## COLLEZIONE

# D I <br> SC ZITTURE 

$$
D I \text { REGIA }
$$

GIURISDIZIONE.
Tom. XXIV.

MDCCLXX1II.


## $\mathbf{N} \mathbf{O} \quad \mathbf{T} \quad \mathbf{A}$

Delle Scritture contenute in quetio Tomo.

Num. LXXXI. Scrittura del Segrotario Pietre Francefthi fapra be Mefo Tefinasentario al N. H. Marc' Antonic Grimani savio del Configlio Sopraintendento alla Revifono doi Brevi 28. Sottembri 1763.
pag. 1.
Num. LXXXII. Scrittura di Pietra Francefcbi Segretario Sopra lo Manfonarie Toftamentarie a S. E. Zan Antonio da Riva Prevoeditore in Zecca 1. Fobbrajo 1763. M. V. pag. 49. Num. LXXXIII. Scrittura intorno al Giusramente, cbe preftano i Vofioui.pag. 63. Num. LXXXIV. Scrittura del Canonigo Antonio Montagnaco a favore delle TrasJazioni delle Manfionario da luogo a lueso, e riguardo alla riduzione delle Meffo, rafegnata dal modefino alla Depusazione Eftraordinaria il di 5. Marzo 1768.
pag. 93.
Num. LXXXV. Scrittura del Padro Wenceslao Barkouich fopra l'origins, e progrefls dol 7 us Canonice, , la decadenta dell' antice.
pag. 149.

## SCRITTURA

DELPADRE
francesco wenceslao
BARKOVICH
Sopra l' origine, e progrefla
JUSCANONICO
E- le decadeniz
DELL'ANTICO.

Num. LXXXV.

C 1
$\because \because$


0Norato dall' autorita della Eceellentiffiona Efraordinatra' Deputazione ad Pias. Canfas Francefoo Wenceslao Bara kovisch Chisrico della Congregazione Somafca delliz commiffione d'informare cot' fedelta ; ed efatteziza della origine; dei progreft, e delle variazioni del Jus Ca: nonico in maniera di poter comprendere il vero valore, e il conto neceflario dz farfenc rielle pubbliche provvidenze, in efecuziose del venerato comando prefento alle fapientiffime rifeffioni di VV. EE. le feguenti finceriffime notizie.

Colla modeffia del tiome Greco di: Canoine, che fignifica in generale Regola, gli Ecclefiafici velatono la Poteft Legislativa, alla quale arpiravino, e dalla Storia del primo Concilio Generale, cha fu il Niceno, convocato da Coftantino it Grande nell' anino $\mathbf{3 2 5 .}$, fi viene 2 conofcere, come procurarone ai Canoni la forza di Leggi Politiche, perfuxdendo al1' Imperatore d'interporfe la fue autori-ta , e coftringere corie pene civili alla of$C_{4}{ }^{\prime}$ fer-

152
fervaner di quelfi j difabbidienti. Le ors dinazioni Eccle fiaftiche non affunfero originariamente il nome di 7 as , che fecondo il Tefto deriva da 7 fuffums . Imperciocche appartonendo alla Chiefa di perfuadere: piuttolo che di coftringere, le fue CoiAituzioni volevano effere segole, e non gik comandamenti.

Col progreffo del tempo comparve a imitaciose del Jwe Cioilf gnche un Jios Camonice, intantoche foffe un Corpo di Leggi Ecclefiaftiche, date cied daHa Chisfo ovpero fatte de effo al per regolare Ia polizia generale, si ancora per regolore ciafcua Criaiaso selativamente alla Chiefa .

Per formare idea ginla del Jus Cao monico, e per fcoprirae l'origine, i progreff, e le cagioni dei varj fuoi cambiamenti, por avere cosl i fondamenti veri di giudicare del valore intrinfeco, e nom lafciarfi abbagliare da une fplendore artificiale, gioverk dividere in tre Epoche Ia ferie dei fecoli da Gest Crinc Gpa a' noflri tempi.

Nella prima Epoca, ta quale incomincia da Gest Crifto, e fnifice al Ceacilio Niceno, ne vedremo l'origine.

Nelle feconda Epoca; la quale incomiacia del Gran Cofantino, e continas Gino
fino alle falfe Deuretali rpacciate dal Prema. do-lidoro, ne efferveremo i progreff. Nella terza Epocs, la qualo incomincia dalle fallie Decretali, e della io guosanze del decimo Secolo, notereme Ia decedenza del Jus aptico, e is ineriue. fione di un movello Jus Caneaico.

## PRIMAEPOCA.

Gesit Crife fondatore, e hgialatore della lua Chiefa ae regold a fola viva voat il governo. Il nome di Chefa, che fecondo 1 'esimulogin Greca fienaifice cosvocatione, © focieti di perfooe, ed infts di noi ufate a Gignificare la Sociectì vifibile dei Crifiani uniti, affine di acquifarfi la fpirituale, ed eterna falute delle profefione di una medefima Fede, e mella partecipazione dei medeffimi Sagrammensf, ifticuitì de Gesù Crifto suo Capofotto In direzione dej Paftori legittimi. Es pertanto un ertore di gran confeguenza, che pel nome di Chiefa s'intendano i Vefeovi infieme cot Clero, quando Gidecinrendere tutta la collezione di colofo, ${ }^{3}$ guali credone in Gesul Crifto mediarore ; - ne praticano le ifituzioni . Nei primordj della Chiefa le fole parole di Genil Crifis, conferpate nella memorim, e nel G5 smo-
rs4
cuore degli Apofolí, e le írpirazioní dér10 Spirito Santo, del quale erano ingallistimente ripienr, furono le uniche régole della Fedé, e dei coflami dei Criffiani primitivi, Gli Apoftolififervivano ancora'delt' antico Teftamento; coficché però̀ in virtừ dell' intelligenza delfe Sacre-Scritture comunicata ad eff dal Divino Ioro Maefro, faperano con dificernimento giuAo rigettare quanto concerneva unicamente alla Sinagoga, é adottere ciò, che conveni: 2 alla Chiefa.

Scritto che fu l'Evangelio per fodisfare alle premure dei Fedeli di avere fotto gli occhi una piena informatione detle azioni, e ifticuzioni di Gesú Criffo g: quello infieme coi varj feritti degli Apofoli indirizzati alli iffituzione, ed edifcaxione della Chiefa, formó il Teftamerto Nuovo, che fervi di regola della Fade. della condotta del Criftiani, e del governo della Chiefa, imperciocchè il Dogmà fo framifchiato colla Morale, e colla, difciplina.

Quefte poche regole allora baftavze: no. La tradizinne, cioè a dire le Dottriwe, le quali infegnate nella loro origine della voce viva, palfavzio da perfona in perfopa libere dalle difficoltà , le quali vanno crefcendo 2 mifura, che 6 allon-82-

$$
195
$$

tanano dall'origine, rendevano facile la foluzione dei dubbj, raniffmi al:ora, poichè quei primı Fedelı fervorofi non perdevano il tempo in fortioliezze. Il Vefoovo eiercitava egli medefimo in perfona la funzione d'ftruire, ed i fuot cooperatori in quefto miniftero lo facerano con tanta lubordinazione ai lentimenti del $\mathrm{Pa}_{2}$. flore, che nelia gregigia era una fola, e medefima la Dortrina.

Le queftioni; le quali alcuna volta inforgevano, fe non erano difficili, reftavano decife dal Vefcovo cal fuo Presbiterio, che gli ferviva di configlio; fe po erano inviluppate, i Vefcovi di più Chie. fe fi congregavano, e in quefti Concilj le definivano. Cosi avetano farto gli Apoftoli nella queflione della Circoncifione dei Gentili convertiti al Criffianefimo, e l'autorica di definizionif farili cra tanta, che non dubitavafi di attribuirle allo Spirito Santo.

Le perfecuzioni, alle quali foggiacque la Chiefa fiño a Coffantino, lafciarono rare volte la liberta di formare $\mathrm{fi}_{-}$ mili Congregazioni;alcune cio non ofazete ne furono convocate, e le decifonidiquefi Concilj accoppiate alle Sacre Scritture formarono il Diritto Ecclefiaftico del primi tre Secoli.

Le

156
Le regolazioni dei denti primi Care cilj farono meffe in (critto, e per l' anione, la quale palava infra te Chiecie del vari diftreti, una adotto le CoRituzioni fatte in un' alicra, quando te parvero girufie, e convenienti atle fue confuetudiais. Clafcheduna Chiefa feriffe per fuo ufo una Epecie di Rituale; o voglizmo dírlo Corpo di Difciplina, rompofto dalle CoSituxioni, eh' effa medefima fi avera formate, o ch'effa avez adottate, e da quefe Raccolte fono forfe provenuti i Canoni, che corsono col nome di Apofolici, e nei Manoferitti fono intitolati, Cos nomi amicbi, Regofo doi Padri. Un Imperatare, il quale forfe è quel medefimo, che cred le Coflituazioni Apofioliche, e vivera verfo it fine del fecolo quidio fece un anmafo dei Canoni teovati da luí nei vasfi Ritualt delle Chirfe, ed affinctiè foffero creduti degii Apoftoli, e fcrieti do San Clemente, ne cambid la coffruzione, mettendo l'efpofizioni in bocca direttamente degli Apofili medefimi, fenza ef: ferfi accorto, che in quei Cenoris prectif Apoftolici $s^{\prime}$ incontravano molte cofe, le guali non erano per ance in ufo al tempo degli Apofoli, e di S. Clearente.

Quefti Canoni pafarono per Apofolici fra i Greci, eome appariffe dal fecto-

## 139

do Camore del Concitio di Corteatinopor li in Trulle (cosi dette, perchè congregato fotto la Cupola del Patezzo Imaperianle.) e dalla feta Novella, o fia Cotitazione di Giaftiniano a Epifanio Pstrizrca di Cofantinopoli, ta quale viene ancora riferita nel principio del nono Car. none di Gierami Scolaftico, elas vide Sotto il deteo Imperatore.

