# SENTENZE I PARABOLE D'I R ABINI. 

## Tradotte da Philippo

> D'A QVIN.


## LVTETIた,

Ex Typographia Ionnnis Lapeehay iuxta Collegium Beccodianum.
M. DC. XXIX.

Reso disponibile sul sito www.torah.it nel 5775, 2015

## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:
Non fare un uso commerciale di questi file. Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
Conserva la filigrana. La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
Fanne un uso legale. Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com


ALI' ILLVSTRE ET EXCELIt SIG $^{\text {re }}$ Il Sig ${ }^{\text {re }}$ Charron. Barone de Dormelles, Gentilhuomo ordinario de la Camera di fua Majefta Chriftianiffima.


O n o tante le fue à tutti manifefte qualitá: ©r doni maranigliofi, conceffegli dalla natura: tale anco, or cotanta, è, la generofita del' Animo fuo, la grandezza delle berouche aetioni fuoi, l'indicibile fuo Japere or curioficà quale ba delle cofe dotte, virtuofe, quali fogliono abellire l'Anima di coloro che di cofe fimiliornari fono, quale efferto fenza dubio partorifcono in V.S. Mr $M^{r o}$ I $l^{r e}, \sqrt{2}$ come ciajcheduno chiaramente vede per

$$
\tilde{a} \ddot{y}
$$

pücciolo che fij. Ne quil facendo punto ditco ance veridicamente, quaft innumerabili effere le gratie dategti da Dio benedetto, quali tusti infiense confiderando 'l'afsicuro che piu conwersiente farebbe man. dare in luce qualche alcra grande erparticolare apera, da qualche affennato indicio compolta, à quale impreffa giamai potrebbe arriware il mio, che d'alcra non trattalfe fe non che gli indicibili actioni fuai, che di woterle in fipisciol camporeftringere. Cio dica fenza che venghie effere da lei tenuto per fajpetco di adolatote: che ben $\int 0$, che lode alcuna, ne beroica actione dare non fe glı può quale à lunga non fuperi can la virtu, Or grandezza dell' animo fuo: $\sqrt{i}$ che dusqque le fue tutte marauigliafe qualità rapprefentando $\sqrt{i}$ al" occhia del mio intelletto, comuinto afatta mi rendono, or benche altrimente volef. fe, fare non poffo di non dedicarli quefta
mia piccola opercted in lingua Hebrea, à ciò che fotto il fcudo del fuo chiarißimo, © nobili Simo nome difefa, venghe anco effere da turts per grande fimata eo per tale tenuta: Nödubuto püso che nögli habbi àgradire, quant unque fappia effere del tueto à imerti fuoi difuguale, elfendo ella d'altre cofe magisrs meriteuole, e come tüle dia tutti mortaliconofiuta evriuerita, $\sqrt{a}$ ro non dimeno certo $\sigma$ fecuro che con lieto Animo er fincero riceuera cortefemente il molto del mio affetto. Degnifi dunque fua Signoria $M^{\text {ta }} I^{\prime}{ }^{r e}$, diaccettarla, ov cons lieta fronte dimoftrieffergli uradita. E qui humilmente me gli inchino facendogli humile or profonda riuerenza, con pregarli da Dio nrolperità, or ogni fun defiderato fine. D.a Parigi gli x x. di Sept. 162 9.

> Di V.S. $\mathrm{M}^{\text {to }} \mathrm{Ill}^{\mathrm{re}}$, humiliffimo, \& deuotiffimo feruitore.
> P HIL. D A Q $_{\text {IN }}$.


## SENTENZE

## I PARABOLE d'i Rabini.

## Cap. I.



O is e ricuette la legge del monte Sinai, ©or infegnolla à Iofuè , e Iofù̀ à $i$ ruechi, er iruechi à i Profeti; © i Profeti la infegnarono à gli huomini della grande congregatione. Eßi difero tre co: Se. Siate circoppecti nel giudicare, ovcootituite molti di/cepoli, \& fate ripare alla legge,
Simeone il Giusto era degli roltimi dellagran congregatione. Eglidicea. Sopra tre cooe il mondo fi foftiene, Joprala legge, Sopra il culto diuino, or Sopra la mifericordia.

A

2
Sentenze
Antigono buomo di Socco riceunette dd Simeonil Giusto. Eglidicea. Non fiate come quegli che ferveno il padrone con intentione diriceuerde pagamento:mafiate come quei feruidori cbe feruono il padrone fenza intentione di viceuer pagamen. to, e fia il timordi Dio Sopra di voí.

Iofe figlinolo di Gioezer, huomo di Scereda, ev lofe figliuolo di Giohanan, huomo di Gierufalem, riceuettero da quelli. Iose figliuolo di Gioezer dice. Sia la cafa tua, cafa di ridutto a faui e impolseerati nella poluere de' lor piedi, e beus con Jete le parole di quelli.

Iofe figliuolo di Giohanan, buomo di Gierufalem dice. Sia la caja tua ppalancata, e fienoi poweri la famiglia di cafa tua, e nòn multiplicar ragionamento con la donna: con la moglie fua banno detto (quefto) e maggiormente con la moglie delfuo compagno. Di cio banno dettoi faui. Ogni volea che l'huomo moltiplica.
'd'i Rabini,'
ragionamenso con la donna, induce male i fe steffo, efifuia dalle parole della leg', ge, ©r al fine heredita l'Inferuo.

Iofue figlivolo di Pherahia e Nitai l'Arbelita ricewetsero da quelli. Io nuéjg. liuolo di Pherabia dice, Fatti run macftro, er acquistati on compagno, e gin-. dica d'ogni buomo, in buona parte.

Nitail'Arbelita dice. Difcoßtati dal vicino cattiuo, e non ti accompagnare con l'empio, e non difpregiare il gaftigo dt Dio.
|Guida figliuolo di Tabai e Simeon fi? gliuolo disath ha ricewettera dih quelli. Giudafiglinolo di Tabaid dice. Non far la per. fonatua come i procuratori.e quando ilisiganti ftanno auanti dite, fieno nel coßpet. to tuo come empÿ; e quando fi partono auanti di te, fieno nel coßpetto too come ginfti. quando hauranno accetsato Jopra dilorola fentenza.

Simeoon figlinol di Satha dice. Molisiplis A ij

4
Sentenze
ca lo effaminare e teftimomï, e sï auwer tito nelle tue parole, accio che da quelle non imparino a dir la bugia.

Semabia Abtalion riceusettero da quelli. Semabia dice. Ama l'arte, or babbi in odio la grandeza, e non ti dare a conof. cere a i Principi.

Abtalion dice. 0 faui fiate aunertits nelle voftre parole ('perche) forse meriteretepena di captiuita, a farete trasferiti allcogo delle trifte acque (berefia) e po. trannobere idifcepoli chefuccederanno dopo voi, e moriranno, e $\sqrt{2}$ trouerebbe il nome di Dio profanato.

Hillel e Semai riceuettero da quelli Hillel. dice. Sü de difcepoli di Aaron, che amaua la pace, e per/cguiuala, amawa le perfonne, e le faceria accoftare alla legge.

Egli dicea. Colui che feque la fama, perde il fuo honore; e colui che son aggiugge (doterina) perifce; ecalui chenon
d'i Rabini.
impara (la legge) merita l'uccifione; ${ }^{\text {e }}$ colui che fo erue della corona (della leg. ge) (paffa) di quefta rvita.

