A R I A
ALCESTE

ANDANTE

ALCESTE

Fatal Divinità dell'atraternità,

ADAGIO

I. TEMPO

del l'atraternità, non lo saprò invo-car

ADAGIO

I. TEMPO

la tua pletà crudele, non lo saprò invo-car,
ANDANTE

Fatal di_v_i_n_i tà, fatal di_v_i_n_i tà,

PANDANTE

LENTO

del l'a_tra_e_ter_ni_tà, mo_rir... perchi s'a-

LENTO

ndo_ra, perchi s'a_do_ra non è si gran do lor.... non è si

gran, si gran do_lo_re, sigra_do_lo_re, me esal ta e me rin

PRESTO

cuo_ra un nuo vo e san_to ar_dor. No vel la ho
forza in core, m'invita a morte amor, amore,

mostra, novel la ho forza in core,

m'invita a morte amore, amore, me e-

-salta un ardor, ah un nuovo ardor.

ANDANTE

Fatal Divinita del'atraernitá, del
ADAGIO

l'eternità! non io voglio invocar

la tua pietà crudele,
no, non voglio invocar

no, non voglio invocar la tua pietà crudele.

la tua pietà crudele.

Fine dell'Atto Primo