Quanto ai Latini Gelafio creato Papail dl primo Marzo del 492 e morto zil io. Noversb, 496. in un Concilio di 70. Vefcovi convocato in Roma nel 494. dichiarò apoctifi i detti Canomi ( Sancta Romana dif. 19.) e con lui fi accorda $\mathrm{S}_{\mathrm{c}}$ lidoro di Sivigliz, deteo comanemente Ifpalenfe, morto nel 639 . riferico da Graziano ( net c. Canones dif. 66.) Dionifio di foprannome il Piccolo, fa il pritho 2 traslatarne dat Greco in Latino cinquanta, elis premife aliz fua verfione dei Canoni dei Concili, proteftandoff pesi, che febberre veniffe detto, effere degli Apofoli, moltiffimi avevano difficoleà di prefta rvi a frenfo. Ma Leone IV. creato Papz fi 12. Aprile delp anno 847., e morto $\mathbf{2 i} 17$. Luglio delli 8 s g. gli ammife, non oftante che da Papa Gelafo nelConcilio Romano foffero flati meff nel numero dei libri feritti dagli Eretiei, o. Sci.

Scifmatici, e condannati per fempte $\boldsymbol{f}$ er apaiematizzaji.

Un'alcra Opera viene attribuita agli Apoftoli, e pretefa fcritta da So. Clemente, incitolate: Cofituzioni apofoliche, 12 quale parimante da Papa Gelafio mel Cons.a cilio Romano del 494. fu riprovata per. apocrifa a detta di Uberto Cardin le Legato Pontificio a (oftantinopoli, il quale viffe nel ios4: Quefte Coltituzioni effendo Apoftoliche, furono riptovate altresì nel fecondo Canone del Conciio Có Itantinopolitano in Trullo dell'anno692. e dichiarate parto corrotto dell Eretica malizia. Aggiungafi, che le troviamo piene di anacroo:fmi, e di affurdi manifeftiflimi. Le giudicano alcuni un'Opers medefima con quella, la quale da Santo Atanafo, e da Eulebio è intitolata: Dottrina degfi Apofoti. Sant' Epifanio ne cita alcuni paff, i quali fono, contrarj a ciò, che troviamo al prefente. (Gaedaro le Note del Petavio) argo-: mento, che furono corrotte da un fecen:do falfario.

Sono finalmente attribuiti agli Apoftoli nove Canoai di un Concilio, che fi pretende fia Aato celebrato da effi in Antiochia ( Pagi all' anno 56. n. 3. ) ma che fu ignero a tutta I'antichità, e she

Che éfondato onicamente nella falfa le; zione dell' Epiftola xpili. d' Innocenzo I. creato Papa li 24. Novembre del 140 r. e morto li 140 Febbraro del 1417., il quale dà rifalto alla: Chiefa di Antiochia, atlegando il Concilio congregato a motivo di ella dagli. Apoftoli in Gerufalemme, leggendofs comunemente: Ecclefiam Antiocbenam, qua meruit apad fo celeberrimum Apofolicum Convontum ; quando dovrebbe leggerfi: propter for Si noti inoltre, che quefti pretef Canomi fono pieni di anacroriifmi, e che uno di effr non ha fenfo veruno.

## SECONDA EPOCA.

Dopo che Coftantino ebbe data Ia place alla Chiefa, fu congregato nell' an2032 . il prino Concilio Generate in Nicea comporto di 318. Padri, i quali riconobbero contro gli Arriani il Verbo Confuftanziale al Padre Eterag. Dei Canoni di quefte Concilio ogni Vef́covo fe ne riporto fece un Efemplare da cultodirto negli Archivj dells fua Chiefa, e quei Canoni accettati in tutte le Chiefe furoino da principio 1'unico Codice, nel quale fi conteneffe il Jus Ecclefiaftico. Nel progrefo a quefti Canoni furono ag gita-

160
te inoltre le Decifioni dei Papi, e dei Wefcovi intorno a materie di difcıplina. Nella Chiefa $R$ mana da Coffamise affunto all' Impero sel 306. fino a Carlo Magno coronsto lmperatore nell ${ }^{2}$ anno 800. vi furono due Codici, quello, che $s^{\prime}$ untitole [' Antice Eufebio, e tin Raccolta di Dionifio il Piccolo.

Sine ad Innocenzo I. Roma son riconotceva altri Canoni fuori di quelli del Concilio Niceno, ai quall erano Ratiaggiunti quelli del Concilio di Sardi tex suto nell' lliticie l'anzo 347. contro git Arriani, col fre di dare afpetto di aintichitd alle Appellazioni dei Vefcovi alla Sede Romana, e quefti venivano confulf con gli aleri di Nicea pel coflume degfi antichi di ferivere, e numerare i Cancni gli uni dopo gli a!rri fenza interrazione, noa oftante che foffero di Concilj differenti , dond' ebbe origine l'errote degli otto Csa' novi Niceni, e la diyputa intorino il lo so numero.

Le difciplinz della Chiefa di Cartagine divenuta celebre in Roma per le difputé intorno la Grazía, fu giudicate tanto ragionevole, che la Santa Sede adottd i Canoni dei Concilj Afficani, tenuti sel tempo del Pontificato d'Innoceneo I. - quelta fu la feconda aggiunta.

## 16 t

Zofrmo eletto Papz fi g. Marzo del: 417. e morte li 43. Dicembre del 418. vi aggiunfe $i$ Canoni di tre Concili Greci, tenuti prima dell' Ecumenico Niceno, cioè di quello di Ancira Citti della Galazia, congregato nel 314. per ricevere a penitenza coloro, i quali avevano ceduto alla perfecuzioae; quelle di Neocefarea tenuto nel medefimo anno intorno alla difciplina; equello di Gangra Citta della Paflagonia, radunato nel 324, intorioo afla Fede, ealla Difciplina ie quefin fis la terza aggiunta.

La quarta aggiunta fu fatta al rempo di San Leone eletto Papa il dl prinaso Settembre dell' $2 a n 0$ 440. il quale fece inferire nel Corpo dei Canoni quattro Lettere d' Innocenzo I., che fono le prime Decretali meffe nel numero dei Canoni. Jmperciocchè i Referitti dei Papi non paffavano per Leggi prime che foffero inferiti nel Codice Pubblico, e che promulgati, e notificati riceveffero quell' autorità, la quale in materia di Leggi gi dice propriamente Canonizazione ; altrimenti depoati negli Archivi, eramo conServat, a fine ferviffero di monumenti, dond' è provenuta la differemza delle due efpreffioni: reforre in Scrinia, e reforre in Carones .
$\mathrm{Fa}-$

265
Furoso fanalmente aggianti alcuni pezzi del Concilio tenuto l'anno 45 I . in Calcedonia con l' intervento dell' Impera- ${ }^{\text {a }}$ tore Marciano e della Imperatrice Pulcheria, e ch' è il. IV. Generale di $630^{\circ}$ Vefcovi, e quattro Legati del P'apa San Leone. Vi fu condanosto il Concilio di Efefo del 449. s come pure Diofcoro, ed Eutiche, quali ammettevano in Gesus, Crifo una fola natura o Vi furone aggiunti inoltre i Canoni del Concilio Ille: Generale celebrato in Efefo ael 431. for-' to Teodofio, compofto di più di 200 . Vefcovi, e dei Legati deI Pape Celeftino I. eletto li 13 , Settembre det 422 .. e morto il di 21. Luglio del 432. Vi fu condannato Neftorio, it quale afferiva due perfone in Gesu Crifto, e ricufava alla Beate Vergine il titolo di Madre di Dio e. vi fu condannato ancora Pelagio. Vi furono aggiunti altrest i Canoni del Concilio Provinciale di Antiochia, convocato per la caufa di Atanafio, e per trattarvi della Difciplina Ecclefiaftica nel 341 . fotto gl' Imperatori Coftanzo, e Coftante nel Pontificato di Giulio I. creato Pa. pa li 6. Febbraro del 337.e mertolisi. Aprile del 352., ed i Canoni del Concilio di Laodicea nella Lidia, che credeff tenuto nel 320 . in materia di Difciplinas
finalmente i Ceneni del fecondo Concilio Generaie congregato in Collantiappoli nell' anno 38 r. Cotto il Paps. Dap malo eletto il primo Ottobre del 3.66, e morto li 1 r. Dicembre del 384. e fotto 1 Imperator Teodofio coll' int ervenso di jgo. Véfcovig, per confermase il gran Concilío Niceno, e riconofcere la Divinita dello Spirito Santo, combattute de Macedonio . Vi furono di più aggiunte molte Decretali di Papi, varie Lettero di diverf Santi Vercovig. e alcune Coltitazioni degi' Imperatoric.

La confufione introdosta nel Codica Romano da tante aggiunte induffe verfo I' amno 527. Dienifio detto il Piccolo, oriundo della Seizia, Monaco di profeffione, ornato della dignita di Abate, 2 intraprendere unz nuova Raccolta pin efattar nella verfione, re meno imbrogliata nell'ordine. Eg'i ad iftanza di StefanoVefcovo di Solona traslato dal Greco in Latino i Canoni antichi, agginnfe al Codice antico i Canoni pretef Apotolici, e quante Décretali pocè diffotterare da Siricio creato Papa if dl primo Gennaro del 3.85 . e morto li 1 g. Settembre dol399. Gino ad Analfafio II. eletto Papa Ii. 24. Novembre del 496. e morto li 17. ownero. 19. Novembre del 498. Quefta
Rac-

364
Reccolte atis prime fun comparife lequiSo cabt Eutorite in Roma, che fiu intio rolata: Il Carpo doi Canoni, e fi fece ufo di effa fino al tempo dette fakte Decrés tali .In fatti i Papi fr adoperarono a tutid to potere, perche foffe accertata da tutio to l'Orbe Critiane z imperiofoche in ef fa ,e particolarmente nelie Decretali censiv prefevi, contenevanf molte cofe concrasiod benst alla Difciplina della Chiefa primitive, ma che tornevano in vantaggit grande delle Sede Romana. Il Papa As drimno 1. eletto aj 9. Febbrato del 772 si e morto ai 26. Dicembre 795, vi riurcin: farla ricevere da Carto Magao allora Ré dei Frazehi, e dipoi Iniperatore dell ${ }^{2}$ as eidente. (Vedafi Stefano Beluxio nella Prefaziore a Regione Abate Parmienife do difciplina Erclefaftica.)

