**امتحان الخروج**

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم بفعل التطور التكنولوجي والصناعي المتسارع، أصبحت المجتمعات تواجه مخاطر متزايدة تؤثر على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، برزت تحديات جديدة مثل الهجمات السيبرانية، والاعتماد المفرط على الأتمتة في سوق العمل، مما أدى إلى تغيرات هيكلية في الوظائف وعدم استقرار مهني لدى الأفراد. كما أدى التصنيع المكثف إلى تفاقم مشكلات التلوث البيئي واستخدام المواد الكيميائية والطاقة بطرق تؤثر على صحة الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، تعاني بيئات العمل الحديثة من ضغوط متزايدة بسبب انتشار القلق المهني، وارتفاع معدلات حوادث العمل، وتزايد العنف داخل المؤسسات، ما ينعكس سلبًا على إنتاجية الأفراد واستقرارهم النفسي والاجتماعي. وعلى الرغم من تبني العديد من السياسات الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة المهنية، إلا أن بعض المؤسسات لا تزال تواجه صعوبات في الحد من هذه الظواهر وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

**المطلوب**:

كيف يساهم علم اجتماع المخاطر في فهم وتحليل التحديات التكنولوجية زالصناعية؟

ما العلاقة بين التطور التكنولوجي والصناعي وزيادة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية؟

كيف تتفاعل المجتمعات مع المخاطر التكنولوجية والصناعية؟ (الخوف، القبول، أو الرفض)

ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات للحد من حوادث العمل والعنف المهني؟

كيف يمكن تطوير سياسات أكثر فاعلية لتعزيز الأمن والسلامة المهنية وتحقيق استدامة بيئات العمل؟