خاتمة موضوع تعبير عن النظافة، فالنّظافة هي خلق من أخلاق الإسلام والقرآن، وهي دليل على حضارة ورقي الإنسان، فالإنسان المتحضّر يقدّر أهميّة النظافة ويسعى للحفاظ عليها، وفيما يلي بعض أكثر من خاتمة مناسبة لموضوع يتحدّث عن النظافة.

**خاتمة موضوع تعبير عن النظافة**

إنّ النظافة أحد أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها ليحافظ على توازن الحياة وسيرها بشكلٍ صحيح، ويعتبر موضوع النظافة من أكثر الموضوعات الإبداعية تناولًا، وفيما يلي مجموعة من الخاتمات المناسبة لموضوع النظافة.

**الخاتمة الأولى**

وهكذا نجد أنّ النظافة هي خلقُ من أخلاق الإسلام، وهي قبس من الإيمان، فلا يمكن لإنسان مؤمن أن يفعل أي أمر يخلّ بالنظافة العامة، لذا ينبغي علينا أن نجعل من ديننا الحنيف رادعًا لنا يبعدنا عن كلّ مما من شأنه أن يخلّ بالنظافة.

**الخاتمة الثانية**

وهكذا فإنّ الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على نظافته الشّخصيّة أوّلًا والتي تضمّ نظافة جسده وثوبه، ثمّ يحافظ على نظافة كل ما هو حوله أيضًا كالمكان الذي يقطن فيه وكلّ مكانٍ يمرّ منه أيضًا، كما ينبغي عليه أيضًا أن يفعل كلّ ما يمكنه أن يحافظ على نظافة المكان الذي ينتمي إليه.

**الخاتمة الثالثة**

إنّ النظافة أحد أهم القيم التي ينبغي أن يكون الأهل سببًا في زرعها لدى أطفالهم، فالإنسان إذا لم يشعر بالمسؤولية من نعومة أظفاره، فإنّه لن يشعر بها مطلقًا، فمن شبّ على شيء شاب عليه، ومن تربّى على النظافة سيبقى كذلك دائمًا، ومن تربّى على العكس فسيبقى كما تربّى أيضًا.

**الخاتمة الرابعة**

وهكذا فإنّ النظافة هي أسلوب الحياة الذي ينبغي أن يسير عليه كلّ شخصٍ في هذه الحياة، فنظافة البدن، ونظافة المكان يجعلان الإنسان يعيش بصحّة جيّدة بعيدًا عن الأمراض أو مسبباتها، فالنظافة تحافظ على الصحة العامة للمجتمع.

**الخاتمة الخامسة**

وهكذا فإنّ النظافة هي سرّ السّعادة التي يشعر بها المرء، فعندما يكون جسد المرء نظيفًا، وثوبه نظيف، والمكان الذي يحيط بعه نظيف أيضًا، فإنّه سيشعر براحة كبيرة تدخل السّعادة إلى قلبه، وذلك عكس ما يشعر به في حين لم يكن نظيفًا.