I Greci oltre ai pretef Canoai Apoftolici, ebbero una Raccolta, che vie ne creduta la prima dell' anmo 385 . nella quale dopo i Canoni Niceni feguono fenza diftinzione nè di Concilio; nè dex tempo, numerati fenza interruzione i Ca: moni degli altri fei Concilf dell' Oriente, tutti in numbero di 165. Quefta e quella: Raccolta, che nel Concilio di Calcedonias. fu efpofta in mezro al confeffo infiemo cogli Era, gelj per ferviffeae di regola
nelle Decifoni.

# 16s 

Ls feconds Reccoltia di Seefano Veheve di Efefo, fanta dopo il Concilio da Culeedonia, e che porta in frente il titolo dı Codice dei Canonj della Chiefa univerfale ( mon perchè conteneffe i Camani di uttij ; Concilj tenuti, eat accoruti da curte le Chiefe s ma perchè nei reimi remppi di quefta Raceolta la Chiefa Univerfale fi rappertava a quefto folo Codice aella decifione delle controverfie neí (Cancilj) rebbese da principio sofe der-- Codice dei Cemoni deH'Oriente, conrime, oflere i Canoni della prima Recmoden, 3. Cemoni del primo Concilio di Cotantivopoli, 8. del Concilio di E(foro, -21. del Concilio di Calcedoniz, che fommaso 197. Canoni . Queffa Cotice fu confermato doll'Imperatore Giptiniano nella Novella rigr.

Notla terra Raccolta furono aggianí i Canoni pretefi Apofolici, e quei del Concilio di Sardics, in tatti 319 .

La quarts Raccolta è quella, che fu approvata dal Concilio in Trullo del 692. detto ancora il Quinifefto, perche fervive di fupplemento al V. Concilio Generale, congregato in Coftantinopoli nd! Ysj, fotro il Pontificato di Vigilio dive-- uutp Papa legistimo nel Giugno del 538. - Eprto allins. Genn. 555 e e forto $1^{\prime}$ Impo-

166
10 di Giultiniano; si furono condannati gli errori di Origene, e i tre Capitoli in favore di Neftorio compilati da Teodoreto ; e di fupplemento inolure al VI.Concilio Ecumenico, convocato parimente in Coftantinopoli nel 6,80. continuato fino 21 68x. fotto il Pontificato di Agatone creato Papa li 26. Gingno del 679. e morto li 16. Gennaro de 1682. e fotto I'Impero di Coftantino Fogonato, nel quale furono approvati i cinque primi Concilj Generali, e fu decifo, contro is Monote; liti, che in Gesh Crifo vi foffero due volontà - II fopraddetto Coscilio, oltre ${ }^{a}$ 35. Canoni delle Raccolte precedenti, ne adoctò 132 . della Chiefa Affricana effo medefimo ne fece 122, e vi aggiunfe le Lettere Canosiche di San Bafilio e dei Santi Pietro, e Dionifo di Aleflandria, e di San Gregorio Taumaturgo, di Santo Atanafio, di Santo Anfilochio, idi San Cirillo, di San Gennadio, eco e non molto dopo fu quefto Codice accrefciuto dei 22, Canoni del VII. Concilio Ecumenico, che fu il fecondo di Nicez, convocato fotto il Papa Adriano I. cletto a' 9 . di Febbraro del 772. e morto li 26. Dicembre del 795. e fotto 1 Imperatore Cofantino figlinolo di Leone, e d' Irene incominciato in Coftantinopoli nel 786. ,
 comporto di 350 . Vefcovi, i quali copfermarono il culto dells Sanse Immagini contre gl' Iconoclalli.
 ialtra Raccolte, che fugl' effere ateribuiua 2 Fozio Pacriarca di Coladotinopoli, poco diverfa dalle precedente, nella quale la efpreffione Fijiogue à canceilata dal Simbolo, non vi è l' otaro Concilio Ecumenico convocato a Coftaptinopoli nell ${ }^{3}$ seg. fotto il Papa Adriano II. sletto ai 140. Dicembre dell' 867. e morto $a^{\circ} 23$. Novembre dell'873. C fotto I' Imperatore Rafilio contro lo Scifmatico Fozio, il quale fy depoito, e mandato in efflio, e aella Sede Pauriarcale fu rimeffo S. lgna2io; in vece del detto Concilio vi fono $i$ Decreti del Conciliabolo tenuto in Cofantimopoli nell'anno 879. nel quale Fozio fu ripofo nel Patriarcato dopo la morte di Sant' 1 gnazig,

Tante leggi, come voglinpo chiamarle, difierepti, abpifogasndo di effer meffe in ordine; Giovanni di Autiochïa, $\dot{\phi i}$ Toprannome Scolaftico, cioè Auvocato nel Ggaificato di allora, il quale mentre era Prete femplice aveva pubblicato una Raccolta di Canoni, diftribuendovi in so. titoli i Cemoni del Codice della, Chiefa us
ai.

30
siverfale, e ralmometry fotto um ineff sitelo, o fia capitole quti, ch'erane detPideffo argomento, creato ch' egli fu Paeciarca di Coftantinopoli net 564. dall' lmperator Guftisiano, impreie a metterIe in ordine nella fua Opera, inticolata per quefio appunto Nomocanore : compendio della fopradderta fua Raccolta, nel quale $\mathbf{j}$ Canoni non fono riferiti intieri, ma il folo fenfo, e numere coll' aggiunta delle Leggi lmperiali, e fegnatamente delte Novelle Coffituzioni di Giufiniano, che fi trovavano conformi ai Cenoni. Anche Fozio, uome di valiffime erudiziane, Tcrife nell' anno 883. un Nomosanome, che contiene gli Elementi del Jus Cano-- nico Greco, e divifo in 14. Titoli, ed ogni Titolo in Capitoli; i Canoni fono citati fotto ai Titoli, ai quali coavengono, ma non fono recitati; le leggi Ecclefiaftiche deg' Imperatori vi fono cita$t e$, e riferite in compendio.

In Occidente vi furono di quelli, $i$ quali fi contentarono di fare dei compendj dei Canoni. Uno di quefti fa nell' anao jago Ferrando Diacono di Cartasime, il quale divife tutta la materia.Canonica in 232. Capitoli, ed in quefti diEribul i Canoni, ch' eramo cancordi. Ufc) poce dopo la'Reccolta dei Cononi fat-
is in Mertino Vofore di Praga, oriune do della Pannonias, Abate del Monafteto Dumienfe, morto nel 580 . divifa in due perti. La prima contiese i Canoni, che verfamo intormo alle perfone, alle cole, ed ai vizj Ecelefratici, la feconda comprende quante Ipetta ai Laici. A Crefeonio Vefcovo in Africa viene attribuito un Compendio dei Canoni, nel quale fatto 300. Ticoli è ridotta la Difciplimes Ecelefiaftica, citando i Canoni, e i Decreti dei Papi fenza recitarne le parole. Un' alrra Opera, chie porta il nome del medefimo Autore, o.vogliamo dirla una fecondar Patte, è la concordia dei Canoni, la quale è parimente diftibuita in 300. Titoli, e vi fono riferiti intieri- si MCanoni, come ancora i Decreti dei Papi. Crefconio fu il primo ad attribuire amtorita Canonice alle Lettere dei Pontefici Romani, quando Dionifo raccogliendole me aveva fatto an volume a parte. Siecome gl': Imperatori venivano confultati melle materic civili, cosl i Vefcovi erano confultati nelle materie facre; e per. chè un fra queli fi dialiggueva, il Pontefice Romano, egli venive confultato pia frequentemente; le fue rifpofte erano teatute in maggior conto, e furone confervate con piu diligenza, che quelle deT. xxio.

H
gli
$\$ 90$
gli altri Vefcovi, delfe quali ta pia puifte perirono. Si noti prima di abbendontrie quefta feconda Epoca; the mentte prima nel Codice venivano riferiti femplicemente i Canoni, e al piu gli Atci atróra dei Concilj, in effa incominets ańcora l'induftria d'introdurre dei :mbli artificiofi di farne Raccolte, Compendj, Concordanze di Canoni, Notroizanotio, e mefcuglio confufo di 'leggi degl' Itwperatoyi, di Lettere dei Papi, di Sentenze dei Santi Padri, e dei. Decreti dei Concily fotto Titoli particolari.

