## Avviso ai lettori

La Raccolta Drammatica Corniani Algarotti presenta negli originali irregolarità di impaginazione, lacune e difficoltà di lettura a causa dello stato di conservazione.

Trattandosi di volumi assemblati in legature storiche, non si è potuto intervenire nella ricomposizione corretta dei testi e pertanto le imperfezioni si sono riproposte nella duplicazione che rispecchia fedelmente lo stato degli originali cartacei.


## CALESTRI TRAGEDIA NVOVA,

DEL S. CARLO TVRCHI A S OLANO.

Nuouamente reuifta, \& corretta_o


[^0]

ALL'LLLVSTRISSIMO,
E T
ECCELLENTISS. SIG. SFORZA
PAL LIA VICNO.
OUARCHESE DIBVSSETO ETCORTE MAGGIORE,
Et Gouernatore Generale dellarmi del SereDin nifimo Dominio Teneto.

Oghono i popoli per lo più feguirer cottur. mi de' Prencipi.Onde bene fpeffo aunie ne, che paefinterif mutano di volontà, cercando effidi confermarfial volere dichin'è padrone. Ilquale fe foffe fempre buono, farebbe anco lodeuole illcotume ra Ma, perche non è durabile in vna fucceffione la volonti, viene A 2 mag-
maggiormente lodato il gouerno di Republica, come piu vniforme, \& fempre eguale nel bene. Et, fele Republiche tra gouerni tengono, à gitidicio de i Saui, Foneratifino luogo; chi piace ad effe, deue riputarli ciò à gran ventura. Ma, chi piace poi à Republica tale, che per antichità d'Imperio, \& permaniera di gouerno, fil lafcia à dietro tutte le paffate, \& le prefenti, \& fola afpira conla lode del rettamente operare allimmortalità, deue ben effer non folo da' popoliad effa fudditi:ma da tutto'l Mondo infieme tenuto per. effempioda imitare. Hor, chimai può darfi quefto vanto al pari di $V$. Eccellenza, laquale, hauendo meritato il colmo dogni gran lode, $\&$ attendendo con leffetto più al me ritarla, che al goderla, (ilche magi giormente la aggrandifce) è ftata fempre
fempre cofi tenuta in pregio daque fta Serenifima Republica, che, fe non hauefle di gran linga fuperata PInuidiaconda Gloria delle fue heroicheattioni, \& non curaffedialtro, che di valorofamente operare, porgerebbe in vn'ifteffo tempo, $\& x$ à fefteffa, \& à gli altri marauiglia . Non è adunque fuori di ragione, fe io, nato fuddito di quefta Gloriofa Republica, vengo ad honorarmi ho racon l'Illuftriffimo nome diV.Eccellenza, porgendole fatica d'vn nobile ingegno della Patria mia, fuo di uotiffimo Seruitore, mentre viffe, con tutta la Famiglia fua. Queftifu il Signor Carlo Turco, Afolano, di qualità illuftri, \& di giudicio meriteuole di gran lode. ifuoi componimenti ne faranno fede al Mondo; come egli vimendo diede fempre non folo à fuoi:ma à tutti ibene ind
$$
\text { A } 3 \text { tendemi }
$$
rendenti faggio del fuo valore. Li due Capitani, Lodouicos \& Egidio, amendue Seruitoridi V. Eccellenza, l'vno conla perfona, \& l'altro con l'animo, heredi della buona volontà, \& della feruitù, che la fe. me. del Signor Carlo teneua feco, facilmente fi fono moffi à compiacermi, ch'io daffi alle ftampe le compofitio ni del morto fratello, quando hanno vdito, che concorreua in me l'ifteffo defiderio di confacratle al nome fuo, \& ragion'era, che chi ha tenuto protettione del viuo, la tenefle ancora dopò morte : chi l'afcoltaua ragionando, lo legga hora in carta . Apprefento adunque à V. Eccellen za la prefentedi lui Tragedia veduta, \& lodata dal fuo fingolat giudicio, per opra degna di effere letta, \& riletta, rifplendendo di quei lumi, che tanto ornamento porgo-
 LETTER A DEL SIGNOR PAOLO MANVTIO. Oign

eAL SIG. CARLOTVRCO.
 Agnifico, \& Eccell. Signor Carlo. Virendo molte gratie della Tragedia mandatami à vedere, della quale non viaccade afpettareilímio giudicio, che è lontanoaffai da quella perfettione, alla quale mirafte voi gia moltianhi, \& hora veggoui effer giunto. A me non fi conuiene altro, che confortaruia a feguire per quefta, ad ogni altro difficile, à voi facile, e gloriofa via, che vi conduceal fommo de gli honori, doue per premio della virtù fempiterna fama fi riceue. E farammi gran fauore, il poter leggere alcuna. volta

Voltâ 'opere voftre, diche vi prego quantola humanita yoftra miconcede. E non hauendo altro per hora, nè potendo effer piul lungo per le me infinite occupationi, mi vi raccomando.

Di Venetiag à 7 .di Maggio 1560.


## BEFFA NEGRINI,

 ASOLANO.
## (643) <br> cerso

## ALSIG. CARLOTURCO.



AR L O, che' diuin voftro vnico ingegno
Impiegato in poerma alto, efublime Si dotamente hauete, che le prime Età per quefta hauranno, e fcorno, e fdegno;
Poi chaucte inalzato al maggior fegno Il bel voftro Idioma, ond'egli opprime
Per vo'l Greco, él Roman, che'n fu le cime Fin'hor fon flati, $\&$ han tenuto il Regno;
Non pregi, ò premi de' Poeti alteril
De le materie da coturrii, à voi
Dia'l Mondo, che fon vilial merto voftros
Ma vorni Apollo il crin, co ilaturi fuoi,
EMarte vi orni, à cui facro è l'inchioftro,
Con l'arte de 'Lifippi, A pelli, e Homeri.


CAN


CANZONE
 M ORTE
DELL'ECCELL。 SIG. DOTTOR

## CARLOTVRCHI

## ASOLANO.



## DI CAMILLOLEALI.



El tempo, che fimofra à Noil Au roriz
Tutta di rofe adorna intorno intorno,
E poicomincia il giorno, E'l Sol id fiameggiar nell'Oriente, Tal vidiappreffo al Clifi fotto pnorno Con $\dot{\text { Lira }}$, © e Arco in man, che mi fè all hora Cofa vdir, cbibor m'accora, Em'ingombra d'amaro duol la mente . Hauea lafciato il bel fonte lucente capollo, e le forelle, e'n fulla riua Del fuime fi fedca dolente, emesto;

## DiCiprefo funesto

Hauea le tempie cinte, e leylma priua D'ogni piacer, qual dopo lungo pianto
Diede principioal fuon, eTà Simil Ganto:

- Afola, con ragion ben puoi gloriarti,

Che generafi figlio si gentile,
Che coll suo dottofile,
Ha fatto, onde Jarai fempreimmortale.
Dal roffolito, infino alla gran Tile,

- Et bor, che l'bai perduto, lamentartis

Giuftamente, e cbiamarti
Vedoua fconjolata, à te non cale $A_{2}$
Clifi correr, piu altier, che foftieguale AlTebro, mentre uiffe quif fà Noi CARLO, vero plendor del Secol nostros
cb'boggi al celeste (hiofro
$E^{\prime}$ gito; ond'bà lafciato tutti i fuoi
Tieni d'acrodolor, e'n tanta guerra,
Cbe mai prù il pafo al duolo non fi ferra.
Questicantò si gloriofo grido
Illuftri fatti in sì Soaui rime,
Che par boggi s'estime
Egual à chi dié fama al verde alloros.
Pur, Se ben chiaro cncora non s'efprime
Qual babbia maggior famain ognilido.
-Dir $\overline{\text { i può albergo fido }}$
Di marmo, ̀̀te felice, cbenon oro
Rinchiudi: ma piùafairicco Theforo,
Et tale, che non fú dicatola Sola
Inme maggior: ma ancor d'Italia bella.

Abicome fera stella,
Abi comeamiara Morte prefo inuola
Talbaraill ben, ch' à Noi dàlargoil Cielo.
Spogliaindo lalma del mortal fuo velo.
Spirto felice, ancor dopò moltanai
$A$ lalta, e bellatua famofa Tomba
Verrá più cbiara Trombas sarjo mion
Che farà ifonar il tuo bel nome
La, doue hor per me Sol poca Nibomba,
E piangendo del mondo i graui danni,
Cb'à glicelesti fanni
Salifticon le-negri, é bianche chiome, Sgombrando fuor di si grauofe fome
Con altro stil più raro, e mefticarmi
'Di ghiriande d' allor rendendo intomo
Il tuo Sepolcro adorio,
Intaglierà ne ibei luci di marmi:
Qui giace quel gran $C \mathcal{A}$ R LO morto, e pentos Cbe d'eAfola fú fol chiaro ornamento.
Egli a mal grado tuo, Parca rubella,
Cb'onquanco noít trouafti piu bel filo,
Viue bor ne l'alto Afilo,
TPiù raceo d'altro affai, che perle, ò d'o ofro;
Onde quà gì dall 'Stro, oltra il gran' Nilo ,
Fià chiaro più chìn Ciel lucente Stella,
Etràl'altre piubella,
Cb'adorni questó atto bemiperanoftro,
Ebauuto in pregio affai piu cbiowon mofro.
Crudel, non sò, ogia qual rabbia, ò furore
Ti fe siardita fendere lamano.

E'l Topol ASolano.
Priuar fi prefto del fosran fuo bomore, Del quale ancora andrà Joblime, e altero, Com'bor la Grecia dele Meonio Homero.
Piu oltre polea din: ma in pu momento Coperfe il Sole pin tenebrofo velo, E poi fubito in ciela sds
Si Jentì paù chamaiborribel tuono;
Ond' $\mathrm{i} i$, dal timbor freddo più che gelo, Per la gran pioggia, e per il fiero vento Tutto pien di ppauento, Edi paura pive chio non ragiono, Diede quì fine al santo, e al mefto fuono. Ei Pafor, ch'l l'ridir erano intenti, Piangendo la tempesta bumida, e ria, ogn'pn ratto fuggia, Enel fuggir condolorofi accenti Cbiamauan, CA Rlo ù fei? ond'ogni Calle Dilui fonaua, of ogni ombrojaValle.
Gran cagion bai di douer pianger meco
Hor, eafola, che Morte ogni tuo bene T'bà tolto, eà me la ppene
Di mai più in te veder sì chiaro lume. Laffo, che nel fparir fra doglie, e pene M'bàlafciato qui folo, ignudo, e cieco, In quefto ofcuro fpeco,
Senza fcorta ; dou'bà contra il coftume Di lagrime gia parfo on largo fume, Ch'altra non sò the far, fe non nel duolo Nutrir l'A Ima mia aflitta, ond'bò gidil cuore

Si carco didolore,
Che vò fuggendo altrui, errandio folo
Pien di tetri penfieri, of curi, e fofchi
Ter Monti, e per Campagne, e Selue, e Bofchi. Canzon, và preffo al Safjo, e grida forte. Ouifi chiude di C $\mathcal{A}$ RLO il mortal Velo, El $\mathcal{A l m a}$ il Sommio ben gode nel Cielo.


INTER.

## INTERLOCVTORI.

OMBRA di Selambria,.
MORFEO, Dia del Sonno. ANASSARCO, gran Capitano: VESSORE, fuocompagno. Calestri, Principefia. BERSA, fua nutrice. HISITASPO, Imperatore. THANO, Configliere. MESSO.
SAVRANIA, Imperatrice.
ASPASIA, doazellia di Saurania.
ORTHANO.
ASSORO, Cameriere.
CHORO di huomini.
CHORO didonnes.

 PROLOGO, ET ARGOMENTO. P2 882
\& \& \& OMbradiSelambria, Morfeo.

exl gran frume e Acheronte? oue gouerna Pien d'infinita nota al fuo gran Regnoturios wa
L'inefforabll Rdode' rei signore,
Cbi mi rimena à riueder il giomo, Il patrió fuolo, of là Superbá Stanzoch Oue sta il mio infedel, empio condorters? -Mor:La Giufitia diuina, che non mances Didar io ogn'mo il guidardon fuo vera, Si come adoprò gid per instromento Del tuo Hifftapo l'animo crudeles, Del punir con Gufitia ituoi gran:falli,2 Hor vuol di te fervirg, à fua ruinic, De la moglie, dei fogli, © del figliafira.?

PROLOGO, Sel. De l'empio polontier, de laconforte, Edel figlio di lei prochrail danno,

- Ma de' figlindi miet, de la mia carne Come poß'ic cercar ruina, é morte? Deh laftiami tornar gù̀ nell fnferno. Mor. Doue penfi tornar, anima audace? Per parte dicolui, cbil thtto muoue, Jo ti commando,che mi jegnil. or moftri Doue bauer fuol l'empio Tirenno albergo, Oue la 7 mp cratrice, oune Caleftri: Poi che misuit a conturbar la mente Dingn'on dilor, mentr'e edal fonno oppreffa Tal ctoogn' ono procuri il proprio danno. Sel. Benche mi fid più chaltra peña graue Ne' miei fysli effequir, quanto mimponi; In pirtui di colui, che mi commandi, Son costretta vbidir ogni tuo cenno. Ecco mi volgo dunque al gran palagio. Mor. Et io ne vengo pronto ad effequire Quanto m'ba impofto il correttor del tutto. Sel, Per questa porti altiera, di tantiarmi, Di tanti buowsini armati adorna, e carca, Entra, chi peder braina il Ré fuperbo: Già la put'm ienza armi, ef Senza gente, $V$ ie piu jicura, cbe con guardie tante, Quandoal fratel di lui pißlicongiunta: Qual, d'alcun non odinto, amaua ogn' ${ }^{2}$ no, Et questo, odiando ogn'on, teme ditutti, Onde a custodia fua tien tanti armati;


## PROLOGO.

Benche di Rè la ficurezza vera, L'effer amato fia da' fuoi paffalli. In quefto appartamento alto, e jublime Stàil terribilà viui, berede di imorti: Qui d'berbe velenofe, horrendi fucchi, Di pume nerdi, di ferpenti carche Yarï̆ artefici fanno, à l'altrui danno: Oùi i conuitati Atan pallidi Sempre © Al'borrenda fua menfa intorno parfi, Maccbiata ogn'bor di fangue, e di veleno. e Aman manca riß'io, felice ven tempo, Felice troppo abime, (Se puote in terra Wiuer Donna felice) era conforte A grande Imperator, chiamommi tanto, Quanto fi poffa amar cofa più cara. Mor, Et tu cofi bel cambio gli rendefti? Sel. L'amai, quanto dousa mai fempre, (abi lafa) Fin che n'andò contra CMediani in guerra. L'abSenza de l'amato, che Jouente Scemal'affetto de l'amante in parte, Del fratel la bellezza, la prefenza, L'amor, la feruitute, imodi, é l'arte, La mia giouin etade, eo lotio, e imolti Beni del mondo, é la mia trifta forte eAccefer del cognato il mio cor tanto, Cbe non fol mi fcordai del mio conforte : NCa me Steffa, e il mio bonor pofi in oblio, Mijera, ben conobbi il grande errore, Et mi sforzai di vimediargli pn tempo:

## PROLOGO.

cNa vinta dal furor fímarogiones. Come quando grauata authexfa Naue Ondayopinge, in van faggio Nocchiero Spende ingegno, fatica, oro tempr, orro, Et arta al fin nel perigliofo suado: Cofi io, dopò molta difefa, moltan, Tutta mi diedi al cteco A mor in predr, Et lieta cominciaid goder $p$ pffo Det ognato i nefarij abbracciamaenti, Onde tosto di lui grauida penni, 'د.土" 'Di che restaßim'ambi in graniterrore: -Masin'arrife, of fúbenignait Cielo, Come àgli empiauenir jouente fuole,, Cbe ne principü hanno propitio it fato $\ddagger$ Che dime nacque on mafchio figlio, prima Cbe la guerra de' © SMedi baueff a fine, ...N
Ondeftè fempre il mio marito abfente : ${ }^{-}$
Fú mandatorda noi, perallewarfo, Per Ortbano fidato d'HiJitafpa, Il parto Nato in fin dentrosi Mengrelli, Ne dopò ul fuo partir s bebbemati nuоиа Ne de l'onsue de l'altro,in queste bande. c Mentre il:Conforte mio viffe alla guerra, Cofid dincefto amor del cognat'arja, Si gelofa ne venni in breue tempo, Che contra linfelice di jua moglie Prefi tal odio,e in tal furor me volft Con quanto il Seluaggi apro, allhor cb'in mezo $\mathscr{I}^{\prime}$ can mordenti $i$ denti intorno ruotas,

PROL OGO.
$O$ come leoneffa allborshe à ifigli
Per darandando il defiato latte, Gie trouia appreffo on venenofo ferpe. -Dico à l'amante, che dime non penfi Diletto baver, mantre fua moslie è viuas. Ei, cb'appetiua il gran fraterno Impero, Non prote bauer di ciò nuoua più cara, Et di vita priue quella innocente.
Mor.Ogn'vna de le due, che contat'bai,
Ti fa rea d'ogni mal, d’ogni gran ftratio.
Non ne dir piu, per Dio, che mifainoia, Et tanto più, c'babbiam d' andar al campo
Di quefto fmperator, che da la guerras
Ritorna à cafa vittoriofo, ※r ricco.
Sel. Toi che di libertà m'è questo giorno Tratanti guai dato da i fati in forte, Perche contando il mal fi difacerbes, Ti prego del mio mal ode ogni caufre. clior. Di ciò che vuoi: ma quanto puoi piui tosto. Sel.T. oi che con morte insiusta hebbe Hifitapoo Tolta dinanti ànoila fua conforte, Del fuo fratello allbor, del mio marito Comincio meco ì procurar la morte, Dicendo, che il medefmo ardor, cle traffe cNe di fua moglie à defiar il fine, Facea bramarla à lui del fro fratello: Et tanto lufingommi, é pregò tanto, cbal fin condefcendei nel fuo volere, et con relen lo conducemm'a morte,

## PROLOGO.

 Pochi mefì dopòs che trionfante Tè a questo feggio Imperial vitorno. Dopò fua morte, l'empio Fratricida Eletto imperator, benche per moglie Toglieffe me, come promeffo hauea, In dieci anni, cbio vißi a a lui congiunta $Z_{2}$ giorno intero, vnqua non bebbi allegros. Hora la mente mia, di doppia morte -Wiftimola, 位uentas er mi flagella: Hor del mio ßpofol lanimo ferigno, (b'unaltra moglie, é un fratel lba pocijos $\mathscr{A}$ gli occhi mi prefenta on fivirguale: - A la menfa, e nel letto ogn'bor pauento Hor latroce coltello, bor il veleno. Néla mia mente, del futur prefaga; S'ingannò punto, de l'ämor mio fatio L'empio Tiranno, ef di quest altra accefos Dilui concetto bauendo pna figliuold, Moftrandofi in età fol di noue anini $\checkmark n$ miracolo al mondo di beltade; (Ond'effer mi douea ficuro pegno) - Ve co'l liquor rato à morte pofta, Nel letto congiug al crudo, غo infaufto Pofe già vri luftro, la fua terza fpofa. Mor. Se'l giudicid infallibil non $\int_{2}$ cangia, Fuor de l'vatoso del Rettor del mondo, Vedrem di tanto mal vendetta horrenda;


## PROLOGO.

Sel. Quiui babitail crudel, quil lempia moglie, Qui la figlia infelice, di noi nata, Elà in quell'altra ftanzail fuo fisliafiro.
Mor، Hor entriaii dentro adunque, or mettia guerva Ne la cafa Real, onde fi mostri Tutta lorda di fangue, er criude morti Di piùcari, © congiunti al Tirrar'empio, Al qual non può àg guagliaiff altribuö c rudele $D^{\text {D }}$ bauer commeffo finefande mort: Silla, Mario, Nerron, Spartaco, Cinna, Sciro, Diomede; Falavi, © Bufivi, Comparati coni lui pictofi furo: Onde gida, per firacciar l'alma proteriads Eaco mette ogni fuo ingegno in opra.
C H O R O.

Ignor alto, ef clementé,
La cui potenzainfufa
In mar, in aria, in terra, in fuoco, in cielos $V$ ria mole Ji immenfiu,
Con ond fola mentes
In tante parti, of membri circonfufa Senze variar in pelo
gualmente difpenifa,
Eicor $\sqrt{2}$, e imoti Juoi regge, of comparte:
Con vie più facil arte,
Che domato cauallo agile, ed deftro. al Sagace eraestro,

## PROLOGO.

Tal che à noi da le Stelle,
$\mathcal{E}$ da quattro Elementi,
$\mathcal{A}$ ze tanto vbidienti,
Nafcon le cofe gloriofe, e bellew.
guanto $\sqrt{2}$ foorge in terra,
Al tuo cenno vbidifce,

> Ond'bor, quando ti par, fà il mar tranquilld,

Hor con fiera tempesta
Fà ${ }^{2}$ Nauiganti guerra,
Hor laterra di fete arfalanguifce,
Hora per più d'on poillo,
Sparge in ogni foresta
Largail fuo bumor, fin da più duri Saßis:
A te vbidiente Jtafsi,
Ogni piu furiofo vento, ó fiero,
Et ogni fiume altiero:
Tornano à ogni tua voglia,
Ze fiereTegri Hircane
Manfuste, or bumane, Edi veleno il fier Dracon Ji pogliaw:
Secon pn muouer folo
Di pie, d'occhio, di mano,
Puoi far cofi gran cofe in vn inftante,
Et ovie maggiori ancora,
Tiu facilimente on ftuolo,
Non che pi buom fol, puoi ritornar bumano,
Cbedi penfera nefandi
Foffe riprenoogn'hora.
Il ginjto folgor tho rinolgi altrone

## PR OLOGO.

Dungue, celefte Gioue.,
It non congli occhi di pietnile, or dira Questa cafatimires.
Pletion fol pietid vefti,

- Evquefara pfa con noi

Sola Signor, fe puoi,
Che pietra 「alda fápra pietra reiti.
Sun fol tuo Sguardo pio,
Fé, ritornandol buono,
Huom, che viffe mai fempre iniquo, or cmprios
Degno de gloria eternas
Cof pietofo Dio,
Mira pietofo noi dal facro tuono:
S'inopri pregbiadempi,
Cbine fa guerra interna,
En'ba ridottl a Sempiterne mortit,
Nè trouerasis forti.
Che fie da' fuoi prigion vinto, er difintite,
Non piu ad alcuin di lutto
Darem cagion, Signore,
Ma quefta brieue vita,
Fin, che farà fornita,
Spefa fie in gloria tua fempres e in bonored.


## ATTO PRIMO, 65

Anaffarco, Veffore.


Vallegitima causas in tanto frettio;
O Signor mio d'honor, damor fratello, V'ha fatto abbandonar cof pertempo
fl vittoriófo effercito, © linfegne,
Tanto temite da' nemici nofri?
Venendo folo à quefta gran cittades, Done l'Imperator Sacro, er Eccelfo, $\geqslant$ 'afpetta glortofo, ơ trionfante, Con lieffercito vofitro adöno, é ricio, 'Di Regal jpoglie, dimmortaltrofei, Edt fama, e a bonior, di chiaro grido Vero, © Sol guidardon de vincitori? ©Anaf. ${ }^{\circ} l$ grande amor, Vefforescbio tipiorto. E thbo portato ogn' bor, fin da la prima Etade, onde nutriti ambo dio infiemes Fummo nel gran Serraglio del Soldanos
Etaljiche mi parria commetter fallos

ATTO PRIMO. celañdócafa à te, chil mio cuor fappias. Quefto, cbe fu cagion, cbio ti fcoper $/$ i, L'amor's ct'io porto al l'altd Principefda Del grandè Imperator figlia Caleftri, Et che meco la notte ti condufsi, Cb'a lei piacque la mãn darmi per $\beta$ pofo De la perfona fua; farmi Signore Ditanti Regni, ©́ d'pn si grande Impero: Quefto medefmo ancor ruol, che ti copra Tutto lianimo mios, tutti i miei fatti: 'Dunque faprai, che fon tre caufe State, Cbèn'bain leuate tacito dal Campo. La prima; che à me par, cbe l'buomo fortés. Quand'ba finita vn'bonorata imprefas, Con periglio di morte, © con fatica ${ }_{3}$ Termindar tronchi; di trofei pestitis Grandi prore di Nave, buomini prefi, Dianzi ia un carro auratos intorno cinto 'D'infinite ricchezze, ond'efo in mezos. Coronatö di lairro, altieró feggia, Seguito da Atendardi, infegne, © armi, Da trombe, da tamburri, es lieti canti ${ }^{1}$ Di fuoi foldati, che, marciando in Squadre; Mandino il nome fuo fins àle stelle, Vn picciol gividerdon di fua fatica Riceuá, er quei, che procacciando danno Questi bonor con trauaglio, ef con fudore. Di fama par à me cblbabbian piul Jete, Che di vera virtù, ch'effer dee quellas

## द A T T OOTA

Che àgrâ rifchi lburom metta, eà morte certit.
Veff. Tuttibe guerrier famofi, c'ban vefito L'drmíe có ban fatto glonofe imprefe, 3 Ciò fen per niuen honoratial Mando , $0^{\circ}$ Et lafciar famaeterna dopò morte... Sequì foffeceznnibal, Cefare ò Cirob d' Eil Rigido Caton, Bruto, $\mathbf{0}$ Fabricio olst Foxan ab detta mirabuon tefimonisusis icl Ma poi fe quefta openion baviete, oflos Et dipnezzate in vita, é dopòmötes Ela fama, el'bonor, dite, ,vi prego, Percbe più tosto larmi, of la faticad? ande lotio, e chil ripofo, ite fegucndo? st Anaff Quanto fiail feme buman pazzo, er fuperbo (he dalgiogo mortal cerca lenarfo Siplio cbiaro Deder per molti effempi. Tutti, quanti fur mai fa mofial Mondo, Lunga bramano é bonorata wita. Ma, Se vàdal'surora, fiñà Gade, Da l'Hiperboreoai monte de la Luna, Distitoli infiniti adoma on nome, Morte, iche porezza.gni mondana glorias
Et l'alta capo con ll baffo agguaglias is Non refterà d’estingwer quello il primo. Se cofiè let batrannoi fatti impofo: - Et quei, abetw m'bai dettl, © o tutti gli altri's Che famil Aile Danno Seguito in terra, Hanuto ban fin'al foodefir diyerfo: a Cosile carti fue, cosi fon lodfies thada

PORII MAO.
Qual de' priuati, vitorinte in polucuro? Pochelettere, むWwient pravauo nome in Segnano, ancor che foil confunta vo giotino: Cofi quei, ch'apprezzan pitu, che lit nitos' Del fuomame la fiamat badurian due morti: - of et sion fuggendo liation Gral vipofo, to
 (iò prouienodddluoton de gli Hemifperi: Gloed quiesio miba sprodotto, e riciò mi inuita. 70 che frorgo, it ciovzatorefferial ascondo, Vò volontavia, otue ibdeftin mitira, $\$ 12$
 2रeddiImperi, di Regna , ò di Tefoni, 0 Ma perche teue lbuom, al mio giudicio,

- In quella vocation, onde elprodutto, Paffarne il tempo sirturfamente. 4 Et vie pin volontienmi westo tarmi, TPerohe queftoceil camindasfar, che resti La miva Caleftri fenza colpalat monda, Cbey di si immenfo fatacoflenda beredey)

2. Senvà che fappia altund cofau Padre, ence, fenza Stato atcun, tolóhà pen $\beta$ pofo. - Ma, fe Imperi non bo, ne Regnimiet, Oltre, chio gli bo col petto, ié con:la Bada,

- Difeliz istati juoi, che eratib parduti, , T? Co'l mio valor gli bàsiguran stati ac quilto, Che tantipon n'bauea, quando io ne venai
efranta Cavagliero àla yua corteg er
Vell. Graui vagion potrian dedury, é f alde.g


## A T T O

Contrail postro parlar fondato, © faggio Ma, perche lungo fora il dar rifpofa, Et Jiamo bomaià la città vicini, Non Jtarò fopra ciò replicar altro, Per faper laltrc simanenticaufe. Che p'ban moffo a venir, lafciando il campo. Anaf. La feconda cagion, cheid ciò mi polfe,

Evn'altra al mio parer moltoimportante. Io Jon fatto $f i$ grande in quefto Impero, Eda i Baron si amato, e da la plebe', Si ä Capitani caro, * a' Soldati, Cbe, come a fuo Signor, miban riuerenza: Onde fò in gran timor, © con ragione, Cbe il nostro eccelfo Imperator diuenga Per quefto in fopition de' fuoi gran fati, Et mi procuri poi ruina, ef morte: Che quefto è l'ordinario fato fempre De' piu famofi Duci, che feruendo Son giunti alla grandezza, oue Jon'io: (be quei, che fon Signor dé' grandi 7 mperi Don penfan quel, ob'pn Caualier far debbis Ma quanto polfa, er gli prouedon tofto: Perciò fobiuo ogni cofa, che foppetto, Poffa imprimer in lui, ch'io brami farmi Tiu famofo, © maggior di quel, cbio fono, Etanto più, che sò d'effer in odio, e A l'alta 7 mperatrice, à cui dipiace Troppo, non sò perche, la mia grandezza. Veff: Quefta è ragion miglior pur chiben ferue,