Egli dicea. Se io non fono per me, chi è per me? © Gquando ben io fon per mé, cgi Jonoio? E fe nonhora: quando (por?)

Samai dice (Fa lo studio) della leggetsua ftabile, edipoco, e fa afai, e accetta ogni buomo con accoglienza di bella faccia.

Rabi Gameliel dice. Faittirun precettore, e leuati del dubbio, e non multiplicare a leuar la decima per iftima.

Simeon figliuolo fuo dice: Tutti igiorni miei mi fono allenato fra Suaui, e enon ho trouate alla perfona meglior co $\sqrt{a}$ che il tacere : e non lo ftudio é limportanza, mala operatione :e cia/cuno che moltiplicaparole, induce (/e medifimo) à peccato-

Rabi Simeon figlivolo di Gam liel dixe. Per tre cof $c$ il mondo fo mantiene, per la ragiones per laverità e perla pad: A iij

Sentenze
ce, come dice il verfo, Verità ragion - pace gindicio di pace gindicate nelle porte rooftre.

Cap. II.
$T$ R Rabi dice. Qualla é la via retta, che $\sqrt{2}$ deus eleggere per gli huomini. qualunque cofa è gloria à colui che la fa (refulca)e gloria à lui dagli buomini: esÿ follicito al prececto leggiero, quanto al graue: percioche tu non fai il guiderdoné de'precetit: e computa la perdita del precetto contro il quadagno di quello, © il guadagno della preuaricatione contro la perdica di quella. Habbi confideratione à tre cofe, e tu non verrai à merito di preuaricatione. Confidera quelló è fopra (di)te. Occhio che ruede, er orecchia ebe a/colea, é tuitte nel libro fono fcritte.
Il Rabi Gamliel, figliuolo di Rabi Giu. da il Principe dice. Si conuien bene lo fue. dio della legge con l'effercitio del mondo:
d'i Rabini.
poiche la fatica d'ambedae quelli fa dis menticare il peccato, e ogni legge che non a quella arte, alla fine ceffa,e induce à peccato. Tutti quelli che $\sqrt[j]{ }$ affaticaño con la Republica, deono affaticarri con quella per amor di Dio: perche il fauore de $i$ padri loro aiutera quell, e la giustitia loro refterà in eterno: e quanto a rvoi, io vi riputcerò digni di mercede, come fe l'hauefte fatto da roi feßi.

Siate auuertiti (nel praticare) con i principi: percioche non accarcz zano l'buomo, fe non per comoduá loro: fingon $\sqrt{2}$ amici nel tempo del piacer' loro: ma non reftano all' huomo sell' hora della. Jua neceßita.

Egli dicea. Fa il voler fuo, comè il roler tuo: acciò che egli faccia il voler tuo, come il voler fuo. Difmetti il woler tuo per il volor fuo: acciorbe egli dif,. mettail rolere degli aleri per il roolertuo.

8 Sentenze ${ }^{\text {© }}$
Hillel dice. Non ti Separare delld Republica, e non credere à te fteffo infino al di della tua morte: ?e non far giudicio del tuo compagno per infino che tw non peruieni al grado fuo: nè dirai co $\sqrt{a}$ che non fi poffa audire, fe bene alfine è per udirf $\mathfrak{\imath}$ : e non dirai, quando io farò vecchio, ftudiero ( perche) forfe mon haurai tempo.

Egli dicea. L'ignorante non teme di peccare, nè il plebo é huomo pio, nè il ruergogno/co impara, né l'iracondo insegna, ne alcunoche moliplica la mercantia, diuiene fapiente. Nel luogo, doue non. Sono buomini, ingegnati d'effere buomo.

Ancora egli vide una tefta che nata. us fopra l'arqua, diffe verlo quella. Perche tu affogarono te, e al fine quelli che ti hanno affogato, Saranno affogaci.

Egli dicea. Chi multiplica carne, moltiplica vermini ; cbi moltiplica faculia, molti.
d'i Rabini.'
noltiplica donne, moltiplicadolore: Colus che moltiplica donne, moltiplica incantamenti: Colui che moltiplica ferue, moltiplica ferui, moltiplica rapina: Colui che moltiplica legge, moltiplica wita: Colui che moleiplica ftudio, molteplica fapienza: Colui the moltiplica configlio, moltiplica prudenza: Colui che molitplica giuffitia, moltiplica pace: Colui che acquifta bona fama, acquifta per fe feefo. Colui che ácquifta la parola della legge, ¿acquijta per fe la vira dell altro mondo.

Rabi Giohanan, figliuolo di Zag thai, ricenette da Hillel e da Samai. Egli dicea. Se tu bai imparato molta legge, non arribuire à bontà di te fefto: the per quefto fine si fato creato.

Cinque difcepoli erano a Rabi Giohanarn, figliuolo di Zacai : quefti fono. Rabi Eliezer figliuolo di Hurcanos, Rabi Iofue, figliuolo di Anania, Rabi Giofe il Sacerdote, Rabi Simeon, figliuolo di

10 Sentenze.
Natanael, e Rabi Eliezer, figliuolo dis Arach. Egli contaua la lode di quelli, (dicendo) Eliezer, figliuolo di Hurcanos, - come un pozzo incalcinato, che non per de una gocciola: Io $\begin{aligned} & \text { ue }, ~ f i g l i u o l o ~ A n a-~\end{aligned}$ nia, beata quella che l'hapartorito: Io 6 il Sacerdore ć buomo pio: Simein, figliuolo di Natanael, teme il peccato: Eliszer figliuolo ai Arach, è come una fonte che $\sqrt{\mathrm{f}}$, rinforza.

Egli foleua dire. Se foffero tutti i fa: siü dí I frael in una parte della bilancia, Or Eliezer figliuolo di Hurcanos nell altra parte della bilancia, egli contrapperi ferebbe tutti quegli. Aba Saul dice dafe fteffo Se fuffero tutti i faui d'l/rael in una porte della bilancia, e anco Eliezer figliualo di Hurcanos con effe loro, ©r Eliezer, figlivolo d'Arach, dell' altra benda della bilancia, egli contrappeferebbe tutti.

Dice a quelli (Rabi Gihcanan, lor
d'i Rabini.
maestro) VT(ite e rvedete quale èla via 'retta, a cui l'huomo $\sqrt{i}$ dee appigliare. Rabi Eliezer diee, l'occhio buoso; Rabi Giehofua dice Il compagno buono; Rabi Ciofe dice, Il buon riicina; Rabi Simeon dice, Il canfiderareil fucceffo del fatio: Rabi Eliezer dic e il buon cuore.

Dice a queli (Rabi Giohanam, lor sonaeftro) Giudico io le parole di Eliezer, figliuolo di Arach, migliori, chele parole roftre : percioche nella fomma delle pavole fue fono contenute le parole vostre.

