

# IL CULTO <br> IN TRIVIGI 

MASSIMENELLACHIESA
DELLA

## MADONNA GRANDE

 RENDUTO
## Maria Vergine Santissima

## RAMMEMORATO A'TRIVIGIANI

per via più infervorarli del medefimo.

$1 \mathrm{~N} T \mathrm{R} 1 \mathrm{VIGI}$

PER GIO: POZZOBON
$\begin{array}{lllllllllll}M & D & C & C & L & X & X & X & V & I\end{array}$
Con Licenza de' Sup.

$\square$

$$
\ldots{ }^{\prime}
$$

$$
4
$$

Digitized by Google

## 3

## PARTEPRIMA

## ARTICOLOI.

Coftume de' Criftiani di ricorrere alb' Interceflione de' Santi.

O Ogliono gli uomini farfi un dovere di rendere particolari offequij a' que' fubblimi Perfonaggi, che nelle corti de' Monarchi terreni, mercè di fegnalate doti, fon giunti ad ottener gran pofto; e a poffederne sicompiutamente la Grazia, che poffone derivar di quefta gl' influffi benefici a pro eziandio de' Clienti, che imploran il loro Padrocinio. A più forte ragione pero i finceri Criftiani, dalla Chiefa Cattolica maeftra di verità inftruiti, e per l' efempio eccitati de' pii Maggiori, con perpetua tradizione a noi tralmeffo fino dai primi fecoli del Criftianefimo; preftan re. ligiofo culto agli Spiriti Beati, ne' quali la Santita de' coftumi, e i penofi travagli fofferti per adempiere la immacolata

$$
A \quad 2 \quad \text { leg }
$$

4
legge del Signore, e promuoverne in altrui la offervanza dopo il breve corfo di quefta mortal vita, operarono eterno pefo di gloria. Sono eglino di quefta in fe fteffi affato pieni, e contenti perfettamente; ma per la carita che gl'invefte, bramano di far partecipi dèlla da effi goduta Beatitudine anco i Fratelli, che quando preziofa morte gli ha da loro divifi laciarono fra i pericoli, e le anguftie di quefta valle di pianto. Laonde le fuppliche noftre volentieri accolgono, al Dio di ogni confolazionne prefentano, e dalla infinita fua Mifericordia ci ottengono, per i meriti dell' a Lui eguale fuo divino Figliuolo, con cui lieti regnano in Cielo; le Grazie opportune 2 raddolcirne il prefente duro effoglio, ma fpezialmente gli ajuti neceflarj perchè poffiamo un giorno feco ricongiungerci nella Celefte Patria.

## ARTICOLO II,

Maffime della Beata Vergine.

ORa ficcome la Beatiffima Vergine. Maria madre del noftro Signor Ge-fu-

## 5

fucrifto frà le Creature tutte la più perfetta e all' Altiffimo la più cara, efaltata fopra: i cori degli Angioli, e de' Santi; tanto in Paradiso fuperior nella Gloria, quanto in terra lo fu nella Grazia; fiede al fuo Divino Figliuolo la più vicina, e la più efaudita: così ella è ben degna e giufta cofa, che venga con ifpezial, Divozione in. ciafcuna parte del Monda Cattolico riverita e con illuftri contraffegni di culto ed affetto, e di fiducia invocata. Quindi nello immemorabile onorando Rito da tutte le Citta Crio fliane adottato di prendere in Protettor peculiare nominatainente alkus Santo; alo. 10. fcegliere piutrofto l' uno che $l^{\prime}$ altro, venivan effe detterminate da fingolarimotivi: cioè dalla vera Fede, o di altro infigne behefizio vifibilmente ricevuto mediante la loro interceffione; ovvero di annoveratio fra i proprj Cittadini, oppure di poffederne i fagri Corpi, o in fine di altra fpezial intereffante Relazione. Solo Maria Santifima, rifpetto all' eccellenza di Virtù, Dignità, e Grazia, colle quali è piaciuto a Dip qualificarla e fopra i A 3 mag-
maggiori Santi aggrandirla; il titolo di Noltra Signora, e la primaria venerazione ottenne in ogni tempo, e per ogni angolo della Terra in tutto il Mando Cattolico : il quale a gara con iftudio e premura fingolare la onora, e la glorifica, fecondo fua poffa. Con che $\mathfrak{f i}_{\text {a }}$ avvera, e pienamente s' adempie la Profezia pronunziata da Lei medefima, quando piena di Spirito Santo ella cantò: "Magnifica l'Anima mia il Signore, e "lo Spirito mio efulta in Dio mio: Salo \# vatore, poich'e' rivolfe lo fguardo alla " baffezza di me umile di Lui Serva: ed " ecco che beata mi predicheranno tut$\Rightarrow$ te le generazioni per le grandi cofe ", che operd in me l' Onnipotente: ir

## ARTICOLO IH.

## Nel cbe fo difinfe Trivigi.

TN quefta divozione poi verfo la Vergine facrofanta molto fi è per ogni modo fegnalata Trivigi, cui certamente non manca il pregio di efferle ogni ora una cit-

Citta delle più riverenti affidua e religiofa nel fefteggiar le Solennitadi all'offequio di Lei particolarmente inftituite, e nell' implorarne in ogni urgenza il potentiffimo Padrocinio, ed in ricercar e prender con propto e lieto animo le occafioni tutte di renderle onore: di che fanno luminofo tefimonio te più autentiche vetufte Memosie della Citrà noftra. Concioffiachè fi raccoglie da effe (a) che nello Stendardo fuo maggiore (denominato il Veffillo della Comunanza, cioè la Infegna della Libertá, e del Comure Stato al qual, eftinta la tirannia di Eccelino e di Alberico da Romano, era Trivigi felicemente riforta) portava!quefta Citt̀ l' Immagine della beata Vergine Maria col Divin Pargoletto fra le braccia, pofta di mezzo a quella del Titolo della fua Cattedrale il Principe degli Apoitoli S. Pietro che nell' Evangelio ci ha generati col mezzo del fuo difcepolo S. Profdocimo, e di S. Liberale, le cui preziofe mortali Spoglie fin d' allora preA 4 gia-
( (a) Memi del B. Enrico P. I. Cap. 10. et Sta. tut. Cizit. Tar. Lib. I. Tract. I. Rubr. 35.
giavafi di ferbare da immemorabil tempo: facendo con cio pubblica moftra della Pro tezione di Lei, la quale riguardava come principale foftegno della: fua profpera e forente condizione. Nelle :Conferenze, Trattati, Configli, ed Atti pubblici; o fi formaflero Leggi, o qualcheimportante. sifoluzione fi decretaffe, appar ne: Regiftri (a) dhe dalla invoczione della: Santa: Vergine fi prendevano lieti aufpizj; cosl. negli Statuti (b) non folamente oggidi: Le: fati, e prodotti colle Stampe, ma nei manufcritti ancora che nella cancellaria del comuue per lunga ferie d' anni qui compilati efiftone, ligiorni tutti dedicati a rammemorare i Fatti, ediiMifterj a Lei concernenti fegnanfi fra i folenni e feftivi. Ma un Capitolo dei predetti Statuti (c.) giovera quì produrre vulgarizzato ad opportuna commendazione de' paffati tempi, che potrebbera in cid effere fpecchio de'
(a') Mema del B. Enrico Par. I. Cap. 10
(b) Stat. Tarvis. edit 1574 . fol. 15. Rubr.'51: fol. 38 .- 7. fol. 131~- 15. 268.... 5 . (c) (cib. L. Tract. - 1, Rubr. 5 I.
de' noftri, ed a conforto degli umili e devoti Criftiani, che orando all' unico Signore dell' univerfo, per la ginfta, diffidenza de' proprj meriti, cercano di, effer ajatati dalle a Dio accette preghiere de' Santi, eprincipalmente di Quella, che fopra tutti è Santa, e dall Onnipatente fopra tueti efaluata , Poichè (cosis a $\rightarrow$ noi parhano gli annenati nelle Leggi gbe
 , occuparci nelle utilita del Corpo, che lafciano giammai da parte I' Anima ; , $\boldsymbol{i}$ perciò da Noi fi ftatuifce e ferma, che ad onors dell' Onnipotente Iddio, e della beatiffima Vergine Madre di Lui, e dei Beati Vangelifta Marca, Protettor e difenfor del Veneto Duçale Dominio, Pietro e Paolo con i beati Liberale ed Enrico Confeffori, e di tutta la Celeftial Corte; ed acciocche il medefimo Iddio per fua mifericordia e bonta, mediante i preghi ed i meri. ti della prefata Vergine gloriofa, e de's Santi antedetti; a ingrandimento dell' Ils Iuitre Dóge di Vinegia Sourana e Signora noftra, confenti la citta di Trivigi in if ftato

## 10

ftato pacifico e tranquitlo, ed affinche alli Rettori che fi troveranino al governo della Citta ed a' fuoi. Uffiziali imprima nell' animo di reggerla, e confervarla, come fi e detto', di eturta lor poffa : per tanto il Podefta che in Trivigi fara di tempo, in tempo, fott' obbligazione di giuramento fia tenuto e debba ciafcun giorno netla Capella. di Palazzo di Commune della quale il. titolo è Santa Maria; far celebrare \#con decente foleanita, conforme finora \% fu praticato, la Meffa dai Frati Prẹdi. "catori, Minori, e Romitani.: efia quefta "Legge precifa.," Sonovi finalmente nella Citt di Trivigi divote confraternite ad in mon picciol numero si nella cattedra. le (a) ab antico inftituito, come nelle Parioc-
(a) La compagnia ovvero siuola di S. Maria he Battuti, li cui principj rapporteremo nel feguence Arcicolo, venne affifa nella fua origine all' Altare dell' Annunziazione nella Cattedrale; ma fi trasferi pofciz nella Cappella dello Spedale fonidato da effa Compagnia. Quindi altra Scuola fu Coftituita in luogo di quella nella medefima Catcedrale, a eccirtamento ('V. Libro dellajcuola pag.' 1.e Segg. ,', ) del
chialic Regolari chiefe a cagione di reftificare in più modi la offervanza e gratitudine che i Trivigiani.a Lei debbono, e fi pregiano di renderlé: della quale notabili indizj e non comuni fi fifcontrano
an-
" del $\bar{x}$ Canonico regular del prdine quarànitio ( cióe de Lateranenfi she in Trizigi ufficiààno la ćbiefa dé Sanci Quaranta Martiri), D. Don Pietro de - Lucica ea predicànemella chiafia Cathedral Tar* ," vigina, focto li XXV, del Mefe di Marzo 1519 " comendata alla Capella nuova de la Anuntiata „, appreifo la Sacreftia de dicca Chiefia, conftructa , per et Reverendo D. Brochardo Malchioftro ,, Canonico de Trevilfo meritiffimo, ; il quale fen22 verun rifparmio la rifabbrico di pianta" ora nandola con marmi e pitture pregiate ma fpe; cialmente con decorofo Alcare inlignito di una Tavola, in cui e dipinta la figura di Noftra Donha dall' Angiolo Annunciata, the fi conta fra le prime aobili Opere dell' immortal Tiziano Veceld lio; tuttora dagl' Intendenci ammirata. Si feriffes ro alla gia detra ribnovata Scuota, La Magnifi: " ca Madonna Chiara Conforte del Magnifico 9. Meffer Erancefco Mocenigo: Podeftì Capitanio ,, di Trevifo,, colle attre Dame principati e Doms ne riguardevali della. Cictà in : numoera: div 8 g z: fu dipoi la Scuolaimadefimai nel anno 1.5 7, unitad con quella del Sapeiffitato Sagramoraso:

12
anco (a) nelle fagre preci Liturgiche, ed in particolari uffiziature da, effa, cattedral Chiefa ritenute.

## ARTICOLiOIV:

 Colla Fondazione di Opers pie, sotto la invocazione di Lei.MA una vixa e. fplendida prova. del culto fingolare profeffato da' noftri Maggiori alla Beata Vergine Maria, fono principalmente le infigni fondazioni fotto l'augufto di Lei nome in Trivigi ftabilite ad onore del Sommo Iddio, e a grande vantaggio det Proffimo; quali ognuno dee riconofcere l'ántichiffima illuftre Badia di S. Maria di' Mogliano, tralportata ora in S. Teonifto, ed il Momaftero di S. Maria nuovia, con quello di S. Maria Madre del Signoré, (b) una volta detto della Cella, e in prefente di S. Cbiara, che fioriscono in quefta Citta, nobili facri Affli, fempre aperti a onorato e vantaggiofo allogamento delle figliuole de' Cittadini. Tranquillie.
(2) Mem. per fervire all'Iftomia Letteraríx fampare dal Valvafenfe in Vanezia To.' VHI. pag:'35.


## F3

tà, lucro e decoro pur venne a Trevigi dall'Ordine de'Cavalieri di. S. Maria gloriofa, incumbenza de'quali era ne'fecoli maffime XIII. XIV. infeftati fempre dalle violenze de'Prepotenti, e dalle Civili difcordie; il promuovere la Pace fra i Privati e. nel Pubblico, foftener la liberta della Parria e farvi fiorir colla purita della Cattolica Ke ligione la vera virtu, e comune felicita: del qual egregio Inftituto rimane tuttavia preffo di noi monumento illuftre, il :aguardevole Priorato di S. Maria Mezer Doe: mini, che con efempio unico in Italia qui fuffifte, e dal collegío de' Nobili a benemerito Soggetto dall' ordin loro fi conferifce. (a) Deefi poi foprattuto afcrivere a benefiizio infigne di Noftra Donna, e dalla divozione a Lei derivato, la (b) inftituzione
(á) Di quefto celebre Ordine Cavallerefco una compluta iftoria e in prefente fotto il Torchio, eruditamente feritta dal noftro Pad. Maeftro Federici de' Predicarori, e corredata di copiofi, ne' prima divulgati Monumenti
(b) V. Memoric del B, Enrico P. I. pag. 18. Annotaz. 4 .

14
zione della Scuola de Battuti fino dell' anno 1261, coll'eccitamento e configlio maffime di Monfignor Alberto allora noftro Vefcovo quì eretta; per dar lode al Creator fupremo Padre delle mifericordie, Dio d' » ogni confolazione; e ad orore della glo$\Rightarrow$ riofa di Lui Madre di cui dopo Dio cbia\# marfo detra Scuola vallero i primi fuoi \# Fondatori. „ Per opera di effa Scuola fu accrefciuta in feguito la Citta noftra det Grande Ofpitale, non lieve di Lei ornamento e foftegno; e perd dalle Municipali noftre Leggi (a) privilegiato e munito della pubblica Difefa; il quale difpenfa moltiplici onorati impieghi, e fuffidj, accoglie orfani, zitelle, infermi, e pellegrini: ed in varie guife porge fuffiftenza follievo ed ajuti caritatevoli a gran numero di bifognofi d' ogni età di ogni feffo, e condizione.

## ARTICOLOV,

> E co'Sagri Templi ad effa intitolati. A Lla ferie delle pie fondazioni foprammemorate, fi aggiungono i fagri
(a) Lib. I. Tract. I. Rùbr. 11 .

