدم الحتجازها ها داخل الجسم ،

 التي يقوم عملها على المبادىء النّالية :
 للحرارة ، وقد جرت العادة على ألن تعـاير الحرارة داخلـل الحاضنة ونقآ لوزن اللطفل بحيث تكون ضمن الحدود الكالية :


وتزود الحاضنات الحديثة بجهاز منظم للحرارة يعتمد على لصق خلية كهربائية حساسة

للحـرارة على جلد البطن ، مربوطة بمنظم حرارة الحـاضنة ، تساعد على تكييف درجة الحرارة داخل الحاضنة بما يتلاءم ودرجة حرازة الطثل

ب) تكييف الرطوبة داخل الحاضنة لـمنع جفاف الجـلد والأغنـيـة المـخاطية في الفم والأنف ومـجزى التنفس وكذلك الأغشيـة المصليـة في العـينين ، كما يفيد تكيـيف الرطوبة
 الرُطوبة داخل الحاضنة عادة ما بين ( • ب٪ ـ • 7 \%)

جـ) تهوية الححاضنة بواسطة مروحـة صامتة كيلا تؤذي سمع الطفل ، وتعتمـد الحاضنة عادة على هواء الغرفة العادي ، كما يلحق بها أسطوانة خاصة بالأكسجين لاستخخدامباعنـ اللفرورة ، وبخاصة عندما يصاب الطفل بالازرقاق نتيجة ضيق النفس . وقد أصبح وضع الأطفال المولودين حديثاً ضمن الحاضنات إجراءُوقائياً متبعاً في كافة مستشفيات التُوليد ، وأصبحت الحاضنة بمئابة مـحطة للاستراحة يتوتفـ الُجنين فيهـا فترة
 لرحلته الأصعب . . رحلة الحياة بما فيها من أحداث ومفاجآت!!

"الحاضنـة.. محطة استراحه بـعد رحـة الحدل و الو لادَّ الطويلة الثـاتَة وهي في الوتنت تنسه وسيلة لمساعدة الـجنين على تنظيم حـرارة جسمه.


النصـل الخـامس|
أ هـراض التقلبات الجويـة

التأثير النفسي للتقلبات الجوية :

 أحلامنا بلون الصفاء والنقاء . . يأتي الربيع فتتفتح براعمى الأمل في دروبنا . .ويصيبنار رذاذ
 الحياة ، ننطلب المزيد من إكسيرها العذب!

ولقد تنبه الناس منذ القدم إلى هذا التثناعل المتبادل بين الإنسان وغيرهمن عناصر الطبيعة ، ولاحظ بعض الحكماء التدامى أن نقلبات الجو تئير في نغس الإنسان أحاسيس متباينة :


 والدوخةً .
 انعكاس لحالة الجو" .






 حدئت في تلك الفترة!

وأظنهرت نتائج الدراسة أيضاً التغيرات التي تطرأعلى درجة حرارة الهبواء ، ونسبة الرطوبة والضغط الجوي تؤتر في كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الجسم ، ومن نم

تؤثر في معدل نشناط الخخلايا وجميع النشاطات الحيوية التي تتم داخل الأعضاء! وقد لاحظ الأستاذ بيتر سـون كذلك أن جـوارح الإنسان تـمر بمر حـلتين متنافضتين تبعآ
 ضربات القلب وينشُط التُعرق مما يثير الانفعال والثّلق !! .
 اللدموي وضعف الدورة الدموية . .مما يولد الهلدوء والسكينة أو الخمول !

 تثبط درجة كفاءتهم في أواسط الشُتاء . .

ومن الملاحظات الطريغة في هذا المحجال ، أن المريض يبدو في نصلي الربيع والصين


 المـريض . . واعتماداً عـلى هـذه الملاحظات فقـد درس فريق من البّاحـيسن في فلورنسـا
 الإنارة ، ووضعواآخرين في غرف مـضاءة بالضوء الـــاطع ، وزادوا من ساعـات الإضاءة في في


 غرف معتمة على ما كانت عليه من الاكتئاب والـُكوى ! .

وفي دراسات أخرى ، ظهر أن نوم الإسسان يتأثر تأثرأ كبيراً أيام الصيف الحارة حين يكن يكون
 الفترة التي يرى فيها أحلامه ، وقد ثبت بالتُجربة أن حرمان النائم من الأحـلام يشُوش ذهنـه ، ويودي إلى القلق ، وربما الهياج كذلك !

ولا يتنصر تأثير التقلبات الجوية على نفسية الإنسان نحسب ، بل يتعداها إلى الأعضاء ،

وبخاصة حين تكون التقلبات الجـوبة عنينة ، كما هو الـحال في البرد القارس ، أو الـحر الكـديد . . مما قد يهدد حياة الإنسان بالخطر !

ونظرألأهـمية الاضطرابات الجّوية والحـرارية منها خاصـة فإننا سوف نتناولها بشـيء من التفصيل في الفصلين الآتيين مع ذكر أهم الأمراض التي تنـنأ عنها .

## (أ) أمراض الحر

. . . يؤثر الـحر الـُـديد تأثيرأ سيئأ في صـحة الإنسـان ، وقد يودي بحـياته في بعض



 خطر قد يودي بحياة المصاب !!

وعلى الــوم م . . فإن الأطفـال والمــنـين يتأثرون بالـحر أكثر من غيرهم ، فالأطنـال يفقدون نسبة كبيرة من الماء بـسبب الحر ، مما يؤثر سريعاً في توازن السوائل عندهم ، وأما

 الشُمس بسبب ذلك ، فتد ذكرت إحدى الدراسات أن نـحو (•V٪) من محمـل الأنـخاص


 حرارة الجو rسْ مَ مع ارتفاع الرطوبة فوق • •

كما تزداد إصابات الحرّ في بعض الظروف الخاصة ، كالعمل في المناجـم ، أو قريباً من

 وجهت اليهم كمية من الححرارة أكثر من اللازم !
وتزداد مـخاطر التُعرض للحر" كذلك إذا ما كان الشُخص مصاباً بأحد الأمراض الـجلدية



الناتج عن إدمان الكحول وغيرها من الأمراض

وهنالك عدد من الاحتياطات البسيطة التي تساعد على تجنب أذى الحر ، نذكر منها :

 المظلة الواتية .
 الشثمس بصورة جيدة ، وتسمح بتهوية الجسم ، والتخفيف من حرارته .
 وأملاح ، علماً بأن قلة التعرق والتبول وتلون اللبول باللون الأصفر الغنامق تـدل على حاجة الـجسم الىى المزيد مـن السوائل .

ـ عدم السماح للأطنال باللنعب وقت الظهيرة ، لأنهم - كما ذكرنا_ أكثر تأثرُ أبالحر . ـ عند الإحساس بالتعب يجب اللمجوء إلى مكان ظليل جيد التّهوية ، والتوقف عن أي نشـاط
ريثما يستعيد الجسـم نتـاطه وحيويته .

