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

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

**Latino di base, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Biografia con dizionario

Bonacius, adolescens facetus ex familia Guascorum, dum essemus Constantiae, admodum tarde surgebat e lecto. Cum socii eam tarditatem culparent, quidne tamdiu in lecto ageret, percunctarentur, subridens respondit: 'Litigantes disceptantesque ausculto. Adsunt enim mane mihi e vestigio cum expergiscor duae habitu muliebri, Sollicitudo videlicet et Pigritia; quarum altera surgere hortatur et aliquod operis agere, neque diem in lecto terere; altera priorem increpans, quiescendum asserit, et propter frigoris vim in calore lecti permanendum, indulgendumque corporis quieti, neque semper laboribus vacandum. Prior insuper rationes suas tuetur. Ita ut, cum diutius disputent atque altercentur, ego, tanquam aequus judex, nullam in partem declinans, audio disputantes, exspectans quoad sint sententia concordes. Hoc fit ut surgam tardius, exspectantes litis finem.'

(Poggio Bracciolini

Bonazio, spiritoso giovane della famiglia dei Guaschi, quando eravamo a Costanza si alzava assai tardi dal letto. Poiché i suoi amici rimproveravano il suo far tardi, e chiedevano che facesse tutto quel tempo a letto, sorridendo rispose: “Ascolto chi litiga e discute. Sono infatti presenti di mattina ai miei piedi, quando mi sveglio due figure femminili, immagino Solelcitudine e Pigrizia. Una di loro mi esorta ad alzarmi e a darmi da fare, e non perdere la giornata a letto; l’altra sgrida la prima, sostiene che bisogna riposare e, visto il rigore del freddo, rimanere al calore del letto, e indulgere al riposo del corpo, e non occuparsi sempre di lavoro. La prima ribadisce nuovamente le se ragioni e così, mentre discutono e litigano assai a lungo, io, come equo giudice, che non propende per nessuna parte, le ascolto dibattere, aspettando finché non siano concordi nella opinione. Ciò fa si che mi svegli piuttosto tardi, mentre loro aspettano di finire la lite.

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

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

**Latino di base, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Biografia Senza dizionario

Apud Facinum Canem, qui fuit vir crudelis, ac dux praecipuus in hac nostri temporis militia, querebatur quidam se spoliatum chlamyde in via a quodam suo milite. Hunc intuens Facinus vestitum tunica bona, quaesivit an illam, cum spoliaretur, gestasset. Cum ille annueret: 'Abi,' inquit: 'hic quem dicis te spoliasse nequaquam est ex meis militibus. Nam nullus meus unquam tibi tam bonam tunicam reliquisset.'

(Poggio Bracciolini)

Presso Facino Cane, che fu uomo crudele e importantissimo condottiero fra i militari a noi contemporanei, uno si lamentava di essere stato spogliato della sua clamide per strada da un suo soldato. Facino, vedendolo vestito di una bella tunica, chiese se la indossava quando era stato rapinato. Quando egli ebbe detto di sì, gli rispose: “Vattene; quello che dici che ti ha rapinato non è assolutamente uno dei miei soldati: nessun mio soldato ti avrebbe mai lasciato una tunica così bella.”

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

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

**Lingua e Traduzione, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Fedro con dizionario

**de lupo et ariete**

Lupus ([c’era il refuso LupO, ma non ha sbagliato nessuno ] novit olim carnium abstinentiam. Cui ad mare piscationis studio properanti pinguis Aries occurrit in nemore. Aries ergo, viso Lupo, balare cepit timidus, et Lupus sobrius incepit suspirare, et, quamvis esurivit, tamen vota violare timuit. Tunc ait sibi: “Gravis est uterque casus, videlicet : vel votum frangere vel talem perdere. Sed scio quod sanguis eius super me erit, si ipse sine custode hoc nemus pertranseat, et nimis stultum est munera fortunae contemnere. Quis etiam dabitur mihi sponsor, quod mare pisces offerat mihi venienti? Sit igitur iste nobis pro salmone, quo nulla parte vilior est praeter quod ieiunare deberem.  
Moralitas. Mores in hoc Lupo [non] invenio; hoc autem scio, quod Deus Lupi male potest vota tueri.

(Romulus Anglicus)

Il Lupo (sic) sperimentò l’astinenza dalla carne. Mentre stava al mare, impegnato a pescare, gli venne incontro nel bosco un pingue ariete. L’ariete dunque, visto il lupo, incominciò a belare timoroso, e il lupo astinente iniziò a sospirare e, anche se aveva fame, tuttavia temetti di violare i coti. Allora si disse: “È brutto ciascuno dei due casi, naturalmente: o infrangere il voto, o perdere una tale preda. Ma so che il suo sangue ricadrà su me, se egli incustodito possa attraversare questo bosco, ed è cosa troppo stolta disprezzare i doni della fortuna. Chi infatti mi si darà come garante che il mare offra dei pesci a me che son venuto qui? Sia dunque per noi questo al posto di un salmone, di cui non è peggio in alcun modo eccetto che altrimenti mi toccherebbe digiunare”. Morale. Morale in questo lupo io non trovo; so però questo, che Dio potrebbe guardar male i voti del lupo.

