AOIRUM SGT AMAタa


 Sther
AT HQOL AUIIA

$$
.011 A D O T 8 O 91 a
$$

，TATMACIOJO AVO\＆EII VI



```
NKE<I OMAA.
```

[^0]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { - E-T ortaA } \\
& \text { - アゆうチのコQ }
\end{aligned}
$$
\]

# L'OLIMPIADE DRAMA PER MUSICA 

 Del Signore Abb. Pietro Metaftafio Poeta di S. M. C. C.DA REPRESENTARSI IN LISBONA nella Sala dell' Academia alla Piazza della Trinità.

Anno 1737.
DEDICATO
ALLA NOBILTA
DI PORTOGALLO.


IN LISBONA OCCIDENTALE,
Nella Stamperia di
ANTONIO ISIDORO DA FONSECA.
Anno 1737.
Con licenza de Superiori.

## A OLIMPIADE

DRAMA PARA MUSICA Do Senhor Abb. Pedro Metaftafio Poeta de S. M. C. C.

PARA SE REPRESENTAR EM LISBOA na Sala da Academia na Praça da Trindade.

## Anno de 1737.

$$
\begin{aligned}
& D E D I C A D O \\
& \text { A }{ }^{\prime} \text { FIDALGUIA } \\
& \text { DE POR I U GAL. }
\end{aligned}
$$



## ARGOMENTO.

NAquero a Clifene Re di Sicione due figlivoli gemelli Filinto, ed Ariftea; ma avertito datl' Oracolo dtDelfo stel pericolo cli' ei correrebe d'effere ucifo dal proprio Figlio, per connfiglio del medefimo Oracolo fece efporre il primo, e confervò la feconda. Crefciuta quefta in età, ed in bellezza, fu amata de Megacle, nobile, e valorofoggiovine Atreniefe, piu volte vincitore ne givochi Olimpici. Quèlti non potendo ottenerla dal Padre, a cui era odiofo il nome Ateniefe, va difperato in Creta. Quivi affalito, e quafi oppreffo da mafnadieri, e confervato in vira da Licida, creduto Figlio del Re dell Ifola: onde contrafe tenera, et indiffolubile amiftà col fuo liberatore. Avea Licida Jungamente amata Argene niobil Dama Cretenfe, e promeffale occultamente fede di fpofo: Ma fcoperto il fuo amore, il Re rifoluto di non permettere quefte nozze ineguali, perfeguitò di tal forte la fuenturata Argene, che fi vide coftretta ad abbandonar la patria, e fugirfene fonofcinta nelle Campagne dsElide: dove, fotto nome di Licori, ed in abito di paltorella viffe nafcoftà à rifentimenti dè fuoi congiunti, ed alle violenze del fuo Sourano. Rimafe Licida inconfolabile per la fuga della fua Argene: e dopo qualche tempo, per diftrarfi dalla fua meftizia, rifolfe di portarfi in Elide, e trovarfi prefente alla folennità de Givochi Olimpici, che iui col concorfo di tütta la Grecia, dopo ogni quarto anno fi riperevano. Andouvi, lafciando Megacle in Creta : e trovò che il ReCliftene clettd a prefiedere a givochi fuddetti, e perciò condottofí da Sicione in Elide proponeva la propria figlia Aviftea in premio al vincitore. La vide Licida, $l^{\prime}$ ammirò, ed obliate le fuenture de fuoi primi amori, ardentemente fe ne inuaghi : ma difperando di poter conquiftarla, per non effer egli punto addeftrato agli Atletici efericiai, di cui doyea farf pruova né detti giviochis; immagino come fupplire con is artificio al difetto dell efperienza. Si fotvente, che $1 \cdot$ amico era fato piut volte vinctore in fomiglianti contefe ; e (nulla fapendo degli antichi amori di Megacte con Ariftea) rifolfe di valerfi

## AR GUMENTO.

NAfceră̈ a cliftene Rey de Sicione dousfilhos gemeos Filinto, e Ariftea; mas advirtido pelo Oracula de Delfos do perigo, que corria em fer morto pelo filho, por confelho do mefmo Oraculo mandou botar no mar o primeiro, e confervou a fegunda: crefcendo efta tanto em idade, como en fermo fura, foy amada de Megacle nobre, e valerofo maneebo Atenienfe muitas vezes vencedor nos Jogos olimpicos; efte naöo podendo aleançalla em cafamento do Pay, a quem era odiofo o nome Atenienfe, defefperado foy para Creta, aonde falteado, e quali morto por bandoleiros foy foccorrido, e livre por Licida, crido filho do Rey da mefma Ilha; pelo que Megacle agradecido ao Principe, que olivrou, contrabio com elle indiffoluvel amifade: tinha Licida amado muitos annos a Argene nobre Dama Cretenfe, e prometido-lhe occultamente fé de Efpofo, mas, defco-brindo-fe o feu amor, Se refolveo ElRey de naŏ confentir nefte defigual matrimonio,perfeguindo de tal forte a infeliz Argene que je vio obrigada a deixar a patria, e fugir defconhecida para os campos de Elide, aonde com o nome de Licori em trage de pafora viveo efcondida aos feus parentes, e à violencia do feu Soberano: ficou Licida inconfolavel pela perda da fua Argene, mas depois de algum tempo para divirtir a fua trifteza refolveo de hir a Elide ver os celebres Jogos olimpicos, que de quatro em quatro annos ahy fe faziaŏ com a affiftencia de toda a Grecia; partio deixando Megacle em Creta, e achou que ElRey Cliftene era eleito a prefidir nos fobreditos Jogos, pelo que tinha levado configo fua filha Ariftea para premio do vencedor: vio-a, e admirou-a Licida, e efquecendolbe a difgraça do feu primeiro amor, 〕e namorou della cŏ grande exceffo, mas defefperando de a poder ganhar por naö fer deftro nos Atleticos exercicios, nos quais fe bavia de
lerfi di lui, facendolo combattere fotto il finto nome di Licida. Venne dunque anche Megacle in Elide alle violenti iftanze dell' amico. Ma fu cosi tardo il fuo arrivo, che già l' impaziente Licida ne difperava. Da quefto ponto prende in fuo principio la rapprefentazione del prefente drammatico componimento. Il termine, o fia la principale azione di effo à il ritrovamento di quel Filinto, per le minaccie degli Oracoli fatto efporre bambino dal proprio Padre Cliftene: ed a quefto termine infenfibilmente conducono le amorofe fmanie di Ariftea: $1^{s}$ eroica amicizia di Megacle : $1^{\text {' inconftanza, ed i furori di Licida: e }}$ la generola pietà della fedeliffima Argene. Herod: Pauf: Nat: com: © co.

La Scena fiffinge nelle Campagne d' Elide, vicine alla cittaे d' olimpia alle Sponde del fume Alfeo.

## MUTAZIONI DI SCENE.

Fondo Jelvofo di Cupa ed angufta valle.
Vafta Campagna nelle falde d' un Mionte.
Delizioza in vicinanza della Città de olimpia.
Ripartita che $f$ forma dalle ruine di un Antico Hippodromo.
A/petto efferiore del gran Tempio di Geove Olimpico.

PER-
de provar nos Fogos fobreditos; determinou fuprir como engano a falta do exercicio, lembrando-lhe que o feu amigo Megacle tinha fido por muitas vezes vencedor en femelhantes contendas (nä̆ fabendo do antigo amor, que com Arifiea tinha) refolveo valerfe delle, fazendo-o combater com o fingido nome de Licida; veyo Megacle a Elide à inftancia do feu amigo, mas tardou tanto, que jà o impaciente Licida deféperava. Defte ponto principia a. रeprefentarfe efta compofiçă dramatica, eo feu fim, ou objecto principal bé o conbecimento daquelle Filinto, que pelas ameaças do oraculo, feu Pay Cliftene mandou lançar no mar quando nafceo; ao intento da obra fervem as amorofas aniguftias de Ariftea, a heroica amifade de Megacles a meonflanclia, e furor de Licida, e a generofa piedade da fideliffima Argene.

A reprefentaçaó fe finge nos campos de Elide, margens do rio Alfeo perto da Cidade de Olimpia.

Bofque em hum Valle fombrio, e pequeno.
Grande Campanha nas faldas de hum Monte.
Deliciofa na vifinhança da Cidade de Olimpia.
Em duas partes, que fe fórma das ruinas de hum antigo Hippodromo.

Vifta exterior do grande Templo de Juppiter Olimpico.

## PERSONAGGI.

Cliftene Rè di Sicione Padre di Ariftea ll signor Felice Checcacci di Pijtoja.
Ariftea fua Figlia Amante di Megacle la signora Angela Adriana Paghetti di Bologna.
Argene Dama Cretenfe in abito di Paftorella fotto nome di Licori Amante di Licida la Sigrora Anna Pagbetti de Bologna.
Megacle Amante di Ariftea, e Amico di Licida il Signor Gaetano Valetta di Milano.
Licida creduto Figlio del Rè di Creta Amante di Ariftea, e Amico di Megacle il Signor Giufeppe Galletti di Cortona.
Aminta Aio di Licida il Signor Aleffandro Veroni di Urbino,
Alcandro Confidente di cliftene.
L' ornamento della Scena, é tutta invenzioné, e difegno di Sig. Roberto Clerici Architerto , e Pittore del fù Sereniflimo D. Antonio Farneze Duca di Parma, e Piacenza.

Le Parole Dio, Nume, Fato, \&c. fono expreffioni Poeriche, non di chifcriffe, che fi protelta vero Cattolico.
roviqqut ob ofgris T sbaste ob roitovx

ATTO

## PESSOAS.

Cliffene Rey de Sicion Pay de Arijfea o Senhor Feliz Checcacci de Piftoja. Arifea fua filha, Amante de Megacle a Senhora Angela Adriana Pagherti de Bolonha. Argene Senbora Cretenfe em traje de Pafora com o nome de Licoro Amante de Licida a Senhora Anna Paghetri de Bolonha. Megacle Amante de Arifea, e Amigo de Licida o Senhor Caetano Valetta de Milā̄. Licida tido por filho de ElRey de Creta Amante de Ariftea e e Amigo de Megaclé o Senhor Jozé Gallerti de Cortona.
Aminta Ayo de Licida o Senhor Alexandre Veroni de Urbino.
Alcandro Confidente de Cliftene.
A Pintura da Scena be invençaŏ, e defenho do Architecto, Roberto Clerici Italiano, Pintor do Sereniffimo Senhor D. Añtonio Farnefe, Duque de Parma, e Placencia ja defunto.

As palauras, Deos, Nume, Fado, छ'c. fă̈ expreffoens poeticas, e nă de quem o efreveo, que protefta Ser verdadeiro Catholico.

## Pag. 2

## ATTO PRIMO

 SCENAI.Fondo feluofo di Cupa, ed angufta valle, adombrata dall alto da grandi alberi, che giungono ad intrecciare i rami dall' uno all altro col. le, fra i quali è chiufa.

$$
\text { Licida, } e \text { Aminta. }
$$

Lic.
Am.
 Rifoluto, Aminta : più configli non vuò. Licida, afcolta, deh modera una volta quefto tuo violento fpirito intolerante.
Lic. $\quad E$ in che poff io fuor che in me più fperar? Megacle ifteffo, Megacle $\mathrm{m}^{\mathrm{c}}$ abbandona nel bifogno maggiore ! Or va, ripofa fulla fe d‘ un Amico.
Ancor non dei condannarlo però , breve cammino non è quel che divide Elide, in cui noi fiamo, da Creta, ove ei reftò. L' ali alle piante non à Megacle al fin. Forfi il tuo fervo fubito non rinuenne. Il mar frappofto forfe ritarda il fuo venir: T' accheta : in tempo giungerà. Prefcritta è l' ora a gli Olimpici Givochi oltre il meriggio, ed or non è $1^{c}$ aurora.
Lic. Sai pur che ogni un che afpiri
$A m$.

## Pag. 3

## ACTOPRIMEIRO

## S C E N A I.

Bofque frondofo em efcuro, e apertado Valle, coroado por cima de grandes arvores, que enlaçă̈ os ramos de bum a outro monte, entre os quaes fica o Valle.

## Licida , e Aminta.

Lic. Enbo refoluto, Aminta,

Lic. E em quem pofjo eu

Am.

Am.

Lic. naö quero mais confellosos.
Ouve ò Licida, modèra por buma vezz
effe tew violento
espirito, que nada fofre.
efperar mais do que em mim? o mefmo Megacle
Megacle me defempara
no aperto mayor! effábem, defcança
na fé de bum amigo.
Ainda naö deveis
condennallo de todo; Breve caminbo
naö bé o que divide
Elide, cm que eftamos,
de Creta, onde elle ficon: azas nos pés
naö tem Megacle, em fim. Acafo o voffo Servo
naŏ torna a vir logo; o mar que eftá em meyo
póde fer que retarde a sua vinda. Socegay:
Virò a a Seut tempo. Está dada a bora
para os jogos Olympicos
depois do meyo dia, e ainda naö amanbece
Pois fabey, que cada bum que afpira à palma Olympica, loge de manbăa


## Acto primeiro.

se deve prefentar no Templo? declarar ográo, o nome, e a patria? de Jupiter na Ara jurar que Senaö bade valer de engano na batalba?
Am. Bem o Sey.
Tambem Sabeis
que Se exclue do combate,
o que efte aito folemne
vem tarde a fatisfazer? vede o efquadraö dos Atletas, que concorrem? ouvis ofeftive tumulto paftoril? Pois que deroo efperar mais? que mais aguardar?
Am.
Mas qual póde fer o voffo defignio?
Lic. Diante do Altar prefentarme com os mais.

Am. Lic.

Am.
Lic.
Am.

Lic.
$E$ depois.
Com os outros
combater a Seu tempo.
Tos?
Sim ; naôcredes que tenbo o valor, que bafte!
ob! que aqui naö Serve
Principe o Saber como se brande a lança.
Outro modo de guerra, outras armas, coutros eftudos faö eftes. Nä̈ conhecemos os nomes de Céfto, Difco, Paleftra; a volfos competidores pelo grande uzo faò todos eftes exercicios familiares. Ao primeiro encontro do juvenil ardor ros podereis arrepender. Se tiveffe a tempo rvindo Megacle coftumado a eftas contendas, elle combateria por mim. Mas fe elle naö vem, que dero eu fazer? Naö fe peleja, Aminta, boje em Olympia da ruftica oliveira pela coftumada Coroa. Do vencedor Será premio Ariftea, real filha

Am.

Am. Fra quelle piante
Fra quelle piante
parmi .... No .... non è deffo. Ah mi deridi:
e lo merito, Aminta. Io fui si cieco.
che in Megacle fperai volendo partive.
e lo merito, Aminta. Io fui si cieco.
che in Megacle fperai volendo partire.

## SCENAII.

Megacle, e detti.
Meg. Lic.
Meg. Lic.

Meg. Ed Argene?
Ed Argene
piu riveder non fpero. Amor non vive, quando muor la iperanza.
E pur giurafti tante volte ....

Lic.

T' intendo. In quefte fole
fincher $1^{1}$ ora tranfeorra
trattener mi vorrefti. Addio
Ma fenti.
No, no
Vedi che giunge .....
Chi ?
Megacle.
Doù è?

|  |
| :---: |
|  |  |

delk invitto Cliftene: Onor primiero delle Greche fembianze: Unica, e bella fiamma di quefto cor, benche novella.

## Acto primeiro.

do invilto Cliftene: primeira bonra das fermofuras Gregas : unica, e bella chamma deste coraçaõ, ainda que moderna.
Am. E Argene?
Lic. A Argene
naö efpero ver mais; naö vive o Amor, quando morre a efperança.
Am. Pois vós naö juraftes tantas vezes.....
Lic. Entendo vos. Nesta confufaö em quanto pafle a bora me quereis entreter. A Deos.
An.
Mas owvi.
Lic. Naō, naŏ.
Am. Vede, que chega.
Lic. Quem?
Am. Megacle.
Lic. Aonde eftá?
Am. Entre aquellas arvores me parece ... nað.... naŏ bé delle.
Ob! zombais de mim?
Eu o mereço Aminta. Eu fuy taö cego, Que confiey em Megacle.
querendo fe hir.

## SCENA II.

Megacle, e os outros.
Meg.
Lic.

NEglace eftá com voofo. ob! Deofes juftos!
Meg. Principe.
Lic. Amigo,
vinde, vinde ao mell peito. Eifaqui refufcitada
a minha efperança moribunda.
Meg. E ferá certo
que me offereça buma vezo Ceo
o modo de roos Ser agradecido?

## Atto primo.

$$
\begin{aligned}
& \text { Iili. } \\
& \text { Meg. } \\
& \text { Lic. }
\end{aligned}
$$

Meg.

Lic.
Meg.
Lic.

Mag.

Lic.
Am. Così di lui non parlavi pos' anzi.

## Acto primeiro.

Lic. A paz, e a vida
me podereis dar, se quizeres.
Meg. oq Como?
Lic. Combatendo
no Olympico certame
por mim com o men nome.
Mas vo's tambem
nā̈ Sois conbecido em Elide!
Náo.
Qual bé ofim
defta tramoya?
O mew defcanço. Ob! Deos! naö percamos o tempo. Agora be a bora que dos competidores Atletas
Se recebem os nomes; Ab! correy ao Templo,
dizey que fois Licida. A vofla vinda
Scrá inutil, fe mais vos dilatais,
ide, tudo fabereis, quando voltardes.
Contente do meul fado
no meu Semblante efcrito
lerfe-ha o Nome amado
como no peito effáa.
Fallaráa Grecia logo
que igual, amor, o fogo
affecto, e em fim os nomes
Comuns tamberi nos dá.
vay-fe.

## S C E N A III.

Licida, e Aminta.
Lic,
Am. Há pouco tempo
naŏ fallaveis roós delle afim.

S C E N A IV. Licida fota.

Lic.

oH fei pure impoftuno con quefto tuo nojofo perpetno dubitar. Vicino al porto vuoi ch' io tema il nathfragio! $\mathrm{A}^{\circ}$ dubbi tuoi chi prefta fede intera, non fa mai quando ec ${ }^{c}$ alba, o quando è fera.

Lic. Eifaqui finalmente
efton Senbor de Aristea. Ide, difponde
tudo, ò meu querido Aminta. Eu com minha E $\int_{\mathrm{p}}^{\mathrm{p}} \int_{a}$ antes que o Sol fe ponba quero partir daqui.
Am.
Mais dervagar ò ò Principe
em fupporvos feliz, Ainda voos falta
muito que temer: póde o engano
Ser defcuberto: à igualdade poderia ficar Sojeito Megacle : Sey que outras vezes Sabio vencedor; mas bum naö esperado Succelfo faz confundir as vezes o vil, e o forte, nem fempre tem o valor a me fma forte.

Invicto Guerreiro gue da fea morte naó teme o aspecto ameaça Joberbo, mas em tanto o perigo imminente lbe está.

Do combate duro no termo atroz
lhe crece o afjombro, e lhe falta a voz, e vil, e naö forte fugindo-Se ray.