 ثلالأة أنـكال رئيسة للاضطرابات التي تصبب الإنسان نتيجة تعرضه للنحر التشديد وهي : 1ـ التـئنج الحراري : وهو تُنـج مؤلم يصيب العضلات ، مع تعرق غزير ، يصيب عادة







 الطبيعي ، بل قد يحصل هذا التـتـنـج في الجو البارد ، وتقتصر الأعراض عندئن على التـتـنج

 بضض الماء الممزوج بتليل من الملح أو العصير .
 الحراري في عضلات البطن مسببألآم بطنية عنيفة تشبه آلام الزائدة الدودية أو غير الوريا اللام التي تستدعي إجراء جراحة عاجلة ، مما يعرض المصاب لجراحة غير لازمة ! ولكي نتجنبب مثل هذه المطبـات الخطيرة ننصح بالتـروي تليـلاً قبل اتخـاذ التـرار




 الشُحوب والتعرق ، وقد تتوسع الحدقتـان ،وينبط ضنط الدم ،ويسرع النبض . .وبما أن


مراحل الإجهاد الححراري تتعاقب سراهاً نتد نـجد أن درجة حرارة المصاب ماز الت طبيعية وتت الكثـف عليه أولولالأمر !

 غالبآبـى الوناة !


 في وعيه للمحانظة على نسبة الأملاح والسوائل في حدودهـا الطبيعية .


 المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ، وعند اللذين يعملون أعمالًا مجهدة في الأجواء المفلثة . الحارة








 مهددة بخطر أكيد!
 تُضيع لحظة واحدة في الانتظار أو القيبام بعمل غير مجد . . وابدأ على الفور بالبحث عن

وسيلة سريعة ننقل المصاب إلى أقرب مستشنى . . وريثما يتيسر ذلك قم بما يلي : ـانتل المصاب إلى مكان باردظليل ، يمر فيه تيار هواء بارد ، أو المتخدم المروحة . - جرده من ثُيابه ، وابدأ رشه بالماء البارد الغزير لكي تخار الخفف من حرارته . أما معالجة المصـاب في المستشفى فيجـب أن تتم بوسائل جيدة للخفض الحرارة ، لأن







 كناءته في معالجة ضربات الشمس ولكن بشرط عدم التأخر في نقل المصابين إليه ! .

## (ب) أمراض البرد




 الميباه الكليدية لساعات طويلة دون أن يحسوا بلسعة البرد









ولهذه الأسباب وجب أخلذ الاحتياطات اللازمة عند التعرض للبرد ، كارتداء المـلابس
 تنجم عن التعرض للبرد ، مع ذكر المعالجات الللازمة لها :



 الصونية وتغطية الرأس بغطاء صوفي سميك ، مع ارتداء الألبسة المنابيبة . . ولا تتطلب قرصة الصنتيع معالجات خاصة ، بل يكني تدنفة العضو البارد بالتدليك ثيكمتنطيته جيداً إن كان من الأعضاء التي تكشف عادة .





 بإذن الله .


 الحيطة ،مى إعطائه المضضادات الحيرية لمنع الإصابة بالتباب ثانوي .







 يصاب به أيضاً الناجون منـ حوادث غرق السفن الذين يظلون نترة طويلة في المياه الباردة .
 يضغن تربية العضور المصاب ، ويتلل كمية الأكسيجين الوإردة اليه . . وتمر الإصابة بيذا المرض ني ثلانة أطرار :



 الجلد أو يصيبه الموات .

المعالجة : لا يجوز تدفئة دؤلاء المرضى عندما تكون إصابتّهم في طور ضسفـ التروية ،


 من حصول الالتهاب في مر حلة متأخرة .


 جرعات مفرطة من الأدوية ، وتصور التنفس الحاد .



 ويمكن تلخيص الأعراض التي تظهر على المصاب بهبوط حاد ين الحرارة كها يلي :

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { r r r } \\
& \text { مr" . . ـيتوقف القلب المالموت" }
\end{aligned}
$$


 على تلف في البنكرياس

المعالجة : الوالوتت من اللندب" تذكر جيداً هذه الحقينة وأنت في مواجهة هذه الحالات ولاتضيع لحظة فيإجراء غير ضروري . .

تأكد أولاأن تنغس المريض سالك وليس هناكُ مـا يعينّه ، ثماعمل على على نتله نورآلأقرب مستشفى حيث يلزم معالجته معالجة حاسمة وحكيمة وسريعة تتلخص في في إعطائه كمية




 !إلى الوناة!
 الككلبة الصناعي ، محع رنع درجة حرازة الدم ضمـن هذا اللجهاز بصورة تندريجية لكي تسري في جميع أعضاء المدن .
وهناك طرينة أخرى مبتكرة للتدندنة الباطنية تتم بإدخال بعض السوائل الدانئة إلى جوف


وقد اثبتّ هـاتان الطريتتان كنايتهما في معالـجة حالات هبوط الحبرارة العابر ، حتى في
 وهذا يعني ألانيأس من معالجة مثل هذه الحالات التي فد يبدو نيها إنتاذ المريض ضربآمن

ه ـ هبوط الحرارة بعد العـمليات الجراحية : من الملاحظطات الهامة التي سـجلت في


 الاضطراب الحراري إلى أن التخدير العام يعطل عمل المراكز الدماغية المـيؤولة عين تنظيم


 الجلد في موضع العملمية بمواد طبارة سريعة التبخر يبخر كمية لا بأس بهامن الكـرارة عبر



 من جراءالعملية ، مما يتطلب المزيد من الحيطة والحذر في عمليات الأطنال .
وعلى وجه العموم . . نابن هبوط درجة الحورارة بعد العملية بيزداد خططورة إذا ما تعرض


 جداً!

ومن جهجة أخرى . . فإن مدة العملية وطريتتهاواواستخدام بعض العتاقير في أثنائهـا







 (والرطوبة كذلك) في غرنة العمليات .



 الطبيعي ، خلال السـاعات الأربع التي نعنب العملية
المعالجة : يمكن التخخفيف من أثر هبوط الحرازرة بعد العممليات بإعطاء المريض بعض

الأدوية التي تمنع حصول الارتعاشُ ، مع تدنفته بصورة تدريجية منعأ لحصول توسع مغاجئ في أُعية الـجلد لأن مثل هذا التتوسع يؤدي إلى انختاضى خططير في ضغط الدم م وربـما كانت
 كهبربائي يمكن التحكم بكمية الحر الرة التي يصدرها .



 الططبعية حتى وإن قضوا يوماً كاملاً في الدـاء !




 لإجراءات أخرى أكثر من ذلك .

## هل للتبريد أو التسخين من فوائد؟



 الحقائق حول فائدة البرد للإنسان ، والمجالات التي سخر فيها الإنسان البرد لصالحهة ، ،ثم نذكر كيف سختر الحُرارة والتسخين لُصالحه كذلك !