## 15

Templi a Dio confegrati forto il venerabil Nome della puriffima di Lui Genitrice; altro luminofo teftimonio della fiducia e figliale offequio de' Trivigiani alla medefi ma, ed infieme onorifico monumento della gratitudine loro pubblica e univerfale alla fperimentata di Lei Benificenza; de'quali Templi affai fofficiente numero poffiam ricordare, ancorchè di parecchi la memoria fi giaccia ora sepolta nella obblivione fra le:tenebre della vetufti. lnfatti, oltre Ji cinque poco dinanzi commemorati Luoghi religiofi, troviamo nominato in una per $_{7}$ gamena frritta dell anno rigo. I' Arciprete S. Marie de Templo de Tarvifio (a); cioè de'Cavalieri Templari, te tenute de' quali (alla eltinzione loro, avenuta nel 13II. ) quì acquiftarono i Cavalieri di S, Giovanni oggidl appellati di Malia: : nè potrebbefi agevolmente decidere, fe Chiefa ella foffe diverfa dalle tuttavia effiftenti nella Città noftra, ovvero una di effe, la quale abbia, ficcome fuccedette in più altre,

[^0]16
tre, cangiato il titolo. Dell ifteffo torno àb biamo nel Palazzo Vefcovile (a) Capellam S. Marie Episcopatus Tarvifio, ed al principio del fuffeguente Secolo XIII. la Chiefa ed Ofpitale di S. Maria di BeteLemme, a di noftri conofciuta fotto la denominazione di S. Agata, ed ufiziata decentemente per i Confratelli di S. Filippo, che ivi nelle Fefte fi riducono a far lor divote orazioni. Parimente la Cappella del Padlazzo Pretorio (b) da molto antico tempo fi qualifica col titolo della Glos rioffa Verigine Maria; cosi la Cbiefa di Ś Maria delle Carceri, volgarmente di S. Lu: cia, e la vicina della Madonna del Monte, nella Parrocchia di S. Vito amendue fituate. I Padri Offervanti di S. Francefco celebravano gia i Divini'Uffizi nella Cbiesa di. S. Maria di Gesk, pofta dentro i Sobborghi, la quale dopo la rinnovazione delle Mura finita la Guerra di Cambrai, fu tras-
(a) Lib. Q. Epifcop. Arch. pag. 63.
(b) Cod. Reformat. 13IC. foleXI Burchelati Me: morie Lib. It pag. is7. et Statut.' Tarvis. Lib. I. Tract. II. Rubr. LII pag. 1 s.
srasferita in Citta ; ed molto frequentata', mediante l'affiduo fervigio de Padri Riformati quivi fucceduti agli Offervanti: La Chiefa de' Padri Garmelitani Scalzi par: ta tuttora il titolo di S. Maria Mater Domini, e la divozione alla Beatar Vergine fiorifce fotto la direzıone de'pii Religiofi che ivi uffiziano. Fino dall' anno 1346 . era in Trevigi fabilito l'Ordine de' Servi di Maria, che fabbricarono ampio Monast tero e Chiefa dove, lafciato l'Oratorio di S. Maria del Fiore, oggi foggiornano le divate pie Suore del Terz'Ordine di S. Francefco: Pubblic' Oratorio degno d'effere qui annoverato è in fine quello Chiamato della Modoninetra, pofto in capoal Borgo di S. Tommafo, per tacer di alcuar altro negli (a) Storici noftri anco memorato.
ARTICOLO VI.

Fra quali ba il primato quallo della Madompa Grande,
Enonche tutte le altre fino:a qul enum-' ciate avanza in dignita la Bafilica, B
cui
( ${ }^{(1)}$ Burchelati $1 . c$,

18
cui a diftinzione del:altre appelliamo di So Maria Maggiare, o della Madoma Granda:; accio, fifciome alle molte quil effitenti, che fi pregiano adi effere fondate fotto la inyour cażione della gloriofa Vergine Maria, ella fovralta nelle preragative, casi per il nome:ancoraifene manifefti la preminenza; Quivi daun tempo che fupera ogni ricordanza; fu: preftato da Trivigiani', eguad, mente ehe dagli Eifteri, fplendido fingular, culto alla Regina degli Angioli; ed effa de'criftiani Ajutatrice, accogliendo benignamente $i$ voti de'fupplichevoli, ha: impetrate loro infigni frequenti Grazie dal fua Divino Figliuolo. Egli è perd ben dovero che nel medefimo augufto Tempio feno prefenti grata offerta di ringraziamento e di laude a Quello ch'è la fonte e'l Dif, penfator delle Mifericardie;-e fi onori la piiffima Interceditrice delle a noi derivate, la Madre del noftro Signor Gefucrifto, il quale vive e regna Dio col Padre, o colLo Spirito Santo persturti li Secoli de' Ses coli. Ed ecco il nobil: Suggetm del pre: fense picciol Libretto, indirizzato a rifvegliare colla debita_ricordanza de'Benefizi
ottenuti; e della viconofcente Pietà de, Maggiori verfo Maria Santuffina, la eobulazione de'cittadini ora viventi nell'offequiarla con fitcero teneno affetto, e giuft'. offequio in quefto Santuario: $\mathrm{ob}^{3}$ Ella fi ${ }^{\text {e }}$ compiacitua di anorificare col rimandarne. confolati li Divoti concorfivi ad implorare. il graziofo di، Lei Padrociaio. :

## $\because$ ARTICOLO HIL.

## Breve 1/poria di ciffo.

20
" una Chiefa; in onor e venerazione del. j) la beatiffima Vergine Madre di Dio, ;) della Santa Croce; $e$ della Martire Fof: ca, in Fondo di lui proprio; affogget-s tandola al Monaftero di Nonadtola proc* curd che ivi fi ftabiliffero de' Monaci per fervir al Signore fotto regolar offervanza: alla qual Chiefa eflo Gevar. do s'era dato cura di donare con provido é fincero animo tutto quello ch' $e^{\prime}$ poffedeva. Indi 1 ' anno xxxiv. del medefimo Carlo Rè, la Moglie di effa Magnifico Duca, tenendo dietro all'orme di Lui, nella fina vedovariza fimilmente diede ogni fuo avere a quel Sagro Luoga; cui calta e fedelmente fer. vi finche viffe, ed ivi col Marito ripar fo nel Signore: quefta Chiefa è fituata in una come Ifola comprefa fra i due fumi Cagnano, e Sile, nel Sobborgo. della Citta di Trevifo $n$ Tale Jocun mento pruova efferer ta chiefa della Ma donna Grande più antica tre interi Secoli. di quello che le Cronache del Monaltero, a cui era effa raccomandara, riferifcono; ficçhè il riftauro, ed ampliazione, cui din cpra

## 21

cono efferfene fatta- 1 anno 1096, colle divote contribuizioni di Lugrezia della Torte Moglie di Giambattifta di Rovero, non già fei foli anni dopo la fondazione fua (a) debbanf eftimar efeguite, ma quando, gia trafcorfi oltre a 300. anni, lo edifi: zio chiedeva d' efferne riparato dai danni fofferti per l'ingiuria del tempo, ed accrefciupo affine direnderlo eapace alla fre: quenza del Popolo, che dalle grazie giors naliere ad interceffione della Vergine qui$v i$ da Dio difpenfate fempre in maggior numero ci concorreva. Fino dalla fua otr gine, come:abbian veduto, furoho alla ufit ziatura del Sagra Luogo condotti Monaci della fino allora celebre Congregazion di Nonantola, quali: volle l' Hlluftre Fondatore aveffero la incumbenza si di ufiziare la nugva Chiefa, come di reggere la Parrocchia, ivi a' nuovi abitatori di quel Borgo deftinata: conforme lo fu difatto dai prederti Religiofi prima, poi dai Canonici Regolari che n' ebbero il Governo . Qul albergarono i Monaci in fofficiente numero

B 3 fin-

[^1]
## 22

fintantoche, colla riduzione in Commenda di quel monaftero feguita del 1373. ne andoे deveriorando la condızione di tal maniera, che a rimetterla furono chiamati li già detti Canonici della poc'anzi riformata Congregazione di S. Maria del Reno, e del Salvadore che fioriva in Bologna ed altrove. C'io fu dell'anuo 1462. ad iftanza della Citta di Trivigi, e col Pubblico beneplacito, per Bolla del Sommo Pontefice Pio II. data 11 7. Settembre, ed eseguita dal. Vicario Generale di Monfignar Noftro Vefcavo. Entrarono effi al poffeffo della prefata Chiefa;, e del Monaftero it fuffeguente anno 1463 . ed incominciarono ad ufficiarla con molta divota offervanza, concorfa, e profirto \{pio rituale de' Cittadini, malime de' Parracchiani; de'quali prefero ad efercitar la cusa, originariamente affiffa, come fi è detto, a quella Chiefa, con carità e zelo efemplariflimo: nè mancarono di promovere il culto, e la divozione verfo la S. Vcrgine, davanti la Sagra Immagine di Lei, che quivi trovarono già onorata col più decente religiofo corredo, efi ferono effi un
gius-
giufto dovere di mantenerle poi fernpre: In quefto perd: applaudle corrifpofe all' attenzione di quegli ottimi Religiofi la Citta univerfalmente, contribuendo all'ingrandimento e reftaurazione della Chiefa limofine abbondantiffime; onde fu allora innalzato il nobil edifizio, che tuttavia ne suflifte:

## ARTICOLO VIII.

Suo riftauro ed ampliazione fatta, colle offerte alla Immagine della

Beata Vergine.

DI tale rifacimento ferbano precifa memoria le. vetufte Cronache di Trivigi; e frareffe l'Anonimo Fofcariniano, il quade all'anno 780. dopa aver notata la origine della Chiefa di S. Maria Maggiore foggiunge' (a) che del 14740 " fu reducta e: ampliada, come de prefente "appary intervegnando le votive elimo" fine de l'Altar de noltra Dona che fu B 4 , et
(a) Cronaca Ms dellà Marisa Trevigiana di cuil V.: le memor, del B. Eurico 'To. l. pag. 99.

24
et è reducto in grandiffima veneration per li Frati Canonici Regular, meffi in quel Luogo per la Comunita de Trevifo ne li precedenti Anni \&c. ,s: Racconto è quefto di Autore contemporaneo, che vide cogl' occhi proprj quella Chiefa riforgere di nobile Struttura ed ampiezza mediante le copiofe Limofine lietamente portate all' Altare di Noftra Signora; le quali appellando il Cronifta Vorive, cioè promeffe per Vato, indica i ricorfi nelle anguftie loro ad effa Noftra Donna fiducialmente ivi fatti dalla divo. ta Gente non invano: e quindi teftificati con pubbliche offerte date in-ricarsocenza degli ottenuti benefizi. Moftravano për tal guifa i Trivigiani fempre vivo il fervore dell' antica Divozione ad'eff trafmeffa dai Padri verfo la Santa Vergine, accompagnata da feciale premura, ch' Ella foffe diftintamente riverita in cotefto infigne di Lei Santuario coll'affidua edificante celebrazione degli Ufizj Divini; quale anco efigevafi dal concorfo delle pie Perfone, che il frequentavano. Richiedevafi pure per cosi fatta frequen-
za l'ampliamento dell'Edifizio; ficchè ne porefle capire i numerofi Fedeli defidorof di là entro raccoglierfi ad adorare il Signore in : ifpirito di verita; ed avezzi full' efempio de'fuoi Preceffori a quivi prefentare con felice fucceffo le umili preghiere loro, appoggiate a cost amorofa e poffente : Interceditricedi Perd fu cotanto incalorito il lavoro dell intraprefone rinnovamento, e con tanta fufficienza e prontezza, ci furono arrecate le cofe necefferie a compirlo, che in pocki anni la difpendiofa fabbrica venne a ${ }_{1}$ termine, di poterfi confegrarne il Tempiosaggrandito e quafi nuovo in tutto: fecondochè appare per la infraferitta Leggénda incifa in Lapida preffo la Sagreftia.:

Con-
DEO. MAXIMO. OPTIMO.
virginique. intagtae
TEMPCULI. HOC:
OMNIA. SIMUL. HAEG. altaria
$\therefore$ SEBAST. NASC!MBENG:S. :
CONOVENSIS. EPISCOPUS CONSBCRAVIT
MCCCCLXXXXV. DIE: QUINTO APRILIS

26
Continud si fatto pio zelo ne' Cittadini, negli Efteri ancora in concorere al manrenimento, e riparazioni occorenti ad ora àd ora, non meno per confervare in buon effere i molti Edifizj ond'è fornita quella Sagra Bafilica, che pez tenerla decentemente ornata; di che fanno fede altre In* scrizioni a comune notizia colle itampe gia divulgate dagli Scrittori, alcune delle quali additeremo qui fotto, e le Memorie Sepolcrali di Perfonaggi ragguardevoli beneficati dalła Santidima Vergine, e riconofcenti Benefattori di cotefta fua venca randa; Magione: i quali eleffero quivi alle proprie: mortali Ipoglie il ripofo, denotando la fiducia che nutrivano di ricevere dalla pietà di Avvocata loro sì utile ne'bifogni della prefente vita, follievo alle Anime loro anco nell alrta.

## ARTIGOLO IX.

Doni preciofa alla sadefima.

NE debbonfi tacere i Doni preziofi fatti adufo dell' Altare, della Sacreftia,
c della chiefa di cui ragioniamo; de'quale ancora molti effitono, e fe, ne trova ricotdanza negli Scrittori; (a) ma che a troppo Junga narrazione ci condurebbe il qui partitarmente annoverare. Riftringendo adunque il difcorfo: a menzioname pochi fofficienti a teftificare la divota liberalità non mena de'particolari cittadini, che di qualificati Soggetti per carattere pubblioo rifpettati; faremo commemorazione dell'Altar Maggiore dorato con 30. migliaja: d? oro, e perzi d'Argenco 500 . opera di Sil. 'vio Fiumicelli efeguita dell' anno 1621 . colla fpefa di lire 2600 contribuite da pii Cittadini gareggianti nel concorrere al com pimento di cosl pregiato lavoro. Reftano (b) memoric autentiche di Manini giqielati, di un collo di Perle, e Voti d'argento in gran numero prefentati alla Santiffima Vergine per ormamento della riverita fua Immagine, e per teftimonio delle mifericordic concedute dal grande Iddio pregato dal-
(2) V. Origine \&ec. di S. Maria Maggiore \&c. Venezia 1697. in 12.
(b) Proceffo della Parrochia, fatto del 1771:

28
dalla piiffima di Liui Madre a que'Divoti che per loro bifogni fpirituali, o temporali quivi fono rifuggiti al validiffimo di Lei Padrocinio: li quali donativi furono in progreffo di tempo cambiati nelle Argenterie che ne fornifon l'Altare. Efige perd qui feezial ricordanza il Calice, che fervi ad ulo del B. Cardinal Gregorio Barbarigo, e nell' Irventario delle Sagre Suppellettili feettanti alla Sagreftia di So Ma: ria Maggiore, faritto delliamo 1752. dai Canonici Regolari con tale particolarita regiftrato. Nè ometreremo le due Lampade d'argento, l'una del N: U. Paolo Querini, gia Podefta di Trevifo, l'anno 1638. diftinata a S. : Maria Maggioxe perchè $\mathrm{C}_{\text {Si- }}$ efa frequentata idatle divote perfone; 1 'al; tra dalla citta ifteffa donata nel 16.95 in ringraziamento della prefervazione fua nel Tremuoto che defold i vicini Luoghi; la quale piamente i Trivigiani attribuirono
al Patrocinio della Santiffima Vergine; ficcome dichiara la infcrizione

## .MDCXCV

V. KAL. JVLII (M. A. F.) (a) TERREMOTUS. CAUSA: CIVITAS': D.
coll' Arme della Citta fegnata in detta Lampeda Coto la Effigie di Noftra Donna ivi per il cefello efpreffa.. Nel qual infortunio anche Monfignor Vefcovo Giambattifta Sanudo, fedente allora fulla Cattedra di quefta Diocefi, volle pur egli manifeltare la lua peculiar : fiducia verfo la Madre delle Mifericordie, portandofi a celebrar full' Altare di Lei la Santa Mefla; e di poi lafciandovi in dono la ricca Pianeta di cui riveftito aveva ivi offerto il Divin Sagrificio.

## AR-

-(2) ciè Magiftr Andreas Fècit: con che s' Indica Mre Andrea Tagiaferro Orefice di Veacaia ell'Inregna della Madoriaa a Si Lio.

