

Arnaldo Momo

# "LEONARDO GIUSTINIAN POETA D'AMORE" 

## Lezione con letture

Emout forkuins
CLes. as letrane preta J'ervore

Alenes Veuet, 2, 6.81)
Se dodirsi indicare il seaken fin tifice di L. $l$. Divei che é stich un esemfi. Lifri. Divenesion.

1) $2 i$ founi ( Beavest puebr urtith che a $V E$ n 2 eutroletis. il Orincipe dabk perche ad am speth ha mramila - ell Srito.
Sno padre i il senatre Bemard. Nava putatila. nel 1388 . 2 fratell.: Moves, che of fan. prosi. pradre, e chlan che diventewei prativere e sont col urmu $\mathrm{D}_{\mathrm{i}}$ Lorento. Coiche inguntoni.



 Delle utilh - tra le wiflisi ori:. zices, nuri\%is. sentle elepowh: ewche nell. epuptl. delle lebre divente prome 2. z.jerime i, piois chs per ha prab.le- Jelle apere, - Per las na aninatrice a irme di no ns. B. poreno.

Nel mo sfibaffin e S. Audren $2:$ Lid. she (? sesits: "De ch., se tremi., sopreiforse 2i fivie" " che pur - intendersi aucho come appell ad vua. testimorviuss 2, ribo feride piourde de di opere.
Gilare Clcun' nomi:
salare del Guarino con Vikrims 2) Felhe; imic it filli. Bemando a shatice ol F ilelf - Del Guarino i thiene pes it Filelf. it past 2i spphai del fail ibsernemezsimenes, Etantint..

- lefd 2 cuicirisel al ravervisi, a thavi; Birud, , l hiccolt, a fieno Seimernio; Erasmo la cibe crme pronde matrei Givieco ว'Anem f' 2 edic wnath laviditi, il Bantizs lo, 2ice ray, ito in iwte e. 2phine notili.
 dellr rebrice vimale in heli oreasira: un Veribe": ci sono uswimi che nor. si sifolvous huth: welle lo lo ruen,


 ir nue lekera al joanimo:"La Vi.h ha la sua i'mportawne suchs seust it bel repri, wa,i it sopere zens en vir."

Epuis second. prumt fridimentale delh (3 Vewestimite 2 i $\mathcal{L} \cdot \rho$. no diment cere ohe mptilh $V$ Vi mercént e impuendiloti; L.S. erumas eserciba it crmescio ed he lepii. ir mare.
la prabila della culluin venes. pros. imeline lle ypeculas. \& fois prota alhe pratica sforimentagions seuritile e alle perimentar. Della vicurs.
ati: L. $\mathcal{L}$ : "Se io Now rversi shatial nelle mis fiNenthi pl. elem. delle sciense notur., cosi. crederei ades an he wase 2i Vedere Dopenthe dei nizacpli prell che insece verue creat. 2 ele fros sacret delle natire... pob inceuse 2: ofui iusento blasferwo appurfouisice. usn Atremus if sicuificato.
Arrieme ai mai molili a Johe concitherini, Frawe. Bonhro, Lewro Querino, A uolus gidilas, Sie. Tommasi, $2 . f$. espresirue, ame ust. Dhill, di puell pendens. Dell' wmenesine veres. cheura si reghitis in purdwino i j'imponteus. . wna é hatile woru di dindi, espen.... . puent: $\quad$ oi finert..
 off. 2ris la fencen dilisioue del hovo
 nas wor tirpus dimeedicare che proshas smperficil.La- val $i$ ius nock attowdomere lo "scritive. Li baNo e - anden frer la sheda a perimentacn" to Varipinti femmenni della rirs.
Pame fint mal: firmem. sicosdus che it avail conowl in no cruhost del $S$., recenh. bo sax. pirveus molbic e he sew̃e cruplitles. asi mes. Joun: è inctirdeb al havol 2i lavo a compimes presole: "HL: mest per rewtim. alts seme ch zeritione:cíel parda e zown' e $i$ ica pur esbei... Cosi puesto diletheatim. suprerficilite. inccicuitile de "hisprecrecele tit." dhe cavalleritien veraso platwin. del thafio. leblerato veuer. Bewn. ploto ion. c.te Elvert... che "Mra e" in. un piro as/selo
 - ti.cor e nel cas. aswenti l'individu.
 anvoros,' Leasiale o phi. Ticel...

Ricordies che fro elofi. unves la Vree autrevole dol Beneta a che welle sus Grsu fa ine al parill: $^{\prime}$
"Mh io urn Vofers jire the, se nor. phest." The la worthe liens, seritte digersmo che 2i leppo e Tingo jue. mano rodinalsu. urn he elle elcuses: oi verso, sems jél,
 dil a'mi. Lemp:. opare a'mothi, ples le warviers del conto, cot puele esso meudoprov: le jue comrui. Ate ie. quelh. Dell xasiharer, le pual. cewne. dal सpeupme 2: lni sroopri. Thate deke, e on 2i. dicn. le finstivimer os.
Bemp elofi l'open in volpore-Di'canteutir:' del $\rho \cdot i$ vessimile che $l$ sem $\rho_{1}$ dese imfortenke a questa provit. urn secridic sispen al lavolo $\partial$ innmish. pewche esoch it Fiblebo a porime open

 e'pprsio de ziVe oppata dele presi - puphlare. Hal 2uatrocento i awcora imexica tira-

$C^{\prime}{ }^{-}$mel "multinime dilertubisns
2el 400.. (5
me "hivios - cit d'spltric - fro d'emit.

 ald 'reifine Dell' 'epphrs. Dell'enticon; met Ciequecent pris it dinoss si rectititeit uns, issiems si dineds, orl plele sppursents jelles formas. It dilethatis ill 100 , rimece. yout peporios


- rem. tinet' ; a presh crucreleti. pur ne. mosi esili $i$ imblat, e in juieno ato. è eclettisn. Di mevest: til.h prlitic. « flesitilit difrnaic. eiferio nolen fillun. nelle nusia, nel tisto, in quelle esti. Dove l'experiento e is seusi hames it firmest sull'ondine Feontic. A purthur the evoriz. es "ate direwh insieme "


 is bicosopply

riconhoree lan, sapremosis jel tneru folisico:

 deviruo comberine cru le ar. propplidus."
 hi her poo emadit. Le anpe e vike dole el has
 di ingsinditila dapi. appesiense vissmte e privaia.
 P/ estramp.

 indicone hono. Crwojit. 2oeide.

 golu. vorwi. ne.


 Non lel, bo. purev neppivijpres


costheririts dels." superficide clepars. de vas elepats sfuefini:cetesto, 2 e uns pocilit. nircios wahselos. predispoh a muhersi in couto - la fictur produrpetice del $\rho$. insinitils Jele ws pem $2:$ nussic. \&: sorste in uns leatern ol guesias, tid.!. ricon.
 pelle manic." cw. e" jimul. a cru la quid Dells re cuinas i: \& il gmaino, $\therefore$ isps., Si pus - enche cechare, Definit. Cove: la pesic ppl. "resprime mol. 2ellecrims the uru have $\partial$ ieh. 2 sé, crue pecident. immedil. promdi hav p. del hew. e Jelle pass.; rimes senten. semplic. in crripprajent. senglic. prone..i me a prest puma es: Deals he pry.l. Dof temine equivo: puprovigindrel prei: moridare : presis delle aroe del nasid. e wor. ectod. nerlath, e presi-s, ast. 2 . uswo 2i minu. S. piypheretper con. tom. epparensec.. couhroprol: l'esporiens sembusel ola

crovippode $\because$ limprepf: $\therefore$ il a benes.


 porful. nelle piome editirui pre it coo e - 500 Hter. Lihl 2. aelepputis sime..
- Che fri quert puesi- propos. Attic come elem. Tematic. prosi eselins. Vo I'AMORE ethatem. evidewte. Amare, s chillpurt, sembie.
 amior experient ripel:l:vo, $2:$ tim:, che Niwarce sempre fer !'inpom. $\partial$ i ceveren $c_{i}$ - che the dich, e urv c'e': Newque
 a a puell pi: libertins e inselleurel. ppell pis. ideslipice spimiluale j dre eie il sol a now mise delusivni perch. nou. mekl. ale purte dell' er ecisender "cio'de de jide.

 - Alhim. Dieh le belletr delle dounis. Dl punt. l. virh. red. He core


 ermpensitile de Lwh: : s hade sooldes


 \& $\therefore$ pres sew. es. le cenwrehelidal
h. soreffyes weh. frkic divenio aperorusl: e curnini corme le i appuil la poesic mpl. in cus. il teme feersh mull "i. inst.k.
 Gevalah esemf: shernth:
$V . D C$ comron. Ahra:.. Aheursico 2el ,000
 pac:lin: $:$ pemapi $\partial$ a peri- delifime a puesi: nowuris i crufermah o all. nursica She prov ripeters. epual. fee. exoprowh prpare o lend.nel: ires del!.
II. Awche prest dae cewsus rel: Vewnes del 1200.
XVIII) Anct fighe quere icolfilus ha tew. curosi e selyios.
IV) 'Crufideuse' offi' puasi flosfeme. sputhuth se se prewse che entre fistell 2! un fahivice parnion sent.
XX THA in mente preste emmerst. fopol.

