Chm. XII. $35^{\circ} \cdot b$.
Gillurto Slaviero's grammatith ïber die Spracke der VII Comminm verfaft 1740 cinca" TSe Be.


믐 Gier. Giacomo Torrseld Heathe 领 Racra. 8 entefer int 24 Notiondrittore atualopiant,
 ait bee whe stath, mit merfene sia Britt profo,


Grammatua
Della
Singua Tedescn
9. Agastmo dal Pozgo, be, way pag fium momma, redefen tedorione，curnction dal 90＊＊fidoto struicre । J．\％．J．


Gixuade（monotis 1.6 g uxist $\because$ of gelbeth） de Orazie，di grovanivi，di ginmexia，di hacomre，gi Gomemse Qrifi Slavieri di Rotzo foy grameer． 1649


 How nadion isffitue beyponamex＇，（laviexi be



 as：

Olarnagh viorrrufroght for day adames hit got seelt rawe ．．．．．．dar gott yerfout af defr belt．．．．
 wit ficuer，ghaicus $D$ ．Grouresur bel fosgo Plamen

 red entatheracen ghailas

Thido fucciless：ad ine peran，pertent serincere O man


se
AとZて。
ne：alrei Eroghe Tederiki
$s$
Cix Coxinusior．

Guepfo mater linguegion sebwe con 31 bthre si stinet．Si diveltone in Getore conmose 9 in Exier．montate La me．
Ge oni fon 3 ir a．b．cod．e．fotion．l
n．e．o．p．p．r．s．f．u．r．y．z
Sowe nettesiche dar litere
 paen．int pernaryiax italcowe in gree－ stin mento limgome teiffr；ondr si tralfeficione．
keen wote：he the recalicic．o．u su－ dock si Qeften samper peovengain：
in guaster merrar liagure mon chicui＇，
 lighet．ove ：e． 0.4 fto approte． $\therefore$ a Clior mientast to 13 ccac：

 －sumstut ui un $v$ chiop

Hemalo poi li peaferine puple
bation，ate to inventets． c．prast：
13 si phanuricia per se satiob －gake v．g．Four．low．
 mexgner v．g．Thetum it culo casi：fifmma le cimmon．

\} 3 nel pers et in lingues gental
 plequa．
f val per fe inccando alfe fy cosi Tof latapo．
8－$\ddot{0}-\tilde{0}-8$ val per ò chiuse
V．g． 86 oveth．
 v．j．Kobane Pesta，cosi fe lic cenkemaxte
sawn la passeggux per al
 in mejfo xi
H．－$h^{2}-h$ ral ver a esperendo $u$ val ver $v$ atuceso vig．ubule soe thes ha nef mefo prenam－ ciate h da Pracki in hateo A．Hismmal，cosi Hinus be casa．hote： $44=8 \cdot h . \xi$ ． 4 prenartian in 务gobuire．

I． 3 mel per enghe ciof pich $n$
3．profuriot $x$ naso yullat senge
3．coda binger boue tidenat．
v．g．eske freto
多
 consonkente enone rocate mide liastive of vere uë vizf 3 －lows la eafore．
notí：ha fompre mi pioniguo dult parda one ferito feguite


Se racili milypute Se heran pete．
 tincits vig．ax．ce．ij．oo． 44
faula．du gtetst．O$\ddot{j}$
$\theta$ si serime ver gh＂．g．
Jof sum layh erava $\hat{z}$ si scitice per ty v．g Folz sime $\hat{\mathrm{Haltz}}$ ． 1 lamo pris un firs．
认 per oh v．g．Isay sace Isach．
oke
fakk．

potron agiungor late bituc mine

多 8 w． 2 er＂

$$
\tilde{y} a \cdot x y \cdot \tilde{y_{y}} i \cdot \hat{y} \cdot \overrightarrow{x_{2}} \mu
$$


$x$ x y－onurecin gegha sam tv．g． dax $1 /$ tesso
$z$ si phosoncia at Itharon cace ywtin $2 \cdot$ cluc $z e$ ad per $\hat{z}$
nolf．to fateve $\hat{H}$ senati in telfo
 \＆ì accentatt growns $\infty$ ．

8
Aegli Matirali
Cane the

due ketre at mescalon de scouc al fenernix
Pefia wate at maly．多学曻．
De＇Cusr＇．
hene ser ecene hasent i trating
the questionst si dicfierno i sublde
 surgolem pred solumente，poiché mit pluente some tuttions sionif．
Mafoleni．Feminimi Maityi
n．der it de le



$V \quad{ }_{j} d_{u} \quad \dot{i} 0 \quad 0$
 Plumate．

li f． $\mathrm{li}_{\mathrm{i}}$
RIX：2af afic
A．alt．aEi
ir． $8 \cdot$
iatri Suft safi

Slica terolo imeminalo
Fe＇un wet＇${ }^{\prime}$ ，tiento，a＇cuci nen so qual neme daue，enter to diame inwaminnab
 hamo ir roictica
an ume
All uma
ant unde
Aiductermeno：
ma／conneutio．
form．
11．an $\because$＂川 artirex
If．vunnemer oikn turnefary 马＇urna


Scyni quisti nemi innominati Fone priai se plumble edean fompies proceter e comcasgar con unt Cflateritac v．g．
17．an flope u＂fitiope


Guepi nami apraxtengans ation prime
 sclia ？s．

| Etlefer | afcume |
| :--- | :--- |
| crlegn | alcuma |
| ettege | acuma |
| iffer | ogn＇icno |
| igga | ogniuna |
| igfit | ogriuno |

mafrolini
n．Un grlafer deune
$g$ vemname stlifon
2．Anneme ertifen
a．an etlegen
a．vonnome prlfelen

ir．An g＋lege
9．Vandour cthen
0．annar cilefen
a．an erfa
a．lownfour sctifin
Nertiti
N．an gtlegety
9．Dicnneme stlefon
qualchumis
D＇alicnax
A）alcretse alcustr ant aftcenta．
－unerne brefen
a．ar sroghey
a．Mennome ₹tefen Ar alcure qualuano
b＇altermb $\theta$ alcane alesen
（n．1）Platale comoune a tathe the goneri．
N．g＋lefe
9．1urran gttefon
ulcome

4．an erlefon
a stlefe
a．Monnen ettgen de ctevai．
de generi．
Sone tre ：malealin dor，il fensinim de，for nucto
aur der wiucer oin mescolir
dl
deity seer iz feminion noctro wer limeri，etive finis．

Delli Gencti De＇nome the si sone fous Infir feynificifione

Seno inafubline expliono＇＂or－ ticde der tutti li＇nomi powfir di huamine the vorn sime Ammetiois，
 $\epsilon$ di nagieni apportiments agle haed． mini efunifan in ar ut tañar． ne：zar $($ si erettica Teuxall，Tocxer， polughen，Belucle，Belifar．）

Item turtis i nemi fimith is 0 ． it \＆fotter affubtiche ：Arce．A．w．
v．g．Ser linithel．Gurnaf．ghenner 5unvint，tanjur，foriximy Anco
$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$


Hata it ncathe e feminimes expetto if His？ues．
 pilurab at stlefe，eriffen；izfe，iffer
$\qquad$



$$
\begin{aligned}
& n \text {. } 5 \text { y kont il puctels } \\
& \begin{array}{l}
\text { g. vurime finne del rutedb } \\
\text { Plientl. }
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Perciè à megfice stabiele purtla }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { haber nel nom: e gen: planele, perichi } \\
& x \text { finisa ine, it wo kon: agiange } \\
& n \text {, e se bectirna ut fa Qreje } \\
& \text { drejen, se paiforisen in der fuar } \\
& \text { Yindatn. Cosi che poso hersa gidentir } \\
& \begin{array}{l}
\text { Yindatn. Cosi che potso kerse tedar } \\
\text { che quesian na decleneyione ha }
\end{array} \\
& \text { duc phlutali, uno fintite nis } \leq \\
& \text { et } n \text { et Praturein rern, } n \\
& \text { prima, ma, per mocglic esser } \\
& \text { mtes, li xipongo }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{ne}^{2} 20 \\
& \text { Perchi gucustra sear regola sca tucte }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { tallisa; Sice } \\
& \text { Tlont solamiente kò quasse rgota } \\
& \text { Sue pluanti, mie hie aneo, the motei } \\
& \text { rener as recale ble hretro monis } \\
& \text { sang! mecturue in atime veceli nd } \\
& \text { genvito pur singolere, conve } \\
& \text { n. Wafat la cilli } \\
& \text { g. Vundar freire Deft cutic } \\
& \text { ane le xecale a hatro: si } \\
& \text { muta iod dec vacali } \xi^{i} \text { nel govic } \\
& \text { Stent moffi aftri namei fa macd } \\
& \text { nd nom? img! mutano in ation racre. } \\
& \text { nel nomi b atui cessi alluadi, came } \\
& \text { N. Sar Sourn ea ruscegio } \\
& \text { 4. rumme ぞunt beta, pessegia } \\
& \text { Alur. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { muta in eut. }
\end{aligned}
$$


3：Ichnayione．
Recl＂sone seclistatile anem in－
rechacabill wt
phan．now．Ky yerrt



7，s）Alcuni nomi haome hue plenald
c seno hamess！
N．Broug if frouldar，Bigule
9．Broule A＋gubbern，frouch
Epulage ti questa reppla：
he Due peuredi：
ha nue percreli

di nowir bectinctili sob mal plusta e now nu（ fingolare son twint ald
3a．Actlinayeone．


are si vede it sengolanè＇in Sodinabie of ic planest a lostesto he quath lath secoucter，vrizi ianco di gue sot ti cenve quićls So renco di 3 e $A$ ．

Geai si ossensi quas aio s．\％
 ned nam！platale e nol gur：agiongenti Pa Bretse $n$ ．

 con the si fimeter ogai cove el plernale grectre ${ }^{\text {s．i．}}$

Eece aon gurate ferilata sidi. dinene i nomi sestorution the sere n' wier a keryzi in 9 akefirntyinai e gea riboty ine 3 solernente - pler megles live is 2 sole.
fours.
1.67 Begú Adictini.

Sane anteriati, postecioxi Ped annessi.
Antexinti sene lidientiol suo sastantipe, efinescont in $x$.
popterindi li Lepo it swo sobturn. titio e seno medectivendel e frirciom in contomatici

Annesse sono pai tuelfi; de
 innarrincth an e si didenasu guter, guta, gutz.
Cosictu sanes di tre regole.
$1^{*}$
Quantidi se hanzo $l_{i}$ nemicalf! der, de, is " seno rewnti il for sasrantisco i.g.der gete man $x$ fuer hacomo.
Vanne come 3: decfle exceptr pre".
n. $\left.\begin{array}{l}\text { der } \\ i x \\ 3\end{array}\right\}$ gute
9. vampe 3 guten vixume $)$
2. ingime 3 guten
ave if $n$.anc same in e simili if g.2. aft in on men simidi. $\mathscr{H}$ we" mase, yui agromge abia vacole $\epsilon$ del nom? $r$, pam. la muta matill necutto gronge te.
plurate.
Tutt if pherate finirce on $n$
 lac." I quesd regoth s petrit mescolar walle fa dedinajiexe to 'iueni per esser simile.
$\frac{\text { Fincés }}{2^{8}}$

Ii a jeativi peifexicri posterimi vanno Qeppo it sue sostaretivo sing asticoli. Questi seno indt doralili' e siempare in nemenetitio, v. 1 .

