%aaa

&V Corse per l’onde già di speme piena

la navicella mia d’aver buon porto

dietr’ alla stella lucid’ e ·sserena,

onde el giovin tempo in suo diporto

lieto vivea, con dolci fiamme accese,

quasi già certo del mie gran conforto.

Ma nuov’ uccel per l’aria giù discese,

che la mie speme per sé tolse et prese.

%aab

&V Amor, dapo’ che tu ti maravigli

della mia greve pena,

el tu’ arco rafrena

et del tuo servo, omé, pietà ti pigli.

Se tu ti maravigli&T , o mie signore,

tempera ‘l colpo tuo feroc’ e crudo

che ferì ‘l petto, e non ti fu onore

trovandol disarmato et sança scudo.

Ma’ cor gentil fu mai di piatà innudo,

ond’io vinto rimango,

et s’i’ mi dolgo et piango,

non voglio, Amor, che ·ttu ti maravigli.

%aac

&V Amor, dè, dimmi se sperar merçede

si può giama’, per ben servir con fede,

perché, dolce signor, se ‘l mie servire

non si dé meritare,

quest’ angosciose pene et lo martire

no ·lle potrò durare:

dè, signor caro, fa’ che ‘l ben amare

merto riceva di suo ferma fede.

%aad

&V Amor mi stringe assai più che non sole

contra stagion, che può et sa et vole.

Né per vari accidenti cangio voglia:

po’ ch’Amor lo comanda,

m’à più fermo che mai;

et è tanto piacevole la doglia

che ·ll’animo trasanda

in dolceça di guai,

e ‘l discreto pensier dice «Ben fai!

Ch’a nullo amato Amor perdonò mai».

%aae

&V Sofrir m’estuet, et plus non puis durer

le grant fors&[e&] d’amour:

je fort languis, conj&[ur&]e en grant doulour.

Vidor gli ochi mortal, di raçi accesa,

fiammegiar una stella, al mondo un sole;

la vista mia non poté far difesa:

passò el razo el core, onde si dole.

Non val sospir, non fé, non dir parole,

en grant doy&[l&] est mon cuer,

je pourport esperans’ in douls’ amour.