# المقدمة الثانية" مقدمة بحث عن التوحد"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد..

لقد انعم الله تعالى على كل فرد على سطح الكرة الأرضية بأن يكون له وجوده وكيانه، وأن يعمل ويسهم بدوره في مختلف الوظائف الاجتماعية والعملية، ولا بدّ من أن تتواجد في كل مجتمع من المجتمعات فئة خاصة تتطلب تكيف خاص مع البيئة التي يعيشون فيها نتيجة لوضعهم الصحي الذي يوجد به خلل ما،

وعن هؤلاء الناس قمنا بإعداد البحث الخاص بهم تحت عنوان (عنوان البحث) الذي يتناول هذا التكيف الذي لا يأتي من قبلهم بل يقع عاتقه على من يحيطون بهم بتوجيه الاهتمام لهم مثلهم مثل أي شخص طبيعي يمارس حياته.

حيث يعرّف التوحد على أنّه اضطراب في النموّ يؤدي إلى صعوبات في التفاعل والتواصل والسلوك الاجتماعي لدى الفرد، ويُشار لاضطراب التوحد بمصطلح "الطيف" لوجود اختلاف واسع النطاق في أنواعه وشدّته، وممّا لا شك فيه أنّ الاهتمام بالتوحد أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، وذلك لانتشاره في عدد كبير من أطفال العالم وترجع الأهمية كذلك إلى غموض هذا المفهوم على كثير من الناس بجميع طبقاتهم الاجتماعية والثقافية لأن التوحد من أكثر الاضطرابات والإعاقات غموضا.

وعليه كانت فكرة البحث التي وصلنا بها إلى أحدث طرق التعامل مع مرضى التوحد التي نسأل الله ان ينفع بها عباده، وان يجزينا عنها خير الجزاء، فلا تنسونا من صالح دعائكم.