## S C E N A IV.

Licida 6 ó.
Lic.

O$H$ ? Sois muy importuno com efte volfo enfadonho perpetuo duvidar: junto ao porto quereis que eu tema o naufragio? as volfas durvidas quem lbe dá inteiro credito,
nä̈ fabe quando be menbäa, nem quando be tarde.
Teme

## . ONASAto primo

Teme nocchier talora Sonda di mare irato mentre i compagni a lato lo fanno dubitar.

Difenderfi vortia, vorria fcampar la mofte, ma poi benigna forte lo guida ad approdar.

Teme, \&c.

## $S C E N A V$.

Vafta compagna alle falde d'un monte, Spar $\sqrt{a}$ di Capanne pafiorali. Ponte rufico ful Fiume Alfeo, compofto di tronchi de alberi rozzamente commeff. Veduta della città d' olimpia in lontano, interrotta da poche piante, che adornano la pianura, ma non l' ingombrano.

Argene in abito di Paftorella teffendo ghirlande, Coro di Ninfe, occupate in lavori paftorali. Epoi Ariftea con feguito.

Coro.
Arg. Quife un piacer fi gode parte non $u^{\text {c à la frode : }}$ ma lo condifce a gara amore, e fedelta.
coro.
O care felve, o cara felice libertà,
Arg. Qui poco bgni un poffiede,
exicco ogni un fic erede:
ne pfu branarido imparas ils sup zispaty
che cofa e poverta.
Coro.
O care felve, o cara
felice

## Acto primerio.

Teme o Piloto às rezes , ifil ovilis a furia do mar irado ibofluo ssne? em quanto os mais ao lado o fazem duvidar:

Defenderfe quizera zamsolls obro quizera fugir sa morte mas depois benigna a forte . - porto o guia a tomar.

## SCENA. V

Larga Campanha na falda de hum monte, cheya de cabannas de Paftores. Ponte ruftica fobre o rio Alfeo, feita de troncos de arvores groffeiramente unidos. Vifta da Cidade de Olympia ao longe, interrupta com algumas arvores, que adornaó a planicie, mas que naô a affombraô.

Argene em traje de Paftora tecendo Coroas. Coro de Ninfas e Paftores, todos occupados em trabalhos paftoris, e depois Ariffea com acompanbamento.

Cor. IT speffura rica, e amada defejada liberdade!
Arg. omose o prazer a que Se aplaude, ibnszgit nao consorre nelle eng ano
Sóo tempera a nolfa guia. amor, fide lilade.
Cor: Espefjurarica, bcc ing it istolobbiz
Arg. Ainda pobres entendemos gue riquezas muitas temos e efcuzamos que nos digao da pobreza a entidade.
Cor. Espeffura rica, ひ̌r.

## felice libertà!

Senza cuftodi, o mura oh sinuts la pace è qui ficura!: che $1^{\prime}$ altrui voglia avara onde allettar noil à.
Coro.
O care felve, O cata felice libertà!
Qui gl' innocenti anionis 0 ostoc 0 di Ninfe .... scalzi da federe. ecco Ariftea.
Arift. Siegui, o Licori.
Arg. Gia il rozzo mio foggiorno
torni a render felice, o Principeffa ?
Arijt.
-ij2 088
poteffi ancor, come dagli altri. Amica
os sigugiorno per mie fia quefto.
Arg. Es Equefto un giorno gloriofo per te. Di tua bellezza qual può l' età futura
prova ayer più ficura? A conquiftarti nel Olimpico agone
2oudbod tutto il fior della Grecia oggi s efpone.
Arijf. Ma chi bramo non $u^{4} e^{4}$. Deh fif proponga men funefta materia
al noftro ragionar. Siedi Licorl, $\mathrm{gl}^{\text {c interrotti lavori }}$ iabrdiede Arifed. riprendi, e parfa. Incominciafti un giorno grA a narrarmi i tuoi ca fill tento queftol di profeguirli. 11 , mio dolor feduci, 0 ol raddolcifci, fe puoi,
i miei tormenti in rammentandol tuoi.
Se auran tanta virtù, fenza mercede non va la mia coftanza. A te già diffí che Argene e il nome mio:che in Cretaio nacqui $\mathrm{d}^{\text {c illuftre fangue: }}$ e che gli affetti miet ${ }^{3}$ fur più nobili ancor de miel natalli.

So fin qui

## Acto primeiro,

Arg.
fem que enrejeje o ambiciofo sil wirut int
io efta noffa aufteridade.
 oftivels nitygruo?
Arg. Innocentes faö os amores Deftas Ninfas. levanta-fe. eifaqui Ariftea. shlph thaverd ni ojass
Arift. Continuaỳ e Liiorollok tomon largijsm II
Arg. $\quad$ Fá a mínba groffeira ef per ança me torna a fazer felizà Princeza? ih óvoly
Arift.v $2 a b$ ! Se eu pudeffe tambem
smugir de mimi me fma, como poffo dos outrosi Amiga reoós naó fabeis que funesto dia
bé efte para mim.
Arg. Este he bitm dia Th Tabiuth , Arfivem ib gloriofo para vós. Da voffa fermofura qual pode a idade futura ter prova mais Segura? A merecervos no Olympica contenda Se expoem boje toda a flor da Grecia.
Arift. Mas naŏ be quem eu defejo. Ob! Se proponha menos funesta materia
ao noffo difcurfo. Sentay-vos Licoro,
continuay o interrupto laroor, fenta-fe Ariftea.
e fallay. Começastes em buma occafiaō
a contarme a voffa vida: agora be o tempo
de profeguir: enganay-me a minha dor, Suavizay, Se podeis, os meus tormentos contando-me os rvolfos. que o mes nome, be Argene, que naci em Creta de fangue illustre, eque os meus affectos for aö ainda mais nobres, que o mees nacimento.
Arift. Até aqui $\int$ ey.

Dè miei mali
esco il principio Der Gretenfe foglioz Licida il regio Erede, fù la mia fiamma,ied io la fuars Celammo prudenti un tempo if noiftro амоба mápoi
 la Prudenza fcemò. Comprefe alcuno il favellar dè noitri fguardi: ad aletionnt. i fenf the fpiegò : di voce in voce tanto in breve fiftefe Il maligno romor, che il Re I' intefenoo Se ne fdegnò: : fgridonine il figlio: A lai vierò di più vedermi, e col divieto glie ne accrebbe il defio. Che aggiunge il vento flamtne alle friame ; e piul fuperbo un Fiume fanno gli argini oppofti. Ebbio d ${ }^{\text {t }}$ amore freme Licida, e penfa di rapirmi, e fugir. Tutto lil difegno fpiega in un foglio: a me 1 invia. Tradifce la fede il Meffo, eal Re lo reca. E chiufo in cuftodito albergo
il mio povero Amante. A me s impone if che a ftraniero Conforte porga la deftras Io lo ricufo. Ogni uno contro me fi dichiara. In Re minaccia: m mi condahnan gli Amici. Il Padre mio vuol che al nodo acconfental Altro iriparo che la fugat, ola morte
at mio cafo non trovo. Il men funefto s credo il piu faggio ; e la efeguifco. Ignota in Elide pervenni. In quefte felve mi propofi abitar. Quii fra Paftori paftorella mi finfi; or fon Licori. ma ferbo al caro Bene
ars fido in fen di Licori il cor d Argene.
In ver mi fai pietà. Ma la tua fuga non approvo però. Donzella, e fola cercar contrade ignote:

## Acto primeiro.

Eifaqui o principio
do meu damno. Licida Real berdeiro do Trono de Creta foy o meul amor, e en o Seu: encobrimos prudentes algum tempo. o noffo amor; depois creceo o amor (e como fuccede a todos)
faltou a. prudencia: :percebeo alguem
a lingua dos noffos olbos; a outros
declarou o que Jentia; de palarora em palarra
taō brevemente fe divulgou

- maligno rumor, que EtRey o foube.

Indignow. Se ; reprehendeo: filho,
probibio-lbe que me naö rifle emais, e com a probibiçaق̆
lbe creceo o defejo; que ajunta o vento
fogo a fogo; e a bum rio mais Soberbo
o fazem os reparos oppoftos: Iouco de amor
Bramie Licida, e cuida
roubarme, ou fugir. Todo o Seu defignio
declara em buma carta; mandama, falta à fé o mensageiro, e a dá a EtRey. Fecha-fe em caza bem guardada

- mex pobre amante; a mim Se me ordena que dè a maö
a outro conforte; eu naŏ quero; todos contra mim fedeclaraö; ElRey me ameaça, condenaō me os amigos; meu Pay
guer que eu confinta: outro remedio naö acbo ao mer cafo
Senaö fugir, ou morrer: o menos funefto creyo que be o melhor, e o executo: defconbecides cheguey a Elide: neftes bofques determiney viver: aqui entre os Pafores me fingi Pafora: agora fou Licoro. -Mas guardo para o men amado bem fiel no peito de Licoro o coraçã̃ de Argene. Na verdade me fazeis compaixaō; mas a voff a fugida naö approvo. Donzella, e fó
buscar estradas defconbecidas,

|  | abbandonar |
| :---: | :---: |
| Arg. | Dunque dovea la mano |
|  | a Megacle donar ? |
| Arift. | , Megacle ! (oh nome!) |
|  | di qual Megacle parli ? |
| Arg. | Era lo fpofo |
|  | quefti che il Re mi deftinò. Dovea |
|  | dunque obbliar .... |
| Arif | Ne fai la patria? |
| A | Atene. |
| Arijt | Come in Creta pervenne? |
| Arg. | Amor vel rrafe |
|  | (com' ei feffo dicea) ramingo afflitto, nel giungerui fu colto |
|  | da ftuol di Mafnadieri, e oppreffo ormak |
|  | la yita vi perdea : Licida a forte |
|  | vi fi avenne, erl falvo. Quindi fra loro |
|  | fidi amici fur fempre. Amico al Figlio |
|  | fit noto al Padre : e dal reale impero |
|  | deftinato mi fu, perchè franiero. |
| Arijt |  |
|  | le fue fembianze? |
| Arg | Io k'ò prefente. Avea |
|  | bionde le chiome, ofcuro it ciglio: ilabb |
|  | vermigli fi, ma tumidetti; e forle |
|  | oltre il dover: gli fguardi |
|  | lenti, e pietofi : un arroffir frequente: |
|  | un foave parlar ... Ma ... Principeffa |
|  | tu cambi di color! che auvenne ? |
| Arif | Oh Dio mes rallomo st motis |
|  | quel Megacle, che pingi, é ${ }^{\text {c }}$ Idol mio |
|  | Che dici! |
| Ariju. |  |
|  | lunga ftagion già mio fecreto amante |
|  | perchè nato in Atene |
|  | niegommi il Padre mio : nè volle mai |
|  | oferlo, vederlo, |
|  |  |

## Acto primeiro.

## ieixar....

Arg. Pois que bavia de dar a maö a Megacle?
Arift. Megacle! (ob! nome!)
de qual Megacle fallais?
Arg. Efte era o Efpofo,
que ElRey me deftinava. Devia pois efquecer.....
Arift. Nā̈ lbe fabeis a patria?
Arg. Atbenas.
Arift. Como veyo a Creta?
Arg. Trouxeo o amior
(como elle mefmo dizia) peregrino afficto:
ao chegar, foy afjaltado
por buma efquadra de ladröes; eopprimido
perdia a rida : por acafo Licida
alli chegou, e o Salvou sidaqui naceo

- Serem jempre amigos fieis, Por amigo do filbo
foy conbecido do Pay, e pela ordem real Se me deo para Efpofo, porgue era eftrangeiro.
Arift. Lembraö-vos tambem as Suas feiçöes?
Arg. Tenbo-o preSente. Tinba o cabello louro, negras as fobrancelhas, os beiços] encarnados, mas groflos, e por ventura mais do neceffario: os olbos
brandos, mas piedofos, fazia-fe muitas vezes verne-
fallava suavemente. Mas ... Princeza
(lbo,
Arift. ob Deos!
Effe Megacle, que pintais, bé o meu idolo.
Arg. Que dizeis?
Arift, Averdade. A elle,
que bá muito que era men occulto amante
porgue era nacido em Atbenas,
me negou meu Pay; nem quiz nunca conbecello, nem vello, nem ouvillo buma vez. Defefperado
da me parti: più nol rividi: e in queito punto da te fordè fuoi caft il refto.
Arg. In ver fembrano inoftri favolofi accidenti.


## Arift. Ah s'ei fapeffe

ch' oggi per me qui fi combatte?
Arg. In Creta
a lui voli un tuo fervo : e tu procura la pugna differir. Come?
Cliftene
E' pur tuo Padre : ei qui prefiede eletto arbitro delle cofé : ei può, fe vuole .... Ma non vorrà.
Che nuoce
Principeffa it tentarlo ?
Arift.
Eben Cliftene
vadafi a ritrovar.
s alzano.
Arg. Fermati Ei viene.

## S C E N A VI.

$202 \mathrm{c}^{2} 1$ to cliftene cou feguito, e dette.
Cliff. Iglia tutto $e^{f}$ compito. I Numi aceolti :
le vittime fuenate: al gran cimento $1^{6}$ ora $e^{6}$ prefcritta. E più la pugna ormai, fenza offeta dè Numi, della pubblica fe, dell' onor mio. differir non fí può
(Speranze addio.)
Ragion d' effer fuperba io ti darei, fe ti diceffi tutti: quei, che a pugnar per te vengono agara: $V^{\text {cè }}$ Olînto di Megara : V' è Clearco di Sparta: Ati di Tebes Erilo di Corinto: e fin di Creta

## Acto primeiro.

fe apartou de mim ; naöo o vi mais, e agora be que ऽey o que nä̈ Sabia da fua vida.
Arg. Na verdade, que parecem fabulofos os noffos accidentes.
Arift. Ab! que se elle foubeffe que boje fe combate por meu refpeito!
Arg. Manday-lbe logo a Creta bum volfo criado, e procuray dilatar o combate.
Arift. Como?
Arg. Clistene
be voffo Pay: elle manda tudo
como arbitro de tudo: póde se quizer
Arift. Mas naö quererá ?
Arg. Que mal yos faz

- Princeza o tentallo?

Arift. Bem está, va-fe bufcar Cliftene. levantaö́-fe. Iende maö; abi vem.

## SCENA VI.

Cliftene com acompanhamento, e os mais;

## Clift.

FIlfa tudo eftá feito; os Deafes venerados, degolladas as vistimas: dada a hora para o grande combate: e efta batalha naö Se póde dilatar
Sem offenfa dos Deofes,
da fé publica, e da minha honra.
Arift. (A Deos, efperanças)
Clift. Eu vos daria occafiaō
de feres foberba, se voos differfe.
todos os que por competencia vem a combater porroof-
Cá eftá Olinto de Megara. (fa causa.
Cá eftá Clearco de Elparta; Atis de Tbebas;
Erila de Corinto ; e até de Creta

Licida venue.
sig. Chi!
Licida, il figlio del Re Cretenfe.
Arif. Ei pur mi brama?
Clift. Ei viene con gli altri a pruova.
(Ah fí fcordò d ${ }^{\text {c }}$ Argene.)
Sieguimi, o Figlia.
Ah quefta pugna, o Padre, Si differifca.

Un impoifibil chiedi: diffi perchè. Ma la cagion non trovo di tal richiefta.
Arif.
A divenir fogette fempre $v^{c}$ è tempo. $\mathrm{E}^{\boldsymbol{c}} \mathrm{d}^{\text {c }}$ Imeneo por noi pefante il giogo: E già fenz effo abbiamo che foffrite abbaftanza nella noftra fervil forte infelice.
Clijt.
Dice ogni una così: ma il ver non dice. Del deftin non vi lagnate fe vi refe a noi fogette: fiete ferve, ma regnate nella voftra fervitù.

Forti noi, voi belle fiete: e vincete in ogni imprefa, quando vengono a contefa la bellezza, e la virtù. Del deftin, \&c.

## S C E N A VII.

Ariftea, ed Argene.

Arg.

UDifti, o Principeffa? Amica, addio.
convien chs $^{\text {s }}$ io fiegua il Padre. Ah! tu che puoi,

## Acto primeiro.

## veyo Licida. <br> Arg Em?

Clift. Licida, ofilbo
delRey de Creta.
Elle com tudo me defeja?
Veyo
com os outros à contenda.
Arg. (Ab! efqueceu-fe de Argene.)
Clift. Seguime, filha.
Arift. Dilate-fe, ò Pay este combate.
Clift. Hum impofivel me pedis : já difle o porque; mas naŏ vejo a caufa defta petiçaō.

Para nos moftrarmos obedientes Sempre ba tempo; be muy pèjado para nós o jugo do Imineo; e já Jem elle temos bem que Sofrer na nofa infeliz, e fervil forte.

## Clift.

Todas dizen afim; e naö fallaö verdade.
Nä voos tendes que queixar
fe por fado fois fogeitas
vos fois ferivas, mas reynar
fempre be o vooffo obedecer.
Fortes nós, e vó's fermofas
e venceis em todda a empreza
o valor com a belleza
qualdo vem a contender.

## S C E N A VII.

Ariftea, e Argene.
Arg. Uviftes ò Princeza?
Arift.
He prècifo bir com meu Pay: ab! vós que podeis
del mio Megacle amato, fe pietofa pur fei, come fei bella cerca recami (oh Dio ) qualche novel:a.

Tu di faper procua dove il mio ben $s^{〔}$ aggira: fe più di me fícura: fe parla più di me. chiedi, fe mai forpira, quando il mio nome afcolta: fe 'l proferit tal voita nel ragionar fra fe. Tudi, sxc.

## S C E NA VIII.

Argene fola.

DUnque Licida ingrato già di me fi fcordo! Povera Argene a che mai ti ferbar le ftelle iraie!
Imparate, imparate inefperte Donzelle. Ecco lo ftile dà lufinghieri amanti. par che fa gli occhi voftri voglian morir, fra gli amorofi affanni: guardatevi da lor, fon tutti inganni.

Più non fí trovano
fra mille amanti
fol due bell' anime che fian coftanti : e tutri parlano di fedeltà.

E il reo coftume tanto $s^{\text {c a a anza, }}$ che la coftanza di chi ben ama ormai fi chiama femplicita.

Più, \&xc.
SCE:

## Acto primeiro.

prouuray, e trazeyme (̀̀ Deos!) alguma nora
do meu amado Megacle
Se taö piedofa fois, como fermofa.
Tu de faber intenta

- o meu hem adonde eftấ,
fe do mell amor Se aufenta, ou Se falla mais em mim. Se fufpirou pergunta
quando o meu nome owrio,
e fe nunca o proferio
fallando dentro em j .


## S C E N A VIII.

## Argene fó.

POis Licida ingrato Só de mimje efqueceo? Pobre Argene, para que te refervaraō as eftrellas iradas! aprendey, aprendey donzellas fem experiencia. Efte bé o efilo de lifongeiros amantes.
Parece que à volfa vista querem morrer entre os amorofos cuidados; guarday-vos delles, tudo faö enganos. Mais naö Se achā̈
em mil amantes
que Jó duas almas
inda conftantes
e todos fallaō em fidelidade.
E o máo coftume
tanto fe avança
que até a constancia
de quem bem ama
boje se chama fimplicidade.

