## الخاتمة الثانية "خاتمة بحث عن السرقة"

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث الذي تناولنا فيه (السرقة وخطورتها على المجتمع)..

فقد تفاقمت أضرار ذلك المرض الاجتماعي الخطير والذي أوجب علينا أن نقف بأقلامنا وألسنتنا للتحذير منه، وقد ألهمنا الله بعد جهود طويلة القيام بهذا البحث الذي وضعناه بين أيديكم، حيث بدأنا به من تعريف السرقة الذي هو أخذ شيء من شخص ما دون الحصول على تفويض أو إذن مسبق منه، وخطورة ما يُرافق تلك الحالة من العنف أو التّهديد، والتي قد تحدث في الشّارع أو في أيّة مكان عام، والتي يمكن أيضًا أن ترتبط بجرائم عنف خطيرة، وقد قمنا بتحديد مسارات السرقة والتعريف بها والتحذير منها لننتقل إلى آثار السَّرقة على الضحيّة وعلى المجتمع بشكل عام حيث تعد أحد أهم أسباب الانحلال والتفكّك الاجتماعي، وقد عملنا عبر فريق مُتكامل بدراسة خطط فعّالة للحد من تلك الظاهرة الخطيرة، ليكون ما أعددناه عبارة عن نقطة ماء في بحر (واجبات) وجب علينا أن نقوم عليها ونساعد أهلنا وأمّتنا بتخطّيها، فإن أصبنا فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأنا فمن الشيطان ومن أنفسنا، وعليه نحرّض على دراسة مزيد من الأبحاث التي تتعلّق بالسَّرقة ومحاولة إيجاد حلول عملية لها.

فالحمد لله على ما أنعم به علينا من الفضل والحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام والعلم والإيمان، والصَّلاة والسَّلام على سيّد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.