


## ILLVSTR. ET REVER ${ }^{\text {mo }}$. ${ }^{\text {RI }}$ ET PADRON MIO COLL.简

AV E NDO rifoluto di dare alla Stampa, le. precentimie fa tiche mufichali, primo parto del mio debole ingegno, non doucua io rafsegnarlce, \&c conffecrarle ad altrap perfona; che i V. S. Illuftrifsima \& Reuerendifísima, , alla cui fervitú di prefente
 per fua benignita, mi nitruouo; ( Ienza mio merito alcuno;) fe
non yoleua dimoftrarmi toralmente ingrato di tanti beneficij, \& fauori, che ella mi ha fatti, \& \& ifnififica con İaltezzza dellianimo fuo, di volcrmi fare alla giornata : oltre che che lemedeme fatiche, fe hauefsero fentimento, dirrebbono, non porerfi, ne vevolerfi dedicare ad altri, ,che a a lei; percioche riceodirrecboono, , on poterfi, ne volerfi dedicare ad altri, che a leei percioche rico-
nofcendofi illeno deboli, e calse; hanno molto meftieri della grandezza, \&alnotcendofi elleno deboli, e balse; , hanno molto meftieri icllla grandezza, \& al-
tezza di V. S . Illuftrifima, \& Reuerendifima, che le difend tezza di V. S. Illuftrifima, \& Reucrendiffima, che le'difenda, \& \& protegga,
Aggiunga clla dunque, alli molti fauori, c gratie fattemi, quefta; di Aggiunga a clla dunque, alli molti fauori, e egratic fattemi, quefta, di gradire il
picciol dono, come fuole (in fegno della mia molta deuotione, che le tenol picciol dono, come fuole (in fegno dellla miag moltad deuotione, che le tengo) con giori ; mentre per hora mel le inchino \& Ic forcio huile Rgarmia fatiche magi di 2 I. Maggio 1616.

Di V.S.Illuftrif.s.\& Reucrendifs.
Humilifs. \& obligatifs. Scruitore


Ma fe miftoè con quella il candidettogiglio, ò comed bella. docomè̀ bel


Cost la viaa roa
Che nel candor diberla gaancia pplende
Coolavagberzafnal lanima accende
Ma femances il bel fangue
Del porporato fiored ocome langue,
Difopora Anior net tuo ginail vermiglio
Refland io pugoiquirar rófa, e bigioa
(4)

 II centi Chi vha fatto auare De bei rai licenti, Stio rimiro i voftri iguardi Scorgo fol falminije dar-

 II di,Scorgo fol fauille, e dardi, Néveder sópíuquel rifo Cherendea fi vago il vilo: Nè ve-

 der oòpiùqqael rifo Cherendeafivagoil vifo: Vezoofette,e care pupillete ardentichivha \%

atto auare de bei rai lacenti, Chiv thaf fattoauare de bei rai licenti.
是!

- Chi vha fatto ofcure Pupillette belle
Che ferene, $\delta$ P Raffembraui pelle Chim'ha eotoo i dolcirai Dillo Amor ff tulto fai


Non püù idegnofete Rimirrar 1 ivogito,
Ne piut fuperbete Ne piul fupcrbcte Che veder sio noon voffes Vofrrirai difdegno accedi,
Puopilcte, cin in info dolo Pupilctte, c in giuflo deolo
O ridete, io preado il vils. Al foaye canto.
Altero canoro Alcero canoro Del bel lume il vanto
Etra mille ffille, Etra mille ffelle, c mille Fulgidifitine papille
Splendictere viche, e oote Piuldi Cintiase giuid del fole Vezzoferrei).

 h do gobe b b beecehdo g

tiepidi,e lie ui, fia to de la mia viea, aure d'Amo-
畋 $40-1=0-1+0-1+0$

 P 1 -

 di ai voi foltrahetez dolce portail core.








 Cchiettiamati Che mingeendete Perebe fpietati Omai pid fiete明效
 Splendia' (ereai Di gioia pieni Splendin' fereni Di gioia pieni $54+2=0-0=0$


1. Credi miocore
$\begin{aligned} & \text { Ch' ogn hor pidfort } \\ & \text { Fiad me lardore }\end{aligned}$
Sino alla morre
No gis chi tenti
Far mene ardeaci
I mied forpiri

Stio non languifce Per te mia gioia
Sio non parico 10 tofto moial M2 s'io t'ihonore O mio teforo Caggia in piec
Tua eritace.