## SCE N A IX.

Licida, e Megacle da diverje parti.

Meg. Lic.
Meg.
Lic.
Meg.

Lic.

Meg.
Lic.

Lic.

Meg.
$T$ Icida. Amico.
Eccomi a cte
Compifti ....
Tutto, ofignor, già col tuo nome al tempio per te mi prefentai. Per te fra poco vado al cimento. Or fin che ' 1 noto fegno della pugna fí dia, fpiegar mi puoi la cagion della trama.
Oh, fe tu vinci
non à di me più fortunato amante tutto il regno d'Amor.

## Perchè ?

Promefla
in prenio al Vincitore è una real beltà. La vidi appena, che $n^{6}$ arfi, e la bramai. Ma poco efperto negli Atletici ftudi ....
Intendo. Jo deggio conquiftarla per te.
Sì. Chiedi poi
la mia vita, il mio'fangue, il Regno mio, tutto, o Megacle amato, io ts offro, tutto fcarfo premio farà.
Di tanti, o Prence, ftimoli non fa d' vopo al grato fervo; al fido amico. Jo fono memore affai dè doni thoi : Rammento la vita che mi defti. Aural la Spofa : fperalo pur. Nella paleftra Elea non entro pellegrin. Beuve altre volte i miei fudori: Ed il filveftre Ulivo

## Acto primeiro.

## P S C N A IX.

## Licida, e Megacle.

Meg. TI Icida.
Lic. Amigo.
Meg. Aqui eftou.
Lic. Satisfizeftes.
Meg. Tudo fenbor; já com o roofo nome me prefentey por vós no Templo.
Por vós daqui a pouco entro no combate.
Ora em quanto fe dá o final para a peleja me podeis explicar a caufa deste fingimento.
Lic. Ab! que fe vós venceis,
em todo o Reyno do Amor
naŏ bá amante mais feliz do que eu.
Meg. On Pofque?
Lic.
Prometida
eftá buma real fermofura
por premio ao vencedor. Apenas a vi
que logo me inflammey, e a defejey; mas pouco ex.
nos eftudos Atbleticos
(perto
Meg. Entendo. Eu derio
conquiftalla para vós.
Lic. Sim.oPedi pois,
que a minha vida, o meu Sangue, e o meu Reyno
tudo, amado Megacle, ros offereço,
e tudo ferá ainda bum pequeno premio.
Meg. Naö faŏ neceffarios ò Principe
tantos eftimulos
a bum criado agradecido, a bum amiga fiel; ell muy lembrado das rooffas dadivas: lembrame (eftous a vida, que me deftes. Tereis a Efpofa, Bem o podeis efperar. Na paleftra Elea naö entro peregrino. Bebeo muitas vezes o mell fuor. E a verde Oliveira
non è per la mia fronte un infolito fregio. Jo più ficuro mai di vincer non fui. Defio d' onore ${ }^{6}$ ftimoli $d^{4}$ Amiftà mi fan più forte. Anelo, anzi mi fembra $d^{〔}$ effer già nell ${ }^{6}$ agon. Gli Emuli al fianco mi fento già : già gli precorro: e afperfo dell' Olimpica polve il crine, il volto, del volgo fpettator gli applaufi afcolto.
Lic. Oh dolce Amico! O cara

Albracciand $\%$ fofpirata Ariftea!

Meg.
lic. Chiamo a nome il mio teforo.
Meg. Ed Ariftea fi chiama?
Lic. Appunto.
Meg. Altro ne fai ?
Lic. Preffo a Corinto nacque in riva all' Afopo. Al Re Clitene unica prole.
Meg. (Aimè. Quefta è il mio bene.) e per lei fi combatte?
Lic. Per lei.
Meg. Quefta degg' io conquiftarti pugnando ?
Lic. Quefta
Nieg. Ed è tua feranza, e tuo conforto fola Ariftea?
Lic. Sola Ariftea.
Meg. (Son morto.)
Lic.
Non ti ftupir. Quando vedrai quel voito forfe mi fcuferai. D' efferne Amanti non aurebbon roffore i Nu mi ifteffi。
meg. (Ah cosi nol fapeffi.)
Lic.

Oh fe tu vinci!
chi pia lieto di me ? Megacle ifteffo quanto mai ne godrà? Dì non aurai piacer del piacer mio?

# Acto primeiro. 

naŏ hé para a minha teffa
defuzado ornato. Nunca taŏ feguro
estive de vencer como boje. Defejo de honra,
e eftimulos de amifade me fazem mais valerofo.
Sufpiro, afim fe me reprefenta,
verme já no combate. Jà finto
oos competidores ao lardo; já os envisto, e cuberto - cabello, e o roftro do póolympico

Lic. ouço os applaufos do povo, que eftá vendo. Ob! doce Amigo! ò amada
fuspirada Ariftea
Meg. Que?
Lic. Chamo pelo nome onzoig li asmsup do . 1 is
so mell tefouro.
Meg. E fe chama Aristea? wo ntoles lon
Lic. Sim.
Meg. Naö Sabeis mais?
Lic. Junto a Corinto
naceo na ribeira de ASopo. Unica filba
delRey Cliftene.
Meg. (Ay de mim! (Efta béo meu bem)
$E$ por ella fe combate?
Lic. : Por ella.
Meg. Esta bé a que eu devo
conquiftar pelejando?
Lic. Efta.
Meg. E fóAriftea
bè a cooffa efperança, e o rooffo alivio?
Lic. Só:Ariftea.
Meg. (Eftou morto)
Lic. Na $\quad$ vos admireis. Quando lbe vires orofiro, entaöo me defculpareis. De ferem fous amantes

- naóo Se envergonbarină os mefmos Deofes.

Meg.
Lic. (Ab? affim eno naö foubeffe!) Ob! Se vós renceis!
quem mais alegre do que eu? o mefmo Megacle Se bá de alegrar fummamente! Dizey, naötereis gosto do men gofio?

Il momento
relie àd Ariftea m‘annodi,
-0 Megacle di, non ti parià felice?
Meg. Feliciffipo (Oh Dei!)
Lic. Tu non vorrai
otroura pronutio a ccompagnarmi al talamo nuzzial?
Mag. (Che pena!)
Lic. Parla.
Meg. .o. Si, Come vuoi (Qual nuova fpecie è quefta di martirio, d‘ inferno ?)
Lic. Oh quanto il giorno lungo è per me! Che $1^{\text {' }}$ afpettare uccida nel cafo in cui mi vedo, tu non credi, o non fai.
Meg. Lo fo: lo credo
Lic.
Senti Amico. Jo mi fingo già $l^{\prime}$ auvenir - già col defio poffiedo la dolce Spofa.
Meg. (Ah quefto è troppo.)
Lic. E parmi ....
Meg. Ma taci. Affai dicefti. Amico io fono:
. 3.1. il mio dover comprendo : con impeto ma poi .....

| Lic. | Perchè ti fdegni ? In che $t^{\text {c }}$ offendo? |
| :---: | :---: |
| Meg. | ( Impradente che feci! Il mio trafporto |
|  | è defio di fervirti: Jo ftanco arrivo $j$ i ricompone |
|  | dal cammin lungo : $\mathrm{O}^{\text {‘ }}$ da pugnar : Mi refta |
|  | picciol tempo al ripofo ; e tu mel togli. |
|  | E clii mai ti ritenne |
|  | di fpiegarti fin ora? |
| Meg. | 11 mio rifpetto. |
|  | Vuoi dunque ripofare ? |
|  |  |
|  | Brami aftrove |
|  | meco vehtre? |
|  | No. |

## Actó primeiro.

Meg. Grande.
Lic. o inftante,
em que eu caze com Ariftea, dizey Megacle, naö vos parecerâ feliz?
Meg..vol Felicifimo. (ò Deojcs!)
Lic. . Vós naö querereis
pronubo acompanbarme
ao talamo nupcial!
Meg. (Que pena!)
Lic. Fallay.
Meg. Sinny como quereis (Que nove efpecie bé efta de martyrio, de inferro!)
Lic. Ob? como bé comprido
efte dia para mimi: que mate oefperar no cafo; em que me recjo ou vós o naö credes; ou o naö Sabeis.
Meg. Sey-o, e creyo-o.
Lic.
Ouroi Amigo. Yá ma finjo.

- que bá de fucceder: já polfuo com o defejo a doce Efpofa.
Meg. (Ab! ifto be muito)
Lic.
E pareceme . . ..
Callay-roos, muite difeftes? Eu Sou Amigo
Meg. conbeço a minh a obrigaçao. mas já......
Lic.
Porque vos enfureceis? Em que zos offendo?
Meg. (Andey imprudente) a minha paixā̆ bé defejo de fervirroos. Eu chego cançado muda de de bügräde caminbo: bey de peleijar ficame (affectos pouco tempo para defcansar; e coos, mo tiraes.
Lic.
E quem ros impedia
- declararzos até agora?

Meg. O тен кespeito.
Lic. Quereis pois defcancsar?
Meg. Sim.
Lic. a outra parte?
Meg.
Naó.

32

Rimaner ti piace quì fra queft ombre? Sì
Reftat deggr io ?
No. con impazienza , e fi getta a federe.
(Strana voglia! e ben ripofa. Addio. All orror de amiche piante mentre dormi Amor fomenti Il piacer de fonni tuoi con $l^{6}$ idea del mio fperar.
Per dilerto in quefto inftante abbia il Rio paffi più lenti e fofpenda i moti fuoi ogni vento al refpirar. All' orror, \&ce

## $S C E N A X$.

## Megacle folo.

(4)He intefi eterni Dei ! Quale improvifo fulmine mi colpì ! L'Anima mia dunque fia $d^{6}$ altri! E ò da condurla io fteflo in braccio al mio Rival! Ma quel Rivale è il caro Amico. Ah quali nomi unifce per mio ftrazio la Sorte! Eh che non fono rigide a quefto fegno
le leggi d' amiftà. Perdoni il Prence, ancor io fono Amante. Il domandarmi ch' io gli ceda Ariftea, non è diverfo dal chiedermi la vita. E quefta vita di Licida non è ? Non fù fuo dono? non refpiro per lui? Megacle ingrato dubitar potrefti? Ah fe ti vede con quefta in volto infame macchia, e rea $2^{\wedge}$ ragion d' abborrirti anche Ariftea, no, tal non mi vedrà. Voi foli afcolto

## Acto primeiro.

Lic.
Meg.
Lic. Dervo euf ficar?
Meg. Naö. com impaciencia, e fe deita.
Lic. (Estranha vontade!) Defcançay. A Deos Em quanto de amigas plantas Dorme à fombra, Amor fomente, do Somno'a branda alegria doce idea da E(peranģa: As cryftallinas gargantas morva o rio lentamente neste inffante, e armonia refpire o vento a mudança.

## S C E N A VIII.

Megacle fó.
Meg

QUe ourvi eternos Deofes! que improviso rayo me ferio! a minha alma hà de fer de outro! E heyde levalla eumefaos braços domeu competidor! Mas ${ }^{\text {qै competidor (mo }}$ be'o men amigo amado: ab! quaes nomes une para meu mal a Sorte! Eb! que naö faö
taô rigorofas
as leys da ami ade. Perdoe o Principe, tambern èu Sou amante. Pedirme que lhe ceda Arittea, naö tem differença de pedirme a vida. Efta vida naō hé de Licida? Naö foy dadiva fua? naö refpiro pelo feu favor? Megacle ingrato podeilo durvidard Ab! que fe te rifle com esta mancha infame, e fea no roftro até Ariftea tinba razaó de te aborrecer. naô; tal naö verol. Só a roós ouço

## Atto primo.

obblighi d‘ amiftà, pegni di fede, gratitudine, onor. Altro non temo che il volto del mio ben. Quefto $s^{6}$ eviti formidabile incontro. In faccia a lei, mifero che farei ! palpito, e fudo folo in penfarlo, e parmi iftupidir, gelarmi, confondermi, tremar .... No, non potrei....

## S C E N A XI.

Ariftea, e detto, poi Alcandro.
Arif. C Tranier. Senza vederlo in vifo
Chi mi forprende ? rivoltandofi
Ariff. Oly ftelle!)
meg. Oh Dei!) riconofiendofi
Arift. Megacle! Mia feeranza!
ah fei pur tu? Pur ti riveggo. Oh Dio
di gioia io moro. Ed il mio petto a pena può alternare i refpiri. Oh caro, o tanto e fofpirato, e pianto,
e richiamato in vano. Udifti alfine la povera Ariftea. Tornafti : e come opportuno tornafti! Oh amor pietofo!
Oh felici martiri !
Oh ben fparfi fin or pianti, e fofpiri !
Megacle amato e tù nulla rifpondi ?
e taci ancor? Che mai vuol dir quel tanto cambiarti di color? Quel non mirarmi che timido, e confufo? equelle a forza lagrime trattenute? Ah più non fono forfe la fiamma tha ?Forfe ....
meg. Che dici!
fempre ... fappi .... fon io ...

## Acto primeiro.

obrigaçà de amifade, penbores de fé, agradecimento, e bonra. Naō temo mais que a vifta do mell bem. Ervite. $\int e$ este formidavel encontro. A. sua vifta que far ey defgraçado? Palpito, e fuo fó em o cuidar, e pareceme que pafmo, que me gelo, que me confundo, e tremo. Naö, naö poderey.

## S C E N A XI.

Ariftea, Megacle, e Alcandro.
Arift. Meg. Arift. Meg. Arift.

EStrangeiro. fem olhar para elle, Quem me fufpende? voltando-fe. (Ob!eftrellas!) (Oh! Deofes!) reconhecendo-fe.
Megacle! Minba efperança!
Ab! Jois vós? E tornovos a ver? Ob! Deos!
Eu morro de alegria. E o meu peito apenas
póde refpirar! Ob! amado! ob! tanto
Jufpirado, e: Jentido,
$e$ cbamado em vaō ! Ouviftes finalmente
a pobre Aristea? V'oltaftes? E como
roltastes a tempo? ob! piedofo amor?
Ob? Martyrio feliz!
Ob? Até agorabem derramadas lagrimas, efufpiros?
Meg.
Arift.
(Que eftranbo fucceffo bé o men?)
Megacle amado,
vós naō me refpondeis nada?
Ainda vos callais. E que quer dizer

- mudar tanto de cor ? O naŏ me verdes?

Que vos tem timido, e confufo? E eflas por força
lagrimas impedidas? Ab? Que jà naö Jou
por ventura o volfo amor \& Por ventura....
Meg.
Que dizeis?
sempre... Sabey... eu fou...
E 2
na ${ }^{a n}$
parlar hon fo. (Che fiero cafo è il mio!
Ariff. Ma tu mi fai gelar. Dimmi : non fai che per me quì fi pugna?

Il fo.
Arit.
Non vieni
ad efporti per me?
Perchè mai
dunque fei così mefto ?
Meg. Perche .... Barbari ! (che inferno è quefto!)
Arijf. Intendo. Alcun ti feee dubitar di mia fe. Se ciò $t^{\text {t }}$ affanna ingiufto fei. Da che partifti, o caro, non fon rea $d^{\text {' }}$ un penfier. Sempre $\mathrm{m}^{\prime}$ intefi la tua voce nell' alma. O'i fempre avuto il tuo nome frà labbri, il tuo volto nel cor. Mai d‘ altri accefa non fui, non fono, e non farò. Vorrei
Meg. Bafta. Lo fo.
Vorrei morir piu tofto che mancarti di fede un fol momento.
Meg. (Oh tormento maggior, $\mathrm{d}^{\star}$ ogni tormento!)

Arift. Ma guardami : ma parla: ma di....
Meg. Che poffo dir !
Alcan.
fe a combatter venifti. Il fegno è dato che al gran cimento i concorrenti invita parte.
Meg.
Arijt. Affiftetemi o Numi. Addio mia vita,
E mi lafci così ? Va: Ti perdono pur che mi torni Spofo.
Meg.
Ah sì gran forte non è per me.
in atto di partire.
Arijf.
Meg.
Arif.
Meg.
Arift.
Senti. Tu m' ami ancora ?
Quanto l'anima mia.
Fedel mi credi?
Si , come bella.
A conquitar mi vai ?

## Acto primeiro.

 naö sey fallar. (Que eftranbo fucceffo béo meu!)Arift. Vo's me fazeis defmayar; dizey-me, naŏ Sabeis que por mim boje se peleja?
Meg. Sey.
Arift. Naö vindes a exporvos por mim?
Meg.
Sim.
Porque boje mais do que nunca eftais trifte.
Meg. Porque ... Barbaros Deofes? (que inferno bé efte!)
Aritt. Entendo: alguem da minba fé vos fez duvidar. Se ifto vos afflige, Jois injufto. Defde que partistes, ò amado, naö four culpada em bum fó penfamento, , Sempre na alma ouvi a volfa voz, Sempre tive o cioffo nome na boca, e o volfo roftro no coraçaŏ. Nunca outro amor nem tize, nem tenbo, nem terey. Quizera....
Meg. Bafta. Eu Sey.
Arift. Quizera antes morrer, que faltar bum inftante à voffa fé.
Meg. (Ob! tormento mayor que todo o tormento!)
Arift. Olbay para mim, fallay-me, dizey-me.
Que poffo en dizer?
Meg.
Apreflay-vos Senbor,
fahe apreflado.
se vieffes a combater. Fá se deo o final, que chama os Atletas à graö batalba. vay-fe.
Meg. Afiftime ò Deozes. A deos minba vida.
Arift. Affim me deixais? Ide, eu vos perdoo com tanto que volteis meu Efpo $O$.
Meg. $A b$ ! Que taögrande fortuna naö he para mim.
querfe hir.
Arift. Ouvi; ainda me amais?
Meg. Quanto a minba alma.
Arift. Credes-me fiel?
Meg. Sim, como fermofad
Arift. Ides a merecerme? Lo bramo almeno Il tuo valor primiero ai pur?
Meg. Lo credo.
Arift. Evincerai.
Meg. Lo ípero.

Arift. Dunque allor non fon' io caro la Spofa tua ?
Meg. Mia vita ... Addio ... Nè giorni tuoi felici ricordati di me.
Arij. Perchè così mi dici, anima mia perchè?
meg.
Arift.
Taci bell Idol mio. Parla mio dolce Amor.
$\left.\begin{array}{l}\text { Meg. } \\ \text { Ariff. }\end{array}\right\}$ a 2. Ah che parlando $\left.\begin{array}{l}\text { Ah che racendo }\end{array}\right\}$ OhDio: Tu mi traffiggi il cor.
Arift.
Meg.
$a 2$.
(Veggio languir chi adoro, nè intendo il fuo languir!)
(Di gelofia mi moro, e non lo poffo dir!)
Chi mai provò di quefto affanno più funefto, piu barbaro dolor.

## FINE DELL ATTO PRIMO.

## ATTO

## Acto primeiro.

Meg. Defejo-o ao menos.
Aritt. Naö tendes

- volfo valor antigo?