30

## ARTEOEXO.

## Ricorjo ad effa nelle Calamita

 Puablicter.CHE fe i Trivigiani la liberazione dai funefti effetti di quel defolante flagella afcriffero all' affiftenza di noftra Signowa; non poteano farne di meno, fenza effere sconofcenti alle tante grazie per Lei ottenure; ed abbandonare la divota creden $z_{2}$, che risulta dalle cofe dianzi memorate averne trafmeffa i Maggiori: i quali alla pruova di lunga non dubbia fperien*: za, da fe rimofle le calamita della guerra, é de' furiofi peftilenziati morbi, le Cax reftic, molti pericoli, e la oppreffione de? Tiranni per la Divina Clemenza, mediante le fpreghiere di quefta benefica Protetrice non folo profeflaron di riconofee re, ma fi ftudiarono che di tal giufta loro riconocenza fene tramandaffe a' pofteri aut entica riprova regiftrata, per confeffione falenne ed aniverfale del grato lor fentimento, nellé pubbliche Leggi a perpetua ricordanza. Il tefte del qual Kegiltro

2 laude lora, a infieme-ad efempio ed inftruzione de' viventi Concittadini dichiarato in italiano idioma all' altro già riportato quì accoppiamo come ftà nel Lib. 1. Trattato V. degli Statuti Municipali ded tenor feguente (a)
;) Concioffache, mediante il acligiofo culto da' Trivigiani a Dio renduto nella venerazione della gloriofa di Luí Mais dre, fianfi fotratti da mohe anguftie, i) dalle difcordie cal Patriarca d' Aquileg ja, da più pericoli, e dạlla Peftilenza: ordiniamo, che in ciafcun anno nella Feftività dell' Affunzione della predetta Vergine, alla Chiefa di S. Maria Maggiore di. Trevigi nel Mefe di. Agofta $\mathfrak{G}$ faccia la obblazione fina alla fomma di lire cinquanta di depari piccoli (quale. importerebbe oggidi nelle uluali Monete Ducati cinquanta correnti) da impie"garfi parte in un Pallio, che verra porss tato, in contraffegno della Vistoria, die. n nanzi al Signor Podefta. Il rimaneate. poi dell' antidetta fomma, oltre il costax
(a) pag. 38 Ediz. 1574.

32
tar del foprafcritto. Paillio, fi fenda in torcie e candelotri, ed il medefirno Po: deftà colla fua Corte de' Confoli e degli Anziani debbane andare alla prefata: obblazione, unitamente al Maggior Configlio, e alle Scuote dell' Ari ti: ma non vengano aftretti quelli del Maggior Configlio, e dell' Arti a recar torcie-c.candele. E che la detta offerta fia convertita e debba convertirfi nel lavoro della Chiefa foprammemorata; la quale offerta perd venga in mana de' Maffari di efla Gthiefa per effere unin camente impiègata nella fabbrica della medefima. E giufto eflendo, che la gla riofa beata Vergine Maria, Madre del noftro Signor Gefucrifto e di tutti li Fedeli, venga in ogni fervigio, riverenza ied onore a tutti gli altri Santi preferita, ficcomé più fublime a tatti gli altri Santi; ne' dovendo lasciarfidi ornar co' premjla Chiefa detra di S. Maria Maggiore, al timbombo delle di cui Campane forte fonanti di ibuon matcino fi pofero in: movimento $i$ Trivigiani, e mercè I' ajure di effa-Beara Vergine Maria, ques-:
\% quefta Citta riduffero allo Stato repubblicano, pacifico, e tranquillo: deliberiamo e fermiamo, in aggiunta delle, cofe dinanzi ordinate, che oltre la predetta obblazione dell' Aver del Comun „ di Trivigi fi provveda ciafcun anno, nel\% la menzionata feftività di Agoito, la
" ti dentro e fuori di effa, e nel fuo Diftretto.," La data di quefta Legge rifale fopra il Secolo xiv. giacchè fi trova ne' codici di quel torno: e la Parte che fi dichiara venirle aggiunta, riferifce l'avvenimento, seguito nel Dicembre dellanno 1312. quando i Nobili col Popolo di Trivigi dato improvifamente all' Ar, mi , fcoffero il giogo de' Caminefi, ereftituirono alla Patria la priftina libertà: onde fplendida prova ne rifulta di cid che

34
abbiamo propofto di fopra; da tempo fuperiore ad ogni memoria, e precifamente da cinque Secoli aver i Trivigiani con predilezione onorato il Tempio di Sc Maria Maggiore, nelle occorrenze non me-. no private che Pubbliche ivi fupplichevoli. effere accorfi, ed aver di buon grado limofine offerte in fuffidio della decorofa di lui fuffiftentza.

## ARTICOLOXI.

> Protezione del Principe al Tempio fuddetzo.

A-Non dimettere cotefta lodevol pratica debbono i noftri Cittadini maggiormente animarfi per la protezione del Sovrano, la quale, ove portino il penfiero ai principi, e alle vicende di quel antichiffimo illuftre Santuaria; non poflono fperar che favorevole agli onefti ricorfi, che, impotenti effi di fupplirne alle molte indigenze, foffer aftretti di fare alla Carita e Munificezza Pubblica - Imperac. chè la fondazione di quella Chiefa, e la
prima dote conflitutale dee tiputarfi anzi pubblica che privata opera; ficcome fatte. dal foprallodato Gevardo, il quale col tie. tolo di Duca, ovvero Conte governava nel nono Secolo quefta cittal: e perchè in que' barbari tempi non cosi agevolmente potea ivi fenza una Comunita Regolare quotidiano religiofo culto introdurf, e manrenervila Ecclefiaftica uffiziatura; ne invitò egli alla cura i Monaci di Nonantola, che per efemplarita di vita, ed esattezza di monaftica disciplinay fingolarmente fiorivano. Senonchè pofcia effendo quell' infigne Badia decaduta dalla primitiva offervanza, e ridotta in Commenda, partecipo di quel fuo declinamento, ficcome pertinezza di lei, ance quefta Chiefa di S. Maria Maggiore; onde avendo la Città noftra ogni fuo ftudio pofto a rilevar: la, ritrovd nell' autorita e Clemenza del Principe il neceffario valido ajuto ad efa fettuarne il pio difegno. Quindi con fom ma contentezza de' Cittadini, come abbian narrato, per opera de' predetti Canonici Regolari ben tofto fi vide non folo. rifiorirvi l'efercizio efemplare degli ufizj C 2

EC-

## 36

Ecclefiaftici, e la diligente amminiftrazio ne de' Parrocchiali doveri; ma rifarcito e nobilitatone ancora l' Edifizio: nel che quanto abbia la Pieta Pubblica incoraggiato il fervore de'Cittadini, appare dal. la figura del Lione, Infegna della Sereniffima Veneta Reppubblica, in marmo fcolpita, che fopra la Porta Maggiore di effa Chiefa tuttora efifte; ficcome pure dalla fottopoltane Inforizione ove leggefi;

## AEDES VIRGINI SACRAE PRIVS hVMILES VETVSTASQUE

ad has moles
INGENHO ET CVRA JACOBI MAVROGENQ $\therefore$ TARVISII PRAETORIS PRAEFECTIQUE JUSTISS. REDAGTAE SUNT ANNO SALVTIS MCCCCLXXIV.
i La continuazione inoltre della pia liberalita, del Sovrano in favore del medefimo Sagro Luogo ci appalefa queft' altra Memoria del Secolo fuffeguente fcritta in

Lapida commeffa nel muro del campanila

## ARCIS NOSTRAE TVTELAE

 INDVLGENTIA SACRI SENATVS EX PVBLICO CONCESSVLOCUS OB FIDEM INCOMPARAB:<br>CANONICORVM D. SALVATORIS

JAC. TRIVISANO PRAETORE.PROCVRANTE M. D VI. ...

Finalmente avendo i Canonioi nello sloggiare da quel monaftero l'anno 177 r. feco trafportate in Venezia le argenteric con altre suppellettili ad ulo e fornitura maffime della capella ed Altare della S. Vergine; alle fupplichevoli richiefte de' Parrocchiani e della Citta, il Principe ordind graziofamente che foffero tolto reftiruite.

Coll' appoggio della Podefta Secolare cofpird a promovere $i$ vantaggi del noftro Santuario il favore de' Prelati Ecclefiaftio ci, che gli prefentaron doni, el'arrichirono di fpirituali grazie; delle quali balterk qui rammemorare la plenaria perpetua Indulgenza conceduta li due Dicembre dell".

$$
\text { C } 3
$$

38
anno 1691. con Bolla dal fommo Pontefice Innocenzio XII (a) a tutti quelli, che veramente pentiti, confeffati e comunicati vifiteranno la: Chiefa di S. Maria Maggiore di Trivigi ne'feltivi giorni dell ${ }^{*}$ Annunziazione, della Salita al Cielo, e della Nativita di Noftra Signora, porgendo le mani ajutatrici con qualche limofina al fuo mantenimento.

## ARTICOLO XI.

## Grazie ivi col intervento di

 Maria Vergine ottenute.T Sarebbe di certo biafimevol mancanza, nè fenza difonor di Trivigi, che veniffero meno le fomminittrazioni neceffarie al buon mantenimento ed al culto di un Tempio rifpettatiffimo Yempre in quefta Cità , che di tanti Benefizj quivi fu da Dro favorita, mediante la interceffione della purifima di Lui mifericordiofa Madre. Potrebbe di rali grazie lune go
(a) Origine ec. Pag. 62, -
go catalogo quì produrf; ma con foperchia ripetizione, troppo effendo palef1 veramente per la noftra propria fperienza, come per le appefe Tavolette voti$v e$, e per la narrazione di pid Scrittori eziandio pubblicate (a) colle Stampe. Un folo pertanto baftera che fe ne riferifca, della di cui certezza non è lecito dubitare, dacchè lo autenticd il Sommo Pontefice nella Bolla di Canonizzazione feguita l'anno 7766 del Santo Girolamo Miani; colle parole della qual Bolla volga rizzate giova qui'l riportarlo. "Aveva m egli ( il Miani ) imbevuti elevati "f firiti o dalla Natura, o dai Mag-力 giori, e percid parve atto a guardaC 4 \#re
(a) Miracoli più fegnalati fattil dal Grande Iddio per intercesfione di Maria Vergine ec. paccolit da D. Bernardino Guidoni Padovano Canonico Regolare ec. Trigi appreffo il Deusbino 1597 in 8. Origine della Miracolofa lmmagine di S. Maria Maggiore ec. Scritta da D. Giambattifa Guerra ec. in Venezia 1697. Appreffo il Poleti in 12.' Notizie Iftoriche delle Apparizie ni, e delie lmmagini piu celebri di Maria Vergine Dantissima ec..in Kenezia 176s. preffo. Antonio Zat5a in 12. pag. 139.

## 40

 feroce, ammansato dalla fciagura, e della inftabilita delle umane cofe inftrutto, fece ricorfo alla maffima, dopo Ge\#sù, noftra Speranza, la Vergine d'Iddio "Genitrice; e si obbligd con Voto di vi\# fitare in santa e divota guifa una Chie"fa celebratiffima ad Effa nella Città di 3) Trivigi facrata, fe in tanto pericolo \# fperimentaffe il poffente di Lei ajuto. Le accefe affettuofe preci efaudi la Ma* 3) dre di Mifericordia, e colle fue fteffe 3) mani Ella i legami a Lui difciolfe, e
## 3)

 la Vergine a Lui renduta \#.11 potentofo avvenimento, ed i molti duri ferri, fra quali avvinto, e deftituto d'ogni umano foccorfo giaceva il B. Girolamo in fondo all'orrida Torre di Caftelnuovo, Fortezza preffo il Borgo di Que:

42
Quero, ne: Monti Tarvifani fituata; da Lui medefimo recati e depolti appiè dell', Altare della pietofa fua Liberatrice nell atto di ringraziarla e fciogliere il Voto? dichiarano quefte parole fcritte fulla Caf ${ }^{-}$ fetta di lor cuftodia.

## haEc poenalia vincula in quibus B. HIER. AEMILIANUS

## OLIM FVERAT CONSTRICTVS

A DEIPARAQUEVIRGINE FVERAT, ABDCTVS
QUAE DVDVM VENERATIONI PUBLICAE
SUB ORGANIS EXPGSITA FUERANT
DEMVM, TVTIORI. CONSILIO INTER SACRAM HANC
ET PRETIOSAM SVPELLECTILEM
nEPOSLTA ASSERVANTVR PILASCILICET MARMOREA FERREO COKLARI INIVNTA ET ALIA FRAGMENTA FERREA INTER SE GATENATA PARTIM IPARTIM DISIVNCTA
VSQVE AD VIGINTIQVINQUE.
Tutti gli' indicati monumenti venerabi
li del prodigio dianzi defcritto ripolti da prima in una Nicchia fotto l'Organo, in cui teneanfi le preziofe Suppellettili e le piu care; finalmente al tempo della Bear tificazione di Lui, che la gran Vergine degnd di tanto favore, fi collocarono lall' Altare di S. Antonio, dove ferbafi col dovut' onore.

## ARTICOLO. XIII.

Concbiufione, ed Avertimento a' Divori di Maria.

T A ricordanza delle cofe con fuccinta verace nartazione finora efpofte avviverà certamente nei cuori de'noftri concittadini la divozione più tenera e grata verfo la infigne loro benefattrice Vergine Maria; e rifveglierk in effl forte premura che 12 maggior Chiefa $e$ vetultiffima qui eretta in fua memoria, e dalle grazie per Lei ottenute illuftrata, non che abbia negletta e fqualida giammai a vederfi, tuttora in florida condizione fuffifta, $\mathbf{e}$ venga condecentemente ufficiata.

## 44

Rimane adunque, che avivertaño di onorare la piu Santa di tutte-le Creature con fanto e ragionevole offequio, che poffa renderle accettevole il culto e le preci lore; nè incorrano mai nel perniciofo inganno, e prefunzione vaniffima, foffe per gradir Ella qualunque pratiche divote, Voti, offerte o preghiere, che fele indirizzaffero da quelli che non hanno a cuore di piacere al fuo Divino Figliuolo cell'intero volonterofo adempimento de' propj doveridalla Criftiana Legge prefcritti. Troppo vidente cid rifulta ugualmente dai lumi dalla umana Ragione, che (a) dagli oracoli della Divina Incarnata Sapienza Gefucrifto il Signor e Maeftro noftro; i quali $1 e$ prerogative fingulari della fteffa Vergine fua diletta Madre derivano dalla pronta di Lei ubbidienza e fedelta in afcoltare cuftodire la parola d'Iddio: e dello. Ateffo incomunicabile Privilegio di effergli Madre afficurano partecipare in alcun modo ancor noi, fe adenmpiamo la volontà dell'eterno di Lui Padre. Saprai qua-
(a) Luc, XI, 28. Matth, XIL. 50 , ci fa notare (a), ", che fe il Signore " quanda fenti dirfi da quella pia femina beata il ventre che ti:ports, e beate le Boppe che ti allattarono, ha egli replic̣àto; anzi, beati quelli che odono la Divina Parola e la offervarso; Lui aver in tal modo rifpofto, non gia perchd non curaffe lafua Madre, ma per darne a conofcere, che niuna utilità il Nome \#, di Madre le avrebbe apportato, qualora non foffe fata eccelente nella virtù, e nella Fede., S. Agoftino (b)!fi, milmente fcrive, che, il Signore magni" fied la Vergine, perchè del Padre di Eui efegul la volonta, non perchè larcaroe di Lei generd la fua oarne., g Laonde maleo meno Ella terrebbe in pregio alcuna Pieta che non abbia per bafe il Divin timore comprovato colla ubbidienza della Legge; nè gioverà il nome di fuoi Figliuoli e Divoti - 2 ehi mancaffe di raffrenar le fue mal regolate paffioni, e non conduceffe una vir
(a) in Joan II: Hom. XX. circa fiñ.-
(b) Joan Capo 11 Tract. X. 3.
vita del tutto criftiana; poichè, foggiu gne: il lodato S. Giangrifoftomo, sy in , ${ }^{\text {n }}$ neffun'altra cofa fuorchè nella propria , virtù, dopo. la Grazia di Dro; dee $^{\text {D }}$ ,y chicchefia fperar di falvarfio $\Rightarrow$ E. cersamente la Divozione vera e viva, (per infegnamento di S. Francefco di Sales Maeftro della: Vita Divota (a) pre, fupone l' Amor di Dio; coficchè clla , non è altra cofa, falvo un vero Amor \% di Dro, ne tuttavia un amor mediocre \# che ne dia forza folamente di operar. \% bene; ma quando eè un Amore giunto "al grado di farci ben operare diligen\#temente, con frequenza e prontezza; " allora fi nomina Divozione.," Perd chi non ama. Dio, ed offerva in confegueiza i fuoi comamdamenti, non è mai Diviato, nd per tale pud riconofcerlo, oaccettarne gli offequi la inomacolata divina Madre; la quale, anzi quafi la voleffimo partecipe de' noftri peccati; s'irritarebbe, Io perfiften do in alcuno di quefti, afpiraflimo a godere il fuo Padrocinio.