Deat mans st guct
Qij mendar taint gut.
S. decpinarne in questo mode:

Dear man doce furige ) int guct dok proer

AP.
dii mendar
Gii faigher ] samt gut.
Oic meurdar
Cosi: $\frac{F}{2}$ Conen $\operatorname{Cank}$. $588 n$ kn.
Se preste Aystion vamme canali' casi;
". gute
9. guent
as retioi; asentssi sere quelli, ohe hanno arrentitit se an.
Si drclinane cosi:

9. veniame $\left.\begin{array}{c}\text { vundar } \\ \text { suncme }\end{array}\right\}$ guten
9. aneme $\left.\begin{array}{l}\text { aneVar } \\ \text { arrene }\end{array}\right\}$ guten
A. an guten an yuct
aff. Morlame? vonelar \} guten
ove it hem: To acues sane simeli. fuotcke $r$ la nom: mabl. on art:" si mucta in $n$.
pharal
Quesea 3: megola non he' pharale canc ogntomo la se conesce , cciò pexchei an ceoe' uno i'sumgtau Tolamente, nel ial mado si theliveres:
 Sestare:
beat Asition.
in gocther noseme lumger hatbiente prasirimi, conperatiri e suppertaivi, ".g. /88n. 548 nor. 584 tertre.
Pri) (al pasktyo si agirnge or enco comptantire
58\%\%. 58\%ner
gut. guter Mr,
mir per if pio te welele 4 pesition si wothe in altwe i alire mef compant ri،e, come

| sbarty". sbertyor |  |
| :--- | :--- |
| bain | baizor |
| reat | retor |
| jeay | reyfor |


Se al comparation s'agyaxige Ste, bexi scrppotative, $v \cdot g$.
588n. Se8ner. sesnerste

faiz. faisor ferymite
real. 78 tor. reterste.
placf. plapor. plagorste
Hots: Mi sene Ai toeztior renomule she nere seguone tel xeyola, conc:
gut. Me3zor. peste
yiif. mear. merste
rise. erger. ergerst
toul. roysor. of the pate me,

Nel rumais li amperatioi bidere
mittick 8dor cese＇the ${ }^{\prime}$ di． du pist rigfor shor if tu set ria rice she to．Kre．
Si suffilatitif si cexterreiseone ed metresti witer tra auz di

9787orsie nuter allen
Non actin

去初。
We flomemi primisivi．
（Gui m fiskgo a dedinas lipxento

11．Bir noi ihr noi
9．run us dinoi
2．us a hai
A．us noi
V．o fir onei
all．vertics da noi ove mete si scride firt ihe scrife
 sorive cone ere forl a（iv）．
$\qquad$
Dentencruatior Singaracre．
sengolare di lch sive if ol igt
－Ii du crio ti 10 er itce con $i$
reeni ficirali bir，ihor ceoc noi evor．
Singulere：
N．iff．o du tu
9．vunmir diver varn Bir dite
arr．mif me oir te te
$v$ ．oif iis odu òre
aff．vorn mir datic．nembir dot $t$
ow nete：$\ell$ si serive in Beo oi
ch．a laca simeth $e$ ir mis fauerth miet，pend nox si dofe à scuivere， whi dit et now dier．
ven ì genefive $\}$
ove note it g．D．aff ：ave sine ili，il of nom＂ar＂sinncili focor thi，il masc：of if muta in ented ace，＂



```
r"%
```




```
    V. omacin
Abl. mucume,
            Rucrle.
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline M. marine & m \\
\hline 9. rum main & Si miee
a moice \\
\hline A. mearine & - mrice \\
\hline 1: O masine & \\
\hline Af. ven midmen & da m \\
\hline
\end{tabular}
```




```
    van "nscone
    "u" unceloc
    unretme
    urncerges
    wnscomze
    masar
    "enyor
note 3 acion quands in dice aice haomes 1uiun neuta, ut 5ain stester rac sarcte 2. 3
```



``` ith Ajper sux suodea 9i ber
```


mode iemperatiro
ide hase
du haft
er hint
bir hatere
id hatit
sou habent
zoprefois
cat kett wo harece
Gow hedeft tulinemoi
or hett ege lanima
Bir haten nei harievame
uh，hettet vai hecuede
Been kethin cgent hool anmo
p．r4）Pegforio．
wh harr ghehreber shit amo queknr． dee haft er hat．
fir hatome
The knter
sear hubrest
Hus quarm perfotio．
wh hexe ghilint to haveve haticute
4ut listryt quathat
or hett gatelat
fir heter
thr hertel
5 ca listen－
Futuens．
（nari Soperiarmi if persinte te isht fer if futute） rich fer hatern io hructi tas bettere－．
er baxt …
Gis katio，…
in 4 tati－
scar Borlax－

habe du hatbit tur
hale or hatbilai
katetir
haris ish
hefion iea
pathebistur havicilu rolp hetione er
folert kolax bis
fratr hafll ins
frent hatex sieu
medo atrativo
Belte god＂rest＂che liste
or hette

Antrem

da teatift
for hellarr
ch，incuat
sen indter

lay＂h habte ghelual Perfeto


Frturo
helle qott day＂h hable da hatyp
er lick
bir hahen at hatior
seck hator．
modo longiontino．
day the
＂）．bann，le，quando务汭 acerdie

Prefance．
Env，wh hab ch＇io abbia
du hadep
or harbe $\left\{\begin{array}{l}\text { re } \\ \text { habontenid }\end{array}\right.$
bis haben
iht hatht
sen hationt
owe it phesaff：sirucile of mod．
cartivo
16）Imperfers．
Berw ith hetfo wh tex int Burte hatow

day roh hate thehet ivere
hehiten iad ghehat
at is keffr hnowhto ithercult ie knvuto Plusp．perpore．
Bew ink hets ghichat．Le ith tert．
naken ghatat
 ten er ketr，＇Awse habx ghelat

Futwo
Benn iell Bert，boet kaben ghehet
la heyf
for boten
the bortat
sas bortors

1nfinitivo．
frof Naberz
whaberi ghehet
Sup．ghekathet
getuli．wu hufon la hatere ；move habare melflarexe za hatcie par havere
p．27）H1 Herbo Sain essere mol indicntion．

Presoute
schepin bir sicen
du pest ine seat
or ist
Iot Gar du betp
er ber
wh pain galfg den $y^{2} y^{2} y<d x$ er wh yhekef phesp youtan．
Jah tar ghikp ise．
Frane

続二



Incuadter.
saider saite,
saier $\begin{gathered}\text { sairilu. } \\ \text { bain sea }\end{gathered}$
citraris
Phef. Helto gotl log ich Resptiar
Crata
senp
frate
cearret
heern
nola: fae inglie , ch haer cher feas.

Petf. Bolle gat bry ick fai ghekp.
dea saif --
ar far
tio fain -
ut jeir - -
sa sarint thedrf.
Blug. Beter gout Degy uth har ghelft
מ<.
fut. Nefic got day igh firi saiff
farie
jeit

Congerntive
her. daz uch sai sacie

| farft sait |  |
| :--- | :--- |
| far | saint |




Prof. Say iot fri gkefof
Ahusq. Ficwer ith brer gkebatar.


为
veribr regolati.
Qtectias.
 solo. Twat'i veta terminano in ent gy.:
(int mule).
gez ich hatis fiem-for

- per il piá some didea sillatis vig. Alen.
day, oh hetre ghernafer
hrern utive.
liernen inseqnare
merfer sequare
$n+\frac{10}{2}$ ien asbeptare
magren face.
touln dividet.
grage il peatrejuio ( Ale si rued mapmer)
di tal ser6o $1 . y$.
ded kan gheslad kr.
Hereta sain serar a tut" passior',


Frut. Cille fut
dro
mido mheativo Brepent.
 ich mi最.

( 1,0 . 0 )
malpen fare
haiken ghemorfer hater flutio patcue. pel.
mofonetors frowde
gromager fotso
qetruntio.
Su mochin oi fore
imme maflen focernd.
neroudumer.
Tutti Ii inpertome sane simili.




## We'retbi reeipace

Simani xatio a trexadti
 onc $\bar{Z}$ une ì presente a par serve $\therefore$ faluto.
cosi ss portene il fetuse in forse: io forse vert:
ist tout temen.
del rete passivo
Tatti si comieqme rasi: l'agionge il pershcipiod aff greteriti rel verte sem
ses 5 ain e sera fatt al ficpposi.

$$
\text { wh pin ghe wat } \text { Qet }_{\text {si }}
$$

wh beat ghemoffer
mè pui togto ì impletfoto cangiantive.
Sentar th'io atoro faire, chi $\mathrm{Ji}^{\prime}$ if werfe sunt cwae at vetho srim, sapprà Renissime conicgar amre ; pawers' $\qquad$
1.32) We verbi neatri. Appatangono nla rencugasiere
 Miso' il seo pupfict miedrpetfith pes. ich ghea. du ghpgat

mirif, dick, fich, uhes, iat, gnot aice $i$

igh stupirmif ia mi sto fisce Alferestaig
stacutejifl
on si coniuciga if verbe si muta $\ell^{\prime}$ accustro.
Tali uesti si drelinase come li attion tuotche "t' perereatit, one nore il
"erdo sum, ma habin adopreno

$$
\begin{aligned}
& \text { tah roluntemif } \\
& \text { Neturetess }
\end{aligned}
$$

wh han onif rexberitut
hast dif reternter.
ceor nanote cal hafien

AC $24+6$ wacy lati. que'vest attion che di ponto non si cenicrgano come di t" li vete. atriar, mid te sich leffitaxi ule
 nel prescoute imde" ridicowo verts
 regoun wen e peinerifuct rg.

## trocty ish migfor matic



Aray. "ch 6at getitht, yeffet

Cosi pure is atczitere if erto dare, rompete wai ghebent. et preffon si nel puesonte corne sic abui temeni
ight ghike cir the hes
iqk prife hipergen
 Vexhi imipetroncel
sono in 3! petsonk e sono congunti coke partivela seas astudo it $\cdot . g$. is fraiter Mr.

$$
\left.\begin{array}{ll}
m \& R & m \& z e n \\
m a k, s t & m \& z e t \\
m \& 幺 & m \& t e n t
\end{array} \right\rvert\, \text { busguare }
$$

H ance le'wolf atemi, passior, sectite, difleaisi, necipewtipe impersonali.
S.D.O.M.B.MV.OS.SS.
$1346 m$
7.36
How finiti imeni e meri pass the Plefocitions.
IIfl 'arraserione:
tuer it faepo, pee. Mer mide per ere.
hillant li yrai hillan me toenex \&iter
Lolant Dile' demtent erral g. e' de dav:
af Bar. antat
penme Tounar com amonee, de apromed
alcune preposizient ificongungen o'versi.
quess preprestyoni atree soree sapereili
ed atrex insciperetill.
Suparnhilt sone nel mescute er mm.

ingrabe jarpenter danto
inlearn cemetire
Some insepatalci.
un 5 ander freare
Tuder new
erlf linefle
ane lepepesizion wan siperves
sepretar.
Agli arvertij
Cono di qualifi, quasiztix, di rimpen, Ruceqo, affiemetionc, urgationt tro.
\&i guenta':

Mil. neer. Gorel. ghenem̉
wa lon. Ghear. 430. Katumat. grà me
griner.

Bencke ape si peteri sidoati sempre
seat ir hava regela at antive.
Coptait it yuessive.
eatarayience in yreto merle:
(art) so Nominaluco: Er
2: il verbo sifiet
30 egation ime
$5^{\circ}$ "rgag cont

> 30 ime
> $4^{\circ}$ hriste
> so 3 anir $g^{\text {huta }}$
> 6 net.