Epopot. coporila' di cresm nuore paoble. dicur tpri si hase nelle puttlicili. Un. Mom the (X.I) cruchide orn : "Fivinus fotimesi. puenti sei: pesi, um ui fir for the foth m'ha..
Tuester 'gaplaita' si coorde com l'inclinst. alls musia, fesch- nella nurica tiovero crimpiment. la smperficich - ewnh is seus $d_{i}$ elepenti. Tematics. Rijetiz. delle parole $\partial$ ives Arewst:

Ma Tolvolk Disho rersi, puer nel mortivo comuns, iseunth. 2: ples soryed epperiens. resel
(11) Epaest rubirn. the appers prosi armi cure cadwh iitruo nell. Shomsth che rifuecule it devin caro a hatho h pues. Iel 400 delle fininende cheprypi o che si chinie con' Ine Versi 'pustic., stame: is corforst eh lisicit 2efielhi.
E ci sidimentice Jell' Mure coptes whlh 'velpi:ho' 2i mi clus dinas:
"Fiven: pront. Jiphe cho lo nsi. pred chigio Nult;' ho woremel Timai'. Nelle censrinte. the pavies Nillups. firicupis, is the marion. i volle lo Jimevis.m Del rescout., pruste who restidicte, the vewhemo colde jed pers. pi: - pepperal. Helle cewnwell. Peqiun $)$ ch ar mi. 2 drepo vivecih. Jraminhica, fink che astio $l: c$ :

$$
\text { CEGO.E.: pop. } 127 \text { D/:221 }
$$

Nelh Cawrwalt. 'Vo ved. beus ch'mos. -hajibre' paziafenirue s sull'uso - puetico she $\rho$. fo bolvolh vella pesia: "depolir mei palas. Jimpe arie"." "Piel che" ine mis pa 2 is, puel noto e selivo.. "he: te prosto we curo/che alri cropprew. el wio poulde coperti". (Fmime the tonhere ches
 mo pued realive pastic jivend helsita ermentelik $\partial:$ pei crme ir puede envonerat. de spica he la penericils delle maled:t. alls droue amath o curdel. * ). moletine h. case \& ' zard:ino

- I porti.tion comale. harso e zemo... Golorn: "Xe vint'ani the mance, t the prosente/ Gome $x$ persse lo",
 Ma la furdms. polica del ?. \& fecruder tur. la sue Mres. fin tiolimale e fearnte nei CONTRAST. the mettend. is scers. pisu persors. Tendrus per cio-stess. Sh tpetrivat reatisico e at un ablot.to di sione.

Nel cortasts 'Douna, th mi. lemento' (In l'urme imports tulelme. - uns specie di do wt des - ho me vichiosk aucors:
"L, e' Fanl Lemp., ohime.' de he ro. the jidéle;
Lel. Dinme, Che givices we fis'tu mai!? n
$\varepsilon$ lo druan Rispride con un linpusfri. the sempre "el linpues. de la peice" 2: frel. :"s.i hi lament: asorll.

Vienme de l' hecaco. (.. Time pe hec: wo.th Voi crie ohe hore avewi.
Allere f'urus firas la caste jel ziall: Pthudruenso la Druran e cori le diancider: "fori. che a piou. a privo in me wscin del cole.
Sicelni he powne costath a cedere: "Amande, crable, ascolh.

Timas par. Le padere:
aviside, o hi riovel.
aldi puel the V. dine";
Jove le paple pesmpronpro un. 7 .i
6hal finisee in lo is.
"Ze)trwi io. le to presece,

- Rov. o fewl firm:

Reved $九$. je mi pasul. poll:".

 o citill "Commerik invimedti"

 propheVn reel.tic, in puenl siriclefs ad nus frec: ne siluss. mictif:ca: le
 or vecote urn dens hasive ale douss. - temp. di pemser, deve whiceshe, addruentame be crociense pripitniese d.'
 hat un zirine diverzo d puel lizic.: b' imandine kra Vels hewh pers 2u. prasel pe. it fine prol:c ehe deve sepfingere e

 beheresi. - ir Ath: ruest. fenc.C. e repnotilí
 rech: teatl:" - pesch: e- w/prosidile do voll Lemirne del neppank eqplice le joun
 pol se le papile wowo condew ivwel.

 hecesci.". sappin le vorli. dele poesi."

Si nipherethe cosit, nell' Sime piot dow wello purb with. e citc is chios.
reshle, it contas evidewhe do cento imajine - "O jirc 2 e lirudrion.. "Ati, viro mio filh ". "Dela mic uslelh, e ceste espues. cruve do iorles sultes

 diVin. I Driztete in. joto, ane mis usplels. Ejpf:s whle imenrisue teshal.
ch. i $\rho$. ropfing. : susi risullat. livion wuswistic. $2 ;$ whicoles e pron pgharefi:
 Delh parr. sewnul, froso prosi puep:, purche veron: experno e nen io jin n: oblut eclesic, nos equil:bis fu winnbe.. prplas e vaivenalit? Delle calline. S: prathe otiellare co DCAI: che "mellis. prerleres oi Slem. premin.. sentiment..


e is reselto. pin the 2 ipurnufi.
"ri hall. ji sewt menl. in lla. fowsen. ke pows ivesumal: per esempl:ficsr. Al. fuci:ll. del
 d..nulls, se un delh me corndir. femminel, sicche proo-rappesenher iecalos. la tori. delh Joum inisichel.'inore de divieme. I t. l'epperiens. ''emore, matem, cruseperol. Hells frajile soperti- Iel mancti: me ol. Pharentem. presta comsidess. pmi methere in duttri l'scent teahal. Ji: Crouns. $\partial \ell \rho \cdot ;$ cws:, $l_{1}$ NVicim. Nowfigm.. oh'Viviox.' the ne e' hefitine evede e cruclusirne. Drke awche: gemorepi Vivou in puasirus del veet.a.. che $l$ monte. !idrecise con- it sems del reshlimo del
 pan $\rightarrow$ wisernalit. deble seiens : e l'mas, du ne $\because$ il Levave $r$ sipuch prestictlem. yer. le wne ijelilivite i gores cosle l 'indiri deipensrapf: crack $i l$ sentim. $\lambda$ cu: ru. poolalor: i s past realime he idccompra. le! appiciecs jells scicus to del f. ver premons. del. I vecues. dele vewiex. fiso \&oll..

T puet prome pure iblecentiontion
Roja un sipnal 2 : Elene e ue
 andifputi. : l'üou - vill, vientilien. mop spais Qetemilit: il me liquys: e- Cleron e uni: cers., a pursi:" shess. Us. pre. readiopers. \& cose. chruse pr: N N

Veles:, ters:, Fioton rapposi fur U Ghast K'elies: is paw sepet. h Vevien; D AN: e Gi)en had:. lopumars d'e calle seamel: Eruhad Sintin. ¿viplense eppersic: xhi in: Vinies.
Ze conthast Lichers:..: ho crn he kevier.
 la drums dhe ésproats - Eles. Lovkine. ablineane al prance mardo crme he bell pasho Delh purfir bellem: 2o 2 sum ogesh cha za puel the /ele.. - e he sems Miche "comiprairn - Julio. Valis. Orid delh V.; e che wor. si- forve un puno cosoce lo dicrus : Final: che pusasi criveidro: "Oni, j. ave le cancea e V. no a Miner pseño, the wo cipa. E se 't dise puewle de ni. Di che ho wal o che. pue preats ses. no $\checkmark$ rio che nirrour we kruppa he larki.; a il ic cilat: "Niwnd du - vo he rewr. / Ni.l vequer . le jwe orei/ Lepno send. rovecus. (EMn bliv livion./ HL: ker. per vewhind Delse nera - el rasitho; ch'el palla \& fins. \& dica puc mosi..

Avele fo :intewial. conver: puras.
Dirseslie: "Marka reallite prect.
 pe. wo enes copporvich.." Ancon. limio. "R'alhesis is pras secweto (ald. Mowh palles) esh row. noodrame puel the ho llivio, pess. 2ell' achov. primos de jeMs da
 DAN: Sembla. Mr spreNaM nel cortind. Anowts. a she hridions. gine cropless nowolsade h presen. Je: Jue rol parlafowid. pros nell sihas. diveras, thor. $\operatorname{si}$ hath $\lambda \cdot$ jume esperke. crme nel.' alh. \& welh $V$. , me $\lambda$.
 - mar le poes residem. s. pre aid da vo iqpermer Levhlis 2 : selves le Muen. a le propi covilus.,- si repfinge wo krow 2. nede velal e d. 2elick Delcerne. ohe richicure he V.: "Arisuts, cent. ¿sent/ Che ha. cripisl. bahe el tuo voleu: E' To co se culenc. - Downe un pore. jed. pewna de fices.


Anddesere cors sib, che le pork - - fert. Suasi.


Il papa ha concesso quindeci anni de indulgenzia a chi te pô parlare, cento e cinquanta a chi te tocca i panni, e altri tanti a chi te pó basare.
$E$ io che per te porto tanti affanni, di pena e colpa mi vôl perdonare.
E se basar potesse ' 1 to bel viso
l'anima e ' 1 corpo mando in paradiso.


Se li arbori sapessen favellare e le foglie lor fusseno le lingue, l'inchiostro fusse l'acqua de lo mare, la terra fusse carta, l'erbe perme, le tue bellezze non potrìa contare. Quando nascesti, li anzoli ci venne; quando nascesti, colorito ziglio, tutti li santi furno a quel consiglio.