Pre
(2) Incroduct e la Vic Devote cbap. I,

Preghiamo dunque e onoriamo la ${ }^{47}$ Rea gina del cielo e della Terra co' piu affettuofi e riverenti omaggi, e promoviamone il culto, fpezialmente in quefto fuo venerando Tempio della Madonna Grande, pieni di fiducia nella pietofa fua interceffione; ma nan ci efca della mente e del cuore, che la intera offervanza de? Divini Camandamenti è condizione indif: penfabile a rendercela propizia. Unde qualunque volta la invochiamo, perche implori per noi grazie dal Signore, figuriamoci di fentirla rifponderne, come gia nelle Nozze (a) di Cana, fatte tutto cid cb' $e^{\prime}$ vi dice nel fuo Vangelo; e animiamoci cogli efempj delle ammirabili sue virtu', nella imitazione delle quali troveremo una ficura guida di piacere a Dro, e ci meriteremo il poffente ajuto delle preghiere di Lei per correre dirittamente la via de' Divini Comandamenti: poichè ne ammonifce il cotanto della Santa Vergine divoto S. Barnardo (b) che ,, per impe-
(a) Joan. II. 5 .
(b) Hom. II sup Mifus ut impetres ejus orationis sufragia, ne deferas converfationis exemplum.

48
;) trar il faffraggio della fua örazione non , abbandoniamo l'efempio della vita che " ha Ella condotta. ",

A fine pertanto di agevolare una si us tile imitazione, ci fiamo avvifati di proporre nella feconda Parte della prefente Operetta diverfe Preci a forma di Meditazioni, con alcune Pratiche di approvara Divozione relative a' Mifterj e alle princio pali Feftività di Maria Santiffima; trafportandole nell' Italiano Idioma dal Francefe, in cui le ha il dotto e pio Ecclen fiaftico Autore ariginalmente compilate.

## IL FINE

Della prima Parte.

## EARTE

PARTE SECOND, $A^{49}$ ARTICOLOI.
-f: Preci a farma Di Meditazioni
$\because \quad \therefore \quad$ SOPRA LE RRY NCIPALI
Festivita' pi Maria santissima
¿ Per lat Fefta del Concepimento della Immpcolata Vergine Maria.

PREGHIERA.
TO vi adoro, Iddio Onnipotente, creatore det Gielo e della terra, nella produzione di quefta nuova Creatura, che voi traete oggi dal piente per innalzarla un giorno a tal Dignita che', fotto di Gefucriito, null' ha di uguale nel Cielo o fopra la terra. Voi cominciate in effa ad efeguire nel tempo gli eterni voftri disegni per la riparazione del Mondo. Voi la fatre apparire, come il crefpufcolo: del Sole di Giuftizia; il quale dee ben tofto levarfi ful noftro orizonte per rifchiarare i noftri Cuori. Voi la gittate fopra la terra, come il
$\$ 0$
primo reme dellar flute che vi venite ad operare, mediante it voftro Figliuo-
lo venero con profondo rifpetto tutti li Doni frazordinary de quali a dete riempiuta la fua Animä per fapne una Santa $d^{y}$ un ordine affatto fingolare, er tuito privilegiato. Chi li pud dire, o Signore, chi li puod comprendere, Poiche a Voi non è piacciute di rivelarli aHa voftra.Chiefa, ed il teforo di tutte le Grazie rinchiufo nel feno di Maria non fara giammai ben conofciato fe non da voi folo?

Ma:chi pud dubitare, che Quellag fà quale avete deftinataj ad una Dignita che lupera qualunque intendimento; non frate ftata eziandio preparata con tali Grazie, che niuna creatura pué conceplite? Senza voler penetrare iffgreti della vaftra condotta Topra di Effa, o delle voltre operazioni nell' Anima fua, io le onoro con tutta la gioja e la riconoscenza del mio cuore; e venero particolarmente il primo momento della vita di quefta Crearura; che il Mondo afpettava dopo quatromille anni; ech'è deftinata per dare un Corpo
po al fuo Dio, un Salvatore agli nomi-
 Io fó, ch Ella è un Cieló, dave $_{c}$ il Dio della gloria niaficofto nelidonoftra carne dee far it fuo primo foggiorno, tun nuoval Paradifo rerreftre, che voi prepara: te al novetlo Adamo, un Santuario in cui. la Vittima delta noftra Salute dee fare la fux prima obblazione, iund Sorgente viva d'outde nafcer deella Benedizione di tutte le Nazioni della Terra; écià a me bafta per tomprenders; ch'EHa debba'effér elevata Sopras tutur il Creatog: eaz gionevolmente aver Vioi voluloch':Efa per miracolo foffe conceputa da una Donna fterile. Imperciocchè bifognava che la Grazia più della Natura bel nafcimento di Lei aveffe parte, onde Quella, ch': zutta create per Gesucrifto, e della quale il concepimento e comprefo siel dilegro della Incarnazione dell' unico vootro Fie gliuolos non veniffe ad Mondo fe non per un effetto della voftra Poffanza.

Bemederto fia dunque: il preziofa mamento che wi day Mergine incomparabile, a noi; quel plomento: ahe incomincia a

## 52

ravivar le noftre Speranze, il momento in cui Quello, che dovevate partorire un giorno, s' è: fatto voftro Salvatore prima di effere voltro Figliublo.

Fate, o la più Santa di tutte le Crega ture, che onorando le ptimizie della Grazia di Gefucrifto in Voi, io trovi anco in Voi una poffente Protezione contro il peccato: ch'ioriguardi con mia confufione Id Stato in cui fui conoeputo di oppofizione a Dra, e tutte le confeguenze deplorabili che il primo peccato ha in me prodotter:ch'io penfilsancora frequentemente a qual momento felice, nel quale la :mifericordia del mio Dio. e la. Grazia del voftro Figliuolo mi hanno liberato dalla fervitu del peccato, e dall' eterna dannazione. Se non che la fedelta perfetra; colla quale Voi avete confervata la Grazia della voftra prima Santificazione, e. che la fè in Voi crefcere tutto il tempo della voftra vita; quanto mi fa prender d' orrore della dimenticanza, nella quale fon io vivuro si lungamente della grazia del mio Battefimo, e delle mie infedelta, che hanno fuffocata, 0 indebolita in

## 53

In me quefta Divina Semente; che da* vrebbe portare cosl abbondanti frutta di Santital:-

Ottenetemi, Vergine fedele, la gra: zia di rifarcire cotefta perdita; o indebolimento, per mezzo di una vera Penitená za, la quale mi faccia pervenire al porto della beata eternita. Cosi fia.:

## PRATICHE

I Quantunque la Santa vergine, ficcome da Dro elletta e deftinata di tutta 1 ' eternita per effer la Madre del suo Figliuolo e per effer Santa, doveffe infallantemente venir al Mondo; egli nondimeno ha voluto, che i Genitori di Lei l' aveffer ottenuta colle loro preghiere, e fofs' Ella il frutto de' Santi lor defiderj e delle buone Opere loro, non meno che della Mifericordia di Lui. E' quefto $\mathrm{nn}^{\prime}$ efempio che infegn' ai Padri ed alle Ma* dri, al diffetto dell' Orazione dover eglino attribuire lovente o la fterilith, di cui fi lagnano, o la infelice fecondita di cui non piangono forfe abbaftanza; e che tal-

[^2]
## 54

volca viene a dar loro de Figliuoli, i quali muojono nella maledizione in cui fo no nati, ovveroche vivono e muojono nel peccato.
2. Ella è una Grazia ftraordinaria.nella Santa Vergine fe l'ufo della ragione le fü antecipato, ma la fedeltà di Lei nel confegrare a Dio il prime ufo che fu capace di fare dell' Effere fuo, della fua vita del fro Spirito e della fua volontà, coll ${ }^{\circ}$ adorarlo qual fuo Creatore, ringraziarlo de' doni fuoi naturali e: foprannaturali; e formare il difegno di ogni cofa riferire alla Gloria di Lui; quefto è un' efempio che potrebbe feguirfi, ed è poco feguito Imperciocchè chi pud dire d'effer ftato fedele a' proprj doveri, fubito che l'ha potuto? Chi pensa d'umiliarfene? chi fene accufa? chi ne fa penitenza? Chi quanto pud vi rimedia?
3. Non fi riflete baftantemente allo Stato in cui fummo conceputi, nè fi comprende affai quanto fiano profonde le piaghe, che il peccato tha fatto nel noftro cuore, e in tutta la noftra natura: la Grazia del Batefimo cancella i peccati per i me-

## 55

mériti di Gefucrifo, me ella pon guarifce sl tofto d'uomo dalle debolezze, e dalte corrote ipclinaqioni ch' creditd d'Adamo. Quefta è ung occupazione di tutra la vita che ci fu data per combatrerle, e per infievolirle colla orazione, colla vigilanza, colla mortificaziane da' fenfi, e coñ tutte $l^{\prime}$ opere puone.
4. L'orgoglio; e la inpurità fono li due più lagrimevoli effetti della corruzione di noftra Natura, e le due forgenti pị̆ ge. nerali de' noftri peccati, La umilràs e la purezza fono all' oppofto le due virtu che più rifplendettero nella Santa Vergine; e ficcome Iddio concede ai Santi nel Cielo. un potẹte proporzionato alle Grazie ch'ebbera: fulla Terra; motivo abbiamo di credere, che la Santa Vergine a adopera più volentieri appreffo il fuo Divino Figliuolo per imperrar la Grazia di quefte due Virtù che per ottenerne alcun'altra: ed effere le anime pure ed umili a Lei le più grate, e delle quali con maggior genio e contento Ella piglia la protezione. Bifogna principalmente con quef. tie virtù ftudiar di piacerle, e di farfíco-
$5 \%$
noscere fúoi veri Servitori e Figliudia B $^{--}$ 5. Convien riobrrete alla Santa.Vergine a tal efféto, ma convien ticordarf, ch ${ }^{\circ} \mathrm{eg}$ hit è un tentar Iddio, e un burlarfidella Sańd ta fua Madre il non titirarfi dalle occa froni, principalmenté d'impurità; o di efo porvifi nello fteffo tempo in cui s'impor'" tuna la Santa Vergine, perche ci otreni ga dal Figliuol fio quefte Grazie. Vopo e che la bocca, la mano edil cuore paffing d' intelligenza, efi affatichino d'accordo; ciod a dire che il cuore defideri fincefai mente di ottenere cio che dimanda la boct ca; e che la penitenza, l'elemofne, le pie lezioni, la fuga de'cattivi compagni, e le altre opere buone foftengano la Orazione; e rendan ceftimonianza della fineerita dez defiderj del cuore:
6. Cio che in noi cortisponde alka pris ma grazia ricevurta dalla Santa Vergine; fi è la Grazia del noftro Battefimo; Grazia preziofa e ineftimabile, alla quale non penfiamo abbaftanza. Penfiamo adunque oggi feriamente e ficongiuriamo la Madredi Dro; che degnifi di fare inftanza preffo al fuo Divino Figliuolo per la rinnovazione di

## 54゙

queffa Grazia in noi, e per la fedelta in ifdanfar tutto quello che vi fi oppone; e di foftenerci fempre, ficchè le azioni tutte della noftra vita debbano corrifpondere a cotefta prima Grazia.-
$\because \quad$ AR-TICOLO. II.

- ... Per la: Fefta della Nativita dstla Santiffima Vergine:


## Preghiera

TO vi adoro, mioDro, nel nafcimento di quefta nuova Creatura, che Voi date al Mondo in quefto Di, e fate appatire fra tutti li Figliuoli di Adamo, come un Giglio tra le fpine, mediante la Santita che diftinguono il nafcimento diLei dalla nafcita in peccato di rutti-gli nomini, che naficono voftri nemici e fogdetti alla voftra collera.

Voi l' avevate promeffa, o mio Dio, cotefta nuova Crearura, nella quale a rifplendere incomincia la feeranza de'peccatori; e la nimicizia che aveite pofta fra ques.

58
quefta Donima e'll Serpente principia ad apparire nell'entraja di Lei al Mondo, ed e quafi il preludio della vittoria, che il fuo Figliuolo dee un giorno riportare fulle potenze infernali.

Siate lodato, e benedetto, grande Iddio, della fcelta che; avețe fatta di MAria per una prerogativa cotanto fingolare; e ruttte le Grazie e mifericordie onde l'avete prevenuta, vi lodino e glorifichino eternamente.

Siate voi medefima benedetta, o Banbina donata dal Cielo per la falvezza della Terra, e vi falutino le creature turte da quefto momento comf piena di Grazia e riempiuta dello Spirito-Saṇto. Attefoch il yoftro cupre nato appena, è pondimeno il :cuore più ripieno della Santità di Dı́O, che fino al prefente fia Itato nella Natutura. Lo Spirito del Signore, che lo lạ. vora per farne il Tempio della Sapienza eterna, con anticipazione fa di effo la Ingmagine la più viva di tutte le Virtù, delle quali quefta Sapienza incarnata effer dee il vero modella: e fina al moment che quello Spirito dorabile formerà del vol-

## 59

voftro Sangue Virginale un Corpo al Figlimolo di Dro medefimo, Egli non cesferk di verfar in Voi quotidianamente nuové grazic, e nuova Santita, onde rendervi nell' Anim2, e nel Corpo degno Albergo dell' Onnipotente.

Ma cotanti tefori fono al mondo nafcofti. Lo Spirito-Santo che regola tutte le circoftanze del voftro nafcimento, e i primi momenti di una vita si preziofa, ne fa portare a VQi dei tratti della umilad in cui. Gefucrifto dee nafcere un giorno da Voi. Difatto la nafcita voftra non effendo che una confeguenea della fua me' difegni di Dıo, convien ch'ella la onori, e rapprefenti in alcuna cofa l'annichilamento col quale verra egli al mondo, $\mathrm{e}^{\mathbf{c} \mathrm{ch}^{\text { }}}$ effer dee il fondo di tutti li fuci mifteri, e di tutta la vita fua.

Io vi onoro dunque, o Vergine fanta, nafcente al mondo, ma fconofciut'al mont do; nella famiglia la più Santa e la più augufta che foffe fopra la Terra, ma-fcas duta delfuo chiarore e dellafua grandezza; nafcente per miracolo ma. per un miraco: 10. nafcofto; nafcente coll' anima piena di
$6{ }^{\circ}$
grazié e di prerogative ftraotdinarie; ma coperterdalle debolezze ordinarie del corpo; deftinata fin d'allora ad effer la Madre di Dro, ma foggett' ancora alle miferie de' figliugli di Adamb.

Che gli uomini apprendano da quefta condotta di Dio fopra di Voi, e dalle difpolizioni conformi ch'ei mette nel voftro cuore, a non far verun calo di tutti glí avvantaggi efteriori; a difprezzare tutto cio' che li folleva fópra gli. altri nella lor nafcita; a nafconder le grazic e i doni di Dro per un verace amor della umilià di Gefucrifto; a non diftinguerfi dagl'altri fenza neceffita, ed a fare infinitamente piu ftima della grazia di appartener a Gefucrifto :per il nafcimento fánto e Spirituale che ricevono nel Battefimo (dove noi fiamo conceputi per lo fuo Spirito, e formati, a dir cosi, del fuo fangue) di quello che d'ogni Splendore e Grandezza del Mondo: acciocchè mediante la Grazia del voltro Figliuolo, e colla voltra poffente interceflone, noi meritiamo di confervar fulla Terra lo fpirito della noltr' adozione; e in virtu di quelto nafcinento divino ri-
cevere in Cielo:la eredita di Figlinoli di Dio per la eternita beata. Cosi fia.