حخظ البشر بالتبريد

لقد مضى العلماء تدمأبدراسة تأثيرات البرد دفي المخلوقاتيات الحية ، فكانت النتيجة






 وتد بلغ من سـلامة هذه التجارب وخلوما من العيوب أن الضضمت إلى معامل الأبحاث بعض
 عالية الإتاج إلى جميع أنحاه العالم !



 التبريد وسيلة لإتقاذ بعض النصـائل النادرة من الحيوانات ، وكذلك الفصائل المهددة

بالانقراض ، وتمكن العلماء في الآونة الأنيرة (بعد نجاح عمليات طفل الأنايبب) من نتل
 العملية المعتدة التي تقوم على تجميد بويضة المرأة بعد تلقيحهيا وحصـور الانتسام الثالثالث فيها ، وعند الحاجة لهذه البويضة تعاد تدفئتها ثانية ،وتزرع في لئر رحم الأم لتأخذ طريتها إلى التكاثر والنمو بإذن الله تعالى ـ وعلى الرغم من أن عملية تبريد الأجنة البشرية لما لم يكتب لها لها النجاح التام حتى اليوم (لأن العلماء يأملون في حفظ الأجنة لسنوات طويلة) إلا النها نجحت في حفظ الأجنة لنترة تصيرة ريمّاتزدع في رحم الأم م

 هذه الطريقة نجاحها الباهر ،ولكن بشرط أن تتم الزراعة في أسرع وقت مدكن للحناظ على حيرية العضو .

المعالجة بالتبريد والتجميد


 الطريقة لا تتطلب تخديرآعامأ ، ولا تسبب ألمأللمريض ، وقد طورت ألجهزة عديدة لهـنـا الغرض باستطاعتها الوصول إلى أي عضو من أعضاء الجسم

ومن جهة ثانية ، نقد بدأ العلماء يستخدمون المعالجة بالتبريد لإجراء بعض العممليات الجراحية المتعلقة بالأعضاء الحيوية الهامة كالقلب والدمان الديأ ومن المعلوم ألن مثل هذه
 أثناء هذه العمليات يشنكل خطرأ على الأعضاء الحيوية هذه ، وعندما بينت بعض الأبحان

 ويتم تبريد العضو المراد إجراء العمملية عليه بواسطة مضخخة خاصة يمرر من خلاللها دم

.أحد الاججهزة الحديكة للمعالجـة بطريكّة التجصـيد
 درجات مـنـوية) وبهـذا يمكنه تــــمل زمن العملية الطويل دون أضرار .

## المعالجةة بالتسخين


المعالجة ، فتد استطاعوا تسخير خاصية التسخين كذلك . ـ نالئتسخين يفيد في فتل الخلايا الـسر طانية الخبييثة التي تتوضع في مناطت مسحصـروة ، كــــرطان الئـدي والرأس والعنق والـجلد والدمـاغ ، وهذه الـحـالات الات
 تصيب الجسم

وتقـوم وحدات المــعالـجة الحــرارية بتسليط الموجـات التصـيرة جداً (مـايكرو ويف) والموجات الشعاعية فوق الصوتبة



 الأخرى للحصول على نتائج علاجية أنضـل .


الثـالث حيث يتم التبريد تُمهيداً لحفظه الجنين في البراده


الفصل السادس|


دفاع عن الحمى!
\% هل هي جانية؟ \% أم بريئ؟
\% أم هي ما تزال في قفص الاتتهام تتظر حكـم الأطباء فيها؟ !
 يتتبعون سيرتبـا . . ولعلنا لا نعدو الحقيقـة حين نترر أنثها جانية وبريئة بل ومظلومــة في آن
!
وإذا ما كان سلو كبا غريبأ بعض الشثيء ، فإن نواياها تشفـع لهـا ، بل إنها لتستحقق الشنتة

 صدر إلى قلب ، إلى جوانح ، باحثة عن الأستقوار ، ولكن دون جدوى ! !
 مسكيناً إلا ألقت بنفسهبا على صدره غير عابئة بنقر ولا غنى !
 جلسات الوجد والبوح ، وتبدل صفوهم كدراً ! وما أتعس ذلك العاشتق النّي يكون في انتظار حبيبه على أحر من الجمر ، وإذا ببابه يفتح عليه وتدخل هذه الزائرة المستنعلة على غير ميعاد لتزيد ناره ناراً !




 الانعتاق ، وأدر كت أنثها جاءت في وقت غير مناسب ، فأغضت طرفها في اعتذار ، لكنثبا لم تتراجِع ، بل ضمت إليهبا الفارس الغنريب ، وراحت توسعه بألوان من العـشـق جعلت مدامعه تجري بلا هوادة . . فُاحِ يعاتبها ويبثها نجوى نفسه في قصيدة تُعدُ من عيون الشُعر العربي !

فعافتـبـاوباتـت ني عـطامي

مــامـــــــا بـأربــــة سـجـام
 نكيف وصلتِ أنت من الزحام؟؟ ! .


 بذلتُ'لهـا الـمطارف والحتـيايا بضيق الـجلـد عن ننسي وعنها كأن الـصبـع يطـردهـا فـتـجـري ويصفق وعدها . . . والصدت شر

 يقول ني الطبـبـ :أكلت شيئناً

 العظام ! ولتد استرعى سلوكهبا الغريب هذا النتباهالأطباء منذ القديـم ، فعرفوا أنها تنـذر


 المضادة للحمى !
** ولكن . . هل يعني مذا أن الحمى جانية؟ وأنها شر محض؟ أم إن فيها بعض الخير؟




 ومنها التهاب المفاصل الرئياني ، والتهاب عنبية العين ! وير جح الباحـئون أن التأثير المفيد

 أن الححمى تساهم ني تشكيل مواد خاصة في الجسم تعينه على مناومة المرض !!



 والمتقادم فإنها تبرىء أكثر أنواعه برءأ عجيباً سريعاً ، وتنفع في الفالج ، واللّلتوة(1) والتـنـنج الامتلائي ، وكثير مس الأمراض الـحادثة عن الـنضول الـغليظة . . وقال لي بعض فضصلاء








 مني ، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر

ومن هنا ، فإن نظرتنا إلى الحمى يجب أن تتبدل . . فبي لُيست شُرأ كما يتصور كثير من


 سوف نثصل فيه في الفصول الآتية
 تعدبل هذا الاغتتلال وإعادة الحرارة إلى وضعها الطبيعي . . ومن الأمثلة على هذا ما ما يحدث


 وأما في حال المرض فإلن كمية كبيرة من الحر ارة تتولد داخل الجسـم ، ومن المجيب أن

 المريض أعلى من معدلها المعتاد . . وهذا ماندعوه هالحمىى" .

وقد لو حظ أن وظيفة الجهجاز العصبي المنظم للحرارة لاتتغير ، سواء في المي حال الحمى أو
 الزائدة . . فني حال الحمى يشُعر هذا الجهجاز منذ البداية وكأن حرارة الجـسم أتل من اللازم فيقو بإجراءين مهمين مها :
()) تحريض الجسس على توليد المزيد من الحرارة ، بتتلص العضلات (التُتعريرة) .