Ella fanciulla dal'vifo rofato chem'haipriuato dimia libertade habbipic-
E-

$$
-1 . \mathrm{A} \quad 1 \mathrm{~A} \quad 1 \mathrm{c} \quad \mathrm{~h} \quad \mathrm{~h} \quad 1 \mathrm{l} \quad \mathrm{~h} \mathrm{k} \text { g hb }
$$

4 \#1, tadeal'mio graue mateire Bella fanciulla noomi far morire Encoren


Bella fanciulla nonmi ' far morire.

1 Oranciuperta da grocehifidenti staci ${ }^{1}$ Opargoketa dalla bella bocea Che filucenti moitri tuoi bei rai Ondẹ tabocca, di dolecezzavn'mare Pon fine ormaial mio graue martire
Ofanciulletta aoo miaz mortire.

O doorellerta dalle Ciglia belle Doue due teqle aciidang t mio core Habbidolpraral miog grave martir Odonzelletta noo míar morite.



Egliocchi luceati chiz forza di foco In rifo, \& ia gioco, In


rifo, \& in gioco,
Tornate i tormenti Begliocchi lucenci fo tanto v'ho-


voro Volgete pictoli queiraggi morof, quei raggiamorofs Vedate, chtio


時 $0-0=0=0$

cheritorti inanelletti Difcendetciaftale rofe Dé le guancie rogiadofe.


Difcendece ia frad le rofe Deleguancierugiadofe.


2 Vive fiamme ood'is coc arle, Belle chiome pellegrine
Ch'oodeggize allaura (parfe. Sull gatacie porporine Allaccizer il petto mio: Libertade 1 Dio 1 Dio.

Olci folpiri dolci martiri dolce gridate Meree pietate dolce gridate Met-辁 $93=0$
 ct pietate
$4 \times 3$ ohime gridate for te chiofonvicin'z mor 5 $\frac{1 \times 3 x}{\substack{40 \\ 3}}$



1. Frritoinficme Con dolce peme
Tenet in vita Tenet in vita Beapuo roftra virtute
Recari piagh'estiter Recar'piagh'e falate;
5 Etu mio core
Specchiod'Amore
Attendij Ardito
Nefruggir ravito
Ne fuggir colpomai
Cliechadala
cichada doicirail.

4 Dehluci raghe
Delle mie piaghe
S'el'miotormicato Sel mio tormento
voffo conteato Ferite, fin'chiotomo Per factarmiogn hora;



## 

is $0 \quad$ h ga $\quad 1 \quad$ e eceb h d A

Rmil la ingra $x^{2}$ chi' mici fo-E-
 Spi bi rii piànōmi ri piùámiEs


 pial lan sui
 ma ar ${ }^{2}$ de ilcor mi - Nóte'ldif' i


Aforella ouve ti afcondi Douefuggiohionè che fai Torna iodietro, $\dot{0}$ almecríripoodi
E-03-2




Noavoler arami morite, Nonvaler fatinit morimy re,
京
-
is Sè taparticchi mi aita Se enn vid chiimi mianfola
Che (ard della miz via Scoux te mifera, e fols Non partirced Filli afpetta
Non faggir con tanta ffet

```
3 Pria che parta ohimè rimir Quefte lagrime cosenti
Vedi il cor ch' morte Senza gtochil moirte ferira
pathorill Paftorella ferma il pieche
Qoffia fia 12 nia merecde.
```

4 Ma tu ingrata i me ten' fuggi $\quad$ s $O$ cradele e chì phit mai
 Sai bea tù che mi diffruggi Co' faggire, e partect'voi
Dimmi almenod Fillia dio Morrd poi liecoilcor mio Chi languired tuoi bei rai
Vorrd pui fe mé dipprezxi
Fugit pure re di pentiza Fuggi pure ra di pentita piangerai quefta partita.
\%ithoien


 Vando il labro ti baccio Gufto dolece amorofe foauifitime $x$ rofe, foxultime
 H-9

 H

$$
\text { Dolci,e gradi } \quad \text { एe teche perviral d'A mo re,che per virthl diA }
$$

$$
\text { E8 }+5
$$


 mo re,Orail bel ta brodva'A pei\&o



> Se begl' occh' 'io ti miro Scorgo leggiadre e belle

Scorgo leggiadre e belle
Lucidifitime felle,

Efron' founi dardi
E per virti d'A
E per virtud d'Amore
Ii bel guardo or mi anz, or piaga it core.