## TERZAEPOCA.

Nell' Occidente topo la Receebila a Dionifo il Piccole, vi eraito altte Cola pilazioni di Canoni, e fegnatantife una attribuita a Sant? Ifdoro di Sivigita, he quale contiene alcuni Chyoni di Totedo. Quando al principio del setolo IX. ne comparve una Colleitione fmonenta coll titolo di Corpus Canosizion Hathationfo, pebblicata fotto il neme $d^{2}$ Iffdoro, def quale il Cardinal Baronio feriffe nelte Annotazioni al Martirblogio net dl'4. Aprike di aver letto, che portifle il Topfinthome
 titolato Porcosorci, de ithitazionte forla di

## 172

. Thomát Pader, i quali' per umitità agginugerano al: lotso nome te denominazione di Peceatori . Quesal Raceolta conteneva dit pirk, delle tlere. Lettere Decretali degli antichi Papi fino a Damafo creato Papa di di primsto osi Otwobre del 366. e morto li w.o Dicembre :delt' $2 a 00$ 384. quando' per alise. Dionifío il Piccolo, il quale viffe molno prime di quefto Mercatore, twalueque diligenst avefre meffo in ope\%, e per quynte opportunicà aveffe in Roun, pot aveva potuto trovare dei fimolfi tronumienti antrioti a Siricio, creato Papa it di primo diGennarof del 385 . thorso ti moi Settembre 399. Niccold J. creato Papa a' as. Marzo dell' 858. e Hotco ain 3.2. din Norembre dell' 867. accolfe a. braccia. aperte ia itapoflura, e m foftema, , rome fi: podi compreaderie da Graziano : C. . It. difa. rg. Del calattere di quefto Papa fcrive Regiove Abate Praunianfe: Regibuc, ac Tyramnis imporavit, eifque, wit fa Dawinus onbis, terrarum, atyHoritato profuxit . Egli in :occarione de!lo Scifma infra Sant' Ignazio, e Forio, sitò 2nabedue a Rotia : per gindicatli; e mal fodisfatto di cerita lettera ferittagli dall' Imperstore Miehele, fece fapere ai Prelati Greci di averla facta abbruciare pubblielimente a vituperio dell Imperatore. H 2

782
Si pofiono leggere le invettive ferittegh degli Arcivefcovi Ciuntarie di Colonis, e Laurgardo di Treveri, le quali. fi trovano megli Annali dei Franchi all' anno 863:preffo il Piteo. Incmaro Arcivefocvo di Reime neí fraio Opufcoli al cap. 24. fa fede del tempo del Compilatore, e del Difeminatote della impoftura; e da lui fappiamo, che Ricolfo creato Arcivefcovo di Magonate dell'anno 787, e morto l' anno sia. is porto dalla Spagna. "Qferva David Blomdello nei fuoi Prole meni al Pieudo-Ifidore cap. 5. che trovindofí in quefta Collezione lettere, le quali contengeno foflanze del Concilio di Parigi, renuto nel1'anno 829. è indizio, ohe dopo Ricolfo le fano fitte faste delle aggiunte. In fatti Benedetto Levita dolla Chiefa dif Magonza nella Prefazione ala fua Farasine dice di avere inferite malte cofe, tei quali depofitate da Ricoifo negli Archivj della fua Chiefa, wi erane flate trovate da Autoario parcate dell' Arcivefcovo, e fecondo fuo Succeffore.

Le Decretali fappofe nella Collezione del Pfeudo-Ifdoro fono, cinque di San Clemente creato Papa 2'24. Settembre dell'anno 67. dell' Era voigare; e ehe ripunzio ai 3. Dicembre del y6. Tre
di Auacleto creato Papre a' 7 . Sectembre defl' 83. © morto martire a' 26. Ottobre del 108. Tre di Aleffandro l. cresto Papa ai tre Dicembre del $108 . e$ morto martire ai tre Maggio del 117. Due di Sifto l. creato Papa ai 7. Giugno del 317. e merto martire a' 3. Aprile del 127. Una di Telesforo creato Papa ai 5. Aprile del 127. e morto martire ai 5. Giugno dek 138. Due d'Igino creato Pa pe ai 6. Gennaro del $138 . \mathrm{E}$ morto martire agli 8. Genmarè del 142. Quattro di Pio J. creato Pape a' 9c Apríe del 142. $e$ morto martire aghi 11 . Laglio del 150 . Una di Aniceto creato Papa ai 13. Lu* glio del 1 go. e morto martire $\mathbf{a}^{\prime}$ 17. Aprile del 161 . Tre di Sotero creato Papa si tre Maggio del 171. e morte martire ai 26. Maggio del 185. Due di Vittore 1. creato Papa ai 18. Luglio del $18 f f_{0}$ e morte martite ai 28. Luglio del 197 . Due di Callifto I. creato Papm ai 2. Agotto del 217. e morto martire ni r2. Ottobre del 222. Una di Urbano 1. creato Papa ai 13. Ottobre del 222 . e morto martire 2i 23. Maggio del 230. Due di Das miano create Papa ai 29. A gofto del 230 . e morto martire ai 30. Otrobre del 335 . Una di Antero creato Papa ai 22. No. vembre del 235 . e morto martire ai tre H 3 Gen.

Geninaro del 236. Tre di Fahane crede to Papa ai 4. Gennaro ded 236. e morto martire il dl primo Mazzo del 2so, Duse di Cornelio creato Rapa ai 2. Giugno del 250 . e morto martire ai 14, di Settombre del 252. Una di Lucia I create Papa ai 18. Ottobre del 252. e mprto martire ai tre Ma:zo del 254, Due di Stefano I. creato Papa ai 10. Aprile 254. e morto martire ai 2. Agofto 257. Due di Dionifio crento Papa ai ig. Settembere. del 259. e morto martire ai 39. Dicembre del 26 8, Tre di Felice I. creato Pepa ai tre Gennaro del 269. e morto il di primo Gennara del 274. Due di Etstichiano creata Papa ai 3. Gennaro 274. e morto agli \&a Dicembre 283. Una di Cajo creato Papa ai 16. Dicembre del 2.83. e morte martire ai 17. Aprile del 295. Due di Marcellino creato Rape ai 22. Diccmbre del 295. e morte martire -i 16. Marro del 304. Due di Mancello. I. ereato. Papa ai 21. Maggio de! 3.04. e. morto martire ai 16. Gennare del 3.10. Tre di Eufebio creato Papa ai 3. Aprile del 310. e marto ai 17. Aprile -310. Di Melchiade creato Papa ai 3 , A gofto 3 neo e:morto ai is. Gennaro 3: E4. Una . Restexa intorio alla Chiefa primitiva, e alla munificenza di Coflatino verfo deldetace de-

## 225

defirana, e una Decretale: Una leccera del Concilio Niceno a Silveftro, cresie papa ai 3i. Geanaro del 314. e mórt aj 12. Dicembre del 335. e la Rifpof di Şan Silvefro. Una lettera degli Egit ziani a Marco creato Papa ai 28. Genip para del 336. e morto ai 6. Ottobre deke to tieffo anno, e la Riffofta di Marco: Una di Giulio I. creato Papa ai 6. Febp braro del 337.e morto il di primo Apris Ie 352. Una lettera degli Orientalia Giulio lo e la Rifpofla di quefto papa. Una lettera di Sant' Atadafig, e deggli. Eguiag ni a Felice 11 tivenuto Papa legitsimo at 21 . Agola, del 358. per 12 renunziz fatta in detto gorne da Liberio, e mort to, onvero dipeftogi dal. Pontificalo agli xi. Noyembte del 35.9. e la Rirpolla di Eelice, anai ancora una fecondad L; lettera teran di Damafo creato. Paga iy dy primo Otto b, del 366, e morto apli it. Dit cembre del $3^{8}+{ }^{\circ}$; faitta a San Girolamo c. 1a. Rifpolta di quefto Santo. Una léép tera di un Concilio Afficano a Damafo Papa, e la sifpotta di Damafo, come pup re la quarta Iettera del medefimo $\mathrm{m}_{1}$ la guinta dei Coepifcopi", ciok Vicarj dei Vefc̣ovi, e: la fetcima ai: Vefcovi d' Ita, tin. Una létera di Aurelio Vefcovo di


176
maro. La prima lettera di Siricio cresto Papa il dl primo Gennaro del 385 . morto ai 19. Settembre del 399. Due di Anaftafio creato Papa ai go Ottobre det 399. e norto 2i 3. Novembre del 40 i. La terza Lettera di Sifto HI. creato Psopa ai 10. Agofo del 432. e morto si 22. Lugfio del 440 . La lettera 80 . di $\mathrm{S}_{0}$ Leone il Gande creato Papa il di primo Settembre del $440 . e$ morto ai 3. No vembre del 461. Due di Giovanni 1 . cretto Papy ai 13. Agolto del s23. e morto ai 27. Maggio del 526. Due di Felice IV. creato Papa ai 24. Lugliodel 52お emorto ai 25 . Settembre del 530 . Uns di Bonifacio Il. ereato Papa ai 28. Setsembre del 530 . C morro agli 8. Noverabre del 532 . Un efemplare di Orazioni a Giuftino, e Ginfiniano Ínperatori. Una ali Giovanai 11. create Papa ai 2.3. Genmaro del 533. e morte ai 28. Maggio del 535. La quinta lettera di Agapito crea30 Papa ai 3. di Giugno del s35. e utorm to ai 22. Aprile del 536. Una di Silvefro creato Papa ai 30. Maggio del 536. e morto in Giugno del 538. Una rettera di Amatore a Silveriro ye le rifpolts di Silveftro, ch't In feconda letrera. U. me di Pelagio I. crearo Papa ai 18 . Aprife del 5550 $\mathrm{e}_{-}^{\prime}$ morto ni 2, Marro deligea Una

## 87

Uas di Giovandi III. creato Pape it at primo Agofto del s60. e morto ai tre Luglio del 57 3. Una Deeretale di Bemedetco I. creato Papa ai 27. Maggio 574e morto at 25. Luglio del $577^{\circ}$. Le I. Ia II. , la VIII. e la IX. lagtera di PGIagio II. creato Papa ai 27. Novembre del 578 e morto ai 12 . Febbraro del 590. Il Privilegio di Gregorio il Grande, creato Papa ai 3. Settembre del 590. c morto ai 12. Marzo del 604. al Monafiero di San Medardo. La lettera di Felice Vefcone mella Sicilia a San Gregorio il Grande, e la Rifpofte del Santo Papa, ch'è la 32. del libro XII. Pinalmente uns lettera di Diodare creato Papa ai 19. Ottebre del 61g. e morto ai 7. Novembre del 6is.

