**بيان صحفي**

باحث في مركز سدرة يفوز بجائزة دولية مرموقة عن دراسته حول سرطان الكلى عند الأطفال

سدرة يواصل جذب أفضل العقول لتعزيز الطب الشخصي في قطر

الدوحة، قطر- 5 ديسمبر 2018:

**أعلن مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حصول الدكتور ويليام ميفسود من قسم علم الأمراض بمركز سدرة للطب، على جائزة ماريان مالون في الاجتماع السنوي الرابع والستين لجمعية علم أمراض الأطفال الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.**

**وحصل الدكتور ميفسود على الجائزة نظير دراسته البحثية حول أورام ويلمز، وهي أكثر أنواع سرطانات الكلى انتشارًا بين الأطفال. وفي دراسته البحثية، حدد الدكتور ميفسود الأنماط التطورية المسببة لنمو ورم ويلمز، مشيراً إلى إمكانية التنبؤ بانتكاس مرضى الحالات عالية الخطورة من خلال رصد حركة التغيرات الجينية في عينات مختلفة مأخوذة من الورم.**

 **والتحق الدكتور ميفسود بمركز سدرة للطب كطبيب مقيم مبتدئ في علم أمراض الأطفال، قادمًا من مستشفى برمنجهام للأطفال في أبريل 2018، وذلك بعد حصوله على تدريب في مستشفى "جريت أورموند ستريت" للأطفال في لندن. وقد أجرى أبحاثه بالشراكة مع باحثين من معهد "فرانسيس كريك" في لندن ومعهد "يو سي إل جريت أرموند ستريت" لصحة الأطفال في لندن.**

**ويفيد الدكتور ميفسود في دراسته البحثية بإمكانية التنبؤ بالانتكاسة التي قد يتعرض لها مجموعة من المرضى المصابين بورم ويلمز عبر دراسة التغيرات الجينية في عينات متعددة من الورم. ومن المفترض أن تؤدي نتائج هذه الدراسة البحثية إلى تنبؤ أفضل لانتكاسات المرضى من الأطفال المصابين بورم ويلمز.**

وتعليقًا على ورقته البحثية، قال الدكتور ميفسود:

**"فرص انتكاس مرضى الحالات عالية الخطورة المصابين بورم ويلمز 50%، وقبل إجراء هذه الدراسة، كانت إمكانية التنبؤ بالمرض أو تجنبه في الحالات الفردية محدودة. من خلال أخذ عينات متعددة لورم ويلمز - وربما أنواع أخرى من الأورام السرطانية- يمكننا تكوين فكرة أكثر دقة عن درجة عدم استقرار الجينوم في نوع معين من السرطان. وهذه من شأنه تحسين تنبؤنا للسلوك العنيف الذي يطرأ على الخلايا السرطانية، ومن ثم المساعدة في تطوير علاج يناسب كل حالة على حدة. وهذا له أهمية خاصة في علاج الأطفال، حيث أن الإفراط أو التفريط في علاج سرطانات الأطفال يسبب مشكلة محتملة طويلة الأمد".**

**ويبحث الدكتور ميفسود إمكانية إجراء الجزء الثاني من دراسته في قطر من أجل التركيز على جميع حالات الأورام الصلبة لدى الأطفال، لاسيما الحالات التي تم الكشف عليها في مركز سدرة للطب.**

من جانبه، قال الدكتور روسونج تان، رئيس إدارة علم الأمراض في مركز سدرة للطب:

**"يسرنا انضمام الدكتور ميفسود لفريقنا العالمي من أخصائي علم أمراض الأطفال. يعكس تكريم الدكتور ميفسود على هذه الدراسة المتميزة نوعية فرقنا الطبية شديدة التخصص التي تعمل لدينا في مركز سدرة للطب. إن جهودنا المشتركة لتقديم أفضل خدمة تشخيصية ممكنة للأطفال سيكون لها تأثير إيجابي بارز لن يقتصر على قطاع الرعاية الصحية في قطر وحدها بل سيعود بالنفع على الأطفال واليافعين في المنطقة أيضًا".**

**تم إطلاق جائزة ماريان مالون عام 2016، وتُمنح الجائزة لأفضل بحث في علم الأمراض الجراحي للأطفال مقدم من شباب المتخصصين في هذا المجال، وذلك في الاجتماع السنوي لجمعية علم أمراض الأطفال. وتسمى الجائزة على اسم ماريان مالون، استشارية علم أمراض الأطفال التي توفت عام 2015. وعُرفت الدكتورة مالون بإسهاماتها البارزة في تشخيص أمراض الطفولة وتعليم اختصاصي أمراض الأطفال.**

اختتم الدكتور ميفسود:

**"أشعر بالتواضع لحصولي على هذه الجائزة، لاسيما وأنني كنت سعيد الحظ بالعمل مع الدكتور مالون، عندما كنت أتدرب في قسم أمراض الأطفال في مستشفى "جريت أورموند ستريت". كما أنني مسرور من انضمامي لمركز سدرة للطب الذي يعمل بكل نشاط على تهيئة بيئة تدعم البحوث الطبية والرعاية السريرية معًا ويكون لها تأثير كبير في توفير خدمات الطب الشخصي".**

انتهى

**نبذة عن سدرة للطب**:

يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء والأطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو مركز طبي خاص تأسَّس من أجل خدمة الصالح العام.

يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعلاج والرعاية.

يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة للأطفال واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء والأمومة. وتشمل تخصصات الأطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العلاج والرعاية للنساء الحوامل اللائي تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.

يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام متواصل بالتنمية البشرية والاجتماعية.

للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [**www.sidra.org**](http://www.sidra.org)