## PRATICHE.

1. Non fi parla nella Scrittura del nafcimento della Santa Vergine; o ne' primi Scrittori della Chiesa. Se lla Genealogia di Lei troviamo in S. Iuça, non è che fotto il nome di S. Giufeppe, e rapporto a Gefucrifto, la çui Nafcita dalla Stirpe di David fi doveal yerificare a fine di provar il compimento delle Profezic. Quefto fervo a confondere la vanita degl yomini nalle loro Genealogie, e per infegnarci a diment ticar tutto ciọ che nai fiam $\cdot$ per Adamo, ed a non ricordarci fe non quetlo fiamo per Gefucrifto, il nuovo Adamo. Noi col mezzo del Battefimo paffiamo dalla:famiglia del primo in quella del Secando; e tutto ciò che fperiamo nella Eternita non è fondato fe non fopra il nafcimento che da quefto abbiam ricevuto. Ella è dunque per un Criftiano eftrema follia, l'oftiparfí nel valutar una nobiltà, come fovente accade; non paffata in lui che per mezzo d'im-

62
d'impuro máfimento; il quale hori fi comunica se non-col peccato, e perir dee col mondo di Adamo.
2. Li poveri per do contrario, e le persone di baffo natale, non fene vergognino, ne abbianne confufóne, Ci © che di vergognofo è veramente nella nafcita gig e il peccato; il qual è comme 'ai grandi ed ai piccioli, á ricohi ed ai poveri. Debbion di quefto gli uni e gli alti porcar confufione dibanzi aDio, e quefto pur dee renderli umili agli oochi degli uomio ni

30: Santa Vergine nơn fie giammai prevaluta dellá propria Nobiltà, ell' anzi ne: ha fempre ramata la ofcurita, e to fcadimento; Iddio cosi aveva ordinato e difpofto per fervir alla nascita di Gefucrifo; che ufcir dovendo dalla Seirpe di David, e det Re di Giuda, nonpertanto aveva da nafcere: fconofciuto per isfuggire il furor di Etode; e per offervar in tatto le leggi dell annichilamento che il fuo Padre gli aveva impofo. La Sańa Vergine doveraci aver parte, onde: faffomigliare al Figliuol fuo; Ella ento con gioja in quef'
queft ondine del Cielo factifte: giudicando con Móle, ikquale non volle paffare per Nipote di Faraone, che l'annichilamento e"la poverta di: Gefut crifto è unteforo piu igrande ditutte : ls ricchezze dell' Egitto, e di tutta la glot ráa del mondo.
$\because$ 4. La vita de' Figliuoli di Adamo qu* and' entràno nel mondo, confifte rutza ne' loro fenfi; ed hanno uno fpirito e un cuore; quafi hoin gli: aveflero. Se erediamo a qualche Santo, ebbe la Vergine anticipas tamente l'ufo della ragione e idelia fua volonta, od ha impiegata quefta liberth in donarfi a DIO, 2 diltacafi dalle cofe fenfibili che la circondavano ed a rendere al fuo Creatore tutti: li do veri d'una Creatura fedele. Pudieftimarfi Eh' Ella dicefle allora internamente cio che S. Paolo c' infegna che Gefucrilto diffe al fuo Padee : all entrar nel mondo: : vengo, mio Dro, per fare la volonta vó Stra, e tutto quello che avete ordinato di me nel Libro della voftra Sapienza. Quello che non potemmo fare venendo al mondo, quello che fatto non abbiamo quan.

64
quando fam entrati nell'ufo della ragione e della noftra volonta, convien ch'il facciamo almeno in tutto il reftante della vita, e' principalments alle occafioni ove fi tratta di preferir la Volonta Divir na alla noftra propria. Dobbiam ricordar? ci, che avremo dovuto dir entrando nel mando: vengo al mondo, mia Iddio, per Voler voftro, e per adempiere unicamen: te quefto Volere. E quantunque non $l^{\prime}$ abbiam desto, non lafcia tuttavia di efler vero, che cotefto Voler adorabile fi è la Regola di tatto il Viver noftro, e che dobbiamo fudiarlo e feguirlo in ogni no. ftr' azione.
5. Sia pertanto la noftra divozione parcicolare in quefta Ottava di esaminar nelle piùminute cofe che vorrem fare, fe ciò vuole Iddio da noi, e domandiamo al noftro Signore per la interceffioue delfa Sante fuz Madre che ci renda fe: deli a operar sempre ed iu tutto fecondo quefto principio.

## 65

## ARTICOEO III:

## Per la Fafta della Prefentazione

 della Santa: Vergine
## Preghierta

Anta Vergine, Madre di Dro, Tempio del Signore; modello ineomparabile delle Anime a Dio confegrate, io vi onoro in quefto Santo giorno, e venero tutto quello che lo Spirito Santo ci hat operato nel voftro cuore, e quello che it cuor voftro ha operato verfo Dio per confegnarvi alla fovrana di Lui Máefta in una maniera degna della fua grandezza, $e$ del voftro Amore. Perocchè io berf comprendo, ciò che oggi è alla pietà de' Fedeli efpofto, non effere fe non la figura di quello $f i$ è fatto nell'interno detla voftr' Anima, e della offerta che Voi gli avete fatta per fempre.

Se fino dalla voftra infanzia Voi fiete ftata feperata dal Mondo, per effer a! Tempio prefentata, e depofitata in cotefto fanto Luogo di confegrazione, e di SaE gri-
grifizio; fu cid per indicarne che il Mondo non era degno di Voi, e che il folo Tempio del vero Dro, cioe la cofa più augufta che foffe fopra la Terra; non era fenon una figura del voftro Seno verginale, ch' effer dovez il Temipio, e più che il Tempio, del Figliuolo di Dio incarnato. Quefta eterna comfegrazione non era fe non la immagine, ovvero il Corpo del Sagrifizio il più interno, e il più Santon che foffe tato fin allora offerco a Dio onnipotente. Voi fate in quefto momento. agli occhi degl' uomini ciò che fempre avete fatto agli occhi di Dio, dall' incominciamento primo della voftra Santa Vita. Adunque, o Santa Vergine, io vi rive: sifco nella vera prefentazione voftra, nella obblazione del voftro cuore, nella quale avete fatto per ifpirito di poverta un Sagrifizio di tutti li beni, e di tutte le fperanze della Terra, a Lui che dovea donarvi ogni cofa col darvi il fuo Figliuolo; nella quale, mediante it Voto di Virginita, offrifte il voftro Corpo a Quello, che fene voleva formar uno del voftro Sangue; e nella quale vi fiete pofta fotto

## 67

fotto l' autorita de' Miniftri del Tempio affine di confegrar il Voler voftro, ed il cuore allo Spirito, che fino d'allora il riempiva, e volea farne il Suggetto delle fue più divine operazioni.

Cosl, o Maria voi gettate i fondamenti dell'ordine verginale e della confegrazion religiofa; e date il primo efempio di una vita celefte tutta ed angelica: he quale fantifica la Terra, e popola il Cielo, e forma di tutti quelli che l' abbracciano, e vi fono fedeli, tante Vittime fotto gli aufpizj voftri confegrate allo Spofo delle Vergini:

Quante grazie! Quanta Santità! Quanta Keligione in quel, cuore al momento di quella confegrazione! Quanto fprezzo del Mondo, e de' fuoi tefori, e quanto amor per Iddio! Quale umiltà quale ubbidienza! Quale puriàa! Quale fame e qual fete della perfezione, a cui Dıo vi chiama!

Segua io il voftro Efempio, Vergine Santa, entr'io nel voftro Spirito e nelle voftre difpofizioni; abbia io parte, col mezzo della interceffion voftra, nelle Grazie, E 2
onde Voi fofte riempiuta in quefto fanto giorno. Prefentatemi e donatemi al voftro Figliuolo, acciocchè mi offra egli e doni al fuo Padre; ed io mi doni, e confagri me fteffo a Lui con tutto il mio cuore. . Entr' io quefto giorno in una confufion falutare, ed in una vera umiliazione delle mie infedeltà, delle mie ingratitudini, e di tutti li peccati che ho commeffi contro i doveri del mio ftato, e contro la Santita della mia confegrazione; ed incominci veramente a fervir Dio fulla terra, quanto fi eftendono tutte le mie obbliga? zioni: onde al di della mia morte poffa venir prefentato nel Tenpio della fua Gloria, e ivi adorarlo. con Voi per tutta l' eternita. così fia.

## PRATICHE

La Fefta della confegrazione della Santa Verglne a Dio, effer dee a tutte le perfone che gli fon confegrate di una maniera o di un'altra, una occafione di rinuovarfi nello fpirito della Confegrazione loro, e nella fedeltade ai doveri che ci corrifpondono.

1. Il Padri una Confegrazione, ed è infatti ai più religiofa, la più indifpenfabile, e lla più divina di tutte le Conlegrazioni; dopo quella dell' Uomo-Dio. Perciocchè un Criftiano è un Religioso della Religione di Gefucrifto, unico inftitutore e fondator dell'.Ordine de'Critiani la Chiefa e il fuo chioftro, l'Evangelio la fua Regola; Gefucrifto il fuo Abito; il Battefimo la fua Profeffione; i voti ch' egli vi fa, fono di attaccarfi a Gefucrifto, e alle fue Maffime, d'immitarlo in tutta la fua Vita, e confegrargli'l fuo cuore fenza riferbo;il Tempio dove fi fa quefta confegrazione, fi è Gefucrifto medefimo, il vero Tempio della Divinita in cui tutti fiamo innettati, incorporati e fantificati per lo Battefie fimo, Rinoviamoci adunque tutti nello fpirito della Profeflione folerine, onde ci fiamo dedicati, donati, e confegrati al noftro Iddio nel Battefimo; ficcome dicé il catechifmo del concilio di Trento, ed affatichiamoci di renderne più fedeli a compiere:squefto voto primitiva, effenziale, capitale; ed il maggior di tuttia conforme alla efpreffione di S. Agoftino.

70
2. Quelli che oltre quefta confegrazion generale, fono ancora coufegrati a Dro per una Profeffione particolare, per voti Templici, e per una vita ritirata di mezzo al Mondo, ed offervano la lodevole ulanza di rinnovare $1 n$ quelto fanto gior* no la Confegrazione laro e lor voti; debbouo refaminar motivi che gl' induffero ad abbracciar quello Stato: attefochè non l'hanna dovuto fare: fe non per Iddio, e fe avvegonfi di averlo fatto per oggetti umani, e per la confiderazione del. da carne e del fangue, convien ch'egli ne radrizzino la intenzione, e purifichino; la entrata loro in detto Stato, da tutto cid chénon è dello Spirito di Dro; umilian. dofi, diftaccandofene, finalmente donando. fi, almeno in prefente, a Dio per lo: iteffoliddio z: Siccome fon eglino più efpofti al mondo a alle infidie di lui, di qello ne fiano li difefi da una Religion regolata; costobbligati fona a più diffidarfi det Mondo, ed a vegliare fopra fe feffi, e fulle occafioni alle quali.ft trovano efpofti.. Non: debbon gia immaginare che per averf la propria liberca riferbata, dimorando nel
mondo, fia loro permeffo di farne l' ufo ch'ei vorranno, Concioffacchè avendo if fteffi confegrato a Dio, it lor tempo, la liberta loro; e quanto da effa dipende, debbono eftimar cofa confegrata; di cui tatto l'ufo ha da effere Santo, e per Id. dio.
-3. Quanto alle Perfone confegrate a Dio nella Religione, com elle hanno una relazion pidu fpeziale alla Santa Vergine, Peparata ${ }^{\text {dal mondo }}$ mitirata nel Tempió «i. Dio; cosi debbon aver maggior cura dimitarlánella fua Confegrazione, é nel Sigrifizio of'effa gli fece di ogni cola. Rinnoweliando odunque ifmoi Voti, elle debr bow ben conprendere, che dopo axer promeffo a: DIo follennemente di vivere nela Poviertíy nella Úbbidienza, e nellà Geffitd; quefta promeffa toglie loro affatto 1a Iberth di poffedere in particolare qualungue cofa; di farne da fe difpofizione verina, nè di operar checheffia contrario alla caltitak; ugual effendo l'impegto con. trato rigutardo : a quefte tre virtu in tagione dilvoto; benche fia piu grande il peccao in femedefimo altultima oppolto;

72
che alle. due altre. 2. Quatora ci frano mitigazioni autorizzate dalla Chiefa, rifpetto ad alcune pratiche della Regola; pon cene ponno effere quanto ai tre, voit efenziali allo Stato Religiofo. 3. L'intenzion erronea che uno poffa aver avuto; nel determinarfy a profeffare in una $C \sigma^{-}$ munita rilaffata; per non offervar la Regola, ed i Voti fenon alla maniera che praticare ei vedeva in effa; è utia illufiona la quale non pud fuffragar in nulla. Sareb. be- un beffare Iddio, dice un celebre Dotto. di Lovanio che fi trovava prefente al Cort cilia di Trento, ene conaferva do Spie to; il fare $i$ vpticcon tal erronea intem zione: convien dunque pentirfi, e rimeliarne il difette mediante una rinovazime fincera e yerace de'proprj voti. Dobbidno in fine, tener per certo, che faremóghdi, cati aly'ora della morte, non fopra le tont trarie ufanze, le quali altro non fono che abufi, ne fopra gli altrui efempj, nè nlla tolleranza de'Superiori, bene fpeffo forzata; ine sopra lejimmaginazioni deg uo. mini che c'infegnano, o ingannano 1 medefimi $\mathfrak{z}$ ma fulla verita e purita dellakegos
la Profeffata, fpezialmenterifpetto ai Voti per i quali abbian contratta, con Dro: ifteffo, alla prefenza degli Angeli e degli uomini, una Legai sl Santa.: Ella dee. effer inviolabile, dal canto noftro le Condizioni fene debban efattamente e religiofamente offcrvare; fe vagliamo, che Id-. dio dalla parte fua compiendo le promefle a noifatte, diane a goder la ricompenfa che ha da coronare la Proffoffion Relin giofa.
ARTICOLO IV

## Per ha Eefta delt' Annunziazianne

 della Santa. Vergine.
## PREGHIERA.

QUefto è il giorno, Eterno Verbo; Figliualo unico di Dio, :nel qualé $s^{\prime}$ è compiuto il grande, 1 ' ineffabile, 'l'in comparabil Miftero della voftre Incarna? zione; eVoi: difcendendo, peri.cosi dire, dal trona dell' eterne Grandezze voftre y entrate inelle noftre miferie; coll' unire alla Divina voltra Rerfona! un Corpo ed

## 74

ed un'Anima fimili alle no@re, e tutto cid generalmente, ch' $\dot{e}$ della Natura U; mana, pef formarne un Uomo-Dio. Cost alla fine de' Secoli fi effetrua e: fi ftabilifce il nuovo Commercio, 12 nuova Lega; ed Unione pin intima, che aver poffa la Ereatura:col fuo Creatore; non una unit on di Grazia folo e di Virtu, di Fede o di Carita, di Spirito e di cuore; ma ui nione di Softanza e di Perfona, piul ftret, ta e più infeparabile di quella che.fi fa tra la voftr' Avinia e'L voltro Corpo: avvegnachè queft'è ftata interrotta per quafi tre iateri giorni, 'e quella non lo fu, nè il sark giammai.

Ma in Voi, o Maria, la piu Santa di tutte le Vergini, e la più felice di tutte le Madri; nel voftro verginal feno fị compie quefta unione incomparabile di Dio coll'noma: ed oltre la parte che Voi ci avete con tutti li Santi e con tutto il Gee nere umazo, ma.in una maniera totalmente privilegiard, Iddio vuole donarvene una, la quale non fa conviene che a:Voio Vaole che Quello, ilyqual è inaFigliuolo fuo da uutia l'Ererniad, divenga il vaftro nel
nel tempo; e che Voi diate del voltro Sangue, della voftra propria fuftanza perch'egli ne formi colla sua virtù invifibile e tutta fpirituale, la carne in cui abitar dee, come nel fuo proprio Corpo, tutta la pienezza della Divinita.
Ad annunziarvi una Nuova sì grande per Voi, e si Jungo tempo defiderata dagl' uomini v'è Spedira da Dio un' Arcangelo del prim' ordine, ed effo vi: dichiara che lo Spirito Santo medefimo fopravverra in Voi per difporre: il: voftro cuore, e per follevare, santificar di nuovo, ed apparecchiare : la voltra carne verginale ad un efferto si miracolofo, e che la virtù dell' Altiffimo, il quale copri nella prima creazione le acque per fecondarle, operando fimilmente fopra di Voi in quefta creazion del mondo novello, con prefervare, fantifica: re, e confegrare in Voi 'I fiore della Ver: ginità; vi farà portar il frutto della fecondità: quel frutto Santo, ch'e il Figlinoto di Dio medefimo, net quale fon contenute la vita e la Redenzione del Mondo.