Le lettere mentovate fooe ripiene di maffime affatto nuove nella Chefa di Gesi Crilto, e d' ignoranza craffa, di anacronifmi manifefti, indegne della masEofa femplicità dei prima fecoli del CriAianefimo, e contrarie alle confuetudini antiche. La fcoperta dell' impofura fis Eater troppo tardi; imperocchè is Corte Romana prevalcadof dell' ignoranza pre. dominante in quei tempi, fe ne fervi deAramente a flabilire fempre piu, ed ano pliare 'all! infinito l'sutorits; she fin en
1.7\%
\# arrogzara . Le doturipe principali Cpaco ciate, in quefta froudolente Collezione, fone, che il Papa fig Vefcova univerfale di tyet? la Criftiapited, che sutte te caufo maggioti debbano effer portate alla Sedo Romapa ; che le qaule dei Vefcovì fiano. xiferyate al Papa; gha il Coacilio Genorale vaglia effer conyocaco e e celebrara dal Rapa i.cbe neffun Canqilio nè Genemale; nè particolare abbia validitik di obbligare, fe non fia fate approvato dak Papa; ; che il Papaz abbia l'mutorita di pormestere oi Vefcovi di abbandonara le Chiefe, alle quali erano flasi olatit, per urasferiri a Sedi più dowiziofe, ed illam Gri) she le: Apefoliche appeltaziosi: alla Sede Rocmana soffera in ufo prima del Concilio di Sardica, che i Metropolitani non abliano mai potute efercitare le loro. funzioni Ecclefraftiche prima di avere ottenuto a Roma it Pallio; che fino dai primi tempi det Criftianefimo foffe tenato pas coftante, che qualunque Chiefa: fi allontapaffe dalle collumanze, e cerimodie della Chiefa Romana, dovefic effer tenut2 per aratica. Da quefti. principi erronei furono poi dedotte mille e mille falfe confeguenze in favore della Corte Romane, la quale non ebbe: ormai più a fofannure fuica grande per readesfi. difporin ca della Chiefa.

Il Jus intrufo datla alfe Decretalf incomincio dopo la morte di Carlo Mai spo avyenuta nell' anno $8140^{\circ} \mathrm{a}$ introdurf mediante la profonda ignoranza, e la corruttela dei coltumi, e la poffanza dei Pas pi, e dei Vefcovi, divenuti Signori temporali, e poffeffori di Terre in Souranità, a in Fleuda, non pero renza oppofizione; imperciocchè il Claro Gallicano: ricufava di riconofcere per veri i Monumenti intrufi dal Pfeudo-Ifidoro, contuttochè Niccold i. aveffe inculcato ( Can. Roman.: dift. 19.) che negar fede ad effi, foffe quanto dubitare delle Sacre Scritture.

Verfo l' anno 877. Reginone: Abate: di Pruyan intraprefe di unire. (Natal. Alefso Differt. Eccl. al Sec. I. dift. xx. Ver. di Append. n. 6.) coi Canoni le. Scrit. ture dei Santi Padri, e le leggi del Co: dice Teodofiano. Egli ammalsb ancora: allcune Lettere Decretali dei Papi, ma infra quefte ne framifchio diverfe delle fuppolte dal Pfeudonfidoro.

Burcardo; oriundo di. Afia, dallo tiato Monacale inalzaro alla Sede Vefco-. vile di Vormazia nel 996. fi mife verfo L'anno: 1008. a formare una Compilazio: ne dei Canoni, diftribuita in 20. libri non più coll ${ }^{5}$ ordine dei tempi, e dei Concilj, come folevafi prima, ma fecondo $\mathrm{I}^{2}$,

180

- ordine delle materle. L' Autore dimotes di non effere ricorfo ai Frati, ma folamente alle Raccolte precedenti: laonde $s^{\prime}$ inganna fpeffe volte, e induce fece in errore Graziano, il quale to ha feguite con troppa credulità.

In quefo fecolo xi, arrivatono $i$ Pontefici Romani al colmo di quells porefti eforbitante, ad appropriarfi la quale fis: doperarono da piè di otto fecoli ; imperciocché comunemente gl' Imperatorì dit Occidente creaddo i Papi, e i Vefcovi, o almeno approvandoli, dando lono 1 'Inves - ftitura, ed efigendone il- giuramento dí sedeltà ; Ildebrando Monaco di Clugai , riafcito Papz ai 22: Aprite del 10730 e morto ai 29. Maggio del 1085. e affanto it nome di Gregorio VII, fenza curarfi del confenfo dell' Imperatore, proferiffe con fuo Decreto le Inveftiture date dai Laici, fcomunico Enrico IV. 10 privé dell' Imperio, e pubblicd i portearofífuoi 27. Dittati, coi quati fabili la potefti Ecclefiafice colla rovida delle originaria, - Daturate potefì dei Sovrani.

Ivone dell' Ordine dei Canonici Regotari di Sant' Agofino, Veforovo di Carares ful fine dell' xi. fecolo compofe uns Raccolta dei Canoni, alla quale diede if titolo di Decrese, diyifo in 17. libriayo

- YOF
perti. Dipertef poce Siflt ordine di Buis eando seazi dall' efpreffiobi del madéfmo:G ferve delle Decretali fuppete del Pfacio do-IGdoro, come pure di vari alai De. cresi falf.

Le Raccofte di Regínone, di Bure cardo, e d' Ivone, olere ad a vere-idot:' tate le impôure del Pfeudo-lfidoro, conm tengono inferite twito quelto:, the nei Camoni deif Cencily, nolle Sentenat eronche dei Santi Padri.y nelle Eettere Dectetali dei Papi., e nelle Eeggi degl' Imperatori fu trovaco favorevelo agli Eoclefintici, o alls Corte Romena, comeffo maliziofamente cutco quallo, ctie foffe fato ia vainteggio dei Laici, e dei Priacipio.

Graciapo Monace Benclettino nato is Chiufr dolles Tofcene formife l' ambe 1.123- a cemperte il famofo Decretale , e to termind $f^{2}$ ando riga e lo pubblicd mell' anao $135 \mathrm{r}_{\mathrm{c}}$ col titolo di Concordia difcordantinm Cunownm, perche infatil $l^{\prime}$ Autore 6 applies a conciliare it Canonir, in quali moserano di contradiff. E'Opera è compolta di cre Parti, le quali for gliono effere citate diverfamente affine di diftinguerte.

Lai prima parte contiene due ogget: tif principali: i princlipj del Jus, e le pera fone. Quante ai principi gemerati Grasime

ETin
 del Jux, ke varie fecia di Leggi, ed i fonti del Jus Canonica i matoria, ehe arriva turte fincalla 29. Diftimzione. Quanto alle perfone, tratta di due cole, la prima delia Ordipazions dei Cbierici, e dei Vefcavi, dove faria dei deveri ds. gi. Ecclefiaßigi, ec in pabsicolare des Vos foovi, delle Regola profcritte da S, Paom lo, di alcuni impedimentic alla promozion ne agli Ordial, e dell' efercizio delle funzioni Ecrefefiaftiche. La feconda della; Gesarchia della Chiefe, dove' fí tratsa dell" auterice del Rapa: 2 della Giusisdiziona Bcclafinfica, a di molse cole concernenti $1^{F}$ Ordinsaippe' $\cdot$ :

Grariano diede nome di Diftinzione alle: Seltoodi di quella prima parte. e della terza, e a quelle della feconda diede il nọme di Caufe : perchà in quelle due parti fi applica ad accora dare le antologie dei Canoni, e nella fecordá efamina per una parte, e per l'al: tra le queftioni, le quali poffono agitara nel Fore, 0 interiore; o etteriore della Chiefa.

La feconda Parte tratta dei Giudia' zi, e contiene. 36, Caufe tutte divife in queftioni. Quanto viene trattato ia que: ar. parte, pua ridurf a due capi princi.
 efteriore. Secopde 2 cio che concefne is Fara interiare o.

Quello, che comcerne al Ferec after ciore Gifarifce a rre cempi a. Paimam.alla Simonia, ch'd yna dalle gategrid de'Toju dizi Criminali. Seconda, a. لbar forma, ed all' ordiae giudicigrio dei Giudiais Gugolany mente, grimipali. Terzo, alk materia dai Giudizj Civili, e Criminali; a quefod hogs getto è eftefo $2^{\prime}$ vari flati delle parione . Rifpato agli: Ecclefiafioi $f$ tratta primes dei diriati, e delitti dai Pralati : dipai dai diritti, e delitti comuni ai Cheriai fuperiaz ri, ed inferiori. Segue ciò, che concerna ai Monaci ;edin quatso lnogor der diritti, e deditti copmuni ai Cherici, ed ai Laici. Finalmente del Matrimpnio, che pure cons cerne Eolamente ai Laici, e degh impediy menti: al madelimo . Perchè altre valte in penitenga pubblics era uno-di-quelt' im: pedimenti:- la terza queftione della Cauf 33. tratra della Penitenza, oper confer guenta di cid, olie coincerne al Foto interiore. Quefíy queftione, cle' è lunghifo fima, fund prograffo divifa dag!' Interpreti in malte diffinzioni.

