## حوار بين شخصين عن الأخلاق والامانة

يُشار من خلال الحوار الآتي بين شخصين إلى تفاصيل ومعلومات مُهمّة عن الأخلاق والإخلاص في العَمل والأمانة، وفي ذلك يتم المُرور على الآتي:

* المعلّم خالد: السّلام عليكم يا طلّاب كيف هي أحوالكم.
* الطّلاب: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
* المعلّم: هل تعلمون ماهي أبرز وأهم الأشياء التي يقوم عليها الدّين الإسلامي يا طلّاب.
* الطّالب أحمد: نعم يا أستاذ إنّه يقوم على عبادة الصّلاة لأنها الطاعة التي يفرّق الله بها بين المُسلم والكافر.
* المعلم خالد: لا يا أحمد، الصّلاة ركن أساسي في الإسلام إلا أنّها ليست القاعدة الأساس التي يقوم عليها، هل من إجابة أخرى؟
* الطّالب يوسف: أنا أعتقد أنّ القاعدة الأساس التي يقوم عليها الدّين الإسلامي هي شهادة التوحيد لا إله إلّا الله محمّد رسول الله.
* المعلّم: إنّ شهادة التّوحيد هي المدخل الذي يدخل منه الشّخص إلى الإسلام، ولكنّها ليست القاعدة الأساس.
* المعلّم: هل من إجابة أخرى؟
* الطّالب محمود: لقد أخبرني والدي أنّ الله قد أرسل الدّين ليُتمم به مكارم الأخلاق، وأعتقد أنّ الاخلاق هي قاعدته الأساس.
* المعلّم: أحسنت يا محمود، إنّ الاخلاق هي رسالة الدّين وهي القاعدة الأساس التي يقوم عليها، ولكن ما هو دليلك؟
* محمود: لقد أرسل الله رسوله بالأخلاق، وقد عُرف بصفة الصدق والأمانة قبل أن يُعرف بأيّة صفة أخرى.
* المعلم: أحسنت يا محمود، فقد قيل فيه الصّادق الأمين، وهي رسالة من الله سبحانه وتعالى على أهميّة تلك الأخلاق، ولكن ما هي الصفات الأخرى؟
* الطّالب سامح: الأمانة والإخلاص يا أستاذي، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد عمل بالتجارة مع السيدة خديجة، وكان أحرص النّاس على أداء الأمانة.
* المعلم: أحسنت يا سامح، كذلك حرصه على الأمانات التي تركها عنده النّاس، فترك علي بن أبي طالب في بيته ليوزّع الأمانات بعد أن اضطر للهجرة.

## حوار بين شخصين قصير وجميل

يتم الإضاءة على العديد من النِقاط الإيجابية من خلال الحِوارات التي يجري اعتمادها بين الطّلاب والأصدقاء، وفي ذلك يتم الإشارة إلى الآتي:

* أحمد: مرحبًا صديقي الغالي، كيف هي أحوالك ؟
* سعيد: أهلًا صديقي الغالي، مرحبًا بك، أنا لست بخير، ولن تكون الأمور بخير يومًا ما.
* أحمد: ما هذا الكلام الذي تتحدّث به يا سعيد، هل تعلم أنّه لا يُرضي الله سبحانه وتعالى؟
* سعيد: كيف ذلك، أنا أتحدّث عن الواقع ولا أرى سوى السّواد والحُزن والألم، لقد تعبت من ضغوط الحياة وصعوبتها.
* أحمد: إنّ الأمور كلّها بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن مُسلمون وقد أمرنا الله أن نرضى بقائنا وقدرنا، هل تعلم ذلك.
* سعيد: أعلم ذلك، ولكنّك لا تستطيع الشّعور بحزني وألمي، فقد أرهقتني الحياة وظروفها الصّعبة لماذا ليست صعبة على الجميع؟
* أحمد: ومن قال لكَ ذلك، إنّ الحياة صعبة على الجميع، ولا يوجد شخص ناجح في الحياة لم يمر بتلك العقبات الصّعبة والمؤلمة.
* سعيد: أنا لست بخير وكفى، دعني فلا أريد الحديث.
* أحمد: لا يا سعيد أنتَ الذي أسماه الله سعيدًا وهو القادر على منحه ما يُريد، فكن على ثقة بالله تعالى وتوجّه إليه بالدّعاء.
* سعيد: سوف أفعل، ان شاء الله تعالى.
* أحمد: إنّ الحياة هي فرصتنا الجميلة لنعيشها بهدوء، فهي ليست السّهلة إلّا إذا توكّلنا على الله وسلّمنا الأمور لله، فهو القادر الذي لا يُعجزه أمر، كُن على يقين بذلك.