**البحث عن الصور ومقالات في الحياة الاجتماعية**

**مقدمة البحث:**

من المحال أن يتمكن الإنسان من أن يحيا وحيدًا بمفرده في المجتمع؛ حيث قد خلق الله عالى هذا الكون بمقدرات مُحددة؛ جعلت كل فرد من أفراد المجتمع ذو مهمة ودور ولا يُمكن بأي حال أن يقوم فرد واحد بكل هذه الأدوار، ولعلنا نجد أن الله تعالى حينما خلق سيدنا آدم أبو الأنبياء ـ عليه السلام ـ خلقه زوجه، وجهل له أيضًا الأبناء والبنات، وهذا يدل على إن الإنسان مهما بلغت مكانته؛ فهو في حاجة إلى العون والوجود من الآخرين في حياته.

**البحث:**

تتعدد وتختلف مظاهر الحياة الاجتماعية في مختلف البلدان؛ وعلى سبيل المثال؛ فإن الحياة الاجتماعية في السُّعُودية تشمل العديد من الأوجه والأجزاء والقطاعات، ومنها قطاع الزراعة الذي يُعد هو سبيل الحياة والطريق الأهم من أجل توفير متطلبات الشعب حاجاه الغذائية نفسه بنفيهن ولا سيما أن الزراعة أحد أهم مظاهر الحياة، لذلك نجد أن الدولة تسعى إلى الاهتمام بقطاع الزراعة قدر الإمكان على الرغم من عزوف العديد من الشباب على العمل في هذا المجال؛ حيث يتم تزويد المزارعين دائمًا بأحدث تكنولوجيات الزراعة المستخدمة على مستوى العالم من أجل تعزيز هذا القطاع وتنميته وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المواد الغذائية؛ بل والتصدير أيضًا.

**خاتمة البحث:**

لا بديل بأي حال من الأحوال عن الانخراط في المجتمع؛ وانتقاء أجمل ما به من صفات وعادات وأخلاقيات والتحلي بها والإعراض عن كل ما يُخالف الأصول والعادات والعرف المجتمعي والشريعة الدينية والإسلامية أيضًا، غير إن الانعزال عن المجتمع ليس حلًا وليس أمرًا إيجابيًا؛ بل إن كل فرد عليه أن يسعى إلى التأثير في المجتمع من موقعه بشكل إيجابي ونافع قدر الإمكان.