 تزول عنه التُنعريرة لأن العضطات تكف عن التُ التلص .

 فيصدر أوامره للأعضاء المختصة بتنيط وسائل تصريف الحرارة !



.صورة من عصرنا الذدبي.. احد أطبائنا العدامى يدوّن هلاحظاته عن المريض المحدوم ويتول: نحن نستبشر بالحمى كدا يستبشر المريض بالعـانية.

* أسباب الحمى










 سبب الحمى ، وناجأت دراسات أخرى الباحثين حين ظهر أن تلك الذيفاناتات لم تسبب الحمى
 ولكن على الـغغم من هذا فإن العلماء متغتون على وجود عوامل محددة يتهمونها بإثارة





 على حرمة البدن !

وعندما تكـون المســنات ات خـمن الكـريات البيض تكون عاطلة عن العمـل ، وينطلب

 المسؤولة عن تنظيم الحرارة . . فعندئذ يبدأ تثاعل الحمىى ! الد


 الحلثي الأحادي (Cyclic MAP) الذّي ينشط عمليات الاستقلاب في الجـسم فيشير الحمى !

## : الحمى والمناعة :

 وتُعدُ الححمى عضوأ فعالا في جـهاز الدفاع عن البدن ، وهذا الـجهاز يتكون من مـجموعة فعالِات حيوية مترابطة هي :.
布
. ونثـاط هذه الفعاليات مرتبط بظهور مجموعة معتدة من المر كبات ، أهمها : ** الموثين (البروستاغلاندين) تش تفاعل الضد والمستضد ** وأنواع خاصة من البروتينات .








 تساند الجهاز اللدفاعي مساندة فعـالة ، وصدق رسول اله صلى الله عليه وسلـم النّي ضرب



 ابن آدم كما يذهب الكـير خبث الحديدل|(r) وتعدّالنحمى مشـعرأ آحيويآعظيـم الفائدة لـعدة




زينـد دعواه .

 بتأنير العُوامل التنـسية .

「 على معرثة تطرِات المـرض .
\% وصثف حالة من حالات الحمى

 التيفية . . ننلاحظ ما يلي :
ا ـتمر بضع ساعات دون أن يشُعر الشُخص بأثي انزعاج أو اضطراب

 بسبب التقبض الوعائي في الجلد .

「

 الطبيعية
\% وهذه هي الأدوار الأربعة التي تمر ببـا نوبة الحمى العـامة ، مجهما كان منــأ الحمى أو

 تصيب المريضى وقت الحمى !

وتختلفت هـنه الأعراض والأحاسيس ما بيـن مريض وآختر ، ويبن حـالة وأخرى . . نتـد

 الاختلافق النطري ما يزال سرأ من أسرار خلق الإنسان التي لم ينكشف كثير فير منها بعد !؟ وِيسود الاعتقاد حالياً بأن العامل المُسبب للـحمى (وليس الـحمى ذاتها) هو الـلـبـب في



 ولهذا لا تحتاج صويحبات الحمدى إلى معالجة خاصة . .


مخطط يبيِّ تبدلات لرجة حرارة المريض الناء دور الحمي وما بعدها

 والارتعاش ، وبين الإحساس ببرودة الجســم والأطراف ، لأن هذا الإحساس الألخير يظهر فير في

حالات الُحمى جميعهبا تقريباً ، وبخاصة منها الناجمة عن اللفيروسات ، بينما لاتظهر العرواء إلا في أمر اض معينة ، كالالتهابات المتتيحة ، وتجرثم اللدم ، والأورام اللمدناوية .

 ويمكن تـجنب هذا الأئر المزعج بإعطاء خانضات الحـرارة بمتادير ها المـحدادة ، وجرعات
 الحمى كما يفسل معظم الناس !

 للفيروس المدسمى فيروس الحلأ البسـيط(1) ولم تزل أنسباب هذا التشنـيط مجهولة حتى الآن ! ويكثـر ظهور عتبولة الحمى في الالتهبابات الناتجة عن الجّرائيم (المكورات الرئوية ، المكورات العقدية ، المكورات الــحائية ، عصية كوخ ، البروسيلة ، السالمونيلة . . ) ونادراً ما تحتاكج عتبولة الحمى إلى معالجة خاصة ، وتزول عادة دون أن تترك أثرأرآ .



 الدماغ ، وتتطلب الحمى في هنه الحال معالجة حاسمة وسريعة تجنبأكتناقم هذها الأعراض ! ؛ ) الاختلاجات : نادرأما ما تسبب الحمى اختلاجات للمرضى البالغين ، بينما يصاب كثير

 ترابح الحمى عنه . . ولكن تلزم المر اتبة الدقيةة للطفل المختلج ، واتخاذ الالجراء العلاجلجي الحاسم في الوفت المناسب تحسبآمن تطرر الموتف وحصول مضاءغات لاتحمد عتباها !

Herpes Simplex. (1)

كيف نعرف أسباب الحمى *


 اله تعالى بعد فترة من الزمن نتيجة تنلب جهاز الدفاع في الجس علـي على عوامل المرض

 والجهد ويتح الفرصة لتفاقم المرض
\% سيرة الحمى
وسؤال المريض عن تاريخ إصابتَ بالحمى ، وعن تطوراتها أمر مهمبم للتوصل إلى معرنة مامية

 .للعدوى

كما تفيدنا معرنة سلوك الحمى ونمط سيرها وساعات الشتدادها وضعنها ، في تحلديد ملامحها ومعرنة أسبابها المحتملة .
أما مـرنة البيئة التي ظهرت نيهـا الحمدى ندلدلنا على بعض الأمراض التي تستوطن ني






 رئويّ ناتج عن رض أنابيب التخدير أثناه العملية . . وهكذا .



 صوتاحتكالك في التامور لاكتشاف التهاب التامور !
** الفحوص المخبرية
ويأتي بعد ذلك دور الفحوص المخبرية التي تتدم لنا أدلة دامغة عن طبيعة المرض


 أو غير ذلك من أخلاط البدن .

وإن كانت تصة المرض تـنير إلى مرض دموي وراثي عمدنا إلى دراسة لطاخة من دم
 يكفي إجراء بعض التحاليل المصلية للكثشف عن أنواع خاصة من من الأمراض ، كانتبار
 مثل تفاعل فيدال في الحمى التيفية ، وتفاعل رايت في الحمى المالططية ، وتفاعل السلين في حمى الثدرن . .