Sia benedetto il giorno che nascesti, e l'ora e'l punto che fusti creata! Sia benedetto il latte che bevesti, la fonte dove fusti battizata! Sia benedetto il letto ove giacesti, e la tua madre che t'ha nutricata! Sia benedetta tu sempre da Dio, quando farai contento lo cor mio?


Non perder, donna, el dolce tempo c'hai; deh, non lassar diletto per durezza! Tempo perduto non s'acquista mai; nè anche in donna non riman bellezza. Però, madonna, guarda quel che fai non perder tempo di tua giovinezza. Si che, donna, da voi debbo venire? Con qualche modo màndamel a dire.

Presto me accorgerò, donna, se m'ami e vôi trarmi di questo mio martire. Presto m'accorgerò, donna, se chiami contenta de l'antiquo mio servire. Presto me accorgerò, donna, se brami di dar soccorso al mio gran desire. Presto me accorgerò di tuo talento, s' tu vôi ch'io mora, o che abbi contento.

## IX

S' tu sei donna gentil, tu 'l degi amare, servo che del tuo amore sia ben degno, e l'amor di quel solo seguitare, usando verso d'altri del contegno. Un solamente potria ben bastare. Per Dio, m'aggreva che dir te 'l convegno: chè non è onor nè non è gentilezza
'n tanti amanti voler aver fermezza.
x
Zoia mia cara, com' te soffre il core che'l caro amante stia da te diviso? Non ti ricordi il nostro antiquo amore, l'usate feste e'l dolce paradiso? Questa la doglia che mi passa el core, e rivoltami in pianto el dolce riso. O labri di coral, zùcaro e mèle, non hai pietà del to servo fedele.

## XI

Io mi viveva senza nullo amore, non era donna a chi volesse bene. Denanti a me paristi, o nobel fiore, per dar a la mia vita amare pene. E sì presto tu m'intrasti nel core, come saetta che da l'arco vene. E come intrasti, io presto serrai; perchè null'altra donna c'entri mai.

XII
Gioioso vorria star, ma la fortuna per molti modi par che mi molesta. Par che 'l cielo e le stelle con la luna cerca di tôrmi ogni diletto e festa. D'amarte non starò per cosa alcuna, e mia fede farotti manifesta.
Fortuna, fortunezia quanto sai:
pezio non mi pôi far che fatto m 'hai.
XIII
Dio ti dia bona sera, son venuto, gentil madonna, a veder come stai; e di bon core a te mando il saluto, de miglior voglia che facessi mai. Tu sei colei che sempre m'hai tenuto in questo mondo inamorato assai: tu sei colei per cu' i' vo cantando, e giorno e notte me vo consumando.

XIV
Parlar io ti vorìa, e io non oso: tu che sai el modo, me'l degi insignare: chè co' li occhi m' ha' posto foco adosso; vedi ch'el arde, e non lo vôi stuare. Aiutame per Dio, chè più non posso cotante amare pene, omè, durare; se non me aiuti, moro per tuo amore; agi di me pietà, ligiadro fiore.

XV
E'vèngote a veder, perla lizadra, $e^{\prime}$ vèngote a veder, caro tesoro.
Non sa' tu ben che tu se' quella ladra che m'hai ferito il cor, tanto che moro? Quando io passo per la to contrada, deh, làssati veder, o viso adorno. Quel giorno che ti vedo, non potria aver doglia nessuna, anima mia.
xvi
Non te maravigliar, lizadra donna, se spesse volte passo de qua via: non sa' tu ben, che non ho altra donna che signoreza la persona mia?
Tu sola sei de sta vita colonna, e quella sola che 'l mio cor desia. Sappi per certo che tu sola sei quella che bramo, e quella ch'io vorrei.
xviI

Quei labri mi consuma fin a tanto che non li strenzo un poco al mio diletto. Deh, vengati pietà de mi alquanto, cara speranza del mio cor perfetto. Tu sei colei che porti il dolce manto d'ogni mio bene senza alcun sospetto; tu sei colei, per fin che tu sei viva, ch'io amerò, se morte non ci priva.

I' $t$ 'ho dipinta in su una carticella, come se fusti una santa de Dio. Quando mi levo la mattina bella ingenocchion mi butto con desio. Si t'adoro, e poi dico: chiara stella, quando farai contento lo cor mio? Bàsote poi, e stringo con dolcezza: poscia mi parto, e vòmen' a la messa.
xix
Dezo sempre servire al vostro aspetto che me destruge l'alma e'l cor ognora? Non se de' mai porger qualche diletto al tristo del mio cor, prima che mora? Dezo sempre portar bagnato il petto de lacrime cotante che me accora? Dezo sempre servir chi più s'indura, o maladetta mia disaventura?

Quattro sospiri ti voria mandare, e, mi meschino, fussi ambasciatore! Lo primo sì te dègia salutare, lo secondo ti conti el mio dolore; lo terzo sì te dègia assai pregare che tu confermi questo nostro amore; e lo quarto io te mando innamorato; non mi lassar morir disconsolato.

## xXI

Più lieto amante di sto mondo fui, ora mi trovo el più disconsolato. E questo è stato pe 'l dir mal d'altrui; che malanno aggia chi m'ha incolpato! Ancora spero di veder colui stentare al mondo per sto gran peccato; e spero in Dio di veder vendetta di quella lingua falsa e maledetta.

XXII
Da poi ch'io vedo fermo il tuo volere e che al tutto abbandonato m'hai, lassar te voglio per farte apiacere e quinci per tuo amor non passar mai. El piacer ch' io ho avuto el vo' perdère, e più per servo, donna, non m'arai. Fammi quanti dispetti che tu sai, quel ch'agio avuto, tu non mel tôrrai.
xxiII

Biastemo il giorno che me innamorai, biastemo il giorno che ti misi amore, biastemo il giorno che in te mi fidai, biastemo il giorno che ti dêi il mio core; biastemo il bene ch'io te volsi mai, biastemo l'alma mia, che per te môre; biastemo l'assai beffe che m'hai fatto: ancor biastemo chi casòn n'è stato.

Non ti ricordi quando mi dicevi che tu m'amavi sì perfettamente? Se stavi un giorno che non me vedevi con li occhi mi cercavi fra la gente; e risguardando s'tu non mi vedevi dentro de lo tuo cor stavi dolente. E mo mi vedi, e par non mi cognosci, come tuo servo stato mai non fossi.

## xxv

Viver al mondo non voglio più mai, nè più conforto non spero d'avere. Poi che del tutto abbandonato $m$ 'hai, la morte cercarò per mio piacere Ancora una sol grazia mi farai, e poi contenta tutto il to volere. dimmel palese, e no'l tenir celato, se'l tuo amor ad altri l'hai donato.
xXVI
Non piangerò già mai quel che t'ho fato, nè'l dolce e longo ben che t'ho voluto; ma ben me dôle ch'io te sono stato fidel amante, e non m'hai cognosciuto; e per lo grande amor che t' ho portato merito alcun non aggio ricevuto.
Ma sempre arai piacer di poter dire: ho fatto sto meschin per me languire.

## xxvi

Fin ch'arò vita non serò mai stanco de biastemar i giorni trapassati.
Aime, che l'alma trista vien al manco pur impensando i bei piaceri andati! Misero me, che per conforto abbranco i fazzoletti che tu m'hai donati, e poi piangendo dico: lasso o mène, questo m'avanza de tutto il mio bene!

Ma ben te prego, se pregar me vale, pàrlame, dolce Rosa!

Tu me pôi far sto ben senza to male.
O perla graziosa,
devèntame pietosa,
famme sta grazia sola; damme parola
e statte ormai con Dio!

## canzonette

V
WIESE, LVIII, p. 287
Io vedo ben ch'amore è traditore, pien di false lusinghe e falsa fede. Misero, o me, chi crede alle sue false viste ingannatore!

O me, ch'a torto vo biasmando amore gentil, leggiadro e di viltà nimico, leal più ch'io non dico,
amor, ch'albergha gli animi gentili.
Ma , ben que' cuor son traditori e vili, ben son quell'alme traditrice e triste, che fan sembianti e viste
d'amar con fede, e aman con inganno!
Sempre sia maledetto e pien ${ }^{1}$ d'affanno, chi de donna crudel zamài ${ }^{2}$ se fida, ben che nel volto rida,
che sotto l'esca sta coperto l'amo.
Moro di doglia e perdonanza chiamo
a sti versi confusi ardenti e amari;
da polir mei parlari
tempo non é, ma sì da lacrimare.
Strúzomi tutto e non me so frenare;
dolor mi sforza, e ardo de disdegno; non ho fren nì retegno;
quel che ira me fa dir $^{3}$, quel noto e scrivo.
L'amor, che me tenea sul mondo vivo, or $m$ 'è rivolto in pena $e$ in pianto amaro. Ahi me, che tardo imparo,
the de donna è debile e fallace!