Meg. Creyo que fim.
Aritt. Evencereis?
Meg. Efpero-o
Arilt. Pois'entaö amado naö Sou eu a voffa Efpofa ?
Meg. Minha vida..... Adeos.
Nos dias teus felices lembrate de mim
Arift. Porque afim me dizes meu doce bem, porque?
Meg. Ab calla Idolo men
Arift. Falla-me doce Amor
$\left.\begin{array}{l}\text { Meg. }\} \text { a 2. Ab que fallando } \\ \text { Arift. }\end{array}\right\}$ Ab que callando $\}$ Deos! morro de pura dor.
Arift. (Vejo morrer quem adoro
Meg. (Dezelos ell me morro
e nā̆o (ey dizer)
a 2, 2 euem defta pena acerba quem defta dor Se lembra bowveffe outra major.

## FIM DO PRIMEIRO ACTO.

ACTO

## ATTO SECONDO

## S C E NA I.

Ariftea, ad Argene.
Arg. Arijt.

D ancor della pugna
1s efito non fi fa?
No, bella Argene,
è pur dura la legge, onde n‘ è tolto $\mathrm{d}^{\text {‘ }}$ efferne fpettatrici!
Arg. Ah che farebbe forfe pena maggior veder chi st ama. in cimento sì grande, e non potergli porger foccorfo : Effer prefente....

Io fono prefente ancor lontana. Anzi mi fingo forfe quel che rion è. Se tu vedeffi come fta quefto cor! Qui dentro, Amica, qui dentro fi combatte: E più', che altrove qui la pugna è crudele. $\mathrm{O}^{\text {K }}$ innanzi agli occhi Megacle, la pakeftra,
i Giudici, 1 Rivali: lo mi figuro quefti più forti, e quei men giufti. Io pruovo doppiamente nell' alma ciò che or foffre il mio ben: Gli urti, le fcoffe, gl'infulti, le minaccie ... Ah che pretente folo il ver temerei, ma il mio penfiero fa ch' io tema lontana, il falfo, e 'l vero.
Arg. Nè ancor fi vede alcun
Arift. Nè alcuno ... Oh Dio!
Arg. Che auvenne?
Arift. O come io tremo!
come palpito adeffo!
Arg○ Ela cagione?

## 54

## ACTOSEGUNDO

## $S C E N A I$.

Ariftea, e Argene.



Inda do combate naäa fabemos ofucceffo? Naö bella argene.
Hédura a ley, que nos probibe. o podermos ver.
Arg. Ab! Que feria por ventura mayor pena, ver a quem fe ama em tuă grande trabalho, e naö lbe poder dar foccorro: eftar prefente...... odyms of
Arift. Eu eftou prefente esos dion of 'rio तi A Dinh ainda que pareça eftar diftante; antes me fingo por ventura o que naö bé. Se vós villeis como eftá efte coraçā̄? Aqui dentro Amiga, aqui dentro fe combate : e mais do que em loutra parte bé aqui cruel a peleja : tenbo diante dos olhos a Megacle, a Palestra,
os Fuizes, os competidores: ell me figuro eftes mais fortes; eftes menos juftos; eu padeço duas vezes na alma

- que padece o mell Bem, os perigos, os damnos,
os infultos, as ameaças; ab? Que prefente
fótemia a verdade, mas o mell penfamento faz que en tema diftante ofalfo, e o verdadeiro.

Arg. Arift. Arg. Arift.

Arg.

Nem ainda apparece alguem, Nem alguem.... Ob! Deos

## Que fuccedeo?

$0^{6}$ conio tremo!
como palpito agora!
E porque razaō?confolane, che rechi?

## SCENA II.

Alcandro, e dette.

Alc.
Arift.
Alc.

FOftunate novelle. Il Re $\mathrm{m}^{\text {c }}$ invia nunzio felice, o Principeffa. Ed io ...flizA La pugna terminò? Sì : afcolta. Intorno già impazienti....
Arg. $\quad 11$ vincitor fi chiede.
slc.
Tutto dirò. Gia impazienti intorno le turbe feettatrici....
Arift. Eh ch ${ }^{\text {do non cerco }}$ quefto da te.
Ma in ordine diftinto ...
Alc.
Arijt.
Alc.
Arijt.
Alc.
Arg.
Alc.
Arijt.
Arg.
Aic. Oh te felice! O quale
Arift.
Alc.
Arijt.
Alc.
Arif.
Alc.
fpofo ti diè la forte!

Chi vinfe dimmi fol.
Licida à vinto.
Licida!
Appunto.
Il Principe di Creta !
Si, che giunfe poc anzi a quefte arene.
(Suenturata Ariftea !
(Pôvera Argene!)

Alcandro parti.
T' attende il Re.
Parti. Verrò.
T' attende
nel gran tempio adunata ....
nè parti ancor ?
(Che ricompenfa ingrata!)

## Arift. Eftá decidido o meu fado. Vede que chega Alcandro <br> Meg. Ah! Correy Alcandro confolay nos, que procurais? <br> $S$ C E N A II.

Alcandro , e os mais.
Alc. Roas norvas. ElRey me mianda por menfageiro feliz, ò Princeza. EE ello.a
Arift. Acabou-fe a batalba?
Alc. Sim, ouvi. Ao redor já impacientes....
Arg. Pregunta-fe, quem foy o vencedon?
Alc. Tudo vos direy. Fá impacientes ao redor
Arift. Eb! Que éu naö vos pergunto ifo a vós.
Alc. Mas em ordem deft:nada....
Arift. Dizey-me'fóquem venceo.
Alc. Venceo Licida,
Arift.
Alc.
Arg. O Principe de Creta?
Alc. Sim, que chegou bá pouco tempo a eftas partes.
Arift. (Defgraçada Ariftea?), iכno?
Arg. ( Aobre Argene !)
Alc. Ob! Como fois feliz? Equal Efpoforvos deo a forte!
Arift. Ide-vos Alcandro.
Alc. ElRey vos efpera.
Arift. Ide. Irey. Espera-vos.
Alc. No grande Templo, junta....:
Arift. Ainda naö vos bides?
AIc. (Que ingrata fatisfaçaö!) vay-fe. ${ }_{\text {F }}$ SCE-

## S C E N A III.

Ariftea, ed Argene.

AH dimmi, o Principeffa $v^{\prime}$ è fotto il Ciel chi poffa dirfi, oh Dio, più mifera di me? , orbanola

> Arift. Si. Vi fon' io.

Arg. Ah nomti faccia Aiñore ©...nis provarmail le mie pene. Ah to non fa! qual perdita è la mia a quanto mi cofta quel cor, che turimsinvoli. wo , miz
Etu non fenti,
nón comprendi a baftanza i miei tormenti
Arijt. woisr Senti le mie querele, ih sous ohys

> e il grande affanhomio, sup zadins is
fe poinnancredi, oh Dio ; ! di.
il mio dolor crudele,
tu poffa un di provar.
Mi rendo a i Numiogn'ora
oggetto di pietà chaisil ossity farebbe crudeltà volermi dire ancora deh fpera, in quefto ftato
2014at ataci, notn ti lagnat.
Senti, \&\&C.

## $S C E N A$ IV.

## Argene, e poi Aminta.



## Acto primeiro.

## SCENA III.

## Ariftea, e Argene.

Arg.

AH! Dizey;me ò Princeza, bá debaixo do Ceo, quem Se poffachamar, ob ? mais defgraçada do que eu?
Arift. Sim, aqui efton eu.
Arg. Ah: Nä̆ vos faça o Amor
on padecer nunca as minbas pénas; ab! Que naö Sabeis que perda bé a minba ; quanto me custa

Arift. aquelle coraçaŏ, que me roubais.

E vós naă Sentis, nem comprehendeis bem os meus zormentos.

Ouri as nimbas queixas,
e a minba grande pena
ò Deos; e fenaó credes
a minba dor cruel,
a polfais tambem provar.
oniu ietgo Sempre aos Deofes me offerego
objecto de piedade
e Serias crueldade
por ventura dizerme
efpera neste estado
naö te queiras queixar.
${ }^{\circ}$ S E N A IV.
Argene, e depois Aminta,
Arg. T Aò poffolachar nem piedade, nem Joccorro
Am. Deofes eternos!
Aquella me parece Argene.

Vendetta almeno, vendetta fi procuri. tu in Elide? Tu fola? tu in fir ruvide fooglie? I neri inganni a fecondar delprence dunque ancor tu venifti ? A faggio in vero regolator commife il Re di Creta di Licida la cura. Ecco i bei frutti di tue dottrine. Ai gran ragione Aminte $\mathrm{d}^{\text {s }}$ andarne altier. Chi vuol fapere appieno fe fù attento il cultor, guardi il terreno.

## Am.

Arg.
Bafta ... Chi fa! Nel Cielo $\mathrm{v}^{6}$ è giuftizia per tutti, e fi ritrova tal volta anche nel mondo. Io chiederolla agli vomini, agliDei. $S^{\varsigma}$ ei nòn à fede, ritegni io non aurò. Vuò che Cliftene, vuò che la Grecia, il Mondo fappia, ch' è un traditore. Acciò per tutto quefta infamia to fiegua. Acciò che ogni uno $1^{6}$ abborifca, $l^{\prime}$ eviti, e con orrore a chi nol fa $l^{\prime}$ additi.
An. Non fon quefti penfieri degni d‘Argene. Un configliero infido anche giufto è lo fdegno. Jo nel tuo cafo più dolci mezzi adoprerei. Procura ch‘ ${ }^{\text {è ti rivegga : a lui favella: a lui }}$ le promeffe rammenta. E'fempre meglio
il racquiftarlo amante,
che opprimerlo nemico.
Arg. E credi Aminta,
ch' ei tornerebbe a me?
Am. Lo fero: Al fine
fofti $k^{\prime}$ idolo fuo. Per te languiva, delirava per te. Non ti fouviene, che cento volte, e cento ....

## Acto fegundo.

Arg. Vingança ao menos procure-fe vingança.
Am.
Argene ; e como
vo's em Elide? Vós fó!
Vós em taö groffeiros trajes!
Arg. Com que tambem vós vieftes
a favorecer os negros enganos
do Principe? Verdadeiramente que a Sabio Meftre commetteo ElRey de Creta o cuidado de Licida! Eifaqui os bons frutos das rooffas doutrinas. Tem muita razaō Aminta de andar Joberba. Quem quer Jabcr fe foy cuidadofo o La c rador, veja o terreno.
Am.
bá juftiça para to los, e taöbem fe acha alguma vez no mundo. Eu a pedirey aos homens, aos Deofes. Se elle naä tem fé, eu năo terey embaraços. Quero que Cliftene, quero que a Grecia, que faiba o mundo, quem bé bum traidor: para que por toda a parte esta infamia o figa: para que todos por iffo - aborreção, fujaō delle, eque com borror ninguem se chegue a elle. Estes penfamentos
năo faö dignos de Argene. Hé jufto o furor contra bum Confelbeiro infiel. Eu no voffocafo, uzaria de meyos mais fuaves. Procuray
que vos torne à ver; fallay-lbe, lembray-lhe as fras promeffas. Sempre be melbor a tornallo a ter amante, do que opprimillo inimigo.

E vós credes Aminta que clle me tornará a ver?

Eu fim o efpero: em conclufä̈ fostes o Seu idolo: Por vós morria; endoudecia por vós; năo vos lembra que cem vezes, e cem......

Tutto per pena mia, tutto raflmento. Che non mi diffe un di? quai Numi non giurò? e come, oh Dio, fi può come fi può così

Tutto per lui perdei oggi lui perdo ancor, poveri affetti miei ! quefta mi rendi amor quefta mercede?

## SCENAV.

## Aminta folo.

INfana gioventù ! Qualora efpofta ti veggo tanto agk impeti d' amore, di mia vecchiezza io mi confolo, e rido. Dolce è il mirar dal lido chi fta per naufragar. Non che ne alletti il danno altrui, tha fol perchè 1' alpetto d. un mal che non fi foffre è dolce oggetto. Ma che ? L' età canuta non à le fue tempefte? Ah che pur troppo à le fue proprie, e dal timor dell altre fciolta non è. Son le foilie diverfe, ma folle è ognuno E a fuo piacer ne aggira $1^{\prime}$ odio, o $1^{\prime}$ Amor; la cupidigia, ol' ira.

Siam navi all' onde algenti lafciate in abbandono:
impetuofi venti
i noftri affetri fono:
ogni diletto è fcoglio:
tutta la vita è mar.
Ben qual nocchiero in noì
veglia $\mathrm{r}_{\text {agion }}$; ma poi

## Acto fegundo.

Arg. De tudo para minba pena, de tudo me lembro.
Que me naü diffe bum dia?
que Deofes naó chamou?
Ecomo fe póde, ò Deos,
como fe pode affim
faltar áfè?
Tudo perdi por elle, a elle tamberm o perco: pobres affectos meus ! efta me fazo amor esta merce.

## SCENAV.

Aminta fó.

LOuca mocidade! Como te rejo taö expofta aos impetos do amor!
ell me confolo com a minha velhice, e me rio.
Que doce be o ver da praya
a quem efta para naufragar, naö porque fe alegre com o damno albeyo, mas sóporque bé doce objecito a vifta de hum mal que fenaö padece.
Mas que? A idade avançada
naö tem fuastormentas: Ab! Que Senaö vè livre das fuas proprias, e do temor de outras.
Há varias loucuras, e cada bum bè louco:
e ao feu prazer o cercaö

- odio, ou o Amor, a cobiça, ou a ira.

Amint.
somos náos ás ondas frias
deixadas ao defemparo:
impetuo oos ventos
os noflos affectos saö:
tudo amado bé rochedo,
e toda a vida bémar.
Como Piloto em nós
vigia a rezaö, depois

## S C E N A VI.

Deliziofa nelle vicinanze della città di olimpiade, cliftene preceduto da Licida, Alcandro, Megacle coronato d'Ulivo, Guardie, e Popolo.
lafcia ch' io baci, e che tif ftringa al feno. Felice il Re di Creta che un tal figlio forti ? (Se aveffi anch ${ }^{\text {c io }}$ ferbato il mio Filinto
chi sà : farebbe tal. Rammenti Alcandro con qual dolor tel confegnai? Ma pure ...)
( $E^{\text {c }}$ ver. ) Premio Ariftea
farà del tuo valor. S‘ altro donarti
Cliftene può, chiedilo pur : che mai quanto dar ti vorrei non chiederai.
meg.

## S C E N A VI.

## Deliciofa nas vifinhanças da Cidade de Olimpiade,

 Cliftene precedido de Licida, Alcandro, Megacle coroado de oliveira, foldados, e povo.
## Clift. Alerofo mancebo

 que entre tanta gloria estais modefto, deixay que en beje effa bonrada tefia, eque a aperte no meu peito.ElRey de Creta bé venturofo que teve bum tal filbo! (Se eu tiveffe vivo ao mell Filinto quèे Jabe? Seria tal. Dizey Alcandro com que dor volo entreguey! Mas com tudo....)
Alc. Clift.
(Naö bé tempo dé lembrar de defgraças)
(Hé verdade) Ariftea fera

- premio do voffo valor. Se Cliftene tem outracousa que vos poffa dar, pedi a, porque nunta pedireis, quanto eu vos de fejára dar.
(Esforço ò meu valor) Senbor, eu Jou filho
de bum amorofo Pay. Toda a alegria
de que lhe naö dou conta,
hé fem Sabor para mim. Da minha ventura primeiro que a todos,
The quizera dar a nova. Pedirlbe licença para estas vodas; e esiando elle prefente defpozarme em Creta com Ariftea.
Clift. Effe deféjo bé jufto
Meg. Irey, Se me dais licença
Sem outrem. Fique em meu lugar
efte da minha $E \int p o f a$
jervo, cöpanbciro, e conductor. Moftralhe a Licida. G 2

Clift.

Lit. (Ingegnofa Amicizia!)

52 clij.

Meg.
clijt.

Meg.

Clift. meg.
(Che volto
eq rello mai! Nel rimirarlo il fangue Mifif rifcuote in ogni vena!) E quefti chi è ? Come s' appella ?
Egifto à nome,
Creta è fua patria. Egli deriva ancora dalla ftirpe real: Ma più che il fangue,
${ }^{1}$ Amicizia ne ftringe : e fon fra noi
sì concordii voleri,
communia fegno, e $l^{k}$ allegrezza , e 'I duolo;
che Licida, ed Egifto è un Nome Iolo.
E ben, la cura
di condurti la fpofa
Egifto aurà. Ma Licida non debbe partir fenza vederla.

## Ah no. Sarebbe

 pena maggior. Mi fentirei morire nell atto di lafciarla. Ancor da lunge tanta pena io ne pruovo ....Ecco che giunge.
(Oh me infelice)

## S C E N A VII.

Ariftea, e detti.
Arij.
Lic.
clijt.
Meg. (Ah non è ver.)
Arif. Lo fpofo mio!
Clif.
Sì. Vedi
fe giammai più bel nodo in Ciel fiftrinfe.
Arif.
(Ma fe Licida vinfe;
come il mio bene ?... Il genitor $\mathrm{m}^{\prime}$ inganna.)

## Acto fegundo.

## Clift. (Que roftro

bé aquelle? Ao vello fe me inquieta todo o fangue nas veas!) Equem bé effe!
Como fe cbama?
Meg.
Chama-fe Egifto
a fua Patria bé Creta. Tambem procede da geraçaŏ real; porém mais que o fangue, nos une a amifade; e faö entre nós taö concordes as vontades,
ede tal forte commuas, a alegria, e a trifteza que Licida, e Egifto fà bum fó nome.

Lic.
Clift.

Meg.

Clift.
Meg.

Arift.
Lic.
Clift.
Meg.
Arilt.
Clift.
Aritt. (Engenbofa amifade!)
Pois bem. Egisto terá
o cuidado de conduzir a roffa EJpofa.
Mas Licida naö deve
partir Sem que a veja.
Ab! Nä̆, Seria
mayor pena. Sentirme-bey morrer
no aito de a deixar; ainda de longe
já padeço taō grande pena.
Abi chega
(Ob! Infeliz de mim!)

## S CE NA.VII.

Ariftea, e os mais.

$S$ aborrecidas vodas venbo como viltima diante do altar. (Daqui a poucos inftantes Seráminha aquellaferChegay vos Filha; cifabio volfo Efpofo. (mofura.) $A b$ ? Naö he verdade. O mell E Sposo!
Sim, vede Se algum dia Se fez no Ceo mais excellente uniaö. (Mas Se Licida vienceo, como o meu bem?... Mew Pay me engana)
c? che fon di chi trionfa L' ornamento primiero?
Arif. Ma che dicefti Alcandro?
Alc. Jo diffi il vero.
Clift. Non piû dubiezze. Ecco il conforte a cui Il Ciel t'accoppia : e nol potea piụ̀ degno

Arift. ottener dagli Dei $l^{\text {c a amor paterno. }}$

Meg. (Che gioia?)