Per epai s'axdimeno A perti difth

4" Pxcruselions saise ghede
net
10 nota: if irmipo se Doppeo it detuas

Q: nota te wiro mifeto a puickencife

10 hemmative
own ag
3P Tat.
$4^{\circ}$ troppe keule
$5^{\circ}$ all rimue chookert
$6^{\circ}$ purituifee ghefesaghet
Anshotegiome. Abr if puis bo mer -
gatyicer we in fione come:
p.ov) an brum stralineordie net.
mettr noter Ľ genirico menti,
is Tonerr hous la case 8'antonio
Sitrapaticie platetcalo Delgem."
10t hare vomme beer truen proat,
te ho per ser saldi di perese
kent tuanedo
in dome mentre
dee rap lepoche
con rati pestuole sipetranne
riseluctereal angiontiod: wokade,
frectrelo ke:
Nola: fire the tre segucficati:


faper
1ch mafl 2.j30m
1कt then nift
"th lepe menth migl liestare
Ar due sestencion' siga uno sell and nospotine
hausman haom di cese


losy da che
hereit havessi


$\because \%$

Felle neressetio di nuove lcerre upfaterithe

So io mi pengo it pandan si in lingua trelivion, wosme paik in latina assetw, the ic yotro ofri' voreble msermente. sotivere tal quar 6 photeriseo e ces
 ma all incorleo semitirsto a valer beritute in linguea mia matertie, titrate une inspasibiblita in volet scivere atrume veraboli nast,i vedcach! tafi quali if trofersionmo sentre riertrese a quelphe merome isiattere, quad meglio as servi per to perrioni. tie li ceote peroll. A priviripio centiderentho morectasen molrossime Manencraie nostre insthme mode bovere, the aformer quebs or enirano, stimai cosce impessibile photer obteneve una sedom regola i poner agei cose in cooth; ansi dofpere pist setrimene di futica affurgener l'assiento. Sipps por doppe gellhiamne in tinovei mo
 def logeoer Thas ho mincestato
 an pucstr nostia pienorigiae che. con graxbossinen fuciletis servono *nte à sctivere gualunepues sucablo

duce di prestongin strevergentistiona, di medo the oqui desso ingegno ( appresia ln pronungive li questi ex atheri) potri eon dift fucibia e spediteyse scivere irnostre tedesco, ind in 's cornturni sion lethere sone queste:
 36
 v.g. Fimmat a cirmer.
 Bain essere
 sotic li masori surethe ren se gonlosel.
 pler es rexfexto souk in merisoti hefferer chigginte

fo net fo grezo e duts o aspato
vig. tol sape
4 pres ò chicuso. $8 u_{1} l$ oghe
\& per + chiceso gBef mutir:o

Fival itw wna poonumicin dis tex catwetheri. r Eendie ul neusele srasisi cen atrui wedzali, sono pex; wdati a prefleyimes selemente adyf, e tali s'mitrotions 1 ampue addoytions. per l'reterife. Rer cumetir can ajni rintaiuscoli
"\% per is chisess ublef mal

$z^{2}$ per z rove ed aspara croe xeds Koone cestor.
Crci, si proponcia

B peer be snitile
$\tilde{x}$ pace - rejul ed aspla
$\beta$ per es sattile
8 品
\& Ner s in quetrove. egh
fifyer $n$ buyga tocer deriti:
Ceratheri da che atiusidi:
f per te sppa.
8. e. ug per o.e.1e chicusi
$\tilde{u}\left(\nu^{2}\right) \mu^{\mu r}$ tue (ve).*
$\vec{z}$ nor $z$ aspere sum per $z z$.

(12) Soffeto nel prenontiate. Anche we noi Tokesthe v'c'qualche varretá netfe stessa sithede in pro nuseriatle v.g. Tulle Dreeno Bapper aqua, oune tr sasa alcent the dudi Basser. queli goone beus loto ol quento Inrà jeu tulla alin
questo di tel uxiutlere puesto di tel parinulere suad ò use o diffette di Aingua.
Porkvsioni dieono


$$
S \text { per } p^{3} \text {. Basser pro bayper ypu }
$$

Bper f3. Buint pro Baint seno

Ss an 5 Bante poo lante kuctery
Tellte nothe dexesi onstarac quaf sie fir pici commiser potentuerie e conformaxsi calf pici potts per. aon jeerar bi singelinecti. Se parisr questa mist grant metiva sistrobesi wealhe patala setita con proncencia in qualde peote ahmeth sesia i puate qui int Rosiso ha ruttis'usa tale - perthe puil s'aticine af weto Tilesco en perthe ípise dalie. Rexesi in ature saprox dinon

Seriver contra Pe Rucone regola wnorche i buce pronancinubo sal. teraske tal patatx, percto mix perale sono dal waly abterate, the berde si protlans peeti si dower fowvere Cene v.g. Tietr questi sol ter Hoi dieve ihrit, we nel frisidenc. si dese ifre, perche itr e'anee weto tedesce.
Agumte:

Ausis, che niel fatiod i peonemis ptimetioi ei sctivieme sem the come ; Todefu' cosi'.

```
            Wcwne cosi fll/watienc it
                wxo TeDeseo
    Ni Telesabi vesi scxixeno call dite
```



```
        ten legfore thi nami' sfteritc.
```



```
        comer iv rompinetlle.
        Cssi ploferisent f.s per
        1.7. Is buse f/3 %om 多
    ifome ge"tgi pur qhe ar yhi
    *:, x rer/.
        *:% 位/. 
        je proncigace mer p
```



```
            h sermyone mee h
        scha,l,i,*,"
            * pur 人ेC
        Sa parcle maifinisce in }x\mathrm{ , mine
    Jtemt rumi; taweockimer al S
        dirox sompine f}
    Fomelurrate asperee do i wexi Tidechi
```



```
        in}\mathrm{ ructato
```



ng prog
0 rer $\varepsilon$
dis per $x$
de．per 8
ze等年的
 Finis

```
dirox sempios \(\xi\)
Findelurate asseree are wesi Tidechi puande sceivanc，in écago del nosero
```


$\%$
 (enchusicus statr ispiomi terepti tofesce vero.



 net ofre pai eqfi bie un lingeeqze veto e'folsci mir solc ho minert -




 querte si gixi nont seo, wan tre -- Kgogurnio tal giver frituenro;


 in Cengar die eppectf moin monsi costremar ne si stsa ne mene $;$ intend , $\mathscr{H}$ vaficle poi purste neffac Exeque notivere saccifie unce defi maglyer 位tichic matle. the the o tue pertescte giver perche eqn'ure voride pactlerve.
p.st rAne if he insequeto suca meder matiere iे scotion in greel mbemo modo, he here si purtie, weorder in wertive pili fi attompurse questivertm lingere, the essendoms: materna, wi nete yiu' eomsdo $\theta$ nici bela belter itakiante on anco latione ; angi poego gSis is sempre conseturath.

$$
\vec{y}^{2} \sin =
$$


Gi.alfic tictuluix parikne cosn. mume mectute


 Piuniero in bey
 gratedesca de'sette Comuni vicertini fu? Givano, di Orazio, di fisuanni dúrirardo, di Ciamazia, de Giacomo, di criorarmi deǵgi SLeviers di Rotzo, fate nol a byg adalis. apte fosprêdeti suci progenitorifurono tuth ifermatisamente "medici, ochivurghi, divodo che la sua famiglea pateva dirsi emo. ia is parte di quellu del graside Jpocrate, ine contura dicioto generazioni di medici.Essa perćasisinguevasi per quiftea preragativa dalle altre fumiglie de stesso cognome, appriazidos: degli Siacieri de'nedici Eirardo avendo ereditato coilibri e manoscritei désuoi antenati anche it geniojper la medicincesi pypaza

deterate is quella disciplina fictornato alla patvias sdeterymine di permarsisi, edimpiegar. si ad esempio de'suoi maggiovi a pro de'suó : nazionuli.
Si mise pevo' da pyima ad esaminare l'indole del clima e druarla de' Sette Connuni, ltemperamento degliabitarti, la qualità del vito, , slis eserciy de'medesimi, e stabili poscia un méecodo. di medicare velativo, pero semplicissimo, the, per esseve di poca a niuna spesa era aclattatis. simo alla pouerta di questi paresi. Curava orelt.naviamente (a infermita' che regnairo in questi fuoghi montaneschi co the deccrionri, e coi suclui defí erbe, che nascono in questo clima déle qua Saueva una cograzion inoto estesa; col siero $t+d$ laneze conaltre siffacte cose facili a procaciarssi-

Maxano dei vimédj suoi pvedtetieva $\int$ a diela. Nelle inalatie gravie pericelose nerzaboazdonava mai linfermo, esaminando tutti $i$ sintomi delle medesime a fine di scoprive Ca stvada, che in. clinava di prendere la nativa per isgravarsi del malaj poted aprovtinamente seconda:re 2 blandemente ajutave Tintali precauzioni fece defte guarigioni gindicate daçlialtu: medici malattie incurabili e elisperate. Zuestiz gi acquistareno ur credito non crainario; ond: eva desiderato e vicercato in tutti" nostricontorni e altvoue massime ne' 'uoghi def Trentino, efinsimi al Tirolo.
Ira amantissiono del Angunguio edesco cho naysass ne'setre- ©muri, ed anzi che vergagnarste. dis parlarko come fanno alcunioggidi, cevecte
\&
códivarbe eaillustrarlo Otere alla Evamatica, che ho qui Esagcritta, compasta da fui a quifo plausibile oggeto, sidi (efto' ancine di scruváe delle poesie, delle quali ner ci vesta soltainto it seguente principio di un ode spivituale:

Dar nagh viertausengh jar
Daz Adaimo hit gaiseele,
Kam null dar Cott gaseet
Af disa wélt.
La soda bieta e veligione conguiunts allillibacede'costhume indussero nell quturno def iz38: - a intrapvendere el pellegrinaygio di joma per. vigitare qué' Santuary, in compagnia di due suta. cani amicie patrioti D. Giescanni dal Pozzo Parroco delle Canvie, e D.Ciouanni Fubrs: ma soprathuto á sua grande disinteressatezia. Wel medicave gratuitamente e per pura cari-

- $A$ Esiste prefso dime ancho horginats. ta
ta' i pouevi gin conciliavono laveneraziéne e is rispetto, e frapare" universale. Visse prospe. rosamente e sempre celibe fino agliannisettantaquatio, è movi nell gatria con cristiana vassegnazione fi diciotto dilughio fannoutso. cosmpiarto e desiderato da tutti, si estinse con hui ancre ha bua famighia.


Per quunto impustota, e nurt prenancuse melerta o timato grasipefia ta mumotorim
 conrulfociofesre of irlea, efrucia ad mia: vlaita opera che pier efutta e propura por quiñ li potrofis forraken is recous. che lo Scema filologico e grainmatiale:

 ufo fogidiario ciocdeì raghi ausidic e motom.
'é pritu in materia di granmarica, el Sisgien rinitu gonisiza quanso giaciale juel.
 тulla d'miterefatice bod almen proprio, ies. emeneber trievse $d$ 'eferogeneo edt inefact. de forci deriar o confonder porebRe.
Se wero come in papogios di drivuifiris.



TE Elafi ha del /Bay koy pubfreato alfuoita-




Giamatica
della tingua Tédescade'vrr. Comuní.
Delle I.ettere.
Duesto nostro linquageio Tedesco con trenéaquattro fettere si scruve. Si dividono in Lettere comuni, e in lettere inventate da ine.$e$ comuni sono ventuna a.b.c.d. e.f.g. h. i. k.l.m.o.o.g.s.s. $\operatorname{m}$ $u . x \cdot y . z$ :
Fod notasi che le due lettere h.e.K. nen si adopraxio nella gronunzia italiana, ne in questa nostra lingua:
v.g.Leute-äa - lughet: ove e, o, u sono aperti:

Le lettere inwentate sonotredici: ciode"

ove é èun o chiuso. Cosi E.une ehu Id so; $\in$, similmente $u_{0} e^{*}$ un un chiuso: If modo poi di preferive queste lestere, che. io ho inventate, équesto:
A 3.5 si pronurzia per se sotide e dolce:v.g. d Seu,loro.
 d g. Scelum, il cielo; cosi $x_{1}$ imma, la cima d fy uale ger fre: frammeral la camesa. ñß vale per $\mathrm{e} z$ in lingua gentile $e$ detvon\& cata: og Da3量ar, Sa<qua...
la cata: og. Da azar, ’acqua.
testa:
क-80-8-vale jes chiuso: ug. 81e, wo vicino.
$\approx \approx \approx$ vale per cetta, non zetta: o. g.zoana Sa cesta; cosi: Zaun, La siege. Cioper lo jiu nel grincipio, e nelfine:in merza ha foriza di due zz.
H- Finh vale per a aspivata, cióper ha, nel. modo che pronunziand lin i Polachi in, Kabeo: vog Hummel, i[ $C_{2 \in\{0: H a u s, ~}^{\text {Ha }}$ casa.
?. $K$ vale ger enghe, cioe jer ne praferto a \%) raso egjilato senza taccar i denti colla lingua: v.g. Efze, streto.
S vale per egghe, cioe per s pronunziato ir gola senza toccar $i$ denti. Se poi si toccassera colla fingua i denti incisori
scteanto si pronunzevebbe $\int a$ fetera zo g. Laffe, il morto, cheisulla bara, e vale per ghin haighe. Sdem et per ch.
U-v vale ger ve, dove ue éconsonante, e non vocale; onde dicesi: ve, non üe: v. \% Uloas, la carne:

Nota: sia sempre ned princijio della parola, ove subito seguiti uña consonanke; ut sugra in Uilo as, $E$ ela consonante.
$q$ vale jer E chiuso: ug. Sqila Canima 14 vale jer us chiuso ug. Uthele, pignatellad! terra.
Nota. Le quattro th, fr, o si pronumianiain. gola.
Le vocali vaddopjiate si devono gronumziare con tempo lungo, e continuato v.g.aa, ee, $\mathrm{ii}, 00$, un : come Saala-Dug gheest-
DiI.

