Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Latino di base, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Dichiaro di avere già superato con esito positivo la prova scritta di Laboratorio 2: (firma)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Biografia con dizionario**

Quartum iam diem eodem loco quietem militi dederat, cum litteras Nabarzanis, qui Dareum cum Besso interceperat, accepit, quarum sententia haec erat: "se Dareo non fuisse inimicum, immo etiam, quae credidisset utilia esse, suasisse et, quia fidele consilium regi dedisset, prope occisum ab eo. Agitasse Dareum custodiam corporis sui contra ius fasque peregrino militi tradere damnata popularium fide, quam per ducentos et triginta annos inviolatam regibus suis praestitissent. Se in praecipiti et lubrico stantem consilium a praesenti necessitate repetisse. Dareum quoque, cum occidisset Bagoan, hac excusatione satisfecisse popularibus, quod insidiantem interemisset.

(Curzio Rufo)

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Latino di base, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Dichiaro di avere già superato con esito positivo la prova scritta di Laboratorio 2: (firma)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Biografia senza dizionario**

[5] Mithridates enim, qui Ponti rex erat atque Armeniam minorem et totum Ponticum mare in circuitu cum Bosphoro tenebat, primum Nicomeden, amicum populi Romani, Bithynia voluit expellere senatuique mandavit bellum se ei propter iniurias, quas passus fuerat, inlaturum. A senatu responsum Mithridati est, si id faceret, quod bellum a Romanis et ipse pateretur. Quare iratus Cappadociam statim occupavit et ex ea Ariobarzanen, regem et amicum populi Romani, fugavit.

(Eutropio)

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lingua e Traduzione, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

**Fedro con dizionario**

Equus exhibebatur in foco venalis et pro marca dari debuit. Venit ergo Licitator qui marcam pro illo dare re(n)nuit, sed in mediatore pretium ponere voluit; quod Venditori placuit. Statuerunt ergo, ut qui primo superveniret, pretio nomen poneret. Hac itaque firmata condicione, contigit monoculum advenire, qui, de Equi pretio interrogatus, dixit eum dimidiam marcam valere, et placuit Emptori verbum; sed Venditori displicuit, et pactum negans pretium recusavit, et ait : Quia dimidium vidit Equum, dimidiavit et pretium. Si enim oculo non caruisset, marcam plene dixisset.

(Romulus Anglicus)

Un cavallo era in mostra in un mercato, e doveva essere dato via per un marco. Venne dunque un cliente che rifiutò di dare per quello un marco, ma volle affidare il prezzo a un mediatore; ciò piacque al venditore. Stabilirono dunque che il primo che sopraggiungesse fissasse la definizione del prezzo. Stretta questo accordo, capitò che arrivò uno con un occhio solo che, interrogato sul prezzo del cavallo, disse che valeva mezzo marco, e le sue parole piacquero al compratore; ma non piacque al venditore, e negando il patto rifiutò il prezzo, e disse: “poiché ha visto a metà il cavallo, ha dimezzato anche il prezzo. Se infatti non fosse stato privo di un occhio, avrebbe detto un marco intero”.

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lingua e Traduzione, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Fedro senza dizionario (tradurre anche il titolo)

**Tortuca et aquila**

Tortuca, manens in locis humidis et profundis, rogauit Aquilam, quod portaret eam in altum. Desiderauit enim uidere campos, colles et montes et nemora. Aquila adquieuit, Tortucam in altum portauit, et dixit Tortuce: Vides iam que nunquam uidisti, montes et ualles et nemora. Dixit Tortuca: Bene uideo; mallem tamen esse in foramine meo. Et ait Aquila: Sufficit hec omnia tibi uidisse. Dimisit eam cadere, et tota confracta est.

(Odo di Cheriton)

Una tartaruga, che stava in un luoghi umidi e profondi, chiese all’aquila di portarla in alto. Desiderò infatti vedere i campi, i colli e i monti e i boschi. L’aquila acconsentì, portò la tartaruga in alto e disse alla tartaruga: ora vedi ciò ch mai vedesti, monti e valli e boschi. Disse la tartaruga: Li vedo bene, ma preferirei essere nella mia tana. E disse l’aquila: accontentati di avere visto tutto ciò. La lasciò cadere, e si ruppe tutta.

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lingua e Traduzione, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Marziale con dizionario

**4, 79**

Hospes eras nostri semper, Matho, Tiburtini.  
     Hoc emis. Inposui: rus tibi uendo tuum.

**4, 80**

Declamas in febre, Maron: hanc esse phrenesin  
     si nescis, non es sanus, amice Maron.  
Declamas aeger, declamas hemitritaeos:  
     si sudare aliter non potes, est ratio.  
"Magna tamen res est". Erras; cum uiscera febris              5  
     exurit, res est magna tacere, Maron.

**4, 81**

Epigramma nostrum cum Fabulla legisset,  
negare nullam quo queror puellarum,  
semel rogata bisque terque neglexit  
preces amantis. Iam, Fabulla, promitte:  
negare iussi, pernegare non iussi.              5

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lingua e Traduzione, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Marziale senza dizionario

**81**

Semper pauper eris, si pauper es, Aemiliane:  
     dantur opes nullis nunc nisi diuitibus.

**82**

Quid promittebas mihi milia, Gaure, ducenta,  
     si dare non poteras milia, Gaure, decem?  
An potes et non uis? Rogo, non est turpius istud?  
     I, tibi dispereas, Gaure: pusillus homo es.

**83**

Insequeris, fugio; fugis, insequor. Haec mihi mens est:  
uelle tuum nolo, Dindyme, nolle uolo.

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lingua e Traduzione, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Tacito con dizionario

Augustus senatui permisit deligere praefectos; deinde ambitu suffragiorum suspecto, sorte ducebantur ex numero praetorum qui praeessent. neque id diu mansit, quia sors deerrabat ad parum idoneos. tum Claudius quaestores rursum imposuit, iisque, ne metu offensionum segnius consulerent, extra ordinem honores promisit: sed deerat robur aetatis eum primum magistratum capessentibus. igitur Nero praetura perfunctos et experientia probatos delegit. Damnatus isdem consulibus Vipsanius Laenas ob Sardiniam provinciam avare habitam; absolutus Cestius Proculus repetundarum Cretensibus accusantibus. Clodius Quirinalis, quod praefectus remigum, qui Ravennae haberentur, velut infimam nationum Italiam luxuria saevitiaque adflictavisset, veneno damnationem anteiit.

(*ann.* 13)

Cognome e nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matricola\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lingua e Traduzione, 21-01-2019, Massimo Manca**

(brutta qui, bella sul retro; non usare altri fogli)

Tacito senza dizionario

Vespasianus bellum armaque et procul vel iuxta sitas viris circumspectabat. miles ipsi adeo paratus ut praeeuntem sacramentum et fausta Vitellio omnia precantem per silentium audierint; Muciani animus nec Vespasiano alienus et in Titum pronior; praefectus Aegypti T. Alexander consilia sociaverat; tertiam legionem, quod e Syria in Moesiam transisset, suam numerabat; ceterae Illyrici legiones secuturae sperabantur.

Hist. 2