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

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

**Lingua e Traduzione, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Fedro senza dizionario

**De Silva et Rustico**

**Quo tempore etiam arboribus et inanimis suus sermo habebant, venit ad silvam rusticus, petitum ab ea ut liceret de suis lignis aptare manubria securi et asciae. Annuit illa libens, minime penetrans cuinam usui aut damno cederet. Sed ubi sensit aptata in suammet perniciem instrumenta, deiici quercus annosas, exscindi frondes, truncos secari, ligna comminui, tum demum coepit sero paenitere suae facilitatis et dicere: “Quid feci, insipiens?”.**

**(Ireneo)**

Nel tempo in cui anche alberi e oggetti avevano una loro lingua, venne un contadino alla selva, a chiederle che gli desse il permesso di foggiare dalla sua legna manici per la scure e l’ascia. Ella glielo diede volentieri, per nulla comprendendo per quale uso o danno glielo cedeva. Ma quando si accorse che quegli strumenti erano stati accomodati a suo danno, che venivano abbattute querce secolari, potati i rami, segati i tronchi, depredata la legna, solo allora iniziò, tardi, a pentirsi della sua faciloneria e a dire: “Che ho fatto, stupida!”

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

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

**Lingua e Traduzione, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

**Marziale con dizionario**

**2,87**

Dicis amore tui bellas ardere puellas,  
     qui faciem sub aqua, Sexte, natantis habes.

**4, 51**

Cum tibi non essent sex milia, Caeciliane,  
     ingenti late uectus es hexaphoro:  
postquam bis decies tribuit dea caeca sinumque  
     ruperunt nummi, factus es, ecce, pedes.  
Quid tibi pro meritis et tantis laudibus optem?              5  
     Di reddant sellam, Caeciliane, tibi.

**12, 19**

In thermis sumit lactucas, ova, lacertum,  
     Et cenare domi se negat Aemilius.

**9, 52**

Campis dives Apollo sic Myrinis,  
sic semper senibus fruare cycnis,  
doctae sic tibi serviant sorores  
nec Deiphis tua mentiatur ulli,  
sic Palatia te colant amentque:              5  
bis senos cito te rogante fasces  
det Stellae bonus adnuatque Caesar.  
felix tunc ego debitorque voti  
casurum tibi rusticas ad aras  
ducam cornibus aureis iuvencum.              10  
Nata est hostia, Phoebe; quid moraris?

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

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

**Lingua e Traduzione, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Marziale senza dizionario

**5, 49**

Vidissem modo forte cum sedentem  
solum te, Labiene, tres putaui.  
Caluae me numerus tuae fefellit:  
sunt illinc tibi, sunt et hinc capilli  
quales uel puerum decere possunt;              5  
nudumst in medio caput nec ullus  
in longa pilus area notatur.  
Hic error tibi profuit Decembri,  
tunc cum prandia misit Imperator:  
cum panariolis tribus redisti.              10  
Talem Geryonem fuisse credo.  
Vites censeo porticum Philippi:  
si te uiderit Hercules, peristi.

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

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

**Lingua e Traduzione, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Tacito senza dizionario

Interea manipuli ante coeptam seditionem Nauportum missi ob itinera et pontes et alios usus, postquam turbatum in castris accepere, vexilla convellunt direptisque proximis vicis ipsoque Nauporto, quod municipii instar erat, retinentis centuriones inrisu et contumeliis, postremo verberibus insectantur, praecipua in Aufidienum Rufum praefectum castrorum ira, quem dereptum vehiculo sarcinis gravant aguntque primo in agmine per ludibrium rogitantes an tam immensa onera, tam longa itinera libenter ferret.

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

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

**Lingua e Traduzione, 12-6-2017, Massimo Manca**

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

Tacito con dizionario

Ad ea Antonius Primus (is acerrimus belli concitator) festinationem ipsis utilem, Vitellio exitiosam disseruit. plus socordiae quam fiduciae accessisse victoribus; neque enim in procinctu et castris habitos: per omnia Italiae municipia desides, tantum hospitibus metuendos, quanto ferocius ante se egerint, tanto cupidius insolitas voluptates hausisse. circo quoque ac theatris et amoenitate urbis emollitos aut valetudinibus fessos: sed addito spatio rediturum et his robur meditatione belli; nec procul Germaniam, unde vires; Britanniam freto dirimi, iuxta Gallias Hispaniasque, utrimque viros equos tributa, ipsamque Italiam et opes urbis; ac si inferre arma ultro velint, duas classis vacuumque Illyricum mare. quid tum claustra montium profutura? quid tractum in aestatem aliam bellum? unde interim pecuniam et commeatus?