1 pien con R. e A.; P. pin. ${ }^{2}$ P. may; R. e A. suggeriscono. $3 \operatorname{dir}$ con R e A . manca in P


El tuo bel volto parea aver un razo, che a mezo el zorno avria scurito el sole. Poi dicivi parole
da rumpere e spezzar prede e diamanti.
Ahi me, mainere, ahi me, zentil sembianti, dolci mei labri, gola e capil d'oro! A rinpensar me acoro
quel che zà fu, or dove me ritrovo.
Mentre ch' io scrivo, i mei pianti rinnovo, tòrname a mente i bei piacer passati, e li bei tempi andati,
le parolette, e i dolci e amari isdegni ${ }^{1}$.
Mille dolcezze et amorosi signi
fra nui zà ditti in la tua casa bella, toi motti e tua favella
me fa d'amor languire notte e giorni ${ }^{2}$.
Tante bellezze e toi costumi adorni,
el tuo parlar polito, el tuo gran senno biastemare me fenno
la grazia che è cason del mal che sento.
Per zò del troppo amor sforzato e spento pensai de far quel amoroso lazzo,
che capo e zentil brazzo
in vano hol ${ }^{3}$ chiuso, o vano mio pensero
O tu core spietato, acerbo e fero,
or non te incresce quel che tu fecisti?
El bel sangue sparzesti
la notte amara fin al matutino.
Impallidisti el viso pellegrino;
tu ben me'ntendi, ben che parli scuro nè zà punto me curo
che altri comprenda el mio parlar coperto.
ed A. arian fatto infiammare un uom silvagio. - ${ }^{1}$ Prendo il $2^{\circ}$ emistichio da R.; P. dolce et amare cigni. - ${ }^{2}$ giorni con R. ed A.; P. dia. $-{ }^{3}$ P. in vano o'l ecc.; R. Che'l cor zentile e'l braço Indarno chiuse il vano mio pensiero; A. Che'l cato e zentil brazo Indarno colse, o vano mio pen siero. E lecito, su un testo, prima volutamente, poi per trascrizioni, "scuro", avanzare l'ipotesi di tentato suicidio per amore?

Ma ben m'accorzo et hol ${ }^{1}$ veduto certo, che altri te guida, te consiglia e regge; tu segui le sue legge
e pari dura dove sei zentile.
L'altrui consiglio te fa parer vile, ch'el par tu ami pur in vezzo e in arte Io parlo in bona parte;
amor, ch'io t'azo, me fa questo dire.
El cor zentil, che vol amor seguire acceso de amoroso e bon ${ }^{2}$ volere,
desira el bel ${ }^{3}$ piacere,
cerca diletto e d'altro non fa cura.
Io vedo ben, che tu sei per natura zentil, cortese e savia et amorosa,
vaga, bella e pietosa,
ma tu sei dura per l'altrui consiglio.
Ahi zovenetta, quanto el te era meglio rèzerte per tuo senno ascosamente, che amico nè parente zamái sentisse l'amorosa trazza ${ }^{4}$.
Zürote ben, se Dio non me disfazza, esserti vero amante era disposto,
lial, fermo et ascosto
seguir tua fè fin a l'estremo passo.
Se stata fussi più cortese, ahi lasso, sempre eri mia regina e mia madonna, mio poggio ${ }^{5}$ e mia colonna,
ogni mio bene avivi in tua bailia.
La sola grazia che 'l mio cor desia, non è sì grande, amante meschinello ${ }^{6}$. Io vedo, topinello,
che donna altiera ascende a mazor zima ${ }^{7}$.
${ }^{1}$ P. ho; R. ed A. suggeriscono. - ${ }^{2}$ P. ben; R. ed A. suggeriscono. ${ }^{3}$ Cod. ben. - ${ }^{4}$ trazza $=$ traccia. $-{ }^{5}$ poggio $=$ appoggio. ${ }^{-6}$ Cod. misero meschinelo suggeriscono A. ed R. - i R.: La sola gracia che mia cortesia Non è sì grande, mille chattivelli Di mente meschinelli Che 'n dona alliera ascenda magior cimma; A.: La sola gratia che'l mio cor desia, Non e si grande, mille cativelli, Amanti meschinelli con donne altiere ascende a magior cimma.
M. Dazzi.

E se tu mai de mi ${ }^{1}$ fecisti stima, or l'hai mostrato in opera e in effetto misero poveretto
intrato mai non fuss' io in questa danza!
Ma, poi che al tutto son fuor di speranza,
che ho veduto del tuo amor la prova,
che in ti non si ritrova
mercè, da poi che son tradito a scorno ${ }^{2}$,
io maledisco l'ora, el punto, e'l zorno ${ }^{3}$,
e'l mese e l'anno che me inamorai,
e mi, che me fidai,
nel tuo bel volto privo di pietade.
Io maledisco tutte te fiade
che mai passai per la tua contrata ${ }^{4}$, eretica spietata,
he m'hai impenati ${ }^{5}$ i mei passi perduti
Io maledisco i soni e i canti tutti,
le notte senza sonno indarno spese,
e'l dio d'amor, che prese
l'alma improvvisa in amorosi lazzi.
Io maledisco el cor, che altri solazzi
prender non sa, nè seguir altra voglia.
0 biastemata doglia,

- mia ostinata stella, o mio destino!

Io maledisco la casa e'l zardino
e'l ponte, tuo canale, barca e remo. Tutto el mondo biastemo,
fuor che costei, ch'è cason de sto male.
Ma, poi ch'el biastemar niente me vale, poi che parole el danno non restora, io vo chiamando ogni ora
morte, che toglia sta mia vita ria.
E tu, crudele, eretica zudia,
fin che m'avisti non m' hai cognosciuto,
mo che m'arài perduto,
el di me chamerai ben mille fiate!
P. E s'tu medema may; suggeriscono R. ed A. - 2 scorno da R. ed A.; P. torto con R. ed A. ${ }^{3}$ P. I. m. el zorno l'ora e'l puncto. ${ }^{4}$ A. la dolce $c$. $-{ }^{5}$ inpenati $=$ riempiti di pena.

Zòveni inamorati, or v'inspechiati in sto misero amante sconsolato, che sotto cel stellato
non fu si caldo amor, nè tal suspiri.
Non attendete più vostri desiri,
che in cor de donna ogni pietà è morta.
Io ne ho fatta la scorta;
miràti el tristo fin, miràti alquanto.
Deh, piàciavi ascoltare esto mio pianto ${ }^{1}$,
che lieto ${ }^{2}$ sopra ogni altro era nel mondo, or sun caduto al fondo
e vo chiamando morte in ogni canto.
${ }^{1}$ P. p. aldire alquanto; suggeriscono A. ed R. $-^{2}$ P. ch'eletto; suggeriscono A. ed R.

- Donna mia pelegrina,
bàsame un poco con la bocca bella! O anima divina,
drizzate un poco, cara mia anzolella!
- Ahi me mi meschinella,
io contento el tuo core,
ahi dolce amore,
fa pur quel che tu vôi.....
Amante, certo e' sento
che hai compito tutto el tuo volere; el to cor e contento;
dorme un poco, deh, famme sto apiacere!
- Donna, el tuo volere
e' son contento a fare,
ma pur basare
te voglio un'altra volta.....
- Donna, avemo dormito
più de quattro ore, e i mattini sona: voglio prender partito;
i' voglio andar, che nessuna persona,
te zuro a fede bona,
fin a qui ${ }^{1} \mathrm{~m}^{\prime}$ ha sentito.
Io son vestito,
statte ormai con Dio.
- Amante mio benigno,
la man me ${ }^{2}$ tocca, e poi te va con Dio.
- Donna, ancora io convegno,
basar la bella bocca toa, che hai.
- Amante mio, tu sai
ch'io t'amo più che Dio,
vatte con Dio,
che la porta è aperta.

CONTRASTI

II
Wiese, XXXIII, p. 169.

## L'altreri in gran secreto

 aldì Marta parlare con sua madonna quel che tu aldirai.- Madonna ${ }^{1}$, io te vedo
in ciera sì turbata,
seris'tu mai da freddo
tanto contaminata?
ma al mio zudisio $e^{\prime}$ credo che tu se' inamorata;
se el è così, deschiàramelo ormai.
- Marta, io te prometto,
che zà tel volsi dire,
ma sto mio vil concetto,
non ebbe tanto ardire.
L'amor d'un zovenetto
sì me fa l'alma uscire,
se 'l to succorso presto non me dai.
- Madonna, poni mente
de chi tu te inamori;
non te fidare niente
de quisti traditori
falsi e descognoscenti.
Abbi caro el tuo onore!
tu sei ben savia, pensa quel che fai!
vàssene in quella parte
dove è l'innamorato;
tràsselo ${ }^{1}$ da disparte
et ebbel salutato
da parte pur de sua madonna ormai.
El zovenetto oldendo
quel che Marta rasona,
in vista el va finzendo,
ma pur ben li consona.
- Chi e' tu, el va dicendo
e chi è sta tua madonna?
non la cognosco, schiàramelo ormai.
- No amante ${ }^{2}$, aver temanza,
che io so el tuo secreto;
per signo la tu' amanza
me dè questo anelletto
e disse, che in danza
tu gliel mettisti in deto;
se tu el cognosci, damme fede ormai.
El zovenetto, quando
vedé tanta chiarezza,
misero lacrimando
mosso da tenerezza,
Marta el va brazzando,
meschino, con dolcezza;
tanto conforto el non senti zamai.
- O Marta mia bella,
tu sei la ben venuta,
zamai meglior novella
non porìa aver avuta.
S' tu fai che gli favella,
avrò zoglia compiuta;
a ti m'arecomando pur assai
- Amante, no aver pressa
de volerli parlare
tu sai, che qui son messa

