**بحث عن علم الاحياء اول ثانوي pdf مع المراجع**، فهناك علوم مختلفة في يتم تلقينها للطلاب في ميادين العِلم والمعرفة، داخل المناهج التي تضعها المؤسسات التربوية، وعِلم الأحياء أحد أهم هذه العلوم التي يتم تدريسها على مراحل عدة، ويتضمن دراسة أمور عدة ترتبط بالكائن الحي، وفي مقالنا اليوم عبر [موقع مقالاتي](http://mqalaty.net) سوف نقدم بَحث عن هذا العِلم نقدم من خلاله كل التعاريف والأمور المرتبطة به.

**مقدمة بحث عن علم الاحياء**

على مدى عصور طويلة، قام الإنسان بدراسة كل الأشياء المحيطة به، ليكون على قدر من العِلم والمعرفة بها، وتبقى الدراسة الأكبر والأهم فيها، هي دراسة الكائن الحي، بغض النظر عن شكله أو طريقة عيشه وأنماط العلاقات الاجتماعية في البيئات الحيوية التي يعيش بها، إضافة إلى دراسة أمور أخرى تتعلق بوجود هذا الكائن، وتأثيره على الحياة بشكل عام، ولذلك هناك جملة من التعاريف والأمور التي يجب فهمها وتوضيحها في دراسة هذا العِلم، وهذا ما يهدف إليه هذا البَحث المخصص للحديث عن هذا العِلم وكافة تفاصيله.

**بحث عن علم الاحياء**

في صدد تقديم المعرفة والعِلم الوافي عن هذا الموضوع الهام، لابد من ترتيب الأفكار وتوضيح العديد من المفاهيم حول هذا العِلم، إضافة للإجابة على أهم الأسئلة التي تدور حوله، والتي نسردها لكم وفق الآتي:

**ما هو علم الأحياء**

عِلم الأَحياء هو عِلم مختص بدراسة الكائنات الحية على مختلف أشكالها وأنواعها، وهذا يتضمن أنواع مختلفة من الأمور التي يخوض فيها هذا العِلم، والتي تتعلق بالكائنات الحية بشكل مباشر، بما في ذلك هياكلها الخارجية، والوظائف الحيوية التي تقوم بها، والتوزيع الذي يختلف من مجموعة لأخرى من مجموعات الكائنات الحية، وأشياء أخرى مثل النمو والتطور البيولوجي الأنظمة البيئية التي تتواجد فيها، والتفاعل الحاصل بين الكائنات الحية والمناطق الحيوية التي تعيش بها، ويرتبط هذا العلم بشكل مباشر في علوم كثيرة، كما أنه يحتوي فروع مختلفة تدرس أشياء مختلفة تتعلق بالكائن الحي.

**من هو مؤسس علم الأحياء**

هناك خلاف بين المؤرخين على من وضع هذا العلم، فالبعض ينسب تأسيس هذا العلم إلى العالم اليوناني القديم أرسطو، نظراً لاهتمامه بدراسة الطبيعة والكائنات الحية به، ووضع كتب في ذلك منها كتاب "تاريخ الحيوانات"، وبالرغم من اختلاف التصنيف الذي وضعه، إلا أنه كانت البداية لوضع أسس هذا العِلم في العصر الحديث، وبعض المؤرخين يعتبر أن التأسيس الحديث لِهذا العلم كان في القرن السابع والثامن عشر، عندما قام العالم الهولندي ليفنهوك، بتطوير المجهر، والذي تطور معه اكتشاف هذا العلِم.

**تاريخ علم الأحياء**

بالتنقيب الذي يجري في المناطق الأثرية، أثبتت الكشفيات وجود نقوش في الحضارات القديمة تدل على اهتمام الحضارات القديمة بالكائنات الحية، بما في ذلك نقوش النباتات والحيوانات، في حضارات ما بين النهرين ومصر القديمة والحضارة الصينية والهندية وغيرها، واستمر البحث في هذه العلوم وصولاً للعهود اليونانية والرومانية القديمة، والتي ظهرت في كتابات أرسطو ومن بعده تلاميذه، ومع نهوض الدولة الإسلامية، لمع اسم العديد من العلماء العرب الذين قدموا إسهامات كبيرة في هذا العِلم، مثل الجاحظ الذي قدم كتاب الحيوان بأجزائه الثمانية، وأبو بكر الرازي الذي وضع كتب في علم التشريح، ومع ذلك، لم يبصر عِلم الأحياء الحديث النور، إلا في بدايات عصر النهضة، عندما قام العلماء بتطوير أول مجهر ضوئي، سمح لهم باكتشاف الحيوانات الدقيقة، وفي مطلع القرن العشرين، بدأت النظريات في هذا العلم تخرج للضوء لتعلن عن نفسها، مثل نظرية التطور وغيرها.

