**هل تعلم عن سرطان الثدي للاذاعة المدرسية**

وهي من الفقرات الأساسيّة التي لا بدّ لنا من الوقوف معها للتعرّف على معلومات مُهمّة عن هذا المرض الخطير، والتي نستمع إليها زميلتنا الطّالبة الخلوقة (اسم الطّالبة) عافانا وعافكم الله منكلّ شر:

* هل تعلم أنّ التّأثيرات الجانبية للعلاج بالكيماوي هي أحد أكثر الأمور التي تخيف المريض من العلاج، وتتمثّل بتساقط الشّعر، وتلف جلد الشفاه واللسان.
* هل تعلم أنّ استخدام مزيلات العرق والهواتف المحمولة وتناول الماء في زجاجات مصنوعة من البلاستيك يعتبر أحد الأسباب التي تساعد على الإصابة بالمرض.
* هل تعلم صديقتي أنّ مرض سرطان الثدي هو أحد أبرز أشكال السّرطان التي يمكن للمرأة أن تُصاب به، ويُصاب به سنويًا عدد كبير جدًا من النساء.
* هل تعلمي صديقتي أنّ عدد النساء اللواتي تعافين من مرض سرطان الثّدي، كبير جدًا مقارنةً بأعوام سابقة، ويعود السبب في ذلك إلى حملات التوعية والكشف المُبكر.
* هل تعلم أنّ مرض السّرطان بشكل عام يبدأ عمله مع واحدة من أصغر الخلايا في الجسم، فيقوم بتحويلها إلى سرطانيّة وتنتشر بعد ذلك إلى الخلايا المُجاورة.
* هل تعلم أنّ السرطان ينقسم إلى مرض حميد يبقى مستقرًا في مكان محدد يمكن استئصاله بالجراحة، والسرطان خبيث ينتقل مع الدّم بسرعة قاتلة.
* هل تعلم أنّ جلسات علاج الكيماوي للسرطان تقوم فكرتها على قتل جميع الخلايا المتُجدّدة في الجسم، وهي سياسة تدمير عشوائي لقتل الخلايا السرطانية والحميدة.
* هل تعلم أن مرض السرطان بأشكاله المُتعدّدة هو مرض خبيث إلّا أنّه غير مُعدي بأي شكل من الأشكال.
* هل تعلم عزيزي أنّ السّبب الرّئيسي للإصابة في هذا المرض مجهول وغير معروف حتّى الآن، رغم الآلاف من الأبحاث العلميّة، والكثير من الحملات العلميّة للبحث حولَ السّبب الرّئيس.
* هل تعلم أنّ التّأثيرات الجانبية للعلاج بالكيماوي هي أحد أكثر الأمور التي تخيف المريض من العلاج، وتتمثّل بتساقط الشّعر، وتلف جلد الشفاه واللسان.
* هل تعلم أنّ استخدام مزيلات العرق والهواتف المحمولة وتناول الماء في زجاجات مصنوعة من البلاستيك يعتبر أحد الأسباب التي تساعد على الإصابة بالمرض.
* هل تعلم صديقتي أنّ مرض سرطان الثدي هو أحد أبرز أشكال السّرطان التي يمكن للمرأة أن تُصاب به، ويُصاب به سنويًا عدد كبير جدًا من النساء.
* هل تعلمي صديقتي أنّ عدد النساء اللواتي تعافين من مرض سرطان الثّدي، كبير جدًا مقارنةً بأعوام سابقة، ويعود السبب في ذلك إلى حملات التوعية والكشف المُبكر.