%aak

&V Chi vuol veder l'angelica belleça

miri sott' un bel velo

et vedrà più che non ci mostra 'l cielo.

Se 'l ciel ci mostra el sol e ·lle suo stelle,

quest' angelica dea

ci mostra 'l suo lucente et gentil viso;

mostraci le suo luci sancte et belle,

et quando men lucea,

avançò di belleçe el paradiso.

Per Dio, mirate el suo sacrato riso

sotto candido velo,

che d'ora in ora ne fa invidi' al cielo!

%aal

&V Da tanto disonesto et reo fervore

fermo son di partire,

ché non può più sofrire

l'anima, et stare in te, lascivo amore.

E' mi ricorda a' rischi, che ·tt'amai

menato, e a' casi, et gli angosciosi affanni

..........

..........

..........

..........

&[...&] granda fanmi,

né ·sso veder come me ne canpa&[re&].

%aam

&V Dè, dolçe Morte, cavami di pena

da poi che per seguir non ò più lena.

Che debb' i' fare, o mie signor Amore,

che m'à' fedit' ed ella sta crudele?

Mancami l'alma come neve al sole,

nïente vale el mio esser fedele.

Et però, Morte, stendi le tuo vele,

che vita m'è, morendo, uscir di pena.

%aan

&V Dè, fa', per quella speme et fede ch'io

ò adposta in tuo biltade,

non sie con crudeltade

rimunerato 'l mio caldo disio.

Temo che 'l fedel core

per tropp' acces' amore

non chiuda gli ochi alla suo vita in prima

che quel dolçe splendore,

d'ogni belleçça onore,

faccia de' mie sospir picciola stima,

né ch'io dall'alta et glorïosa cima

di vostra graçia pieghi,

sì che 'l bel viso nieghi

dar confort' e piacere al voler mio.

%aao

&V Dè, passa, temp' amaro,

che ·lla mie vita sprona!

L'anima s'abandona

s'a mie fortuna non pongo riparo.

L'animo piange et tutto si divora,

perché già fu di gratïosa donna;

àmmi lasciato, ond' io la chiamo ognora,

ferma mi sta nel cor più che colonna.

Ma ·sse troppo sogiorna

la suo cruda partita,

farà mancar mie vita,

tanto mi fa de' suo begli ochi caro.