che da ti vôl ${ }^{1}$ venire per dirte le sue stente;
àldilo un poco e sta grazia gli fai!
- Marta mia, el me pare
acòrzerme in li atti,
tu $\mathrm{t}^{\prime}$ hai lassà voltare; crèdime, che sti matti dice pur de parlare sol per vegnire ai fatti; mâ il suo penser faltitó i vegnerai ${ }^{2}$.
- Madonna, tua durezza
non so, per che la sia;
'ama per zentilezza
en per villania.
No aver tanta alterezza,
no esser sì cruda e ria,
chè, se l'alcidi, peccato farai.
De che ha' tu paura, de che ${ }^{3}$ tremi sì forte? ha' tu forsi rancura,
che lui sapia far sorte?
S'el sta fuor de la mura
e sian chiuse le porte,
e tu sii dentro, che dubito n' hai?
- Marta mia, el se vole
fuggir questo pensero,
fuggir le sue parole.
Cridi, che dico el vero;
ste sue lusenghe $\mathrm{e}^{4}$ fole
rumpe porte de ferro:
la paglia al foco n'accostar zamai.
Marta savia se mosse
a sto modo a parlare:
- Madonna, a tutte cose
se pò remediare:
${ }^{1}$ Cod. volea. $-{ }^{2}$ Cod. ma el suo pensero falito li vegneray. $\boldsymbol{-}^{3} \mathrm{Cod}$. pue. $\mathbf{-}^{4}$ aggiungo $e$.
làssal dir le sue angosse,
làssalo pur parlare,
e toa risposta non li dar zamai.
- O ${ }^{1}$ Marta, sto to dire
me voglio retinere;
vògliolo esaudire;
per farte sto piacere
dèzilo far venire;
ma fàzzote asapere,
che mia risposta non avrà zàmai.
Quando chè $\mathrm{e}^{2}$ notte scura;
ch'el vegna a le due ore;
vegna senza rancura
e non abbia timore.
Mio mari ${ }^{3}$ per ventura
allor serà al scrittore ${ }^{4}$;
ch'el parla e zanzi e dica pur assai.
${ }^{1}$ aggiungo $0 .-^{2}$ Cod. Quando che $l^{\prime} e .-{ }^{3}$ Cod. marito. - ${ }^{4}$ scrittore $=$ scrittoio.
tu sie' dura e crudele.
L'è tanto tempo, ohi mei,
che te son stà fidele
deh, dimme, che apiacer me fis'tu mai?
- Amante, el mio bel volto
zamai non t'o celato,
con zoglia e piacer molto
sempre t'azo guardato.
Sti toi lamenti ascolto,
viemme de ti peccato, Veres.: Ti me fa peca
ma tu voi cosa che non averai.
-Donna, mercé te chiamo,
deh, non pensar follia!
per zentilezza t'amo
e non per villania.
Sol una grazia bramo
altro zà non vorrìa;
in paradiso son, se me la fai.
- Amante, non cercare
alcun mio desonore;
cosa non dimandare,
che sia contro el mio onore.
Contenta son de fare
tutto per lo tuo amore,
se onesta grazia me domanderai.
- Solo voglio pregarte,
che tu m'ascolti un poco
Fa che possa parlarte
in qualche ascoso loco;
ardo de parte in parte
in sto amoroso foco;
moro, se questa grazia non me fai
- Amante, tu vo' quello,
che far non tel porria; zuro per Dio del celo,
ch' el non è in mia bailia
Prègote, amante bello,
no aver melanconia;
tu te consumi e altro non arai.
- Ahi me misero lasso, ahi me, che te aldo dire! o duro cor de sasso, come pô' tu soffrire?
Tu m' hai conzunto al passo,
che bramo de morire;
biastemo el zorno che te vidi mai!
- O dolce amante caro,
per Dio, non biastemare
questo to pianto amaro
ormai làssalo andare.
Se io podesse chiaro,
te voria contentare;
ma più non posso; el me ne dole assai.
- O morte, o ria fortuna,
o dio d'amor spietado
o celo, o terra, o luna,
o mio cor biastemado,
da picolin in cuna
credo fui affatturado,
che vo' pur driedo a chi de mi non cura!
Ma, poi, che 'l mio destino.
vol pur che cosi sia,
tristo gramo e topino serò la notte e'l dia.
Da ti sira e matino
luntan conven che stia;
me'1 lassarte, che stare in tanti guai.
- Amante, s' tu me lassi,
fatte rason che mora;
quisti mei occhi lassi
lacrimaranno ogni ora.
Prègote quenzi passi ${ }^{2}$;
non me lassare ancora;
pò esser che dal cor te usisca ${ }^{3}$ mai?

I me' per meglio e del cod. $-{ }^{2}$ opp. prego che quenzi passi. $-^{3}$ usisca $\Rightarrow$ uscisca, esca.

- Donna, ben che non passa quenze da tutte ore ${ }^{1}$,
non creder zà che lassa
el nostro antiquo amore.
Ahi me, che t'amo massa ${ }^{2}$;
venet.
tutto me strenze el core,
ma se io te lasso, me perdonerai.
- Misera topinella,
senza ti morirò ${ }^{3}$;
la mia ${ }^{4}$ fazza bella
tutta la guasterò.
Faròme monicella; mie trezze tagliero;
guarda de quanto mal casòn serai.
- Ladra, ste tue minazze
niente te zovaranno;
mio $^{5}$ cor si disface;
non pò durar l'affanno.
Cridi ch' el me dispiace
starme da ti luntano?
Ben, se io te lasso, te ne passerai.
- Amante, e' te sconzuro
per la bellezza mia,
no aver el cor sì duro,
non far sta villania!
Se tu me lassi, e' zuro,
che io mi alcideria.
$E$ tu stand Tuntan che ne averai?
- Donna, se io son luntano
dal tuo vago colore,
forsi che a piano a piano ${ }^{6}$ tu me uscira' dal core.
Con pianti e con affanno
toglio combiato ${ }^{7}$, amore;
statte con Dio, chè più non me vedrai.
${ }^{1}$ con iato, opp. da tutte l'ore. $-{ }^{2}$ massa $=$ troppo. $-{ }^{8}$ Cod. morirazo, guastarazo, taglierazo. - ${ }^{4}$ opp. e la mia ecc. ${ }^{5}$ opp. el mio ecc. ${ }^{6}$ Cod. che pian piano. -7 combiato $=$ commiato. in tutto el mio volere; metti per fermo quel che tu aldirai.
S' tu soffri, e' te prometto
de farte ancora beà
parlaròte in secreto come sempre hai cercà;
e prenderai diletto
del mio viso rosà;
aspetta pur, che possa e tu el vedrai.
- Donna, sì dolcemente
tu m'hai pregato e prieghi,
che l'alma e 'l cor consente
a tuo voler me pieghi;
io serò paziente
acciò ch' el ${ }^{2}$ tutto nieghi,
che, meschinello, son atto a sti guai ${ }^{3}$.
Da po' che pur te piace
che soffra per tuo amore,
io portarò in pace
l'antiquo mio dolore.
Zèttomi in le to bracce,
o Rosa, o zentil fiore;
Recordate de mi quando porai.


## LA U D I

I

## (NATIVITA)

Laudiam l'amor divino, Iesứ, quel bel fantino ch'è nato piccolino.
Laudiam con tutta ment
Iesù, ch'è qui presente
Horto (e' chi nol sente quel fuoco divino?
Amor tanto m'accende, tutto lo cuor me prende, più che vento mi rende, Maria, el tuo figliolino. Lo tuo figliol, Maria che sei chiamata dia, fatta ha l'anima mia ebria d'un caldo vino.
Io son inebriato, d'un vino esagitato ${ }^{1}$, che m'ha sì alterato che non dormo e si 'nclino.

E non dormo per sonno, ma fuor di me sì sono vedendo in questo zorno nato el verbo divino.
${ }^{1}$ Testo: d'un vino alto asagitato.

## Il papa ha concesso quindeci anni

 de indulgenzia a chi te pô parlare, cento e cinquanta a chi te tocca i panni,e altri tanti a chi te pó basare.
$E$ io che per te porto tanti affanni, di pena e colpa mi vôl perdonare.
E se basar potesse ' 1 to bel viso
l'anima e 'l corpo mando in paradiso.

Se li arbori sapěssen favellare
e le foglie lor, fusseno le lingue, l'inchiostro fusse l'acqua de lo mare, la terra fusse carta, l'erbe peme, le tue bellezze non potria contare.
Quando nascesti, li anzoli ci venne;
quando nascesti, colorito ziglio,
tutti il santi furno a quel consiglio.


Sia benedetto il giorno che nascesti,
e l'ora e'l punto che fusti creata! Sia benedetto il latte che bevesti, la fonte dove fusti battizata !
Sia benedetto il letto ove giacesti,
e la tua madre che t'ha nutricata!
Sia benedetta tu sempre dadio,
quando farai contento lo cor mio?
 Tempo perduto non s'acquista mai; nè anche in donna non riman bellezza. Però, madonna, guarda quel che fai,
non perder tempo di tua giovinezza.
Si che, donna, da voi debbo venire?
Con qualche modo màndamel a dire.