Chi potrebbe, o Vergine \$anta; pie-


## 76

re a tal novellá, tui la voftra umilta non era: per arrenderfi? Ma Voi punto non consultate, quando vi à nota la volonta di Dio; eccomi, Voi dite, $l$ ' Ancella deb Signbre, a me fia farto fecondo la parola voftra.
Quanto d mai umile quefto voftro parlare, quanto è fommeffo, o come ben porta il carattere di un'Anima tutta penetrata del fuo nulla, della fua dipendenza, : della Servitù fua; o quanto bene appare che Quello il quale vien ad annichilarf: nel voftro Seno, anticipatamente fa nel voftro cuore una viva impreffione del fur fpirito di annichilamento, per in Voi trovar un' abitazione conveniente al fuo ftatol

Ma d'altra parte quanto è grande quefta parola, quanto è feliee, quanto è feconda, quanto è poffente; poich' ella dal Seuo di Dio attragge nel voftro l'eterno Verboed in quefto momento egli diviene il voftro Fighiuolo, e voi divinite da fua Madre

O 'Madse' di Dio ( perciocchè quefta e la voftra più bella qualita) quanto di gran.

## 77

grandezza comprende-quefto rome, quanto di grazie, quanto di poffanza! Quante unioni forma egli del voltro Cuore e della Perfona voftra, e coll'eterno Padre dello fteffo Figliuolo di cui fiete Voi la Madre; e con effo Figluolo, che in quefto iftante fa come porzione di voi medelima; e collo Spirito-Santo, il quale opera in Voi cio', ch'egli non ha giammai toperato, nè altrove opera gịammai; e colla Chiefa cui date un. Capo ed un. Salyatore; econ tutte le fue Membra, onde per tal moda la Madre, 'l ficuro coníorto, e rifugio: Vọ divenite.

Io vionoro, io vi riverifoo, Madre del mio Dro, e del mio Salvatore, in tutto quello che Voi fiete fecondo quefti sapporti; ed io mi dono a Voi per fervirvi, amarvi, imitarvi tutta la mia vita: fpecialmeute in quefta difpofizion di umilta che vi abbaffa fin dentro il niente, nel momento che Dio v'innalza fopra tutte le Creature. Ottenetemi la grazia di entrar. nello Spirito del Miftero, che fi è, compiuto in Voi, e d'imitare, quanto la Gran zia puo rendermene capaçe, it annichila.

78
mento del Figliuolo, e la umile obbedienza della Madre. Cosł fia.

## PRATICHE

1. La Chiefa prefe dall' A ngelo la :Pre ghiera, che mette in bocca de'fnoi Figliuoli più volte in ciafcun giorno: perchè onorínóe invochino, nella Madre di Dró, quella che riguardar debbono effi pure come lor Madre. Ura ficcome in quefto di le parole che compongono 1 ', Ave" Maria fureno recate dal Cielo per l'Angiolo Gabriele, indirizzate alla Santa Vergiue, quali prime parole dell'Evangelio della Grazia Criftiana; cosi ella è una pratica utiliffina, ed il cui frutto fi pud diffondere in tutta la noftra vita, lo affaticarfi nel prefente gionno a dimettere una rea ufanza, che corrompe le divozioni migliori: e fa che quelli, per efempio, ai qualì furono impofte, ovvero hanno impolta eglino a fe., medefimi, certo numero di Ave $M a$ ria in cadaun gicrno, più metton cura di non mancare al numero fue ordinario, che difoddisfarvi coll'actenzione, pieta e fpirito

## 79

rito di preghiera, che formano la verad orazione, e repdonla capace di falire fine al trono della Mifericordia. Egli è adunque beniffimo fatto di recitarne un grande numero, ma vopo è recitarle bene, per non effer di qualli, de' quali ha detto il Signore; quefto popolo mi onora a fior. di Labbra, maillcuor fuo ì lontano da me. 2. 11 turbamento della Vergine, alla prefenza e al parlar del Angelo, è di una grande inftruzione, La purita fua ver? ginale, ch'era il fuo teforo, fi atterifce alla vifta di una Creatura cui Ella in ques primo inftante non conofce, La fra modeftia non pua fentir lode fenza commos verfi e turbarfi. La faviezza fua la mette in diffidenza, quand' ella ode parlare diGrazie ftraordinarie; ed infegna alle Anime di non fi fidare giammai delle Grazio che le traggon fuori della ftrada comune, e le quali fempre don vengono infpirate loro dagli Angioli.
3. Quelle parole::io non conofca womo, fono un Evangelio di purita, e di verginita che indicano ficcome la Santa Vergine aveva confegrata a Dio la fua. Imparino

## 80

le Vergini da quella cui debbon riguardar per Madre e Maeftra loro, a non rimanet delufe col lafciarfi forprendere da van+ taggi apparenti, ed a non preferir qualunque cofa a cotefto teforo . La Santa Vergine fi moftra difpofta di rinunciare alla dignita di Madre di Dro, che le viene prefentata, piuttofto che poffederla a fpefe della fua Verginità; e bifogna per obbligarla di riceverla, che un Angiolo la metta in calma fopra quefto punto, e che avvalori la fua parola col miracolo della fecondita di Santa Lifabetta.
4. Nulla noi veggiamo nella umiltà della Santa Vergine di quelle maniere del mondo, in cui una vanita fagace a nafconderfi fra un'abbondanza di parole ftudiate paffa bene fpeffo per umilta; ed un oftinata refiftenza in certe occafioni fcopre un vero orgoglio per la parte medefima onde fi vuole produrre una falfa umiltà. Non di cosi breve, di cosi femplice, di cosi raffegnato; ma nulla di fermo e fincero, nè di così religiofo, che il contenuto in quefta parola, la quale abbattanza non fi puod meditare: Ecco l'Ancella deb

Signore, flami fatto fecondo la vofres pos sota.
5. L'obbedienza della Santa Vergine ci è un modello di perfetta ubbidienza. Ella è infieme cieca ed illuminata, ch' efamina gli Spiriti per canofcer fe fono da Dio, ma che ubbidifce a Dio fenza efaminare la condotta di Lui. Perocchè not la veggiamo turbata e penfofa: ella interoga, ella propone le fue difficulta, ella riceve de' rif́chiaramenti, ma conofciuto ap" pena effer Iddio che comanda, fi abbandona ell' a fuoi difegni, e ci ammaeftra, difcernimento richiederfi mella ubbidienza, non perdaverfi da difputare incontro a Dio. 6. Dovrebbe ora parlarfi de' doveri, che convien rendere in quefto giorno al Figliuolo di Dro entrante nel feno della Vergine per mezzo della incarnazioné, o della pieta verfo quefto Miftero. Ma ci dilungarebbe troppo dalla brevita propoftane-t difcendere anco in quefta parte lai particolari: tutto il tempo del fagro Avvento effendo dalla Santa Chiefa deftinato ad efercitarli, ci contenteremo qua di rammentare a'Divoti delta Vergine, che i tri-

Buti di offequio e di affetto-a Lei, mafitme nella prefente Feftività indirizzati, primcipalmente riguardano il Benedetto Frutto del fuo Ventre Gesh, ch' è il Figliuolo medefimo dell' Eterno Padre, donatoci per mera fua bontà, quando eravamo fuoi nemici. Adoriamo pertanto e riceviamo con turta la gratitudine del noftro cuore quefto preziofo dono che tutti gli altri doni comprende; riconofcendo per Signore, Maeftro, e Redentor noftro Quello che oggi fcende dal Gielo per farfi a noi fimile nel ventre puriffimo di Maria: nè ceffame di lodarne e ringraziarne la Divina Mifericordia infinita col Cantico dell' Apoftolo, Grat zie a Dio per il dono ineffabile cb'egli ci ba fatto.

## AKTICOLOV.

## Per la Fefía della Vifitazione

 della Santa Vergine.
## PREGHIERA

GEsù, mio Signor e mio Dro, vi adoro in quefto primo de' Mifterj che avete operati fopra la Terra dopo il voftro anni-
annichilamentol nella noftra Carne; mifterq fegreto e nafcofto, miftero tutto interno dalla parte voftra; miftero nel quale per un fecondo annichilamento Voi celate la vof tra operazione Divina fotto l'apparenza d'un'azion tutta umana; il difegno della voftra Mifericordia fopra le Anime, fotta il velo di una femplice vifta; e le maggiori grazie della Bonta voftra nel cuor di un Bambino da fei mefi conceputo.

O Dro annichilato, quanto le voftre vie fono differenti da quelle degli uomini! Sene trovan di quelli che nella lor culla fanno tremar tutta la Terra, quantunque non fieno ancora preffochè niente; e favente fi fa molto 'ftrepito delle azioni loro, le quali non fono fenon azioni da fanciulllo. E la perfona, la vita, e l'operazione di un Dio Bambino reftano come annientate; quafi veruno allora non conofcendo il Verbo afcofo nella Carne, la fua Vita Divina come feppellita nella infanzia, e la fua operazione onnipotente coperta dal velo delle, azioni comuni d' una Donna. Ma fiete voi, o Santa Vers gine, quella Denna; che debole come fie-

84
te portate: nel voftro feno la virtù'di Dio; il quale vien ad effere la noftra forza, e vi racchiudere il Sole di Giuftizia che fore ge per illuminar le noftre tenebre.

Il voftro Seno è come il Gielo dov? è affiffo quefo Sole, e per mezzo di Voi getta quefto: Sole il fuo primo raggio fo. pra un Bambino. Imperciocchè S. Gio. vanni è quello ch'ei cerca per il vos: ftro miniftero, allorchè Voi cercate $L_{i-}$ fabeta voftra Cugina; ed egli lo cerca per ifpargervi le, prime influenze della fua Incarnazione, per operar in Lui il primo de' suoi Miracoli invifibili, fer do. nargli uno de' primi ufi della fua Vita divinamente umana, per fare in Effo la. prima effufione del fuo Spirito, per fargli ricevere le prime derivazioni de'fuoi milterj, per efercitar fopra Lui primo la qualita di Salvatore, per fare di lui come il primo Criftiano, ed il maggiore de' Santi per conferirgli la fua prima Miffione, per confegrarlo, come fuo Precurfore e Minis. tro, per ungerlo come, fuo Profeta, e più che Profeta, per formarlo, come la fua vace per dipingere in Lui la fua prima

## 85

immagine mediante lo. Spirito di umilta'; di penitenza, di zelo, di forzay e finalmente di coraggio per effere un giorno il Martire della verità.
© Santa Vergine, degno iftrumento del Verbo incarnato, la prima cooperatrice del fuo Spirito, la prima affociata alle o? pere della fua Grazia; io vi onoro, e ri? verisco in Voi: la parte ch' Egli fi degna di darvi nelle fue operazioni le più intime, le più fegrete, e le più proprie del. lo Stato fuo. Ei non fif fa Uomo fe non per diffondere in noi il fuo Spirito; efic. come per il mezzo voftro egli: s'è fatto Uomo, per lo mezzo voftro ancora vuol fare la prima effufione di cotefto Spirito: effufione in cui gli è piaciuto di farci cos nofcere in quale maniera egli ordinariamente opera nei cuori per la fua Grazia; 12 cui operazione gratuita e preveniente', dolce ed efficace, ardente e luminofa, naf. cofta fotto azioni femplici e comuni, attaccata d'ordinario al Minifterio efteriore, la quale fa nel feno della Chiefa de'figliuoli di adozione, ed ha per proprieta d'. infpirar la cognizione e l'amor di Dio; F

## 36

e di Gefucrifto, e difare che fi provi del piacere nella Legge, e nelle fue Maffime'; non poteva effer meglio dipinta quanto in queftoBambino cui Egli va follecitamente - cercar cumi fefinatione, e trơva nella impotenza e nella poverià de' figliuoli d'Adamo: del quale ei previene tutti li movin menti, dal quale fi fa conofcere ed ama: re, il quale egli fantifica cot fuo Spirito, e: fa efultar di gioja alla prefenza, e alla voce del Salvatore', che parla cal mezzo di fua Madre, e lo rende infine: un figlie uolo di Grazia, e d'Amore - :

Quefta Grazia, equefto Amdre noi tucto wi rupplichiamo di ottenere per noi dal voftro Figliuolo, Vergine Santa Cid, ch' egle vi ha dato per quefto Bambino puna immagine di ció, ch'egli vi accorda per turti quelli, i quali vi riguardano ficcame lor Madre. Mottrate che lo fiete per noi, ortenendoci la Grazia di effere come Gigliuoli di Dio, e come fratelli del Voltro. Figliuolo, fempre moff, condotri, e fantificaii dalto Spirito-Sante. Cosl fia o:

PRA.
$\therefore$ I. Quando s,aveffe a fare una Fefta per onorar la Grazia di Gefucrifto ,. e la divima di Lei operazione; farebbe, per mio avvifo, quefto il Di she dovrebbe fceglierfi . Perocchè, ficcome per la formazion del corpo della Chiefa nel giorno della Pens recofte incomincid la fua operazione, renduta pubblica da effetti luminofi, median: te la Miffone vifibile dello Spirito-Santo, la quale termina il çorfo de'Mifterj di $\mathrm{Ge}_{\text {g }}$ sùcrifto che n'è il frutto: cosil ${ }^{\prime}$ operazio. ne fua fegreta e nafcofta, la quale formá in particolare i menbri della Chiefa, incomincid nella Santificazione di S, Giovan: ni colla prima comunicazione della Grazia Criftiana il giorno della Vifitazione, ch'è come l'apertura de' Mifterj di Gefucrifo già incarnato.
2. Ciafcheduno almeno può farne ura Fefta, e una Solennità per $f e$ in particolare, a riconofconza di tutte le Grazie che da Dio ha ricevate por Gefucrifto, e di qus elle che gli fono ancora preperate. Era quefta una pratica degli antichi Criftiani, di

88
folennizzare $\dot{l}$ 'anniverfario del Battefimo. loro, ch'è l'ingreffo della Grazia Criftiana, olere l'ottáva che ne facevano al tempo ifteffo in cui venivano Battezzati: Ma quanti Criftiani hanno eglino ricceuta piu volte la Grazia della Giuftificazione, che avean perduta? E di quante altre mifericordie ed ajuti non fiam debitori noi alla Bontà di DIO, e alla Grazia di Gefucrifto?
3. La Santa Vergine ci da l'efempio di quefta Felta: mentre cid ch' Ella: fece in quefta Vifita, non fu altro che una Fefta. della Grazia grande, della incomparabite Grazia cui-avea ricevuta nel divenir-Madre di Dro; e delle altre mifericordie: tutte, delle quali era pieno il fuo cuore. Sembra non aver Lei corfo con tanta preftezza verfo la Cugina, che per aver alcuno, con cui aprire il fino Cuore, con cui lodar Iddio, e cui poteffe obbligare a rendergli grazie per Lei e con Leil.
4. Il Cantico ammirabife che lo Spiri-to-Santo le pofe in bocca, il Magnificat, di cui tutte le parole fono altrettanti ringraziamenti; d'altro non favella che del.

## 89

Ie miferitordie di Dio fopra Effa; delle oparazioni ineffabili della 'fua Grazia nel dileicuore, enel feno di Lei'; degli fgäardi di Dro fopra la fua Servax delle cefe grandi che ha egli fatte in Lei per Ja fua Poffanza Refpexit bumilitatem ancillae fue eccb la Grazid grañita. Fecit mibi magna qui potens eft, eccovi l'Eccellenze di effa grazia. fecis potenziam in bracbio juo; ecroote la fores, e la officutia onnipol/ente. ©Ciateuno pud" farne l'applicazione, recitando fpeffo con fede, e con riconofcimento quefto Cantico -
5. Quefta è la maniera, onde la San* ta Vergine fantifica le fue Vifite, e neinfegna a rantificar le noftre. Lo fpirito del mondo; la curiofita, la vanita, l'innutilita non ci hanno veruna parte Ella non -i fi porta fe nor per lo Spirito di Dro, Ella vi porta Gefucrifto, Ella ci fparge buon odore, e ben lontana dall' indebolire, - eftinguere la grazia nell' Anime ficcome troppo fpeffo nelle vifite fi pratica, ecolle vifite, le quali non refpirano che la vanith e corruzione del mondo; Ella è un iftrumento di Grazia' e di Benèdizione;

Ella
90.

