**تعبير عن الجيرة والجيران للصف السادس**

تعتبر الجيرة في المجتمعات من أهم الأشياء التي يبحث عنها الإنسان قبل انتقائه للمنزل الذي يرغب بالعيش فيه، لأنّ سلوك الجار وطباعه ستنعكس على المحيطين به عاجلًا أم آجلًا، سواءً كان ذلك بالإيجاب أو السلبية، وفي صدد الحديث عن الجار سنتناول موضوع تعبير عن الجيرة والجيران للصف السادس الابتدائي.

**المقدمة**

باعتبار أنّ الإنسان شخص اجتماعي بفطرته، فهو لا يستطيع العيش بمفرده أو منعزلًا عن بقية الأشخاص، وبذلك فإنّ وجود الجار إلى جانبه من الأمور التي يهتم بها، لكونه الشخص الذي يحتك به بشكل يومي، ويتطلب ذلك المعاملة الحسنة حتى تستمر الحياة بشكل طبيعي، فهي قائمة على المصلحة المشتركة والتعاون.

**العرض**

والجار أقرب ما يكون للإنسان في داره، ويشاركه في أي أمر يريده، وقد أوصى الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلّم- بالجار في قوله: "ما زال جبريلُ يُوصيني بالجار حتَّى ظننتُ أنَّه سيُورّثهُ"، فتأمّلوا في هذا الحديث، وكيف أنّ الجار قريب من جاره حتى يكاد يرث منه، وكلما كان الجار أقرب إلى جاره كلما كان حق الجيرة عليه أولى، كالسؤال عنه في المرض، ومساندته في أوقات حزنه وآلامه، ومشاركته أفراحه ومناسباته، وعدم أذيته أو كشف أسراره.

قال تعالى: {وبالوالدَينِ إِحسَانًا وبذي القُربَى واليتامى والمساكينِ والجارذي القُربى}، كما وتكمن أهمية الجار في العديد من الأمور بدءًا من كون الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردًا عن الآخرين، فهو بحاجة إلى من يؤنس وحدته، ويقف إلى جانبه عند الحاجة، وإمضاء أوقات سعيدة يحظى بها بوجودهم إلى جانبه، فضلًا عن جعل الإنسان يزداد ثقة بنفسه بكونه إنسان اجتماعي ومحبوب من الآخرين.

ومن أفضل ما يكون في حسن الجوار، أن تحسن إلى جارك وأن تكفّ الأذى عنه، ومن صور الإحسان إلى الجار أن تلقي عليه التحية بوجه بشوش، وتسأل عن حاله، وتهده في الأفراح، ومواساته في الأحزان، وأن يحترم حق الجار على جاره بعدم إزعاجه، أو المشاجرة معه، أو تحريض الأولاد على بعضهم البعض، فجميعها تدخل في باب أذية الجار.

**الخاتمة**

إنّ الجار من أقرب الناس إلى الإنسان، وفي الكثير من الأحيان أقرب إليه حتى من أهله، سواءً كان في المسكن أو العمل، ونظرًا لقربه من الشخص فإنّ التعامل معه أمر مفروغ منه، لذا يجب أن نعاملهم بالمثل وتكون معاملتنا جيدة، فلا نعتدي على ملكياتهم، أو نتسبب في إزعاجهم بشكل أو بآخر، فحقوق الجيرة واجبة عليهم، وتوعية الأبناء عليها فرض وضرورة.