## P R I M O.

Dee il bein perar xie più, cbil mal temere. Anaf. La terza, che m'ta fitto on piu pungente Sprone nel cor, © fatto entrar in pia. Fu mn fogno, che stà man, nafcendol"alba, - Mr'apparwe, che mi dà pone, 丈r pauento, Né in vn piu, che ne l'altro, so fermarmi. Veff: Quantunque il fonno, dele bumane menti Veroripofo, é fratel de la morte, Con noil fcherzandone la of cura notce. 2'infegni cofe falfe à temer peffo, Tur baurò caro intender quefto fogno, Cbe pi mette in terror; e in pere, dipon tempo. Anaff. Tareami far in mezo alla campagna; Ornando, of compartendo imiei Soldati, e Apparecchiando pompe, er gramitrofei: Come frol far, chi trionfante puole Entrar pna Città con pompa grande; Et Stando tutto intento à sibell'opra, Eccoimprouifamente pna gran nube, Con ma'Donna in mezo, in vila fmorta, Cb'bauea corona imperial in tefa, Et parea tutta mefta, e in vifo afflitta; Quefta, poi c'bebbe me mirato alquanto, Spargendo qualche lagrima da gliocchi, Sappi, mi diffe, allhor, ch'io fon colei, Che noue mifit ti portò nel ventre, Che già cinque anni fon del mondo of cita, Seppi! ’à done stò, ch'ambila figlia

[^1]- Ft che gia moltidi fatta è tua moglie :
- Seppila ancor, cbeil Padre, da granpriegbs. De lasfuamoglic, 9 mperatrice, aftretto, Ubatin matrimonio al fuo figliuol promeffa Ilqual, di far boggi le nozze inftando, $\cdots$ Ecagion, ch'ella viue in gran trauaglio, Parefferrudaleitanto lontano. Onde ti efforto, à dipartirti quincis 10 Et garà loi, quanto più tofo puoi, Cbe quefto matrimonio fie difciolto, It vedraîpresto il padre, onde fei natos Et fappis ch'esti é Rè de molti Regisua 1 Ciò detto, mentre cerco d'abbracciarla, Sparis'llas of la fua nube, or à me parue Restar in bel giardin, di tutti i fiori, Che dar puo Primauera, adorno, e ricco. Et appreffo di me Lalma mia Dea Tuttalieta, ${ }^{\prime}$ gioiofa : ringratiando De le mie gran Vittorie al Rè del Cielo, Et flando nel maggion gaudio, che mai Sia stato da che fui prodotto al Mondo: Ecco turbarfil'aria, ci farl of cura, Tanto, cbocchio mortal nulla fcernea: Sento la cara pofaeffermitolta, むodorammaricar, nè pofso aitarla, Cbe da vna lunga indiffolubil coda
Di feroce dragon fento legarmi Eleman, e le braccia, e $i$ piedi, e il collo, Etrarmi in pna of cura borrenda grotta,


## P R I. M O.

 Ou'altro non fcorgea, che il fumo, e it foco', E il velen, che gli pfoia fuor de la bocca, Dal qual effer mi parue a morte pofto. Suegliato in tal terror, Scorgendo il giorno, Fei deliberation di dipartirmi, Et fubito con te mi pofi in viaggio: Cofic correndo babbiam fatt'in poch'sore Quel, che non farà il campo in molti giorni. Yeff: Noi crederemo il fogno on fumo, wnombra Che da gaudio, co dolor, con dubia fede, Et pererem nel Réde l'Vniuerfo: Et,poi che gionti fiam in Trabifonda, Quinci fi volgerem, cli' ela più corta, Epiù coperta, divene al palagio. $V$ edetesiquanto gaudio, e quanta festa -Del gionger nostro fa tuttalagente? Il che dobbiam per buon augurio bauere?$$
\text { C } \quad \mathrm{H} \quad \mathrm{O} \quad \mathrm{R} \quad \mathrm{O} \text {. }
$$

SJa ben venuto, il gloriofonostro Vittoriofo Duce, Cbà nemici feroci ba posto il freno, $\boldsymbol{E}$ à noi da gran terrore Ha liberato il core.
Sia questo giorno ogn'bor faufto, e fereno, Pieno di chiara luce,
Et viua celebrato in ogni incbioftro, Onde al tempo futuro

## A T. TO

3appia ogn'm, che in tal giorna Il famofoctraffarco,
Di gran vittorie carco, Cbe diben mille palme il fannoadornoa Entrò fimanfueto in questo muro:
Lafcinfituite l'opre,
Et folo in festeggiar ciafcun s'adopre".
Tur fiamo aggiontial fine,
Dele paure tante,
Cbe trauagliato iban si longamente.
Non piùgli Aßiri, è EVCedi

- A cauallo, od à piedi,

Di ferro urmati, chiaro, e rilucente,

- 1 quefte mura inante

Straï̈̈ minacciaran, , facchi, © ruine, La Giustitia Diuina,
oper fuo mezo adoprando
Di quefto Capitano
La vittoriofa mano,
Hapeftil lor si do owni jpene in bamao.
Cbe la Salute lor, la lor ruina
Dal fuo nemico pendes. Cof riesca ogn'borichi à torto offendes.
Soi tetti adorni, bo nura,
Et pauimenti, er traui
Di questo fegsio 7 mperial altero,
Che già temefle il fuoco,
Cb'era à voi lunge proco,
klori, che la fede di si grande Tmpero, n 2

P R I M O.
Non fol com'bebber gli aui,
Ei genitori fuoi, pofa ficura:

- Ma piu famofa, G grandes

D'ogni fede mortale
Vinti, (r domi i nemici,
Et liberi gli amici,
Per l'pniverfo il fuo gran nome /pande. D'alta allegrezza Segno
Fate al gionger del Dice altero,e degno.
T'u, fortuna, che tanto
Con il contento bumana
Scherzi, er co'l tuo poter foffopra volgi
Ogni mondanostato,
Et doue beri turbato,
Hogsi gioiofo al Sguardo tua rinolgi;
Deth non ti paia Arano,
TPer cofi chiaro Heroe fermar alquant
La tua volubil ruota.
Sacra Dea, con legami
Legatenaci, er fermi,
Talche a forza si fermi,
Et ogni fuo nemico indarno brami, Cbellu in fuo danno firiuolga, ò fcuota:
Et noi con lieto canto
Cantergm le tue lodi in ogni canto.

## ATTO SECONDO．



Caleftri Principeffa，Berfa Nutrice．
cal．

esffa，quanti dolor，quanti tormenti，
Per ogni gaudio un fido aman te proua，
Troppo lieue è pur quel，che puògiouarne， Et quel che noce à noi，grande，er immenfo． T＇ante con l＇occbio fuo Febo non Scopre， Ouand è in Gemelli，biancheggianti 乃icbe， Nè da la bella Aftrea frutti di Bacco， Quanti fono in amor martiri eftromi： Pur tutto allegramente fi fopporta， Quandol＇amante da l＇amato oggetto Riceue refrigerio co＇luederlo， Cbe questo è un condimento cofi dolce， Cbe fa fcordar ogni prefente affanno． Io，tra molti fopetti ancor，che inuolta， Il più del tempo trappaffaua allegra， Quando il bel equaffarco bauea uacino： © Ma，poi cb＇andò alla guerra，ogn＇bor fonfata Tient

## ATTO SECONDO．

 11Piena di mille affanni，é cure graui ： ）解 Un＇incerto dolor miagita i membre， Ondemi vien fouente on fuenimento， 4 Che del uital uigor $60 \rho$ mi poglia， $7 . . .3$ Come fuol auenir al lbuom，cbe more： © Cemoria non mi uien del cibo mai， Nè de la mia Salute alcuna cura， Nè di dar à le membra alcun riftauro Co＇l piaceuol，quieto，er dolce fonno． Homai fenza uigor，co fenza forza． Congran fatica，uo mouendo il paffo； Onde mi dicon le mie Donne 乃peffo， Cbe perfa bo in tutto la mia prima forma：
cha nor $\sqrt{2}$ tofto à noi，chiaro mio Sole， Col tuo bellume baurai futo ritorino， Cbe fpariran da me tuttigli affanni， Tutti i dolori，er tutti imiei pawenti． Berf．Done cara Signora，e cara figlia， Cofi penfofa ragionando flate？ Ben allhor ui dif＇io，che mi fcopriste， Cb＇era d＇amor il uostro petto accefo． Mentre ui lice，che non u＇è nel core Quest＇empir pefte troppo à dentro entratdy Deb refiftete a lei l＇entrata prima， Et fermate il pensier，cb＇à tuttabriglia Corre in uostra ruina，e in uostro danno． Fl principio d＇amor，pieno digioia， Fa，che，penfando di poter ritrarfi Da queforio penfiers à ogni fua uoglia，

Si fcorre tanto inanci, ch'al ritorno Non può trouar f poi la frada drittas Et le vificre tutte in quefo mezo Cingon ardenti, ơ dolorofe fiamme, Et fa si gran radicil arbor trillo, Che con induftria poi non puo effirparfis. Il nuouo fuoco non poc'acquad eflingue. 71 Patron foldi cafa, \&o la famıglia; e ${ }^{2}$ a, fe fil lafcia accen der tutto il tetto. ouant'acqua porteran tut ti i vicini; Non fara poi à eftinguerlo bastante. - Wirate ben, qual fid chiamar poletes Quanto di quefto amor vi pù̀ Jeguire, Et leverete dal dapnofogiogos. Con gran prestezza volontaria, il collo: $V_{0}$ mi defte parole, er indugiando, $D$ efte nuouo alimento al foco accefo; Onde in poi viue piu, che mai ardente. Et feuero, rodendo le medolle;
Le vene, Є gli interior Secreto forre, Com'alte, é vecchie traui accefa fiamma;
Ou'acqua arriuar può difficilmente.
$V$ igili cure il delicato corpo Non fol debil vi fan : ma macilente ${ }^{\text {, }}$ $\mathcal{A}$ bi,quanto fora meglio affaticarui, Per torni fuor quefta penfier del core: Fatelo, figlia mia, fatel, Signora,
Che pe ne trouerete ogn'bor contento: ©al.Cbida l'amico alcun rimedio attende.
at configlo in fua vecene riceue, e Mal jodisfatto juol di lui restarfo. La tua canuta età, l'eperienza, Ti dourian pur moftrar, che legge alcuna "Né alcun parer bà con amor poffanzo. A fe medefmo ei Jol vuol effer legge, "Nè d'altri viuol parer, che di fe steffo. Quando i Delfin ne i bofeci, Er le balenes, Et Dedranfinel mar orfi, or leoni, Carco di dolce mele il Taffo amaro, L'vue la Primauera, Austunno iforis, Il Verno il grano,é nell' Estate oline, Tpotreftiancor forfe, Nutrice, allhora
Senzal'amor Dedermi d' Anaffarco. ${ }^{3}$ Berf. Epoßibil, che, stando si gran tempo In paée lontan àgli occioi doftri, Vedendo Cauaglieri altri sìbelli; Et più ricrabidi tui, di Jangue illustris, Sapendo, cb'eglie è nato in loco baffo; Tra fchiaiii Egittiy fin ad bor nutrito, ¿Non ui lieui di lui tutto il penfiero? Deh, rimirate, quanto mal conuenga $\mathscr{A}$ fi gran Principeffa an'amor tale : $V$ Vibraman tutti i Rè risaggior del Mondos. Et voi mettete il cor in va priuato. Io dirò ben, Se in ciò oftinatafteste . Niuna cofa ritrouarfi in terra Tiù dura, nè ofinata dell'amare, Ne che donna, fchiuar più tosto debbia.

Cal. 'Bench'egli fia da me lontano tanto, La imagin bella fua m'è fempre inanti, Veggioogn'bor con la mente il fuo bel volto Ně̌del fiume potria l'acqua Letbea La fua memoria mai tormi dal core; $V$ enganmi inanzi pur buomini illuftri, Scefi da Baeco, ò dal famofo Alcide, EXerfe, Ciro, Cefare, Aleffandro, Auanzin di ualor, di ftati grandi: De' Lidü, Babiloni, Arabi, © frind Vengan, fe fan venir, ricchezze immenfe's Con il uago Nireosco'l bel Narcifo, Non nai farà uer lor uolger lo fguardo: Il cafo nò: ma l'elettion me'l diede, Prima in amante, 6 in marito poi, Nee ferò in tempo alcun d altri, che fua, Fin, che quefti orchi non m'adowbri morte. $V$ ada per alte neui, borridi giacci, Per montagne, per bofchi, e per campagne,
Sempre Caleftri feguirà cAnaffarco, Se cio fie fuo woler, fe fia fisa uoglia

- Et mi fimo con lui tanto bonorata, Quanto gionta al maggior Rè de la terra, Perche la fola fua perfona apprezzo, Quanto ogni Regno, ogni piu grande Impero.
Berf. O quanto u'ingannate, carafiglia,
Di poter effequir, quanto bramate;
Quanto mi duol di questo uoftro inganno.
E'7mperator, dicui figlinola fete, Vhba


## SECONDO.

$\nabla^{\prime} b a$ già dato permoglie ad calnazarbo,
Di Saurania figliuol, Rédi Cilicia, Et ha commeffo a me, che ve lo dica. Et di cio à contentarui vi diponga, Che queft a fera duol Seco Bofarui: Ond'bauea cominciato da la longa, Ber $\int$ coprir il penfer rostro ben prima. Quanto terribil fia, quanto tremendo 7 nostro Imperator, ben lo fapete, Talche conuienfià ogni fuo picciol cenno Ubidir presti, ed non penfaruifcufas Tanto più, che STaben a tutti i figli Effer pronti a' piacer de' Padviloro. Quefio, nato di fangue illustre, antico, Di gran bellezza, di gentil columi, Ogn'altro Caualier. I lafcia adietro: Oue, ogn'va, che pederui viniti infieme, O felice tre volte, of quattro ancora, Dirà, coppia gentil, per longo tempo Senza fopetto alcun viui contenta: Sempre de la mia et d per tutti i tempi $V$ dito bo dir, che, cki volea legame Stringere marital, che fieffe faldo, Il par giongeffe al par, non il maggiore Al fuo minor, ne il picciolo al piug grande. Setogliefte coftei d'infimo Jtato, Sempre il rinfacerefte à voi medefma, Et tanto piu, che quel, che fi configtia In cajo tal con l'appetito cieco,

\section*{| A | T | T |
| :--- | :--- | :--- |}

Del folo amor, tutta la vita Atenta. Cal. Se il mio Padre, ש Signor mba data in moglie Al Ré de la Cilicid, no'l fapea, Che ciò non val, s'io nongli dò il confenfós 'Uéla fua crudeltè, nè il fuo rifpetto: Nétema di dolor, tormento, ò morte Fará, ch'io moglie fua diverighi, od daltri's Fuor, che di quel, ché già di me Signore. Nonè timor alcun tranoi fi grande, Cbe metter poffa à on vero amor fuauentos. Cbi d'animo non é coftante, e forte, Dion metta il pié ful'amorofa foglia: Non caldo, ò freddo, non tempefta, ò Dento, Non fame, ò Jete, nè fatica alcuna Del mio c Annator può far, cbio lafcilormas Pocoès lodißi, bor lo ridico ancora: Se tu fai ritrouw fcufa, che vaglia, Ter tor di mente al gentitor mio quefo, 0 almen mettergli in vinezo qualche tempos. Fin che il mio caro e Aniante à noi ritorni, Con quel modo, che fai, fallo, Nutrice: Et, Se rion fai trouargli altro simedio, Digli liberamente, cbe più toftos Che prender Anazarbo per marito, EMi lafcierò Atracciar à brano, à brano. Berf. esh, non dite così cara figliuola, Cbaltro titolnon pud̀, benche fia ferua, Darui giamai: questo furo lafciate:

- Mettete freno al firto troppo caldo:


## SECONDO.

Cbe lamorofo ardor caufa gran male: Et, Se pur non volete al Padre voftro Conceder questo don cofi al prefente, Date al poftro penfier qualche dimora: Forfe cangierà il tempoquefta voslia.
Cal. Non occorre penfar dimutamento: Che quando ben Dolefsi altro marito, Altro non potrei torne, infinch'ei viue, Che il matrimonio già tra noi contratto. Berf. Equando ciò fucceffe? ò me infelice. Tal. La notte, che preceffe alla partita Ultima, cbéAnoflarco fè da noi, Io fui da lui poofata, đo fú prefente Veffore, suo compagno, al dar la mano. Et, oltre al foonfalitio, ogn'altra cofa Seguitra Nois cbe fuol feguir tra poofi: Si che ad altro penfar, che Jepararie, D'buopoal prefente fia, Nutrice cara. Ma, che dir poglion cof ilieti gridi, Chogn'bor sinnalza più dal popolrostro? $V$ allo a veder, ta prego, er dimmel tofto.
Berf. Io vado, eà te ritorno in poco d"bora, Per rifolwer tra noi qualc be rimedio, Che poffa liberarne ambe da morte.
Cal. Deb, comé puoi da me tantolontano Si longamente far, dolce miar vita? Se con vittoria la tremenda guerra, Che turbò i ftati nostri, bai già finita; -Deh, Secturatitien del viuer mio,

1 $\quad$ T T O
eAnzi per meglio dir, del viuer noftro; Ritorna à me, cor mio, ritorna primas Che questa fi terribile procella
Do le nostre péranze il legno rompa. 7o ben bò guida cofi pronta, er franca, Cbe Starià ardita fin à morte, © falda, Pur fenza la tua aitaè in gran trauaglio: enta non vedrò fí tofto la tua luce; Cb'ogni paura del mio cor fie tolta. Ber. Buone noue vi porto, nè megliori

Potrei portar al ftato, in che viucte: - TVa, innanzi cbiole dia, conuienui primes Prometter di concedermi pna gratia.
Cal. Tur, che quel, che mi chiedi, non mi pieti, Cb'io non fia, come fon del mio Anafarco, Di ciò che ruoi, ch'io ti prometto il tutto. Berf. Quanto voglio da roi, è folamente, Che circa à gli amor voftri non fi faccia Senza Saputa nia più cofa alcuna.
Cal. Dammi le nuoue, ch'bai, ef io prometto Per quella fé, ch'al grado mio conuienfi, Senza faputa tua non far mainulla.
Eerf. © Allegrateni, figlia: Iddio tien cura Del vostro ben vie piu, che voi medefma: Anaffarcoè arriuato, e ilieti gridi Sparge il popol per ciò con tanta fefta.
Cal. Callo signor del ciel, io ti ringratio, Che cofi à tempo pu tal foccorro mandi: Andiamo alla mia ciambra, oue fon laltre:

SECONDO.
Chesò, che prefto à difitar Derrammi. C $\quad \mathrm{H} \quad \mathrm{O} \quad \mathrm{R} \quad \mathrm{O}$.
\$ei faggiantichi Amore
Un fanciullin formaro,
(io fer con gran ragion, con gran mistero: $V$ iddero fenza fenfo
Viuer tutti gli amanti,
Eaunolti in grande errore
Lasciar per poca gioia un ben immenfo. Et, fe alato lo fero,
Vider conoccbio cbiaro,
Che non è ver amante buom, cbe $\sqrt[{-\sqrt{i}}]{ }$ vanti
Star in on fato fermo,
Hor viue licto, bor mefto,
Hor brama quello, bor quefto,
Hor fino báil cor, bora di mente è infermo:
Selo dipinfer cieco,
$V$ idder, che non poters
Scorger de la ragion mai lume alcuno,
Né cofa che stia bene,
Ocb'ad bonor gli torni.
Sarco, er Sactte bà feco,

- Woftran, che fol può dar tormento, ơ pene;

Et che di ben digiuno,
Cbiba lalma di lui rea,
Viue tutti infelici, e mefti giorni.
Sadunque i buon configli
De la Saggia Nutrice,
Sprezzalimperatrice

Nè di vergogna freno,
Nètimor di periglio, ò dafpra morte,
Nèmedico eccellente,
Con medicina alcuna
Leuar del mar interno
Può dell amante va minimo accidente.
Con la medefma forte
Potrian estinguer $\int$ à preno
La Sete à l'alma Tantalea digiuna.
Et empirl'prnatofo
De le crudel forelle,
De bhuom Saldar la pelle
Sul Caucafo al rapace eAugel eposto;
zimedio alcun non vale,
Nè valla fuga ancora,
Fugga l'amante oltra laTana, e'l Gange,
Sa'l Pegafeo Cawallo
Montando foprail dorso
Hà ancor di Perfeolale,
Sempriamor col medefimo interuallo
Lo rode, affligge, er ange,
Et vie piu graue ogn'bora
Giogo al collo gli mette, e in bocca morfo. Se dalmal amorofo
(biunque brama ritrars
Troua i rimediu fcario.
Segniamlo iunque, ©் fieforse pietofo.





## ATTOTERZO.

$$
\begin{aligned}
& \text { (6403) (6eg }
\end{aligned}
$$

Thano, Configliere, Hifitafpo, Imperatore.


Val cagion tanto prgente in si Secreto
Lolco mifa chiamar contanta nitanza
Dal mio Signor? eccol penfor fo, ©f tristo,
Anzi più tofto infuriato, ơ fiero. Dio me la mandi buona. egli hale labbia, Et le pene fanguigne, © quali nere, Il che Sotto il Regal petto dimoftra, Nel cor feroce effer grandiva accefa, Ec dinuocer altrui bramofa, e ingorda. Alto Sir, Dio pi falui, é pimantenga, Fin tanto, che vi fie la vita noia, Sempre vittoriofo, er fempre lieto: Ma, che cofa effer può, che fi turbato Vitien, Send'boggigiunto il Duce eccelfo, Cbe , uinti tutti gli inimici uoftri, Z'hà raddopiato un cofi grande Impero?

## A T T O

Hif. Per quefo t'ho cbiamato, e vdirai Cofa, che ti farà vie piì flupire, Cbe, fe vedesti ilSol correr adietro, Tornar à i monti i fumi, araril cielo, eAvder il mar, é pien di felle il folo. Ma dimmi pria, diqual fia penadegno Vn tradıtor, $c b^{\text {a }}$ d me trattato contra Ne l'honor babbia, e in cofa tanto cara - Com'é'fmperoà mee com'dla vita. Tha.Tutte le pene, che penfar $\sqrt{2}$ ponno, Non baStano a punir vi traditore. Hif. Et, fe quel traditor m't Stato anico, Et w'ba già fatto benefici grandi? Tha. Quefto pena maggior d'ogn'altromerta. IIIf. Se quefto traditor farà Analfarca, Che pena gli darem? Tha. Se traditore Trouato baucte rn Caualier si degno, -Tirò, ch'in terra fia la fede perfa. c.Na crederò ben pria veder volare La Testudine al (iel, al corno i corni, Nafcerà Gade, $l l$ Sol, tramontar quinci, Che da si franco cor tentar tal fatto. Lif. $8 t$, s'egli bà già commeffoil tradimento, Dimmi , che pena al traditor dar debbia. Tha. 7 o ui prego, Signor, per quella fede, Conla qualu'bé Seruite, é Jeruirouni Fin che quefta mia nita al fuo fin giunga, Che uogliate ueder con glioccbi proprij. Et star dubiofo ancor d'un tal eccefjo.

T E R Z O. 17
Auertite, Signor, che la Fortuna Hanno, © Inaidia nimicitia eterna, Nè cofi tofto quella pn da terr'alza, Cbe questa rolge à lui l'appetto toruo, Et con la man crudel cerca turbarlo: Alcun, che lo vedea chiaros é potente Tel fauor voftro, es pel fuo gran valore; Et fe medefmo in tenebre fepolto, Da inuidia macerato, baurdi penfata Contra di luiqualche querela falfa. cTa, signor, non credete matal cofa. Hif. Quanto t'bo detto,bò vdito, © bo veduto, Ne dubio intorno ciò convienfi alcuno. Tha. Quanto à quel, cb'io penfai, fard diuevfa $\mathcal{A n a f f a r c o ~ i l ~ t u o ~ f i n , ~ e q ~ q u e f o ' ~ v e r o . ~}$ Quant 'egli fervitor vi fü più caro, Quanto piu valorofo, đo più bonorato, Tanto pene maggior merta, co tormenti. enca, mentre a lui cercate dar caftigo. Auertite,Signor, ch'eglied fi forte, Che poi fete, © 'l'7mpero in gran periglio.
Hif.Ial'bò prigione, catenato; in loco, Doue di lui non s'bà d'bauer ppauento, Et di lui poffo far quanto mi piace. Tha. Del ditemi, Signor, fenon v'annoia, Come fcoprifte il tradimento, Er quale
Tradimento facea, come il prendefte? Eif.Il traditor, c' bauea tutto il gouerno Della mia rita, đ̛ di si grande Impero;

## A T T O

et Uiceimperator in guerra, e in pace, Di tanto amor in premio, of fauor grandis Hà vergognatal l'pnica mia figlia, Et fattomi infelice oltr'ogn'bom' piuo. I'bo prefo nel giardin, con la mia figlia, Con la mia figlia, abimie, fe figlia dirri Dee, chi del Padre, © de l'bonor non cura: Ma pero, pria cbe'l giomo arrinià Jera, Dif far ditanto mal vendetta borrenda. Tha, Et che difsegsliailhor, quando fu prefa? Zzif, Poi che prigioni furo, ermmimofixai, Come mertail fus error, twhato in vista, Minacciando asanbidoi di marte acerba, Volto ver mecitnafjarco, cof uitfe: S'amor, c'bà tolto ogni giudicio, er゙ fenno, eA piu faggi fouente, non mimpetra, - Alto signor, perdon (oil ualor mio. Coi qual fperai, fasendoui ilmaggiore, Et più famofo Imperator del Mondo", Quéfta gran Principefla baver per moglie Davoi, fe non per merto, aimen per gratia) Almen ciò vaglia appò B.Altezzavoftranin In acquistar per lei giufto perdonio, Che a mieiaguati, ài lacci, à i modi, à larte Teon pote farsche non restafe prefa. Era per dir altre parole molte, AMa limpedi la disleal mia figlia, Che la fualingua in tai parole fciolfe: Sendo figliuola à lmperator fig grande.?
$T E R Z O$. 18 Et per ragion di tanti Stati berede, Mi parue, ch'a difendergli, e aug mentarglis cAtto non foffe alcun, come colui, Che gli bad difeft, to accrefciuti tanto: Mi parue ancor, che non mertaffe alcuno Perualor uero, ò per regal coftumi, o per caldo fervir, la mia perfona, Se non Solo Anaffarco : ©o cio fu causas Che nel mio cor l'eleßi per marito, Et à lui commandai,come Regina, Che mi ßofaffe, or ubidita fui Da lui, come vbidir dee buon valfallo; Se fù in ciò fatto error, fu per miacolpa. Et io merto la pena. All'bor fdegnato Non la uolf più udir: ma gli mandai, Luii in forte prigion, ella al fuo alberga.
Tha. Quefo é molto diverjo da sli errori, T Che pensat'ho fin'bor: credea, che contra I Statinostri, e à la Imperial perfona I Qualche gran tradimento machinaffe.
Hif. Nel fangue, é ne l'honor m'bà tutto à un colpo Fl perfido tradito, Tba, Alto Signore, Perche u'bò fempre amates dr riuerito. Come dee fido fernoil fuo Signore, IV In tutte quelle cofe, che confoglio Dimandato m'bauete, non mirando A qual parte pendeffe il uoler uoftro, 1 , Quel, cb'io fentiua, $u$ 'bo parlato fempre. Quefla natura mia, cb'e con uoi fata

Ia cagion principaldi farmi grande, Perche il Ciel vi dotò d'alta prudenza, eTVi sforza in questo cajfo fi importante $\mathcal{A}$ profeguir l'p D ato mio costume. Ben vi prego, © vi fupplico, per quello Amor, che voi portate al Rè del Cielo, Che di creder pi piaccia, che il dir mio Nafca dal purozelo, ond'bebbi fempre Dal vostrobonor, del Stato, ef de la vita (ura molto maggior, che di me steffo.
Hif.Dimmi, quanto ti par: $\int$ aper dourefti,
Cb'in te non hò men fede, ch'in me fteffo.
Tha. Saper douete, Imperator eccelfo, Cbe tutti quei, c'ban Regni, 7 fmperi, ai mondo, Sono del Rè del Ciel Luogotenenti, Et rendon conto à lui d’ogni fuo fatto:
Tcròpoßpofta la paßıon, ó lira,
Et il particolar, giudicar denno
Dunque, degno Siznor, chogn' bn vincete,
Uincete lira vostra, e al cer irato
Mettete il freno, e à gli impeti infiammati : :
Difcacciate il dolor, tornate in poi
$1 l$ folito valor, e il petto vfato,
Perche l'ira énimica di ragione:
Nè $\sqrt{2}$ prio cofa farda l'buomo irato,
Cbe preftonon ne fegua il pentimento.
Hif.E che fie poi?quando che il duolo, e l'ira
OX'hauro dal petto difcacciato in tutto,
Cbi fouserai coftui, che mille morti.

