**المقال**

**- تعريف المقال** :

- **المقال هو** : قالب لغوي نثري ، يعرض الكاتب فيه موضوعا أو يناقش فكرة أو مجموعة

 أفكار في موضوع واحد .

2- **يتكون المقال من** :

1. المقدمة
2. الموضوع .

ج- الخاتمة **.**

**3- أنواع المقال** :

 المقال حسب ( موضوعه ) أربعة أنواع :

1. **مقال علمي** .

يعالج موضوعا من مواضيع العلم كالفلك والجيولوجيا والفيزياء والرياضيات ، يعتمد على التجارب العلمية والبعد عن الخيال والدقة والموضوعية ، يستخدم المصطلحات العلمية والجداول والرسم البياني .

1. **مقال أدبي** .

يعالج موضوعات الفن والأدب مع إبراز القيم الفنية والجمالية لهذا الموضوع والتركيز على الخيال ،يتصف باستخدام الألفاظ المنتقاة والاهتمام بالخيال وعمق الأفكار .

 ج- **مقال اجتماعي** .

 يعالج المشاكل الاجتماعية التي تحدث في المجتمع (الفقر ) ، ويقوم بانتقاد عاداته وتقاليده

 السيئة والتي تكون مخالفة للشرع ، يستشهد بالحديث النبوي الشريف والقرآن الكريم

4- **المقال حسب (أسلوبه ) ثلاثة أنواع** :

1. الأسلوب الأدبي .
2. الأسلوب العلمي .

 ج- الأسلوب العلمي المتأدب .

**5- ما يراعي عند كتابة المقال** :

 - تجنب المقدمات الطويلة واستخدام نظام الفقرة في الكتابة .

 - ترتيب الأفكار وترابطها . .

 - الوضوح والدقة في اختيار الألفاظ .

- الاعتماد على الحقائق والمصطلحات العلمية .

- استخدام الأدلة والأمثلة ، وعلامات الترقيم .

-الاستعانة بالصور التوضيحية التي تقرب المعنى

 **نموذج مقالة :** ( الصداقة(

تتنوع العلاقات التي تربط الإنسان بغيره من الناس، فهو بطبعه اجتماعي ويرفض فكرة الوحدة والعزلة، ولعل الصداقة من أجمل وأعذب العلاقات التي يؤسسها الإنسان مع الغير، وهي العلاقة التي تقوم على أساس الاحترام والود والتعاون بين الشخص والشخص الآخر أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون الاهتمامات نفسها التي تجمع بينهم معا في أحلك الأوقات وأجملها .

والصداقة شكل من أشكال التعبيرعن الأخوة والسند، ومع الأصدقاء يستمتع الإنسان بوقته أكثر، ويقوم بما يحب من الأمور، ويكون على طبيعته فلا يخجل، وإليهم يفضي أسراره ويشكو، كما ويحصل منهم على النصائح والدعم المعنوي والمساعدة ’ وعلينا في البداية التأني في اختيار الصديق ، فأثره كبير ، فالصديق مرآة صديقه ، وقد قال رسولنا الكريم : " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " ، وللصداقة العديد من الفوائد التي أكسبتها عظيم الأهمية، مثل الحصول على الدعم والمساعدة وقت الحاجة ، والحصول على النصائح المهمة لكل إنسان. ومن هذه الفوائد تذكير الآخرين بالخير، فالمحظوظ من الناس هو من امتلك رفيقا يدله على صالح الخير وعلى الطرق المستقيمة والأخلا الحميدة و التعاون وإنجازالأمور المفيدة والإبداع. ومن فوائد الصداقة تشارك الخبرات من خلال اختلاف الشخصيات، الأمر الذي يثري شخصيةالإنسان ، وقضاء الأوقات السعيدة والاستمتاع بالحياة و التغلب على المصاعب والأزمات والأوقات العصيبة ، وقد قالوا : " الصديق وقت الضيق " .

ومن فنون الصداقة التي يجب أن نراعيها الأخذ والعطاء ، فالصداقة طريق ذو اتجاهين ، كما أن الصداقة تحتاج إلى تقبل العيوب ، وعدم الإكثار من العتاب ، وقد قال الشاعر العربي:

إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي تعاتبه

 فجميعنا لا نستطيع الاستغناء عن الصداقة والأصدقاء ، مهما كانت العيوب ..

حقا ، إن الصداقة أجمل وأروع علاقة إنسانية في هذا الكون.