Dice a quelli il Judetto maeftro.Vfcise e rvedete, quale è la strada cattiva, da cui l'huomo fi dee allontanare. Rabi Eliezer dice, l'occhio cattiuo: Rabi Io fuie dice, Il compagno cattiuo: Rabi lo厅e dice; Il ruicino caltiuo. Rabi Simeion dice. Il torre in preftanza, e non rende: tanto $\dot{e}$ torre in prefto da gli huomini, quanto pigliare in presto da Dio, come dice il rverfo, Piglia in prestol'emapio, e non rende; B ij

Sentenze
e il, giufto concede e dona. Rabi Eleal zar dice, Il cuor cattino. Dice il detto naacftro, Giudico io le parole di Rabi Eleazar, figliuolo di Arach, migliori, ehe le parole roostre : percioche nella fomma delle parole fue ( Jon contenute) le parole voftre.
$E \beta i$ difero tre cofe. Rabi Eliezer dice. Sia'l'honore del compagnzo tuo caro a te comeil two, e non effere leggiero a corrucciarti: Ritorsà a penitenza un giorno innane $i$ al two morire, e rifcaldati innanzi ad fuaco de' faui, e guardati delle brage di quelli, che non ci fcotti: percioche il mor fo loro è come il morro del. la volpe, e il fifchie di quelli $\dot{\text { c come }}$ ib fichio dello fcarpione, or il bisbiglio di quelli è come il bisbigtio d'un Serpente, 6 anche tuute le parole di quelli fono come brage di fuoco.
R. Iofué dice. L'ocshio maligno, e il penfier cattiuo, e lodio delle perfa-
d'i Rabini.
जè cāuano l'huomo del mondo.
Rabi Iofe dice. Sia la roba del tuo compagino cara a te, quanto la tua: e dispontia imparare la legge percioche tu non l'hai per heredica (ma per fateca) co iutco l'opere tue fieno nel nome did Dio.

Rabi Simeon dice. Sij follecito alla (preghierá, che è chiamata) keriat Jema; Evall' horatione e quando tu fai oratione, non fare loration, tha come cofa ordinaria : ma folo falla con mifericordia e pietà innanzià Dio, come dice il verro: percioche tu Iddio sè gratiofo e pietofo, che ritieni il two furore, e grande sé nella. tua mifericordia. $E$ non ti reputare em: pio in te ftefo.

Rabi Eleazar dice. Frequensa dimpārar la legge, perche tu Jappia che rißpon-' dere a gli beretici, e confidera ariantidi chi tu ti offatichi: ed è fedele il padrone dell' opera tua di renderti il pagamen:
$44^{i}$
Sentenze
to della tua operatione.
R. Tarfon dice $1 l$ giorno è bricue, l'opera è grande, ei laworatatori fono pi gri, e la mercede è grande, e il padrone della ca/a follecita.

Egli dicea. Tu non fe tenuto a finire lopera, e tu non sè libero di priwarti di quella. Se bauerai imparato legge affai, ti daranno mercede affai, ed è fidele it padrone della tua operatione di conceder. ti la mercede dell' apera tua: e fappi che il guiderdona è al tempo aunenire.

Cap. III.
A Chabia figlisolo di Mabteel dice, $\mathcal{A}$ Habbi confideratione à tre co/e, e tu non verrai à merito di preuaricasione. Confidera donde sé venuto, e doue ruai, cauanti à chi tu hai a rendere ragione, e conto: donde sè venuto, d'una materia puzzolente: doue tu vai, in luogo di poluere, e vermini: c auantia chi
d'i Rabini.
it bai a rendere ragione e conto, 'al Re', Ré de $i$ Ré, al Santo e benedetto

Rabi Anania, luogotenente de' Sa: cerdoct dice. Fa oratione per la pace del regno: percioche, fe non fuffe il terror di quello, l'un l'alero rviui ci' inghiostiremmo.

Rabi Anania, figliuolo di Teadion, dice. Duse che fredono infiemse' e non tratano delle parole della legge, veramente quefta è fedia di detrattori, comse dice il verfo, Nel feggio de' detrattori non fedete: ma due che fiedono, or è fra quelli la parola della legge, la diuinita albergara quelli comse dice il verro, Allhora ragionarono i tementi del fignore l'un con l'altro, e afcolto il fignore, e udi, e fì fcritto nel libro dimemoria auanti aquel li, de i tensenti del fignore, e di quelli che fanno fima del nome fuo. questo s'intende di due, per donde $f$ b hauerà che quaindo foffe folamente uno cbe frede, e ftudia, che medica la fcrittura, come fe

Sentenze
baueffe guardato tuta la legge, come dis ce il reerfo, Quando federà l'buomo foloe contemplera (la legge) Jarà ftimato co. me fe baue fle accettiato fopra fe (il gioge. della legge.)
R. Simeon dice. Tre, che mangiano a una mensa, e non dicono fopra di quella, di parole della legge, è come fe mangialfero de' facrifiz $i$, dé morti, come dice il verfo, Percioche tutte le mense fono piene di vomito, di fterco, per non vi effer futta mentione di Dio. ma tre che mangiano ad unia mensa, e dicono fopra quella parolle della legge è come $\sqrt{6}$ mangiafero della menfa di Dio, come dice il verfo, è parolò à me, tale c̀las, menfa che è auanti il Signore.

Rabi Anania, figliuolo di Achinai dice. Colui che ruegghia la notte, e che cammina per ria folo, e che rumina nel fwo cuore vani penfieri, condansa l'ani. ma fua.
R. Neheria
d'i Rabini.'
R. Nebenia figliuolo di Arcana diceCiafcuno che accetta Jopra di fe il giogo etclla legges lenano daquello ilgiogo dell imperio, ed il giogo dell' efercitio del mondo: è ciaf cuno che fcarica fe medefino del giogo della legge, ordinano fopra di quello. il giogo dello imperio, ed il giogo dell' efercitio del mondo.

Rabi Halaphta, figlivolo di Dozza buomo. della citta di Anania dice. Diece che fegiedano, e s'affaticano nelle parolle della legge, la Diuinita alberga tra quel. $l_{i}$, come dice il rier $\sqrt{o}$, Iddio fta nella. Republica di Dio (che non fi cbiama Republica manco di dici) e donde $\sqrt{2}$ proua il medefimo di cinque folamente, come dice il rverfo, Et il fafcetto fuo Joprala terra fondó:e donde f prona il medefimo ditre Solamente, come diec il rver $\int$ o, Neb mezzo de' giudici giudice (che non fono giudici manco di tre) e donde fi prona il me defimo di due folamente, come dice il
revfo Allhora ragionarono $i$ tementi del fignore l'en conl'altro; eascoltòil fignore, eudi, or cetera: e donde $\sqrt{i}$ proua il medifimo d'un folo folamente, come dice il verfo, In ogni luogo che io permettero che If faccia mentione del nome mio, ver-: rò à te, e bendirotti.

Rabi Eleazar, di Bartotà dice. Dagli del fuo: perche tu, e tutto quello che hai, $\bar{c}$ /uo, e coli in Dauid egli dice. Per. cioche date viene il tutto, della mano tua noi diamo à te.

Rabi labacou dice. Colui che cammina per ria, e lafciail fuo ftudio per ammic dice, Quanto i bello questo arbore, quanto è bcllo quefto folco, reputa fopra guello la ferittura come fe bauefle- condannato l'anima Jua.
R. Dozthai, figliuolo di Gianaijper nome di Rabi Meir dice. Vnofcolar dotro, che fiede e fudia, efidementica rina cofa del fuo ftudio, repuica quello la forti-
d'i Rabini.
tura come fo baueffe condannato l'anima - Jwa , come dice il verfo, Guardatie cufto.difci l'anima tua grandemente, che non $\sqrt{i}$ fiordi le cofe che videro gli occhi tuoi. ciò fi porria pen/are quantunque l'baueffe occupato il molto ftudio: però foggingne il revfo e dice. Che now fi rimuowano dal cuor two tutti i giorni della vita tua. Aduuque non è condanrara l'anima fua fin tanto che non fi mette, e li rimuona dal cuor fuo.
R. Anina figliuolo di: Dozza dice. Ciafcuno che il fuo timor del peccato precede alla fua fapienza, la fapienza fuas fi conferva: ma ciafcuno che la fua fapienza precede al yuo timor del peccato, la」apienza fua non $\mathfrak{l}$ mantiene.

