co
a tal fegra, che bene fpeffo erano percoffi, $2 v$ velenati $e$ meffi a merre. Or in Concilio fulmina le pene pia rigorofe courra coloro che commetterano $\mathbf{6} f \mathrm{ffati}^{\text {ecceffi }}$ Vi fi proibi al Parrucchiaul diricevere la comunione Pafquale da altri che dal toro Curato. Si ptefcrife alle Religiofe la Claufura, e al Religiofi I' Tervanza efatta del voto di pover. tà, 1517.

COLONIA (C. di) l'an. 1322.31. Ottobre dallo fteffo Arcivefcovo, da due Vefcovi, + alcuni Depucati affenti. Vi fr rinnot, e vi fo autorizzo ; come Provincril gli Staruti Sinodali; che l' Arciver yo Engelberco avea fatio per la Diocfi particolare di CoTonía neíli266. a mio di reprimere le violenze contro le Pe rone e i Beni Ecclefiafticl, p. 1707.

COLONIA (C. di) 1'an. 1423. da Thierry Arcivefcuvo di Colonia Vi fi fecero undici Regolamenti. Il Concilin vuole, che fi depongano dall' ordin loro $i$ Chierici incontimenti, fe dopo effere thati avvertiti non ceffano di menare una vita fcandalofa. 1 Curati non potranno prender Mendicanti per Vicarj, quando poffano averne degli altri. HI IX. rifguarda l'Erefie di Vicleffo, e di Giovanni Hus, contro 1 quali il Concilio fi feaglia con forza. Toms. XII. Conc p. 360 .

COLONIA (Concilio Provinciale di ) l'an. 14 s2. dal Cardinal Cufano Legato a Latere del Pontefice Niccolb V. in Alfemagua. Vi fitrovi il primo Regolaniento, che fia trato fatio per 12 Efpofizione del SS. Sacramentó; imperciocchè prima di allora non fi trova neffuna Legge Efclefiaftica in tal propofito: egli a concepito cosi : "Per render pia "

19 la fua ottava, e fuor di quel , tempe una volta all' anno fola-

## Co

", meace, in ogni Citti, a Borgd g n ovver Parroichia; e quefto cort ") permifione efprefla dell' Ordina"rio, come 2 dir per la pace, $\sigma$ ", per qualche altra urgente neceffi" tà, e che allora quefto fi faccia " con fomma rivetenza, econ grabu , diffima divozione ". Quefto Concilio, fecondo alcuni Autori, ha pretefo, con quiefto ; fopprimere cla Efpofizione frequente del SS. Sacramento, conse anco la Proceffione . val dire e che l'una e Paltra riduffe a due Efpofizioni, e a dute Proceffioni folamente ; il giorno della Fefta del Corpo del Siguore e della ottava; affinchè renidendo piá rara quefta divozione, ifedeli viafiftefrero con piń rifpette e Religione Spond. ad antumb 1451.
COLONIA (C. di) lian. is36. da Ermano di Weidon , ouvero de Wida - Arcivefcovo ed Elettor di Colonia, co'fuoi Suffraganei; e parecchie altre dotre perfone. Vis trattatono molte materic importanti.

1. Dei doveri dei Vefcovi, delle Chiefe Motropolitane, e dei Curati. Quent doveri fone comptefi in fel Capi: Ara iquali fi detefta la venalità dei Benefizj; e le vifte umane, che aver fi poteffero nel conferirli. Quefto Concilio vuole, che non fiano conferiti fe non a perfone degne s fi dee aver riguardo alla età , ai coo ftumi, alla fcienza, e non-alla carne e al rangue. Quelli, che pofficdono molit Benefizj, maffime con cura di anime, bon devonolufingarfi di a ver ottenuta difpenfa dal Papa pér trattenerli ; devono efaminare fe l'abbiano ottenuta da Dio. Es meglio pei Vefcovi, dice to fteffo Concilio, ch' abbiano und píccol nwmero di Ecclefiaftici, che foftengio no degnamente il lor minifteto, di quello che un numero grande d' inutili che riefcono di un pefo gravofiffino alla Chiefa. Parlando dei Chierici maggiori il Concillo gli rio mette a S. Girolamo per imparare quanto fanta debba effer la vita di un Chierico, che vuol efercitak de. gnamente le fue funzioni, che fano, diç' egli, orare, e iuregnare . Efor-

## Co

Eforta \& Vefcovia riforniare ; Bres viarj difettof, e 2 togherne certe Leggende falfe, o dubbiare, meffe in luogo delia Santa Scrittura. Si dee recitare il Breviario con attenzione, e con modeflia ; celebrate con divotione il Sagrifizio della Mefla.