Lic. (Che martir!)
clift.
(Che giorno eterno!)
Meg.
Arift.
E voi tacete! Onde il flenzio ?
(Oh Dio!
come comíncerò !)
Parlar vorrei,
Ma ....
Clift. Intendo. Intempeftiva $e^{〔}$ la prefenza mia. Severo ciglio, rigidă Maeftà, paterno impero incomodi compagni fono agli amanti. Jo mi fouvengo ancora quanto increbbero a me. Reftate. Jo lodo quel modefto roffor, che vi trattiene.
Meg.
Clift. (Sempre lo ftato mio peggior diviene.)

So, ch è fanciullo Amore, nè converfar gli piace con la canuta età.
Di fcherfi ei fi compiace :
fi ftanca del rigore: e ftan di rado in pace riftetto, e libertá.

## Acto fegundo.

Lic. Arift. Clift.

Arif. Alc. Clift.

Arift.
Meg.
Lic.
Clift. Meg.

Arift.
Clift. Mas......
Entendo; intempestiva bé a minba prefença. Servero afpecto, Magestade austera, e imperio de Pay Saö companbeiros incommodos para os amantes. Tambem me lembro o quanto me affigiaö. Ficay-vos embora; eu low vo - modesto pejo, que vos impede.

Cada vez hé peyor o meu eftado.
Sey que bé menino Amor,
năo lhe agrada o converfar
com a encanecida idade.
Elle Se agrada de brincos,
cança-Se co rigor,
erara vez prizaö
fe une, e liberdade.

## - SCENA VIII.

Arifea, Megacle, e Licida.
Meg. $\quad$ Ra $1^{\text {c }}$ Amico, e $1^{\text {c }}$ Amante

Lic. (All Idol mio,
e tempo ch' io mi fcuopra.)
Piano a Megac.
$\begin{array}{ll}\text { Meg. } & \text { (Afpetta.) Oh Dio! } \\ \text { Arifl. } & \text { Spofo alla tua conforte }\end{array}$ non celar, che $\mathrm{t}^{\text {' }}$ affliggi.
Meg. (Oh pena! oh morte!)
Lic. (L'amor mio caro amico
non foffre indugio.)
Arijf. Il tuo filenzio, o caro mi cruccia, mi difpera.
Meg. (Ardir mio core,
finiamo di morir. ) Per pochi iftanti allontanati, o Prence.
Lic. E qual ragione...
Meg. Va. Fidati di me. Tutto conviene ch ${ }^{\text {io }}$ f fieghi ad Ariftea.
Lic. Ma non pofs ${ }^{\text {c io }}$ effer prefente ?
meg. No, più che non credi delicato è $1^{6}$ impegno
Lic. E ben. Tu' 1 vuoi, io lo farò. Poco mi fcofto: un cenno baftarà percla ${ }^{\text {c }}$ io torni. Ah penfa Amico, di che parli, e per chi. Se nulla mai feci per te: fe mi feigrato, e m' ami, moftralo adeffo. Alla tua fida aita la mia pace io commetto, e la mia vita.

## Acto fegundo.

## S C E N A VHI. .

 Ariftea, Megacle, e Licida.Meg.
Lic,

QUe farey defgraçado entre o Amigo, e o Amante!)
(Com o meu Idolo
bé tempo de me defcobrir ) á parte a Megacle.
Meg. (E/peray) ob! Deos!
Arift. ESpofo, naö derveis encobrir a voJJa $E \int p o f a$, o que vos afflige.
Meg.
(Ob! Pena! Ob morte! )
Lic.
(O meu amor, amado amigo
naö Sofre dilaçaó.
Arift. O voljo filencio, ò amado
me atormenta, e desespera
Meg. (Valor coraçaŏ meu
acabemos de morrer.) Por pouso tempo
retiray-vos ò Principe.
Lic.
Meg.
E porque reasŏ ? ......
Ide. Fiay-ros de mim. Convem que tudo eu declare a Ariftea:
Lic. Eeu naŏ polfo
eftar prefente?
Meg. Naö, porque bé mais delicado o empenbo do que vós imaginais.
Bem eftá. Vós o quercis, en ofarey. Hum pouco me aparto. Hum aceno bafta para que eu volte. Ab? Cuiday ò Amigo de quem, e por quem fallais. Por amor de wós tudo fiz Jempre. Se fois agradecido, e me amais moftray o agora. Ao volfo fiel favor commetto a minha paz, e a minba vida.

## S C E N A IX.

Megacle, ed Ariftea.
Meg.
Arift.
Meg.
Arift.

OH ricordi crudeli!
Al fin fiam foli, potrò fenza ritegni
il mio contento efagerar : chiamarti mia fpeme, mio diletto, luce degli occhi miei

No Principeffa quefti foavi Nomi non fon per me. Serbali pure ad altro più fortunato Amante.

E il tempo è quefto dì parlarmi cosí ? Giunto è quel giorno ... ma femplice ch ${ }^{6}$ io fon. Tu fcherzi . o caro, ed io ftolta $\mathrm{m}^{6}$ affanno.
Meg.
Ah non $t^{t}$ affanni
fenza ragion.

Arift. Meg.

Arijf. Meg.
,

Arift.
Mig.

Spiegati dunque.
Afcolta :
ma coragio Ariftea. L' alma prepara a dar di tua virtù la prova eftrema.
Parla: Aimè! che vuoi dirmi? Il cuor mi trema.
Odi: In me non dicefti
mille volte $d$ ' amar più che ' 1 fembiante il grato cor, $l^{\text {c }}$ alma fincera, e quella che $m^{‘}$ ardea nel penfier fiamma $d^{\text {' }}$ onore? ti conofco, $\mathrm{t}^{6}$ adoro.

## E le diverfo

foffe Megacle un di da quel che dici?
fe infedele agli amici,
fe fergiuro agli Dei, fe fatto ingrato
al fuo benefattor, morte rendeffe

## Acto fegundo.

## S C E N A IX.

## Megacle, e Ariftea.

Meg. Arift.

## ( $H$ ! Memorias crueis!) Em fim eftamos $\int$ ós.

Poderey fem reparo
exaggerar a minba alegria; chamar vos minha esperança, mell amado,
luz dos meus olbos....
Naŏ Princeza
estes fuaves nomes
naö faö para mim: guarday-os para outro
Arift. mais venturofo amante.
Meg.
$E$ efte hé o tempo
de fallarme affim? Chegou aquelle dia......
Mas como fou fimples: vós zombais, ò Amado
e eu ignorante me affligo.
Meg.
Ab! Naö vos afflijaes
fem rezäo.
Arift. Pois explicay-vos.
Mog.
Ouvi:
valor Ariftea. Preparay-vos
para dares a ultima prova do voffo valor.
Dizey; ay de mim! Que mequercis dizer? O coraçaễ
Ouvi. Naò me diffeftes mil vezes (me treme.
que mais do que a figura amaveis em mim
bü coraçaō agradecido, buma alma fincera, e aquelle
fogo de honra, que me ardia no penfamento?
Arift.
Diffe, bé verdade. Allim mo parecestes, e por tal vos conbeço ,e adoro.

E Se em huma occafiaô, folfe Megacle
diff erente do que roós dizeis?
Se foffe infiel aos amigos,
Se perjuro aos Deofes, Se ingrato
ao feu bem feitor, fe deffe a morte
per la vita che n' ebbe? Averefti ancora amor per lui ? Lo foffrirefti amante? 1 a áccetterefti fpofo?

Arif.

E come vuoi, ch' io figurar mi pofa Megacle mio sì fcelerato ?
Or fappi
che per legge fatale fto win wid
fe tuo Spofodivien, Megacle è tale.


Come!
Tutto $\ll$ arcanio
Ecco ti fuelo. Il Principe di Creta Langue per te $\mathrm{d}^{\mathrm{c}}$ amor. Pietà imi chiede, e la vita mi diede. Ah Principeffa, fe niegarla pofs ${ }^{{ }^{\circ} \text { io, dillo tu fteffa. }}$
Arijf. E pugnafti....
Meg.
Per lui.
Arijt. Perder mi vuoi....
Meg.
Arif.
Sì. Per ferbarmi fempre degno di te.

## Tu dei

coronar $1^{\prime}$ opra mia. Si generofa, adorata Ariftea. Seconda i moti
d'un grato cor. Sia qual' io fuil fin ora Licida in auvenire. Amalo. E‘degno di sig gran forte il caro amico. Anch' io vivo di lui nel feno, es ei tc acquifta, io non ti perdo appieno. Precipito agli abiffi. El no: fícerchi miglior compenfo. Ah fenza te la vita per me vita non è.
Bella Ariftea non congiurar tu ancora contro la mia virtu. Mi cofta affai il prepararmi a si gran paffo. Un folo di quei tenerí fenfi

## Acto fegundo.

a quem lbe deo a vida? Ainda terieis amor? Sofrello-bieis amante, aceitallo-bieis por E/pofo?
Arift.
$E$ como quereis ros
que ell me poffa reprefentar
taō máo ao mew Megacle?
Meg.
Pois Sabey
que por ley fatal
afim hé Megacle, se chegar a ser rooffo.
Arift. Coino:
Meg. Dom Todo o fegredo
aqui vos revelo. O Principe de Creta morre de amor por vós. Pedio-me piedade, e me deo a vida. Ab! Princeza
dizey rós me fma se o poffo eu negar.
Arift. E combateftes?
Meg. Por elle.
Arift. Lo's quereis-me perder.....
Meg. Sim, para me conservar sempre digno de vós.
Arift. Logo derverey eu.....
Meg. Vós deveis
coroar a minba aç̧ão. Sim generofa adorada Ariftea! Favorecey os impulfos de bum coraçaō agradeciido. Como foy até agora feja Licida para o futuro. Amay-o. Hé digno de tăo grande dita o amado amigo. Tambem eu vivo no feu peito,
e fe elle vos alcança, eu năo vos perco de todo.
Arift. Ab! Que fucceffo hé efte? Eu cayo das eftrellas aos abifmos. Eh? Naö: bufque-Je melhor compenfaçăo. Ah! Sem vós a vida năo bé vida para mim.
Meg. Bella Aristea,
näo vos conjureis vós tambem contra o mell valor. Muito me cuffa o prepararme para efte cafo; buna só deftas amorofas palauras,

Arift. E di lafciarmi....
meg. $\mathrm{O}^{\text {r rifoluto. }}$ che una gelida man $\mathrm{m}^{\text {‘ }}$ opprima il core s' appoggia ad untronco. Sento che il mio valore Mancando va. Più che a partir dimoro Meno ne fon capace. ardir. Vado Ariftea. Rimanti in pace.

Arift. Meg.

Arift. Meg. Come? Già mªbbandoni? $E^{\text {c forza }}$, o cara fepararfi una volta.

E parti....
E parto per non tornar più mai. Senti. Ah no ... Dove vai ? A firar mio teforo lungi dagli occhi tuoi.
Soccorfo ... io ... moro. fuiene fopra un faffo. Mifero me! Che veggo ?
alı 1 ' oppreffe il dolor. Cara mia feme : bella Ariftea : Non auvilirti; afcolta : Megacle è quì : Non partirò: Sarai ... che parlo? Ella non $\mathrm{m}^{\circ}$ ode. Avete o ftelle più fuenture per me? No: quefta fola mi reftava a provar. Chi mi configlia ? che rifolvo? Che fo! Partir farebbe crudelcà, tirannia reftar. Che giova ? forfe ad efferle fofo? E il Reingannato, e l' amico tradito, e la mia fede,
e l' onor mio to foffrirebbe? Almeno partiam più tardi. Ah che farem di nuovo

## Acto fegundo.

Arift. Meg. Arift. Meg.

Arift. quantos intentos deftroe!
$E$ deixarme?
Tenbo refoluto.
Tendes re Soluto? Equando?
Efte..... (Sintome morrer.)
Efte be o ultimo a Deos.
O ultimo? Ingrato.....
Soccorrey-me ò Deofes. Vacillă̈ os pés:
bum fuor frio me cobre o roftro: e parece-me que huma maŏ fria me opprime o coraçăo.

Encofta-fe a huma arvore.
Meg.
Parece-me que o mell valor me vay falt ando. Quanto mais me dilato a partir, menos capaz me finto.
Animo. Ariftea eurvou. Ficay-roos embora.
Arift. Como? Fa me deixais?
Meg. Hé força ò Amada
Arift. cortar por tudo buma vez.
$E$ ides?
Vous
para năo tornar mais.
Ouvi. Ab nāo..... Donde bides
Arift. Meg.

A morrer, meute fouro
longe dós volfos olhos.
Arift. Soccorro... Eu.... Morro. Defmaya-fe fobre hu-
Meg. Defgraçado de mim! Que vejo ? (ma pedra.
Ab que a suffocou a dor. Minha amada ejperança:
Bella Ariftea: năo vos defanimeis: ouvi:
equi eftá Megacle: não me birey: Serey:
que digo? Elle năo me oure. Aindatendes à eftrellas
mais defgraças para mim : Naö: efta $\mathrm{So}^{\prime}$
me faltava que fentir. Quem me aconfelba?
Que refolvo? Que faço? Hir. Seria
crueldade, tyrannia. Ficar. Que importa
por ventura para fer fell Efpofo? Eo Rey enganado,
eo amigo entregue, e a minba fé,
e a minha bonra, o Jofreriāo? Ao menos
vamos mais tarde. Ab! Que entramos de novo più felice di me. Deh confervate quefta belk opra voftra eterni Dei, e i di ch cho perderò donate a lei.
Licida (dove è mai ? ) Licida.

## S C E NA X.

> Licida, e detti.

Lic.
Ntefe Tuto Ariftea?
Tutto. T' affretta, o Prence, foccorri la tua fpofa.
Lic. Aimè! Che miro! che fu?
Meg. Doglia improvifa le oppreffe i fenfi.
Lic. Etumi lacci?
meg. Jo vado ...
deh penfa ad Ariftea. (Che dirà mai quaño in fe tornerà: Tutte ò prefenti tutte le fmanie fue.) Licida, ah fenti.

Se cerca, fe dice:
: $1^{6}$ Amico doù è ?
$1^{6}$ Amice infelice, (rifpondi) morì. Ah no fi gran duolo non darle per me rifpondi, ma folo:
piangendo parti.
Che abiffo di pene?
lafciare il fuo bene !
Iafciarlo per fempre:
lafciarlo così!

## Acto regundo.

neffe borrendo paffo. Agora bé piedade - fer cruel. A Deos minba vida. A Deos minha -perdida efperança. O Ceo vos faça mais venturofa do que eu. Deb! Confervay efta bella obra voffa eternos Deofes, e day the a ella os dias, que eu perder. Licida (dinde eftá agora!) Licida.

## SCENAX.

Licida, e os mais.
Lic.
 Uvio tudo Ariftea?
Meg. Tudo. Appreffay-vos ò principe acudi a volJa Efpofa.
Lic. Ay de mim! Que vejo? (Que foy )
Meg.
Hum Sentimento improvifo
lhe opprimio os fentidos.
Lic. E roós me deixais?
Meg.
Eu vou......
Deb! Cuiday em Ariftea. (Quem dirá quando tornará em fi? Tenbo prefentes todas as (uas furias) Ab! Licida ouvi.

Se diz, Se procura
onde estão Amigo?
(responde) morreo

- Amizo infeliz.

Ab! De taö grande dor
năo Seja en a caufa
refponde, mas fó
chorando partio.
Que abyfmo de penas
10. deixar o feu bem!
näo tornar a vello,
e deixallo affim!

## Atto fecondo.

## S C E N A XI.

## Licida, ed Ariftea-

Lic. Oh Dio.
Lic. $\quad$ Ma già quell ${ }^{\text {alma }}$ torna agli ufati uffici. Apri ì bei lumi Principeffa, ben mio.
Arift. Spofo infedele!
Ah non dirmi così. Di mia coftanza ecco in pegno la deftra.

Almeno ... oftelle ! Megacle ov‘ è ?
Lic. Partì
Arif. Partì $l^{\text {c ingrato }}$
ebbe cor di lafciarmi in quefto ftato!
Lic. Il tuo fpofo reftò.
Arift.
Dunque è perduta
$1^{\text {c }}$ umanità, la fede,
${ }^{6}$ Amore, la Pietà! Se quefti iniqui incenerir non fanno. Numi, i fulmini voftri in Ciel che fanno?
Lic. parla. Brami vendetta? Ecco il tuo Spofo, ecco Licida ....

Oh Dei!
tu quel Licida fei! Fuggi, $t^{6}$ inuola, nafconditi da me. Per tua cagione perfido mi ritrovo a quefto paffo.
Lic. Arijf. E qual colpa ò comeffa? Jo fon di faffo! Era il Ciel per me fereno e ripieno

## Acto fegundo.

## S C E N A XI.

## Licida, e Ariftea.

Lic.

QUe laberinto bé efte? Eu o năo entendo. Meya morta Aristea... Megacle afficto.
Arift. $O^{6}$ Deos!
Lic.
Mas já aquella alma
torna aos feus uzos naturaes. Abri os bellos olbos Princeza, meu bem.
Arift. $E \int p o \rho_{0}$ infiel!
Lic.
$A b!$ Naŏ me chameis afim. Eifaqui a minba maŏ em penbor da minha conftancia.
Arift. Ao menos.... O' estrellas!
Aonde éfá Megacle!
Lic. Foy-fe.
Arift. Foy-fe o ingrato!
teve coraçaö para me deixar neste eftado?
Ficou a volfo EJpofo.
Lic.
Arift.
Logo esta perdida
a bumanidade, a fé,

- amor, a piedadev Se estes inimigos naö Jabem matar, que fazemi ò Deofes, os rooflos rayos no Ceo:

Estou fór demim: Dizey que r vas off endeoò amadas is Fallay, defejaes coing ança? Eifaqui orvoffo Efpofo, aqui eftá Licida.

OC Deofes.
Vós Sois aquella Licida? Fugi, de fapparecey,
efcondey-vos de mim. Por zoffa caufa
perfido me vejo neste aperto
Lic. E que culpa commetti eu: Eftou de pedra.
Arift. EO O Ceo para mim fereno msicil nigd estara, e cheyo

$$
\begin{aligned}
& \text { Atto /econdo. } \\
& \text { di dolcezza il vento, e il mar } \\
& \text { e tu barbaro fpietato } \\
& \text { mi conduci a naufragar. } \\
& \text { Se vendetta a ciò ti muove, } \\
& \text { prego Giove, } \\
& \text { prego Amore, } \\
& \text { che tui fenta un di ta pena } \\
& \text { che al mio core } \\
& \text { or fai provar. }
\end{aligned}
$$

## SCENA XII.

Licida, e poi Argene.

Lic.

AMe barbaro ? Oh Numi! perfido a me ? voglio feguirla; e voglio fapere almen che ftrano enigmaè quefto.
Arg. Fermati, traditor.
Lic. Sogno, o fon defto !
Arg. Non fogni no : fon io
l' abbandonata Argene. Anima ingrata riconofci quel volto, che fugran tempo il tuo piacer. Se pure in forte sì funefta
delle antiche fembianze orma vi refta.
Lia ${ }^{2}$ (donde viene? In qual punto mi forprende coftei ? Se piu mi fermo Arifteà non raggiungo.) Jo. non intendo bella Ninfai tuoi detti. Un' altra volta potrai meglio fpiegarti.
Arg. Indegno, alcolta.
Lic. (Mifero me!)
Arg. Tu non $\mathrm{m}^{\star}$ intendi! Intendo ben io la tua perfidia. I nuovi amori, le frodi tue tutte rifeppi; e tutto.