Egli dicea. Ciafcuno che le fue opere fono piu della fua fapienza fua fi confer. ur: ma ognuno che la fua fapienza è più della fua opera, la Japienza fua non opra, la fapienza fua non fi con/erua.: Cij
$20 \quad$ Sentenze
Egli dicea. Ciafcuno in cuilo ppirico delle perfone ficompiace diquello, lo Pirito diDio $\sqrt{ } 1$ compiace di quello:ma cia/cuno in cui ld ßpiritodelle perfone nö fi compiafce, di quello Lo pirito di Dio non fi compiaf ce diquello.
R. Dozza, figliuolo. di Archinaz dice, Il fonno della mattina, eil vino del mezzo giorno. © il ragionare con i: fanciulli, e la refidenza de plebei, caua. no l'buoma del monde.
R. Eliezer il Modai dice. Colui che contamina i facrifizi, e che di/pregia le Solenita, e e che fa impallidire la faccia del fuo compagno in publico, e che corrompe il patto d'Abrabam padre naftro, e che esplica la legge contra la ragione, fe bene egli babbia in mano la legge, e buone opere, non ba parte nell' altro mondo.

Rabi Simon dice. Anuilificiti al mag ${ }_{-}$ giorè, e rofla gràuitä con la giousentù , èaccotta ogni huomo con allegrezza.'
d'i Rabini.
Nabi sichiua dice. Il rifo; ela leggerezza di capo auuezzano l'huomo att' adulterio. La traditione è riparo alla leg. ge : le decime fon riparo alla ricchezza. I vooti fon riparo alla aftinenza. Il riparo alla fapienzà è il filentio.

Egli dicea. Amsabile l'buomo che èfta. to creato all' imagine di Dio: amormaggiore è notificato a quello, che é ftato all imagine di Dio, come dice il reerfo, All'imagine di Dio fece l'buomo. Sono amabili gl' $1 / r a e l i t i ~ c h e ~ . ~ o n ~ c h i a m a t i ~ f i g l i-~$ noli di Dio, come dice il ver联, Figliuoli fiete roi del fignore Dio. Sono amabili gl' Ifracliti a cui è ftato dato un reafo di defiderio: amor maggiore è notificato a quegli, cui è fato dato un vafo di defiderio, che conquello gì creato il mondo, come dice il vorfo, Percioche dottrina buona io rebo data, la legge mia non abbandonerete.

Il tutto è preaeduto da Dio, e la li_ C iij

22
Sentenze
berta é data, e col berve il tutto fecondo la moltitudine dell' operatione.

Egli dicea, Il tutto è dato all' buomo con pegno, e una rete é diftefa fopra tutti i ruiventi: la bottega é aperta. ib padrone della bottega da a credenza, e il libro è aperto, c'la mano fcriue, e ciafcuno che ruol pigliare in presto, puòvenire, e pigliare in prefto, e i rijcoiteri anderanso de contintueo ciafcum giorno, e fi paganzo dell' buomo, volendo egls, ò non, ed hanno fopra che appoggiar $i, e$ it gindiciò è il gindicio di verità e e if tutto é preparato per il conuito.
R. Eleazar, figlusolo di Azaria , dice. Se non vi è legge, non vi è ciuilta non rui é ciuilià, non viè legge. Se non vie ètiosor di Dio, non vi è fapienza: Se non í Sapienza, non vi è timor $d \dot{d}$ Dio Se non vi è prudenza, non rui $\dot{c}$ Scienza: Se non vi è prudenza, fe non wi è farina, son ri è legge: $\int e$ non
d'i Rabini.
tui è legge, non rui è farina.
Egli dicea. Ciafcuno a cui la fra fapienza è piu che le fue opere, a chiè egli fimile? Ad un' arbore, che $i$ fuoi rami fon molti, e le fue radici fono poche, $\grave{e}$ - il vento riene, e lo fradica, e metre fotto fopra, come dice il verfo, Et farà il falcio nclla pianura, e nonz rvedrà quando verrá il bene, e habieerà in ficurtà nel deferto, e terra defolata: ma ciafcunola cui le fwe opere fono piu che la fua fapienza, a chi e egli finile? Adun' arbore; $i$ fuoirami fon pachi, e le radici fue fon molee: e quantunque tutti $i$ ven$t i$ del mondo fofflaffero in quello, non lo moueriano del fuo logo, come dice il verfo. E fard̀ come un' albore piantato preffo lacque, appreffo in rufeello, diftenderà i fuoi rami, e non temerá quando verrà il caldo, e farà la foglia fuas verde, e nell' anno àellan ficcifià delle piog. gie nöfiattriftcrà. e nö cefferà di far frutto.

24 Sentenze
R. Eleazar, figliuolo di Haffama dice. Le lettioni dé nidi, ce donnamerftruofa Jono lettioni dimporitanza: e e li ftudi de iruolgimenti dell' anno, el' Aftro. logia, e la Mathematica, ela Geometria fono condimenti della fcienza dellt. diuina legge.

CAp. IIII.
$T$ Lfigliuolo di Zoma diee. Chie eauio? Colui che impara de ciafcum buomo, come dice il rverfo. Di tutti i preceitori miei fono diuenuso intelligente. Chi è potente? quegli che rvince la fuatentatione, come dice il revfo. E meglio il tardo di furore, che il potente, e coluiche fignoreg. gia il fuo 乃irito: $\dot{\text { e piu }}$ di quello, che vince una cittia. Chi è ricco? quegli che fi contenta della parte fua, comme dice il ver $\int o$, La fatica delle mani iue quan. do goderai, beato te, e bene per te: beato te nel mondo prefente, e bene per te nell' altro
di Rabini.
altro mondo. Chi è honorato? quegli che bonora le perfone, come dice il verfo. Percioche quegli che mi honorano, io gli honorero, e quegli the mi difprezzano, faranno difprezzati.

Il figlinolo di Azai dice. Corri al pre-' cetto liggiero, e fuggi dal peccato: percioshe un precetto attira un' aliro preceito, e un peccato tira un' altro peccato: imperoche la miscrede d'un precetto è un' altro precetto, e la mercede d'un peccato ó un' altro peccato.

Egli dicea. Non difpregiare alcun' buomo: e non diffregiare alcuna cofa: percioche tu non hai huomo che non babbia la fua bora, e tu non hai cöa, the non babbia il fuo luogo.

Rabi Leuithas, buomo di Giabne dice. Affai graindemente $\int_{i 1}$ baffo di गpirito: percioche lefpettatione degli buomini è li vermini.

Rabi di Giochanan, figliuolo di Ber=
roca dice. Ogn'uno che profana il nome di Dio in Jecreto, fi pagano di coluiz in publice, tanto dello ignorantr, come del ritiofo circa il profanare Dio.

Rabi I/mael, dice. Colui che impa. ra con intentione dinfegnare, danno poßibolità is mano fua d'imparare ede infegnare : e colui che impara con intentione di fare; danno popibileà inmano yua d'infegnare, e di cuftodire, et di fare.