Presto me accorgeró, donna, se m'ami e vôi trarmi di questo mio martire. Presto m'accorgero, donna, se chiami contenta de l'antiquo mio servire. Presto me accorgerò, donna, se brami di dar soccorso al mio gran desire. Presto me accorgeró di tuo talento, $s$ ' tu vôi ch' io mora, o che abbi contento.

S' tu sei donna gentil, tu 'l degi amare. servo che del tuo amore sia ben degno, e l'amor di quel solo seguitare, usando verso d'altri del contegno. Un solamente potria ben bastare. Per Dio, m'aggreva che dir te 'l convegno: chè non è onor nè non è gentilezza 'n tanti amanti voler aver fermezza.
x
Zoia mia cara, com'te soffre il core che 'l caro amante stia da te diviso? Non ti ricordi il nostro antiquo amore, l'usate feste e'l dolce paradiso? Questa la doglia che mi passa el core, e rivoltami in pianto el dolce riso. O labri di coral, zùcaro e mèle, non hai pietà del to servo fedele.

## xI

Io mi viveva senza nullo amore, non era donna a chi volesse bene. Denanti a me paristi, o nobel fiore, per dar a la mia vita amare pene. E sì presto tu m'intrasti nel core, come saetta che da l'arco vene. E come intrasti, io presto serrai; perchè null'altra donna c'entri mai.
popol.
chowera

Quattro sospiri ti voria mandare, e, mi meschino, fussi ambasciatore! Lo primo sì te dègia salutare, lo secondo ti conti el mio dolore; lo terzo si te dègia assai pregare che tu confermi questo nostro amore; e lo quarto io te mando innamorato; non mi lassar morir disconsolato.

## xxi

Più lieto amante di sto mondo fui, ora mi trovo el più disconsolato. E questo é stato pe 'I dir mal d'altrui; che malanno aggia chi m'ha incolpato! Ancora spero di veder colui stentare al mondo per sto gran peccato; e spero in Dio di veder vendetta di quella lingua falsa e maledetta.

## XXII

Da poi ch'io vedo fermo il tuo volere e che al tutto abbandonato m'hai, lassar te voglio per farte apiacere e quinci per tuo amor non passar mai. El piacer ch'io ho avuto el vo' perdère e più per servo, donna, non m'arai. Fammi quanti dispetti che tu sai, quel ch'agio avuto, tu non mel tôrrai.
xxIII

Biastemo il giorno che me innamorai, biastemo il giorno che ti misi amore, biastemo il giorno che in te mi fidai, biastemo il giorno che ti dêi il mio core; biastemo il bene ch'io te volsi mai, biastemo Ialma mia, che per tê môre; biastemo l'assai beffe che m'hai fatto: ancor biastemo chi casòn n'è stato.
 che tu m'amavi sì perfettamente? Se stavi un giorno che non me vedevi con li occhi mi cercavi fra la gente; e risguardando s'tu non mi vedevi dentro de lo tuo cor stavi dolènte. [E mo mi vedi, e par non mi cognosci, come tuo servo stato mai non fossi.

## xxy

Viver al mondo non voglio più mai, nè più conforto non spero d'avere. Poi che del tutto abbandonato m' hai, la morte cercarò per mio piacere. Ancora una sol grazia mi farai, e poi contenta tutto il to volere: dimmel palese, e no 'l tenir celato, se' 1 tuo amor ad altri l' hai donato.

## xXVI

Non piangerò già mai quel che $t^{\prime}$ ho fato, nè ' 1 dolce e longo ben che $t$ 'ho voluto; ma ben me dole ch'io te sono stato fidel amante, e non m' hai cognosciuto; e per lo grande amor che t'ho portato merito alcun non aggio ricevuto. Ma sempre arai piacer di poter dire: ho fatto sto meschin per me languire.

## xxvir

Fin ch'arò vita non serò mai stanco de biastemar i giorni trapassati.
Aimé, che l'alma trista vien al manco pur impensando i bei piaceri andati! Misero me, che per conforto abbranco i fazzoletti che tu m'hai donati,
e poi piangendo dico: lasso o mène, questo m'avanza de tutto il mio bene!

Gioioso vorria star, ma la fortuna per molti modi par che mi molesta. Par che 'l cielo e le stelle con la luna cerca di tôrmi ogni diletto e festa. D'amarte non starò per cosa alcuna, e mia fede farotti manifesta.
Fortuna, fortunezia quanto sai: pezio non mi pôi far che fatto $m$ 'hai.

XIII
Dio ti dia bona sera, son venuto, gentil madonna, a veder come stai; e di bon core a te mando il saluto, de miglior voglia che facessi mai. Tu sei colei che sempre $m$ 'hai tenuto in questo mondo inamorato assai: tu sei colei per cu' $i$ ' vo cantando, e giorno e notte me vo consumando.

## xiv

Parlar io ti voria, e io non oso: tu che sai el modo, me'l degi insignare: chè co' li occhi m' ha' posto foco adosso; vedi ch'el arde, e non lo vôi stuare. Aiutame per Dio, chè più non posso cotante amare pene, omè, durare; se non me aiuti, moro per tuo amore; agi di me pietà, ligiadro fiore.

## $x \vee$

$\mathrm{E}^{\prime}$ vèngote a veder, perla lizadra, $e^{\prime}$ vèngote a veder, caro tesoro. Non sa' tu ben che tu se' quella ladra che $m$ 'hai ferito il cor, tanto che moro? Quando io passo per la to contrada, deh, làssati veder, o viso adorno. Quel giorno che ti vedo, non potria aver doglia nessuna, anima mia.

## xvi

Non te maravigliar, lizadra donna, se spesse volte passo de qua via: non sa' tu ben, che non ho altra donna che signoreza la persona mia? Tu sola sei de sta vita colonna, Tu quella sola che'l mio cor desia. equella sola che che tu sola sei Sappila che bramo, e quella ch'io vorrei.

## xvil

Quei labri mi consuma fin a tanto che non li strenzo un poco al mio diletto. Deh, vengati pietà de mi alquanto, cara speranza del mio cor perfetto. Tu sei colei che porti il dolce manto d'ogni mio bene senza alcun sospetto; tu sei colei, per fin che tu sei viva, ch'io amerò, se morte non ci priva.
(xviI)

I' t'ho dipinta in su una carticella,
 come se fusti-una santa de Dio. Quando mi levo la mattina bella ingenocchion mi butto con desio. Si t'adóro, e poi dico: chiara stella, quando farai contento lo cor mio? Bàsote poi, e stringo con dolcezza: Bàsote poi, e stringo
[poscia mi parto, e vòmen' a la messa. [poscia mi parto, e vòm

## XIX

Dezo sempre servire al vostro aspetto che me destruge l'alma e 'l cor ognora? Non se de' mai porger qualche diletto al tristo del mio cor, prima che mora? Dezo sempre portar bagnato il petto de lacrime cotante che me accora? de lacrime sempre servir chi più s'indura, Dezo sempre servir maladetta mia disaventura?


- Amante, el tuo contento

Io vedo ben ch'el me convien pur fare ; Dio sa che non me mento,
Son sforzata, più non posso durare ;
Ma te voglio pregare,
Che sto piacer stia ascoso,
Che in lacrimoso
Pianto non ritorni.

- Donna mia pelegrina,

Bàsame un poco con la bocca bella! 0 anima divina.
Drizzate un poco, cara mia anzolella! Ahi me mi meschinella,
Io contento el tuo core,
Ahi dolce amore,
Fa pur quel che tu vòi...
Amante, certo e' sento
Che hai compito tutto el tuo volere;
El to cor è contento ;
Dorme un poco, deh, famme sto apiacere!

- Donna, el tuo volere

E' son contento a fare,
Ma pur basare
Te voglio un'altra volta...

- Donna, avemo dormito più de quattro ore, e i mattini sòna :


## Voglo prender partito;

I' voglio andar, che nessuna persona,
Te zuro a fede bona,
Fino a qui m'ha sentito
o son vestito.
Statte ormai con Dio

- Amante mio benigno,

La man (si) me tocca, e poi te va con Dio.

- Donna, ancora io convegno,

Basar la bella bocca toa, che hai.

- Amante mio, tu sai

Ch'io t'amo più che Dio,
Vatte con Dio,
Che la porta è aperta.

- Ahi, donna grazïosa,

Vanne a dormir, che te ne vo' pregare;
Non esser sì spaurgsa,
Che te prometty de non te toccare.
Andémossi posare,
E fa senza rancura,
No aver paura,
Che non te farò male.

- Amante, e' son contenta ;

Adesso io voglio a dormire andare;
Fa pur che non te senta
Presso de mi, s' tu me vòi consolare.
Così porai ben stare
Da pié in capo del letto,
Così un pochetto
E poi andare con Dio.

- Donna, la ben trovata

Per mille volte sii in questo letto.
Io t'ho pur abrazzata,
Lassame star così con ti un pochetto.
Tu sei il mio diletto,
Tu sei la vita mia,
Umile e pia,
Benigna e graziosa.

- Amante mio, che fai?

Dov'è la fede che tu m'hai zurato ?
Perché basata m'hai?
Làssame star, che tu fai gran peccato.
Tu t'hai sì sperzurato.
0 che ardir disonesto,
Dio mio, è questo ?
Ancor basata m'hai!

