## Cicero, De officiis 1, 141

## Grundregeln (Maximen) für das Handeln

In diesem Absatz stellt Cicero in knapper Form drei Grundregeln oder Maximen für das alltägliche Handeln vor.

[1,141] In omni autem actione suscipienda tria sunt tenenda, primum ut appetitus rationi pareat, quo nihil est ad officia conservanda accommodatius, deinde ut animadvertatur, quanta illa res sit, quam efficere velimus, ut neve maior neve minor cura et opera suscipiatur, quam causa postulet.

suscipere, suscipiō, suscēpī, susceptum: durchführen, unternehmen

quo nihil: Relativpronomen im Ablativ des Vergleichs

accomodatus: passend

animadvertere, animadvertō, animadvertī, animadversum: wahrnehmen, beachten

Tertium est, ut caveamus, ut ea, quae pertinent ad liberalem speciem et dignitatem, moderata sint. Modus autem est optimus decus ipsum tenere, de quo ante diximus, nec progredi longius.

Horum tamen trium praestantissimum est appetitum obtemperare rationi.

cavēre, caveō, cāvī, cautum: Acht geben, aufpassen

pertinēre: sich auf etwas beziehen

longius: Komparativ zu longē

### Aufgaben zur Grammatik

1. Suchen Sie alle -nd-Formen aus diesem Text heraus und bestimmen Sie jeweils, ob die prädikative Funktion vorliegt (Übersetzung mit „müssen“) oder die attributive, bei der Sie verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten haben.
2. Bestimmen Sie die Art der Nebensätze und achten Sie besonders darauf, wo indirekte Fragesätze vorliegen. Suchen Sie bei den Relativsätzen die Bezugswörter heraus.