يضاف إلى ذلك نحص عينات من الأعضضاء، وهر مابدعى (الـخزعة) حيث تؤخذ تطعة صغيرة من العضو المصاب ، بياسطة أجهزة خخاصة ،وتدرس تحت المجا المجهر لتحديد طبيعة الآلتة فيها . وهنالك أبضأسأليب التنظير المختلفة ، والتصوير الشُعائي بأنواعه الحديثة المختلفة . وكل هنه الوسائل تنيد ني تحديد نوع المرض وموضعه، ، ومدى انتشـاره ه وعلى
 بنحوص أو تحاليل لالزوم لها .

تعددت الأنكال والحمى واحدة!
. . لما كانت الحمى من أبرز الأعراض التي تدل على المرض ، فقد أطلق الحكماء منـذ
القديماسم (الحميات" على الأمراض عامة . . ومع أن الحمى لا تدل الـدل دلالة أكيدة على نيع

 مخططلات درجات الحرارة التني تسجل للمرضى على فترأت متتظمة خلالال أيام المرض ، وعلى هذا الأساس أمكن تحديد أشكال نمطية للحمى نذكر منها :

 تعاود الارتفاع من جديد (كما يلاحظ من الشكلي) نإذا ما كا كان النارق كيرأ أبين أعلى ما ما تصل

 اللمفاوية ، والسل الحشيوي الذي يترانق أححيانآ بالتهابات جلدية وحكة وتعرق غزير !


الحكى المتقّطعג


الــمى المثرددة
Y

 كثيراً ني تشنخيص هوية المرض .
r ( الحمى الــابتة : وتتميز بارتفاع متواصل في درجة الحـرارة دون الختلاف كبير ما بين
 باستمرار ، ويشاهد هذا النُشكل من التحمى في الحمى التيفية والتيفوس خاصة .
§ ) الحمى المعاودة :وهي تظهر على المريض لفترة تصيرة ، ثمت تزول عنه بيومأ أو عدة أيام ، لتعاوده من جديد . . وهي تتشاهد في داء الالملاريا (البر داء) والحمىى الراجيعة ، وبعض أمراض الفيروسات .

* وقد وردت إشارة طرينةالى تصنيف الحميات في كتاب "ازاد المعاده الذي ألفه طبيبنا

 ونحو ذلك ، ومرضية وهي لاتكون إلا في مادة أولى ، نم منهايسـخن جميع المبلدن ،وهي

ثلاثة أنواع، ، نإن كان مبدأ تعلتها بالروح سـميت (حمى يوم" لأنها ني الغالب تزول ني ني يوم ،
 بالأعضاء الأصلبة الأصلية سميت الحمى دقّه وتحت هذه الأصناف أصناف كثيرةه أ ـ هـ ــ

 وهما الحمى العرضية التي تحصل من أسباب عارضة ، والحمى المرضي المية التي التي تحصل من تأثير عوامل مرضية معروفة مثل الجر اثيتم والفيروسات والألوارام . .

 هوية الحمى كما الموف نرى فيما يأتي :






الــمى الراجعغ
الحكمـة أن نعتبر هذه الـحمى القصيرة ناشنئة عن عوامل التهابية (جرائــم أو فيروسـات) لأن هذه العوامل أكثر إثارة للحمى من غيرها .
وقد أصبح اليوم اكتشان الجراثيثم وتحديد نوع الدواء المؤثر نيها أمراً سهلاً وميسوراً في


 مبب الحمى جرثومي في الغالب :

 ـ النغيان والقيء والإسهال .
ـ الأعراض التنفسية الـحادة كالسعال والألم في الحنجرة .
ـ تضخم بعض الغلد اللمفاوية أو الطححال . - ارتفاع عدد الكريات البيض في الدي - شسر التبول ، زيادة عدد مرات النبول ، الالام الكلوية .

أماعدا ذلك من الأعراض ، فيرجح أن سببها اللنيروسات ، وبـما أنه لا توجد الآنّ طرق سهلة ورخيصة لتشتخيص أنواع الفيروسات المختلفة ، فإنه يكني غالبال إعطاء المريض دوراء
 الاختلاطات التي قد تظهر في أي وتت ، مع العلم بأنه لا توجد حتى الآن أدوية خاصة ضد الفيروسات

 أمام الطبيب ، وتشنل بال المريض كثيرآوتجعله يدور من طبيب الثي طبيب قبل أن ينـئلي
 عضوية مع حمى عالية (نوق ^ثّم) نادرآ ما تظل فترة طويلة دون أعراض تد الدل على هويتها . ونذكر فيما يلي أهم الأمراض التي تترانق عادة بحمى مديدة :

> _الحمى الرئوية الالروماتيزم"

ـالتدرُّن -التهاب المر ارة أو الطرق الصفراوية -الرضوض المترالمرافتة بتجمع دموي - ـخراجات الكبد الحمى البحر الأبيض المتوسط ـالتهاب الزائدة المزمن

- ـخراجات الككلية - الحمى الكاذبة
- حمى الواحد والعشرين يوماً

ـالحميات محهولة اللسبب -الحـحلاسل الدم من الدواء _انسـداد الحاللبـ

- تالتجنهبابات الدم

ونتناول في النصل الآتي أبرز الأمراض التي تسبب الحمى المديدة :


الفصل السـابع |


## الالتهاب


 الكيماوية . .

ويتجلى الالتهاب بمـجموعة من التفاعلات الحيوية النشطة التي تحـدث في أعضاء


ويدكنتا أن نوجز أهم الأحداث التي يثيرها الالتهاب (دمل في إيهام اليد مثلا) كما يلي : () إحمرار وتوهج الـجلد فوق الدمل بسبب توسع الأوعية الدمموية ونشاط الدوران - الدموي
r وتورم الخلايا نغسها في موضع الالتهاب .
 النبرينوجين وبروتيناتأخرى معها .


 0) الحمى :وهي الـعرض الذي يهـمنا في هذا الموضوع ، فكبف تنـــأ الحمى في الالتهاب؟
"\# إن نشاط الدورة الدموية والتفاعلات التي ذكرناها آنفأتودي معأ بإلى توليد كمية كبيرة


 للتصضاء على العامل المسببب للالتهاب . . وبهذاتنضي الحـرارارة إلى إنضاج الدمل ، والاتتراب بالأحداث من نهايتها !

وقد لوحظ أن كثيراً من حالات الالتهاب يبقى فيبا الالتهاب محصصورآفي بورة ضيقة




 القتح الذي نيها أولا حتى تترابع الحمى ويشفى المريض بإذن الش تعالى .
 وهذا أمر متوقع لأن الحمى -كما ذكرنا عامالمل فعال في جهاز الدنا

 الحمى التي تكون في معظم الحالات عنيفة (قد تتجاوز • \&"م) .

 يساعد في الغالب على تنشخيص نوع الجرثوثوهة .

ولعل أهم مشكلة تواجه المريض والطبيب في حالات التجرنمباللدموي هي تمركز
 والرئنـن ، ممـا يـجعل تشخخيص الداء أمرأصعباً بتطلب المنزيد من الدراسـة والبحـ والتحاليل

هذا ، مع التذكير بأن تجرثم الدم لا يعني نتط انتشار الجـرايثيم في الدم ه بل تد يعـني



















## حمى السرطان

من المعلوم أن معظم أنواع السرطان تبـدأ نخفية ، فلا تبدي أية أعراض أو علامات ظظهر

 الجسم . . ومنها الحمى !