TER Z O:

- Mille fratï non merti? il ferro, il ferro, Etilterror fa star i Regni in pace, Ét cuftodifce il Rè da' fuoi nimici. M'baurd dunque on fi grauemente offefo, Et non ferà punito acerbamente? Io farei ben, di regger Regni indegno. Tha. Non dico quefto ancor: ma a paffo, à pafo: 'Non D'increfca l'vdir, quanto vuò dire. A mor è é gran forza de la mente, E con tant arti i repugnanti affalta, Che fcoglio in mezo al mar lacquu, nè il nento Non batton per forturla in tante parti. S'arbor alto dal piede quafi tronco Fai cenno di cader da molte bande'; Quei, che fottogli fon, temon di lui, Et non fan ben trouar, doue faluar $\sqrt{2}$ : Gofi dalui non fan fuggir gla amantr, Non vede alcun dilor, quel cbe fia il bens. Nègli fa giouamento la ragione Piì di quel che fi faccia un lume al cieco. I faggi, igrandi, inobili, ipià forti Tutti fan per amor pazzie piu grandi, Cbe non fan i pui uili, e i piu plebei. Souengaui di uoi, Signor, alquanto, Et uedrete, in cbe etda, che grandi errori Vinto dale fue forze bawete fatti. Se uoi,d'età fuperior, or fenno - Naggior d'ogni Signor, cbe uina in terrap. Contra d'amor riparo non bauefte;

A T TO
Nedi piu anticbi gloriofi heroi Alcun puote fuggir fimil punture? $\mathcal{A}$ che prendete merautiglid tanta, Che shabbid refo pn caualier fi franco Con tanto amor da giouane si bella, Di fangue tanto illuftre, ©f cofi viccas. Inuitato di piacer dolci d' Amore? Un'aff amato dinque, pn di fet'arso Vedra menfa dinanzi appareccbiar/is $\varepsilon t$ diber fchiuevaßi, ò di cibar $f i$ ?
Cofe tali non fann ${ }^{\text {sbu}}{ }^{\text {bumin mortali. }}$ Perciò non dee cbiamiarfi traditore eshaffarco a ragion s ba beri commeffo Si graue error, com'buom far poffa al Monde. Hif. Lafciam far di contender del fuo fallo: Nè fe fia tradimento, ò altro pectcato: Parliam del mio difaor, de la veñdetias Cb’à on Rèdi cafo tal conuenga farfí。 Tutta Grecia fi pofe in compromeflo Per far d'vn Rè fuo piccialo pendettas In cafo tal dal bel Troiano offefo, Onde giacque arfa la famofa Troia: Ei io, che fon tra Rè monidaniil primo: ¿afcierò offefatal, che fid impunita? Non afpetto da te fimil configlio.
Tha. S'io vi dimostro, 7 mperator inuitto,
Chequefto error, del qual appra venderta
Bramate far, à voi, né al Stato nootro
Danno apporti, periglio, ne uergognau. Et gran contento ali uaJJalli uoftrt, Direte uoler farne anco uendetta? HifSe tu creder mi fai, ch'oue il Nil nafce Il'Borea nafca, er alla Tana l'e Austros. $\mathcal{A}$. Betbil' Euro er Zefirooltra Gange, Che fia freddal'Efate, eo caldo il Verno, Humido il fuoco, ee tutta lacqua fecca. Crederò ancor, che tutto ciò dimostri.
T'ba. Se non mè ben piu che contrario il Cielos
Speromoftrarlo con ragion siviue;
Cbe uoi medefmo cio direte ancora. Era Pintento uoftro, alto Signore,

- SNaritar uoftra figlia ad Anazarbo, Della Cilicia Re, foggetta a uois Cbiaro pernobul fangue, oo per la madres Che à uoi congiunta fiede in alto ftaio; elva effeminato giouane, in profumis? Tra uaghe Dame deliciofo inuolto, Cbunqua |pada nòn cinfe, ò cinger cura. Onde da $i$ gran Baron del wostro fmpero. Et da tuttii foldati, đ Capitani, Serà prrezzato, nè ubidito forfe; Sera tenuto in poco conto ancora Da iperpetui nimici al uostro 7 mpero, Quali. footer bramando il frefico giogo, Voi torneranno, ei fuddititin trauaglio. - Anaffarco, per l'opre illustri, © cbiare.



## A T T $\quad$ O

De' Colch in nuouo Rè da noi creatos Non è di Stato inferior à lui.
segle èdi fangue incognito fin bora, Creder $f i$ dee, clié nobilmente nato, -Poi che per fatti, \&j per regal costrmi Et per animo inuitto effer fi mofira Scefo da i primi imperator del Mondo. - Wa, che gioua contargli ani famofig Et di imagini illuftri, ※o ditrionfi Paterni, e auiti bauer le cafe adorne, Quand'buom non é di propria lode ornato? Quel, che gli antichi noftri opraro al Mondos' Noftro non fi può dir, \&r, chi và gonfio Di questa nobiltad,l'altrui $\bar{i}$ vefle. Cbi non fimiglia à i genitori illuftri, E come on Nano,nominato Atlante, Helena pna fanciulla brutea, ér Stortas O onpicciol cagnolin leon,ò pardo, Cui non dà il nome bonor, nè prezzo alcunto - Dunque di vera nobilta e Anaffarco Adorno, é carod tutti igran Baroni, Et a' Duct, er Guerrier del nostro Impero Et gran terror de gli inimici voftri, $\mathcal{A}_{\text {tto }}$ à crefcer i Stati, ஞr mantenergli, Se. fie fatto marito à voftra figlia Quiete, ptil,grandezza,bonor, ej gloria

- Molto piui, ch' $\mathcal{A}$ nazarbo, èper donare

A a poftra Maestade, e a' fuoi foggettio.
Cof ion D'bauràfferos we culetta

## A fartioccorrerà contra dilui:

 che,chitanora il fuo terren, non nuoce, Nè offente punto il.picciolo, né il grande.- Se questo è dunque vers sio $\mathrm{D}^{\prime}$ bo dimoftro Quanto moftrar promifieccelfo sire, Piacciaui, líra difcacciata in tutto, A la paftra figliuola, ad Anaffarco Darla pacc, e il perdon: che, ciò facendo, Fate quel che conuien à Signor faggio, Pietofo, liberal,giufto, er clemente. Ouefo cheggio, © ricerco, alto Signore In guidardon del mio fedel feruire. Ter questa facraman, per le ginoccbia, che rimerente, er Jupplicheuol Stringo, Per l'amor, che portate à quefta noftra Patriar,feggio Imperiat, e Augufo, La qual con gran valor ei tante volte, Et dal fuoco, of dal ferro, er da la rabbia De' fuoi fierinimici ba refa falua: Qufte mura, le pietre, ei traui aurati -Mecocheggion, Signor, la fua falute: Ne quincilleuerommi ò lafcieronui, Fin che quant' bò cbieduto non impetro.
 Tigiudicai: ma in questo cafo parmi, che tu non ferui mecoil tro costume. Conuienfia gran Signor afpra vendetta -Li'ogni fuo formo far, percbe il terrore, ulfangue, larmi, il fratio, es lafpre morti.

8 $\quad$ AT TO
Sono i veri custodi a gli ampı Statí
Senza cio fono al rolgo in gran difprezzo. Se coftui punitco di tal focrno
Fatto fopra al mio bonor, che dirà il Mondot
Nonéquesto pr dar adito à ciafcuno,
Che mi diprezzi, for facci danno, to onta?
Thba. Quanto l"buomo è maggior, tanto piu pia
Deue mostrarfi, er di più facil ments.
Quando il fiero Leon prostrarfí in terra
Vede il nimico fuo, più non l'off ende;
AUa il lupo ingordo, oo ogni fera vile
Fanno il contrario in tutto,e infiston fierí
a A cbi morendo non puà fardifefaw.
il Réde gli animai, noni feguaci,
Voi douete feguir,effendo Rege सNon de' priuati fol: ma Re de' Regis. Se donate la vita ad $\operatorname{Anajfarco}$, Sendo Doftro prigion, e in voftra forza, Stando in arbitrio voftro il dargli morte. Senza timor, cb'alcun ve ne punijca, Che ve ne può Jeguir altro, $c^{\prime} b o n o r e$ ?
Hif.T'roppo duro mi par, offefa tale
Lafciar fenza vendetta ir impunita.
Tha. Se di ciò piu contento ogn'bor non fete, Fate,che'l capo mío porti la pend.
Hil.Hor và, che,quanto brami,bai otenuto
Tи m'bai nel tuo poler tirato in tutto Và, troua mia figliuola; © fa, che fappids Cbio fon contento, che Anafarcio fins


T E R O O.
A lei marito caro, à me figliuolo; Et io n'anderò ancord in quefto mezo $\mathcal{A}$ veder di vidur l'mperatrice A contentar diciòs che piace al Cielo. Tba. Se ritrouar poteßila mia lingua Diciò per vingratiarui atte parole, lo cercherei di farlo : ma col cuore Vi iningratio, Signor, er con la mente,

- Poiche farnon fi può ciò con la doceso.

$$
C H O \quad O \quad O
$$

$N$Legàte bormai, mortali, Da tante dane cure, Et da fiocibe querele la voftra alma. Queftanoiofa Jalma, Senza.chalcun di doi di lei ficure,
Sciolṭa da questi mali
Eftingueraj3i, quando
-Piacerà al fuo benigno, $\begin{gathered}\text { anuerfo fato: }\end{gathered}$
Cofis, cbiqueftamole
(Creó, commanda col fuo cenno, e ruole
(Che puo) tal'bor cangiar lbumano ftatos
Tal che andiain fpeffo in baindo
De la vita nafcendo,

Quando efce dat materno
eAluo l'buom'infelice,
2defcon col corpo fuo feco ad pn fegno
eArti, coftumi, ingegno, Et porta feco da la fua nutrice Oro, regno, gouerno,
Vitio, danno, rouina,
Et pouertade, ò lunga, ò breue vita
Ben di tuttiba'l Cielcura

- Wa non ciafün fe feefo,o'l fuo ben curad
$\mathcal{A}$ tuttiil fommo ben natura addita:
Ma; obis'erge, echichima
La mente al baffo: un laffa,
(Che cofi vitole) il vitio, vn vi sabbaffa. Conuion, che la Jua Sorte
Sopporti,ò buona, ò trifta, Ogni mortal, perche tal'hor occorre,
che nel fuo fato incorre
Chila cerca fuggir piu alla $\beta$ ßroxista:
Et, chi fuggela morte,
Speffol'ba ritrouata;
Cbe, fe non sforza l'buom più ch'ei finoglia
Il fato, pur talbora
Giudicio occulto un preme, unं aunalora:
Et fe non drizza l'buom giusto la noglia,
Ou'effer dee drizzata
Pagaco'l fangue prffo
Allhbor, che men fél crede, il folle ecceffo.
Dè da uittorie tante
'De' fuoi nemici bauute
Nafcerian al Signor di questi Imperi
Acciderti $\sqrt{i}$ fieri,

Nimicial fuocontento, eal la falute, Onde fie in un'inflante Infelice, © foontento. Eà fe mede fmo non che àgli altri, odiofo, Sendo pur bor del Mondo
Tenuto it più felice, il piug gocondo, Et il più riuerito, \& gloriofo. NON faccia buom fondamento
Dunque di cofa alcuna,
Che fermezza non è Soto la Luna.


## ATTO QVARTO.



Meffo, Caleftri,Chorodi Donne,Hifita. fyo, Saurania,

Mef, con oanto grande è il male, 7) porto:
Qui pn cadauero giace, chiera del mondo il fiore, Qui porto vnialtra morte: Abi, maladetta forte, Che mi tien viuo in cof gran dolore: Alta Reina, poi chial fato piace, Vi conuien tolerar questo gran torto. Cal.Ciò c'bai da dir , dì prefo, Che il polto, eil parlar mesto Gid prefaga mi fa d'annoncio Strano. Mef. Questogran Caualier, che per veleno Poc'bà, venuto è meno,

## ATTO QVARTO.

Co'l prefente, $c^{\prime}$ bo in iniano,
Mandail gran padre à roi,j poco bumano. Chor. Seme bumano infelice,

Quanto d'afai singanna, sbit'apprezza,
-Wentre tu uiui ancorr.
Cbi mai puì fortunato,
Nècon maggior ualore,
s'acquisizo tanto bonore,
Come quefto infelice hauea acquistato? Er, quandeffer maggior penfoßi, all bora Cadeo dibonor, di tita, ćs d'ognialtezzs, Chiamar dunque non lice,

- Drentre uiue, buom felice. Quefor, di priuat buom fatto un gran Salto, Creato Redicapizan famofo,
- Quando piü gloriogo

Salir credea pin in alto, Con colpo uie maggior prefe lo smalto.
Quanto, quantomi piace
Veder eftinto l'bonorato bufto,
Cbera falda colonnas
Di questi Sacri Imperi.
O quanto s il nostro danno,
Quanta gioia n'bauranno

Quanto mi piace la Reina, é donna
Nootra, ueder co'l cor di doglia onusto, Che fopra il mortogiace,
Eintenta mira, © tace,

## A T T O

- Ta dentro freme di pietade, of dira: Licco, the pur dal caro morto furge, Et, come il dolor lurge, Geme, duolf, é fopira,
Hor il ciel, bor la terra, bar noi rimiza.
Cal. Vago augello,cb'appreffo
A le riue del mar pofando fai,
Rendendo à ogni tua ucglia. L'onde quiete, e i uenti, Che , mentre Stai cantanda Il cafọ miferando Del tuo (cice, à la tua uoce intenti, Piangonola cagion della tua doglia $\mathcal{A}$ te m'agguaglio anch'io, mentre $i$ mieigwal Con fon baffo, ér fammeffa,
Piango, cbiamando pelfo, Del mio ßpofogentil li nome caro, Onde goctian di fangue quefte mura: eAbi, che gentil figura, Che foirto illuftee, © chiavo eftint'ba inanzi tempo il fato auaro.
Ocaraluce mia,
Gia più chiara, cbe'l Sol, hor fatta nera,
Qual tenebrofa notte;
Qudneo muitata fei
Dale fembianze prie.
Ocare donne mie,
Deh, che gran gioic abominoof bomei
Eroppo improniJameate banguafte, e rotte?


QVARTO. 25
Queftopur d'Imperial Corona alteras $+3$ $\mathcal{A}$ dorno effer douea:
Et quefta, che folea
Di niruici prezzar integre Squadre,
Douea co'l cenno pur regger il TVondo.
Quincidi piantoinondo,
Et pregocontra il Padre
$\checkmark$ gual miferie, © vie piu ofcure, or adre Queste fono le postie,

Queftii Regni, itrionf, i gradi, i doni
Dooxo, di perle, © d'oftro,
Cbe per tuoi degni fatti,
PeridifefíImperi,
Peninemici fieri
Domati in tutto, er tributarü fatti
Ti dona il Signor crudo, anzi empio moftro:
Perche m'bai fatto dir, che mi iperdoni?
Per aumentar mie doglie?
Io mostrerò̀she moslie
Degna fuid'buom sì forte in morte, e in vita. Dimmi, fèl fai : che fé, quando morio? ,
Cbe deffe il poofo mio?

- Pofcia feguirò ardita

Ciò che'l mio padre, empiotiranno,addita.