Rabi Sadoch dice. Non ti far diquel. la corona per coronarti delle parolle della legge, ne d'ingrandirci con quella; né fare una falce di quella per ferui $\sqrt{2}$ di quella: E cosi Hillel dice. Colui che 1 ferue della corona della legge, perde quefta rita. dunque tu impari che ciafcuno che fo vale della parola della legge, toglie la ruita fua dell' altro mondo.

Rabi lore dice. Ognuno che honora la legge, farà bonorato dalle perfone : eciaf.
d'i Rabini.
turno che centamina la legge, farà contamivato datle perfone.

Rabini Ifmael, dice. Colui che fi aftiene dal gindicare, fcarica da fe inimicitia, e affafinamento, e guramento falfo: e colui che gonfia il cuor fuo in dar fentenza , è mallo, ed empio, e gonfo di pirito.

Egli dicea. Non giudicare foto, perciocge nons è chi giudica folo fe non uno, che $\dot{\text { e }}$ Jddio: e non dire, Accettate il mio parere: percioche eßi hanno la libertà, e. son tu.

R: Gionathan dice. Chi offerua la legge in pouerta, al fiune è per offeruarla per ricchezza: ma cotui che la/cia la legge in richezza, al fine è per la/ciarla per pouerta.

Rabi Meier dice. Dminuifci il nego: tio, affaticati nella legge, e fij baffo di Birito nella prefenza l'ogn uno. E fe tu farai froito dalla legge, haurai fiviatori $D$ ij

28 Sentenze
afai all incontro : e efe ti farai affaticato nella legge , effo (Dio ) ba premio grande per dare à te.

Rabi Eliezer, figlinolo di Iacob dice. Colui che fa un precetto, sacquifta un. procuratare: e colui che commette un peccato, s'acguifta un accufatare. La'peniten. $z a$, e le opere buone fono come fcudo dinanzi al fupplicio.

Rabi Giocanan Azzandelar dice.' Ciafounna congregatione che è fatta in some di Dio, al jine è per conferuarfi: ma quella che non $\dot{e}$ fatta al nome di Dio, al fine non è per con/eruarfi.
R. Eliezar, figliuolo di Samua dice. Sia l'bonore del tuo dijcepolo caro à te, come tua, e l'honor del tua compagno co.me il terror del tua macefro, e il cerror del tuo maeftro, come il terrorei Dio.

Rabi Guida dice. Sï follecito alla. Studio: percioche la trafcuragg ne, dillo studio della leggeè reputatoa ruitio.
d'i Rabini:
R. Simeon dice. Sono tre cole, la coroina della legge, e la corona del facerdotio, e la corona dello' mperio: ma la corona della buona Fama monia e. .ale Sopra quelle.

Rabi Neorai dice. Trasferifciti al luogo della legge, e non dire che quellas ti verrà dietro, o che li tuioi compagni la conseruerano in tua mano; e nella prudenza tua non ci confidare.

Rabi Natan dice. Non $\dot{c}$ in mana noftra della pace degli empÿ, ṅ̀ anco della tribolatione de giufi.

Rabi Matthia figliuolo di Haras dice. Sij il primo a falutare la pace diciafeuno, e fijcoda a $i$ leoni, e non effer capa. alle volpe.

Rabi Giacob dice. Questo mondo è fimite ad un' anticamera à ri/petto dell' altro mondo: prepara la perfona tua nell' adito, occioche tu poßientrare nel palazzo. Egli dicia. E meglio un' hora di peDiij

Sentenze
nitenza, e di buone opere nel mondo prefente, che tutta la rita dell' altro mon. do, ed e meglio un' bora di ripofo nell'. altro mondo, che tutta la rvita del mondo prefente:-

Rabi Simeon figliuolo di Eleazar dice. Non rooler compia/cere il tuo compagno nell' bora del fuo corruccio ; e now lo confortare nell' hora che il fuo morto $\dot{\text { e }}$ diftefo auanti lui; e non gli dimandana affalutione nel tempo del fuo woto; e non ti curare di vederlo nel tempo della fua calamità.

Samuel il fanciullo dict. Nel cadere il tuo nimico non ti allegrare, e nello incapparfi now $f i$ rallegri il cuor tuo : acio non venga il Signore, e gli difpiaccia nel co/petto, fuo e riuolis da quello il furor suo.

Elifa figluuola di Abuia dice. Colui che impara da fanciullo a chi è frittofo. pra carta nuoua: ma quegli che impara
d'i Rabini.
Fevechio è fimile allo inchioftrö, faritto Sopra carta imbrattata.

Rabi Iofe figlivola di Rabi Giuda, buomo della citta di Babylonia, dice. Cotui che impara da fanciullo a chi è egli fimule ? ad uno che mangia uue acerbe, é che beue il reino delle tina. E colui che impara da vecchio a chié egli fimile ? ad uno che mangia une mature, e bee il roino reecchio.

Rabi dice. Non guardare al fiafoo, ma folo a quello che rivè dentro: ci ba tal fiafco nuouo pien di reecchio, e tal recchio norn ba anco del nuouo (rino.)

Rabi Eleazar il Caphar dicc. L'ininidia, defiderio l'honore cauano l'buomso del mondo.

Egli dicea. Inati banno a morire, e i morti bianno a refucitare, ev li viui banno adeffer giudicati, ¿̀ da far fapere e da effer faputo, che eglì è Iddio e il formatore, eglie il creaiore, egli è Sopra intendente, egli è il giudice, eglie il

32 Sentenze
teftimonio, egli è la parte, egli ba dá giudicare, Benedetto è egli che non é auariti alui iniquita, né dimenticanza, sè rifpetto di faccia; ne accetto di tributo: percioche ogni cofa é fua, e fappi ebe il tutto fuccedera fecoindo il conto. E non fi afficuri la tua tentatione che la foffa fie luogo di rifugio per tc: imperoche al tuo difpetto sé creato,e al tuo di_petto tu sèi gen_ nerato, e al tuo difpeto tu viui, e al tuo difpetto tu muori, e al tuo difpetto hai a rendere ragione e conto awanti al $R \dot{c}$, Rè de i Rè, il Santo Benedetto quelo.

On dieci determinationi fu. creato il mondo, e per qual fine?
$E$ veramente con una determina:tione fola potteafci creare: ma cio fu per reendicar $\sqrt{2}$ degli emp $\ddot{y}$, che dißipano il mondo, che fú creato con dieci determinationi, e per dar buona ricompenfa ai
ginfti,
d'i Rabini.
giufti, che conferuano il mondo, che fis creato con diece determinationi.

Diece generationi fono da Adam fino a Noe, per iotificare quanto prolungatiene di furore é auanti di Dio: pecioche tutte quelle geinerationi faccuano corrucciare il fignore, fin santoche lasciô cadete fopra di qüelle l'acque del dilubio.

Diece generationi fono da Noe per infino ad Abrabam, per manifeftare quanto prolongatione di furore, $i$ awant $i$ di Dio: percioche tutte quelle gener ationi faceuaino corrucciare il fignore Dio, fin tanto che rvenine Abraham, padre noftros e riceuette la mercede da tutte quille (cattiue generationi,)

Con diecè eßperienzè fú effrimentato Abraham, padre noftro, ver $\int 0$ Dio.

Diece miracoli furone fatti a i nostri padri nell' Egitro, e dieci Jopra il mare.

Dieci percoffe indurfe Dio fopra gli Egittig in Egitto, e diect fopra il mare.

34
Sentenze
Con diece tantationi tentärono iñofti padri il fignore sel deferto, come dice il reerfo, E tentarono me già dieci volte, e non udirono la ruoce mia.