Q si scrive ger gh: o.g. Pol, swe sogh, brava.
 if Legno; ma pero' in fine. \& ger ch: v.g. Jsah, sive fsach. $x$ si pronunzia gagdiardamente: u-g. Dax, il Easso.
Z si gronzuzia all italiara, cioégentile: Due zz vagliono per $\tilde{Z_{5}}$

Delle sillabe.
Ta, $\mathbb{T}, \mathfrak{\Im i}, \mathfrak{T o}$, కu. A queste si potranno agoinger altve letteve inventate: g .
 Cosipure alle seguenti: $\hat{x}_{6}, \tilde{x}_{6}, \tilde{x}_{i}, \tilde{x}_{b}$

$20,2 u=8 a, 8 e, 8 i, 8 c, 8 u=\tilde{Z} a$,



$U_{u} a, u_{0}, u_{f i}, y_{0}$, uge.
A queste is jotranno agoiungere altre. inóentate, oun evo delle $1 c^{\prime \prime}$ e comuni
Iad conforme giu fa bisogno peraporendere un' ntima pyonunzia nelle sillabe
Mota: la heteva for scrita in Jedesco sempye sia ovofferta aspivata, tanto se el accentater quanto no:

Degli Ayticolis
Cefíarticoli sono tre; Der, il benche parlanedo sidica Day: $-\mathrm{De},[a$

Der, Das sevce al mascolizo.
De serve al femmino.
Defs, 提 serve al sentro.

Dei Casi.
J casi somo sei, come agoresso i Latizz. Per questi casi sidechinano i suddetti Avticoli, tuti tre differentemente; nel : singolave pero solamente. Poiche nel gherale sono bitti eve simili:esidico no Avticoli Tedeschi per tutti i casiCome:

Mascolini.
Nom: Der, il
Gen Vumme del.
Dat. J deme al



Abl. Vondeme, dal.
Femminisi.
Nom. De, La.
Gers. Uunchar, della.
Dat. Der ar, alla.
Acc. De, la.
Yoc. 0,0
flbl. Vondar, dalla.
Neutiz
Nom. $]_{z}^{\text {der }}, l 0,[a$.
Gen. Vumme, von, des, della
Dat. Immo, al, alla.
Acc: $J_{I}^{\text {dem }} \int_{0}, l_{a}$.
Voc. 0,0 .
Abl. Von, vomme, dal dalla.
Plurale
Nom De, $L_{i}$, $L_{0}, l_{i}$


Articalo cada sogura ial Nome. I Nomi, che. sono del renere mascotino, uogtiono fartico. Lo Der; e sono tuti i Nowi proprj dinomini, che non siano diminctivi: di gionni, me-. si, stagioni, e nomi d uffizio, e di naziont appartenenti agli uomini, e finiscono in ay, come Tanzar, Mozzar. I*) Item, tuctio Nomi finiti in o: u.g. Der Nichel, Niccolo; Tunntaf, la Domenica; Chennar, gennajo; Suumar, ''estate; Tanzar, ballatore; Roz-
Zav, Rozrano, di Rozzo; Banco, fevaive cassa:
Mascolini sono altvesi le lelterve dellialfabero.
 $x_{6}, x_{3}, 2,8,8, f \ldots$
Sono femminin, e vogliono favticolo De tuiti: i noini proprj delle donne the non sia omind dinantioa uf:
(*)Si eccestuano Teuxe, Belusar, tedescy, italiano, a Teuta, is ehuse, tedesen, itaciana.
furic, o da cose spettanti a donne, oda paesi, e moli finit: in 2 , te gueth che finiscom in ren: 9 ge Mozzaven, (a connadifozz; DeTanzaren, Ca Gallatrice, De Stina, la Giu. jtina, Déstiga, la scala.
Sono pariment fomminise fe letteve alfabetiche $2, h, k, z$ Jtem $[\dot{2}$ inu rate $\tilde{T}, \tilde{h}$.
Sono Neutri, a vogliono S'avticolo Jy tutci i Nomi diminutivi Casi fisromi delle citta', casteti, uille, contrade, proferite pero in Lingua Tedesca. Lai Nomi démetalli e áei verbi infiniti: v.g. EqGehere, Giacometo;
 Schio; RuGaan, Joana; Şeghe, Asiago; Purth, Castellew; Aspal, Alberedo; MiteGalle, Merzaselua; Colt, Iavo; Sz Slagan, if Gateve.
Nota: in Diminutivifiniscons tuiti in le: comstan-
zarhe, Gulleyinc: Slunhe, forento 8 ,
Conoscer: ilancue dalla tevminazione des Nome.
$\sqrt{N}$ [otso teinjo ho fantasticato in assennave una regola ger conoscere ogni Geneve dala terminazione de iNomi; ed infine osservo che votendosi cio'fave, mai si avia fintento, se prima non si viscluevà difare tre vocabolayj: uno per i Mascolini; l'al. tra per i Semminini, e il terzo peri Neutviy Poichè ossevio esser diferentissima laterminazione, e mottissimi Nomi terminaticolla medesima desinenza sorro e Mascalini, Fein. minini, e Neutvi. Yuesta vavietà impelisce che si possa Evoraze una weva Regola. Onde in arn la medesima io non voglio priu pur ora affaticarmi.

Defle Dechinnaioni de Nome:
In uno 'de'mier libretion stams descrite tutte le Declinazioni de' Nomi sostantivi, esomo in numero di nove, mato jer - non porve qui imbuegli fe evalascio coll.

- assegnar una tigela gnerale, che, rantiene cinque punti/
frim. Jueti i Nomi sostantivi nel canetivo sinoplare finiscono o nella lettera n, ovvero nella lettera $\leq$ : ecceituati grindeclinabili in singolare.
Rato. Auruto un Nome si osservi come finisce ne! Genetivo singolare, e subito si saprà diche Declinazione esso sia. Jevche'se in In sarà della primá declinazione: se in es sarà della seconda.
Tevzo. Tucti inomi piuvali elella prima Declinazione hanno icen., il Dat., e. IAblacisin-
golaye，ed anche id jurvale simile a det to Genitivo singglare，ciose tult talica． sifiniscono irn In．If Now．，finccie it Jocat singolare sono pure similifra loyo．
Ouàro：Tutti i Nomi della seconela Decfina－ zione havino if Gen．，if Dat．，e IAblat． simif fra foro，comed promat finir in b ． IL suo plurale e， 3 sto i Nomi，Acc： e it Pocat ．somo simili a！Gen．singulave cho pur finiscono in e，o er：Ma il
 gonln：IlGen！poi all＂e da＇n；Co muta in $n$ ．
Ouinto：Sono della triza Declinazioné que＂＇， romi，che sono indeckinabifi uel singolare； me pera deckinabili nel phurale．Yuesti han－ no il Nom：，Acc．a it vocato ofuvale simili．

simili colfinire in $n$ ．
Mota：vi sono de＇spmi do tuta indedina－ Gik：ut Pyocessiufun，度．

Prima Declimazione
Le prima Deckinazione ha nel Nomodyeren－． te terminazione．Nel Gen termina $\because$ $\therefore \because$ nella leteran cioè $2 n$, in，on， un \＆a．L？ultima sillaba e＇en，iin， urn，其纤，un \＆guyche in fine sian Questa muta Iultima wocale in en， Iin，oveero aggiunge I＇n，ogpure \＆ tuttavotia la sua declinazione équesta： Singolare．
Nom．De Platta，la pietua．
Geni Vundar PLaten，della pietra．
Dato Dar Platen，alla pietra．
Acio De Plata，la pietra．


Voc o praten, o pietre
Ablo Vondar Ifacesa dalla gietra.
Ove ilGendidar.e latro sono simili. plurale.
Mom. Be Platten, \{e pietre.
Gen. Vun Platen delle pietre.
Dat. In Ilatten, alle pietve.
Acco De platen, le pietve.
Voci. o platten, o glatten:
Abls Von Platen, dalle pietve.
Oue tuti i casi sono simili al Gen. $\sin 7$ golave, efiniscono in en.
Nota: Jutc i Nomi, che nel Gent singolare firiscono in $n$, si declinarso ger questa grima Dechnazione. $\because$

Secont a Dedimazione If Geno singolare defle seconda declina-1
zione termina nella Goura
Singolare
Nom. Dar Deref, So sterco.
Ceno Jumme Dreize dello seerco
Dat: Jrime Dretre, allo skevco.
Acco In Dret , lo stevico
Doc O $\mathbb{O}$, osterco:-
Abl: Domme Dreize, dallo sterco. ove it Geni, Dat $\sqrt{2} b l^{\circ}$ sono simili, $2 f_{i}$ niscono in e. Molt nel Nom. pluvale mutano in ery; y.g. Loup, foglia, Leugar; foglie.

Plurale.
Nom . De Dre多e, gi sterchi.
Gien: Uun Dretien, degi stevchi:
Dato. In Drethen, agli stevche:
Acce De Drefe. gh sterchi.
Vac: o Drége, 0 sterchi.
Abl uon Dyetsen daokisterchi.


Ove if $N o m$, ( Asce , if Voc sono simili al Gan'. singolave, che finisce in email Gen., i oato, licci, e IAbla addito $E$ : aggiungond on:
Nota: Tuiti Ni Nomi, di cui il eenisingolare finisce in sono diquesta seconda Dechinazione, e nol singolave si: declinano, e finiscono in e; ne' casi pero' consueti, e già prenotati. Ma nel: plurale nor tuti soggiacciona a questa regola; poiche' multi nis Nom, Acc., VoC plurali terminano in Der, benche if Geni. singolare finisca in $e$, che simuta in er; a bocca perosijponumzan dar come: Nom: Iz int, il futtello.
Gen: Vume finne, del Putello.
Plerale.
Nom? De sinder

Cen oren Jindern, dolli Butelli.
Pevcio èmegho stabiliv guesta siconda vegala, cioce che proposto un None da declinave, subito si osservi come cermini nel Fom ${ }^{\circ}$, e nel Cent fluvale; gexche se finisce in e, ilsugeni aggiunge un. $n$, come sapra: Dyeqe, Drełent. Se goi finisce in der simitmente nel Gento s'ag. giunge us $n$ : come zinder, rindern. Cosi che posso ara stabilive che questa seconda Declinarione hadue pluvali, unofunisce in $E$, e in $n$, e l'altro in. I, e in n, ut supra. Ma per meglio; esser inteso fi vipongo.

Plurale
Nom De Drexe - Jindar.
Gen Tun Dresen-ayindarn.
Dato In Dresen - indarn.