R
Imirate luciingrate II Jolor de la partita Mia partire


E morite, Occhi belli aita aita
Ritornetlo.
Ej- 0


8

Ah ritrof,
Ah idegrofi
Voi freczzate il faon de carmi, Luci fere
Voi gridate, all'armi,all'armi.

1. Voftr' ardore

Strugge il core,
Che vica meno 1 poco i poco, Chii laccende Non minteede Epar grido, alfoco al foco.

4 Cor ferito
Spexza ilizeciormai partiamo Nom mercad Non ha fede,
Non tardar,andiamo, andiamo.

5 Mic fazille
Opupiue
Sol doante al petto mio
Vottri fouardi
Faron dardi Rimanete i Dio Dio.

Vdo Arciero Che fi altero Vai giocando Efeherzando Vaigiocando E fecherzando
呺三二
 Ta cheicoriveceidi，ftruggi ${ }_{4}{ }_{2}$ ， $\qquad$ $\times \quad$ eis



Vialontano hormaitea＇fug gi．



S
 b $g \quad b=i \quad i \quad c \quad b \quad g b g \quad b \quad$ b $\quad$ b $\quad$ bla $d$
 Ex：
 \＃ if to fereai Forzat purchiopiagz e peni，Vò penare cormio Vò penare cor mioper ben a．




F立
Hili vezzo f2，Filli amoro
噜地
 Es




| - Se nel too vifo |
| :--- |
| Rimiro fifo |

    \(\mathrm{V}^{\text {Ramirol }}\) hict fren
    Di Atelle pieno
    Splendan piud alrai
    I tuol bei rii
，Com oro belli Son tuoi capellf
Gasocie gradite Gaascie gradite Guancie fiorite
Sono 2 vederle Sono a vederle
Di roffe，e perle． ＋Ere quella amat Ena quelis 2 mata
Bocea rolata Amor ripone II paragone ${ }^{\text {Dog ogi ricchezzas．}}$



Oapiùd＇amore Non piuld＇ardors，Peacò tormenti，Dogliofi accenti，Alla mia

 $\qquad$
gioiz，Faggaogni seiz，Alla miz gioiz，Fugga ogaino ${ }_{i}{ }^{\text {i．}}$


3 Ar mio gioire E nel＇mio petto Vius il diletto Eterna fía
La gioiz mis

4 I 0 pipirati Giorni beati
Men＇vo pafindo Dolece cantando O dolce vita
A mek gradita．

Noo fian＇piut mai Cli iguardi amati
Fierio o foietai Fierio O Spietzati ${ }^{\text {Minden }}$ Splendin＇freceni．



 Oi fete bell2 ma fete crudele A chiv"̇ fedele A chiv vè fedele,
 Oi fete beila ma fete crudele A chi v'è fedele, A chi v'è fedele,
 Oi fete bella ma lete crudele, A chiv'è fedela A chiv'è fedele,

 Che


 Fortunato Fortunato faria quel core chiar def-



 1 HE 0 ua forta na fem bri, Döna getele,


  Al crefipo,al biondo crin'per Paria (ciolto; Al crefpo,al biōdo crin'per l'ariz fciolto:


volto; Al erépo,al biondo crin' 'per I'aria Cciolto; Al crefpo,al biṓdo crin'per Iaria Ceioteo;


 H1.

 Aedel Celefte Zafin ron Lapalla，oue rifiedid tat telo re，E＇ilmi－

hoob b

HE－1－
fero mioco
HtB＋
H＝A feromioco re．


 H二：ーN Vexzofetta dalla a chioma d oro dolce rittorod＇ogni mio torméto Dhé fa côtcenton


> Vezzofetta dalla chioma d'oro dolee riftoro d'ogai mio torméto Dhe fı cōtéto il


mio grave martire 0 Vezzofeta non mi far morite

atio grave martire O Vezzofftea mon mi far morire．
勍 $\qquad$

3 O Ritroferta ch＇hai G bello ilieno
Dhe fi ferceno il mio doleote fato Ef felice il mio grane marrire
ORitrofetta noa mifar mocire．

4 O sdegrofecta chihai fi crudo il cor Onaid ardore il tuo beifeno aecee E dolce rendial mio grane martire
O Sdegroofeta 000 mi far motire．

3 O Giournecta dalia bella mane Non far＇ch ín rano io pocnda la mia fede Ma di mercede almio grave martile
O Gionaceta non mi far morire．
s O bella figliz dal fozue rio Volgimi io vifo，ormaidole，e epietolo O Bella faglia non mifar＇morice，