Dieci miracoli fureno fatti appadri softii nella caja del Santuuario:non abortò alcuna donnà per l'odore della carne del facrifizio, e non puti la carne della Jantita, e non $\sqrt{ }$ ivide nella becharia neffuna mofca e non occorfe accidente d'immonditia al Sacerdote maggiore nel giorno delle purgatione, e non ijpenfero le pioggie giamai il fuoco detle legne dell' altare, é i! rvento non ifpinfe la colonna del fu. mo, e non fú trouaso falfità nell' Homer (è unamifura d'orzo che il Sacerdote faceua il fecondo giorno di (Pafqua) nè anche $\dot{a} i$ due pani (il pane della propo $\mathfrak{o}_{2}$ tione) anche nel pane delle faccie (che fo. no $i$ dodici pani che $f$ preparauan de fertimana in fettimasa Sopra la menfa doo ro del (antuuario) Stauano gli Hebrei in.
d'i Rabini.
pie ftretti, e fi diffendeuano largamente (quando andauano la Pa/qua à far la diuosione, erano molti inpié molto fretti: - e quando rueniuaro à inginocchiar $\sqrt{2}$ per fare l'adoratione, fi ritrouavano largamente) e non fece danno in Gierufalem ferpente, nè jcrapione : e non diffe al. uo al fuo compagno, Mi è Stretto il luogo doue io alloggio in Gierufalem-

Diece cafe fureno creati nella Vigilia del Sabbato fu'l tarde, e quefte fono la bocca della terra (che inghioti la Congregatione di Chora) e la bocca del pozzo (che fequiva I/rael nel deferto) ela bocca dell afina (di Bilam) e larca di Noe, e la manna, e la ruerga (diMoi$\sqrt{n}$ ) e il Samir (che conquello fendeuano le pietre del tempio fanto, che fece Salamone, poiche era probibito di fervirf/ del ferro:) e il carattere, e la fcrittara, e le tauola (di Moisé e alcuni dicono ancora i Demony e la fepoltura di, Moife e. it E ij

36
'Sentenze
montone d'Abrabam, che egli facrifica in reece d'lfaac (e alcuni altri dicono le ianaglie, che cone altre tanaglie deuena effer fatti.

Setter rofe Jon detie dello rcioco, eferte del fauio. it fausio non parla innanzi à chi è maggior di lasi inz fenza, e in numero d'anni, e non entra nel mezzo del ragionamento del fuo compagno, e non $\sqrt{i}$ affretca à refpondere: dimanda à propofito, e ripponde, come $\sqrt[f]{\circ}$ conuiene: dice fu'lprimo propofito in prima, e fopra l'riltimo in चllimo: e Sepra quelloche non ha intefo, dice, Non bo intefo: e cede alla verita. E il contrario di quefte cofé $e$ vello fciocco.

Sette farte di punitioni vengono al mondo per li fette peccati d'importanza (quando) alcuni non la danno, careftia per mancamento di pioggie viene chealcani fono affamati, e alcuni (az $\ddot{j}$, (e) quando cutti hanno fatto (rifolutione) di
d'i Rabini.
non dare la decima (vienne) careftia difpauento e di penuria di pioggia; e guando nom danno la focaccia) darfi al facerdote) careftia di confumatione viene: la peftilenza riiene al mondo per li peccati mortali, che fono ftati detti nella legge, cbe non fono ftati .imeßi a' giudici, e per li frutti del fettimo anno (che non erano flati rime $\beta i$ in commune, come la legge commandaua) Bada vienne al mondo per lo ftratiare la ragione, e perwertirla, e per quelli che determinano nella legge contro la ragione, fiera cattiua viene al mondo per lo giuramento falo, e per profanare il nome di Dio: cattiuita vienne al mondo per quelli. che feruano alla idolairia, e per comettere adulserio, e per homicidio, e per non lafciare ripofar la terra il fettimo anno.

In quattro tempi la pefte aumenta: nel quarto anno (dello intrala/ciamenta) - nel Settimo, e nell' E iij

38
Sentenze
nel fine della fefta del frafcatodi ciafcun' ànno (nel quarto per ri/petto della decima de $i$ poneri) del tereo, nel fettimo per rifpetto della decima de $i$ poueri del fefto anno, nell' vfcire del fectimo (per non darli at commune) e nell' ofcire la festa della frafcata di ciascun' anso per ri/petto della rofuarpatione de $i$ doni à i poueri.

Quatrro co fumi fono nell' buomo. Colui che dice, Il mie è mio, or il tuo é $t u 0$ : quefto è coftume mediocore : s altri diquefto è coftume di Sodoma. Il mioé tuo, ce il tuo è mio quefto è plebeo. Il mio ètuo, c il tuo è tuo egli è hunmo pio. Il mio è mio , e tl tuo è mio :'egle ć empio.

Quattro modi fono ne' coftumi. Coluiche e facile à corrucciarri, e facile à placarfi: va il fuo guadagno per la fua perdita. Colui che è difficile à corrucciar $\delta$ s, - difficile à placar $f$, è empio.

Quattro nature fono ne i difcipoli.
d'i Rabini.'
Colui che é prefo à capire, è prefo à dimenticar $f$ : rva il fuo guadagno per la fua perdita. Colui che è tardo à capire, e tardo à dimenticarfi: rua la fua perdita per lo fuo guadagno. Chi è prefto à capire, e tardo a dimenticar $f$, è fanio: Cbi é tardo à capire, e presto à dimenticar$f$ i, è di cattino ingegno.

Quattro coftumi in quegli che danno limofina. Coluiche rvorria darla, ma non vorria che la deßino gli altri. L'occhio fuo è cattivo in quallo deglialtri che dans. no la limopina. Chi vorria che la defligli altri, ma egli non vorria darla; l'occhio Juo è cattino nel fuo. Cbi vorria darla, - che la deffero gli altri, è buomo pio. Chi non vorria darla né que la differo gli alrri, è empio.

2wattro nature fono di coloro che vanno allo fudio. Quooli che va, e non $f a$ ( non impara) la mercede dell andare $\begin{gathered}\text { in } \\ \text { mano fua. Colui che } f a(i m . ~\end{gathered}$

40 Sentenze para) énon vivi va, la mercé dell' opeテ̈à tione $\hat{e}$ in mano fua. Colui che rvi rva e impara è huomo pio. Colui che non rii cia, e non impara, è empio.

Quattro nature $\sqrt{2}$ truouaño in quegli che ftanno auantia faui. Della ßpugna che fuccia ogni cofa: dello ftaccio nel quale $\sqrt{2}$ mette per rusa banda, e fd ne ruaper l'altra: del colatio che manda fuori il rino, e ritien la feccia: dello ftacućio che manda fuori la farina, e ritien it fiore.

Ciafcuno amore che dipende da alcuna cofa, rimofa la cofa, èrimoffo l'amore. Ma quello (amore) che non dipende in alcuna co a, non ceffa mai.

Qual' el'amore che dipende in alcuna cofa ? quefto è l'amorddi Amnon a di Thamar. E quale è quello (amore) che non dipeste in alcuna cofa? quefo el'amore di Dauid, e di Gionathan.

Ogni difputa che at fatta al nome di Dio,

## d'i Rabini.

Dio, al fine è per mantenerfi(in pace.) Ma quella che non è fatta al nome dis Dio, non èper manantinerff. Quale la difpura che é fatta al nome di Dio? Quefta é la di/puta di Hiellel, e di Samai. E quella she non e fatta al nome di Dio? quefta è la fud compagnia (contra MoiSe, er Aaron.)

