Adì 7 mazo 1523

Unico singular perduto (?) mio Signor sola consolation unico refugio dil mio lacerato cor

Et miserabil …… solo conforto , sola fermeza et colontione (?) sappia la stancha et debil mia pità (?), quel … humil (?9 et fidil.mo simo (?) et con sì frenato amor a intensto dixio et sincera (? Et immculata fede prima di se stesso a morte per amor nostro S nio da sua morte questa lettera cordial con animo e pura fede non senza lachrime calde e singulti fochoxi riverentemente vi scrive exponendovi in parte qualmente quantitamente sia immenso amor et benevolenza porta a V.a gentilezza a già tanti giorni e mexi celatamente ha portato a V.a gentil persona che caramente (?) dal primo giorno chio prexi dileto mirar langelico V.ro conspetto et pelegrin viso a chebi (?) a contemi vostri divini sembianti quelli fulgenti v.tri de li beli ochiV.ri quanto (?) et la gentil persona Vostra con quelli angelici constumi Io mi accesi tanto del dolze et suave amor vostro che da inde in qua I non trovo zocho che mi tenga donde (?) errando (?). Come da fier tigre un rabido leone fa chio non vegio evangelico e divin conspetto V.ro dal qual procede ogni mio gemito (?) riposso et consolatione, pensier et solatio, sio manzo o bevo, sio vado o stago de mi solo, penso, parlo o scrivo, sio vigilo Vi contemplo ognhora, sio dormo di vui (?) mi sogno, fazio ziò che far solgio che ognor assisto (?) ( O aspetto ) vui con la mente a tuto core oghnor mi ritrovo. Non Vi dispiaque esser amato da un humil e et infimo ServidorVostro che anchor che in lui non sia bellezza come in Vui gliè po’ una sincera et immaculata fede qual più ch’ogni beleza et thesoro apresso una persona singular et gentil qual reputo la gentilezza Vostra esser stimando. Et si pur se non Vi piase amar dignative almancho esser amato et che vostro humil et …. servire ( servitore chio non stanco già probar V.ra tranquillo stato ma perché non Vi degnati cossì mi ha il ciel la sorte et fato mio ordinato et mi condonato et ordino a morto, P.ose così è como anche chiaramente comprehender il podeti, mo so como possibel sia che il cor duro uso non è … como no a dimostratevi benigno che fo di me V.ro humil Servidor che non aspiro Signor che ogni furlione (?) sentendo i miei justi lamenti et assai martiri se comove (?) siano a pianto mio fortemente sotiforsi (?) più assai a più selvagio et duro de essi; vedo perhò che siti don…. ….. non fiera sedi pur bello e gentil comoè possibel che anche non servi impetrare da Vui una qul volta qualiche merzede et ogni ben servir al fin merto suo premio, qual segui in qualunque premio più oltra non serviamo ( scriviamo ) per hora perché non dubito nel mio longo // vuoto // parlar forsi haver errato perchè la raxon non vai guad // vuoto // volte la memoria per il soverchio ardir chognor // vuoto // inge memoria. Aspito con gran dixio V.ra risposta et alla gratia V.ra humilmente mi raccomando.