11 Concitto prefetive 1 ' ufo degli Organi, che devono pluttono eccitare la divozione, di quelloché un allegrezzz profana. Quanto ai cofumi dei Chierici, dice, che 11 fafoo, il luffo, e l'avarizia, fon d' or. dinario la caufa per la quale gll Ecclefiaftici han poco buon nome; $e$ devono ticordarfi piuttoto del lor dovere, che della lor dignità ; de. vono guardarfi dai gran conviti, dalla crapola, dall' ubbriaccheczza, c da altil vizj. Quanto at Canoni: ci, diee che devono effer regolati in ogni cofa, fecordo la Gignificazione del nonie loro, che vuol dire un' Uomo Canonico, ovver che vive fe. condo 1 Canuni; che devono ricordarfi, come nella prima loro inftitu. zione viveano in comune, come to
 sioni che fon piantate di intorno alla Chlefa. Ordina, che 1 Canonijcl che mancheranno a qualche par. te dell' Ufizio, orver alla Meffa dopo l'Epitola, o all' altre Ore, dopo il primo Salno, nont rice veranino la dilfribuzione che vi a zaneffa.
Si accorderà al giovani Canonici Stadenti, il groffo dei lor Bene fizj in grazia degit ftudj, purche the riportino degli arteftati per le forme. Quanto al Curati, fi devono efamimare con attenzionte quelli, che fi ammettono a quefte funzion! : innpedire, che la cattiva Dotrtina, la qual comincla 2 fpanderf, non crefca, e fidilati ; proibifce lorol' affentarfi dalle loro Parrocchie, e dimetterci Vicar j , fenza particolar permirGiove del Vefcovo. I Relifiofi non devono predicare, $f_{e}$ non dopo effire Aati prefeuratio ai Vefcovi, o ai lor Vicarj generali. Si avverto. no di effer ben cauti per noon dir male, predicando, de' Prelati'; del Clero, dei Magiftrati
Riguardo ai coftupai det Curati, il

Concitio avverte, qual bifogno fonte mo abbla la Chiefa di effer governata da buoni Curati; importa mieltiflimo che la lor vita fia regolata, perchè la voce delle, buouic opere fí fa intendere piu effizacemente delle parole. Devono effer 1'efenipio del Fedeli welle parole, nella converfazlone, rella carita, nella fede, nella purita.
Intorno al Predicatorl, il Concilio dice, che quefto inupiego é il priucipal dovere del Minitero Vangelico; che it Predicatore dee fperfo meditate la Santa Scrittura. Le parole del Profeta Ezechiello, che Tono $n 1$ Sonmario delle vericà', che. fi de rono amunzziare al popolo, fon qui citate. Bifogna accomodare 1 fuol difcorfíalla capacirà degli Uditori, evitare gli ornamenti profani, equella falfa cloquenza; che confinte to fole parole; ; fchivar tutto cid, che pus mulucere a rifo; vifit dice, in qual manieta tifogna iftruire il popolo intorno alle opinioni controver fe: come fidebbano ripten. dere i vizj.
Sopra i Sactamenti, il Concilio do. po averne consato fecte, come ra Chiefa, dice che fi deve iftruire il popolo dl cib, che appare eferiot. urente, che è il reguo fenfibile, e degli effertl ptodotti nell' anime ; e tratta a parte a parte di ogni Sactamento.
Sopra l'Eucarlitiz, il concliodice, che per effervi ammeffo lifogna aver una cofcienza pura, un cuor alieno da ogui affetto al peccato, una fede viva, che ci afficura del: ${ }_{2}$ verità del Corpo di Gefacrifo immolato, e del fuo Sangue fparfo in guefoo Sactamento.
Quanto alla fusfiteriza dei Cntaif, il Concillo dice, che fi dee loo ro 2 ffeguare un piccol fondo per vivere, e pel loro nazntenimento. Prolbifce di prendere qualche cofa per 1' amminifrrazlouse dei Sacramenti, nemmen pet la fepoletura. Si rimet: teramo i Curati in poffeffo delle decime, che 'i Laici hanno ufurpate. Hinorno alle pratiche, ecomitu: zioni delle Chilefe, dice, che poi$F^{2}$ chd