Ciafcuno che fa bene al publico, non ruienne peccato per mano fua: c egnuno che fa peccare il publico, non danno poßitilta alla fua mano di far penitenza. Moije fece bene, e fece far beneal publi. co:el merito di molti è applicato a lui, come dice il reerfo. La giaftitia del Signo-: re fece e igiudicy fuoi con I/rael.

Gieroboam peccò e fece peccare il pablico; il peccato dei e applicato à lui, come dice il reerfo. Per li peccati di Gieroboam, figliuolo di Nebath; che peceio, e fece peccare Ifrael.

Ciafcuno che ha in mano quefte tre E
$42 \quad$ Sentenze
cose, $e$ di i difcepoli d'Abraham padre noftro: e ciafiuno che ha tre altre cose, $\dot{e}$ di i difcipolì di Balaom l'empio. Occhio benenolo, e fpirito manfueto, e anima fatiabile, egli e de difcepoli, d'Abram, pa. dre noftro. Ma l'occhio maligno, lo pirito altiero, e l'anima infatiabile, egli é de difcepoli di Balaam l'empio. Che differenza tra $i$ diccepoli d'Abrabam, padre noftro, Gr i difcepoli dè Balaam l'empio? 7 diccepoli d'Abraham, padre noftro, godono in quefo mondo, © bereditano nells altro, come dice il verfo. Per faroibe. reditare gli amici mei, ho il modo. Ma idiccepoli di Balaam l'empio, bereditano inferno, e difcendono nella foffa baffa, come dice il verfo. E tu Dio faraifcender quiegli alla foffa inferiore: husomini difangue e d'inganni non finiranno igiorni loro, ed io perero in te.

Giuda figliuolo di Thema dice. Sü audace come il Leopardo, e reloce come
d'i Rabini.
l'aquila, e corridore come il caprioio, e rualente come il leone, à fare il voler del Padre tuo ché e nel cielo. Egli dicea. Lo sfacciato rua all inferao, $e$ il reergognofo al Paradifo. Piacci o fignore Iddio noftro di mettere la parte noftra nello fudio della tua legge.
Sámuel'il piccolo dice. Di età di cingue anni allo ftudio della Biblia. Di età de dieci allo studio della legge verbale Di età di tredici ella offeruatione d'i precetti. Di ctà di quindici anni allo ftudio del Talmud. Di età didieciorto à maritar $f$. Di età di rventit à eeguire lo studio. Di età di trenta gingne alla forza della ßeculatione. Di eta di quaranta alla prudenza. Di età di cinquanta à dar conflglio. Di etá di feffanta alla ruechiezza. Di et'a di fettenta alla canutezza. Di età di ottanta alla potenza degli Di eeà di nonanta à $f$ anni. Di età di cento ${ }^{\circ}$
jare oratione. segli foffe morto, $F$ ij

44
Sentenze
tranfito, eleuato di quefto moxido.
Il glivolo di Bagbad dice, Volcaba, e riuoltala (la legge) percioche obni cofa ć in quella, e in quello constempla, e iusuecchiati, e da quella non ti parcire, periche tu non hai parte miglior diquiella.

Il figliuolo di Hebe dice. Secondo il patimento (che $\sqrt{i}$ fa per amor di Dio) cofz è la mercede.

Cap. VI.
$R$ Abi Miir dice. Ciarcuno che saffa1 tica nella legge à buon fine, è degno dimolie cofe: Go non questo Solamente, encor tuttol'mondo è tenuto à lui, sd è chiamato compagno, camico (di Diq) Ama Dio, ama leperfonne: rallegra D io, rallegra la per aonne: lo rveste la legge d'bumilit à e di timore, e lo prepara ad effer giugto e pio, retto e fedele e lo fa difcoftare dal peccato, e fallo appreffarc al bene, e $\sqrt{i}$ vagliono di lui gli huomini per
d'i Rabini.
configlio, fcienza, e prudenza, come dice il vero. A mé il configlio, e la Jcienza: io fono la prudenza, a me e la potenza: gli dá imperiọ e duminio eo inueftigatione delle ragioni, egli difcoprono i fegrertii della legge, ediuiene come on fonte, che aumenta; come vn fume, che non ceffa, ed è modefto, prolongatore di Birito,e perdonna alingiuria lua, e lo magnifica ed effalta Jopra tutce cofe fatte.

Dice Rabi Iofue figliuolddi Leuith. In ciafcum gioruo vina voce efce del monte di Oreb, e publica, e dice. Guai à quelle perfoue per lingiuria abe fanno alla legge: imperioehe ognuuo che non $\sqrt{ }$ affatica nellal legge, veramente eglièfccaciatto; come dice. il verfo. Come wn persdente d'oro nel nafo del porco, così è la donna bella, é priua di gusto, come dice il ver $\sigma$. E le tauolo crano opera di Dio, e folpita Sopra le tauole non epli. care fcelpita, ma liberta, poiche quefts

$$
46
$$

Sentenze
parola fignifica quefte due cofe, gignifican:do che lhuomo non è lubero dal giudicio dell' inferno $\sqrt{e}$ non quegli che s'affacica nella legge: perioche ogn' uno che s'affatica nella legge, viene efaltato, come dice. il reerfo. Segui, che dal dono della legge $\sqrt{2}$ perviene alla beredita di Dio, 'or da quefta heredita di Dio fiperuiene all' altezza.

Colui che impara dal fuo compagno un capitolo, ̀̀ runa verfo, ò pur fola.' mente runa lettera, bifogna refarli bo. nore: percioche cosi trouiamo in Dauid, Ré d'I/rael, che non imparò da Achirophel, fenon duo cofe folamente, e lo chiamo fuo maeftro, e fuo precettore, e fuo cruditore come dice il ver 0 o. E tu buomo fimile à me, maestro mio e amico. Quanto maggiormente fe Dauid, Ré d'l/rael, che non a imparato hauea di Achitophel, fino, duse co $\sqrt{e}$, lo chiamo il fuo maeftrofuse norscettore, il fuo compagno;
d'i Rabini.
Colui che impara dal fuo compagnon urs trattato, o runa s'entenza, o ron verfet-- pure una littera, quanto è neceffario reargli honore, pofciache nonci è alero honore, che quello della legge, come dice Salomone. 1 faui bereditano l'honore, ei perfetti hereditano il bene: e non ci e altro bene che la legge, come dice il verfo. Doctriua buona io riodato, la legge mia non abbandoserete.

Tale $\grave{c}$ il coftume che $\sqrt{2}$ conuien tenere sello studiar la legge: il pane con Sale mangerai, e l'acqua con mifurà berai, e Sopra la terra dormirai, e vita di patimento viuerai, e nella legge tu ti affaticherai: e fe tu farai quefto, bearo te, O bene per te: beato te in quefto mondo, e ben per te nell' altro. Non cercar gran. dezza à te feeffo, e non defiderare honore piu che lo ftudio tuo Opera, e non defiar la menfa de Re: porioche la menfa tua è maggiore che la menfa loro, e corona
tua è maggiore che la corona loro: ed ẹ fedele il padrone dell' opera tua, che ts renderà la mercede dell' opera tua.