$180_{0}^{\text {PRIMAPARTE. }}$
 $S$

Piega fígega la vela Noe:hiero Spiegal fpiegala vela Nocchiero Odilauretta che


 retta, che fpira fecooda Odi irauretta che fira feconda D'argetea fpuma fa bī̈cheggiarlion-
 fpita feconda Odi Faureta, che fpira fecooda D'argontea fpama fa biācheggiar I'on.



la cerulca Reina fu la calma marina

 Ei = notatore armento Lampi diffocde di fquamofo argen to. Ext:
$28 \quad$ SECONDAPARTE, ChebellAlba bianca evermiglia o
 Che bell'Alba bianca everniglia Abr non à totto Titooce fidao le, che

 Hat. da laifug gala Nütiz del Sole, Corron glizêfetii volan tefamiglia
 $\because+0^{\circ}$
 A falutarla dal'lido lbero, Splega fpiega la vela Nochiero ij



A faluatarla dal lido lbero, Spiega fpiega la vela Nocehiero ij为


 f fill Ciel nel Ma res A porti perregrini Drizzaivolan ti linit
 Specchiafilil Cicl nelma ree A porti peregrini Drizzaivolan ${ }^{\text {ti }}{ }_{x}$ lini:
Eb-


300
 Fi ij Cerca Iontroin feniciac'n India lo ro.


Terza Parte,



$$
\text { Anac felice, e'l nobil defi } x^{\circ} \text { Ti cinga Ia fronce Ti cinga la froote }
$$昰



 de bornon pols'i Atroue mi guida altropenfic ro, Spiega
 dehornon pofii as Altroese mi guidalaltro peafiero, Spiega時 0

 Nocechice fattoc'l mio core, Ne foor ehiva volto fo lo so mirare altro 4in,

 po lo Aura ond 'o fero vita, A pigliar porto ia va bel fia'A pigliar porto in vn bel
 Po $\quad$ lo Auraondiofpero vita A pigliar porto in mabelfen' $A$ pigliar Estid
g. e o to 5 ho c

fen' A pigliar porto in va bel fen' A pigliar portoin vnbel fen' minouita; mintoita;

porto in vabel fea' $\mathbf{A}$ pigliar porto in va bel fen $\quad$ minuita; m'inuita;
Esto

Quarta Parte.


T
Ie più beatà è mia ventara, Ne veder sob,che nel marde gita-
Ex-
 I Neveder sboche nel'mar de graman ti, Siano iveatii forpiri, Siano i veatii forpiri, o

manti Ne veder sö,che nel mar de gramanti, Sizno ivcnti i foppiri, o lon.晈浣

deipian ti,Mainongedei ctanquilital tranquillita if pura, Ned'acqui-

 Ex ©

flir minoc teforo io fpe ro, Spiega fpiegalia veli Nocchiero
EV


 Rofate labbraio miroin voi loftro di Tiro:

 B. le perle d'oricote: Moftrail candido deate, le perie doricen-


 Vino anorio ellbel feno, Vino anorio c'lbel feno ij -


 I Tor della chioma ognior Vien meno E con l'or della chioma ogn'or vien me

norio él bel feno E coa lor della chio ma ogror vien meno;
Ex


SE-8 E-E Occorfoahime, ben' mio Soccorfo ahime Soccorfo ahime, ben'mio ch'amor


 fattocifigno rel $\times \mathrm{Di}$ quello core $\quad \mathrm{jj}$ mapr

negria lo a fentire lotiranneggia, crudomar-

To tiranneggia, Crodomartire, lo villaneggia, lo filentire


 Vivers, emorire mífaiquĨdo tiveggio faccia bella, faccia bella, manon fi
月 Viser, e morite mifaiquido tiveggiofaccia bella,fiscia bella, ma nonfi

 Viver,e morite mifaiquİdo ti veggiofaceia bella,faccia bella, ma non fi
 Ha=I 1 pad foffrire, quîdomi vedi,mi ridi, mi fuggi,mi Aroggi,mi priuí d'ardires, epoimidaimar*
 puòfofrires, quàdomi redi,mi ridi, mifuggi,mi Atruggimi priaid'ardi re epoimidaimar$\frac{H_{8}}{4}$ paò oltrire, quàdo mivedi, mi ridh, mi faggi,miftruggi mipriai d'ardire e poími dai mar-
tire,



5
 $\frac{1}{h}=-2$ So core mio bello core mío bello bagioti is am no.
$\frac{5}{5-5}+0+0 \cdot 0$
Et-1 coremio bello core mio bello baccioci la mi no.

dici pian pia no int coremio bello core mio bello baccioti la mano.
d fdfia, ickice b

Vel bacio, che mi dai Da me bramato calto, Dame bramato tanto, per premio del mio
 Yelbacio, chemi dai
别

 caa too, mio canto, miocan to, suan premionon é ma pena,premionoa Hezs-a per premio del mio casto, mio canto,mio cas to premionon é, ma peoa Ej=A

$$
=\tan
$$



 e mì pena, perchel cor m’auele n2, perchel cor mauclena,


perche'l cor m'auele-$0-0$


## 

 A A.

