**POESIE DEL DOLCE STIL NOVO**

DANTE

Rime della *Vita Nuova,*

Tanto gentile e tanto onesta pare  
la donna mia quand’ella altrui saluta,  
ch’ogne lingua deven tremando muta,  
4e li occhi no l’ardiscon di guardare.  
  
Ella si va, sentendosi laudare,  
benignamente d’umiltà vestuta;  
e par che sia una cosa venuta  
8da cielo in terra a miracol mostrare.  
  
Mostrasi sì piacente a chi la mira,  
che dà per li occhi una dolcezza al core,  
11che ’ntender no la può chi no la prova:  
  
e par che de la sua labbia si mova  
un spirito soave pien d’amore,  
14che va dicendo a l’anima: sospira

[[*Vita Nuova*](https://it.wikisource.org/wiki/Vita_nuova) XXVI 5-7]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4     8    11    14 | GUIDO GUINIZZELLI  Io voglio del ver la mia donna laudare ed asembrarli la rosa e lo giglio: più che stella dïana splende e pare, e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio.  Verde river’ a lei rasembro e l’âre, tutti color di fior’, giano e vermiglio, oro ed azzurro e ricche gioi per dare: medesmo Amor per lei rafina meglio.  **Passa per via adorna, e sì gentile ch’abassa orgoglio a cui dona salute, e fa ’l de nostra fé se non la crede;  e no·lle pò apressare om che sia vile; ancor ve dirò c’ha maggior vertute: null’om pò mal pensar fin che la vede.** |  |