- Cef.L'alto noftro Signor, per effeguire

Quanto promeffo al Configlier bauea, Subito andò à trouar l' Imperatrice, Per volerla ridur nella fua voglia: eTea lei, che fü, che i vofiri amor scoperfè,

## A $T^{T}$

这t per lei fü prigion fatto eAnaffarco， Bramandoui moglier del fuo figliuelo， Per farlo Imperator di tanti stati Co＇l collegarlo in matrimonio a voi， Quando ciò intefe，afcefe in tanta rabbia， Tanto fé，tanto dife，che rifolfe L＇Imperator di far tofto morire Il mifero Anaffarco，ér voi con feco． Cofi chiamar mi fero，$\downarrow$ diermi in mano Divelen colma questa tazza grandes， Et mi mandar con effa a la gran torre． Nel cui fondo prigion legato ftaua； Emi dier commißion，cbio gli diceßi， Che per il fuo valor，pe i fatti grandis． Io facean morir di morte acerba； Et chancor poi di morte tal haurefte Vostra vita finita；onde doler $\sqrt{2}$ Dilor non fi potrebbe à l＇altro © Mondes TPo che il rigor medefmo era à la figlia －In vn delitto isteffo $v$ fato ancora． Al mio primo parlar fermo，er constante Stando，mostrò curar peco la morte． －Ta，quando vdi che poi morrefte ancora Zersò di pianto fuor dagli occbi pn fume， Et，tolta del velen la tazza in mano， Diffe，ver me riuolto，este parole： Non ti marauigliar，che fuor da gli occhi OM＇efca dipianto cofilarga fonte Népenfar，che qio．fia timor di morte：

Il meftier bonorato，c＇bo feguito， ＇Dopoich＇incominciail＇armi à vefire， Prima，c＇bor mi infegnòßrezzar la vita： Ben mi duol il morirdi questa morte： Che polontier morrei con l＇armi in snano， eMa，poi che cio m＇aunien per＇Donna tales Ch＇à lei quante fur mai restan feconde Di vator，di beltà，di 厅angue，é flato， Ciò mi riputerei gloria，$犬 \mathfrak{c}$ bonore， Se non fapefsi，che per mia cagione Si bella Donna，（j rara，ba da effer morta： Però dirai al mio Signor eccelfo， Che d＇ogni mia fatica，む d＇ogni fatto ．Wic cbiamo effer pasato à compimentos． Turcb＇ei perdoni a l＇rnica fua figlia； Et che，fe farà ciò，come lo prego， Sarà il mia pirto ancor dal corpo fcioltos Cofi pronto a feruirlo，come in vita， S＇alma puote giouar dal corpo fciolta：
Ti prego ancor fupplico，per Dio， $A$ dir quefte parole a la mia Donna： e Analfarco vi priega，er vi fcongiura， Per quell＇amor clo gli portaste in vita， Cbe di viuer ui piaccia，infin chal Cielo Piace in uita tenerui：© fe conceffo $V$＇è di poter del petto il fuo cor trargli， Vi priega a farlo，o triale cofe uoftre Care，feruarlo fin che ftate in uita， Et Jepelir morendo，à canto，à uoi：
che ciò gran refrigerio al fuo mal fia? Ciò detto, prefe in man l'borribil pafo, Et, Senza alcun timon, votatol tutto, In poco patio abbandonò la vita. Fl che riferto àquel, c'ba in manil frena Di quefto fortunato alma paefe, $\mathscr{A}$ penail pianto contener poteo, Seguendo in ciò quel fi famofo effempio Del gran focero inuitto, che del ©Nagno Genero pianfe la pietata morte, Dela qual era ftato egli cagione. Ma, raffrenato il duol, che'l tenne alquanto Immobil fopra fe, penfando forte Quefta beuanda nella man mia pofta, Con ambi quefti doni à voi mandommi. Ben vi Stim'bor la più infelice Donna, Chespeder poffa,ournque gixa, il Sole .
Cal. Quel che far non potera
Tanti nimici armati,
Et pedestri falangi, $\begin{gathered}\text { Cunaglieri, }\end{gathered}$ $\varepsilon$ feguit'hà di Donna Il car empio, © o peruerso, Ouefo da me digraue pianto apper $\int 0$
D'alto valor colonna
Inuitto Canagliero
In campo,nè in aguatios
Da' Juoi nimici fieri
Già mai fú domo, ò vinto,
Hor qui Ji giace eftinto,

OVARTO. 27
Ter lodio feminil, ch'abi laffa dorto
Con veleno l'ba morto.
Quefto petto feroce
Fù pur falute, © fcudo,
Et folriparo a questo Impero afflitto:
Questa deftra vittrice
Saluò pur quefte mura
Da incendi, da rapine, of da pauras
Fu graue, ed diva pltrice
Contro'l nemico atroce,
Et con il ferro ignudo
Vinto in più d'vn conflitto
Perfi, Azimi, e Seruani,
Et SMengrelli, ef Giorgiani,
Quando pensò domar con l'Indo il Gange.
Donna, il poter fuo frange.
vergini Sempre intatte,
che fete à noi mortali
Graui Erinni nel mal fempre aßiftenti,
Voiben vedete, come
QueSt'empia bà dato morte
Senza cagion à me, e al mio conforte?
Con le piperee chiome
Andate, andate ratte,
$\mathcal{E}$ auuolta in graui mali
Wegga i più cari ßenti,
Saurania fcelerata:
Dopò morte dannata
Dal giusto Radamanto al pianto eterno.

Stiafi.perpetuamente ne l'Inferno.
as te mio genitores,
Altro malnon defio,
Poi che fatt'bai questa fentenza ingiuft dis
Da quell'empia forzato,
Sol che quefta tua terra.
e Auuolta ßeffo in perigliofaguerra
Ti mostri, quanto ingrato
$\mathscr{A}$ l'immenso valore

- Eofti del 乃ofo mio,

Che la tua fronte onufa-
Spelfo moftrò di palma:
Et tu, ualorofa almia,
Se fei qui intorno, non partirti ancoras.
Cb'à te ne uengo bor'bora.
Queft' un gentil prefente,
Cb'il padre à la figliuola
entanda ne le fue nozze,o donne care:
Tu pur gratomi Jei,
Poi che'l mio pofo e morto,
et fei la mia allegrezza,'l mio conforto:
Quefti fon gli bimenet,
chal pofo di prefente
cNi legan con parola.
Infieme a l'onde amare
Viuerem d'Acheronte,
Nè più temerem l'onté
Di quelto pazzo, ev inganneuol mondos
C $\mathrm{H} \quad \mathrm{O} \quad \mathrm{R}$ O.

1
E lice ad buom mortale
Te, Dea caligino $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}$,
Et te, Rè dell'fnferno, Con preghiere bonorare,
Noi ti uogliam pregare Conl'affetto più interno, Cbe, con men faticofs -Norte il filo uitale Rotto, di questa donna, e con men maleg. Scenda di morte à gli ampi Cofi temuti campi.
Eragioneuol, cb'ella,
Oppreffa ingiuflamente
Da cofi gran punture,
e.Norta resti beata.

Tu, che fiedi à l'entrain
Di quelle inuitte mura, Cerbero, sij clemente La tua natura fella A sì nobil donzella Lafciando, manfueto Moftrati, et tutto queto:
Cal.Portiam dentro, donzelle, Quefto mio caro pefo, Et me guidate infieme Per quefta ultima uia.

Non più del Sol la pia
Luce bò di veder fpeme.
Cbo.Ecco, cbi b'ban fioffefo Con voglie ingiufle, ov felle.
Cal.O di pietà rubelle
czime, basti il faperlos
Ne venite à vederlo.
Hij.Per far quel che conuienfi à chigran fatà
Regge, Er gouerra in terra,
C'bor feuero f moftra, bora clemente,
Fatti feueri bo fin adbor $\boldsymbol{\nu}$ fati.

- Wia poi cbitoé fotterra

Queh, chandar wi donea figiustamente;'
Et te pietofamente
Punita bò co'l timor, morte mertando,
Son qui, fcordata ogni paffata offefa,
Rifolto a perdonarti,
Et per cara figliuola ad abbracciarti.
Non mi mirar fi accefa,
Caccial'ira, il timor, il duolo in bando:
$V$ elenofa non fú quella bevianda,
Che tu beuefti: ma falubre, blanda:
-Cal. Quanto, quantoè il mio male
Maggior, che non penfai.
Sio vuò dunque morire,
'Procacciar mi cònuien d' vn'altra morte'.
Strana, e diuerfa forte.

- 1 me conuien patire

Due volte imortal guai.

## QVARTO:

Sevaimi fete tale,
Et me d'amor figliale,
Come dite, mi amate, $i^{2}$ vi fcongitro, che la beuanda ifteffa

- Divi fia da voi conceffa,

C'ba beuuto e Anaffarco.
Deb,non mi fate parco,
$\mathcal{A}$ lto Signor, in quefto cafo daro,
O chio mi gettero da questo mitro.
Sau. Sie t'bo, fighivola, amatio;
Non vuò dartialtro fegno,
Che quel grande defio,
C'bebtei cot mio figliuol di collocarti.
Not t'hawereibramata
Giungeral fol fotitegno
Dela mia vita, sio
Tenon amaßicon affetto pio:
Onde voglio pregarti,
chàte piaccia placarti.
Conuienfial buon figliuolo,
Cbjà la paterna voglia
La fua piegar non doglia.
Lafcia, deb, lafica, il duolo,
E à più bonorate nozze
Riuolgi il cor da queste indegnese fozze.
Cal.Tu non miamastimai,
Anzi fempre modiasti:
SMa al gran paterno Impers,
Cbiame per fuccefion tocsa* donea,
$\therefore \quad$ ATTO
\#úla fola cagion, che ciò bramaftig Crudel pius che Medea,
Ben sò come fà il uero.
Per te piena di guai,
Vergognata, er afflitta,il morir cheros
Per te il mio cbiaro Sole
S'd fatto of curo, e in tenebre viuolto:
Tu, chogniben m'baitolto,
Vorreftià la tua prole
Co'l mio mezo acquistar stato sigrande.
$V$ anne tu ad altre bande,
Difietaia, e crudele,
Nè mi dar occafion d'altre querele.
Nifi.Braman i faggi padri bauer in cafa
1 figliuoli ubidienti,per punirne (on questigli inimici, e accio gli amica Sian amati, e bonorati come il Padre : Ma, chi produce al mondo inutil figli Dà à fe moleftia, e à gli nimici rifo. Non lafciar lintelletto, per l'amore D'pn morto, vil di fangue, e di te indegno, (ome doi ineguai taurn al laratro, Onde ne uà più faticofo il grande. Cofi à te foran quelle Nozzeà carco. Lafcia, cb'ei fi mariti nell'Inferno, Et difprezzalo bomai come nimico, Cbe, le mie leggi 9 mperial frezzando, Et la mia auttoritade, é l'honor mio. Hà fatto quel camin, che far douca.

QVA.RTO:
Quiel, che non si vbidir, e bauer rifpetto el fuoi Signor,non merta Star in vita. Quefoo 乃pelfo disfece ampie cittadi, Et il contrario ne Saluò altretante. -Dunque meglio è, che fia morto vn'buom folo, Che morto quel rifpetto, che conferua Tuo padre $\mathfrak{7}$ mperator, es te medefma eVanterrà İmperatrice, appo fua morte. Lácia dunque il furor, elitra piega: Cbe,chi troppo contrasta, al fin $f_{i}$ perde. Z'arbor, che cede al l'accrefcente fiume, Serua il fuo tronco, © i fuoi rami interi: Con le radici il renitente cade . Se contra il Dento irato il nocchier tende, Ne ceder vuol, rotta la naue pofcia Cederdin vano, e affogheraßi $\beta$ pefo, (edi tu dunque à liva, er cangia poglia, Et faluerai tuo padre, ஞֹ te medefma. (al.Eccelfo Padre, $i$ Dei Celefti danno $\mathcal{A}$ tutti noi mortali egri, $\circlearrowleft$ infermi, Perben noftro maggior, la propria mente. Questa ben mi dimoftra, che dar debbia Tiù credenza, e vbidienza al voler voftro Cb'à la mia voglia,e al defiderio mio: :" - Ma queftaifteffa ancor mi mette inanti Il palor, i coftumi d'e Anaffarco, Cbe* già fú degno dominar la terra, fbeneficij a questo Impero ancora Con augumento fatti digran ftati
cont parean meritar quel chottenneros. Giàmi par di fentir, come $\sqrt{2}$ fappia Di si famofo Canalier la morte, 'D'ogni vostro fedel gran Atrida, e pianti, Et cbiamarui da ogn'vn crudel, e ingrato. Io bramo grandemente ogni contento, Ogni felicitade,e gloria vostra. Se per leuarui la vergogna dianzi Et far giuflitia, é dar terror à ogn'ono, Fatto bauete morir guerrier si franco, Debilitando tanto il poter voftro, Con qual ragion viualafciar volete - Wec feminella vil, principal caufa Di tutto quefto error? lafciate dunque, Che renda, morend'io, del tutto estinte Ogni voftra vergogna, à la Giuftitia Sodisfacendo à pien, poi che viuendo Viterria ogn'pn dishonorato, e ingiusto; Nè trà donne bonorate baurei ardire, Da Padretal fegnata di vergogna. Comparendo mai più, d'alzar il vifo. Hij2. Baft an la gloria mia, l'7mpero, e Stati, A far, ch'ognaltra più bonorata al $\mathscr{H}$ Condo Ti refti inferior . te cofe noftre Con le priuate non mifura alcuno. N Noi, che fiam Juperior ad ogni legge, Facciam quanto n'aggrada fenza biafmo; eAltrimente ogn'pn fora valfallo, Et non Signor. bor ti vifolui adunque Cbe questo prego, vogtio, \& ti commando. Cal.e A tal vifolution, fatta dal Padre, Et dal proprio Signor, altro non lece, Che dir, Eccomi pronta ad vbidirui. $\mathcal{A}$ tutto mio poter. Saur. Figliuola cara, Sia certa, che non fon mai per mancare Di far ogni opra mia, per contentartz. Cal.Et io non vi farò mai punto ingrata. Hiij. Levif questo morto in altro loco, Et ordine fi diadi Jepelirlo: Tu figliuola, apparecchiati, cbio voglio Farti pofar questa medefma fera Dal Rè de la Cilicia, mio figliastro: Cal. Deh, vi piaccia, Signor, di differirlo. Hifl. 70 cofi ti commando, er quefto basti. Cal.Se voi cofi dolete, altro non pofo. Sau.Figlia,reftati in pace. Hijo.In pace resta. Cal.Et uoi con la medefma andate ancora. - Ma, fe non m'e pius che contrario il Cielo, Et fél mio pirto, ò quefta man non nanacas. ef poi darò quella medefma pace, Cbe il mio mifero cor penando fente.

$$
C H O R O
$$

Clp
Hiunque brama limmenso Et la mediocrità fugge, er difrrezza, fl piu fi troua in gran twauagli inuolto:

Che molte cofe aunerfe
Seco il tempo portando
Pochi lafcia vederne allegri giorni; Et men all' bor, ch' vn defiderio intenfo
Di gran fati, di fama,ér di ricchezza
Tien il meglio de l'buom tutto fepolto
$7 n$ ambition diuerfe,
Che, non $\int$ i ritrouando
Alcun mezo, onde fatio ne ritorni, $\mathcal{A l l ' b o r ~ s ' e f t i n g u e ~ i n ~ l u i ~ l ' i n g o r d a ~ p o g l i a , ~}$ Quando aunien, cbe'l fuo filla Tarca fcioglia.
Sì purmeglio effer nato,
Cb'in ver è cofa graue effer mn nulla,
Fortunato colui, cbe nella prima,
One la eta Seguente
Veloce giunge al fin,con camin breue. Perche, com buom ne la età terzà̀ entrato. Cb'ogni bonesto penfier del pirto annulla, Qual può faggio fcbiuar, cbe non l'opprima
Ilgiouanil ardor, che ben fouente
fn man mette la ßpada,
Ónde nafcon talbor per cagion lieué
Tra nobili, \&o plehei,debili © forti,
Certami, fedition, feriti, © morti?
Et, fe per fuo destino
$\mathcal{A}$ la decchiezzal ' buom talbor'arriua, Fl che à la minor parte awenir frole
Da quefta etade inferma
Difficile, (ひ odiofa, ,

QVARTO,

- fioi piu cari ancor) riman oppreffo, Questa, che fa andar l'buom à capo chino, Ti forza ogn'bor, 3 peffo dingegno il priua, Eogni terreno mal, che più à l'buom duole, Stà ogn'hoor Sopra lui fermo; :
Onde mainon ripofa,
Z'borribil morte bauendo fempre appreffo, D'vn mal ne l'altro, © d'uná in altra noia Entra,nè gufta mai piacer, né gioiaw.
S'alcun crëde altrimeniti,
Sopra HiJitafpo fermi glioccbi alquqnto, Gid poco tempo fortunato, e Augufto, Che lo vedrà in vecchiezza Sbattuto in ogni parte, Qual Boreal arence al flutto oppofte, Da percoffe, er terribiliaccidenti, Speffe procelle, \& tempesiose tanto,
Dal Scitia bianco, altre da le Ifro adufo, Altre, onde la chiarezza 2afce del Sol, © altre, onde $\sqrt{i}$ parte, Sopra le palle fue deboliposte: Onde, dogni conforto in tutto priuo. Tresto apparer vedraßi a pena viuo.