 المناعة وجهاز الدناع في الجسم .

## ** كيف نشخص الحمى السرطانية؟


 تتضمن إجراء الفنووص الُدموية والمناعية والشُعاعية المتنتلفة ، مع توجيه اهتمام تخاص نحو العضو الذني تظن أن السرطان تدا استولى عليه
ومن فضل الشع عز وجل أن فتوص الدم البـيطة تكشتف لنـا هوية عدد كبير من أنواع

 ضئيلة جدآتطلب أنواعأأخرى من الفحوص والتحاليل .

Prostaglandin.(1)

قد يوحي بذلك ، وأما أثناء عملية التخذير العام فنـاكّك بوادر هامة أخرى توحي باحتمالر وتوع هذه الحمى ومنها :

1) ملاحظة أن ارتخاء عضلات المريض عند بده التخدير أقل من الارتخاء المعتاد . Y) حماوث تقلصات عضلية عند إعطاء المريض مرخي العضهات . r (r) ستخنة جلد المريض ، تسرع نبضه ، اضطراب نظم تلبه . .
وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب وقف التخدير فورآوإنهاه العمل الجراحي ، لأن
الاستمرار في التخدير قد يودي بحياة المريض نتيجة الارتفاع الـحاد في درجي تتجاوز 1₹ 1م) وهبوط الضغط الدموي ، والتقلصات العضلية العنيفة !
 في الدم ، واضطراب التنفس النذي يتطلب إعطاء المريض الأكسجين الصا المافي عن طرين قناع الأنف . . إلى جانب معالجة الحمى بوسائل التبريد اللخارجي أو التبريد الداخلخلي التي سبق ذكرها في معالجة ضربات الشُمس .

 . وتد أظهر نتائج جيدة جدآحتى الآن




 تخدير المريض تخديرآ المامأ .

 المريض للعملية ، فتد نعرنـ من خلال سوابته المرضية إن كان لديه استعـداد للإصـابة بالحمى الخبيئة أملا .

## حمى العمليـات



 الجراحية ، وقد بينت الإحصائيات العديدة أن الالتهابات التي تلي الجي الجراحة تير تعد في معدمة أسباب هذه الحمى ، وبخاصة منها :
_الالنهاباب الرنوي الني يحدث عادة بعد اليوم الثاني من العملية . ـ الالتهاب البولي ويحدث أيضاً بعد اليوم الثاني
 ويحدث هذا عادة بعد اليوم الخامس من الجراحة .

ويسبب هذه المضاعفات يجب براتبة حالة المريض بعد المملية مراقبة دقيتة مستمرة ،

 الجراحةة) فإن أي ارتناع في درجة الحرارة بعد العملية بجب أن أن ينظر إليه نظرة شكك للبحت عن أسبابه الحتيقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحمى التي تظهر خلاري الالي اليومين الأولين بعد
 الرئتتن إلى الانتشار الكامل داخلـ الصـلير مما دعا الباحثين إلى وصف هذه الحـمى بوصف |الالحمى السليمة عغب الجراحةال| .

من هنا يمكن اعتبار الحمى التي تصيب المريض خلال اليومين الأولين بعد الجراحة



 (وخاصة في قاعدة الدماغ) ريماير بع سبيها إلى تأثير الجراحة على مراكز تنظيم الحرارة !؟

ش夫: المعالجة : يتبين مما قدمناه أن أهم أمباب هذا النوع من الحمى الالتهابات التي يمكن



 السيطرة على الحمى . . وأما الحمى الناثينة عن التهاب الوريد فلا بد أولا من نزيع الإيرة أو التثطرة من الوريد حتى نتمكن من وفـف الحمى

## الـحمى الدوريـة

وهي حمى ورائية(1) تصيب غالبآ صـنار السن (0 ـ ا ا سنة) ومن الطريف أنهانتفنى
 بميب الأغنشية المصلية المشتلفة ولا سيما في جون البطن وجوف الصـدر ، والمهناصل ، ونديترافت بيبض الاضطرابات الجلدية .
وتأتي الحمى الدورية بصورة نوبات حادة مترانتة بآلام مبر حة في البطن أو الصصدر أو






تنوقف تمامأ عندما تحمل المرأة ، كما أنها تتوتف عندما يتقدم المريض ني العمهر !




 بالطبيب أن يتريث قليلاًّ قبل إرسال مريضه إلى غرنتا العمليات ، ريُما ينجلي الموتق ويتقن من التشخيص !
 بالمضادات الحيوية والهرمونات ومضادات الحمى ، والمعالجات النفسية والمناعبة . .إلا أن هذه المعالجات كلها لم تفلح في منع تكرار نوباتها الدورية .



ومنذ سنوات قليلة ظهر أن مركب (الأكولشيسين") يفيد فائدة مدهشة في الحد من نوبات
 المركب يمنع انتسام الصبعيات في النطاف مما قد يؤدي اليى الـعقم ،ولنذا لا ننصـح بإعطاء الكولشيسين نلنشباب الذين ما زالوا يرغبون في الإنجاب ، ما لم تكن نـوبات الحمى عنيفة جدآ وتهند حـياة المـريض بالخطر نحينئذ لا مـندوحـة من إعطائه هذا الـعلاج ، والـرضى بأخف الضررين !

## حمى الحساسية الدوائية

ومن الغُريب أن الحمى قد تنشأ عن الأدوية التي نستتخدمها عادة لمكافحة الحمى ذاتها !



 مضادات الحساسية ، والمنومات ، ومركبات اليود ، وبعض خافضات الضات الضغط ، وغيرها . .
 الحمى لعدد قليل من الأثشاص ، لأسباب لا نزال نجهلها حتى الآن ! ومادامت بـضض الأدوية قد تثير الحمى ، فإنه يجدر بـنا أن نسأل المريض المحموم عمـا

 لجرعة الدواء .


 بجرعات صـغيرة نزيدهـا مرة بعـد مرة ، فإن عـادت الـحمى للظهـور بسبـبـ الدواء ، فلا
 حال نثضل منذ البداية الاسشعاضة عن الئواء بدواء بديل تجنباً لبعض المضاعفات الحنطيرة التي قد تنتج عن تعاطي المدواء نفسه مرة أخرى) .

