**موضوع تعبير عن الصداقة في المدرسة**

حيثُ أنّ الصداقة من أهم العلاقات بين الأفراد وأعظمها معنى على الإطلاق، وكلّما كانت رابطة الصداقة قوية وصالحة كلّما كانت أحد أسباب السعادة في الحياة الدنيا والآخرة، فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، لأن الصديق الصالح يقود بصديقه إلى طريق الخير والسعادة، أمّا صديق السوء فيقوده إلى طريق الشر والعقاب، وفيما يلي سنتناول موضوع تعبير عن الصداقة في المدرسة:

**المقدمة**

الصداقة كنز من كنوز الدنيا، والفائز هو من يستطيع الحصول على صديق حقيقي يرافقه الدرب خلال سنين حياته كلّها، فالصداقة من أهم العلاقات الاجتماعية في حياة الأفراد، وهي ليست كغيرها من العلاقات بل هي ميثاق من الحب والود والإخلاص والثقة، فهنيئًا لمن يستطيع أن يجد صديقًا يأخذ بيده إلى النجاح والفوز في الدنيا والآخرة.

**العرض**

ومن أكثر الأماكن التي يمكن من خلالها إيجاد الصديق الحقيقي هي المدرسة، حيثُ تكوين العلاقات والصداقات يكون بسيطًا للغاية ولا يمتلك أي نوع من الغايات أو الأهداف، لأنّ الأطفال لا يعرفون الخبث أو الكراهية، وإنّا يمتلكون قلوبًا طيبة وصادقة، وعندما يجد الطالب شخصًا آخر قريبًا من قلبه ويبادله ذات المشاعر من حب وود واحترام يجد فيه الصديق الذي يرغب بالاستمرارية معه، ومشاركته تفاصيل حياته الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

والصداقة في المدرسة تعتبر من العلاقات الدائمة على مدى الحياة، لأنّها تنشأ على البراءة والحب والصدق ولا يخرقها أي نوع من الخباثة أو الأنانية، وإنّما تكون بسيطة للغاية ومميزة جدًا، ومنذ اليوم الأول في المدرسة يبدأ الطالب بالبحث عن صديق يشاركه مقعد الدراسة والأحاديث المسلية والضحكات الجميلة، لأنّ الإنسان بطبعه لا يحب الانعزال والوحدة، ويعمل جاهدًا للبحث عن صديق يشبهه ليكون بينهما علاقة صداقة حقيقية، وبالمقابل أيضًا يبحث عن الصديق الصالح لكي يكون رفيقًا له للنجاح في الحياة الدنيا والآخرة.

**الخاتمة**

فالصداقات التي تنشأ في المدرسة هي علاقات صادقة وليست مزيفة كغيرها من بعض الصداقات التي تنشأ بغرض المصلحة، ومن واجب الآباء الحرص على مساعدة أبنائهم في انتقاء الأصدقاء الجيدين، لأنّ الصديق مرآة صديقه وعونه في الحياة، وهو من سيمسك بيده لتجاوز المحن والمصاعب، ومن سيقوده إما إلى طريق الخير والسعادة أو إلى طريق المشاكل والصعاب، فليعلم كل شخص من يُصادق.