E maggior dignità quella della legge; che del Jacerdotio, edel regno: imperiocbe s'acquifta con trenta gradi di dignita, e il facerdotiocon ventiquattro, e la legge sacquifta con quarant, otto cofe, 'con lo ftudio, con l'vdito dell' orecchie, con l'or. dinatione delle labbra; conlaintelligenza del cuore, con timore, e con terrore, con bumilica, con lscitia, con offeruareifaui; con la fotigliezza dé compagni, con la difputa, dei difcepoli, cou la patienza; con lo studio della Biblia, con lo ftudio dclla Mifna (legge reerbale) con la poca mercatantia, col poco dormire, con poca dilettatione, col poco rijo, col poco éferritio mondano, con la prolongatione del furore, coll buon cuore, con la fedeli à à i (aui, con Jopportar le tribolationi, conof. cere il juo grado, contentar $\sqrt{2}$ della parte
fua,
d'i Rabini.
Fia, far riparo alle fue parole, e non at. tribuir dignità à fe fteffo. Egli.è amato, ama la perfone, ama la giuflia; ama la riprenfione; ama la rettitudine. Si difta dall' honore, e non gonfia il cuor fuo mello Studio ; e non fi rallegra nel dar fen-: senza, fopporta il giogo col fuo compagno; e la giudica in buona parte; 10 mette fopra la rverit'a. elJopra la pace, fi ripofa nel fuo fudio , dimanda e rifponde, capifce aggiugne dottrina, impara con intensioned infegnarè e d'operare. Fa fapiense il fuo precettore; ed'è attento alla fua. lezzione, e e dice la cofa per nome di colue che l'bu detta. Gia ha imparato, the ciafcuso il quale dice la cofa per sopore de chi l'ha desta, $f a$ venire redentione al mondo, come dice il verfo. Et dice Hei fer al Rè per nome di Mardochaí.

Grande è la legge, percioche ella dà vita a quegli che l'offeruano, in quefo - mondo, enell' altro, come dice il vorro.

G

50 - Sentenze
Perioche rina ella è à quegli che la tro.uavio, ed à tuisa la carne fua medecina e dice: Medecina; farà al bellico tuo, a refrigerso nill offa tue. E-dice ancora Sulo. mone. Alleyo di rita é a quegli che la pressdano, quegli che la pgliano, faranno fantificatt: $E$ diee ancora. percroche gbir. landa digratia fono al capo tuo, e collana alla golit twa, E dice ancora. Da al tuo capo unäghirlavida di gratia, corono di gloria circondera te- E. dice. Longezza é nella deftra fuap, nella finiftra di quello rui ha vichezza, b kopsare. E dice ancora. Percioche longbezen di giarni, e anni di wita, e pace agoingneranmo ate. Tutti quefti var etti parbame della legge.
$R$ abi Simeon figluitolo di Meuacia, dice per nome di Rabi Simeor, figlinolo di Giochai La bollezza, la, forza, c. la richezza, e l'bonore, c lo! Papienza, e la recchiezza e decrepiia, fanno bene, $a^{\prime}$ : ginfti, e stano bone al mondo, come úce.
d'i Rabini.
il verfo. Corona de gloria êla vecchiez$z a$, nellia ria dellz giuflitia fia ricrouato. $E$ dice di piiu. Coruna de $i$ vecchi è i fylinoli de'figliuolise la gloria de figlusoli e ${ }^{2}$ padri loro. E dice La gloria de giouani è la forza loro, e il decoro dé reecchi è la canutezza. E dice ancora $E \sqrt{6}$ vituperiera la Lonna, e $\sqrt{i}$ vergognera il Sole; percioche regnera il Signore degli eferciti nel monte Sion, e in Gierufalem; e all' oppofito de' vecchi fuoifara horore.

Rabi Simeon furltuolo di Menacia, dice. Quefti fertce coftumi cose annumerato $i$ faui né giusti, tutti quanti fi mantennero nil'Rabi, e ne' fuoi figluoli.

Dice Rati Giose. Vna wo'ta io andaua per viaggio, e incontromi cun' huoi mo, pi dicide il faluto, ed io lo rifaluta. Egli mi dit $T_{e}$. Rabi, diche lusogo cétu? logli riffofi. D'vns citta grande dt faui e di dotti fonoio. Diffemi: O Rabi, ti con: tentï di vonire ad habitar con effo noi, Gij
e to tidarei mille milioni di denari, d’oros. epietre fine e pretiofe? Ediegli rispofo.
 to e l'oro del mondo, io non habiterei fe non in luogo di fudio della legge: perciocbe. nell' hora della morte dell buomo non l'ac.'

- compagnano argento, nè oro o pietre pres tiofe: ma folola legge a l'opere buone, some dice il vee.fo. Nel camminar tuo guiderd te, e quando tu reggghierai, ella si condura (in) queflo mondo, nelgiacer tuo cuftodira te, cioć nel Sepulcro, e quando - ti defterai, ella ragionera teco, cioè nell' altro mondo, e co $\sqrt{i}$ dice il verfo. Neglio è a me la legge della bocca tua più che d'oro e d'argenta. E dice il Profeta. Mia è l'argento e laro, dice il Signore.

Di cinque cofe Iddio benedetto 1 ichiama poffeffore nel fuo mondo: Qucstè fono: la legge è run poffeffo, il cielo e la terra
 feßione, Ifrad è runa poffeßione, la cala.
d'i Rabini.'

del fantuärio è runa poffeßione. Che | 53 |
| :--- |
| 3 | legge fia una pofeßione, onde fi proua? Il Signore polfedette me nel principio del cammin fio innanzi l'opere fue. Che il cielo e la terra fieno una poffeßione onde fi proua? Ha detso il signore. Il cielo èla Sedia mia, e la terra è lo fabello de i piedi miei: quale c la cafa che edificberet à me, e qual' èil luogo del ripofomio? $E$ dice con alcro revefetto. Quanto fon grandi l'opere tue ò signore! tutte quante con Japienza l'bai fatte, è piena la terra. delle poffeßioni tue. Che Abraham fia runa poffeßione, onde fi provita Dal ver. fo. E besedillo, e diffe, Benedetto Abrabam da Iddio altifumo, pofeßore del cielole de la terra. Che Ifrael fia una poffeffione onde $\sqrt{i}$ proua? E dice il reerfa. Per fin che pafft il popolotuo, $\hat{o}$ Signore, per fin dhe paffi quefto popolo che hai.ppffednto, comc dice il verfo. Ai fanti che che fono nella terra, ed à i potenti, tus-

54

## Sentenze

to il compiacimento mio è in quelli.
Che la cafa del fantwario fia una poffeßione ande fi prowa? Del ver ${ }_{0} 0$ che dice. Il fantuario, $\hat{o}$ Sigiore, che ftabilirono le mani tue. E dice run altro verfo. E conduffegli al termine della fantita fues, al monte il quale poffeder. te la deftra fua. E tutto quanto ha creato Iddio fanto e benedetto nel fwo mondo, nons lhacreato fe non per fuo honore, come dice il verso. Tutto quello che è chiamaeo per nomemio, per l'honor mio, bo creato quello, l'hoformato, ancoral'hof citto. E dipiudice. Il Signo regnera in perpetuo e fempre. Dice Rabi Canania, figliusol d. Achauia. Tollle Dio far degno I/rael: pero moltiplico à quelli legge e precetti, come dice il vergo. Il Signore se compiaciuto per bon. ta fua che fi ingrandifco la legge e che aumenti.

$$
F I N I S
$$