## AOto fegundo.

de dogura, o vento, e omar, e tu barbaro fem alma
me levas a nanfragar.
Se disfo bé cauj a a vingança
rogo a Yove,
rogo a Amor,
que fintas bum dia a pena
gue ao meu coraçä̈
fazes provar.

## SCENA XII.

## Licida, e Argene.

Lic.

$A$Mim barbaro: Ot Deofes! Perfido a mim: Quero feguilla; e equero Saber ao menos que eftranho enigma bé efle.

Sonbo, on eftou acordado! tos (oup Arg. Naö fonbais, naō. Sou eu ion sillum a desprefada Argene. Almia ingrata reconbecey aquelle roftro, que foy algum tempo o voffo prazer; fe ainda em cafo taö funefto

Lic. vos ficou algum veftigio da Semelhança antiga.
(Donde vem? Em que ponto esia me furprende. Se me dilato mais naö torno a ver Ariftea.) Eu naö entendo Bella Ninfa o que dizeis; outra vez vos podereis melbor explicar.

(Defgraģado de mim!)
Vos nuäme entendeis? Bem entendo a roffa perfidia. Sey os roffos novos amores, e todos os roofjos enganos: e tudo
faprà da me Cliftene per tua vergogna.
Lic. Ah no. fentimi Argene, non fdegnarti. Perdona
fe tardi ti rauvifo. Jo mis rammento gli antichi affetti, e fe tacer \{aprai 3 forfe ... (chifa? aith and twall sup
Arg. Si può foffrir di queftan yos h13m on 9up ingiuria più crudel : Chiffa, midicici? in vero io fon la rea. Picciole pruove di tua bontà non fono le vie chem‘ ofri a peritar perdono.
Lic. Afcolta. Yó volli tirt...
Arg. Lalciami ingrato :
non ti voglio afcoltar.
Lic. (Son difperato.)

## Arg.

> No, la fperanza più nón m‘alletta, voghio venderta, non chiedo amor.
Pur che non goda tohisins, (con 12.9 quel cor fpergiuro , nulla mi curo . ons cindirol bal/ del mio dolor.

## S C E N A XIII.

## Licida, e poi Aminta.

Lic. $\quad \mathrm{N}$ anguftia pill fiera io non mi vidi mai. Tutted è inn ruina fe parla Argene. El foorza raggiungerla, placalla el elim trattiene la Principeffa intanto ? il folo Amico porria ... Ma dovè andò: Si cerchi. Almeno

## Acto fegundo.

Saberá de mim Clistene, 9 , oilgetaos? para voffa injuria. .susb ita slosegh.
Lic. Ab? Naö, owvime Argene,
N12 naö vos enfadeis. Perdoay-mie . iv Se tarde vos conbeço. Eu me lembro dos antigos affectos, e se vos Sabereis callar, por ventura... litem Sabe?
Arg. Pode-fe-fofrer outra injuria mais cruel do que efta? Ouem Sabe, me diz? Eu na rerdade fou a culpada. Pequenas provas da voffa bondade naŏ faö os caminhos, que me dais para merecerdes o perdaö.
Lic.
Ourvi. Euqueria dizer.
Arg. Deixay-me ingrato,
nato vos quero ouvir
Lic. (Eftou déefperado)
Arg.
Nä̆ me recrea minn fut orls "ctov nă̈ a efperança: quero vingança, limon sciss bb ot naŏ peço amor.

Ainda que perca efte falfario, naŏ faço cafo da minha dor.

## S C E N A XIII.

## Licida, e Aminta.

Lic. $\quad$ U nunca me vi
em anguftia taö grande. Tudo Se perde Se falla Argene. He precifo
bufealla, jocegalla... E quiem diwerte entre tanto a Princeza? Só o Amigo. poderia... Mas donde foy: EuSque- $\int$ e, ao menos
e configlio, e conforto Megacle mi darà.
Am. Megacle è morto.

Lic. Che dici Aminta,
Am. Jo dico
par troppo il ver.
Lic. Come ? Perchè? Qual empio
sì bei giornitroncò? Trovifi: id voglio
Sh efenpio di vendetra altrui ne refti.
Amevorg. Principe nol cercar. Tu le uccidefti. Lic. Jo! Deliri?
Aim.
il Ciel chs io deliraffi, Odimi. In traccia mentre or di te venia, fra quelle piante un gemito improvito
fento : mi fermo: al fuon mi volgo: e miro vom, che ful nudo acciaro prono già s' abbandona. Accorro: Al petto fo d'una man foftegno, con $1^{k}$ altra il ferro fuio. Ma quando al volto Megacle rauvifai; penfa $\operatorname{com}^{\gamma}$ ei reftò, com' $^{\text {c }}$ io reftai.
Dopo un breve ftupore, ah qual follia bramar ti fa la morte:
(io volea dirgli, ei mi prevenne.) Aminta, ò viffuto abbaftanza.
(Sofpirando, mi diffe,
dal profondo del cor.) Senza Ariftea
non fo viver, ne voglio. Ah fon due luftri che non vivo che in lei. Licida, oh Dio, $\mathrm{m}^{\text {c }}$ uccide, e non fo fa. Ma non $\mathrm{m}^{\text {‘ }}$ offende. Suo dono è quefta vita, ei la riprende.
Lic. Oh Amico! Epoi?
Am. Fugge da me, ciò detto, come Partico ftral. Vedi quel faffo, figno ${ }^{\prime}$, colà, whe il fottopofto Alfeo fignoregia, ed adombra : egli u‘ afcende 201 is men che non balena. In mezzo al fiume

## Acto fegundo.

confelbo, e alivio me dará Megacle.
Am. Megacle be morto. Lic. Que dizeis Aminta?
Am. Eu digo a verdade.
Lic.
Como? Porque? Oual foy o impio que cortou aquella vida? Bufque-fe. Eu quero que fique para os outros oexemplo defta vingança.
Am. Principe, naō o bufqueis : vos o mataftes. Eu! Delirais?
Quizefle o Ceo que eu deliraffe. Ouvi-me. Em bufca quando eu vinha de vós entre aquellas arvores ouço hum gemido improvifo, paro; volto para a parte do font, e vejo bum homem, que ja fe precipitava Sobre a espada nua: corro: o peito Seguro com buma maö,
e com a outra lbe tiro a efpada; mas quando conbeci que era Megacle confider ay como elle ficou, como eu fiquey.
Depois de buma breve fufpençaó, ab! Que loucure ros faz defejar a morte?
(Ihe queria eu dizer, elle fe adianta) Aminta tenbo vivido muito (Jufpirando me diffe
do profundo do coraçä̃) Sem Ariftea
nā̃ fey viver, nem quero. Ab? Sä̈ dous luftros que naö vivo fenaò nella. Licida, ò Deos! Me mata, e naöo fabe. Mas naŏ me offende. a minha vida bé dadiva fua, ella a torna a tomar: Ob! Amigo! E depois.
Am. Dito ifto, foge de mim
como buma feta dos Parthos. Vedes accolá Senbor aquella pedra, que eftá fobranceira, e affombra ao rio Alfeo que corre por baixo? Subio-fe a ella em menos de bum inftante; deita-fe no mego do rio
fi fcaglio: io grido in van, $\mathrm{l}^{\text {c }}$ onda percoffa balzò, $s^{\text {‘ }}$ aperfe, in frettolofi giri si riuni, $l^{6}$ afcofe. 11 colpo, i gridi replicaron le fonde : e più no 'I vidi.
Lic. $\quad$ Ah qual orrida fcena
or fi fcuopre al mio fguardo? rimane fupido
Am. Almen la fpoglia che albergò si bell' alma vadafi a ricercar. Dà mefti amici queftia lui fon dovati ultiml uffici.

## S C E NA XIV.

## Licida, e poi Alcandro.

Lic.

Alc.
Lic.
Alc.
lic.

Alc.
Lic.
Alc.

DOve fon! che m‘auvéne ? Ah dŭque il Cielo tutte fopra il mio capo
roverfciò 1 ' ire fue ? Che fo nel mondo fenza di te ? Rendetemi $l^{\text {' }}$ amico ingiuftiffimi Dei. Voi mel togliefte, lo tivoglio da voi. Se lo negate barbari à voti miei; douunque ei fia, a viva forza il rapìrò, Non temo tutti i fulmini voftri : ò cuor che bafta a ricalcar fu $l^{l}$ orme d'Ercole, e di Tefeo le vie di morte.

## Acto fegundo.

eu o chamo em vaö: as ondas feridas
Saltaraō, abriraö-fe, em apreffaidos giros
Se tornaraō a unir, e o efconderaö: ogolpe, os gritos
repetiraō as prayas; e naŏ o vi mais.
Lic. Ob! Que horrivel Scena
fe defcobre agora aos meus olhos! Fica pafmado.
Am. Ao menos va-fe procurar o corpo,
em que efterve taö grande alma.
Eftas $\int a \hat{o}$ as ultimas finezas,
que lhe dervem fazer os amigos tristes.

## S C E NA XIV.

Licida, e Alcandro.
Lic.

Alc. Lic. Alc. Lic. que interrompeis atrevido as minhas furias?
Alc. Eu fou bum Miniftro Real.
Lic. : Eque quer ElRey?
Alc. Que roades daqui muy longe
em vergonbofo deferro. Se ao por do sol
K 2
fe in Elide ti lafcia, fei reo di morte.
xic. A me tal cenno?
Alc. Impara
a mentir nome, a violar la fede,

- obrmila deludere il Re.

Lic. Come ? Ed ardifci temerario.....
Alc. Non più. Principe, è equefto mio dover : $1^{6}$ ò adempito. Adempi il refto.

## SCEN A XV.

Licida Jolo.

cOn quefto ferro indegno fnuda $l^{\prime}$ Spada il fen ti pafferò.... Folle che dico ? 0 . che fo? Con chi mi fdegno ? Il reo foniod, io fon lo fcelerato. In quefte vene con più ragion $l^{k}$ immergerò. Sì, mori Licida fuenturato .... Ah perchè tremi timida man : Chitii ritienes Ah quefta è ben miferia eftrema. Odio la vita :
$\mathrm{m}^{\text {' }}$ atterrifce la morte : e fento intanto ftracciarmi a brano, a brano
in mille parti il cor. Rabbia, vendetta, tenerezza, Amicizia, pentimento, pietà, vergogna, Amore mi trafiggono a gara. Ah chi mai vide anima lacerata da tanti affetti, e sì contrari ? Jo fteffo is non fo come fi poffa minacciando, tremare: Arder, gelando: piangere in mezzo all ira : bramar la morte ; é non faper morire. $11 i$ )

## Acto fegundo.

eftiveres em Elide
fois reo da morte.
Lic.
Amim tal ordem?
Alc. Aprendey
a naö fingir o nome, a violar a fés, e a enganar a ElRey.
Lic.
Como? $E$ vo's vos atreveis temerario....
Alc. Nada mais. Efta béè Principe a minha obrigaçağ; tenhbo- a fatisfeito; fazey rós o mais.

## S C E N A XV.

Licida fó.

cOm efta efpada indigno defembainha-a. vos paffarey o peito... Que digo eu louco? Que faço? Com quem me enfureģo? Eu Sou oreo,
ens fous o culpado. Por efte corpo
com mais razaö a meterey, fim, morrey
De fgraçado Licida.... Ab? Porque tremeis timida maö? Quem vos impede! Ab! Efta fim que hé a miferia extrema. Aborreço a vida,
a morte me atemorifa; e finta em tanto
defpedaçar- $\int e-m e ~ p o u c o ~ a ~ p o u c o ~$

- coração em mil partes. Rayrva, vingança;

Brandura, Amijade,
Arrependimento, Piedade, Vergonba, Amor, me atormentaö à competencia. Quem vio nunca despedaçarse buma alma
por tantos, e tăo contrarios affectos! Eu mefmo
năo sey como se polfa
tremer ameaçando; arder com frio:
chorar com a ira;
defejar a morte, e năo Saber morrer.

Se ancora $l^{\prime}$ affanno in vita mi ferba, 2momi nb. ast riol il Cielo è tiranno , ohro tha mimel. .2i e doglia più accerba whinsyh JiA

Un fulmine chiedo $\$ 7$ minghe thy
a trarmi di pena ros I somes .2i.
e un fulmine appena … oitp 1s inst
fi trova per me.


$$
S . V X B A M A
$$

s-scraingltmèेb

FINE DELL ATTO SECONDO.




isti is mos torodo

ATTO

## Acto fegundo.

 Se ainda otrabalboa vida me guarda, - Ceo bé tyranno, e dor mais cruel do que efta năo bá. Hum rayo defejo, que me tire as penas, e bum rayo apenas eu poffo achar.

FIM DO SEGUNDO ACTO.

ACTO

## ATTOTERZO

SCENAI.

Bipartita, che fo forma delle ruine di un antico Hippodromo, gia ricoperte in gran parte. $d^{0}$ edera, di $\int_{\text {pi- }}$ $n i$, e d'altre piante felvagge. Megacle trattenuto da Aminta per una parte : e dopo Ariftea tratenuta d' Argene per l'altra. Ma quelli non veggonno quefte.

Meg. Am.


Afciami. In van $t^{6}$ opponi. Ah torna Amico
una volta in te fteffo. In tuo foccorfo pronta fempre la mano del pefcator, chs or ti falvò dall' onde. eredimi, non aurai. Si ftanca il Cielo $d^{\text { }}$ affifter chi $l^{\text {º infulta. }}$
Meg. Empio foccorfo , inumana pietà! Niegar la morte a chi vive morendo. Aminta, oh Dio, lafciami.
Am. Non fia ver.
Arift. Lafciami Argene.
Arg. Non lo fperar.
Meg. Senza Ariftea non poflo, non deggio viver più.
Arift. Morir vogl' io dove Megacle è morto.
Am. Attendi.
Arg. Afcolta.
Meg.
Che attender?
Arifte Meg.

Che afcoltar ?
2. Nan fi ritrova

# ACTOTERCEIRO <br> <br> S C E NA I. 

 <br> <br> S C E NA I.}

Dividida em duas partes, que fe fórma das ruinas de hum antigo Hippodromo, já cubertas com muita parte de era, de efpinhos, e de outras plantas filveftres. Megacle detido por Aminta de huma parte, e Ariftea derida por Argene da outra, fem huns fe verem aos outros.

Meg. Am.


Eixay-me. Em vaŏ vos oppondes. Ab! Tornay, Amigo,
buma vez em vós mefmo. Em voffo foc. Sempre prompta credeme, que a naö tereis. O Ceo fe cança de favorecer a quem o injulta.

Impio Soccorro,
inbumana piedade! Negar a morte
a quem vive morrendo. Aminta ob! Deos! deixay-me.
Am.
Arift. Arg. Meg.

Arift. nem devo river.

Eu quero morrer, aonde morreo Megacle.

Attendey.
Ouvi.
Que attender?
Que efperar ?
Para mim

## Atto terzo.

più conforto per me.

Arif.
Meg. Arift. Impedirmi la morte ... Meg. Indarno tu pretendi. Arift. In van prefumi. Am.
Arg. Arift. Meg. Arift. Meg. Arift.

Meg.

Arift.

## S C E N A II.

Alcandro, e detti.

Alc.
Arift.
Alc. In quefto iftante rinafce il Padre tuo.
Arif. Come ?
Alc.
Che orrore!

## Acto terceiro.

já Senaồ acha mais alivio.

## Arift: Para mim no mando

jä naö tenbo que esperar.
Meg. Centinuar a roizer.
Arift. Impedirme a morte.
Meg. De balde o pretendeis.
Arift. Em vaõ o prefumis.
Am Tende mā̆.
Arg. Owvi infeliz.
Arift. (O'estrellas!) encontrando-fe no meyo do
Meg. ( $O^{\prime}$ Deofes!) (theatro.
Arift. Megacle.
Meg. Princeza!
Arift. Ingrato! Etanto
me aborreceis, e me fugis,
que para eftar unida
fe eu me apreffo a morrer, vós tornais à vida ?
Meg. Vede a que ponto chegou, adorada Ariftea, a minha defgraça? Eu naö pofjo morrer. Acbo impedidos todos os caminhos por onde fe vay ao Inferno.
Arift. Mas qual piedofa maō...

## $S C E N A$ II.

## Alcandro, e os mais.

Alc.
Arift.
Alc.
Arift.
renaceo volfo Pay.
Alc.

OH! Sacrilogio! Ob! Louco! Ob! Malvado atrevimento!
Há ainda mais
defastres nowos Alcandro?
Neste instante
Como ?
Que horror !

$$
\mathrm{L}_{2}
$$

Que
che ruina! Che lutto!
fe ' 1 Ciel nol difendea, ne aurebbe involti! Arift. Perchè?
Alc. Già fai che per coftume antico quefto feftivo di con un folenne facrificio fi chiude : or mentre al tempio venia fra fuoi cuftodi
la facra pompa a celebrar Cliftene ; perchè non fo, nè da qual parte ufcito Licida impetiofo ci atraverfa il camin. Non vidi mai più terribile afpetto. Armato il braccio: nuda la fronte avea: lacero il manto: fcompofto il crin. Dalle pupille accere ufcia torbido il guardo: e per le gote d'inaridite lagrime fegnate trafpariva il furore. Urta, roverfcia i forprefi cuftodi. Al Re ss auventa: mori (grida, fremendo) e gli alza in fronte il facrilego ferro.