Appafia donzella di Saurania, Choro di Done ne, Hifitafpo, Thano, Orthano, Afforo.

Vel, che d"buom la fortuna loda, ù biafma,
Frouafi molte polte in error grande,
Perche quella lo fa forido. e lieto, $\varepsilon t^{\circ}$ poco depù mifexo, e infelice, Cbe del futuro alcun non è prefage. Felice era Hijitapo bor hor al © Mondo, Non Sol questa Cittade, e questo Impero Libero refo da nimici bauendo, - Ma lor fatti Joggetti al fuo gran fcettro: Hor ba perduto il tutto:perche quella, Cbe il fuo contento perde, ba perfo il tutto, 'Ne più $\int$ puote dir, che viura al $\operatorname{Mondo,}$ Sia ricco, babbia gran Regni,e ogni Jua voglia, Senza

## QVINTO.

Senza allegrezza tuttoè fumo, © ombra. Cbor. Qual infortumio пиоио (1) 145 Del noftro 7 mperatore $\mathscr{A}$ noinoncio rapporti?
Dillo,ne più non citener Sopefers
eAp.Facendoui palefes
Tante ferite, \& morti,
Quanto in poi malrinouo,
Quanto pongo maggiore
Dolor nel Doftro core:
La nostra alma Signora;
Abil'affanno m'accora,
Quefta notte Anazarbo, er la sua © Madrè
Poi fe medefma ba morta inanzial padre:
Non bastail Nilo, ò il Gange,
Non l'Indoò la Dannaio,
ef lauar piaghe tante,
Cbe fan di fangue quefta cafa un lage:
Cbi fato mai prefago
Fora poco dinante
Del mal, che'l cor mi frange,
Tur bor colmodigioia,
Hor d'ineurabil noia,
Sodffigge, '́ fi lamenta
Del Ciel, cbe ciò confenta
Il mifero Signor, è à torto incolpa
Quel,poi che Statoè ciò fol per fua colpa.
Cbor. 0 miferelle noi,
Si priue di conforto,
F. Che
A. T $T O$

Che fiedinoi, che fice? Ben $\int$ ip.tea, pria cbecadeffe il sole,
Di tanio malla wole
Scorger né modi fuol,
Nel trapkaffindeldie:
Quindi leuato il morto,
Ella coll rolto fmorto :
Sola in camera entrando,
Poi cbe ftata mirando
Fù alquanto verfo il Ciel, chiufa la porta;
Sul letto fuo corco ßiva femiviortaw;
Tofcia in fe ritornato-s.
CS Et in im irando olltetto,
Done gidi lieta giacque.
Col fsuo pofogentilisma fol rolta.
Spargendo copia molta
Di fopini, turbata
Gemundo pn pezzo, tacque:
CNa, alquanto ib dual nistretto,
Sciolfe in frail concetto
La meftalingua, ediffes:
Leito, cbe, mentre viffe,
Il mia bel Sol, mi riceuestiallegra,
Quanto pion mi riceui bor meefa, er egra;
Prefoda te partita,
Anderö ad disra sinaza,
Nè in te prom gocexayna
Doi fi teali amanti in alcun giorno. Alma, tu, che qui intorna

La mia doglia infinita
Miri, con grande affanno,
Se con lieta fembianza
Mi vedrai tosto in tenza,
Non $n^{\prime}$ baver marauiglia.
Prima che a molte miglia,
Montando il Sols'appreßia à lorizonte,
Fien vendicati inoftri danni, $\sigma$ l'onte;
Tu, che d'alto valore,
Dimmenfo cor dotato;
Et di forza tremenda
Auanzazi ciafcun, mentr'eri in vita,
Rendi l'alma mia ardita,
Ei Senza temail core,
Del tuo braccio difcenda
Nel mio debole il fiato,
Non mancar al mio irato
Animo deftra forte,
Tè pauentar la morte,
e Apparecchiati pronta à grande imprefa,
ef cui fimile al Mondo vnque fù intefa. ...
Oueste, ò fimil parole,
Standoalla porta intente,
Cb'ella non ci vedea,
Da la fua irata bocca vdimmo opfore,
Ciò finito di dire,
Tornò, qual tornar fuole
Dopògran pioggia rea
flopago fior fowente

## A T T O

De la lucerna ardente
A la leggiadra difa
Non mostrò effer più trista.
Hor tu racconta ànoi del cafoil refto,
Com'è paffato,quanto puoi più prefto.
${ }^{\mathcal{A}} \mathcal{A}$. Po i che ${ }^{1}$ ' Imperator quindi partißi,
Che fù (come apete) al fin del giorno, Non varcò molta parte della fera, Che à se condur fé la figliuola mefta, 2Ne' cui begli occhi ä́ fwo difpetto, ogn' pmo Le lagrime coperte difcernea, Come raccriuifo in cristallino vafo Suol vago frutto, $\grave{\rho}$ freffo fior moftrarfi, 0 Sotto negro vel fottile, e rado, Ouando è di duol la Venetiana veste, Il pago uolto, © le mammelle bianche: Ridotti infieme in una Sala immenfa Con Balto Imperator, la Imperatrice, Et la bella Calestri, eq e Anazarbe. Con pocbe cerimonie fi poofaro La Trincipef $\int a$, e il Rè della Ciliciau: Per un,che lo lodò,biafmaron molti Cofi improuife, $\mathfrak{e}$ repentine nozze, Prendendo grande marauiglia ogn'uno Non ueder in tal atto il franco Duce, Cbe pochißimi ancor Sapean all'bora Nèla fua prigionia, nè la fua morte. Ciò fatto,data fǜl l'a cqua à le mani Et fentar quattro à la primiera menfa.

QVINTO.
LImperator, la moglie, ambiduoi ßpofis; $^{2}$ Et fatollati d'ottime uiuande, Fatta ancor dopò il cibo bonefta paufai, Danzato infieme ambi duo i poof alquanto, (Nel qual tempo chi baveffe pofto à mente, De la bella Caleftri à i gesti, al uijo Ben conofciuto baurian liva, e il dolores: che facean nel fuopettoafprabattaglia) Furcongran lumi, e fuon ridotti al letto: $\varepsilon$ gli altri andaro alle fue ufate stanze, Per riftorar co'l bel ripofoi firti. Hauea di poco co'l fuo carro fofco Scorfo la notte il meridiano cerchio, Quando uenne in gran fretta una donzella Di Caleffri à chiamar l'maperatrice, ${ }^{\text {Ha }}$ Da parte del figliuol, ef de la nora, Onde meza uestita, ef meza ignuda $\mathcal{A}$ dò̀, credendo occorJo un di quei cafo? Cb'auuenir fuol la prima notte à Ppofi, Et me fola bauea feco, or la donzellia Cb'era uenuta à dimandarla, appreffo. Non fú sì tofto nella ciambra entrata, Cb'a noi fu cbiufa quella porta innanzi: Et,poco ftando, vdimmo pn frido grande; Onde, affiffatigli occbi alle fiffure, Vedemmoaßpetto borvibile, er pietofo. Era nelletto tutto pien di fangue e Morto corcato il mifero e znazarbo, Ef fopra lui la madre tramortita.

Stana Caleftrituttalieta in vifta; Co'l ferro ignudo fanguinofo in mano: Corfo allbor la compagna i dar notitia

- Diquefto fatto harrendo al Signor noftròs
- Et io rimiafi à riueder il resto.

Poi che in fe fú pur ritornata alquanto
La Imperatrice, il fuo figlinol mirando. D'afpre ferite trappaffato il petto,

- Dife quefte parole amare, er meite:

Odel caro figliuolo
Infelice reliquid, corpo effangue ;
Quanto diuerfamente
Da quel, cbio io ti lafciai,
Etche dite ßerai,
Hor ti peggio prefente?
Dunque, chi bà parfo fi innocente fangue's
O, tu, che reggi Stelle, Sole, © Lund
Di pena andrà dis iuna?
Fanne,fanne vendettd
Contra questa infedele,
Scelerata, e crudele :
Manda dal Ciel Saetta,
Che la leui dal Mondo,

- Et la condúca de l'Inferno al fondo.

Dоие, douc è fuggita,
Omifero figliuol, la tua bellezza?
Oue le rofe, ei gigli,
Cbadornauan il polto?
Ths chogniber mibai tolto

Co' tuoi pietatiartigli,
Letwanai, fera cruda, bomai di vita oums $\boldsymbol{C}_{\text {ofic }}$ compita fia la tha allegrezza. ind. Satialdatua fierezza
In quefto corpostancos
Et, fe ciò non t'aggradx;
Porgià me quellappada,
Da trappasfarmi il fianco.
Se ciò negbi, bai gran torto,
Che fola fon, che il tuo Anaffarco bá inerto
Al qual parlar ella rifpofe allegra : , ta
Quefta, quefta dia glonid,
Quefto il fuperbo fasto, il fcettra chiapo
L'7mperial fcanno,e'l manto
Cbe la Giuflitia eterna
Del Re, che ne gouerna,
T'bà riuoltato in pianto.
Come il Crudel Bufininon figloria
Del configlio empio, dato a quel Re giustos.
Né il ceelerato, e ingiuftos
Del Tauro Ereo inuentore,
De la jua maligna opray
Cofi quel, cb'e di fopras
$V$ uol, che deimio dolone
Tu goda breuementé,
Et sij non men di me mefit, of dolente.
eVas poicico fattoparte
Di quelld, che bramai, vendetta giuffaly tet bo guftato afai ,

QVINTO:
Soprail ferro bomicida il lato Jtanco e Appogiata, il fe pocir fuor de te rene. Cofi in terva cadeo, mostrando molta Di tener cura quelle parti afcofe, C'bonestadese Dergogna afconder cura; Et in brieue fpirò, cbiamando fempre Ouel nome, ci'amò più che la fua vita. In:quefto il mefto Imperator arritua, Et, fatta in fretta giu batter la porta, Si getta dentro al talamo infelice, Et Diffotanto fangue, (is tante morti, Fremendo borribilmente, in terra giacque, Et in mezoà la figlia, à la conforte, T्र:acento, fece à noi mirabil moftra Del gran poter de la polubil forte. 'Peròs'alcun pe'l fuo stato confida
Viuer vita felice lungo tempo, Penfi, che può cangiarlo ne giomo folo: In queff'1mperator quel, che pur dianzi Era felicitid fomma, e contento, Hor tutto e rivoltato in on fol punto Tianto, morte, dolor, vergogna, e dinno: Et à luid̉ogni mal più horrendo, brutte, Che $\sqrt{ } \mathrm{p}$ pofa penfar, parte non manca: eWa vedetelo lui, che di fuor efce, Tedete i morti ancor portati fuore. - Bettacolo mefto più d'ogn' pno, Che poffa buomo mortal imaginaryi: Qual nimico piss fiero, empiose crudele.

Non bairebbe pieba d'zn cafo tale? dififu Mijero,doue vado?onde mi volgo? Dousjlieta fortuna, ouè Sei gita? Qual antro Solitario,ò̀ caua rupe Quefto poco anzilmperator famofo. Inuitto, trionfante, e e gloriofos, Riceuerd, d'ogni confortio bumano In tutto priso? oue ftentando in bricue Il fuowiner finifca, of if foi mali? Tu, pietofo Signor, cbe l'miunerfa Con eterna rayion reggi, é gouerni, Padre di tuttii Cieli, © © della terra, Che con la mente trad volgg, © riuolgi ogni tempo, ogni etade, © Stando fermo Caufit moto perpetuo, cheproduce; Et folo pafce in aria, in mar, in terra, Gli buomini,gli animaig li augelli, e $i p e f i_{s}$ Le piante, 'l'berbe, ei frutti d'ogni forte. Se fenza il tuo voler lbuomo non muone Né pie, ne man,ne linguado penfier forma, Qual error mio peruerfa, ò qual di mente Folle penfier mi Jpinfe ad opre indegne. Già, s'io miraua il bel camen, cb'addita $\mathcal{A}$ tutti la tua man, si graul eccefßi Fugsir potea; fe le tue voce ardiura; Non mi torcean dal ver falfe sivene. Hor ecco, mentre, fordo, io non tafcolto; Travio dal dritto, e in precipitio cado. Tha, Sacro Signor, di cui la mente inuitta

Volgon vario dolor tutta foffopra, Come volgon tal'bor l'onda marina ${ }^{\prime}$ Del mar Icario, all' bor, che iratt, e fieri, Rompon le Giouial nebbie il Notho, ' ' l' 'uro Per tanti cafi mefti, ej Atrani morti; Ond anch io vo di rei penfier si onufto, Cbe l'rfata arte di parlar mi manca, Tratto da quel defio, che in me mantiene Cura del poftro ben, più che del mio, Vengo à dirui, signor, che per tai colpi Donano alt'buomo i Dei lanimo forte, Che non ne' lieti : ma ne imesili tempi D'acquiftar lode bà gran materia fempre, Se il vero paragon fi fa del'oro, Quando sil foorge de le fiamme in mezo, Cofinel foco di fortuna aunerfas Di noi fcopre ciafcun il valor Dero, Ke lagrime, alto Sir, che fuor da glioccht Scorron cadendo per la faccia mefta. Et reftan parie fulla barba bianci, Come ne giogbi d" Apeñnn neuofo Caddon le goccie da più parte ßeefe, Quando, tornata a noi la Primatiera, Zefro il fiato fuo tepido pira: Riffringete, Signor, fermate il core, Qee vi lafciate vincer dalla doglia, Et, benche queflo nel prefente Jlato A boi ion duro : mà impoßibil, paia, Tutte le cofe il tempo al fin eftingur