- O bella più che viola,

Donna mia cara, benigna e graziosa,
Ahimè, candida gola,
0 labri belli, o mia faccia amorosa,
Non esser sì spaurosa,
Lassamete abrazzare,
Ancor toccare
Un poco al mio desio.

- La mia forte ventura

Sì m'ha condutta qui con ti a penare
Lassa(me) la investidura;
Tu m'hai spogliata, mò che vo' tu fare ?
Amante, $\mathbf{n}(\mathrm{on})$ me sforzare ;
Guarda quel che tu fai;
Spogliata m'hai,
E mò mi vòi toccare.

- Ahi, fiore de le belle,

Donna lizadra, aspetto pelegrino,
Ste tue dolce mamelle
Basar le voghto un poco al mio dominio
O viso molesino,
Donna bella e zentile,
Non esser vile,
0 fior de lizadria.

- Amante sagurato,

Mò che è questo che sento (che) tu me fai?
Tu te ha' zà dispogliato,
E la camisa zà squarzata (tu) m'hai !
Per Dio, peccato fai,
Non me strenzer sì forte,
Ahimè, la morte,
Per Dio, voria avere

- Amante, tutta e' tremp,

Moro di freddo, ho i pre tutti agiazzati;
Non so come faremo;
Io ho i mei zòrculi de suso lassati
Parme [chef semo matti
A questo freddo stare ;
L'è meglio andare
Qui in sta camarella.

- Donna, l'è bon pensero ;

Credo che meglio seria che potesse
Andare, a dirte el vero
In loco che sto vento non sentesse

- Amante, chi sapesse

Quest'altra porta aprire,
Possémo zire.
In una camerella.

- Donna, io voglio andare

A sta porta; mostramela al presente;
Tu sai ben ch'io so fare
Cosa, che apriro io subitamente :
Senza rumpere niente,
Entro nul anderemo ;
Andemo, andemo,
E più non dimorare.

- Amante, ecco la porta

Fa pur pian pian, che sentudo non sia
Cun atti modi volta,
Che mai più grama fu' a la vita mia

- Donna, (te) Lazo la via,

La porta aperta $t^{\prime}[h] a z o$,
Io enterazo
Con la bona ventura.

- Amante mio scaltrido,

S' tu l'hai aperta, el mio core è contento
Ma io non t'ho sentido,
Forsi ha' tu fatto qualche incantamento?

- Donna, per questo vento

Non se aldirà zamai ;
E tu lo sai;
Che bisogna più dire?

- Amante, lassa(me) andare

Inanti mi, per cason che l'è scuro ;
Forsi porristu dare
A qualche modo del capo in lo muro.
E per Dio te zuro
Un letto nui avremo;
Nui posaremo,
Ché ho voglia di dormire.

- Donna, io son contènto ;

Andemo pur, o mia cara anzolella;
Per questo freddo vento
Meglio è fare cosi, anima (mia) bella;
Stare in sta camerella
E insieme abrazzarsi
E (cos)si posarsi
Per fin a li mattini.

- Mò che parlar è questo,

Che te aldo dire, obi me topinella?
Tu sei si desonesto;
Lo onor del mondo e' temo, poverella,
Ahimè, che son donzella,
Se questo vien sentito,
Zamai marito
Von poterò trovare.

- Amante, tu ti smatti

Vedo certo, non piovera sta notte.
S' tu non rumpessi i patti,
forsi presto e' 'apreria le porte.
In fin a mezza notte
Staria a rasonare
Cor ti, e a parlare
De quel che ti piacesse.

- Donna, per Dio te zuro

D'esserte onesto, e tu el potrai vedere:
Fallo col cor secyro,
E non aver paura e non temere;
Tu pòi ben sapere
Che, se avesse voluto,
Ayría compiuto
Tutto el mio desio.

- Amante, se credesse

Doverte aprire, e tu dovessi lare
Contra tante promesse,
Che sai ch'hai fatto, de non me toccare,
Io te lassaria stare
Al freddo questa notte ;
Ma provaròtte,
Se tu serai liale.

- Donna, senza dimore

Vien ad aprir, ché per Dio non farìa Contra del tuo onore,
Per quanto (che) vidi mai in vita mia.
Ma, acciò cho tu non sia
sentuta zepegare,
Tu pòi Tassare
I zoccoli de suso.

- Amante, e' vegno zoso

Sta ben secreto, che non sii veduto.
Ho el cor sì spaureso
Che in qualche modo non sii cognosciuto.
Ora sii proteduto
E leva su la porta;
Io y h] azo aperta ;
Entra securamente.

- Donna, io son entrato,

Serra la porta, che non sii sentita.
Io son tanto beato.
Contento più che fussi a la mia vita.
Ahi, Rosa mia polita,
Tu sei la ben trovata,
Donna apreçiata,
0 fior de lizadria!

- Amante, che faremo


## Per contentarti, ahi me mi poveretta?

Insieme nui andremo
A star un poco sotto sta lozetta.
Sentà su starbanchetta
Con mi a rasonare,
Non me toccare
Se tu vòi che e' t'ami. ..

- Ahi viso mio polito,

Contento son de far el tuo volere:
Poi che tu ha' consentito
Lassarme intrare, per Dio non temere.
Or démossi piacere,
Dolce mia anzolella,
O boeca bella,
Che morire me fai!


- Amante, el vero vedo

Statte con Dio, che me ne voglio andare,
Perché io sì mi credo
Che mia madre se sia gittà a posare ;
$E$ ' vo a rigyardare :
Se ela lorme ancora
Senza dimora
A ti voglio tornare.
(- Se la ventura vuole
Che questa notte io intra ove è costei,
Che la me dica/ e farò i fatti miei;
Fon curaró se le1
Me dirà: "E" cridarazo";
Pur 10 farazo
Tutto el mio volere)
व - Amante, e' son tornata;
Mia madre dorme, e tutti gli altri fanti.
Io son quasi agiazzata,
El freddo è grande, e tremo e batto i denti.
E' non son sì valente,
Yé ho cor de lione
A sto balcone
Me sento agiazzare.

- Donna, l'è gran rasone

Tu stai là suso, e sto vento t'ammala
Non star più al balcone;
Viéntene pian pian zoso per la scala. Se questo vento cala
Temo ch'el piova forte;

## Apre ste porte,

Lassame in casa intrare.

- O lapri di corallo,

O bacca, o petto, o vuolto inzuccarato, farai tu tanto fallo,
Che mi disparta sì desconsolato?

- Amante, presto e ratto

Vàttene e sta contento.
Ahimè, che sento
Zopegare de sora.
Dolce mia Rosa cara,
Lassa toccarte un poco al to fidele;
Non me esser tanta avara
De quei ber lapri dolci più che mele.

- Amante, in ste novelle

E' tremo tutta quanta;
I galli canta;
Or vàttene in bona ora.

- Donna, poi che tu vòi,

Per fin a doman me starò contento,
Ma guarda pur che poi
Da ti non abbijun canto in pagamento.

- Amor, no aver spavento,

Pàrtite de bon core,
Drietto a (le) quatro ore
Doman tu vegnerai.

- Regina del cor mio,

Inzenocshiato végnote davante,
Se me ne to con Dio,
Fa che 'l to cor me sia fermo e costante.

- O dolce caro amante,

Pàrtite consolato,
Che mai lassato
Da mi tu non serai.

Ma pregote, servente, La seradura cónzela pian piano, Cosi-accortamente, Che alcun mai non s'aveda de l'inganno.

- Donna, no aver affanno ;

Addio dolce cor mio,
Vatte con Dio,
O mio caro tesoro !
O matto, o babbion,
Pur mo mavedo del mio gran difetto, Che un sì zentil boccon galder non Tho saputo al mio diletto: o fui ben mal discreto Guardare al suo disdegno ;
Doman (10) convegno Compir sto tal lavore

- Sta pur indrieto, amante

Ché ben mi stessa mi saprò sugare;
Tu vuol pur farte avante
Deh, tien le man a ti, non me toccare!
S' tu non me lassi stare,
Su le man te daraze,
Che te farazo
Incender di dolore.

- Rosa, si tu me dai,

Le botte me seràn zuccaro e melle :
Bàttime pur, s' tu sai,
Pur ch'io tocchi le tue fattezze belle.
Serai tu sì crudele,
Ch'e' non basi e tocsa
La bella bocca
De tanto dolzore?

- Amante desliàle,

Dov'è la fede che me promettesti?
Tu butti drie le spale
I sacramenti tanti che facesti.
(cod. prometisti)
dietro
(cod. fecisti)
Donna, forsi tu credi
Chio sia entrato per dir paternostri? Ormat conven che 10 vedi
Sta nocte (è) el fin de questi apoori nostri - Amante, tu te mostri

Or troppo furïoso,
Che in terra zoso
Tu me vòi buttare.

Amante, e' cridarazo ;
Lassame star; tu non me vòi lassare ?
Perdio, te sgrafarazo
E cridarò se non me lassi stare !
Ahi me, non me sforzare,
Non me strenzer la gola;
Una parola
Almen vogli ascoltare!

- Donna, di’ pian, per Dio,

Più non cridar, che nonste tocarazo.

## - Amante, el to desio

Zamai sta notte e' non contentarazo : Doman io t'aprirazo,
Se morte rour mi tòglia,
E la tua voglia
Porrai contentare.