Acc. De Drese or of indar
Yoce o Batere - y indase
Nbl Pon byegen-.. bindarn.
Oue si vede gualungue modo tarminn if Nom. plurale, il aen. aggiunge la let. teya nt, tarito se ned primo modo, che. nel secondo.
E perché questa secunda. Regora, sere questa seconda beclinazione é di molta impor. tanza; cosi io dico, che non solamente questa Begola ha due pluvali; ma che: alevesi ha la grogrietà di lasciave in molti: Nomi la vocale che ho nel Nom. sinçolave: gigliandone dele aleve nol Cene. pur sin: golare; conze:
Nom". Qe stat -...Ca cilta'.
Gen. Vundav steize - della citea.
Dove la vocale a def Nom: simuta in due
uocali pi nelGens.
feem: Mobti alov Nomi la vomade dep amo
sinublare musiano wative vocali nel
Nom. ed in dori casi pharali; come:

(een. Uumme Faune, dotha siege. pluv.
Nom: De žeun, vel Z̈eundar, le siega. Gen. Vun Z̈eun, Feundav, delle siepi.
Ove au det'singolave simuta in eu net pluvale.
Nota: Mole Nomi di questa seconda Declinazione sono declinabili, ed anche indeclinabili, come: net' Sluvale:
Nom. De žeun, le siepi.
Gen : Verzzeun, delle siepi.
Ttem: U Nom. pluvaie sidectina singetamene te:

Nomo De Zreuse, le sieje.
Geno. Vust tus, dedte siegi.
Cosicastraun, casevato, fane siomp plunle Castreune, enel Gen'. Castreun:
Cófacendo a lcuni Nomi declinabilifiniti in $n$, hanno e solamente, overvon.
Mutano la vocale:

Saur, acido - Seure, acieli.
Faus casa- Heusar, case
Halt, fredelo - belee, freded.
Leant, paese - Lentar, lente, paesi bi:
Lepilogo di questa Regola équesto. Alcuni al Nom'. agginngono ('n nel Gen. Altris mutano f viteima vocale del Nom in $n$. fl Geni poi cermina sempve in in, ouveronn. Alcuni Nomi hasino due plevali, e sono buonissim; come: Nom. sing. Breuf, Gruolo:

Gen Busule, del Gredo Nom dur Brouldar, Breule, Grune Cen Broudarn, Breufn, dethbrusti Cosinomo singolano Sbagher, cognato: Gen Sbághere, de cogna to. Nom.jlur Sbégheye, cognati: Exen'. Sbéghern, defli cognati:

Terza Declinazione:
1 Nomi declinabili solo nel numevo plarale, e non nel singotave, sono tuli della tevra Declinazione.
Nom. In Kreuce, la croce.
Gent Vumme freuce, della croce. Datilmure pueuce, allacroce.
Ace: fig treuce, la croce Toco o itreuce, o. crace. Ablo vomme rqeuce, dala croce.

$\cdots-1$

Pfus:
Nom: ryeurar, Le cioci.
Gen Uun orvaran dele croci
Dato $\mathrm{I}_{\mathrm{n}} \xi_{5}$ verzorn alle croci.
Acc. De trveuzar, le croci.
Voc. O Veutar, o croci
Abl. Uon 角veuzarn, dalle cvoci.
Oue sivede il singolare indectinabile, ed il: pluvale e' lo stesso che queto olella seconda Declinazione, anzi e'di due sovti, co-: me quella, ed áxche di tve, e quatro \&r.
quisiossevvi quetto che si disse della secon-. da Bechinaze, cioe basta sagev il fine del! Nom pluralo, e nel Gen" aggiungervi la CeHeva $n$ :
De Fraver Frati-. Uun Fies ry, defrati. De Bazzerdar, leacque Elerdarn, delle acque.
fz Veur, if funco: ne vourdor, ifuohi:
Uun Veswedan, dethifrochi.
Cosiches si poovebr antio cialasciare questa tevza bechinazione, e vimevo ggnicosa al plurale dela secouda:
Ucco con quanta facilita sideclinano i Nomi sosce tivi, che sonn ne miei abooz in nove declinazioni, e qui vidote in tre solamente, a ger meglio dive in due sole.

Degli Addiettio.
f Nomi Addiectivi sono parte anteniori, parbe Sosteviovi, epavte annessi.
Gli Anteviori soro quelli, che wanno avanti if suo sontantivo, efiniscong in e.
f Pasteviout wanno dopo if swo sostantivo, sins indectinabili, efiniscono in consonante.

Celi annessi poi" sono quelli, che auantidise. avranno l'avticolo innominato ain, e sideclinano Guiter, Guta, Gue, buono, buona, TVe dup
te dunque sono le Regole.
Prima Regota.
Fanno auanki di se gli avticoli Dav- DeII, esono avanti if lov sostentivo. U. D. Dav Gute Man, ì buon uomol Vanno come la grima Declinaze eccettuato



Oue is Nows, el'Acce sono in e. Similmente
if Geno, A Dato, el AGto in En. Il Vocimascolino aggiunge alla vocale $\leq$ del Nom. L-r; if femminino muta in 2; ilneu. tro aggiunge tz. $\mathscr{F}_{3}$.

- Pluvale

Trieto il pluvale finisea in $n$, ed ésimile al Geñ singolave. Anzi, eccetuato il Vaco, questa Revola si potrà mescolare colla prima Declinazione de Nomiper essev simile.

Recota seconicla. rli.Addiekivi Sosteviovi vanno in: suo sostantivo, senza ayticol guesti

sono indeclinabili nellunoe nd alto numero, es sempre in Nom.: v.g. Deer man ist qut, queth womo é buono. Dii mendar saint gut queglivomini sono. Guoni.
Sideclinano in questo modo:


Cosi floan, picciolo-Lant, lungo-Sg8n, bello de. Se poi quest Addietivi vanno quanti, siagsun-: ge e; cosiniom. Gute: Gen: Guten.

Jegofa Jevza.
GLAddietivi Annessi sono quelli, che hamno. avant: dise an, esideclinano cosi: An: quter man, un buon nomo.
Nom An guter un Guono.
Nom. An guta guna Gumna

Dato Aneme $\begin{gathered}\text { Anectar } \\ \text { Aneme }\end{gathered}$ guten. $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { a un Guono. } \\ & \text { a una buona. } \\ & \text { a un buons. }\end{aligned}\right.$


Abo yoname $\begin{gathered}\text { Uonedar } \\ \text { Uonaten guten }\end{gathered}\left\{\begin{array}{l}\text { da un Guono. } \\ \text { da una bwo. } \\ \text { da wo buono. }\end{array}\right.$
Oje il Nom., e S'Acc: sono simili, fuovche' $f$ r del Nom: mascolino che in Accosimutain $n$.

- Sluvale

Questa revza Resola nin ha gluvale come - oguuno puo" vedeve da se; e ciópevcho' ancioé Uno e'singolare solamente.
Intal modo sideclinano anche
Bille, Billar, saluatico.
Billa, saluatica.
Billet, saluatico.

Lant-Langoy, lungo
Lata
Laser
Avuervo che ciuvole qualche go'di givelizie, e Gasteva.

Delli Posïtivi ;
In questa nostra fingua abbiamo Positivi,,
Comparativi, e superlativi: u.g.
S88n, bello-S88nor, piúbello-Sos novste
Gellissimo.
AL Positivo s'aggiunge or, e savà Comparation.
S88n, bello-S88nor, givibello.
Gut, Guono-Gutov, giu' Gnono migliave.
Ma per Co giǘla wocale del Positivo si volta? in aleva, o in alter nel Comparativo; come:


Roat, vosso - Sytor, giu rosso.
 schietto.
Ove a in ei ai in ei-oz in 8-by.
Se al Comparatiuo s'aggiunge ste sàrá
Superiativo; v.q.
Ss8n, bello S88nor, piui bello Ss8norsee, bel.
lissimo.
Sbartz, nevo-Sbevzor, piü neyo-Sberzorste, nevissimo.
Baiz, bianco-Beiz̈or, piub bianco-Beiz̈orste, bianchissimo.
Boat, vosso- ßastor, piu vosse- Ristorste, vossissimo.
RLoof, pallido - PLe goy piu jallido- Pz Borste jalidissinio. Br:


Vun éGena. di.
Van éabl da.
Mom. plur. Biv, noi.
Genovun uns, dinoi.
Dat. Jus, a nai
Aeco. Uus, noi
Toć. O-3iva na.
Abl: Vor s, da noi. Von enif, da vai:
Oua nota che Biv, Thy siscvivono senza , come Mir Dir. Nus, Uus si scrive con un sofer

Defli Demonstrative:
singolare.
Nom. Disay, Disa, Dizan-Questo, Qursta, Questo.
Gero Dissme, Disav, Diseme Di Questo Diquesta, diquesto.
Dato Diseme Disar, Diseme-Aquesto \&
Acco Disen, Disa, Dizan - Ouesta \& $A b l 0$ Sun Disene, Disar, Diseme-Da Questo \&

Oue nota, che id Gen, il Date, e 1 abl simiti. It Komi, l.Aece simili, fuovcha im inscolin arer si muita
in en nell'Accusativo.
plavale
Nom. Dise, questi, queste
Gen. Disen, di questiec.
Dat. Disen, a questi ec.
Acc. Dise; questi ec.
Aft Disen, da questiec.
Ove il Nom. e rescei sono simiti/cosi puve sono similifra lovo Gen: il Dat e diable

Altro $\sin$ golase

Gev. Vun the, Ther, Thme : DiLui, di Lei, di quito.
Dat. Thme, Thr, Thme: A Lui, a Lei, a guelo.
'Acci. Jhn Si, $_{1 z}$ Lui, Lei; quello.
A6lo Ton Thme, Ther, Thme: DaLui, da Lei, ela guaho:

$\therefore \quad$ - Jluvale
Now Seu: Eqleno, Elle, ed elleno; Yuend

Gererghan: Di Gosc, di Lcro, diquelli
Dato 'Thas: A Lore, a Loro, a Puelli.
Acc. Seu: Loroec.
Ablo Von Then: Da Loro da Maro, da Quidi.
Oue siroti che Nemi, e lifeci sono simil; cosi pure il Geno i Dat. e §'Abco.

Altio
Singolare
Nomi. Dear, Deu, Dez: guegli, guella, guido.
Gen. Dun Demme, Dear, Deme: Di Ouellor.
Dat. Demme, Dear, Demme: A quellose.
Acc: Den, Den, Dez: fuellorc.
Atr. Von Deme, Dear, Demme: A Oưlo ec.
ove $l$ Nom: e FAcco sono simili, fuorchet maseoting: che muta ar in en.
sluvale
Nom- Dii: quedi, guede, quedi.
Gen. Non Den: Digueliec.
Das Den: A Búflie.
vín Dis : Yueliec
Ald Yon Den: Da Guillies.
A Now. e l'fici sono similicesideen d Dat. clifol.
Nota: Jch selhor: Jo solo. Du selbor: Tu solo. Der sethor,
Egli solo. Bir sefbor: Noi soti. The setbor: Yoi soli.
Dü selbor: Eglina, solueno sole. Dove selbor é indcelinabile:

Delli Sossessivi
Singolare
Nom-Main, Main, Main: Mo, Mia, Mio.
Gen. Tun Maime, Maindar, Maime Def mio ec.
Dat Maime Maindar, Maime: Al hoo ec.
Ace Main, Main, Mainz: Mio e'c.
Voc o main, maina, 'Mainz: o mio ec.
Abl. Von Maime, Maindar, Maime: Dol mio ec.
oue $l$ Nom. L'fice e il Voc sona simiti, eccettuatof! cosi gure it Gevo it Dat? e firbla
1*) Si áice cabuolea uun mainz Vaetern, dimio Padre.
fluvale
Nom. Maine (*) Mier e imiele Mie, Anei. Gen. V'un Main: De'miei, dete mie u.
Dat. Main: Mi Mivi ec.
Acc Maine: I mereiec
Poc OMaine: o Miei ec.
Aff. Von Main: Dai hiei ee.
Oue I Nom. ['Acce e d Voc sono simili, coma sono simili IGen il bat e PAbl.
Nella stessa manieva sideclinano if fonomi
Dain; Tuo: Sain, suo: Vhser, Fostro: Rur, Postro.
Siavuerte pero che sain siaplopera quando sivfevisce of mascolino, al neutro, come Sain sbestiv, sain sun: sua Sovella, cioe di Lu; suofigto, Acc. Becle: quale. cieede Iuimaguandosiviferisce alfemininosiado Pon Beiln: da quali pera the come fhe soester, the sin Sua sovella, suo fiotio, cioe di Lei
fiotio, cioe di Lex
(*) Sidice Maine libarn, imiei libri, e Biimain Kbavn, que mie:, cosi:
(*) Si dice Maine Libarn, i miei Libui, e Bii main RGavn, que mie:

Dei Pronomi Reiation.