La terza parte inticolata Dolla Cam fecrozion, tratta delte cofe facre; e contiene cingue Difinaionit: L'Autore cou min-

184
miacia dalla Confecrazidae delte Chiefe, - degli Altarit ed è verifimile, che quefar diftinzione abbia dato il titolo a tutta quefia parte. Paffa Graziano a parlare della Eucarifie, e delle Fefie, nefle quali G deve riceverla ; dipoi del Battefimo, e della Confermazione, ch' erano is tre Sacramenti, dei quali gli rimaneva di parlare ; poichè avea diehiarato l'Ordine, e la Eatremaz Unzione neHz prima parte; la Penitenza, ed il Matrimonio nella feconda. Finalmente la quinta diftinzione crates del Digiuno, del culto delle Immagini, - della dostrina della Santiffima Trinisà.

Il rocabolo Paba, che di tratto in enatto fi trova in quefto libro alla tefta di alcuni Canoni, e che ha tenuto in efercizio le fantafliche congetture dei Comentatori, ferve a indieare cofe, le quasli hanno minore autorita dulle altre, e che fono flate aggiunte a quef' Dpera dopo eh' era finita.

Nel citare il Decreto, perchè i Capitoli hanno il nome di Canoni, fic cita primieramente la prima parola dol Cazoae, e dipoi it numero di effis e quetz maniers di citare è comane a tutte trele parti. Per dinotare la prima parte fi ago giunge folamente la Diftimione, e il an-

## 18

mero dl quefta. Ptr cempio: Cam obj sym 16. difine 6p. Per notare la feconda Farse, dopo il sumero dol Canone finmete una cifra maiulcola Romana, she indica il numero delle Caufa, e pofeio in queflione, ed il numero di quefta cosi : Can. Sacirdotibus 41. II. Ruaf. I. Si ece cettui perd fe Caufa 3 jo nella quale 6 parla della Penisenza, e che á cisa per Diftinzioni, come la prima Parte, aggiungendol do Poonisontin. Verbi gratia :Cano Porfrcia 8. difitn 8. de Pornit. La terza Parte fi cita per Difinaioni, come la prima, aggiantovi do Confocrationo; pet. efempio :' Camo Neme 9. difitn. 10 de Confracatione.

Molti errori furono pes ordio se dei- Papi corretti nella Colleziene di Graziano ir molti paffi seffituici alla voo ra lezione 2 molei dichiarati apecrifi ; ma molti pià errori vi fono reflati. Vi fone rimafte fingolarmente le importantifime impofture del Pferdo-I fidoro. Sebbene quew Ra Raecolea conteneffe moltiffime cofe vantaggiofe ai Pontefici Romani, nullvdimeno per effervi alcuni paffi, che metteno in vifta ha diverfita della difciplios prefente da quella della Chiefa primitiva, i. Papi non l'approvarono efpruffimeate; Seppero perè: adoperarif in modo, che

486
proco a pace ia Degryo di Graziano fu ancattate eqme putenticp in tutto l'Occidente,

Vedutapi l' efito venturofo dell' opo sa : di Graziapo, molti s' invogliarono di. raceggliere le Decretall dei Poatefici. II prime a farle di sutorità privata fu Ber,naydo Balbo. Propoto di Pavia, e dipgi Vefono di Faenza, il quale raccolse le Desretali; e le Cofituzioni Pontificie fian a Celeftiap III. creato Papa ai 28.0 Marao del Ligios marto ai 7, Gendaro. dek 4198.

Nel fecolo XIII. troviamo una fep condai Racoolta fatto de tre Autori, Gilberro, Adamo, e Giovanni Gallenfe, il guale ultimo-agginnfe alle due Collezioni die due primi, is Refcritti di Celeftino III. - ilfuAre tutto coi fupi Scolj.

La serga: Raccolta fu fatra, de Berf mado: Maggiose di Compotelli, derta la Bexcoita Romana; ma-perchè non CerviVa all' ufo dei Giudizi, Innocenzo III. cresto Papa agli 8. Gen. 1199. e morto a 20. Luglie del 12x6 incarich nell' anpo 1ande. Pietra: da Benerento fuo Notaro di pmbbligarne' una munita d'autorità Poptificia, le prima voles, che di, autorita pub.blica ca' fata fatta una Raecolta del Gius: Pentificie..

17
Sotta id Poatificsta det medofino In-
 quarta Racsolta in occafiope det by. Concylig Laterancafes, ned quate friono fassi
 le Dearetali, e i Refcritti, cho ufcinopo pei cinque anni di meszo. dopo la terza Raccelta.

La quinta Raccolia fu fatta da Tano aredi Arcidiacono: di.Bologna, e is efo fa vi fono le Coltituzioni di Oporio Ill. creato Papa: li.21. Luglio 1216, e. monto ai 18. Marzo del 1227 .- fotto il digni nome fi difegnava: di pubblicarla, perche un'altulne neditava Gregorio IX. fugceffore di Onorio III. difotteprata nelle Biblioteca di Albi. Fu fatta Bampare in Tolofa mel 1645 . da Innocenzo Cirenio Cancelliere: dell? Accademia: in qualla Città, $\operatorname{son} l^{\prime}$ siggiunta di Gloffo dottiffme utili alla cognizione deh Gius, e aldia Ster. ria di quei tempio.

Gregorio IX. creato Papa ai 20. Mar. 29 del 1227. e.morto ai 22. Agofo del 124 ro per formare un Codice Pentificale: a. gara del Codice di Giuftiniano, che ferviffe di bafe alle Monarchia. Ecolefas. aica univerfale, datle precedanti Collarzioni", delle Decretali, e dei Refcriati dai Papi, ne. farmo unì fola, la quate: yor-

## 588

porta il some di lul; ed e ordinatiamente í fecondo volume det Gius GanonicoNon contiene cqual verun Canome dei,Concilj, nè paffo dei Santi Padri, ma è una teffitura di pezzi delle fue Decretali, e dis quelle dei Papi fuoi predeceffoxi fino ad Aleriandro HI. creato Papa ai 7. Settembre del 1159. morto 2127 . Agoto 118 I。 A formare quef' Opers, Gregorio fi fervi di Raimondo di Pennaforte Domenicano della Catałogna, la pubblicio, e 1 ? approvd !' anno 1271. Quelts Collezione ha il mome di Extra perche it fepszata dal Decreto di Graziano, che primes fola componeva il Corpo dei Cimeni; e divifa in. V. libri, e ogni libra e fuddju vifo in titoli, e ogni tirolo in capitoli, e 6 cita cosi : Cap. Grapis II. Extra. do refire. fpolint. Le materie trattate noi cinque libri fone centenute nelle siaque paio sole det verfo feguente:
Tudox, Iudicium, Cherrs,Connabio, Crimen.
Il primo libro, che sratta dei Giusdici, pua ridurfa a quattro capi . Il primo citolo de delfiz Santiffima Trinita, pershe cosl incomincia anche it Codice di Giuftiaiedo, che fi voleva imitare. Il fecondo del Gius in generale. Il terzo delLe Perfane Ecclefiabiche $x$ de' doveri ded

## 185 Giudici Ordimarj, dei Ciudici delegati :

 11 caarto di cio, che precede i Gindizi cioè dei Patti, delle Tranfazinai.11 fecondo libro, she tratta den Giusdizj, pud parimente ridurfi a quapre capi principali. 1,2 cio che riguards $i$ Gixe dizj in generale: 2. a tuste be formalitis, coffe guali s' incomiocis una lite, come fono le citazioni, la conteftasione della cayfa ec. 3. a uuto cio, che riguarda. it progreffo di uns lite. 40 a cio the concerne il fine di una lite, ciot ia fencenas, e la cofa giudicate.

It terzo libro, che tratta degli Eco clefialici, ha cinque capi principali. Id le vertù dei Cherici. 2. i beni Ecriefiafticio 3. i beai,e diritti temperali degli Ecclefiallici . A. lo Alato Monafico ge i Voti. 5. i doverí dej Cherici, le loro fanzioni. e immunita.

Il quarto libro, che he per oggetro i Matrimonj, tracta dei Matrimonj in fe medefimi, dei loro impedinenti, e finalmente dei loro feioglimenti ,e degli effetti.

Il quiato libro, che tratta dolle materie criminall, infegns da principio la maniera di formase un Proceffo criminalei in fecondo luggo fa il novero dei delittif e finalmente preferive le-pene Cangniche punirli.

## 390

 bite le Collecioni privzte neill' Owetdunte, ceffarono pet xquatche 'totapo le puactohe delfe Decrstafi fitio a Bedaifatio Villicreato. Papp ai 24. Setcemb, 1 294. e merto telli 4. Ottobre adel lezobyo 4l fquate incarice tre Caxdinmil -di. formare xua complasione di Decretis ctice fue cintitulant illsSo libro detho Decretalify perathe fu unggiunta ai cinque libri di.Gregordo IX.Bosifazio volke, ohe fervife di Supplemento. alle Decretali, piattofto che incomineitre una Raccolta nwove, affinche iton rofteffero inuait ogli efenplari delle Decro-

 ziene aureßbe obbigato aitroppe tpefe, c brighe - Seno contonume in quefla Rac-- colta principalménte te Coflithzions id'Innocenzo IV. creato Papa ai 24, rGiagho del 12.23 . e mbrto ai 13. Diestabria del 1254. di Grogerio .X. cremo Propl: it primo Settembre idel 72710 e morto wili 18. Gennato del 1276., di Niocold: H . creato Papa ai 25. Novembre del $12 \% \%$. e morto ai m2. Agofo del $128 \%$, e di Bonitazie medefimo, e inoltre det dat Concilj di Liene tenuti, aso fotto tanocenzo IV. $\mathrm{P}^{\prime}$ anno 1254 . e $\mathrm{I}^{\prime}$ altero torto Gregorio X. l'anec 1272 . Segnitmil'
ondine medeGmo dolla cinpllazione Gitegoriana, ed è parmente divifa in cefague tibri. Si cita tome 把 Dedretali, ariferve che in iece di Extiva; fismente insfo*o.