Ella uon vi comunica fei, nan lo Spirita di Gefucrifto e fene ritorna ancora pius piena di Gefucrifto, di quello che ci, fia venuta; poichè ne ha riempiuti gii al. tri.
$\therefore$ ARTICOLOVI,
Perilus Fefta deils Prefentazione di Nefro Signor Gefucrifto al Tempio, u - della puifificazione della $\therefore: \because \therefore \therefore \therefore$ Satota Vergine.

## PREGHIERA.

Fi Ccovi alfinesy Agnello di Dro, che Hurcancellate is petcati del Mondo; eccovi nel luogo del Sacrifizio, nel Tempio di voltro Padre: - dove gli fiete ftato offerto ed immolato da.tanti fecoli, nelle Vittime tutte ed offerte legali, che non faceano fenorn figurarvi e promettervi Voi non ci venite gia per effervi lagrificato, perocchè liora non è ancor venuta; - il Salvator del Mondo dee fargere fuoxi della Cista, 9 gome alta vifta di tutto il
il mondo, il fangure che ne idebb' effere la Redenzione; e quefto Sangue ha da effer portato in un Santuario, che non è fatto per le manis degli uomigi. Ma Mai ci venite, o Signore, per gnorar il Padre voftra, affoggettandovi volontariamente $a$ una Legge, la quale non era fe ñan per i figliuoli di Adamo; e alla oçcafione di quefta Cerimonia figurativa, per annunziare a quelli che vi alpettavanos effere gianta l'ora, in cui tutte quefte figure fi vano a cangiare in verita $\begin{gathered}\text { : effere coms }\end{gathered}$ parfo al monde, fon già quaranta giorni, Quello ch'é il Tempios Altare, il Sacerdote, e la Vittima di, Dİo; e venir Lui a confermare, e rinnovare con obbligazion pubblica e folenne, la obblazione fegreta ch'egli ha fatta di fe medefimo a fuo Padre, entrando nel mondo, e a dirgli anco nel fuo Tempio, e in faccia de' fuoi Altari, ciò che gli diffe allora: „Voi non avete voluto nè oftia, nè obblazione; ma mi avete formato un coppo:non avete accettati gli Olocaufti e i Sacre: fizj por lo peccato. Allora io diff eccomi, vengo io, fecondo ch'egli è fcrit-
to di me in capo al Libro; per fare, " mio Dro, la voftra volontà ion
Ma Voir nonfiete' folo ad offerirvi, o Vittima adorabile; la voftra Madre Santa, quel degno Tempio di Dio, in cui fiete trato la prima volta offerto, vi fa quivi un Altare delle fue cafte Mani. Unindofi al voftro il cuore di Lei, Ella diviene uno fteffo Sacerdote, e una ifteffa Vittima; offerendovi effa medefima per Voi, econ Voi, nel tempo ifteffo; che Voi vi offrite col mezzo di Lei, e con Lei Quella santa Schiera d' oghi età, e di ognil Stato. che avete chiamata ad uno fpettacolo sh nuovo é divine, unendof al trigliuolo ed, alla Madre, per concorrere a quefta ob-f blazione ineffabile, ci fanno già vedere in: compendio tutta la voftra Chiefa, ed utha immagine del Sagrifizio del voftro Corpo e del voftro Sangue, che fi offre qui in terra, e ch'ella offrirà pure di una maniera più fanta nel Cielo, quando Voi ci avrete rianiti'n Voi tutte le voftre Membra.
Tollerate, Signore, chio mi unifca a quelle Sante Anime, per offrirvi á Dıo
con effe; e per con effe parimenti ricevervi dalla mano di Dio, mediante la voftra Santa Madre . Imperciocchè Voi a Dio fiete offerto fecondo la Legge, per 1 mani di Lei, come il Primogenito fra piut fratelli; e per le fue Mani voi fiete rifcattato al prezzo ordinario e rimeffo in poter degli uomini, per effer un dl loro Vittima, e loro Sagrifizio.

Ma, o Vittima Santa ed adorabile, datemi un cuor degno d'effervi offerto, e di ricevervi. Deh, ficcome la Chiefa mi dimoftra in figura, dandomi oggi la Candela. in mano, mi fignifica una Fede tutta ardente di Carità, e famelica de' Beni del Cielo per la fperanza; rifchiari, accenda, e follev' il cuor mio per accogliervi, qual fuo Lume, fua Santificazione, Salute fua. Fatemi parte della pieta, delle fervide brame di quel beato Vecchio, che vi riceve fra le. fue braccia, e dell' amore di preghiera e di penitenza della Vedova cafta; si occupata delle voftre promeffe, e cotanto ardente in infpirarne l'amore agli altri. Soprattuto fatemi partecipe della $u$ milta, e della purita della Santa Vaftra Ma-

94
Madre, e dello Spirito di Religione, edi Sacrifizio; del quale fiete Voi medefimo tutto penetrato nel compiere quefto Miftero: acciocchè il mio Cuore fantificato per quefta divina Obblazione, e riempiuto di quefto dono ineffabile, che fiete Voi fteffo, fi fpanda in adorazioni e lodi, e poffa per fenfo di fua gratitudine, colla Chiefa efclamare; Noi abbiamo ricevuto finalmente, o Iddio d'infinita bonta, in mezzo al voftro Tempio, il dono della voftra Mifericordia incarnata, quella Vittima che viene a farvi onorare per tutta la Terra; giufto la Grandezza del voftro nome qual Vittima da Voi' accettata, ftabilisce la vera giuftizia ne' noftri cuori, li rende degni di offerirvi nel Tempio della voltra Chiefa de'Sagrifizj di Giuftiziáa; e di effervi loro medefimi prefentati nel Tempio della voftra Gloria, per offerirfi, mediante lo fteffo Gefucrifto voftro Sacęrdote, é voltra Vittima, nella beata Eternità. Cosl fia.

## PRATICHE.

1. Fede. Il difegno della Chiefa nella

95
Cerimonia deHe Candele, egli è di portarci a rinnovare la noftra Fede verfo di Giefuerifo, e di avvertirci, effere Lui medefimo il noftro Lume per la Parola e Grazia fua; e che con quefto Lume dobbiam condurci nella via della Salute, ed in tutte le noftre azioni.
2. Ringraziamenti. Qual effere dee il noftro riconofcimento per il dono, che Iddio ci ha fatto del fuo Figliuolo, come dell' Angelo del nuovo Teftamento, il Sacerdote, e la Vittima di ogni riconciliazione? Il Salmo 39. (a) contiene la obblazione di noftro Signore, e la Chiefa per il principio della Meffa di quefto giorno ha prefe te parole del Salmo 47. (b) parafrafate al fine della foprannotata Preghiera. Poffiamo fervircene per lodar e ringraziar Dro di quefto dono ineffabile, fenza il quale non c'era per noi Salute. Principalmente alla Santa Meffa, e.quanido
(a) Expectans expectavi Dominam; nel Mattuiino della Feria 3.
(b) Magnus Dominus et laudabilis ninis. nel Mattutino deila Feria iftela.

96
do quefta Vittima adorabile ei è prefen* te, noi dobbiamo render grazic a Dro del dono di Giefucrifto per mezzo di Giefucrifto ifteffo.
3. Offerta. Effendo membri di quefta Vittima, dobbiamo con effa offerirci. Quclla Candela che fi confuma nelle nọtre mani a onor di Dro, a cui ella fu confegrata per la Benedizione del Sacerdote; ci avvifa, ch' effendogli noi ftati nel Santo Battefimo confegrati di una maniera molto più Santa; dobbiam confumar la vita per Lui, a Lui riferendo tutte le nofire azioni, e non facendone alcuna che non poffa effere a Lui rifferita; e che biLogna fagrificar e diftruggere col fuoco dell' Amor fuo, e con quello della Penitenza tutto cid che v'è in noi di peccati e di cattivo inclinazioni.
4. Umiltd. Gesù ben vuole comparir Peccatore, come noi e la Santa Vergine effere confiderata qual Madre di un peccatore: ella ch'è la Madre di Dio. I peccatori al contrario non voglion apparir quel ch'ei fono, e nafcondono i loro falli, e le debolezze loro non per impulfo di carita
carith, ficcome dee farfi talvolta affine di non ifcandalizzare altrui, $e$ non difonorar fe feffo, mar per altetigia: e per l amor della ftima degli uomini. Facciamo almen oggi come un' emenda onorevole del nofto orgoglio, andando alla Procelfione colla candela in mano, in atreggiamento di modeftia edificante, (e pregando Iddio con uno fpirito raccolto ed applicato ai Mifterj.
5. Ubbodienza. Gefucrifto e li Santi di Lui congiunti non metton limiti alla loro ubbedienza, quarido fi tratta di onorar Dro, o di edificar it Proffmo. Mentre un Dio si affoggetta 2 Leggi che per Lưi non fon fatte, armoffricano i. Peccatori di non iftudiar fovente la Legge di Dio, fe non per fapere a che non-fono obbligati, e fin dove poffano violarla foinza offender Iddio mortalmente.
-. 6. Distacamento dalla Terra. S. Simeore non ha defiderato di farvi foggiorno, fo non perche Gefacrifto fi afpettava, ed il Ciedo erai chiufo. Dacchè il cielo è apop to in prefente, e cola fi gode a facicia fcoperia Gefucrifto; debbono ivi par-

98
tarfi tutti li noftri defderjó. ......
7. Sofferenza. Dobbiamo rifolverfi a fofferire con Gefucrifto ins quefto Mondo, fe voglian goder feco dellà Gloria: Gli fi annunzia ch'ei sara berfaglio allacontraddizione dei peccatori: e Maria fua Madre, che guivi rapprefenta tutta la Chiefa, es avvertita, che anco il cuore di Lei verra traffite dalla Spada dé. patimenti . Convien dunque alpettarfi di fofferire g di portar la contraddizione nella prefente vita. Se cio fempre non avviene per para te degli altri uamini, lo farà fempre-dalo la parte di quell'uomo di peccato: che in poi feffi potriamos e continuamente fi opw pone in noi al Bene, a fenza intermiffione ci follecita al male.
8. Sagrifzio. Per onorar Gesucrista in qualita di Vittima, dobbiame fudiarsi di affiftere al Santo Sagrifizio della Meffa, e alla-Benedizione del Ssmo Sacramento con pieta ed attenzione. Andiamo dur que alla. Chiesa, an per ufanza, o con diffipamento, ma come il Santo. Simeone per impulfo dello Spirito-Santo; e per un vivo defiderio di affiftere all'obblazione di

Gefucrito; e di affitervi coll'applicazione, rifpetto, emeraviglia onde furgno peneerati la vera di. Lui Madre inviolata MaRLA, e il cafto S. GIUSEPPE fua purativo Padre in quel Miftera.
0
i, ARIICOLO VII.

- Per $l^{\prime}$ AJunzione della Ssmá Vergine.

RREGHIERA,
Antiflima Vergine, Madre di Dro,
la più Santa delle Greature per la epinemai della vofira Grazia, e la più e levata ifra i Beati per la eccellenza dellá voftra Gloria, qual onor, e quali omaggi non vi debbo io in quefto giomo del voftro Trionfo;: nel quale quella Grazia effendofi confumata, Voi entrate nella voAtra Gloria, e prondete il poffeffo di tutti $1 i$ diritti della voftra incomparabile Dignita di Madre di DIo.
$\therefore$ Voi ayete lungo tempo languito e fos? pirato fulla Terra verfo quel felice momento, che doveva riunirwi, al vofto $F$, $\because:-1$ G 2 gliuo.

100
gliuolo. Attelo che ficcome non fiete Vol loltanto fua Madre per lo Corpo naturab le che gli avevate dato, ed introltre fieve il Membro più nobile del corpo miftico ; di cui Egli è Capo; e perd dovete part tarne la fomiglianza; così è convenuto che quelta Voi póríafte per una Atrada di umiliazione, di sofferenze, e di gemiti, e che la gloriofa quálita di Madre d"un Dio, il quale non è nella fua Gloria entrato, fe non mediante le umiliazioni; foffe lungamente afcofa, e quafi feppellita fottole infermita di un carpo mortale, e fotto le apparenze di una vita comurne, primatidi effere innafzata a uba fovtana grantdezzaf e coronatâildi una Gloria immortàle.

Ma finalmente, o Vergine = fedele, Voi paffate della Terra al Cielo, rotii i vof. tri legami, mediante una Morto beata la quale' proviene piư della impazienzai de? voftri defidety, che: dalla neceffita la quale vi è comunte con tutti: li, Eigliuoli: di Adamo. Perocchè eglt ele lo, ffoizo del vo ftro Amore che vi lepara dal prefente.Secolo, e quelio della poffaria ded: Figlina od vontovit:quale a: bui vi cragge per. -rris $=3$ far-
faxvi partédella gloriạdel fro feg go . -s Sia Iddia adoratd : lodato per fempre .di tutte le Grazie; onde vi ha: condotto a.quefto fine beato del voftra. pelligrinagz gio. Si unifa l'Amma mia, ip, Nergina \$4ita celefte, alla woffra, per: gdorificar it Signore con Voi, ed il mio Spirizo fix *apito di gioja in Dlonoftro Saluatore, di afferfi Lui degnata dir gettare li tfguarda fopraidinoti per farhe it Suggetto della fue più fingolari Mifgricordie: a dell'aver ROOnnipotente, il cui Name 'e pa Santita iftefla, operate in Vot cofe cotanto grandi fulla Terra ed in Cielo; per le guali farete desta: in tutii li fecolig: enella ecernita thedefima per eccellenza la Beata a -it Godete dunque, o Beata Maria, delle ricchezze di:Gloria, :delle quali oggi fa Id dio una effufione si grande ael voftro cuore. Vivete eregnate nel Cielo con Lui, che: avere partorito, e ferwito fulla Terra; ed innalzata fopra gli fteifi Aagioli ricevete ael feno di. Dio la ricompenza delle urmiliazioni, e delle Croci, che avete portate agli occhi degli uomini col yoftro Fit gliuolo..t

G $\mathbf{3} \quad \cdots$ Ma

## 102

Ma sóvwengavi, '. Madte $^{\circ}$ del Salvatór det Monde, "che, lvoi: fiete la Madre: de' Membí cosh come del Capo, e che dopo Luis di figliuoli della infelice Eva divenul it voftri, afpeitano dalle poffente interceffion voftra i foccorfi de' quati mell' efighie loro abbilognano it
i. Fate voi dunque vedere che fiete noss tra Madre inapeirandoci la Grazia di effete degri Membri del : Noftro Figlinolo pet 1 Ioffervanza fedele della fua Legge, cont forme a quel caritatevole avvifo, ufcito dalla voitra bocca: Fate tutro cid cb' egla wi dird: Otrenereoi la forza d'inimitar $1 \dot{x}$ Vita si fanta, e sl criftiana, della quale $\frac{5}{5}$ partendo, si lasciate defempio.. Noi llat at vete tutte impiegata a ferviriol voltro: figlinolo; : cooperare a'fuoi mifferf, a para tecipar de'faoi trávagli, e a profitan deli la fua parala, ei del fuo efempio: Goter: ta fia pare la mia occupazione in quefta. valle di prianto: Gefucrifto fia 2 me , com me a V.oig ogni cofa: rifentaio, come. Voi, l'affenzai, e'lyallonemento di Lui: m' apparecch'io alla: Morte in tall modo, che meriti di efferne affiftito dalla voftra Proetzione.

