IACOPONE

O amor de povertate, 
regno de tranquillitate!

Povertatè via secura, 
non ha lite né rancura, 
de latrun non ha pagura, 
né de nulla tempestate.

Povertate muore 'n pace, 
nullo testamento face, 
larga el monno come iace, 
e le gente concordate.

O iubelo de core, 
che fai cantar d'amore!

Quanno iubel se scalda, 
si fa l'omo cantare; 
e la lengua barbaglia, 
non sa que se parlare; 
drento no 'l pò celare 
(tant'è granne!) el dolzore.

Quanno iubel c'è aceso, 
si fa l'omo clamare; 
lo cor d'amor è apreso, 
che no 'l pò comportare; 
stridenno el fa gridare 
e non virgogna allore.

Quanno iubelo à preso 
lo core ennamorato, 
la gente l'à 'n deriso, 
pensanno el so parlato, 
parlanno esmesurato 
de que sente calore.

O iubel, dolce gaudio, 
ch'è drento ne la mente! 
Lo cor deventa savio, 
celar so convenente; 
non pò esser soffrente 
che non faccia clamore.

Ave Vergene gaudente, 
madre de l'Omnipotente,

Lo Signor per maraviglia 
de te fece madre e figlia, 
rosa bianca e vermiglia 
sovr'ogn'altro fiore aulente.

Eravamo 'n perdimento 
per lo nostro fallimento: 
tu se' via de salvamento, 
chiara stella d'oriente.