- Donna, se 'l [me] credesse, Pur per sta notte ben me passaria.
- Amante, ste promesse,

Atenderòtte, pur che viva sia.
Vedo che vien la dia;
Aldi tutti i mattini,
E li vicini
Si leva a lavorare

- Donna, s[e] i' te tocco

Le man seccar se possa de presente:
Prova sta volta un poco
Si te serazo onesto e riverente
Se te tocco nïente,
Me vegna ogni biastéma,
Ch'io pianza e zema,
E mai no abbi diletto.
Ahi meschinella, e' tremo;
Non so qual volta prenda nel mio core
L'onor del mondo temo;
Da l'altra parte el me combatte amore.
O caro servidore
Se io te son zentile
Non me esser vile;
In le tue man me zetto.

- Donna, per Dio te zuro

De essere onesto, e non aver paura:
Stame col cor securo
E pur zosp vien pian, senza rancura.
Ogni cosa par dura
Sempre al comenzamento :
Prendi ardimento
E vien, su la mia testa.

- Se pur tu vuoli intrare,

Amante, zura presto de partire ;
La mia zelosa mare
Suol da quest'ora in mio camin venire.

- Donna, yénime aprire,

Che certo, ti prometto,
Starò un pochetto,
(E) non te darò molesta.

- Amante, e' son contenta,

S' tu sel bon ladro, àprite pian piano,
Pur che gon se apalenta,
appalesi
S' e' te fazo ben, el mio tristo ingano.
Prego el Segnor soprano
Che sto piacer Stia ascoso,
E vegno zoso
A farte ormai beato.

- Se io entro da costei,

Ben serò pazzo a perder tal boccone:
Solazzarò con lei ;
Avogadór non temo, né presóne.


Ormal pagato e son
De tutto el mio servire;
Me sento aprire:
ETzogo mio è spazzato)
व - Donna, che sta' tu a fare?
Di freddo qui me agiazzo, aprime ormai!

- Amante,- a dirte el vero,

Temo de aprirte ; el cor no 'l me consente.
Te cognosco sì fiero
Zurar subitamente.
(cod. de man

De' (sti tui) sacramenti,
Che me farà rasone ?

- Donna, no aver temanza;

Créde(re)stu forsi che zudeo io sia?
Ancor no hai cognoscanza;
Non creder che zurassi la busia
$O$ dolce anima mia,
Apri securamente
Alegramente
Ingiotti sto boccone.

- Amante, ste promesse

Credo che avrian certo curte attese;
Tu vai sempre in presse;
Zà non è tempo d'ésserti cortese.
Aspetta ancora un mese,
Che me consigliaro,
E vederò
Come porài intrare.
Donna, tu vòi cercare
De venderme vesighe per lanterne;
Se dovesse crepare
Più non stakazo in queste pene eterne
La fine vo' vederne
Sole due parte sono:
$O$ te abandono
O tu me dezi aitare.

p-b

- O spirito scaltrido,

Questi to ingegni me farà morire ;
Tu vegnerai sentido,
Che l'uscio crida forte in el aprire.
Se alcun vén a sentire
Nel spinzer de la porta,
Lo serò morta
E missa in gran malanno.

- Donna, no aver spavento ; Alza ben Tuscio guando tu aprirai:
Così è terribel vento,
Rémóre alcun non se aldirà zamai.
Tutti sono oramai
Dal sonno trammazzati,
Coperti e guati
Per 10 Ireddo stanno.
- Misera inamorata,

Tu me conforti con sto tuo parlare ;
Per ti sarò disfatta
Se alcun ti vede da quest'ora intrare.

- Donna, non dubitare,

La notte è tanta scura;
(E) per la (gran) freddura

Nessuno olsa apparere.

- Riù non contaminarme;

Amante, non te voglio compiacere;
Tu cerch de achiaparme
Con ste tue arte e con ste to mainere.
Se podesse vedere,
Che tu me fussi onesto,
Forse de questo
E' te faria apiacere

- Denna, poco mi vale

Questo to bene che niente me zova.
Vòglime, à xanti, male,
E fa che dolde verso mi ti trova.
Or quanto è cose nova
Per altri affaticarss
E consumarsi
E perder la fatica!

- Amante mal discreto,

Or non ti basta che con ti rasóna?
Ma, ck'e' ti mostra el deto,
Tu vuoi la man con tutta la persona.
La mezza nolte sona,
E io sto qui a parlarte ;
Ben pó bastarte,
E tu pur me dai briga.
Donna, l'è poco senno;
Tu sei là suso, e io qui a rasonare ;
Sì forte qui parlemo,
Che li vicimi el pó ben ascoltare.
Làssame in casa intrare,
Ché, stendo qui de fora, .. stando
Convén che ancora
Se abbi desonore.

- Tu predichi al deserto, Amante bello, e fiato non perdére.
Come 't'ayessi aperto,
Cadéne e zippi n(on) te porria tenere
- Donna, per Dio, no(n) avere

Sti tui spaventi pravi;
Staremo savi
Come frati e sore.

- Donna, pur mi dispiace

Perdere el tempo e la fatica mia;
Ma, poi ch'el non ti piace
Darme la zoigr che 1 mo cor desia,
Anzi meglo saria
A Dro arizzar la mente,

## Ca el corpo stente



- Amante, ben m'avyedo,

Che sei di lupo diventato agnello;
Ma certo io non te credo.
Tu vuoi dir 2 tro sotto sto mantello.
Sto tuo parlar si bello
De falsi vizi è pieno ;
Con sto tuo senno
Credo esser gabbata.

- Donna, io voglio al tutto

Veder la fin de questo mio tormento.
Ormai io son passuto
De aver parole e frasche in pagamento.
Fàciote secramento,
Se tu non mydi verso,
Che m'abbi perso,
E t'abandonerazo.

- S' tu fessi tanto fallo,

Amante, tu saresti ben villano ;
Tu mai posto in ballo,
E mò lassarme con la coda in mano ;
Tu [sa'] ch'el compi un anno
Che t'amo puù che Dio ;
Altro desìo
Oramai non [h]azo.


8

E ben che spieri di poter tornare Presto, madonna, a la tua lizadria, Sempre dove e' me sia
Averò in bocca el to precioso nome,

E quii bei occhi e le deaurate chiome Me starà fitti sempre ne la mente;
Come è liale servente,
Me forzarò sempre de farte onore.
A Dio te lasso adonca, o car signore
Che teco più non posso far dimora;
Questo partir m'accora
E non lo posso a niun modo fugire.
dai CONTRASTI

- Amante, a sta freddura,

Perché sei qui venuto?
Ben cognosciuto
E' t'[h]azo in el spudare.
ho

| Ora che è notte scura, |
| :---: |
| Donna, vegno a parlarte |$| \int\langle$ y. E dimandarte Adiuto al mio penare.

Non sei ancor/pentuta,
Che un anno mdarno m'abbi affaticato?
L'anima tua e perduta,
S' tu non succorr el prossimo affannato.
Non star puu in sto peccato,
$\rightarrow$ Vate a confessare
E dir al frare
El mal che tu me fai.

- Amante, per ti tiene

Sto tuo consiglio, ché farò ben senza.
El carneval si vene
Tempo è da festa, e non da penitenza.
Omo de conscienza,
Che vene a predicarme
Per alazzarme, preadermi al
Ahi, quanto mal tu fai!


- Amante, e' t'apro adesso ;

Ben vederò se tu sei savio e piano
Come tu mhai promesso
Starme cortese non zugar de mano :
S' tu me sarai viliano,
Per Dio, te faccio certo,
Che mai aperto
Da mi più non serai.

## - Donna, troppo demori;

Lora trapassa, e io meschin m'agiazzo.
Eevarsti passadori!
Che sta tu a fave? Or hai tu alcun impazzo?

- Amante, un cadenazzo

Me inganna solamente;
Pur a gran stente-
E' l'[h]azo aperto ormai.

- Donna, leva la porta,

Accio che non la eridi ne l'aprire.

- Amante, or tr conforta,

Intra pur dentro : alcun non pó sentire;
Dentro tu pòi venire;
Yeni in la corte,
Fin che ste porte.
To compi de serare.

Amante, é ho serrato
Veni securo, vénime pur dreto,
E vieni guato guato.
Che 1 fante dorme in questo cameretto.

## - O mia cara anzoletta,

Sotto sto portoghetto
Con mi un peehelto

## Mettite a sentare

- Nisera mi, che ho fatto,

Ahi me, che offesa è stata questa mia.
Sempre sia Diastemato
El mio core c'ho fatto sta follia !
Ahi me. la pazzia nia
Védola pur adesso,
Per ti me son messo
Al porto de morire !
-
Quisti hmenti vani che tu fai,
E più non lacrimare;
Per mi zamàıvergogna no averai.
Io prego Dio cho ormai
Fiamma dal cel me affoca,
Se per mia bocca
Se potrà mai sentire.

- Deh, tasi, amante, tasi

Lassa, che pianga mia fortuna fella.
Ahi me, che mille casi,
Me pôn far sempre triste e topinella! Ahi me, che son donzella!
Se questo ven sentito,
Zamai marito
E' non potrô trovare !



- Priégote, dolce stella,

Volta sti pianti in delettoso riso;


Questa e la notte bella,

Principio de ogni nostro paradiso.

## Lassa sugarte el viso

## Con le me proprie mane,

Sto non fo piane,
Di chio te lassa stare