So, che:
Melatiss heterrogativi
Wom Beilder, Beifa, Beifz: if quale, la quaú; í quale chi?
Gru. Vun Beilme, Beildar, Beilme : dal qü lé ec.
Rat Beume, Beildar, Seilme al qualeec. FAcc. Beiln, Beila, Beiz : íquale es. All, Ton Beíme, Beildar, seilme: dal quale éc. Slurale.
Nom. Beile : quali:
Gen Yun Peiin: do quali.
Dat Beiln: a quali:

Nota: si, parla con breviti, e si scrive ancora

Soughetz: wedntefo; e cosistghetr, vedecelo.
Du Giltz thên: Ju lo vuol fare.
Chimmart: : Dammelo.
Ghet-mirz: Ghet-mars: Datemelo.
vota: $z_{6}$, es vale $I \beta$.
Pronomi fnterrogativi.
Nom Ber² Chi? Baz? Che?
Gen Vun Beime? Beidar? beime? Di chis?
Dat. Besme? A cki? ec.
Cosi sicice: Beime gaifgaztz zua: Dichi e?
Oass vaurt: una volta. KGoa veirte : due volte ec
Loavoce Da dopo un pronome vale jer che; vev. gr.
Nom- Dear da: quegt che, a if quale Den da: quelli che, ola qualer Der da: quatho cher o il quale.
Alf: Von deme da: da quello che o clal quale: Von dear das: da queila care, o dalla quale. Von deme da da quell éc.
a senza da, che sara media ecceto nd Nome.


- Osemp. Hia ist de Diarma, dés da bar ghesterm

Kia: qui éla Cicuane, la quale fuiess qui. Af segnacaso a cirrisponde zu. Jgh fimme nu vinnandif: Jo vengo a trovarti.

Per la coningazione de reubisi adograno tre
Persome nel singelare, e tre nel flurale. Yueld del Singelare sono: quelle del Slurale: Jch: 10 .
Du: tu:
Er": colui.
Bir: noi.
Thre: voi:

Circai Verbi u'ha qualche dificolta, la quale io spero di aver jienamente suiancita; poicke io pongo due verbi agli altri necessarj, vevbi ger se primi o grimituri: poichédeverno
esseve $i$ pyumi atimpararsi, gerche seweno agh altri Verfi, cioe A teivi, Passivi, Fieutri, Recipraci, ed fryegglari, seu Djfettici. Cle Activi sono
 pooci, ma of furegolari sono alquanti dificil; perche'ned Sresente, ed alcuni nold Imperfeto non seguono la comune regora degli Altivi.

Consugazione
delverbo Haben, Áveve.
Modo Indicativo.
Presente
Sig Ich has- fo ho.
Du hast-Tis hai. Thy habet-Voi avete. Eis hat-Egfi ha. seu habent Eg gino harnod

Jimperfeto
Jch hets-Jo aveva. Pluv. Birhelten Noiaverno.
Du hetest-Tu avevi Thy heset-Va averuate.
Erhet- Egliavevareuheten-Eglino avevano.
Oue nota, che gof ingerfecti sono sempye simili.
Perfetto.
ing. Jch han ghehabet - Jo ho auito.
Du hast ghehabet - Tu hai auveto.
Er hat ghehabet-Egch ha auto.
Oue nota che if eretexito e'sempre composto da ghe
Nota: I Pveterito, e if Presente coll agoiunger "if farticipio gahabet e'simile al puesento congiuriso al Sarticipio.
Tur. Biv haben ghehabet - Noi abbiamoanuto.
Thr habet ghehabet, Voi avete auto.
Seu habent ghehabet-quel fianno rivito. Oue nota che si dicenchefrat O.

Siucche' Sevfecto.
sing. leh het ghehat - Jo. aveva avito ec
Du hetest ghehat.
Fer het ghehat
Sur. Bir hetten ghehat - Noiavevamo aviutoce.
Thr hettet ghehat.
Seu heten ghehar.
Nota: la guima voce éla stessa delle jmperfetto, ponendasi paril Pavticigio dollpetevito. futuro
Sing. Ich bevt haben-lo avro ec.
Du bereesthaben *
Erbert haben
Pluv. Biv Gevten haben-Noi auvemo.ec.
Thr bevtet haben.
Seu bevten haben.
Noi adopriaino talvolta il Pesente per if futuivo.
Nel Futuvo si dice Bevt, e Sout : e noll Timperativo:
Buybe:

Modo fimperativo.
sresente

Sing Habe Du - abbi Eu:
HabeEr- abbiaquegli:
Plur. Habe Bir - abbiamo noi.
Habet the - abbiate voi.
Habenseu abbiano guelti. Futuro
Sing. Sgle haben Du - avvai tu.
S8L: habentr-avráqueoti
Pluv. S8llen haben Bir - auvemonoi.
Sollet haben Thr - avete voi
Solen haben seu - avvamo yuelli.
siosservichz if futuro sisivoe del verbo
ausiliare sellen, sglen, do veve: ich s8ll,
 sen splen

Modo Ottattivo.
Presente, fingerfetto.
Sig Belte Cote dar fhe hete - Dio valesse $c^{\prime}$ 'io avessi.
Du heitest.
Ey hette
Pluv. Boete Gote daz Biv Ketten - Dio volesse.
$\therefore$ che noi avessimo.ec.
Shrheettes
Seu hetten
Ex simile all fingeratico gresente.
Nota: Eale e'la prima wove: sida poi un'altva.
Bette Gost dat fich Gurte haben.
Burtes-haben
Burt haben
Siuv. Purteen haben
Burter haben:
Burten: haben
Pevfetto

Sing. We, lle Cot, dar ich habbe ghertat, Dio vogkia
chio abbia nuute
Du habest ghe fat, Tuabbia aiveto ec.
Er habe ghe hat.
plur. Bede Got, dars Giv haben gho hat.
Thr habet hethat
Seu haber ghe hat.
Siuché Pevfeto.
$\int$ Sing fee Gote dar ich hette ghe fiat Dio volesse ch'io avessi avuto.
Du hotest ghehat
Er hette ghefat.
Mhv. Bette Got, dor foir heaten ghehat
Thy herket ghehas
Feu hettenghehat.
Futuro.
Sing Weille Eott, der ich habbe- Dio vogriach io abbia
Du habest.

Er habe
Shuv, Biv haben
Thy habet:
Seu haben.
Modo Conguintivo
Um- Bequnn-" se quanelo.
Dax:- che.
", aca- acciocche'
Presente
Sing. Dar ich habe - Chio abbia Habenten. ich, du, eey, bir, ike zeu - Avendo io, tu, eqgiee.
Du habest.
Ey habe
Shav. Bir haben.
Thy habet
3 a abent
aveitplurace ee'simise allitndicativet

Imperfetto
Sing. Ben ich hete, vel Been ich burte haben, e fa-
benten ich du, erec. - Guando is avessio aure;,
o avendo is, tu, egle ec.
Du' heterst-burtest haben ec.
Ey hitte- Gurte haben".
$\rho f$ Dir hegten - burten haben.
Thiv hetret - Gurtet haben.
Seuhetten - buveen haben.
Perfeto.
Sing. Daz th habe ghighat, o habenter ich ghehas$\overline{C h}$ io abbia avuto, o avendo io avuto.
Du habest ghehat.
Ey haber ghehat
Phiv, Bir haben ghehat
Thy habot gheheat
Seu haben ghehat.
jisechet sevfetto
Sing. Sen ch hetee ghehat, s Gevt haben ghe hat
Qucinda io avessi, e avrei avuto.
Du hedest ghehat- Gevess haben ghehat.
Ir hetee ghehat-bert haben ghehat.
中, Sir heken ghehat - Gevten haben ghehat.
Thy heast ghehat - bevtat haben ghefrat.
Seu heien ghehat-bevten haben ghahat.
Futuro.
Bort $=$ Bert.
Sing. Benn ich berthaben, un bort haben ghehat: puando io aura', ed avro' guuto:
Du Gerst haben, "un Gorehoben ghehat.
Ev Gevt haben, un. Govt haben shithat.
Shr Benne Giv Govten haben, un bovt haben ghehat
Ther Goveet haben, un bovt haber ghohat.
Teu bovten haben, un bovt haben ghehat. Infinito:
Ifaben-Aveve.
serfeteo
$\frac{\text { Caben gheat-aver auito. }}{\text { Sisino }}$
Singino
Ghehabet - Avuto.
Gerundio
Zu-haben-diavere, da avere:
frime habari-nell avere
Iu haben - jer avere.
Jl Verbo Sain - 品ssere.
Modo Indicatioo
Presente.
Sing. Jch Pin, io sono.
Du Pist, tu sei.
$E_{r} f_{s t}, e_{g}\left(i e^{i}\right.$
Pluy. Bir Jain, noi siamo
The tait, voi sicte
Seuraint, que $f$ i sono.


Mfur Div saing ghebest. che noi siamo stati. Shy sait ghebest:-

Teu saint ghebest.
Sincche sevferto.
jung. Bofte Got dar ich Geer ghebest-Volesse Dio
ch': 'yssi stato.t.
Duv Geeves gheoest
Ev beer ghebest
Dluv Septe Got daz Giv Geern ghebert
Thw Gever ghebest
Teu Geevn ghebest.
gl. Futuvo
Sie.BelloGout dazich sai-Vocia Dio ch'ia sia.
Du jaist, tu sia flor Sain Sait \$ain
Ersai, eglisial
Conoiuntivo
picsente,
Sing Daza ich sai, ch io sia-saist-tai.
plur. Tain - Sait -saint: Saineen, essendo iotuec.

Turiperfetto.
Sainten ich, dues.

io fossi; a savei, o essendo io, bu, ei.
Du Geerst-Gevtest sain:
Ev Geer-Gevtersain.
Jluv Bir beert - Gevten rain
Tho beert - Gevect sain
seu beern - bertentsai
serfeite.

Sait ghebest - Sai ghebest.
Phar Bir sain ghebest-Sait ghebest-Sain ghebest.
Sincctwo pevfeto.
ting. Ben ich beer ghebest- Quanedo io fosss stato,e sainten ich, diwac. ghebest - $?_{\text {s sevendo io, tuce stato. }}$
DuGeerse ghelest - Ev Beer gheGest.
PPur. Bir beern ghefest - Thu Geevt ghibeest -
seu beevin ghnoest:

Siusine perferto spoondo.
Sing. Wh Gurt sain ghebert, To sarei statou:
Du Gurse sain qhebest - Er Guve sain ghebest +
Phu. Biv Gurten sain ghebers, Noisavemmo stati
The burtet sain ghe Gest-Teiuburven sain ghidese.: futurv.
Sing Ben ch beve saien gheber guando is savos state.
Du Gevst sain ghebest- Er bevt sain ghebers.
Phur. Biv Gevten zain ghebess, Nor savemo stati.
Thw Gertet sain quebest-Se bevern sain gheober.
Infinito
Pvesente Sain-Essere


Necessitid de'due Verbi coniugati Haben-Sain.
Tali due seerbi sono essenziali.jer sager guesta Iingua. In verbo Haben serve quasia tuti gli altui verbi, fuoche' ai fassivi coll agoiungere if Sarticigionche siund adogevave, v.e. Tch han gheslat, io ho batuts.ec.
diverbo Sain serve a tutis i Passivi; anzi wenenido un Passivi basta agginngerth il Participio, e s'aura"i i Sassivo; come:
The gin oheslat, so sons battute, Du pist ghesfat, Eu sei Gattinto ec.

