Hubungan antara etnik kaum di Malaysia ini bukanlah perkara yang aneh tetapi ia merupakan satu cara hidup masyarakat di Malaysia. Namun masih ada persoalan yang masih berlegar di ruang fikiran tentang bagaimana perkara ini dapat berlaku. Terdapat beberapa konsep asas yang digunapakai bagi mengeratkan lagi hubungan antara etnik dan bangsa.

 Konsep yang pertama adalah konsep akomodasi. Konsep ini merupakan satu proses yang di mana etnik menyedari nilai kumpulan etnik lain namun masih tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Proses ini juga berlaku apabila pihak-pihak yang terdapat konflik antara mereka bersetuju untuk menghentikan konflik tersebut dengan mengadakan interaksi antara sesama sendiri secara baik. Konsep ini diamalkan di Malaysia secara meluas adalah kerana setiap golongan etnik diberi kebebasan untuk mengamalkan budaya dan adat mereka dalam keadaan aman dan harmoni. Jika semua etnik menghormati antara satu sama lain, seluruh rakyat Malaysia dapat bersatupadu membawa Malaysia kearah yang lebih baik.

 Keduanya adalah konsep akulturasi. Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur keduyaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. Konsep ini digunapakai apabila sesorang yang berasal dari satu golongan etnik didedahkan dengan unsur-unsur daripada etnik yang lain sehingga menyebabkan unsur-unsur tersebut diterima sebagai budaya sendiri serta proses ini tidak akan menyebabkan sebuah golongan etnik itu kehilangan identiti asal golongan tersebut. Contoh yang paling mudah di Malaysia ini adalah makanan. Makanan yang pada asal merupakan budaya sesebuah etnik, kini dijamah oleh semua lapisan masyarakat seperti Nasi Lemak, Roti Canai dan banyak lagi.

 Selain itu, konsep yang ketiga adalah konsep asimilasi. Konsep ini merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara etnik yang mempunyai lain budaya sehingga membentuk satu golongan dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Proses ini berlaku apabila individu atau kelompok etnik yang berbeza budaya sering berinteraksi antara satu sama lain dalam tempoh yang lama. Contohnya seperti orang Melayu yang berada di Thailand, mereka sudah diasimilasikan oleh gaya hidup orang Thai di sana. Hal ini dinamakan sebagai asimilasi mutlak di mana budaya dan identiti telah dihapuskan sepenuhnya. Proses ini hanya akan berjaya jika etnik minority sanggup mengorbankan identiti mereka dan etnik majoriti sanggup untuk menerima mereka. Perkara ini bukanlah satu perkara yang mudah tetapi sebagai rakyat Malaysia terdapat banyak persamaan budaya antara etnik di Malaysia. Jika rakyat Malaysia dapat bertolak ansur dan bertimbang rasa antara satu sama lain, konflik antara kaum akan dapat dikurangkan serta dapat bersatupadu mencegah perkara negatif di dalam kalangan masyarakat Malaysia.

 Seterusnya, konsep yang terakhir iaitu konsep amalgamasi. Amalgamasi adalah atu proses yang menjangka smeua kebudayaan boleh dicairkan dan dijadikan semuanya sebagai satu. Proses ini berlaku apabila berlainan budaya bercampur dan membetuk satu generasi atau budaya yang baru tanpa menuruti budaya asal mereka. Proses ini biasanya berlaku melalui perkahwinan antara berlainan etnik. Contoh yang paling mudah adalah seperti Sultan Mansur Shah seorang yang berbangsa melayu yang telah berkahwin dengan Puteri Hang Li Po yang berasal dari negara China yang menyebabkan wujudnya golongan baba-nyonya di Malaysia. Dengan berlaku kahwin campur antara etnik ini akan dapat memupuk sikap perpaduan dan keharmonian antara kaum-kaum di Malaysia.

 Kesimpulannya, konsep-konsep ini menjadi asas kepada masyarakat Malaysia hari ini dan rakyat sewajarnya untuk terus mengamalkan konsep-konsep ini agar semua lapisan masyarakat dapat bersatupadu dan hidup dalam keadaan yang aman damai. Tidak berlakunya pertelingkahan dan pergaduhan. Bersama kita untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik.