**خاتمة موضوع تعبير عن مكارم الأخلاق**، فالأخلاق الكريمة هي سمة الإنسان الفاضل، وكلّ إنسانٍ يعرف بأخلاقه، فإن كانت حسنة كان هو كذلك، وإن كانت سيّئة أيضًا كان كذلك، وفيما يلي سنطرح لكم أكثر من خاتمة لموضوع يتحدّث عن مكارم الأخلاق.

**خاتمة موضوع تعبير عن مكارم الأخلاق**

إنّ مكارم الأخلاق هي سمة الصالحين والأتقياء الأنقياء، فمحالٌ أن يخرج خلق سيئ من إنيان جيّد، فالإنسان الجيّد لا يرى الناس منه السوء في أيّ حال من أحواله، وفيما يلي بعض الخواتيم المناسبة لموضوع يتحدّث عن مكارم الأخلاق:

**الخاتمة الأولى**

وهكذا نجد أنّ مكارم الأخلاق هي الشيء المتفق عليه الذي دعت إليه جميع الدّيانات السّماوية، وكذلك هي الشيء المتّفق عليه الذي اتّفقت عليه كلّ الشّعوب، لذا على الإنسان أن يحافظ على مكارم الأخلاق وأن يجتنب عكسها,

**الخاتمة الثانية**

وهكذا نجد أنّ التّحلّي بالأخلاق الحسنة هو باب من أبواب الخير على الفرد والمجتمع، فأمّا الفرد فإنّ الأخلاق الحسنة ستفتح له أبوابًا كثيرة ونجاحات كثيرة، وأمّا بالنسبة لدورها في المجتمع فهي الوسيلة الأهم لنشر المحبة بين أبناء المجتمع.

**الخاتمة الثالثة**

وهكذا نجد أنّ مكارم الأخلاق كثيرة متعدّدة، لا تعدّ ولا تحصى، لكّننا يمكننا أن نجمل القول بأنّ الأخلاق الحسنة كلّ ما هو خير، وأنّ الأخلاق السيئة كلّ ما فيه أذى أو يسبّب الأذى، فلنلزم الأخلاق الحسنة لنحظى بالخير، ولندرأ الشر.

**الخاتمة الرابعة**

لقد كانت مكارم الأخلاق هي وصيّة الدّين الحنيف، ولمّا بعث النبي محمّد صلّى الله عليه وسلّم أقرّ بأنّه بعث إلى هذه الأمّة ليتمم مكارم الأخلاق، فمن كان يؤمن بما جاء به النبي ينبغي عليه أن يلزم مكارم الأخلاق.

**الخاتمة الخامسة**

وهكذا نجد أنّ مكارم الأخلاق ليست فقط تتوقّف على التّعامل مع البشر فقط، بل أيضًا في التعامل مع ربّ البشر، بألّا نتجاوز حدوده، وأن نطيع أوامره ونجتنب نواهيه، ومن ثمّ نخالق الناس خلقًا حسنًا كما أمرنا النبي محمّد عليه الصلاة والسّلام.