**بحث عن تلوث المياه**

**مُقدمة**

كانت ولا تزال المياه سر الحياة، حيث إنه كما نعلم جميعًا لا يُمكن لأي كائن حي سواء إنسان أو حيوان أو نبات أن يبقى حيٌّ يُرزَق إذا لم يحصل على القدر الكافي من المياه يوميًا، ومن هنا كان من المهم أن يتم إلقاء الضوء على مشكلة تلوث المياه ومحاولة معالجة أسباب المؤدية لها على وجه السرعة.

**بحث**

في أحد المؤتمرات التي قد دعت إليها منظمة الصحة العالمية، تمت الإشارة إلى أنه كلما زاد مقدار التقدم التكنولوجي والتقني في الصناعة خصوصًا؛ كلما ارتفعت درجة التلوث البيئي بشكل كبير، حيث قد أدى استبدال الأيدي العاملة البشرية بالآلات القائمة على احترق الوقود، وارتفاع معدل استخدام المركبات، وارتفاع نسبة الانبعاثات الضارة وعدم توفير طريقة صحية للتخلص من الفضلات والنفايات؛ كان سببًا رئيسًا في حدوث تلوث المياه والذي قد أدى إلى إصابة الكثير من الأفراد بالأوبئة والأمراض شديدة الْخَطَر؛ بل إن بعض الأشخاص قد فقدوا حياتهم نتيجة ارتفاع نسبة تلوث المياه في بلدانهم، ومن هنا؛ أكدت المنظمة على أهمية أن تسعى كل دولة إلى الحد من تلوث المياه عبر توفير طريقة سليمة للتخلص من النفايات بدلًا من إلقائها في المياه، وتقليل نسبة استخدام المواد الكيميائية قدر الإمكان، ونشر ثقافة الحفاظ على المياه من التلوث.

**خاتمة**

 جديرًا بالذكر؛ أن الحفاظ على المياه من التلوث؛ محال أن يتم بالاعتماد على جهود الحكومات داخل الدول أيضًا؛ بل على كل فرد أن يكون مُساهمًا في هذا الأمر من موقعه وأن يبدأ بنفسه في الحفاظ على المياه من التلوث من خلال عدم إهدار المياه النظيفة أولًا، وعدم إلقاء الفضلات في المياه ثانيًا، والعمل أيضًا على نشر ثقافة حماية المياه من التلوث بين أفراد المجتمع المحيطين به.