* **العنوان:** المخدّرات آفّة المجتمعات.
* **المقدّمة:** إنّ المخدّرات من المشكلات الّتي ظهرت في العصور الحديثة، والّتي انتشرت انتشارًا واسعًا في البلاد في مختلف أنحاء العالم، وقد بدأ ظهور المخدّرات منذ مطلع القرن التّاسع عشر، ومع الانفتاح الحضاريّ الكبير وغياب الرّقابة والقوانين الصّارمة، انتشرت المخدّرات وصارت آفّةً تحصد أرواح البشر في كلّ وقتٍ وكلّ حين، ممّا أدّى على انتشار الفساد وحدوث الكثير من المشاكل والصّعوبات على جميع الأصعدة ومختلف المجالات، ومن خلال هذا البحث الذي نقدّمه بين أيديكم، سنتعرّف على الأسباب وراء الإدمان على المخدرات، والدراسات الّتي أُجريت حول هذه المشكلة، والنتائج الحلول الّتي تمّ الوصول إليها، ونهدف من خلال هذا البحث توعية الناس وخاصّة فئة الشّباب وتعريفهم على مخاطر المخدرات ومخاطر إدمانها.
* **الأسئلة والفرضيات حول المشكلة:** كيف تفاقمت ظاهرة المخدّرات؟ كيف يمكن الحدّ من انتشار المخدرات؟ هل الحكومات تعمل على مكافحة المخدرات؟ ماذا يمكن للفرد الواحدّ منا أن يفعل لكي يساهم في منع انتشار المخدرات في بلاده؟ ما هي الحلول التي من شأنها القضاء على انتشار المخدّرات في جميع البلاد.
* **الأبواب والفصول الخاصّة بالبحث:** الباب الأول: كيف ظهرت المخدرات ومت وأين ظهرت، الباب الثّاني: ما هي مخاطر المخدرات، الباب الثّالث: الحلول لمكافحة المخدرات.
* **النتائج:** من خلال الدّراسة العميقة والدّقيقة لمشكلة المخدرات وانتشارها الواسع تبيّن أنّ المدمنين على المخدرات نسبتهمّ تقدّر بـ ..... كذلك تم التوصّل إلى أنّ أفضل الدّولة الّتي تتضمّن أقل نسبةٍ من المدمنين هي....، وإنّ المبالغ الهائلة الّتي يتم فيها شراء وبيع المخدرات بلغ قدرها...، وتشير الدّراسات الطبية والمنظمات الصّحية إلى كذا وكذا.
* **التوصيات:** من الحلول المفيدة والنافعة هو تفعيل الرقابة الأسرية على الأبناء، ومنحهم الحقّ في كبح بعضٍ من الحريّة المطلقة للأبناء، كذلك الإبلاغ عن كلّ شخصٍ يُشك بأنّه مروّجٌ للمخدرات أو أيّ شيءٍ من مشتقاتها وما يشبهها، وإن عمل الدورات التوعوية للشباب تساهم في ابتعادهم عن المخدرات.
* **الخاتمة:** وهنا ختام هذا البحث الّتي تناول موضوع المخدّرات ومخاطرها، والّذي قد ورد فيه العديد من المعلومات والحقائق عن ظاهرة المخدرات مع أهمّ النتائج الّتي توصلّت لها الدراسات الطبية الحديثة، كما ذكرنا بعض الحلول النّافعة في الحدّ من هذه الظّاهرة، ونرجو من الله جلّ وعلا أن يكون هذا البحث ذو فائدة ونفعٍ للأمة الإسلاميّة، والحمد لله ربّ العالمين.
* **المراجع.**