Rdod'A Anorese epiîgo: eperche détroal core nó (pergne ardor deamor pianto d'Amore, 8 b

 dolce mípiri a raddoleirlo al feno

Mi, folle, io ran-
$H-b=1+1+0+0$ Spiri i raddolcir loal feno M1,folle, io $8 \frac{8}{4}$
 52 in
 lau az inuo $\mathrm{co}, 6$ ed el laura'l miofoco, ed ed

 laural mio foco.
$H-1-1-+\quad=$
Byaral mio foco.


Di Andia Falconieri
D 3

Cehi rubellidel regnod'Amore, che gil feriui per feherzo e per gioco, fo lampi di
 1 Cchi rabellidel regnod'Amore, che gil feriui per feherzoe per gioco, fe lampi di O Hen whan Cchi rubelli del regno d'Amoreche gid feriui per ícherzoe per gioco,fe lampi di


2. Io fula cetra nel core tranquille De voftrif guardi le glocie cantai E gie yi nomai
Serene puipileOche deg goofe verfate faville Ahi dipietate.
Soccorrete

4 Comi credetri che flegno amorofo
Autor dipio nodo Atringefli dace petei
Didolece ripolo
Ma quietcesoa prende mio fato dogliofo. Ahi feritate
Soccorrete

Voicon le ciglia beglocchi verate Vibraui vn tempo Gietre bete Hor fere amicotate
Saette puopenti. Sastec puogesti,
Miratele Miratele piaghe vdite ilamenti
Hai non tardate. Soccorrete
s Occhi volgete quei ggardi primieri Ond haces 'alma dolecezza critloro Begl'occhio mi moro
Dhe fiate men froi
Dhe frate men feri
Freoatelo fleggo beglocehi guetrieri
Ahiluci amate Soccorrete ij



Bb $\quad$ b $A \quad b \quad h \quad d \quad g A \quad b$

-

Froate ferena dechiome dorate, edi'l cor mi kegate ch'el cor'mi legate

${ }^{4} 4+8 \quad \mathrm{E}$
\& 50 m
1.1 Con forte catena fi dolcecemia p:ax, Con forte catena fidolecè mia pena,


Con forte cutena fidolceémia pena, Coaforte catena fi dolceè mia penta, Che Ex Con forte catena fidolceemia pena, Coatorte catena

 Che nafccamarezzz per fomma dolcezzz, Che gioia rimena ò chiome dorate o fronte fe-
 mife amarezza per fomma dolecz $17-0$

 V revaghe, Aure giocoode che volate, che fecherza te, che volure cho filize

 Vre vaghe Aure giocóde che volate che feerza te, che volate che feherza-H- ${ }^{2}{ }^{2}$
 late che feherrate, Dolcemeate ia fra le fronde; Doleementec infta le fronde; Dhe por-
 te Dolcemeate in fra le fronde. Dolecmente ia fra le froonde Dhepor-
 tateiforpir mici, i folpiri miei, A cole i che mi fuggese mi safécóde ij
 tatei folpir mici, $i$ forpir miei, a cole che mifuges, mis'alcóde
ta te,i fofper mie i, iA cole i che mifugge, mis afconde

 F Oldi bolcherti ragh'sugelleteri chíatorono Aate mia Clori ornace E noi pa
 Oldi bolchetti raghriagelletedi chïntorno faze miv aloriomate




 Aforifall bolcocil mare voglian canca re ilioo ca ro ritorno il fuo ca-
 Atorifra'l bofco el mare roglian caga the to ilfuo ca ro ritorno il fan ca


 ro ritorno Ritornello
 ro ritorno Ritorncllo $\frac{1+5}{2}|\mid=1+2$ orno Ritoraello
velli
tili
te
te. jj.enoi paftori

3 Suqueflomonte
Che corre il foote
Che corre il foote
Litte faranno
Lietc faranno
ij. davzandoije noipaflori
4 Saggi paftori Qill , i voltri amori Qum ri volri amori
Cantate pofco Frid queflo bolco, ij. enoi paflori




