## تعبير عن الصداقة قصير وسهل

جاءت كلمة الصداقة من الصدق، والصدق من الصفات النبيلة التي يتحلّى بها الإنسان، لذا فإنّ كلمة صديق لا يمكن منحها لأيّ شخص كان، بل هي حق لذلك الإنسان الصادق قولًا وفعلًا، والذي يتحلّى بصفات الصداقة من محبة ومودة واحترام وإيثار وإخلاص، فجميع تلك الصفات تجدها في الصديق الحقيقي الذي يكون إلى جانبك في وقت ضعفك أكثر من قوتك، وتجده في ظهرك كما هو في أمامك دون كذب أو خداع، والذي يُمكن أن تأمنه على نفسك وروحك دون خوف أو تردد، وفيما يلي موضوع تعبير عن الصداقة قصير وسهل بالعناصر:

### المقدمة

الصداقة من أجمل العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين شخصين أو أكثر على أسس نبيلة وأخلاقيات عالية، والتي بمجرد وجودها في حياة الإنسان يشعر بالكثير من الثقة والقوة والدعم النفسي، حيثُ أنّ الصداقة تفقد الإنسان وحدته وتُنسيه ضعفه وخوفه، لأنّ الصداقة تمنحه شعور جميل جدًا بوجود شخص اختار أن يكون إلى جانبه يسانده ويدعمه ويسمعه وقت الحاجة، لذا يجب على الإنسان أن يُحسن اختيار صديقه، لأنّه الطريق الذي يأخذه إما للسعادة أو للكآبة والفشل.

### العرض

إنّ للصداقة مفهوم واسع يشتمل الكثير من الكلمات التي تُعبّر عن هذه العلاقة الإنسانية السامية، فهي عندما تكون حقيقية تكون أشبه بعلاقة الأخوة التي لا تربطهم علاقة دم وإنّما علاقة أرواح يألف وجود بعضهم البعض، والتي تكون بالمطلق مبنية على المحبة والوفاء والإيثار والاحترام، وعندما تكون مشاعر الصداقة نابعة من القلب تستمر حتى الشيخوخة، ولا يمكن لموقف أو كلمة أو انشغال بالتأثير عليها أو هزّ مكانتها في قلوب الأصدقاء.

كما أنّ الحياة دون وجود علاقات صداقة لا معنى لها، وتبدو أكثر صعوبة لعدم وجود من تستطيع الحديث معه دون تقييد أو تزييف أو تصنّع، فالعلاقة بين الأصدقاء بسيطة للغاية، لأنّ الصديق عندما يختار صديقه يختاره لأنّه يرى ذاته فيه، ويشعر بقربه من قلبه، وتفهّمه لما يدور في ذهنه، لذا تجد أن العلاقة بين الأصدقاء مميزة وجميلة جدًا ومليئة بالضحكات والذكريات الجميلة، فالأصدقاء هم سرّ البهجة وسبب الضحكة التي ترتسم على الشفاه وتكون نابعة من أعماق القلب، ومن دون وجود الأصدقاء تبدو الحياة كئيبة ليس فيها ما يحرّك مشاعر القلب.

### الخاتمة

لذا فإنّه ليس من الغريب أن تكون علاقة الصداقة الحقيقية هي العلاقة الاجتماعية الأكثر ديمومة في الحياة، وذلك لكونها علاقة صادقة ليس فيها أي مصلحة أو هدف، ولا يُرجى من خلالها تحقيق أي غاية، فالصداقة التي تُبنى على المصلحة هي صداقة زائفة وليس من المتوقع لها أي استدامة أو استمرارية، لأنّه لا بدّ من أن يأتي الوقت الذي يكتشف فيه الصديق حقيقة صديقه، وعندها سيعلم ضرورة الحرص على انتقاء الأصدقاء جيدًا.