**خاتمة موضوع تعبير عن التسامح**، فالتّسامح هو أحد الأخلاق الحسنة التي يتّصف بها المرء، والتي تدفعه إلى العفو عن الناس وحبّهم، ومعاملتهم بالمعروف، وفيما يلي أكثر من خاتمة مناسبة لتكون خاتمة لموضوع يتحدّث عن التسامح.

**خاتمة موضوع تعبير عن التسامح**

إنّ التّسامح من أفضل الأخلاق وأكرمها على الإطلاق، إذ يتمتّع الإنسان المتسامح بصفات لا توجد في إنسان غيره مطلقًا، فالإنسان المتسامح هو إنسان قوي يمتلك قلبًا أبيضًا ناصعًا ببياض الثّلج يمكّنه من العفو والمغفرة والتجاوز عن الزلّات، وفيما يلي بعض الخاتمات المناسبة لموضوع تعبير يتحدّث عن التسامح، إليكم هذه الخاتمات:

**الخاتمة الأولى**

وهكذا نجد أنّ التسامح هو أحد أفضل الأخلاق وأكثرها طهرًا ومروءة، فبه ترقى روح الإنسان وتحلّق عاليًا في فضاء الإنسانية الواسع، التي يفتقر له كثير من البشر في وقتنا الحال، فأن تكون متسامحًا هذا يعني أن تكون إنسانيًّا.

**الخاتمة الثانية**

وهكذا نجد أنّ التّسامح هو أن يعطي الإنسان للآخرين فرصة للفهم، وألّا يسارع في لومهم، بل يسلك طريق العفو واللّين في تعامله مع الناس، فالإنسان المتسامح هو إنسان محبوب يحبّه الناس ويستمتعون بالتّعامل معه، فهم لا يضعون قيودًا أو حواجزًا أثناء تعاملهم.

**الخاتمة الثالثة**

إنّ التّسامح هو من أبرز الأمور التي ترقى بالفرد والمجتمع معًا، فبالتسامح تذوب الكراهية، وتتوثّق الصلات بين أفراد المجتمع، والتّسامح يجعل من الإنسان شخصًا ملتزمًا مع الآخرين وإن لم يكن كذلك، وذلك لأنّ الإحسان لا يقابل إلّا بالإحسان.

**الخاتمة الرابعة**

وهكذا نجد أنّ التّسامح هو وسيلة الفوز في الدّنيا والآخرة معًا، فالإنسان المتسامح يكسب رضى الله عزّ وجل أوّلًا، ثمّ يسعى في توطيد المحبّة والتفاهم في المجتمع من ناحيةٍ أخرى، فمع وجود التّسامح في المجتمع لن تظهر أي أسباب للمشكلات وعدم التفاهم.

**الخاتمة الخامسة**

وهكذا فإنّ التّسامح خلقُ كريم لا يظهر إلّا من شخصٍ كريم يحبّ الآخرين ويأبى الشّرور للناس، شخص حسن النية يكره المشاكل ويكره أن يكون سببًا بها، وتلك الصّفات لا تكون إلّا في شخصٍ فاضلٍ ليس له مثيل، فما أجمل أن يتكنّى المرء بهكذا شخص، وأن يتبنّى المرء شخصيّة الإنسان المسامح.