**مقدمة بحث جاهزة**

تنتشر من حولنا القضايا المجتمعية والظواهر الحياتية المهمة التي تتطلب المزيد العناية والاهتمام لكي لا يُعاني المجتمع مستقبلًا من الضعف والتراجع والتخلف إذا لم يتم مواجهة تلك الظواهر المدمرة مبكرًا، ولا سيما أن العديد من تلك الظواهر حديثة العهد في المجتمعات العربية.

ومن هذا المنطلق؛ تم إلقاء الضوء على قضية هم كل أفراد المجتمع من جميع الأعمار؛ ألا وهي (إدمان المخدرات الكيميائية والرقمية)؛ حيث تم في هذا البحث التطرق إلى أهم الدوافع التي تجعل الشاب مُقبلًا على استخدام هذه السموم رغم معرفة نسبة لا تقل عن 90 % من الشباب عن التأثير المدمر الذي تتركه تلك المواد السامة على الجسم.

ونظرًا إلى أن الطرق التقليدية في التصدي إلى هذه الظاهرة مثل التحدث عن مدى خطورة تلك السموم ومعاقبة كل من يتاجر بها ويتعاطاها والعمل على توعية الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة لم يأتي بالنتيجة المطلوبة ولا يزال عدد المدمنين في تزايد؛ تم في فصول وأقسام هذا البحث التطرق إلى بعض الأساليب المتطورة ذات الفاعلية والتأثير الإيجابي في حل هذه المشكلة وحماية الشباب والمراهقين؛ نظرا إلى أن معظمها قائم على مُداعية الجانب النفسي لدى الشاب وإيقاظ الواعز الديني داخله؛ لكي يكون من تلقاء نفسه رافضًا للاقتراب من تلك السموم.