De EJerbi Requitavi.
La Coniugazione de' verbi éuna sola, e tuti i Serbi terminaro in en, eper fo: più song di due sillabe; vo.
Hesurn-Udive

sevfecto.
ving. $\frac{\text { de coot daz id habe ghemalet, Voglia Dio chio }}{6}$ abbia fato ec.
Duhavest ghemaget-Ey habe ghmagex ec. Siucche'sevfetto.
Sino. Betbe Gott daz ich hetuz ghemaget, Volesse Dia ch'io avessi fatto.

Futuro.
Sino. Bele Got dar ich mafe, Vogia Dio ch'io Si faccia.ec Du mafest Ery maferec.

Coniuntivo Presente
Ving. Dazi igh mafe, chiofaccia - Du mafest-ec. imperfetto
Sing. Dażioh mafete, ch'io frussi- Du ma ferests ec. ouvevo
Dar ich Guvt mafen, the in fami- Du buvest masen ec supino. Ehe madet, Jatto Genmaice. Zu mafen, difare. fmme maden, facendo.

Mota.
Tutei gifmperfeti sono simili. Ifutuvinon sono tropso in uso, e ciscyuiatio in vece del presente, aggiurigendo una gavticola. di tempofuturo; 0.

Simasi verrò a trovarta:
Movghen fime igh zu visnan-digh. Que fininme e fieente, eppuv sevve gel Fituro. cosise poryemo il furcuivo inforse 10 forse ver.

- và fich bout gemmen; che suona-fo forse verigo.

Del Verbo fassivo.
Tulti siconingano co verbo zain, essere, e cal Sueterito ds Yevbo che si uriol corriugare - Indicativo

Jugenke sing fich pin hermafer, io sono fatto.
Du pist hemag fet-Ey ist hemafot.


DevDeribi Neutri.

 perail suo ferfeito, e jiveche ferfeto, efuturo det conginntivo, ove soino passivi.
Indicativo

Presionte Ich ghea, io vado- Du ghéest, tu vaiea, Jimpors. Jin ghirg, io andava - Dughigest ec.
Sevfeto Jch pin safget, io soro asedato.
Du just pofget, tu sec andato.
Siucche'serfer Tch Gar gagqet, io eva andato.
Fute Jigh ghea, come iu suesente ecosi in segnito.
De, Jerór Feciproci.
foy erbi veciproci sono quelli, che in fine tengono mich-dich_sich-uhs_euch-sich; cioe gliAc sui me, te, se, noi, vei, hoyoug. fon stupirmif - io mi stupisco.
Du stupivstedif - Eu ti squpisci.

Er. séupivsif - egf si stugisce.ec.
Que siconjuga il verbo, esi mura faccusativo.
Tali verbi si coniusano come gi Attivi, fuorche nei 3veteviti, oue in wece drf Sain, essere ádograno iv verbo faben, aueve, tiga"

Tch han-mich stupiivt, io mi sono maraviglato.
14 Casi guve:
1ch vereutertemig, io m'imgiago:
Du VerGuntestid tu t'impiagni:
Serfet. Tch han-mif vertuntet, io mi sore impaiabato.
Dü hast-dif vev Guntet; tutisei impiagato.
Cioé varno col vevo Haben.
Dei verbi Trvegofavi
I verbifrregolain san quegbi Ativi, he non siconiugaño appuntino com èssi, é che sono defetosi nellimperfetto, a nel sugino, e cevt' uni ne! Presente dellindicativo.v.g.

Cosi pure è frvegulare if verbo Gheben-Dare f - Svefer - vomgere, si une presinte, come nagh altvi temgi. us si

 Jeem: hig tan- 50- Mat, passo Bil, yogioS81, divo-doon, so.ec.

De'verbi Jmpersonali.
1 Verbi Impersonali harrro solaments la terza pevsona, e sono congicunti colla particola 1 articoCo Iz.u.g. Ir snaibet, nevica ec.
Impersosial Sussivo: Iz azzich, coluporveinfine sif, simangio"
Sing. tch wsz Hu mstest, Er m8q, bisogna Nhr. Wir m8fen - fhr m8fet-Seu mgrest. Fine
de'VerbiAthir, Passivi, Neutri, Difetivi, Reciproci, ed Impersonali.

DelCer Pepasiziont
Ora finiti i sromi, a iverbi passo alle fregosin zioni.
Sevivono all Accusativo:
Tur, in hogo, geer: Tuy mich, ger me:
Hillant, diqua: Hilant me Toanen, diqua. diAntonio
Delant, díáa Dellani euch, dila da voi.
Sevvono al Dativo, e allílblativo:
Pan-me, conising an-me Toanen, o vicino ad Antorico.
Mimme, coñ Mimme steart, colla spada.
Chegher, incontvo, verso.
In, déntvo.
Auf, sopra.
Aut, fuovi.
Mint, mit-me, con
Heven, a dietvo, didietvo.
Nanto, diximpeas.
Von, dida. raaf, dopa.
Ane, senza. Jume, in
Unfern, soteo: Zu, da, $\begin{aligned} & \text { zasso:- } \\ & \text { tan dá }\end{aligned}$
Unev, gev, di. Ran huder, alla.

Alcune Preposizioni sicongiungono cos verbi: D: queste parte sumo separabidi, eparte insiga. rabili.
Separábili sono Angraifen, Evaifen an, toccave,
Auzleghien, Leghen aux, distendeve.
Ingraben, Graben in, zapgar soto:
Intrarm, Learm in, inforideve.
Sono insegarabili Unsauber, sporco, immondo, if cui semplice é sauber, neto.
Erlis, onesto.
Oue le ireposizioni non si possono segavare.
Degi Avererf.
Gliduverbi sono di qualita, di quantitádétengo, difuogo, affermativi, negativi ec.
Biqualitá Viil, assaime Meer, giu sovel, tantoGhenury, abbastaina ecec.
Bia, cosme-Ben, juando Bofin, gresisAso, cosi- Bayumme, pevchei- Gia, si ecee.


Della Costruzione, e Sosizione detle parte.
Cle Sarti dellorazione si ordinano per lo più. in guesto modo:
I. il Nomini: Ev
ail vevbo. sifet-..
BI iLDOt. Jme
4. S.Acc: sain ghese isas denaro.

SCa Negazione Net.
Nota: il tempo va dopo il Dati u.g. Er siket imet heute sain gheft net
Noba acta: Sa il verbo é gevfoto, pivechu' perfesto, - futuvo, allova i u2vt ausiliave ifaben, - Sain vanno net solito fúgoso e it pavticigio va dupo la negazione u.g.
t: Er. $2^{\circ}$ hat $6^{\circ}$ ime $4^{\circ}$ heute $5^{\circ}$ Koun ghelt 6 . net $7^{6}$. gheprad $t$
Fota $B^{a}$. 11 congiuntivo puop alvimenta ordinav. si colla particota Sen, guando, se-0m, seDaz, che


Benclé ove si getra, sidourà sempre stave in buona regofa, ut sugra ec.

Det nodo di corstruive if $\rho$ assivo.
ruifnominat $\quad$ Dizizan ros Questo cavallo i.verboansiliave ist 3 dation. miv.


4onupo heute
$088^{\circ}$
5. obloco vome Chechen da Francesco
G. particigio dherest-chet stato dato.
fnnotazion?
Sov Co giú l'a regazione va in fine, come:
An brum studiarst-du net Perchènon istaditu.
Motez volte il yenitwo va immanzi: Iz Toanen
haús, la casa di Antanio
Si tralascia lavticoto dun genit. Jich han umme sex truan proot To ho jer seitroni (ioc five) di pane.
Ben, quando, se - Az, quando, se-In dem, men-tue- Deqnàf, dopocche..
Con tali particole si potranno visaluere al conguiuntivo i Barticij) Ud (endo, facendo ec.
Nota: Fare ha tve significuti mafen, Thüün, Lafsen.
Magen, far fare, fave manualmeinte cosa dermi. nata. Thüin, fave cosa indeterminata. fch
mage dizuan, ia fo questo. Th tue nifz; io nonfo niente. foh lajsemi 2 liernen, io mi fascio insegnaré.
Di due sostantivi sifa un solo josponendo; come
Haussuan, nomo dicasa. $t$.
Si joigongono anche i numeri, come Qan un ztoancer, venturio:
f uevi Tedeschi cai Grandi garhano interza persona col dive

| mascolini | Feminivi |
| :--- | :--- |
| Ery, tu | Si, tu |
| Seu, voi | Seu, voi. |

Noi pervo diame laro det voi, cosi: :
Thr 2 2oi- Eur Hersaft, Vostra Sionoyia Finalmente siosservino hi Cenctioi di surus,
sua, summ, perche" se il genitos si viferisce a maschio sidicersain: se a femina hir.
Sain sGester, sua sortfa-fierpiuder suo Fratero.

Leccomi (suma Numine favente) al fine det : la Crammatica postra Tedesca in lin: guagio pers' nosmerro, ma corvoto, et tra. Cgnato dalla vera hingua Tedesca, essendo questa nostra Lingua un idiomaTe. désco Gastavelo, non vero, ma tultavolta ridoto gui a vera regula.

Délla necessità di nuove detteve - alfabetiche.
$S E$ io mie pongo a parlare in lingua fealiana, come guve in Latina, osservo ch'io posso scrivere vetamente ogne vocaboto tal qual lo proferevisco; e cio colle letteve comuni; ed o vainavie. Ma all incontvo s'io mi viooled a volere scrivere in lingua mia materna nitvovio una impossi Glito in verere scriveve alcuni socabili nostri Jedeschi tali quali

Iigroferiame, senza sicorreve a quatite morio Caratere, qual neguic ci serua jer la pronunzia dicerte parole.
A jrincipio conside rando minutanurnte inothssime pronunzie nostre hasieme rolle feseye, che a formar quelle ni entrano, stimai cona imgossibLe poter oteneyme una soda regula a jor ofni cosa in casta; anzi dogo juin settimane difatica abbandonai l'assunto. Pos dopo quadén'anno ripioflail impresa abbandonata, e coll ajuto del Signor ladio ho inventato de Lexeve, sive iCaratten, chentrano in questa nostya gronurzia, e che con grandissima facilità sevoono ariche ascrisere qualungue vacabolo anche aipromanzia stvavagnortissina; ai moboche ogni basso ingegno (appresal la joncunzia di queste (aratevi) potsà con Gofla facilita, e speditezza scrivere d nostvo Tedesco; edi Cavallevi, sive
$\because \ldots$
 u. y. $\tilde{z} \cdot \underline{b}$.

Sc sigronumzia jer $\subseteq$, jvonunziato sotulidenti mascellays e nosn incisoui, ug. Simma, la cimea.
F. per se genctie, e pronunziato soto i mascellari; e now sotio of ofncisars; og. $\sqrt{2}$ ain, ersere.
Se pei deitc $\sqrt[r]{\text { r cioet se si pronurtiosse soto }}$ gincisors sardble un se gentilissime; evalereble per ze: cosi zasn, esseve.
15. jer es prgfevito satto ge incisori cosi en u.g. effec, maingrate.