Le Clemestine contengone te Dector tali di Chemente V. creato Papa 21 .21. Luglio 130.5.e morto ai 20. Aprile $\$ 3140$ e i fuoi Decreti nel Cospilio di Vrenims riel Delfinase renuto 1 iel 1.311 . e Gurons pubblicate da Giowenni XXH. Ruo Succeffore, creato Papa ai 70. Agoto 3.3 r6. morto ai 5. Dicembre 1334. Qaeł'.Opec ra divifa, ctnte le Decretali, ed it -be fo, e $G$ cita del pari col folo cambias meño setlo (ixtid, 0 in sows in quello di Clementions.

L' EAtravagenti fono quelite dian vinuf XXH. o le Comani Q Quefto ter miane exa adoperato altee volte per ignifieare cit, chre non orz in Crasimeno, e che avere la jusiominaziore di Aintiqui Cumoiner, ed ote atcure volte cizate: In Antiquis. Ma dipoi an atifipuito a datte Goftitazioni orranti fyori det Corpo delw le Collexioni Canomiche, e te prime fone di Giovanni XXII. in numero di venti, faccolte di. antocisà del sedefino, verfo 1'anno 1340. di autorice piwans, waie


192
Titoli, e $f$ citamo cosi: apid reanmone $\mathbf{X X I I}$ o pure in Extra. lean. $\mathbf{X X 1 1}$. Le feconde Eliravaganti fono detse Comani, perchè fono di varj Papi : ve de Sono dil Eugenio IV. creato Papa ai 20 Marro 1431. e morto ai 23. Febbraje 1447., di Caliño III. crearo Papa agli 8. Aprile del 1455. e morto ai 6. Agofto del 1458. , di Paolo II. creato Papa 2'31. Agoto del 1464. e morto ai 2if. Luglio del $147 \mathrm{~L}_{\mathrm{o}}$, di Sifto IV., il quale effendo falito alla Sede Pontificale ai 9; Agoto 3478. C morto ai 12. Agofto del 1484., éfegno, che la Raccolea fia fato fatca verfo quefto tempo.

A Giovanni XXII. foglieno effere attribuite le Regole della Cancelleria Romens, le quali fervone in Roma di morma per la prosvifione aj Benefizj, ed altre fpedizioni, e per la Gindicatura, e duzano quanto la vita del Papa. Imperciocche il Succeffore dopo incoromaco adorta le Regole del !ue Predeceffore, o me fa delle asove, e le pubblica in proprio nome, imicando cosi gli Editti dei Pretori Romani. Quefte foro leggi particolari concernenti la fola Curia Romana, fuom ri della quale mon hasoo alcuns ombra di ragione di obbligare. Ma la Corte ai Rema ha Cempme fapute farvirf con arti1 ficio-

Kiciofa abilità delle occafioni favorevoli dolla debolezza, o difcordia dei Principi, e della ignoranza dei Popoli; nè mancano mai al Clero pretefti, che fpirano ze10, per velare i mezzi, che clandeftinamente adopera, affine di arrivare al Difpotifmo univerfale per vie rimote, $e$ indirete. I pretefi Diritti immenfi intorno alla provifione ai Benefizj fono paffati nei Pontefici Romani per la fuperftizione, difattenzione, o ceffione dei Principi. Ma nelle materie concernenti la 12 Religione non ha luogo la prefcrizione. I Diritti dei Principi fono effenziali alla loro Poteftà ,e derivantidalla natura della Maefta, la quale verfa in tutti gliaffari dei Cittadini, che poffano foggiacere alla direzione del Sourano, il quale perciò non è in arbitrio di rinuaziare a tali Diritti, efe vi aveffe rinunziato, la senurzia non pud mai effere affoluta, e irrevocabile. Il Vefcovo di Roma è egli Proprietario dei Beni Ecelefiaftici neiterritorjdi tutto l'Orbe Grifliano rer difporne a fuo beneplacito? Che diritto ha il Papa di conferire i Benefizj zacanti negli Stati dei Principi in certi mefi dell' anno? di riceverne le raffegne, anz: prevenire i legitimi Collatori in certe circoflanze immaginate per ampliatre la fua autorità, T, xatr.
a pre-

## 194

a pregiudizio della originaria autofità dei Sovrani, di nominare ai Benefizj diquei, che muojono in Corte di Rcma? Che diritto ha il Pontefice Romano fopra le Rendite di un Benefizio nel territorio altrui, perchè in calo di mutazione gli $\mathfrak{f i}$ paghi almeno un' annata? In tanti fecoli, nei quali non rifcuoteva tributo alcuno dalle altre Chiefe, anzi le affilteva con le ricchezze della fua, era egli meno Cafo della Chiefa CriAiana ? It Principe mon governerà mai in Sovranità gli Ecclefiaftici dei fuoi Stati, fe le grazie, delle quali il folo carattere gli rendre capaci, dipenderanno unicamente dal Papa. Sino a tanto che fara cosl, eglino fasanno ogni sforzo per infinnarfi nel favore del Pontefice, e lo riconofceranoo per loro Sovrano; nel qual cafo, arbitro egli di colcro, i quali maneggiano le cofcienze del Popolo, goderà fopra di quefta autorità maggiore di quella del Principe Le Storie sì antiche, che recenti fono tutse pur tropfo ripiene di efempj funefti della influenza degli Ecclefiaftici nei Popoli. La Corte di Roma ha capito amataviglia, che per mantenere in vigore la fua poffanza, era neceffario molto danaro, e buon numero di fue creature, e di fuoi partigiani in ogni Stato. Le difpen$\mathrm{re}_{2}$

$$
195 .
$$

Ce, le a fpettative, le annate, i tributidel Clero, la collazione dei Benefizj, in fomma la materia delle regole della Cancelleria Romana fono ftati $i$ canali, per $i$ quali da tutti gli Stati dell' Europa $f$ fraricarono ricchezze immenfe 2 Roma.

L' iftiturione degli Ordini Regolari ton tauti eforbitanti privileg $j$, che dalla Vefcovile foprintendenza li fottraggono, procurd al Papa novelli Sudditi, innumesabili interefati a confervare da per cutto la Sovranita. Le prerogative anneffe 2lla Dignit d Cardinalizia per pareggiarla alle Tefte Coronate, fono lacci tefi dalla Corte Romana ai Principi, e ai Sudduti, par farfi delle creature, e per rapire ${ }^{\prime}$ autorita agli uni, ef eftinguere la fedeltà negli altri. Per quanto fia a quefti tempi flata moderata la potenza dei Pa. pi, ella è ancora grande quanto bafta, perchè Gilufiaghino, e tent:no di allar? garla di nuovo, ed i Sourani avranno fempre da temere, fino a tanto che i Vefcovi faranno trattati da fudditi delle Corte Romana, e che $i$ Regolari viveranno efenti dalla Giurisdizione Ordinaria, che il danaro fcorrerà a Roma in abbondan. z2, e che le grazie, delle quati i Prin. cipi trafcurano, che quella Corte difponga, le acquilteranno partigiani.

## 196

pio IV. creato Papa ai 26. Dieembre del 1559. e morto ai 6. Dicembre 3565. eleffe alcuni Cardinali, ed altre perfone di dottrina, affinchè correggeffeso il Decreto di Graziano contiontandolo coi fonti. Pio V. fuo Succeffore, creato Papa ai 7. Gennaro 1566 . e morto il d) primo Maggio 1572 , ne aggiunfe degli altri , e 1'Opera fu finita forto il Pontificato di Gregorio XIII. creato Papa ai 3 Maggio del $1572 . e$ morto a'so. Aprile 1585 . e da' lui pubblicata l' anno 1582. Non vi ha però chi s' immagini, che fi abbia voluto, che quefta correzione verfaffe intorno alle verita piu importanti, come in uno dei Paragrafi di fopra notammo.

L'eftenfione di autorità, che le falfe Decretali avevano data ai Papi, degenerd in abufo per $i$ difordini, che averano inondeta la Chiefa nei fecoli XII. e XIII.e iquali fi molitiplicarono al tempo dello Scilma fotto gli Antipapi. Sofpirando pertanto tutto il MondoCrifiano una Riforma generale, la intraprefe il Concilio di Coftanza, congregato nel 1414.e continuato fino ali4i8. ma quando arrivo al punto delle pretenfioni dei Papi, dei privilegj dei Cardinali, e delle muove ufanzo proficue alla Corte Romana,

## 197

n2, incontro tante oppofizioni, che fu cofretto a fepararfi fenza compirle.

La Riforms non ebbe efito migliore nel Concilio di Bafilea congregatof l'anno 143r. dopo il quale le Nazioni trovando vana la fperanza, che la Corte di Roma abbandonaffe in neffuna parte le fue pretenfioni, maffime, e ufanze, fiapplicarono al partito di. fare ciafcheduna in particolare le Riforme, che giudicava neceffarie, e di opporfi validamente alle ufurpazioni, e ai continui attentati della Corte di Roma.

II Concilio di Trento incomipciato ai 16. di Dicembre del $1545 . \mathrm{e}$ finito nel 1563. correffe molie cofe, ma varj punti importanti, come farebbe al dire, la I. ftituzione dei Vefcovi, la Refidenza, © memorabili atri punti concernenti le pretenfoni della Corte di Roma non vi furon decif.

Scorfe le tre Epoche propofte da principio, per non lafciare intatta neffuna delle not zie generali, che poffono fervire in qualche maniera di filo nel laberinto del Gius Canonico, dentro a'cui ine ftricabili rigiri fi è appiatrara 1 ' induItria fempre vigilante della Corte Romsna, mi avvio al fine, dichiarando le vasie Ipecie di Coftituzioni Pontificie.