## A T T O

Si conuien à gran Rè con cor conftante Tolerar ogni mal, ogni fortuna:
Terche, $\sqrt{ }$ come nelle immenfe torri
L'arme irate di Gioue prtan più Jpeffoj Che ne le cafe baffe, cofi in poi
Ha magjior potesta l'empia fortuna, Cbe ne gli buomin piu vili, é più plebei: enca voi 乃rezzar douete ogni fuo colpo, Come dogni faetta i colpi fprezza
Del Tauro altiero il ben fondato monte. Hifi.Troppo, ò fedel, estrauaganti, of grandi

Sono i miei mali,e il mio deftin crudele: Perduto bò in vo fol di moglie, $-j$ figliuola, Il maggior feruitor, cbe pnqua buom perdeffes. Tutti di crudel morte, \& per mia colpa: Che vie piuts tofto a' feminil ricordi Volfi, ch'a' tuoi faggiparer,dar fede. Son come il marinar, che à mezo il mare Fieri venti combatton d'ogni parte, Che,mentre Studia con ingegno, do arte Saluar la naue, or la fua pita infieme, Leuafo da trauerfo onda tant'alta, Che del gran vento vrtata, empie la naue. Tal, che ei perde il timon, l'ingegno, e il core. Io peggio, io fento à manifesti Segni, Cbe fono effofo à cbi gouerna il Cielo, Perimiei troppo graui, empi misfatti, Et che egli è quel, che meco hora combatte. Quanto piu lunga fie dunque mia vita,

Tant

Y'anto più vergognofa, co trita fia,
Et cederò,pofiia che ad buom mortale
Nan val contra del Ciel difefa alcuna.
E,perche è vergognofo al'buomoforte Lunga bramar non honorata vita, $\mathscr{A}$ lmio calamito ofo, afflitto ftato Non fcorgendo rimedio alcun prefente, Pria che mi fcorga con la propria vista Sprezzato da' nimici,e in odio a' miei, 'Non potendo augmentar col viuer mio A le malte uittorie bonor alcuno, - Wa forfe obbrobrio,dishonor, ér danno, Piu generofo giudico il morire Hoggi.d' bonefta, uolontaria morte, Che uiner con timor di mille mali.
Tha.Gid non parlo, Signor, ne u'ho parlato,
Perche mi penfi di leuarui in tutto (ofi gran duol, che'l cor d'occupa, ęi fenfi: Che, sio credeßi cio, fimil farei esl (birurgo ignorante, che linfermo Guarir credendo al mal, quand'e più ardente. Nel fuo principio, medicina appoggia, Che lo purgi, ò rifaldi:ò à quel, che penfa Ta la fica immatura, © © tutta verde, Trame formento, er fuor ne caua latte: Ma ßperoben co' miei fedel ricordi Farui patiente, é atto à tolerarlo, Finche da fe $\sqrt{2}$ fcemi, ơ fivifolua. Ne le mifere cofe, © infelici,

## A T T O

Ef facilad ogn'pn fprezzar la vita: e M. , chi patiente le miferie porta, Fà quel, che ficonuien à on fpirto franco, Simette fotto i piedilil fato altero, Et, mirando la buona, er rea fortuna, Inuitto fempre il volto fuo dimoftra. Voi ciò farete ancor, alto Signore, Se virifoluerete, à voler farlo: Che l'huom fempre è Signor d'ogni fua voglia, Se fi vifolue di non effer feruo. Et, fe per poinon pè cara la vita, Cara di fua Signor,per tutti noi; Tutti i Popoli meco, 代 i vaffalli Supplici priegancon la faccia mefta, che vi placcia d'bauer pietd di loro: Non gle lafciate in man de' fuoi nimici, Che in dura feruitù gli mettan tosto. - Mef. Alto signor, qui a baffoe giunto un'buomo, Cbe dice effer Orthano di Sebasta; (erca entrar con inftanza, eo portar dice Fclicifinze nuoue du voftra Altezza. Hif.Laf cialo entrar, e à me guidalo tosto. Quefo Oithano potria nuoua recarmi, Cbe nutuer mi faria men trifta uith.
Tha. E questo quel, che il woftro primo figlio, Che di Selambria bauestesmentre ancora $V$ 'era cognata, fù à nutrir mandato, Nè di lor poi s’è intefo alcuna nuoua? Hif. Quefo iq quel deffo a punto. O grande Iddio, Rifguarda

Rifguarda alquanto me, benche nol merti. Tha. Eaccia il Cielosche tal §i mostri à noi, Qual dopò perigliofa, afpra tempefta il folgor cbiaro a' nauiganti appare . Orth. Dopò tanto penar per lungo tempo $7 n$ dura Seruitu, Sacro Signore, Ringratio il Ciel, che m' ba vidotto Saluo a Al uenerando two degno conßpetto.
Hif.Et io ti ueggia uolontier: ma dimmi cbè del glinol, che da nutrir th diedi? Ortb.Euino, fana, of pu de' granguerrieri, C'boggidi peda il Sol Jopralaterra;

Thba, Gid D'bo detto, Signor, che non conuienf -Diperarí del ben, per eafi auserro, Che il ben vadietra al mal, eil mal al bene; Come di ciò voi fere al ynondo effempio. Hif. Doue fete ambi flati si gran tempor?
Orth.'per pbidir a' thoi commandameinti, Alto Signor, eranei Colchientrato, Del qual folo paefa eri signore, Per far mininatriril tno figlinolo, Et, caminando wn dì dietro marina La tràil Phafi,e il Canilo, bauendo in braccio Il picciolo fanciul, tred onamalucchi Diedi improuifo,che fmontati in terra, Hauean larmata fua pocolontana, Che il mar maggian forrendo, er le Zabaccbe Giua bor rubbando, hor comprando fanciulli,

## A T T O

Da'Tartari, Circaßi, Go da Mengreltià Perche, come faper deue tua Altezza, Queftiriefcon poimiglior foldati, Che fian nella militia del Soldano. Quefti, tolto il fanciullo, © la Nutrice. Et me, tuttone traffero in Egitto; - Vie lafiar nella corte del Soldano, Non intefi di lei mai cofa alcuna, Nel loco d̀ ciò ordinato fù il fanciullo. Tra molta moltitudin de' fanciulli Nutrito, es infegnato di doprar l'armi, Et ne la etade giunto di vent' anni Riufci il miglior guerrier di quella (orte: Nè batendo it Soldan guerra, ito è perl mondos. - Thoftrando il fue valor permolte parti, - Talche il fuo nome è tanto illuftre, e chiaro, Che forfe fi famofo altro non viue. Effendo giunta al fin noua in Egitto, Ch'egli s'era fermato in pna Corte, Che il fcoprir non potea danno arrecargli, Fei palefe al Soldan, ch'era tuo foslio, Il qual, fattomi por in libertade, Mi dié licenza, onde à trouar ti venni. Et, per finir bomai, quant'hò da dire, Sappi, che quel guerrier fi ardito, e franco, Che tante proue in two feruigio ba fatto, Cbè chiamato Anaffarco in questa Corte, Etuo figliuol, er ciò farotti chiaro, Quando vorrai, con evidenti fegni.

Laffo,

QVINTO.
Tha Laffo, come fen'e $\sqrt{6}$ prestamented
Da noi partita cofi gran 乃peranza,
C'ba fatto a noi in tanti aunuerfi cafi, Come in of cura notte, il lampo chraro, Che in tenebre maggior lafcia il viandante?
Orth. Perche queste parole am are, e meste?
Et perche il Signar nostro, cofi fmorto
In noma tal, Senza parola dirnai
S'e partito da noi, ne pur mirarmi?
TMa. Cali troppo inauditi
fn quefta cafaoccorri,
Orthano, intenderai.
Hoggi eAnaflarcoè morto,
Beuendo atro veleno,
Per cammißion del Padre.
C'bauendolo trouato
Nel giardin con la figlia,
De la qual era fpofa
Fatto Secretamente,
L'bà condannato à morte:
Nèquil l'empia fortuna
Fermata bà la fua sferza
Cbe Caleftri, ßpofata
Al Rè della Cilicia,
In vendettadilui
Il nouo pofo morta,
Et la pietata madre,
Cb'era fata cagione
Di mortead Anaffarco,

## A T T

- ccifa poi fe fteffa,

Di fangue, ஸ゙ di fpauento It di miferie tante
Empita hà quefta Corte,
Che mai pà non fialieta.
Drth. eMorte, che fola imiferi felici
Fai co'l tuo colpo pguali,
Perche m'bai fi gran tempo
In dura Seruitù tenuto in vita?
Forfe per far, ch'io proui
In questa vltima etade
Tante pene, e tormenti, ch'io foftexges, Vedendo tantermorti,
Onde non refta germe,
Di cofi illuftre, ev gloriofo fangue.
Che tanti Jatiregga,
Perche non bà l'Egitto
Queft'offa mie infelici in fe fepolee?

## Se tanto mal douea



- famofa città diTrabifondas

Poch'annisi felice,
Hor infelice, piangi
Zatua infelicità maggior d'ogn'altra;
Piangi il fangue Imperiale
De la tua Principe $\iint$,
It de la Imperatrice, é del fuo figlio :
alce lagrime inaudite
Trowas $\mathcal{O}$ di pianto inufitata forte,

Che fia da pn polo, à l'altro, Dal baffo Inferno,et dal Ciel alto pditos Se puol pianger la morte De l'bosorato, \& degno Cauaglier, che douea reggerti prefto, Del piú faggio, ef ardito, Forte, cortefe, co pio,
Cbin terra prque formaffe la natura Cbe d'ogni gran cittade
T"bauria fatta Regina
Chogni gran fatto di più antichi Herool Hauria of curato in tutto:
Hor è prostrata, e morto.
In tanti affalti, in sì crudel conflitti:
Il fuo deftin crudele
I'bà conferuato illefo,
Per farlo poi morir di man del Padre.
Dunque quella fortezza,
Che fuperaua ogn'altra,
ouella immenfa virtù, che d'alcun'altra
Non fú mai agguagliato,
Dousa dal padre proprio effer eftinta ?
Cafo troppo crudele,
Da muouer à pietades
Tigri,ferpi,leon, © bafilichi.
eAJ. 0 troppo anuer $\int$ a forte,
O di troppo funeSto à queflo 7 mpero;
Perche tante pittoric
Tanta gravdezza al signor nostroeccelfo?

OCielo? fe poleui
Cbegli, vedutut.poi (con peneapena
Nel crudo inferno notei)
De' jwoi più cari tanto Jangue ßarfo,
Tante xuine, © morti,
Dal dolor vinto, volontatria morté
Procacciafle à fe stefo?
Fba. Cbiron tanti Ingultiv verfo noi
Uien piangendo sì forte,
Si mefto, er tribolato? poglia il cielo, che uiua il signor nofto
Che questo èil cameriere
Pii fido, \& piu fecreto:
Deb dimmi, $\mathcal{A}$ foro, qual cagion acerbab Con tanta diligentio
Ti fagliocchi, er la voce
Intentia ja parger lagrime, o lamentí.
a-AIJ. Cofa alcuna figrave
Occorrer non poteas;
Ne di tal danno à quefto impero afflittõ
Il noftro Imperatore (Abi, che noñ bò parole Da poterlo eßlicar) è Senza nita a
Tha.Laffo, ben mél penfai.
Ma, con chemorte, dimmi,
Sepur lo fai, abbandonò la uita?
Et che diffe morendo?
Che fon bomai ficolmo
Diduol, dirat, di pianto, ér di dipetto,

Cbogni poco, chactrefia;
Non potròtolerarlo;
Cofi feguirò forfill mio Signore.
AJ. Entro a corte cortine
Nè dorméndo, nè defto
Staua io nella anticamera rincbiufo:
Quand'egli, dentro entrato,
Cbiufa la prima portio,
Et giunto all' altra piu ripofta farros,
Cbiudendo quella ancora,
Die principio à doler $/$;
Ond'io, de le cortine uscito in frettas
Pof il'oreccbie al l'ufcio,
Eudï queste parole;
Tofcia, che i miei peccati infamise borrendis
Ete penfier nefandi
De la mia Stolta mente
e WC'banno fattoäbbracciar gli empiconfzglis
Cbe fon stati bomicidi
De ifigli, é de la moglie,
Et che gli irati Dei contra me accéfí
Cercano giuflamente
Ditanti error uendetta,
Il tempo è giunto di finir mia niths
Prima che uie maggiori
Qualche altro cafo friano
Taccià le mie miferie infami, et appre
La vita dee bramaris,
Quandolbiome felice;

## A T T

Odi felicitade in peme viue:
Io, ch'ogni ben bo perfo,
Ne fpero altro, che pianto,
Da vna prigion of cura, horrenda, ebrutele's
Questo Stame rompendo,
Fuggirò in libertade.
cNentre quefto dicea,temend'io,quanto
Occorrer ne douea,
La porta in fretta aprendo,
Con la chiaue, che in fen ogn'bor portaus.
Non fui fi tosto dentro,
Che il vidi in terra stefo.
D'apro coltello trappaffato il petto:
Et, dicendo, che à canto
A fuoi cari figlisoli
Foffe fepolto, abbandonò la vita.
Cofi mort'e Hifitafoo,
Il maggior Rè del Condo,
Chiaragloria, \& plendor, folo fostegno
Dicofi grande 7 mpero.
Dunquetutti piangiamo
Tanta noftra miferia, ev tanto male.
Cbo. Vana pperanza, come
Troppo infelicemente,
Quando $\sqrt{2}$ crede men, morta trabocchis
Dopò tante vittorie,
Dopò tantitrionfi,
Dopò l'acquifto di fi immenfi Regni, In on giorno douer,

QVINTO.*
senza guerra d'alcuno,
Spengerfi in pace cofi grande Impero; E Imperator fi chiaro

- WCorir di propria mano, Hauendo prima egli medefmo vccifo
L'onico fro figliuolo,
Si valorofo, e forte;
Veduti ancor di fanguinofa morte
Moglie, Genero, ef figlia Tutti in on punto morti?
Come trouam potrem lagrime vguali ca cofi gran dolori?
Nè il duol, quantunque estremo
Ogni dolor di gran lunga trappaßi,
Può agguagliarfi al gran danno,
Cbe in di tanto funefto
Ouefto gran feggio 7 mperial riceue.
Ma, Se qui altro non refta,
Ritorniam dentro bomai,
cAndiamo à procurar l'e $e$ Jequie a mort? Degne del ftato loro, Et qualche buon gouerno
$\mathcal{A}$ tanti Regni, © co cofi grande Impero.
Tha. Cbi brama, che fit tolga
Da quefto ondofo mar, mifero, e infermo,
Il perigliofo legno, ond' buom è guida, Et giunga faluo in porto;
In quefto Imperator, poco anzi morto, Difperato, co afflitto

A $\quad$ T $\quad$ T $\quad 0 \quad V_{0}$
De la fua mente fida, Gliocobi Jereni uolga;
Che, forgendo i gran Re non bauer fchermo, Cbe gli afolua dal fin, che gli bà prefcritto
l'ira giusta di Dıo,
Forfe diuerrà buon, fe già fù rio.
IL FINE.

Ang.A.AS siov


[^0]:    Appreffo Fabritio Zanetti, M. DCIII. Conlicenza de' Superiori.

[^1]:    Del grande 7 mperator più che la pita

