\_ ٢١٤ اتبع سنة ربک و لا تقل ما لم تسطع الآذان علی استماعه لانه بمثابة الموائد الطیبة للصبیان و ان الاطعمة مهما کانت لذیذة بدیعة طیبة و لکن لا یتحملها قوآء معاء الرضیع من الأطفال اذا ینبغی اعطآء کل ذی حق حقه و لا کل ما یعلم یقال و لا کل ما یقال حان وقته و لا کل ما حان وقته حضر اهله ان ذلک من الحکمة البالغة فی الأمور فلا تغفل عنها ان کنت من اهل العزم فی جمیع الشئون بل شخص العلل و الأمراض و العیاء و الأعراض ثم العلاج و هذا منهاج المهرة من حذاق الأطباء \*