## اللقاح

من المعلوم أن الللقاحات تستـخدم بتصـد الوقاية من الأمراض الــمعـدية ، ومنها لتقاح الحصبة ، ولقاح شُلل الأطفـال ، ولقاح الكزاز . . وتعتبر اللقاحاتات مركبات جيدة النتحمل


 أو مضعفة ، أو فيروسات ، وقد تتر كـب اللقـاحات من سمـوم هذه الجـرائيم بعد معالجتـها بطرق خاصة لمنع تأثيراتها السـامة ، ويهذا تعد اللتاحات مواد غريبة عن الجسسم ، مما يلـعو جـهاز المناعة والمدناع إلى الاستنفـار وإعلان حـالة الططوارىء ، وتبدأ عنـدئذ ردود الفنـل

 - الغزير

وحمى اللقاح غالباً ما تظهر في اليوم اللسادس بعد إعطاء اللقاح حين تكون ردود الأفعالل في الججسـم على أنــدها . .ومن الـمفارقات العجـيبة ، أن حـمى اللتــاح نادراً مـا تصيـب الأطنال ، فهـم على الرغم من هذه الحمدى يبقون نـشيطين محانظين على حيويتهم ، بينما تجبر حمى اللقاح الأشناص البالغين على ملازمة الفراش لأيام عديدة !
ولـحسن الحـظ يكني في معظم حالات حمى اللقـاح أن نـعطي المـريض جرعة أو
 لمدة يوم أويومين ، فتزول عنه الكحمى بإذن الله تعالى ويستعيد نتـاطه وصحته .

## الحمى الفطريـة

. . ويصاب بعض البـُشر بارتفاع في درجة الحرارة قد لا تزيد عن درجة مئوية واحدة ،
 ثم تزول عنهم الحمى تلقائيا كما بدأت !

وتد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على مجموعة كبيرة من الناس ، أن درجة



 النمط من الحمى "الحمى الفطرية"

وعلى الرغـم من أن الحمى النطرية الا تنطوي على خطر في العادة ، إلا أننا نفضل اتخاذ

 يتطلب معالجة حاسمة!

ومن هنا نؤكد على أهمية دراسة حالات الـحمى دراسة ديقية ومتأنبة ، قبل أن نسدها



 على مايبدو - إلى صداقته لا إلى عداوته !

## الحمى الكاذبة

في بعض الظروف تد يلجأأحد الأثخاص لـرفع درجة حرارة جسسمه بأسلوب ما ، ، أو
 طرق عديدة تـجعل ميزان الحرارة يسجل درجة حراراة أعلى من الحقيفية ، فإذا ما ما اشتـبه الطبيب بأمر المريض وأنه تلاعب بالميزان ، فما

 الثانية!

وهناكُ ملاحظات أخرى يمكن أن تكثيف لنا ارتناع درجة الحرارة الككاذب ، فارتفاع درجة


 الحمى

أما معالجة هذا النوع من الحمى ، فتتوتف على كشـف زينها وإقناع الشخصص بعدم جدوى مثل هذه الأساليب الملتوية التي قد تسبب له بعض الأضرار نتيجة إعطائه أدوية لا حاجةلد لبها!

## حمى الرضوض

تؤثر الرضوض المختلفة تأئيرات سيئة في الجسـم ، ومن جملة هذه التأئيرات أنها تـد










 تنرين الدم من الورم لكي تزول الحمى ، حتى بدون الية خافيانضات للحرارة !

وتسمى كذلك حمى قلة العـلاتات ، والعَكَلات "Neutrophills" نوع مميز من كريات


 من مجموع الكريات البيض

ويعود سبب الحمى الواحد والعشـرين يومآ، ل!لى خلل في انتاج وتكاثر الخلالايا المولدة


 الفمّ ، وتضخم في الغند اللمفغاوية بالرقبة .
** المعالجة : لم تنجح المعالجات المختلفة التي استخذمت ضد هذه الحمى في منع


 يستلزم استخدام المضادات الحيوية المناسبة لوقفـ الالتهاب عند حـه .
|لفصل الثامـن

هـعـالجة الحـــى
 وكذلك الحالات الأخرى التي تضطرب نيها درجة الحرارة . . ولكتنا رأينا أن نوجز في هذا

 الوصول إلى هذا الهدف يمكن تـسـيم حالات الحمى إلى نوعين : أ) الحمى العرضية :وهي التي تنشأ عن أسباب عديدة غير الأمراض ، ومنها :
 الشُمس ، الإنهاك الحراري . . .

 الإسهال عند الأطفال . . ) .

ب) الحمى المرضبة :وهي التي تتنأعن بعض الأمراض كالالتهاب والورم وانحلال الدم ، والرضوض ، والأمراض الأستقّلابية (فرط نشاط الدرقية . . ) .

 حالة إلى أخرى . ـ ولما كانت الحممى تمثل عرضاً الأسباب طارئة ، فمن البديهي أن تكا تكون نتطة الانطلاق إلى علاجهاهي معالجة أسبابها أولا . فالحمى الناج جمة عن الالتهاباب تزول

 السوائل . . وهكذا حين نعرف سبب الحمى يسهل علينا علاجها .
ولكن تبتى -مع هذا- مواقن تحير الطبيب ، ومن ذلك مثلاً موتفنه أمام مريض محمور ليس للحمى التي يشكو منها أسباب ظاهرة ! ! وبطبيعة الحال لا يصح أن يدع الطن الطيبب مريضه
 هوية المرض والبحث عن أسبابه ، وإجراء النحوص المخبرية ، والصرو الشعاعية وغيرها

 الطبيب بالعدل أولا على تخفين حمى المريض بالوسائل المنانسبة المتاحتا ريثما ينجلي
 الأسلوب في التعامل مع (الحمىى) يريح المريض والطبيب معاً ، نهو يـنغف أوجاع المريض ويحسن حالته الننسية ويجعله بكف عن نـكواه التي كثيرا آما تعيت عمل الطبيب .

* المعالجة التجريبية للحمى

وقد يلجأ بعض الأطباء إلى (التجريب) في معالجة مرضاهم المصابين بحمى غامضة







 الجر اثئم وأن دواءنا قد أثر فيه ، بينما تكون الحقيفة غير ذلك !

ومع هـذا فتد نجـد أنفسنا في بعض الظروفـ مضطرين إلى إعطاء بعض المـعالـجات

 أنها الحمى دثويةها ونعطي الأدوية المضادة للسل عند الانتمباه بداء السل . . وهكذا .
ويجدر بنا أن نتذكر أخطار المعالجة المـركزة بالمضادات الحيا الحيوية ذات التأثير الواسع
 المضادات الحيوية الأخرى .

ويجب أن نتجنب في حالات الحمى الغامضضة إعطاء الثهمونات ولا سيما اللكورتيزون والستيرونيدات المشابهة ، لما لهذه الأدوية من تأثير مضاد للحمى يوهم الطبيب والمريض
 الححمى بالككورتيزون أو الستيرونيدات يكاد يكون أكبر من نفعها في حالات الـحمى

المختلفة)

## *\% معالجة الحمى بالأدوية

ويستعمل اليوم لسلاج الحمى عدد كبير من الأدوية تدعى "ألدسكنـات الـخانضة
للحرارةه ومي ذات تأثير ثلاني ، لأنها :
_تقضي على الحمى
ــتسكن الألم
ـتخفت مظاهر الالتهاب .
وتعد هذه المسكنات من أكثر الأدوية استعمالا ني جميع أنحاء العالم ، نظرأ ألفاثدتها ني




العظم والمغصل ، والتهاب الثقار التصلبي والنفرس ماليار
وتصض هذه المسكنات بصفتين هامتين :
 \# وهي تخفض درجة حرارة الجسم دون أنتؤثر في العوامل الأصلية المسببة لارتفاع درجة الحرارة

ولم يتطع العلماء بعدبكينية عمل هذه الأأدية في مكافتحة الحـمى ، ولكن يسود الاعتفاد

(1) ولا يسـتـن من مذه القاعدة غير التهاب النـبريان المـدغي .

