Pro Valentino hase de Pirnau.
Sub eisdem verbis, die, mense, et anno fuerunt expeditae aliae patentes literae pro Valentino hase de Pirnau qui cum cohorte dicti Magnifici Vincentij ventura similiter venerat.

Die quinta mensis Augusti MDLXVIII\(^9\) In aede divo Antonio sacra Dominus frater Walterus de Heusenstein Commendatorius de Tobel prioratus Alemaniae, ac locumtenens magni Baiulivi contulit habitum nobilibus Carolo Reus de Reusenstein, et Gulielmo britten dicto a Prol pro fratribus militibus Prioratus Alemaniae.

Die Prima mensis Januarij MDLXIX\(^9\) ab incarnatione In aede divo Antonio sacra Venerandus magnus baiulivus Alemaniae Dominus frater Joachimus spar Commendatorius Magniciæ Prioratus Alemaniae contulit habitum nobili Gulielmo loeben pro fratre milite dicti Prioratus Alemaniae.

Die cadem in ecclesia divi laurentij Dominus frater Joannes Petrus Mosquet Commendatarius de goutz Prioratus Tholosae ac proprius maioris Ecclesiae conventualis contulit habitum discreto Apollinari Weiss pro fratre Capellano Prioratus Alemaniae.

\(^{19}\) Ibid. f. 259 v.
\(^{20}\) Ibid. f. 264 v.

PER LA CELEBRAZIONE DEL QUARTO CENTENARIO DELL’ASSEDO DELL’ISOLA DI MALTA MAGGIO-SETTEMBRE 1565 — 1965

Melita amata, io sento in cielo, e parmi,
d’angeli e di celesti un sommo coro,
è si solenne ’l canto e si sonoro
che mi suona inno di vittoria d’armi.

Il civile mondo trionfali carmi
in don ti manda e sete e palme d’oro;
io co’ versi ti celebro e t’onorlo
e scultor fossi anche eoi bronzi e marmi.

Ve’ sbaragliato fugge l’oste invitto;
oppur ardiva un di la vera fede
di Cristo sostituir con empio culto.

Se l’avvilita impresa il cuor d’Egitto
opprime e a la rivincita riede
destansi gli avi a rintuzzar l’insulto.

GIUS. FIORINI

Settembre 6,1965
New York, U.S.A.
Viva, viva alto vibran le campane
da le tue sante guglie, a mia città,
da’ lor sepolcri l’anime bene
degli illustri sussurrano peane.

Torri, merli, guardiole, sovrumane
gesta di piazzeforti debellate,
saggia virtù di vetuste armate
inneggiano di popolo fiumane.

Godì, o patria, che merti esser lieta
dopo l’aspre battaglie, scapigliato
veder l’insuppatore in ritirata.

Fosse ‘l sangue e ’l sudor del tuo poeta
con quei de’ fanti e cavalieri versato,
con lor aver la fronte inghirlandata
d’alloro memorando,
come implorerei voce al ciel potente
onde cantarti al mondo eternamente,
con orgoglio gridando:
O Patria, obliterate tue nuove glorie
del prisco mondo le vantate storie.

New York,
6 Settembre 1965.

GIUS, FIORINI.