- E giacchè ió nòn Sòn degnó di morıres; ficcome Voi, per uno sforzo del: mio amoor per Iddio, muoja io almenosin quefa to amorec ed in un fincero defiderio di cescerci in cotefto amore, e di. trovarne ben prefto de prefezione nalla fua eterna Socgente; dove Voiavete ritrowata la cone Cumazioney e la Gorona deila voftca Caritt per tutoi hifecoli, de fecoli. Cosf fiai wi
: PRATICHE
Per Grazia di $D_{k O} O_{y}$ non $c^{2} d$ bifogno di efortare il Fedeli alla Diyozione : verso la Santa Vergine, poichè fona;pochi li crifa ciani, che, non ne fieno portasi con fervore e con fiducia, Ma verne hanne parecch; Ii : quadi debbon efortarfe a' render la divor zione loro piu foda; e più conforme alloi Spirito dell Evangelio.
$\therefore$ A far gid convieseiathe ci affatticchiama netla proferate. Fefting in gui la Santa Vergite
 Vexith Enpria, cighióde dis efles onoraza in fpisica, olveritás facome Dia, nel quaita Ella d mita racpolia; no voal. esser re


## 1041

re, adorato fe menria ifpirito éexritiz . - Non fi condannano zia le cofe efterio-i ri, per le quali. defideriamo di fignificares lá: profeffione che fi farda noidiapparteneri alla:Santa Vergime; ma vuolidirfiche non. Ie apparteniamo per quefto folamenite. Non: Gamo dirlei, fernon fiamo diDip, e non'? poffam effer di. Lui quando. non offervia. mo la fua Tegge, e non abbian lo Spiri-: to del fuo Figliuolo. Quando non fiamo in tale Stato, ovieto lis fram indirizzari con un vero defiderio, tutti quefti Iegni eftremi di' Dinozione nón fervono fe: nan per addermeatare in ana difgriziata ficurezza i Péccotari.:
$\because$ Ve.ne fone alcuni altri, la divozione: de quati verfo la Santa Vergine, confifte in domandarle grazie, fenza metters' ini inftato di meritarle o: Studiano oglino ase: fai li propri bifogni per efporli iada cario: 1a di cosi bưona Madre; ma nots Atudian punto le virtù di Lei pet imitarle, come. veri efenplari. Nondíneno quando non. abbiaf almeno il deffetrio di quefta immitazione, nalla ottievie la preghiera; doVela imictzion folat una preghiem effio
 nell'alcto: efaudira:
SiSe vogliamon:applicarci a queftó divin modello enel trenpo della presente fanta Ottavar, poflana ciafcun siorno. fctgliere
 12; fecondo ili adifferenci'flasi ch'Ella vi -hiz foffenini; ;riguardo a Gefucrifto. i
 acolomezzo della:quale fi difponeva Ellá, feisza faperlo; mentre non afpirava fe noh ad effere la Servadeli Signore. $-\because$ misinellá lricamazione: i la fua Prpita Terginate, per cue Ella teme di tutto, ed d. difpofta di: rinunziare al imaggiori yant caggia La prontezta di keilad entnatená düégni di Diojee feguire la fua'! vocazione.

- Fon Nella: Nafcira, e durantel'Infanzia di Gefiocriftó, la Obbedienza di Lei ágli ore dini pla durie di Dio fopra il fuo Pigli: idolodjue sopra?dieffa medefima: La sua fede coltandee in mezzo alle: perfecuzioni. $\therefore$ 4. Darante"laivita nafcofa e laboxiofa del:fuosiifiglinodo adorabile la Poverta da Lei accettata con allegreza- L'affiduica - II G 5
fua


## 106

Tue net lewore; e in tutto cid cher riguatdava il ferviggio del fuo Fighiuolo : $1, \because$; : jó. Nel ternpa idella, vitapubblica dienoAtro Signore: il Silenzio di: Lei, ie dhobora di nafcondere ta propria Grateczzary enidi non difcoprir quella :del fua Eigliuadac La faa pazienza ine' cimenti e inei travaglia: 6. Nella Pallione: Ia: painte ch'ryla sbbe nelle foffareaze; c inegth abbinobriudel
 rua fedeltade' appiè dellarCrpce-Ginos salle morte del. LuorFigliuolasity at ir itu it

7 Nella Rifurnezione a lal fua Vta interiore, piena di Fede ajindipendemter dekde confolazioni fenfibili, chis noftrí Sjgnors donava alle altre Dontes Ea gicje di ver dere l'opera di Dio a. cqmpierfinellas Vit. toria del fuo Figliuolo.

8: Dopo 1 Afferfioné, be Aa Pertegolte fiso alla Morter d'ufo'della nuqva pienezza dello Spirito-Santo in imert nelta ifua Caritade 2 pregar per bat Chiefa sche: fis formava combatrendo incontera it: Moondo; e nella afpettazione della Pace del . Fieta, Gerfo la quale fofpirave Ella-inedfario temente:

## Troy

 Per turte le altre Fefte della $a$ : Ssmá Vargine:
T oggetro piu grande dellá pietà delláa Ha Ghiela, dopo Gefucrifto, ella è la Santa Vergine, cosi veramente Madre di Dro, come Gefucrifto è di Lei Figlinolo; yero Uomo nel tempo, e da tutta l'eter: pital veramente Dio. Effa riscuote, venfe razione dagli Angioli e da' Santi nel Cie io, dop!e poorata nella propria persona, e. nella Dignita fublimiffima di Madre di 1010; ed in tale maniera dobbiamo pur noi confiderarla nelle Solennita che in ogor fua fir feftegiano: al che apunto ed int dirizzata la feguente Orazione la quale q ferviràpér divoto trattenimento, e c'inftru: irà come abbiam da venerare Maria Santiso gay if fenderle i doveri della noftra Pieta.

Poeghiera compofa duhipio Cardinale: - l Pietro Berullo prime Superior
 Vergine Santa, Madre di Dio, Re-
.08
gina degli nomini a degli Angion, merz: viglia del, Cielo e della! Terra, io vi riverifco in "tuste le maniere che poffo, fecondo Iddio, e ch'io debbo fecondo i difegni, e la volonta del voftro' Figliuolo nnico Gefucrifto Signor noftro;"ëdéfigono ta me le voftre Grandezze. Imperciocche iutto in voi è grande, rutto e Santostur io e degno $^{\circ}$ di venerazion fingolare: Voi fiete un abiffo di grandezze, cun mondo di Eccellenze; le quàli rapifcono in ammirai eiome gli Angioli e $i$ Santi, nella luede del Qiefo, e ndi degni non flamo, nélfa ofcu: Itra della Terda di penétrare - $u$ In mentreche ci vengan elfeno difves late 3 io vogio a pplicarmi particobláritenta $\mathbf{a}^{2}$ onorate, e riverir contutto il-poter mio
 Tastintita volta:

La Maternita voftra e veramente dognz di pgni noftra venerazionc: conciofiache qua* lita ella e la piú fublime, lapiù Santa İápiù divina che poffa effere conferita ad una Crearura. Di fatto; ficcome il uomb effer non pud efaltato enutla di sl grande qual è la condizione di Figliuolo di $410 ;$

## 109

hatonat cost hon ipuy ricevere Dignith del parisemituente che la qualità di Ma, dre di Dro:- Lia lode adunque più naggni frea che dar vi: fi poffa iella è di dire; che arete concepito in Voi fleffay fenzai verun opancarso umario, il Figliado medefino: che Iddia ha generato pur nel suoifenco e della fua Softanza daviutta l'eternitas; e: phe Voi fieter Madre sdibun Figlimalo, il quale ie Figliarolo di Dio, $e$ che quefta Figlinolo viecratta, vi zmay e vitonora condecla: Madre di Dro ;iceme fuarpopria Madre, comeula Personi che a Livi è: la piu iproffinaylye la pir intimamentezunita fra sutte lo Creaurel; Jimperciocchd: quefta'Divina : Máternita é uba quabita cosh Santa ch elfa fr avvicina: a Dro quanto una: cosa finisa pud avvicibarfi all Infinis to's ed è in qualche maniera nel numera detie cose in'comprenfibili.
Ita Savranitd softra, o Wergine Santa, è uína conseguenza di quetta qualita meravigliosa disMadre di Dio. Ella $\mathbf{v}^{\prime}$ in-: palza non solamente: sopra le Creature. tuite, ma vi conferisce una potenza; autorich, impero, e dominio sovra di effe,

## 110

come alla Madre del lor Creatore: Concidflache se Gefucrifto promette a chi farà vittoriofo di farlo seco sedere fopta in. fua Trano, come fi el sedato egli medefin? mo sule Trono del Padre fuo dapo, di are: ver vinto; so ha promeffo a' swoi Santidi renderli Giudici mel mondo; ese noi gli, vediamo nella Rivalazione di So Giovian-, pi lodar Dic : di averli thtei fatti Re:qua al potenza, qual Sowranition , non dobbiatmo siconofore in quella ch'el fuperioce 2 tuttill Seqni, ectuti gli Angioli; in Qus clla; adia quale: il. Figtiuclo di Dio ha dataisopra di fe medefimosup' autorita di Madréf alla quale tha voluto effere fortomeffo, e dipendere, fulle Terta? E'ben cofa giulta che, per onoran quefto abbaffamentó del Fighiviolo di Drosotto le mami della sua Creatnra; e quefta elevazion. della Creatura fino ad aver la condorta $=$ ? e la direzion dek Figliuolo di Dio; piprti ciascuna Creatura intelligente in fe ftefsa impreffo il segno della sha dipendemza; a della fervitù fua verfo cotefta Dignita suprema. E sembra, che la pista della Chiesa; che da peruuto; $e$ in ogni lin-
ghai vi? axtribuift iquefo nome comune ed rappeltaxivalidi Ndfinvobonna voluta: bbbia; che sbneffao. femper dinami aglioo chic la: vofter. Sovranitit Divinas Dignita che Iddio insila ina Sapienza voolo uguate mente, oinar cdi poffanaza di Santita, di poffanzariguasdo: alle. Creature; cedi San cit riguando D (io medefimo. Átitegnas che Dio',aeendo viphisondare al suo Fio ghinolo uila Madre per amor moltro; era giulto che per la proptia di Lui gle ia caftituise :in miont fata eli potenza Eraordinaria; e , che onoraffe fe medefimo ini cotefta Dignita, là quale cost dapprest so it tocca, ed ha uma zelazione tanto fut blime, tanto effenziale. sei tanto divina ab la personaz del suo Figlivolo Incainnato: : La voftra Santita a Vergine, galcerto d incomparabile, poichè il Santo de' Santi, Ghe volla avervi pem Madre, hà formata per Voi use Santità novella, e che sore paffa tutti li gradi, e tutti gli ordini del1a. Santita chici formerangiammai; al fine dis, rendervi degna di an Minifero: sublime ye porv' in uno flato corrispondente a Qualita cost grande.

## x: 治

$\because$ "Ad more adunquepdetha voifrm Sintisa $\rightarrow$ della; wóftra Maferviky, della:Suxirmizd vo fea, to imi fottometto, e mi donala Voib o Verginc delle Vergini, Santa de' Sair tio. Figdiuoláne: Spafa del radre; Mantis e. Serisurs deli. Figlimy Lempto rer Santuario tedlo:'Spirjoo-Santon.ıiMadre cidi Grazia, e di Mifericordia 3 oiro vi elkeggio per: Madie debl'Anima'miar; in onare sdell' effrr fi Dto:medefimo compiaciuro di eleggeg vi peolta iffua Mmidrcia Regina degli Uó minigoe degli Angiodi, veaccetro, vi iif conofoo :perl mia: dowrana, $\pm$ ipronor della dipundénzá che illo Figliano di Dio mio Salvator: mio: Doo ha voluto aver da: Voi, conbes da MMadrésua; e in quefta quad lità cio vir dano foprai I'Animáier vita mina curto. iniparere, ch'io dar poffof,fecando Iddio
: Riguardatemi adtnque, o Santa Vergifj. ne,' quate cosa, 'cher a Joi appattiene doal pa il ivötro Figliwola, forto il voftro Fighaole, e in onor: del vafró Eigliuotas Trattenettemi pembonta voftra come un Sudditoldella voltea; poffanza; come $P$ : oggetto della materna voilta Earica. $P$

Fonte di Vita.e dit grazior $\mathbf{P}^{113}$ partorito verácsmenter, ei dato al Monete Autor deHantita Rifugioil Pita, Rifugio dei Peccatori, Voi per là qual' nella quate ill Nerbo \& è fatto carne per effenhoftro Salvator sinoftral paces; io ricorroi al Voijond'effer da Lhi liberatos della fchiavitu del peccato, ee per i meriti' det1 a fua Vitaie della faa'Morte preservate dalla:Morte Eterna. Brendetemi, o Madre di iDio, fotto la Rnotezione voffra, e ottenga io, mediante la poffente vofta interceflione, e per llonore che ho diappartenervi, le, Grazie ede Mifericordie, che is mieir pecoatimi fanta indegno di siceveres, e nell'ultima oni dellowia vita, in quel momenta decifivai della mia eternità, degnateviper le caritate voli volt re cure, e per la materna voftra follecitudine della mia falute, moftrar che mi fiete Madread onor del moséntrofelicè della Incarnazione; in cui Dio s'è farto Uomo, e Figlio dell' Uomo $e$ in cui divenendo fua Madre, Voi fiete divenuta la Madre di Dio.
$E$ cosi vi prego e scongiuro chè. faciate ancora; o Somata Vergine in rifleffo alla Caris.

## 114

Carith di Quellogncheiimorenido per noi sulla Croce, : Della porfona di S. Giovarni, 2; noi, vi ha donata come Madre. e noinaffegnati: ha come figlitoli? perchè vil onoriamó e ferviamo fulla Terra in citutte le maniere poffibili, ffecon do l'ardine di Dia, o lo. Spirito del fuo Figliualo a adorabite Io mi dono a Lui per effer 'fedele 'a' mici doveri verso Lui; e verso di VoincuQuefta de la brama e la difpofizion del mio Cuore , che non paffi verun giorno della mia vita, senza ch'ia vi renda qualche ommaggio; e qu, alche particolar teftimonianza della mia dipendenza; edia affaticarmi sopra tutio ad anórarki collabiditazion delle voltre Virtur 3 onde avor ion pure un giorno qualche patte alla Glocia del voltro Figliuola nel Ciclo. Cosl fia.

$$
\mathbf{I L} \mathbf{E} \mathbf{I N} \mathbf{N}
$$

$$
-1: 20
$$

## $\mathbf{I} \mathbf{N}: \mathbf{D} \mathbf{C} \mathbf{E}$

## Degli Articoli conternuri nella 1. Parte:

1. Coftume de'Crifiani di nito rrere all' ion terceffione dé Santi pag. 3 .
2. Maffrme della beara Vergine pag. $4-$ IIL. Nel cbe fi difitinfe Trivigi pag. 6 . IV. Colla Fondazione di Dopers pie forso la invocazione di Lei pag. 12. $T_{0}$ E co' Sagri Templi ad Effa intitolati pag 14.
V1. Frd quali ba il primato quello della Madoina Grande Pag. 17.
vill. Breve Iftoria di effo pag. 19. VIII. Swo riftanno ed amplazione farsa colle $\because$ offerte alla Immagine della Beata Vergine pag. 23:
1X. Doni preziofa alla medafina pag. 26. :X. Ricarfo ad E/Ja nelle calaniita pubblie cbe. pag. 30.
Xlo, Protezione del Principe al Tempio Juddesto pag. 3.4.
XII. Grazie ivi coll' intervente di Maria Vergine ottenute pag. 38..
XIII. Concbiufione, ee Aqvertimento a' Divo. . zi di Maria pag. 43

## Articoli della II. S Parte:

Preci a forma di Meditazioni fopra la - privicipali Fefireita di Maria Ssma.

1. Preci perala Fefta del Juo Concepimen:to addl 8. Dicembre pag. 49.
Praticbe per quefta Fefa Pag. 53.
2. Preci per la Fafta di fua Nativita adde 8. Sestembre Pag. 57.

Praticbe per. la fteffa pag. 61.
111. Preci per. la Fefta di /ua Prefentazione addi 21. Novembre pag. 65.
Praticbe pax lay freflo pag. 68.
1V. Preci per lia Fefta dell' Annumziazione add2 25. Marzo page 73.
Pratiche per la Medefima pag. 78.
TH. Preci per la Fefta della Vifittazione addi 2. Luglio pag. 82.
Praticbe per la feeffa päg. 87.

1. Preci per la Feffa delta Prefentazione di N. S. G. C. al Tempio; e della. Purificazione della S. V. addi.2. Eeb. pag. 90. Praticbe per la fteffa Fefta pag. $94-$ W11. Precti per la Fefia di fua A/funzioine addi 15. Agafto pag. 99.
"Praticbe per la Aeffa. Fefta pag. 10.30: VIII. Pregbiera geneyale per tutte le. attra Fefte di Maria Santiffima pag. 107.


[^0]:    (a) Raccolta di opufcoli \& \&c, cel P. Ab. Mandelli To. XXV. Opuic. 111. pag. 26. .

[^1]:    (a) Italia Sacra To. V. col. 517.

[^2]:    D 3