"Prostaglandins" الجملة العصبية المر كزية وتدفنها لتكوين مركبات خاصة تسمى الموثينات التمات
 تركيب هذه الموثينات ، أني إنها تعاكـ التفاعلات التي تؤدي إلى ظهور الحمى .
وتعد مـعظم الأدوية الــضادة للـحـمى مأمونة العوواقب نسـبياً ، أي أنهـا قلَّما تسبـب
 الطبيب المععالج وألا تطول فترة تعاطيها كثيراً .

 شيء من الحليب لتخفيف آثارها المزعجة .

 يستحسن ألا نعطيها للـمرضى الذين يشكون من ضسف في وظائف الكبد أو الككلى ، والمرضى المصابين بعصور في القلب ، أو تصلب الشراين .
ويعد كل من الأسبرين والباراسيتامول أنضل المسكنانت الـخافضة للـحرارة ، نظراً
 التي قد تنتج عن تعاطيهما ، ويكاد الأسبرين يكون عـلاجأنوعياً للـحمى الرثوية ، والتهاب الـاب


 مؤخرأعن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وأوصى بعـدم إعطاء الأسبرين للأطفـال

المـصـابين (أو اللذين يحتمـل أن يصابوا) بالأنفلونزا أو جلري الـماء ، خشـية إصـابتهـم بـما


## * معالجة الحمى بلا دواء


 الوسائل (الماء) فكما أن الماء يخمد النار ، فإن الماء يخمد كـلك يلك نار الحمىى ! وقد رأينا عند حديثناعن أمراض الـحر أن هـذه الأمراض يمكن عـلاجها بحمامـات المـاء
 شُرب كـية كافية من الماء والعصير البـارد ، مع استخخدام الكمادادات الباردة التـي تعمـل
 وأطرافه ، ريتما تأخذ بـض حرارارته ، ثئم ترفع وتعصر وتغمس بالـماء مراء مرة ثانية . . . وهكذا حتى تنتخنض درجة حـرارة الـمريض . . كما تنـيد الـحـمامـات البـاردة ، أو رشــاش الماء (الدوش) ، وكلها وسائل جيدة لتخليص الجّسم من حرارته الزائدة .

ومن الطريف هنا أن نورد ما ذكره طبيبنا الـعلامة (ابن قيم الـجوزيةة) في كتابه الرائع "زاد




 فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها وتخمد لهبها مسن غير حاجة إلى استفراغ


مادة أو انتظار نضج . . وفداعترف ناضل الأطباء "الجالينوس|(1) بأن الماء البارد بنغ فينيها ،














 (رتلت :وهو يننع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشُر ائط التي تتدمت فإن


 الرديئة والمواد الفاسدة) فيطنئهَابإذن الله ، ولا سيما في أحيد الألأيام المذكورة ، ، بيـيما في

(1) (1)

توني مينة




## الخلاصة

ويدكن في الختام أن نوجز مشكلة الحمى على الوجه الآتي :


 "\# ونغضل تبريدها بشيء من الماء البارد أو ما شا شابهه من وسائل التبريد .
": ويهذا انتجنب أضرار الأدوية الخانضة للحرارارة .
 للمرأة التي سمععها تسب الـحمى : الا تسبي الحمى نالنهيا تذهب خطاليا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديله .
" و وهديه كذلك حين تال صلى الله عليه وسلمم : الالحمى تطهة من النار فابردوها عنكم بالماء، .
"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"

## المصاحر

ا ابن قيم الـجوزية (زاد المعاد في هدي خير العباد) مؤسسة الرسالة . Y _ أبو خططوة وأحمـد نبيل (موسوعة أبيو خطوة لعلوم الأحيـاء والكيمياء الـحيوية) دار التبلة لـلثقافة الإسلامية ـ جدة 199 . 19 .

 0 ـ ستيفن روز (علم الأحياء والإيليولوجيا والـطبيعة البشرية) تر جمة هصطنى إبراهيـيم فهـمي ، عالْم

ا ـ كنعـان ، أحمد (الألم . . طبيعتـه وعلاجه) دار الثقبلة للمثقافة الإسـلامية ، مؤسسة عـلوم القرآن ، بيروت 1917 .


 - 1 ـ جنّس (موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية) مؤسسة نوفل ، بيروت • 199 .



## REFERENCES

1 - Beeson, McDermott: Textbook of Medecine, 1994, Saunders.
2 - C.A. Pastemak: An Introduction To HUMAN Biochemistry, 1993 OXFORD.
3 - Finn Geneser: Textbook of Histology, LEA \& Febiger, 1994.
4 - GRAYS Anatomy: U.K Churchil Livingstone 1993.
5 - John A. McDermott: Basic Surgery, 1991 Macmillan.
6 - J.B Henry: Clinical Diagnosis \& Managment By Labaratory Methods, 1991, W.B. Saunders
7 - Medicine Digest, 1981, Jan.
8 - Nizar Ajan: Vaccination 1988, Pasteur Merieux.
رقم :313-96

## هـذا الـكـتاب

للحـرارة تـأثيـر كـــيـر في حـــــاة البـشـر، وجــــيـع المــخلوقــات الحــيـّة، والنبــاتـات والحـيوانات، لأنهـا تـعــيـر عن حركـة الذرًات التي تتكون منهـا المـادة. ولأهميتـهـا الكبيرة فـــــد وضـع المـؤلف هـا الكتــاب الذي بدأه بـالــــــيث عن حــرارة الشــمس والأرض، ثم تكلم عن الحــرارة، بصــورة عــامـة، وحـرارة الإنســان بشكل خـاص، والتـأثيـر المـتـبـادل بينها وبين حرارة البيئة التي يعيش فيها.

وبحث في الفصـول الأخـيـرة الاضطرابـات
الحــراريـة التـي يتــعــرض لهـــا الإنســـان، والحـمى وكيـفـية التـعـامل مـعها، ودورها في تحديد المرض التي تنتج عنه.

ولغة الكتاب علمية، سـهلة، ميسرّرة، بحيث يفهمـهـا القاریءء مـهمـا كـان مستـواه الثقـافي والعلمي. وهو مـزوّد بصور إيضـاحيـة ملونـة تساعد في فهم مضنمونه والاستفادة منه.

