صححي الأخطاء الواردة في النصوص الموالية من كتاب الأدب الصغير لابن المقفع

التصحيح :

(( الصغير يصير كبيراً

وعلى العاقل ان لا يستصغر شيئاً من الخطاء في الرأي، والزللِ في العلمِ، والاغفال في الأمور، فإنهُ من إستصغر الصغير أوشكَ أن يجمعَ إليه صغيراً وصغيراً، فإن الصغير كبيرٌ. وإنما هي ثلم يثلمها العجزُ والتضييعُ. فإذا لم تسد اوشكت أن تتفجر بما لا يطاقُ. ولم نر شيئاً قط إلا قد أتي من قبلِ الصغير المتهاونِ به، قد رأينا الملكَ يوءتى من العدو المحتقر به، ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفلُ بهِ، ورأينا الانهار تنبشقُ من الجدول الذي يستخف بهِ. وأقل الأمورِ احتمالاً للضياعِ الملكُ، لأنه ليس شيءٌ يضيعُ، وإن كان صغيراً، إلا اتصل بآخر يكونُ عظيماً ))

التصحيح :

(( حكمتان

اذا هممت بخيرٍ فبادر هواكَ، لا يغلبك، وإذا هممتَ بشرٍ فسوف هواك لعلك تضفرُ. فإن ما مضى من الأيامِ والساعاتِ على ذلك هو الغنمُ.

لا يمنعنك صغرُ شأن امريء من اجتناء ما رأيتَ من رايه صواباً والإصطفاء لما رأيتَ من أخلاقه كريماً، فإنّ اللؤلؤة الفائقة لا تهانُ لهوانِ غاءصها الذي استخرجها ))

التصحيح :

((علم نفسك قبل تعليم غيرك

ومن نصبَ نفسهُ للناسِ اماماً في الدينِ، فعليه أن يبداء بتعليم نفسة وتقويمها في السيرة والرأي واللفظ والأخدانِ، فيكن تعليمهُ بسيرته ابلغَ من تعليمه بلسانهِ. فإنه كما أن كلام الحكمةِ يونقُ الأسماعَ، فكذلكَ عملُ الحكمةِ يروقُ العيونَ والقلوبَ. ومعلمُ نفسه وموؤدبها أحق بالإجلالِ والتفظيلِ من معلمِ الناسِ ومؤدبهم))