|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Scena n. 12**  **Il banchetto** | |  | | | | |
| **Personaggi** | **Testo** | | **Luogo** | **Azioni** | | | **Oggetti** | **Gesture** | **Assistente** |
| Richard di Syn | |  | Nella sala da pranzo reale |  | | |  |  |  |
| Isabel di Syn | |
| Richard di Syn | Che sontuosità. E’ da quattro ore che mangiamo.  Anche i trovatori ha fatto venire sin qui, con le loro languide storie d’amore. | | |  | |  |  |  |  |
| Isabel di Syn | Non ti affascina niente! | | |  | |  |  |  |  |
| Richard di Syn | E’ che il Conte non ha mai guardato nostra figlia. Nemmeno un attimo.  Ha accanto a sé la figlia Melk, quel traditore.  E’ un affronto per tutti noi. Dovrebbe esssere giustiziata col padre e invece siede a tavola con noi … | | |  | |  |  |  |  |
| Isabel di Syn | Piano non farti sentire. Sei ubriaco?  Rispetta l’ospitalità! | | |  | |  |  |  |  |
| Ior | |  |  |  | | |  |  |  |
| Zefira | |
| Ior | Sono contento di stare accanto a voi | | |  | |  |  |  |  |
| Zefira | Credo che questa volta non sia un caso. Vero? | | |  | |  |  |  |  |
| Ior | No. Ho fatto sistemare io i posti a tavola. | | |  | |  |  |  |  |
| Zefira | Ne ero certa | | |  | |  |  |  |  |
| Ior | E’ che … Non so come dirvelo …. | | |  | |  |  |  |  |
| Zefira | Ah … Ecco il conte si alza. | | |  | |  |  |  |  |
| Conte | |  | Si alza con il calice di vino in mano |  | | |  |  |  |
| Conte | Signori … Signori … Ho da comunicare alcune cose.  Innanzi tutto devo ringraziare l’uomo che mi ha salvato da morte certa. Il mio fidato Ior. E come premio per il suo coraggio ho stabilito di nominarlo cavaliere.  Somani lui sarà cavaliere.. | | |  | |  |  |  |  |
| Brusio ….. | | | | | | | | |  |
|  | Signori, ho altro da comunicare. E’ mia intenzione sposarmi al più presto.  Vi sembrerà strano, ma mi sono innamorato.  L’amore è qualcosa che sboccia all’improvviso come una rosa. Senti subito il suo rofumo e ne sei inebriato.  Non importa se la donna alla quale chiederò di sposarmi sia figlia di Melk.  A me non importa, ma al mondo sì, a voi sì.  Per questo organizzerò un torneo al quale parteciperà anche Melk.  Se sarà degno e si comporterà con con onore, sarà un uomo libero e si riscatterà.  Solo dovrà andare in esilio. Via da Virtualia.  Ora continuiamo col banchetto.  Portate altro vino! | | |  | |  |  |  |  |