**موضوع تعبير عن الصداقة بالعناصر والمقدمة والخاتمة**

تُعد الصداقة من العلاقات الإنسانية الجميلة والمميزة لكونها تجمع بين الأشخاص دون وجود غاية أو هدف معيّن، وإنّما تكون عندما تنسجم الأفكار وتتقارب القلوب ويرى الشخص نفسه في إنسان آخر، وقد جاء مفهوم الصداقة على أنّها الصحبة عن محبة والثقة بين الشخصين، وفيما يلي سنتناول موضوع تعبير عن الصداقة بالعناصر والمقدمة والخاتمة:

**المقدمة**

إنّ للصداقة معانٍ كثيرة لا يفهمها إلّا من امتلك صديقًا صدوقًا صادقًا في حبّه ومشاعره وكلامه، فالصداقة ليست مجرد كلمة عابرة تقال لأي شخص تجمعنا به علاقة سطحية، فالصداقة الحقيقية هي مجموعة من المشاعر العميقة التي لا يمكن منحها إلّا لمن يستحقها، وهي كنز من كنوز الدنيا إذا امتلكناها امتلكنا كل شيء، لأنّه ليس هناك من وجود شخص إلى جانبك يسمعك في كل أوقاتك ويدعمك وفقًا لاحتياجاتك دون غاية أو هدف.

**العرض**

تعتبر الصداقة واحدة من أهم وأفضل العلاقات التي يحظى بها الفرد في المجتمع، وذلك لأنّ الصفات التي تجمع الأصدقاء مع بعضهم البعض هي صفات نبيلة وعظيمة كالمودة والمحبة والوفاء والإيثار، ووجود الصديق في حياة الإنسان هو شيء أساسي ومهم للغاية بالنسبة للصغار والكبار، فالصديق الحقيقي هو من يحفظ سرّ صديقه، ومن يستر عيبه، ويلتمس له الأعذار، ويقدّم له النصيحة، ويسنده في أوقات الحزن، ويدعمه في أوقات الفرح، فعندما يرد إلى مسامعك كلمة صداقة يُخيّل إليك علاقة جميلة ممزوجة بالحب والفرح والأمان، وكما قال الشاعر أبو فراس الحمداني في وصف الصديق:

لي صَديقٌ عَلى الزَمانِ صَديقي \*\*\* وَرَفيقٌ مَعَ الخُطوبِ رَفيقي
لَو تَـرانـي إِذا اِستَـهَلَّـت دُموعي \*\*\* في صَبوحٍ ذَكَرتُهُ أَو غَبوقِ
أَشـــرَبُ الـدَمــعَ مَــع نَـديـمـي \*\*\* بِكَأسي وَأُحَلّي عِقيانَها بِعَقيقِ

والمواقف هي من يُظهر للإنسان حقيقة الصداقة، ففي الكثير من الأحيان يمر الأصدقاء بمواقف عديدة تظهر حينها حقيقة المشاعر والنوايا المكمونة في داخله الصديق تجاه صديقه، وعندها يعلم الإنسان ما إن كان ذلك الشخص يستحق أن يسميه صديق أو أنّه مجرد إنسان عابر لا يستحق تلك الكلمة لأنّها أكبر من حجمه، فمن المعروف أنّ الصديق الحقيقي لا يفرق بين نفسه وبين صديقه، وهو الذي يضحي بنفسه من أجل نجدة صديقه والوقوف إلى جانبه في السراء والضراء، أما الصديق غير الحقيقي فيضع الأعذار دائمًا، وعندما تكون بحاجته لا يمكن أن تجده، وبمثل هذه المواقف تسقط الأقنعة وتظهر الوجوه على حقيقتها.

**الخاتمة**

فالصداقة هي بمثابة قارب النجاة الذي يُنقذنا من أمواج البحر العالية، وهي السراج الذي يُنير لنا عتمة الليالي، ويمهّد لنا الطريق لنستطيع العبور دون خوف أو أذى، فالحياة دون وجود الصداقة لا معنى لها، لأنّها العلاقة الوحيدة التي تكون بإرادة منّا ودون وجود أي غاية أو هدف منها، وإنّما تكون في شفافية تامة ينتج عنها الكثير من الحب والخير والعطاء والذكريات الجميلة التي تبقى محفورة في الذاكرة إلى الأبد.