Alc. Non cangia
il Re fito, o color. Severo il guardo gli ferma in faccia, e in grave fuon gli dice :
temerario ! Che fai? (Vedi fe il Cielo veglia in cura de Re.) Gela a què detti il Giovane feroce. Il braccio in alto fofpende a mezzo il colpo : il regio afpetto attonito rimira: impailidifce:
incominciaa tremar: gli cade il ferro-
e dal ciglio, che tanto
minacciofo parea, prorompe il pianto.
Arif. Refpito.
Arg. O folle !
Am. $\quad \mathrm{O}$ fconfigliaro !
Arift. Ed ora
il genitor che fa?
Atc. Ne lacci auvolto

## Acto terceiro.

Que ruina! que fentimento!
Se o Ceo naö o defendefje, o terieis morto.
Arift. Porque?
Alc. Jáa fabeis que por antigo costume
Se acaba efte festiovo dia
com bum folemne facrificio; em quanto Cliftene
vinba entre as fuas guardas
a celebrar efta Jagrada açaö;
Naö fey porque, nem de que parte fabido
Licida impetuofo
Se atraveffa no caminho. Nunea vi
mais terrivel afpecto. Armado o braço
defcuberta a cabeça, defpedaçada a capa,
defcompofto a cabello. Dos olbos irados
Sabia borrivel vista, e pelos finaes de lagrimas Secas
apparecia o furor. Impelle, defordena
as guardas confufas. Chega a ElRey,
Morrey (gritou bramindo) elbe levanta, Sobre a cabeģa a facrilega efpada.
Arift. Ob? Deos!
Alc. Naö muda
ElReyde lugar, nem cor. Severa a vista lha poem no roftro, e gravemente lbe diz? Temerario? Que fazcis? (Vede Se o Ceo tem cuidado dos Reys) Esfria a effas palauras

- feroz mancebo; em meyo golpe
ficoun uufpenso o braço ; oreal afpecto
torna a ver attonito: defmaja
começa a tremer; cabe-lhe a espada,
e dos olbos que taö terriveis
Arift. Refpiro.
Arg. $\quad O^{\prime}$ louco !
Am. $\quad O^{6}$ mal aconjelbado?
Arift. E agora
Alc. Tem prezo com cadeas
à il colpevole innanzi. di falvar 1 ' infelice


## parte.

## Meg. E Licida che dice ?

Alc.
Alle richiefte
nulla rilponde. E' reo di morte, e pare che nol fappia, o nol curi. Ogni or piangendo il fuo Megacle chiama: a tutti il chiede, lo vuol da tutti : e fra fuoi labbri, come altro non fappia dir, fempre à quel nome. $L^{\text {c }}$ ' nfelice in quefto ftato benche reo ne petti altrui pietà defta, e à piantì fui muove tutti a lagrimar.

Ne il fuo labro innamorato lafcia mai lo ftile ufato chiama fempre il caro Amico, e lo torna a richiamar. $L$ - infelice, \&c

## SCENA III.

entrub Megacle, e Ariftea.
Meg.
Arif.

Meg.
Arijf.

$D$Iù refifter non poffo. Al caro Amico, per pietà, chi mi guida? Incauto ! e quale farebbe il tuo difegno? Il genitore fa che tu ${ }^{6}$ ingannafti: fa che Megacle fei. Perdi te fteffo prefentandoti al Re: Non falvi altru. Col mio Principe infieme almen mi perderò.

Senti. E non ftimi configlio affai miglior, che il Padre offefo

## Acto terceiro.

ao culpado.
Am. Ab! Procurese liverar ao innocente. Vay-fe. Meg. E que diz Licida! Alc. A's preguntas naō refponde nada. Estäréo da morte, e parece, que ou o naŏ fabe, ou que naŏ faz cafo diffo. Sempre chorando chama o feu Megacle; a todos pregunta por elle, e de todos o quer: e na fua boca, como Se mais nä̈ Soubera, tem Sempre aquelle nome.

Nefte eftado o infeliz
Sendo réo, nos outros peitos
faz piedade, e o fell pranto move todos a chorar.

Sua boca namorada
nunca deixa o eftilo ufade, chama o few querido Amigo, e fempre a torna a chamar.

## S C E N A III.

## Megacle, e Ariftea.

Meg. Tồ poffa refffir mais; ao amado Amigo quem me leva por piedade!
Arift. Incauto! E qual ferá

- voffo defignio? Mey Pay Sabe
que vóso enganaftes:
Jabe que Jois Megacle. Perdeis rvos Se appareceis a ElRey, e naö livrais ao outro.
Meg. Perderme-hey ao menos
juntamente com o meu Principe.
Ouvi: e naö tendes
por melbor confelbo, que vá eu mefma
vada a placargli io fteffa? nobsglias os
Meg. Ah che di tanto lufingàmi non fo.
Arijf. Si. Quefto ancora. per te fi faccia.
Meg. $97 \times 190$ generofa, o grande,
s 9 gus 2 o pietofa Ariftea. Facciano i Numi quell alma bella, in quefta bella fooglia lungamente albergar: ben lo dits ${ }^{\text {s }}$ io, quando pria ti mirai, che tu non eri cofa mortal. Va, mio conforto ...

Ah bafta:
non fa d'vopo di tanto. un fol dè guardi tuoi mi coftringe a voler ciò che tu vuoi.

Tutto da lumi taoi il voler mio rauvifo, ne rammentar mi puoi le tenerezze antiche, che bafta il tuo bel vifo per farmi folpirar. Se i moti del tuo core tutti mi fento in feno,
tu mi coftringi almeno pietofa à diventar. Tutto, \&c.


SCE-

## Acto terceiro.

applacar a meu Pay, que esta offendido?
Meg. Ab! Que me naŏ fey
lifonjear-me com tanto $\mathrm{Si}_{\mathrm{i}}$; ifto tambem se faça por mim.
Meg. Ó generofa, ò grande.
̀̀ piedofa Ariftea. Queiraò os Deofes
que muito dure effa bella alma
neffe bello corpo. Bem o diffe eu
quando a primeira vez vos vi,
Arif. Ab! Bafta,
naö hé neceffario tanto:
os roffos olhos
me obrigaö a querer oque roo's quereis.
Todo nos teus olbos
o mell querer divifo,
nem podes lembrarme
finezas antigas
Se me bafta o verte para cu fufpirar. se oten coraçă̈ todo finto no peito, obrigas-me ao menos piedofa a clamar.

## SCENA IV.

## Megacle, ed Argene.

DEh fecondate, o Numi la pietà d‘ Ariftea. Chi fa, fe 'I Padre: però fi placherà! Troppa ragione a‘di punirlo. E ver, ma della figlia lo vincerà $l^{\prime}$ amor. E fe nol vince ? oh Dio, poteffi almeno veder come 1 afcolta. Argene, io voglio feguitarla da lungi.
non prender di coftui. Vedi che il Cielo è fanco di foffrirlo. Al fuo deftino lafciala in abbandono.
Lafciar 1'Amico ? Ah coft vil non fono:
Ecco che tutto s' arma
${ }^{11}$ Ciel a danni fuoi, gia fir ricopre
di nero ammanto il fole, e fpargę appena $\mathrm{d}^{d}$ incerta luce un dubbio lampointorno ${ }_{\boldsymbol{x}}$ che dalla notte il giorno mal diftingue

## Infelice delira

Ecco fi accende in un baleno
$1^{\text {f }}$ altro vapor, che in fulmine fi cangia, fquarcia alle nubi il feno,
e frridendo per 1 ' aere in lui difcende,
Oh Dio chi lo difende
dal fatal colpo, che in un punto atterra lo fuenturato Amico, ah filif corra
fi corra almen, ma dove! ecco la terra del chiufo vento entro le afcofe vene

## Acto terceiro.

## S C ENA IV.

Megacle, e Argene.

Meg.

DEb! Fariorecey ò Deofes a piedade de Aristea. Onem Jabe fe o Pay Se applacará? Muita razaö tem o de castigar; bé verdade, mas o amor da Filha o vencerá. E fe o năo veñce?
Ob! Deos! Se en pudeffe ao menos wer como lhe falla? Argene, ow quero feguilla de longe.
Arg. Ab! Tanto cuidado
năo tomeis delle. Vede que oCeo
eftá cançado de o Sofrer. Deixay-o ao defamparo do Seu deftino.

Deixar o Amigo? Ab! Năo fou tăo vil.
eis que todo o Ceo fe arma
para meu danno: já fe cobre
de negro manto o Sol, e apenas efpalba ao redor de incerta luz bum ducuidofo rayo,
de forte que a noite
mal Se diftingue do dia.
Arg. Delira o infeliz.
Meg. Eis fe accende em fogo
outro vapor, que fe muda em rayo,
rompe o feyo das nuvens,
e foando pelo ar cabe fobre elle.

- Deos, quem odefende
do golpe fatal, que em bum inflante mata
ao defgraçado Amigo : ab! Sim, corra-Se corra-fe ao menos, mas adonde! Eis a tcrra dentro das occultas veyas do vento reprimido
agitata fi fcuote, c nelle aperte vifcere fue la tomba mi prepara; $s^{\text {c }}$ ogni fpeme, ogni via di falvarlo m'è tolto, dunque fi muoja, e refti coll' infelice Amico anch' io fepolto Del nero Lete preffo alle fponde torbide, e chete dove fon $1^{6}$ onde il fortunato del caro Amico fpirto adorato vengo a goder Ma degl' Eftint ${ }^{1}$ lo cerco al Regno, ne trovo il lacero angufto legno nemen lo fquallido curvo Nocchier.


## SCENAV.

Argene, poi Aminta.


## Acto terceiro.

 movida fe. abala, e nas fuas entranibas àbertas me prepara a Sepultura. Pois fe toda aefperansa, e todo o caminbe de o livirar fe me tira, morra-fe logo, e fique en Sepultado som 0 infeliz Amigo.Do efcuro Lethe junto ods ribeiras turbas, equietas onde eftaö as ondas
do a migo amado venbo a gozar - venturofo efprito adorado. Mas dos já mortos - Reyno bufro, nem acho o roto pequeno barco, nem vejo o efqualida curvo Piloto.

## SCENAV.

Argene, e Aminta.

Arg. Om tudo contra. o que quero
eu me finto piedofa. Tento indignarme, tenbo razaó. Sim o queria : mas no moyo da iras. quando a boca ameaça, a coraçaü fufgira.
Logo taö fraca
Sereis Argene? Ab! Naó. Perjuro ! Ingrato!
naö ferá certo. Abomino.
a minha piedade. Naö quero mais ver aquelle roftro enganador. Aborreço-0:
di vederlo punir a trafitto a morte
fe mi cadeffe a canto non verferei per lui ftilla di pianto.
Am. Mifero dove fugge: Oh di funefto! oh bicida infelice!
Arg. E' forfe eftinto quel traditor?
Am. No : ma‘l farà fra poco.
Arg. Non lo credere, Aminta. Anno i malungi molti compagni: onde già mai non fone poveri di foccorfo.
Or ti lufinghi.
Non u‘è più che ferar. Contro di lui gridan le leggi : il Popolo congiura :
fremono i facerdoti. Un fangue chiede 1. offefa Maeftà: dà fagrifici che una colpa interrompa, è il delinquente vittima neceffaria. A‘ già decifo il publico codiénfo. Egli fuenato fia fui 1 'ara di Giove. Effer vi dee 1 ' offefo Re prefente, e al Sacetdote porgere il facro acciaro.

E non potrebbe rivocarfi il decreto?
Am. E come? Il Reo già in bianche fpoglie è auvolto. Il crin di fioti io cororiar gli vidi: Eil vidi, oh Dio, incaminarf al tempio. Ah forze è giunto : ah forfe adeffo, Argene, la bipenne fatal gli apre le vene.

Che giova in pianto?
arg. Ed Aritea non gimale?
Am.
Giunfe; ma nulla ottenne. Il Re non vuole, : ononi puà compiacerla.
Arg. E Megacle ?
Ain. It mefchino
ne cuftodis'auvenne;

## Acto terceiro.

agrada-me veilo caftigar: ferido de morte se me cabifle ao lado
naö derramaria por elle buma fó lagrima.

Am.
Arg.
Am.
Arg.

Am.

Ârg.
Am.

Arg.
Am.
Arg.
Am.
Arg. Am.

Miferavel dende fujo? of funefto dia!
O Licida infeliz!
E feria jâ morto
aquelle traydor?
Naö. Mas Sello-bá daqul a pouces:
Naŏ o creais Aminta. Os mâos
tem muitos companbeiros; e nunca:
lhes falta quem os foccorra.
Lifongeay-vos agora.
Naō bá mais que efperar. Contra elle
clamaö as Leys: conjura-fe o povo:
gritaö os Saccrdotes. Pede fangue
a: Mageftade offendida. Dos Jacrificios; que buma culpa interrompe, béo delinquente:
victima neceffaria. Já eftá dado

- publico confentimento. Elle morto
bả de Ser na Ara de Jupiter. Prefente derve eftar o Rey offendido, e bá de dar
ao Sacerdote o Sagrado cutela.
E naö fe poderias
revogar o decreto?
$E$ como? O réo
já eftá veftido de branco. O cabello com flores.
the vi coroar; e e o vi, ì Deos!
caminhar para o templo. Já terá chegado?
Ab! Por ventura, Argene, agora
- fatal ferro lbe terá cortado as veyas.

Ab! Nä, pobre Principe!
Choraz
De que ferve o pramto?
E. Ariflea naö chegou?

Cbegou, mas naö confeguio. ElRey nao querz.
ou nao pode fatisfazella.
E Megacle?
o miferavel
cabio nas mīos das guardas,
che ne andavano in traccia. Or lafafcoltai chieder fra le catene
dimoric per 1 Amico. Efe non foffe ahcor ei delinquente
ottenuto $l^{l}$ auria. Ma un teo, per 1 altro morir non puo. L‘à procurato almeno: $O^{\prime}$ forxe! $O^{\prime}$ generofo! Ed io ${ }^{\prime}$ 'afcolto fenza arroffir? Dunque à più faldi nodi 1'Amittà, che I' Amore? Ah quali io fento $\mathrm{d}^{\text {s }}$ un' emula virtù ftimoli al fianco.
Si. Rendiamoci illuftri : in fin che dura parlt il mondo di noi : Faccia il mio cafo meraviglia, e pietà : nè fi ritrovi nell' univerfo tutto chi ripeta il mio nome a ciglio afciutto.

In faccia del periglio il cacciatore Armeno di belva il crudo artiglio non $\mathrm{gl}^{\mathrm{s}}$ fgomenta il feno

* e non lo fa tremar.

Tal fe coftante, e forte mi vuole oppreffa il fato vittima della morte del mio deftin fpietato spero di trionfar. In facia, \&c.
que o andavaò bufcando. Eu lhe ouvi
pedir entre as cadeas, que o deixaffem morrer pelo Amigo. Efe elle tambem naö foffe delinquente
oteria confeguido. Mas bum rèo
naö póde morrer por outro.
Procurou-o ao menos?
O' fórte ! O' generofo! E eu ouço ifto
fem me confundir? Logo bé mais fôrte a Ami ade, que o Amor? E que eflimulos finto de huma virtude competidora.
Sim, façamo-nos illuftres; em quanto durar.
falle o mundo de nós: faça o meu cafo
affombro, e piedade: nem Se ache em todo o mundo
quem Sem lagrimas repita o meu nome. $A^{6}$ vilta do perigo

- Caçadon Armenio da cruel féra a garra naö lhe acobarda o peito, nem o obriga a temer:

Tal fe conftante, e fórte me quer vencer of fado por viltima da morte do mew deftino oufado espero de triunfar.

N

## Atto terzo.

## SCENA VI.

## Aminta folo.

FUggi, falvati Aminta : in quefte fponde tutto è orror, tutto è morte. E dove, oh Dio,
fenz' Licida io vado? Io 16 educai con fillungo fudore : a regie fafcie io 1 ' innalzai da fconofciuta culla: ed or potrei fenz ${ }^{\text {c }}$ effo partir così? No, fir ritorni al tempio:
fi vada incontro all ira dell' oltragiato Re: Licida involua me ancor nè falli fui:
fi mora di dolor accanto a lut.
Son qual per mare ignoto naufrago Paffagiero già colla morte a nuoto ridotro à contraftar. Ora un foftegno, ed ora perde una fella, al fine perde la feeme ancora, e $s^{c}$ abbandona al mar. Son qual, \&c.

## Acto terceiro.

## SCENA VI.

Aminta fó.

FOge, Salva-te Aminta: neftas prayas tudo be horror, tulohe morte. E donde, ob! Deos? rou cu Sem Licida? Eu ocriey com tanto trabalbo, às reaes faxas ello oler antey de buin berço def conbecido.

- B agora poderey fem elle
birme afim! Nao, torne- $\int e$ ao Templo: iva Se oppor-fe à ira do Rey uterajado. A mim tambem envolva Licida nas fuas culpas;
morra-fe de dor, mas ao feulado.
cieft oivz. Qual por mar ighorado
naufrago pafjageiro
Sou jà defconfiado
Jem a rida éperar:
Ora Se esforga, e ora
perde o norte, e al fin.
fem efperança chora precipitado ao mar.

[^1]SCE-

## SCENA VII.

Afpetto efteriore del gran Tempio di Giove olimpico. Atrio innanzi il medefimo con Ara ardente nel mezzo. Clijfene, -che efce dal Tempio preceduto da fuoi

- Cuftodi, da Licida coronato di fiori, da Alcandro, $e$ da un Sacerdote.
clijt.

CIovane fuenturato, ecco vicino Idè tuoi miferi dì 1 sultimo iftarte. tanta pietade (e mi punifca Giove re adombro il ver.) Tanta pietà mi fai; che non ofo mirarri. 11 Ciel voleffe, che potefs' ${ }^{\text {io }}$ diffimular 1 ' errore. Ma noti lo poffo, o Figlio. Io fon cuftode della ragion del Trono. Al braccio mio illefa altri la diede:
e tenerla degg io
illefa, o vendicata a chi fuccede. obbligo di chi regna neceflario è così , come penofo: il dover con mifura effer pietofo.
Pur fe nulla ti refta
a defiar, fuor che la vita; efponi libero il tuo defire. Efferne io giuro fedele efecutor. Quanto ti piace Figlio prefrrivi, e chiudi i lumi in pace.
Lit. Padre (che ben di Padre,
non di Giudice, e Re , que detti fono) non merito perdono,
non lo fero, nol chiedo, e nol vorrei. afflife i giorni miei di tal modo la forte;

## SCENA VII.

Vifta exterior do grande Templo de Jupiter Olympico. Atrio adiante delle com Ara, e fobre ella fogo. Cliftene, que fahe do Templo precedido da fua guarda, de Licida, coroado de flores, de Alcandro, e dos Sacerdores, que levaö os inftrumentos para o facrificio.

Clift. EJgraçado moço ; o ultimo instante dos tens infelices dias bé chegado.
Tanta piedade (caftigue-me Yuppiter Se encubro a verdade) tanta piedade me fazes que me naö atrervo a verte. Ouizefle a Gio que en pudeffe difimular a culpa.
Mas naö polfo ò Filho. Son defenfor, da rezaö do trono. Illefa ma deraŏ outros ao me $\begin{aligned} & \text { braço, } \\ & \text { irm }\end{aligned}$ e dervo confervalla illezia, ou vingada ao que fuccede. Hé taö precifa obrigaçaó de quem reyna; como penofa

- dever fer piediofo com medida.

Mas já que nada vos falta que defejar, menos a vida, dizey livremente oque quereis. Eu vos juro fer fiel executor. Dizey filbo

Lic. o gue quercis, e morrey defcançado.

Pay (que estas palavras
mais faö de Pay, que de Эुuiz, ou Rey)
naŏ mereço perdaõ,
naöo efpero, naŏ o peço, nem o quizera.
De tal modo perfeguio
a fortuna os meus dias,
chr io la vita pavento, e non la morte. 1' unico de miei voti e‘ il riveder 1 - Ámico pria di fpirar. Già ch' ei rimane in vita, 1- ultima grazia imploro

TClift. Alcandro, to confeffo, ftupifco di me fteflo. Il volto, il ciglio, $n=$ irt la voce di coftui nel cor mi defta ini palpito improvifo, che lo ritente in ogni fibra il fangue. fra tutti 1 inriei penfieri
(20) 1a cagion ne ticetco, e non la trovo.