Co chéla Chiefa ha frabillto idiglunii, quefli devon effer offer vati; che non è un fegaire 10 fpirito della Chiefa il fare in quefti giorui conviti di perce fontuof a quel modo, come nei giorui di carne. Spicga poi to ita bilimento delle Rogazioni $e$ párla della fantificazlone della Do. imenica, nel qual giorno fi deve afo fikere alla Merfa, e alla Predica, cantar del Salmi, e degli Inni, e far proibizione di renere mercati, e di frequentar ottertie. Dópodiche tratta delle regole della Dificiplina Mouaftica, e quanto a queto punto entra in un gran dectagitio. Vnole, che le Religiofe abblano due o o cre volte all' anno del Confefiorl itraordinarj, e che per quefto uffizio fi eleggano uouinil prudenti, di buo na condotta, e dotil. Elorta i Religiofi ad amar it ritiro ya dighunare, 2 pregare, a non girar intorno per la Citta, a non .uefchiarfi in affari Secolati.
Patrando degli Orpitali, dice, ch ${ }^{\text { }}$ a dovere del Vefcovo, ${ }^{1}$ invigilare al rifabilimento di quelli, che fan cadati, e far in guiifa, che non fí tralcuri neffun mezzo per la falute dell' anime di quelli, che vi fotio riuchlufi. Proibifee di dar ricetio in effir a Mendicanti, che pofious lavorare.
Sopra la glurifdizione degli Ecclefrattici, 'fiega egli 1 'uro che fi dee fare della Scomunica. Finalmente dà degli avvertimeinti per la vifita dei Vefcori, quella degli archidiacoui, c dei loro Sindici. Tratio anche il Concilio delle Proce frioni, delle Litanic, delia Benedizione delle Canpance, dette Confraternite, dei Fra${ }^{1}$ Teatonici, ec. Quctti diverfi Art coli a acendowo a dugenfettantacinque, e fono contenuili in quattordiei parti; che pofiono vederfinel $P$. Lable, Coll. Cosc. Tomi. XIV. p. 484.

COLONIA ( C. di ) $\mathrm{l}^{\prime}$ an. 1549. da Adolfo arctivefcovo ed Eletior ${ }^{\text {di }}$ Colonta. Egll vi propofe diverii mezzi por riformare da Difciplina : ne afegno fei principali: to rittautsuento degli thadj; l'efame di quel-

Co
It, che Yono innalzati agli Ordint Sacri, o a ${ }^{\circ}$ Benefizj: l'efattezza degli Ecclefiantici nell adempire degnamente le loro funzioni; le vifo te degll Arcivefcovi, dei Vefcovi, e degli, Arcidiaçoni; la frequente convocazione dei Sinodl ; e l'abolizione dei princlpali abufi.
Quanto al primo à derto, che fi avra cura dl non affidate 1 'iftruzione, della gioventa, fe non a perfone ia puritì della cul Fede e coftumi fia nota, e che fiano flati efaminati dall' Ordinario, ovver da altri deitinati a queft', oggetto ; che, nelle Univerfità $e$ ne' (ollegj, non 's' infegueran o che $l^{\prime}$ Arti liberall; che non fi farà ufo di neffan Aucore fofperto, ov erer contagiofo.
Quants al fecondo, che tocea al Velicovi, o a quelli che faranno da lor deftinati, il far quelto erame. Si preferive la pubblicazione delle Strida per quelli, che vogliono effer promofi agli Ordini Sacri.

Quanto al terio, fi ingiunge agh Ecclefiaticic d'inyor delle pene canoniche per i peccati, che ne meritano, e di non rimeterle per diharo. Si filtrigne la pluralità deí Benefiz , che han cura d'anime. po Per il quarto, fid dice, che lo foopo della vifita vefconile $\boldsymbol{z}$ di correggere 1 vizj, e di ritabilire la purísk dei coftumi, $e$ della Difíplitna. Si - efortano i Yefcovi a non $2-$ ver, che un picciol nunlero di Dameftici nelle lor vifite, per non rereder quefto dovere onerofo ai Curati .

Per 11 guinto, fi nioftrà la necefo firà ditener dei Sinodi per conrervare 12 integrità del corpo, e trattarvi di cib, che concerne la Fede, 1 coftum, , la Difciplina, e la correzion degli abufi.

Il fefto trattz del riftabllimento della Difciplina Ecclefiaftica. L' lm perator Carlo V. avendo fatto efa. minar quefl Decreti dal fue Configlio, e da alcani Teologi, gli approvb con fue Letrere Patenti, or-' dinando a tutcil i fuoi fudditi diriceverti, edi offervath. Labbr, Coll. C:T, XIV. Q. 629 . G Feq. Fab.

COM.

