**Reimagine medicine: Re-DESIGN Migraine**

Novartis sarà presente per la prima volta alla Design Week con il progetto *Reimagine medicine: Re-DESIGN Migraine*, per parlare di emicrania tra welfare e design, all’insegna dell’innovazione. L’emicrania non è un “semplice mal di testa” ma una malattia neurologica fortemente debilitante che colpisce circa 6 milioni di Italiani. Il percorso esperienziale, realizzato in collaborazione con il designer Davide Radaelli, si sviluppa su tre sale: l’*Experience room*, per sperimentare in modo immersivo alcune sovrastimolazioni acustiche e visive simili a quelle di un attacco di emicrania; la *Migraine Concept Room*, un'interpretazione del concetto di luogo ideale, di isolamento, comfort e protezione in cui rifugiarsi durante l’attacco e infine la *Migraine relief room*, un prototipo di stanza, che Novartis propone quale possibile soluzione - piccola, funzionale, accessibile e facilmente implementabile in ambito aziendale - per una migliore gestione degli attacchi sul posto di lavoro.

Novartis, for the first time ever, will be present at the Design Week with the “Reimagine medicine: Re-DESIGN Migraine” project, An Experiential itinerary to deep dive the migraine burden through welfare and design, with focus on innovation. Migraine is not a "simple headache" but a strongly disabling neurological disease that affects about 6 million patients in Italy. The three steps experiential journey, brought to life in collaboration with the designer Davide Radaelli, includes: the Experience room, designed to immersively experiment through some acoustic and visual over-stimulation effects similar to those of a migraine attack; the Migraine Concept Room, an interpretation of the concept of the ideal place of isolation, comfort and protection in which to shelter during the attack and finally the Migraine relief room, a room prototype, which Novartis offers as a tangible potential solution - small, functional, accessible and easily implemented in a business environment - for better management of attacks in the workplace.