- Che farà, giutti Dei, quefto ch ch io pruovo?

Non fo d'onde wiene
quel tenero affetto,
quel moto, che ignoto mi nafce nel petto, quel giel, che le vene nluos qusho fcorrendo mi và.

Nel feno a deftarmi
fi fieri contrafti
non parmi che balti la fola pietà: Non, \&c.

## Acto terceiro.

## que temo a vida, e naö a morte.

O unico dos meus defejos
héver o Amigo
antes de morrer. Fá que elle ficaviro
peço por ultimo favor
darlhe bum abraço, e morrerey contente:
Clift. Farvos-bey a vontade. O' guardas trazey me aqui a Megacle.
Alc. Senbor, vós chorais? Eque exceffive piedade bé a que tendes na alma?
Clift. Confeffo-roos Alcandro,
que me admiro de mim mefmo. 0 roftro.
e a voz defte moço me cauf a no coraçā̈
buma palpitaçaŏ taōimprovifa,
que encada veya a sente o fangue.
Entre todos as meus cuidados
bufco o motivo; e nā̃ o.acho.
Que ferá justos.Deofes isto que padeça?
Naò sey de que nace
taò cordial affecto que moto Jecreto
de amor por objecto
faz que opcito enlace
bum gelo cruel.
A fentir no peito
tä̈ féro contrafte naö creyo que baste. piedade fies.

## S C E N A VIII.

## Megacle fra le guardie, edettio,

Lic.

$A$$H$ vieni illuftre efempio di verace amiftà. Megacle amato ; caro Megacle vieni.
Meg.
Lic.

Meg.

Lic.
Ah qual til trovo povero Prence ?

Il rivederti in vita mi fa dolce la morte.
una vita che in vano
voglio offrir per la tua? Ma molto innanzi
Licida non andrai. Noi pafferemo oimbre amiche, indivife il guado eftremo.
O delle gioie mie, de miei martiri, finchè piacque al Deftin, dolce compagno ritorna in Creta
al Padre mio ... (Povero Padre? A quefto preparato non fei colpo crudele.)
Deh tu $1^{6}$ iftoria amara raddolcifci narrando. Il vecchio afflitto reggi, affifti, confola ,
lo raccomando a te. Se piange, il pianto tu gli afciuga ful ciglio:
e in te, fe unfiglio vuol, rendigli un figlio.
Taci. Mi fai morir.
Non poffo Alcandro
refffer più. Guarda què volti: Offerva què replicati ampleffi, què teneri fofpiri: c què confufi fra le lagrime alterne ultimi baci.

## SCENA VIII.

## Megacle entre as guardas, e os mais.

Lic.

A$H$ ? Vinde illuftre exemplo da verdadeira amifade. Megacte amado
vinde querido Megacle.
Meg.
Lic.
Meg.

Lic.

Meg. Clift.

Equal vos acho pobre Principe?
0 vervos na vida me faz fuave a morte.
E dequre me ferve
humia vida, gue em roaö
quero offereser pela volfa. Muito adiante naö bireis Licida. Nós paffaremos como fombras amigas unidas o váo extremo.
$O^{〔}$ da minba alegria, e dos meus martyrios em quanto o quiz odeftino, doce companbeiro! Volta a Créta
a meu Pay. (Pobre Pay! A golpe tã cruel naò eftais coós preparado)
Deb! Suavizay-lhe efta biftoria amarga quando lha contardes. Ao reelho afficio
attendey, afifiti-lbe, confolay-0,
eu volo encommendo a vós. Se chorar, enxugay-lhe as lagrimas do rostro, e em vós lhe day bum filho, fe quer bum filho.

Clift. Na o poffo, Alcandro,
refiftir mais. Vede aquelles roftros, observay.
aquelles repetidos abraços,
aquelles doces fufpiros; e aquelles of culos confufos som as lagrimas de ambos. dividete colui.
Meg. Barbasi: ah voi fon divifi dà Sacerdoti.

Lic.
Meg. Lic. Mag.

Al dolce Amico! Ah caro Prence! \}a.2. Addio.

## SCENA IX.

Argene, e detti.

FErmati o Re. Fermate Sacri Miniftti.
Oh infano ardir: Non fai,
Ninfa, qual'opra turbi:
Arg. Anzi più grata vengo a renderia a Giove. Una io wi teco vittima volontaria, ed innocente che à avalor, à defio di morir per quel reo.
clift. Qual'è ?
Arg. Son' io.

Meg. (avo (Oh bellia fede !)
Eic. (Oh mio reflore)
clif. Dourefti
faper che al debill feffor

## Acto terceiro.

Pobre lbumanidade!
Alc. Senbor, way.paffando
al a bora que fe deo para o facrifcio.
Clift. Héverdade.
Olá Miniftros Jagrados
tomay a roictima. E vós ò guardas
dividi aquelle
do amigo infeliz. Apartaá-nosos Sacerdotes.
Meg.
Barbaros! Ab! Vos
me tendes arrancado o coraçaö do peito.
Lic. Ab! Doce amigo!
Meg. Ab! Principe amado! ib olic̣lyifg nol
Lic
Meg. $\}^{\text {a 2. A Deos. }}$

## $\mathrm{S} C \mathrm{E}_{\mathrm{A}} \mathrm{A}^{\mathrm{sb}}$

Argene, e os mais.

Arg. $P$ Aray, ò Rey. Paray Sagrados Miniftros.
Clift. o' louco atrervimento! Naō fabeis Ninfa, que aç̧ā̆ perturbaes?
Arg. Antes mais agradavel
venbo fazella a fuppiter. En me offereģo
vifitima voluntaria, e innocente,
que tem valor, que tem defejo
de morrer por aquelle réo.
Clift. Qual be!
Arg. Sout cu.
Meg, (O'exceltente fé!)
Lic. (O' injuria minba!)
Clift. Devieis faber que nä̀ he permittido
pel più forte morir non è permeflo or os
Arg. Ma il morir noh fí vieta per lo foofo a una fpofa. In quefta guifa fo che al Teffalo Admeto ferbò la vita Alcefte, e fo che poi 1' efempio futo divenne legge a noi.
Clijf. Che perciò? Sei tu forfe di Licida conforte?

Ei me ne diede in pegno la fua deftra, e la fira fede.
Clift. Licori, io che $t^{\prime}$ afcolto fon più folle di te, D'un regio Erede una vil Paftorella dunque ...
Arg. Nè vil fon io nè fon Licori. Argene ò nome: in Creta chiara è del fangue mio la gloria antica. e fe giurommt fe Licida il dica.
clijf. Licida parla
uic. quefta volta pietà.) No, norrè vero. Come! E negar lo puol ? Volgiti ingrato riconofci i tuoi doni, fe me non vuoi. l'aureo monile è quefto. che nel punto funefto di giurarmi tua foofa ebbi da te. Ti rifouvenga almeno.
Che di tua man the ne adornafti il feno.
Lic. (Pur troppo è ver.)
Arg. (Guatdalo, o Re.)
clift. Dinanzi
mi fi tolga coftei.
Axg. Popoli, Amici, facri Miniftri, eterni Dei, fe pure $n^{6}$ è alcun prefente al Sactificio ingiuffo; protefto innanzi a voil, giuro $\mathrm{ch}^{\text {c }}$ io fono Spofa a Licida, e voglio morir per lui ne ... Principeffa ah vieni

## Acto terceiro.

ao Sexo fragil morrer pelo mais forte.

| Arg. | Mas naö se probibe o morrer a Efpofa pelo feu E E pofo. Nefta fórma Sey que ao Theffalio Admeto |
| :---: | :---: |
|  | Salvou a vida Alceftes, e Sey que a nós |
|  | nos paffou por ley o feu exemplo. |
| Clift. | E que por iffo? Vos por ventura |
|  | Sois conforte de Licida? |
| Arg. | Elle me deo |
| Clift. | em penhor a fua maŏ, e a fua fé. <br> Licoro, elu que vos eftou ouvindo |
|  | Sou mais louco de que vós., De bum berdeiro real buma vil Paftorinba |
|  | logo... |
| Arg. | Nem eu fou voil, |
|  | nem Sou Licoro. |

Lic. (O fer mentirofo
bé piedade esta vez) Naö, naö béverdade.'
Arg. Como? Epodeilo negar? Voltay-vos ingrato; reconbecey estas dadivas,
Se me nä̈ quereis, o Colar de ourobé este que no funefto ponto
de jurar-me voffa Efpofa bouve de vós. Lembre-vos ao menos, que com a volfa maó mo puzefles a peito:
Lic. (Hé muita verdade).
Arg. (Fede-oo Rey.)
Clift. Da minha prefença fe me tire esta.
Arg. Povo, Amigos $\quad$ Sagrados Minifros, Deofes eternos, Seaqui eftá algum prefente ao facrificio injufto, protesto diante de vós, juro que eu fou $E_{\text {Po }}$ fa de Licida, e quero morrer por elle. Nem. Princeza, ob! Vinde
foccortimi': non vuole adirmi il Padre tuo.

## SCENA X.

Ariftea, e detti.

CArif. Redimi, o Padre è degna di pietà.
clijt.
Dunque volete
ch ${ }^{\text {‘ io }}$ mi riduca a delirar con voi?
parla. Ma fiano brevi i detti tuoi.
Arg. Parlino quefte genme, io tacerò. Van di tai fregi adorne in Elide le Ninfe !
clift. Aimè. Che miro
Alcandro, riconof ci quefto monil ?
Alc. Se 1 riconofco? E quello che at collo avea, quandol'efpofi allonde, il tuo figlio Bambin.
Clift. Licida (oh Dio tremo da capo a piè.) Licida forgi, guarda: e ver che coftei
1 ' ebbe in dono da te?
Lic.
Però non debbe
morir per me. Fu la promeffa occulta:
non ebbe effetto, e col folenne rito
1 'imeneo non fi ftrinfe.
clijf. Io chiedo folo
fe' 1 d dono è tuo.
Lic. Si.
Cliff. Da qual mano ti venne?
Lic. A me donollo Aminta.

## SCENAX.

Ariftea, e os mais.

Arift. (Redeme, oे pay bé digna de piedade. Logo quereis
que eut me reduza a delirar com rof co?
Eallay ; mas feja em poucas patavras.
Arg. Fallem eftas pedras preciofas, ell me callarey: AJim Se adornaö:
as Ninfas em Elide ?
Clift. Ay de mim! Que vejo?
Alcandro, reconhecey
efte collar.
Alc. Se o reconkego? Hé aquelle, que o voffo filho menino tinba na garganta guando o lancey as andas.
Clift. Licida (oे Deos
tremo da cabeģa aos pés) le roantay-vos.Liciday?
vede: bé verdade que esta
o teve por dadiza que lbe deftes?
Mas nä̈ derve
morrer por mim. Foy a promeffa occulica;
naö teve effeito, e com folenne rito:
naŏ nas unio o Hymineo.
Clift Eu fópregunta
se a dadiva foy voffa?
Lic. Sim.
Clift. De que mato vos vicyo?
Lic. Amim deomo Aminta.

Lic. Quello a cui diede chi è ? il genitor degli anni miei la cura. Meco venne meco in Elide è giunto. Quefto Aminta fic cerchi. Eccolo appunto.

## SCENA XI.

Aminta, $e$ detti.

Am.
clift.

Am.

Clijt. Am.

Alc.
rifpondi, e non mentir. Quefto monile donde avefti ?

Signor, da mano ignota
già fcorfe il quinto luftro ch' io $l^{\prime}$ ebbi in don.

Dou' eri allor ?
Là dove
in mar preffo a Corinto sbocca il torbido Afopo.
(Ah ch io rinvengo dalle note fembianze qualche traccia in quel volto. Io non m'inganno. Certo egli è deffo ) ah $\mathrm{d}^{6}$ un antico efrore mio Re fon reo. Deh mel perdona. Io tutto fedelmente dirò.
cliff. Alc. Sorgi, favella.
Al mar, come imponefti non efpofí il Bambin. Pietà mi vinfe.

## Acto tercciro.

Clift. Eefte Aminta

## c. quem bés

Lic. Hé aquelle, a quem men Pay me deo por Ayo.
Clift. Aonde eftát
Lic. Veyo comigo,
e chegou comigo a Elide.
Clift. Bufque-Se efte Amintia.
Arg. Aqui eftá.

## SCENA XI.

Aminta, e os mais.

Clift. $\quad \AA \begin{aligned} & H^{\bullet} \text { Licida! } \\ & \text { Sooegay-vos, }\end{aligned}$
refpondey, e naò mintaes. Donde bourefien efte collar.
Am. Senbor, a mim modeo
butza defconhecida maö
ja roay em cinco luffros.
Clift. Aonde eftaveis entaö?
Am. Lá adonde
defagua o turbido ASopo
no mar junto a Corinto.
Alc. $\quad$ ab! Que eu lá oejo
das conhecidas feiçōes naquelle roftro alguma Semelbança.
Eu naō me engano (certo eftá elle difto)
Ab! De buma antiga culpa meu Rey fou réo:
Deh!' Perdoay-me. Tudo vos direy fielmente.
Clift. Levantay-roo: fallay.
Ale. Aomar, como me ordenafles.
nao lancey o menino. Venceo-me a piedsde.

Coftui ftraniero, ignoto mi venne innanzi, e gli el donai, fperando che in rimote contrade tratto l aurebbe.
clift. E quel fancciullo, Aminta, dou' e ? Che ne facefti ?
Io ... (Quale arceno to da fcoprir! )
Clijt. Tu impallidifci? Parla empio, di che ne fu? Tacendo aggiungi ali‘ antico delitto error novello.

Am.
clift.
Am.
clift.
Arijf.
Lic.
$\begin{array}{ll}\text { cliff. } & \text { Io tuo figlio! } \\ \text { Si. Tu mi nafeerti }\end{array}$ gemello ad Ariftea. Delfo m impofe d' efporti al mar bambino: un parricida minacciandomi in te.
Lic. Comprendo adeffo
1- orror, che migelò, quando la mano follevai per ferirti.
Clift. Adeffo intendo
1- eccelfiva pietà, che nel mirarti
mi fentivo nel cor.
Felice Padre !
Alc.

Filinto il figlio mio:
Megacle d`Ariftea vorrei conforte:
112

## Acto terceiro.

Effe eftrangeiro, defconbecido
me-appareceo, e lbo dey, esperando
que o lervafje
para partes remotas.
Clift. E aquelle menino Aminta, aonde eftá? Que lbe fizestes?
Am. Eu.... (E que fegredo bey de defcobrit.)
Clift. Vós defmayaes? Fallay
Impio, dizey oque foy? Callando-vos acrecentaesnova culpa à culpa antiga.
Am. Abi otendes prefente Senbor, Licida béaquelle.
Clift. Como? Naì bé Licida
o Principe de Creta?
Am. $\quad 0$ vierdadeiro Principe morreo no berģo. Naquelle tempo voltey: aCreta com omenino: dey-o coma dadiva ao Rey Sentido; elle em lugar do mortoo criou por meuconfelho para feu berdeiro.
Clift. Ab? Deofes! Eifaqui Filinto, eifaguiomeu filho:

## Arift. Estrellas!

Lic. Eu coofo filho?
Clift. Sim: vós naceftes.
gemeo com Aristea. Q Oraculo me obrigons a que vos lançafe no mar menino; ameaçando-me em rós bum.parricida.

Agora conheço aexceffiva piedade, que aorverros fentia no coraçã̈.
Am. Venturofo Pay!
Alc. Hoje em bum inftante podeis fazer alegres a muitos.
Clift. Eodefejo. De Argene meu filho Filinto, e. Megacle de Arijtea feja conforte:
ma Filinto, il mio figlio, è èreo di môrte. Non eै pia reo quandoè tuo figlio. E‘ forfe la libertà de falli permeffa al fangue mio: Qui viene ognị altro a dimoftrar valor : 1 unico efempio effer degg' ió didebolezza: Ah queftoa di me non oda il Mondo. Olà Miniftri an rifuegliate ful $1^{6}$ ata il facto foco. va figlio, e mori. Anch 'io morrò fra poco. हीlion

> Alc. Che barbara virtù!

Megol Supr Signor ts arrefta.
tu non puoi condannarlo. In Sicione fei Re, noa in Olimpia. Es fcorfo illgiorno a cui tu prefiedefti. Il reo dipende 0 dal publico gíudizio.
3. Da labrimiei
penda il publico voto, à pro del reo fenta la Grecia tutta il mio configlio o fia conforte ad Argene, e viva il figlio. Che ginftizia inhumana!

Viva il Figlio delinquente perchè in lui non fia punito 16 Innocente Genitor.
Nè funefti il di prefente nè difturbi il facro rito - uns idea di tanto orror.

2ueft Aria fi canta da Alcandro nel fine della scena II. del Secondo Atto.

Sito
Apportator fon io del tuo maggior contento, e difcacciar mi fento fenza faper perchè!
Dimmi qual' è il mio fallo, e perchè tanto accefa difdegno or fei comme?

$$
\text { FINE DELE' } A T T O \text { TERZO. }
$$

## Acto terceiro.

mas Filinto, o meu filbo, bé réo da morte:
Meg. Fá naò bé réo, quando hé voffo filbo.
Clift. Por ventura be permittide ao meu fangue a liberdade das culpas? Aqui vem cada bum a mostrar valor: dervo de fer eu - unico exemplo de fraqueza? $A b$ ! Isto naŏ ouça o Mundo de mim. Olá Ministros accendey no altar o Sagrado fogo.
Am. ide filbo, e morrey. Daqui a pouco morrerey en.

Que barbaro valor!
Tende mā̆, Senbor,
vós naö o podeis condenar; em Scionne fois Rey, nā̄ em Olimpia. Paffou o dite em que roós prefidiftes. Depende o réo do juizo publico.
Da minha boca
penda o publico voto: a favor doréo ouça toda a Grecia o meu confelho, Seja Efpofo de Argene, e virva ofilbo.

Viva o filbo delinquente,
e naö feja caftigado

- Pay, que innocente eftá:

Nem funefte o dia prefente,
nem turbe orito Sagrado
idéa, que borror fó da.
Efta Aria canta Alcandro no fim da fegunda Scena do fegundo Acto.
Eu fou o que vos dou
as mais alegres novas,
e me vejo mal pago, Sem Saber o porgue!

Dizey me que delita
contra mim taō irada
wos faz enfurecer?
sigging usir on ohintine gy do antiose fog flilo


 -. Otabisig to in tis an calmozozo


$$
\begin{aligned}
& \text { Inchuturnamdeais sulo } \mathrm{ma} \\
& \text { 4nolow ou dund hive ola } \\
& \text { erodmze cöny shiss goirs }
\end{aligned}
$$

SxRcis? afe ivinshroo eishoy o buir zoun

 مuitug grimi of moot xiltine nca




zerantary siho o sformit sima

Milip momathan fislt
snove sbinueg sh mit on orberoli suaso sinA sfl . OJSA obnugशt ob




[^0]:    

[^1]:    