1. vale per s proferito ingola senza tocuar denki; eghoge; w. . Hegocht
of ger in in getaseriza toccar denti-Eft, Ange6.
d. jer fe gुyezzo, e duro; ed aspro; vigoto, cajo.
2. per ochiuso: 8un og Cio.
g.jer echiuso: paeh, matioro.
u-per u chíso: upbel, mule. K- per we, cioe v consonorice: Floas, carne. z̆ jer I rozta ed aspra, cioe zetta: zooina, cesta.
Cioe"si gronumzia $\sqrt{5}$ geq se sodete $x$ ger $C$. vozza ed asprag. puer es sottilef gers in cola ogk-f per in senza toccar dentin
 Ujer ue cioé v consomanté $\approx$ z jer $z$ as. sra, sive gev due $z^{*}$ :
Nota. He gerka - K jer fer
Q tale si é La vera pranumia diqueste Le itcere, - carraters. Er Genchènel passato abbia scritio con altri wariati, sono gera vidoti a gevterione solamente adesso, e questi si dusuche adogevar . in ruvenire. "

Ser compier poiquest'annctazione reginers questi stessi carateri majuseoki, e scha questi:


Cavateri da che o riondi-

J Cascono li caraderi nostrial carateri, a sia Lettere aifabetiche fatine s comuni, colecconé la chiarezza Ja abbiamo due s, cioe il co:
 Duef, cioe $\dot{J}$ comune, ef. Due n. cioéd. comunef.
Due 0-cioé o-ad ab aperti, echiars.
Due e-cioèc-ed $q$ aperti, echiarso
Due u- cioéu-ed"y
Due $z$ _ cioè $z$ gentile $\tilde{z}$ votza

 Eccódunque come fe nostra Letere nascono tute dalle fatine, e sono come da guthe gullulant, e gernoplandi, oger moglio dive uenoono da qualle, ma bastavtate, suze cownte.

Difetto né ${ }^{\text {pronumziare }}$
Anche tra noi Tedeschi veequalche vorieta "uc? promunziar la stessa sillaba U. Tutsi diesno Barsper, acqua - equse visavialcuno che diva Basser. Queft dicono beu, boro, equest divà zeu. Tuetavolta questo sasi uso o diferto dilinegus di qualche jarticolare. pechissimi dicono $z$ ger $b_{b}$, ut Viza jro Visa, vecciasper $\beta$ Basser per Bagsber, acqua-f $\beta$ ger $\beta$ paint per Gaint, sond-B gers, coms banto per santo. sanebus.
 fiù comune, é conformarsi colla inaggior pates. jer non peccave di singolarita
Se pai in quejfa mia Gramaíica si troverá qual. che pavola sivita con pronvenzia alquanto 2ferata, ció sava o werche"gui in 3 ozzo da tueri si parla cosi; aperché in tal modo si au vicina piu' al yevo Jedesco; o perduéésuic dolez.
Devess in oíve guarilessidi no iscrione conEra Guona regeda, ancouche'a bocca si: alterasse pronunziando la parola; perche piúparole sones dal volgo altevate, te quale benche'si parlino, si des ona pevo'scnuere bane, u.g. tulti quasi nef dir vai aicono first, ma nello seviede sifara the perche the éanche vevo Tedesco.

$$
\%
$$

Agginuta.
Auviso che nello striverve isosumi promitiv; $h$ scnivevema sempre come i Jederschi, cosi:
Nom'dch-ou-Bir Thr : to-tu-noi-voi.
Guch Miv-Bir-Vhs-Euch:áme-ate-Anoivoi.
Hect Mich-Dich-Uhs-Euch me- te-inci-svor.
Toce alch-bu-bir fhw ame-ternoi-voi.
Abl:Yonmiv-Div- Vhs Enchita me-te-noi-voi.

Al cune cose intorino allo sevisere il vevo Iedesco.
1 vevi Tedesch scrivono cote ietearelatine ma tale scritaira no s potvà ben leggeve chinonel istruito dal maestro si nue grofevire lelereve, come net combinarle.
 u.g. Is, woe fr, sive $f_{z}$ saint ger Baint, sono. Tem Ge, e Gi per Che, e Chi-U perf-U avan.

 schi, scho, schu per sa, se, si, so su m $V$ Vér $\tilde{V}$.
La parsha mai non finisce in $z$, ma $t z$. Jeem: tukti Jedeschi veri al st dicono semgre $\rightarrow$ ez.
Finalmente ossevvo he tuen Teleschi scrivono in luosu del nestro inventato:

$\beta-s-$ saint, sono s-p-ggh capo:

$x$ _chs-abachs, tasso-o-oe-oele, tovitina.
$z_{1}-\operatorname{sas}-\operatorname{se} \dot{z}-z$ - Zeit, tempo.
Talche essi scrioono: s.jev $\sqrt{3} . z$.p....ch jer of pf perdongperg-og gerg-chs per $x$ - oe jer 8 _r, $z \in z$ ger $\vec{z}$.


Altre cose agpartentialla nostra $\because$ Lingua.
H in questa nostra fingua serntende semge
ha aspirata fous - femest, casa, adesso.度 yale jer fo $2:$ foqgela,
Che, e non Cha ne Preteviti, g Jch han ghe. $\therefore$ jeferet, io ho jorlato
Han, cioe' habeo va in tuti i templ de'verbi
Regolari, ecce tuato il Svesente, Imgerfeto, e
Futuro: Ph hegt ofegvejtet, io aviegartato. In tusti i vedigassivi si adogera d idero Bain, esseve.
Ne venbi Ativi Attivi tuati ghimperferin sono sincli.
Habuteri; é presente, e imperfeto. Itabeten ghehat, perfeito, a puicchépirfero. Iaple

Jette Qote éingerfeno, e pincíne geyfeno.
(

Nata: naiabbicino due ingevferit, eitwo piucches peryetti def congismaios.
Con molta frequenza noi scriviamo in fine di qualche dizione la 2 gennile in luogo dula $\beta$ : u.g. Taperfas, fui. Cosi puresipone infing $t z$ in hoogo des re; veg Glitz pervaliz, mad mon Gliz, perche deve esseve z aspra, "non, gentile. sta pervómegtio Cliz, lampo.
Reczo si sevive rempre con due ze 30 ozz, ben ché per alero si potvebbe scrivere Box', - Rotz. Non sideve pervó ammeteve por esser nome proprio, e per questo sideve scriveve con le Reterve sue progrie Rorr, co: me sogra.
Lari si scrive semgre n nel prinajio, uel finz, ed anche in mezzo, ne? cui fuogo sipotva porve ancho due z.u.g dizzon in luogo did dizan:-

Vóar: fa z mas non si vaddoggia, gaidu'ude per due zz.
Cosinegguve la fo bender pers in qualche prandizia gagharda moleo sifa sentive; come mige, fa. Ogni fucuva ha beve sain, savá forse bu berse. PGevt, Giv bevten, the beverst, Beu Seyten min.
A che siaggiunge semgur lingsinito
Oqni Imgerfeito conoiuntive híger seconda vaces bure, burvess, burv = favei, a. wei, sarevi. Bè fory ten, thy buvess, fou burten favemo, ecere iva $\therefore$ cuisajagiunge finfinito o o. Er Gurt hemest maten de pulta. eg fidobvébe adésso fay la polenta. Tch yise, um ich hemess bor Gain Fan Sadebe Domando se io fussi ova a Sadova: Notaif maisiveddogpia- - $\zeta_{6}$ mais vadiagoia. $q-\xi-\xi-\varepsilon-u_{-}-\tilde{u}-\tilde{z}$ nonsivadagpia.

而
fe tu venivi, io non savei gavito famest dui fo ber ich wet partive.
Vota: se una parola non s'intende pronussicindola Lunga, sipronunzi breve, e s'intendora'; come
Dévnaf, won sisa cosa significhi:sigronun2i Cungo Dovnaf, esignifichera dopo.

Particole Tedesche.
Mier, fa marme Dier fapar far fiefa âmé-
URG. Ryfmar Byf gier, chiamami.
Rufdar- Buf-dier, chiamaki.
Sufme- Muf-ime, chiamalo.
Olur. Jufetmar Ruffet-miev, chiamateim:

$R_{i g}$ fetme - Ruffet-ine, chiamatelo.
Mig-bid-En- ys-af gereun-Be perbeu
$-\frac{B i}{}+-v=$
Ich slaghemif io mi gevcuoto.

Dus slaghoseis, "u ti arcuoti slaphen peroutila. Slagheten, sercuotcido
Birsfaghenus, woici percmotiamo Theslaghecos, - Voiruipercuoter - beu slaghentisid quelli. si pécuotono.

O66ierioni
contro fo presente mia Grammatica.

Questa mia r rammotica jotvebbe a guma vista. aver'questo thereands.

$$
\therefore \text { ?rimg "Siezione }
$$


 aprege cuarciseras puramente ideali?


gio; poiche' $i$ Tedeschi seriono cso', che vevamer. te nan heggono, é pongono piú letere per former. una sillaba, che jatrevesi fenissimo scriverve con meno feteve; per lo che assevo questingo. vismo del flosofo: frustra fet per $\int \frac{1 u r a}{}$ guod poest fevi_- yer pauciora; oltye che fa nabevastessa c insegna diandir of nostro fine por via piul lovere. Che joi le mie leteve vilrovate siano inverntate a capriccio, ed ideali quad figuram, conciedo quosed sionificationem, quam vegresentant, nego; perchot fa forza e X vigove, che le dete lewese inventate signficano, veramente, dico, si contreve nete paude, che in. tale, e non in a two modo profleviamo.

Gbliezione seconda.
Ousto éun Tederisco convoto, J non buono; onde cricosi scrive, scuive courotavapate e non bene.

Gispondo, che Jerser questo Jedesco cowhlio, e non Guono niente me importa; poichécale éi l vevo propvio e' natiso finguggio diguesti baess de poi scrivendo questo (ingnagivo io sciva cov rotaninte, e non bene, wós jerche'cosideo scrivers, $e$ non in altra-forma; porche soke in questa forma vingo a scrusise, 2 a legnost tal quale vceve quéso lingurgio da quilunque jevsona costomation taungue siscrive coneros simamente, e Genissimo.
$\therefore$ Terza obbiecones.
Cugo finguaggio fu una wolta vero ledesco: - poisie corvoto alquanto, 2 giácinguant. anni coms i piuvechi ancora jarlano)non fu cosicurroto e piual vevo Jedescosig. ovossimava e ne' Verbi, ene'Nomi e in altro. Dungere dovindosi scriveve, si chese mantener

Tusvo Tedesco almeno neilo pronunzia, escriveve ogni cosa come iveri Todeschi, coltivandu cosi questa covote lingua.
f questa evzza oforezione nisponda, cheguesto. - vosere tizuagrio sia stato ai primitangi Jide.
 parta a concederea; anzi concedo chegle sia ova corvolto e castardo a javagon dedievo; ma chi poi eglisia un linguagio coviotio, e Cartando diquesti faesi, il tuito negopocine'. questo linguaggio e'ùgivito e vevo, praticato e naturale ai questi Comuni, cosi che praticandosi un alcio, guellodirehtesi mon uevo, non natumale, ma introdoto. Ii unter pos scriveve ogni cosa in fingua Tedesca vera, savefle uno scri-- vive in lingua, cha appresso nai nonsi costi. ma, nesiusa, e ne meno sintende. fla
ubliva jai guesta nostia fingua cotivare on veslo una delde meggiong fiche mate, che
 forlave come bli Ca insegnato sua madie, che $i$ diede $i l$ Inte, e cone anif gharitwar via perbno somunemente.
Conctussiont.

Ser evoncar ogni oforezione, che misi potesse Evictagoove, dico ch'io wan ho fato viessio. we se guesto mos tvo linguaggio sia Jésisco vevo, ofalso; ma sola minenzato il modo discriveres. convetamerte guesta nosiva Lingua taĺe, guale wrigarmente sisala. Anzi guesta misiontertione fo che scriviona dol qual paridomo, tegsiano tal guaio scrivitmo; do móno che a puesente Eratiomatica è scritio in quetia wúdesima mateva che orasipario, ancovide in wosnive piusicorrompesse questa nosera Lingua, ch'essenctomi ma$\therefore$