**فروع علم الأحياء**

هناك عدة فروع مختلفة تتعلق بشكل مباشر في مجالات علِم الأَحياء، وهذه الفروع تختلف باختلاف الكائنات التي يتم دراستها، وفيما يلي نذكر أهم هذه الفروع:

* عِلم الأَحياء البشري‏
* الكيمياء الحيوية.
* الفيزياء الحيوية.
* علِم المناعة.
* عِلم الأَحياء الجزيئي.
* عِلم النبات.
* عِلم الحيوان.
* علِم الوراثة.
* علِم الأجنة.
* عِلم الأَحياء الخلوي.
* عِلم الأَحياء التطوري.
* عِلم البيئة.
* عِلم أَحياء الحفريات‏.
* علِم التنكلوجيا الحَيوية.
* علِم التشريح.
* عِلم الأَحياء البحرية.

**تطبيقات علم الأحياء في الحياة اليومية**

عِلم الأَحياء واسع المجالات في الحياة اليومية، فدراسة الكائن الحي تؤدي إلى معرفة تركيبة جسمه، ومن خلال هذه المعرفة يكون الإنسان قادر على معرفة طريقة الاستفادة منه، فمثلاً، من خلال تشريح النباتات، نستطيع معرفة خواصها وكيفية دخولها في تركيبة أطعمتنا وأدويتنا لتكون غذاء وترياق، وكذلك نستطيع معرفة كيفية التغذية الصحيحة منها أو لدوابنا وماشيتنا، كما أن بعض الحيوانات الدقيقة هي التي تصنع أغذيتنا، مثل خمائر العفن التي تصنع اللبن، كما أنها تدخل في مجالات متعلقة بصحتنا، وكمثال، سم الأفاعي والعقارب الذي يستخدم في صناعة الأدوية والعقاقير، والمنتجات النباتية والحيوانية التي تستخدمها في صناعة المنظفات، وأشياء عديدة أخرى مثل الزراعة والصناعة وغير ذلك.

**أهمية علم الأحياء**

في هدف التعريف بأهمية هذا العِلم في حياة الإنسان، لابد من ذكر المواضيع أو المشاكل التي يساهم في حلها أو التعريف بها، ومنها نذكر ما يلي:

* يقدم وعي كافي للجسم البشري وما يحتويه من أعضاء.
* يقدم وعي كافي عن العمليات التي تدور داخل الجسم البشري.
* يقدم وعي كافي عن طريقة عيش الكائنات الحية من حولنا.
* يقدم وعي كافي عن طريقة تفاعل الكائنات الحية في المحيط من حولنا.
* يقدم وعي كافي عن التأثير المتبادل بين الكائنات الحية والمحيط الحيوي والبشر.
* يقدم وعي كافي عن طريقة الاستمرار في الحياة ومواصلة العيش.
* يقدم وعي كافي عن أنواع الكائنات الحية وفوائدها ومضارها.
* يقدم فرص حياتية جديدة متعلقة بالعلم والوظيفة وبأشياء مختلفة.

**خاتمة بحث عن علم الاحياء**

يعتبر عِلم الأَحياء من العلوم الهامة جداً في حياتنا، وهذا ما تبيناه من خلال هذا البَحث الذي أفردناه للحديث عن هذا العِلم الواسع للغاية، والذي تعرفنا من خلاله أيضًا على تعريف هذا العلم وتاريخه ومؤسسه وما هي فروعه وتطبيقاته في الحياة، وتبين لدينا مدى الضرورة الملحة التي جعلت من وجود هذا العِلم أمر لابد منه، أسوة بباقي العلوم الأخرى التي تفيدنا في الحياة، ولنفهم من خلالها هذا العالم الذي يحيط بنا من جهة، إضافة إلى فهم بعض مكنونات جسمنا البشري، والتي في ضوئها يمكن للعلماء تأمين حياة أفضل للإنسان من جهة، وللبيئة التي نعيش بها التي تسمى المحيط الحيوي من جهة أخرى.

**المراجع**

<https://m.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1>

علم الأحياء

[m.marefa.org](https://m.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)