#  <br> EILZABEHII Ess :cratis DESON HeCAMC SON HABILLEUSE PRIVÉE RACONTE 



# LESMEDECINS DE LESPACE 

La perspective d'un voyage vers Mars en autonomie totale rend indispensable l'amélioration des compétences médicales des astronautes.
Grâce aux vols en microgravité réalisés à bord de l'A310 de Novespace, des médecins s'entraînent à réaliser des procédures d'urgence. Pas simple en apesanteur. Nous les avons suivis.

Par Romain Clergeat - Photos Alexis Rosenfeld

a douleur était telle que jétais prêtà me jeter dans l'espace !» a dit Anatoli Berezovski à son retour sur Terre en 1982 lorsquil a informé les autorités russes du calvaire enduré dans la station Mir, pris de coliques néphrétiques au cours de ses 211 jours dans l'espace. Avec la perspective de vols longue durée vers Mars ou de séjours de plusieurs semaines sur la Lune, les problèmes de santé des astronautes vont devenir un enjeu fondamental. Les études sur le sujet s'intensifient. Mais recréer les conditions de l'apesanteur est limité. Seuls les avions effectuant des vols paraboliques (comme l'Airbus A 310 Zéro G de la tiliale du Cnes Novespace) peuvent, pendant des tranches de 22 secondes, permettre aux médecins de pratiquer dans des conditions «spatiales». Et d'en mesurer toute la difficulté. Par exemple, il est impossible de pratiquer une incision en apesanteur car le sang se répandrait dans l'habitacle.

A l'heure actuelle, dans l'ISS, les astronautes disposent d'un kit médical de base, et, pour chaque groupe de trois, un «crew medical officer » est désigné. C'était le cas de Thomas Pesquet. «De quoi posséder les compétences d'un infirmier bien entraîné aux gestes d'urgence: intraveineuse, trachéotomie, immobilisation, massage cardiaque, suture, anesthésie dentaire...», explique le Dr Comet, du Medes (Institut de médecine et de physiologie spatiales). C'est déjà bien, mais ce sera nettement insuffisant en cas de problème plus sérieux au cours d'un vol où lévacuation d'urgence ne sera pas possible. Et il y en aura forcément... D'où la volonté de concevoir des procédures suffisamment simples et claires pour que des astronautes non médecins puissent les effectuer seuls en apesanteur (les communications entre Mars et la Terre seraient décalées de quarante minutes) en cas de nécessité. -

Romain Clergeat @RomainClergeat

> ENSOIXANTE ANS, AUCUNE PROCEDURE CHIRURGICALE NA ETE Reallse DANSL'ESPACE

# "II Y AURA PARFOS DES DISCUSSIONS ETHIUUES CAR IL FAUDRA ETRE PRET A PERDRE UN MEMBRE DE LEEUUPAGE" 

Dr Clément Stark, anesthésiste-réanimateur au CHRU de Brest

Paris Match. Vous avez réalisé à bord de l'A310 de Novespace (Cnes) des essais d'intubation pour lurgence respiratoire en situation d'apesanteur, l’objectif étant de rendre un geste médical complexe accessible à des astronautes. Les spationautes vont devoir devenir médecins?

Dr Clément Stark. En avril 2019, la Nasa a lancé le projet Artemis: renvoyer un équipage sur la Lune en 2024. Une première étape avant la conquête martienne. Au cours de ce voyage, l'équipage sera en situation disolement et pourra prendre en charge des pathologies médico-chirurgicales. Sur la Lune, ou lors d'un voyage vers Mars, en cas d'urgence, les délais de rapatriement seraient trop longs pour être envisagés. Les astronautes devront donc connaitrre certains gestes, et lintubation en fait partie. Pour une mission vers Mars, 'équipage sera composé de six membre etil faut donc employer un astronaute avec des compétences médicales. Les expériences sur Terre en microgravité ont pour but de eeur enseigner des procédures simples dutilisation et fiables. En apesanteur, quelles sont les difficultés pour effectuer des manœeuvres médicales faciles à réaliser sur Terre?

C'est très différent des simulations faites sur Terre. Même si certains gestes sont facilités. On manipule mieux le tuyau qu'on insère dans la gorge, puisquil flotte. En revanche, on a plus de mal à baisser son regard età bien sáligner pour mettre le tuyau correctement. En labsence de gravité, on a des difffcultés àse stabiliser soi-même. Normalement dans un bloc opératoire, tout est installé, les objets sont là où ils doivent se trouver. A bord dưn vaisseau spatial, ce seront des situations durgence, du matériel éparpillé quil faudra préparer. Si le vaisseau n'est pas trop loin, un médecin sur Terre

## 40HEURES: l'ENTRAINEMENT MEDICAL DE THOMASPESQUET AVANT SAMISSION DANSLISS

 pourra guider, en fonction des imageries et des consignes cliniques, celui qui sera à bord. Mais pas en direct si le vaisseau est trop éloigné. En outre, le matériel emporté est limité, et un consommable utilisé ne pourra plus lê̂tre pour quelqu'un d'autre. II y aura parfois des discussions éthiques, car il faudra être prêt à perdre un membre de léquipage.Interview Romain Clergeat


