مقال قصير بناء لرغبة الطالبة .

تاثير وسائل التواصل الاجتماعي

ماذا اختلف بين الماضي و الحاضر و ما الذي زرع الخوف و النقص في نفس الانسان ؟

في السابق كنا نستلذ بما هو امامنا ولا نعلم عن الحياة اكثر من ما نملك و قناعاتنا تقتصر على الرضا و رؤية ما نملك وليس ما لا نملك ، فمن ابطل هذا السحر ؟

اليوم نحن نصارع النفس و نصارع الرغبات و نصارع سلاح غير مرئي و هو – وسائل التواصل الاجتماعي – و سلاحنا الوحيد لدفاع عن حقنا بالاستمتاع في حياتنا البسيطة يكمن في ترويض الذات و رفع الرضا الذي كنا نملكه بالسابق دون عناء فنحن لم نتعمق بحياة الاخرين الا بعد – وسائل التواصل الاجتماعي - و لم يتم الاسفاف بقيمة الانسان الا بها .

 فوسائل التواصل الاجتماعي اليوم تضخ – بالقيمه السعرية – بالبذخ – بالسطحية – الحياة الفارهة و أخيرا التفاهه فاصبحنا نرى قوة أموالهم ولا نرى انسانيتهم في محتواهم .

ضاعت القيم و ضاع مركز الانسان لما تم تعزيزه بصورة واضحه وربط القيم في المادة ، و هذه موجة العصر لذلك يجب محاربتها و استعادة المفاهيم الصحيحة و ادراك ان ليس كل مشهد يتم تصويره من – المشاهير – هي الصورة الصحيحة و ليست حياة البذخ هي الصورة الوحيدة الحقيقية عن الحياة ، بل حياتنا اعمق ، و رسالتنا في الحياة اعمق و انبل هي ان نتمعن باصل الأمور و مكنونها وليس قشورها .