198
Le Coftituzioni Pontificie Generali altre fono Editti fatti dal Papa di fue proprio movimento per il buon ordiae della Chiefa ; altre fono Decreti fatti dal Papa col confenfo del Sacro Collegio dei Cardinali, che foleva nei primi fecoli fare nel Concilio Romano ; altre fono Refrritii, ovvero Lettere Decretali, nelie quali il Papa con cognizione della Canfa rifponde o ai Prelati, dai quali è confultato, o ai privati, dai quali è fupplicato . Quefte ultime Coflituzioni Sono in fe msdefime, e nella lore origine particolari, e diventano pubbliche, quando vengono inferite nel Corpo del Gius, 2 intento di farle paffare per Leggi.

Le Cofituzioni Perfonali, ciod che concernono fo:amente le perfons particolari, altre fono Decreti propriamente così detti, cioè Giudizj pronunziati dal Papa con cognizione della Caufa, dopo aver' egli medefimo afcoltate giuridicamente le Parti; altre fono Segnature, cioè Suppliche, alle quali viene riffofto colla fola Segnatura, o fottofcrizione del Papa; altre fono Mandati, o fia Ordinazioni, termine ufato folamente in materia di Benefizj, e fingolarmente fer fi. goificare le proveifioni anticipate di un benefizio, che non fia per anche va-
can-

## 199

cante. I Mandati altri fono de providendo, ed altri $d e$ nen providendo, 1 Mande= ti do providendo, ch' ebbero origine da Aleffandro III. creato Papa ai . Settembre 1159. e morto ai a7. Agotto 118 r. fooo l'ordine del Papa ad un Vefcovo, - fia Ordinario, di provvedere il tal Cherico del ral Benefizio. Quefti Mandati ifituiti a favore dei Cherici poveri ordinati fenza titolo di Benefizio, erano ordinariamente un mero avoifo, ma perche i Collatori non gli davano fempre afeolto, comprendefidalla quinta lettera d'Innecenzo IIl. che in tal calo il Papa alle prime Lettere faceva fuccedere le feconde, le quali contenevano ordine efprefCo ; e fe anche quefte riulcivano inefficaci, aggiangeva le terze, dette efectitorie, colle quali il Papa incaricava altra perfona diverfa dal Collatore della efecuzione del Mandato Apoftolico, nel quale conferiva il Benefizio, e fpefle volte quefte Lettere contenevano la Claufula irrisante, ciued caffavano, e anmallavano qualunque nomipazione fatta di altra perfona. Ma perchè quefta moltiplicazione di Lettere imbarazzava, e nuoceva al Mandatario, Bosifacio VIII. creato Papa ai 24. Dicembre del $1294 . e$ morto agli 11. Ottobre del 1303. ani l'avvifo, l'ordi-

$$
\Delta 4 \quad \text { ne, }
$$

## 260

- me, e l' efecuzione in uris fola Letters - Apoftolica, e cosi fi continud a praticare, aggiungendovi fpeffe volte il Uecreto d'irritazione dí quanto gli Ordinarj aveffero fatto contro il Refcritto.

Quefti Mandati diedero occafione al. le Arpettative, e alle Riferve, imperciocchè i Papi per conferire un Benéizio, non afpettavano fempre che foffe vacante, ma vollero effere in liberta di conferirlo, quando vacaffe, a chi allora pia piaceffe - L' Afpettativa è un Mandato de providends una tale perfona di un tal Benefizio non per anco vacante.

La Riferva è un Mandato de nos providendo, col quale il Papa fi rifervala collazione di un tale Beneffio, e anaul. 12 ogni altra nominazione diverfa da quella, ch'egli vorrà fare.

I Mandati relativamente alla forma, meila quale fono concepiti, e alle perfone, alle quali fono conceffe, o fono is forma communi, in forma pauperum, in forma fecundum Apofiotum, e lono quelli, nei quali il Papa incarica un Ordinario di dare un Benefizio conveniente ad un Cherico ordinato da lui fenza titolo. Si dicono, in forma communi, oveero paupetum; perchè furono da principio iftituiti per foli poreni, efi dicono fecurdum $\boldsymbol{A}$.
pofolum, perche fono fondati, ved. Can. focundum Apofolum 16. Extra. do Prabono - fono Mandati in forma nova, o lia graziofa, ovvero in forma dignum, e fono quelli, che il Papa concede ger pura liberalıtà, fenza riguardo alla poverta della perfona, ma unicamente al meritoi \& dicono in forma nova, ovvero graziofa, perche altre volte il Papa non difcendeva ad una tale liberalità, fe non a motivo della povertà della perfona, e perchè fono di mera grazia ; fi d.cono in forma dignum, perchè incominciano dalla parole leguenti: Dignum arbitramur.

La quarta rpecie di Coltituzioni perfonali fono i Refcritii fpeciali, ciod quelli, che il Papa dà per foli affari dei privati, e che non hanno vigore fuori delle perfone, le quali vi fono comprefe. Il Refcritio è una conceffione del Papa, il quale riponde in facricto, e con lettera autentiche fecondo il Gius, o la ragione. alla Supplica prefentatagli da alcuno. Nel che fi noti primo, che le fole Lertere emanate dal Papa fi nominano Refcritti: fecondo, che il Relcritio non vale fe non fia in fcritto, e fe le Lettere non fiano autentiche; terzo, che il Papa col Rem feritto flabilifce un particolare, e ordina di faslo in rirtù della fua Delegazione.
Is IRe

202
I Refcrittí Cono di Giuftizia, o di Grazia. 1 R fcritti di giuftizia fervono a fatr rende: gmilizia a un particolare, come per ettmpo i Monitorj : le Delegagioni dei Giudici .

1 Refertti di Grazia fono quelli, zrei quali il Papa concede alcuna cofa per pura liberalita, come fono le Difpenfe., le Indulgenze ; i Brevi della Penitenzieria, Ie provvifioni dei Benefizj, i Mandati de. providendo.

I Refcritti sì di Grazia, che diGiufitia rono differenti quanto alla forma. I. Il Papa fegna i Refcritti di Grazia colIa parcla fat, e quei diGiuftizia con la parola placet. La claufula motu proprio; aggiunta al Refcritto di Grazia è un'applicazione del favore, che nelle materie Beneficiarie difcarica l'impetrante diquanto poteffe avere di odiolo nel fuo Diritto, o di omeffo nella Supplica, per quclla claufula prefumendofi, che non abbia prefentato Supplica alcuna. Coloro, ai quali incombe l'ufzio di Ggillare i Refcritti, li fegnano con la parola conceffum. Il foTo Penitedziere fegna col fiat, parchè $1^{*}$ affoluzione è fempre una grazia, e non fegra mai motu proprio, perché 1' affolusione vad'effer dimandata.
11. Nelle lettere di Grazis it nome del

## 203

del Papa pofto nel principio della prima' linea, è fcritto tutto in lettere majufcole, ma nelle lettere di Giuntizia d̀ majufcola la fola lettera iniziale.
iII. Quando la fpedizione fi fa in piombo, $o$ in bulla, si quello, che queAta allacciafi col cordone di canapa per le lettere diGiuftizia, e di feta per quelle di Grazia.

Quauto poi al Piritto, e agli effeti prodotri, I. I Refcritti di Ginflizia non conferifcono un auovo Diritto; quei di Grazia lo conferifoono fenza bifogno di effere efaminati in caufa, procedendovido \#lano, G̛ fno frepitu, purchè non vi fix contefa per motivo di furrezione, ovvero di orrezione, o che non vi Ga inferita le. claufula vocatis vocandis, nel qual cafo colui, al quale il Refrritto è indirizzato, lo. efrmina come Giudice Delegato.

Vi è furrezione, quando fi tace lk. vérità, e orrezione qualora fi allega qualche faltità.
II. Il Refcritto di Grazia dura fecondo il Gius Canonico, un folo anno, quando quello di Giuftizia in perpetuo.
III. Alla morte del Concedente primaz che il Delegato abbia cominciato ad efescitare iz fua Giurisdizione (che altrie, solte incomiaciava alla Contelazzione im:

204
Caufa, oggi incomincia alla Cemplice citazione ) perifcono le lettere. di Giuftizia, con così le lettere dı Grazia; e fe il Papa moriffe prima della fpedizione dopo fegnata la supplica, il Succeffore dee farle fpedire.
IV. Le lettere di Giuftizia hanno luogo dal tempo della prefentazione al Giudice Delegato, e non dalla Data, eccettrati due caf. 11 primo, fe mel medefimo affare vi foflero molti Refcritti indirizzati a diverf Giudici Detagati, il pofteriore farebbe rigettato come furrettizio ill fecondo, fe nel fecondo Referitto in fpecialita derogafle al prime, o fe il priano foffe generale, e il fecondo fpeciale, perchè in Jure genori per Spociens dorogstur. Nelle lettere di Graziz fi ha fempre riguardo alla Data $;$ dimodochè infra due provveduti del medefimo Benefizio, qui prior eft in tempore, prior ef $\mathcal{O}^{\circ}$ in jure.
V. I Refericti di Giuftizia fono diGius rigorofo, e non fi eftendono a re ad rem, a perfona ad perfonam, a loco ad locum, non poffono obbligare la Parte a comparire dinanzi al Giudice lontano dal-. la Diocefi della medefma più di due piccole giornate, o di una, fecondo il Concilio di Trente, e debbone effere inditizzati, 2 ' Giudici nominati, altrimenti fono andi.

## 205

I Refcritei di Grazia fono favorevoli; cio non pertanto in materia beneficiaria nen fi efteodono da un genere diva. canza ad un alcto.

I Refcritti dı Giuflizia, e di Grazia hanno più cofe comuni ; prima debbono contenere l'anno, il giorno, l'indizione della loro Data, e la Segnatura del Papa.
II. Gli Speciali derogano ai Gzacrali.
III. Il Gius Comane ferve a dichizrare quanto aveflero di dubbiofo.
IV. La furrezione, o l' orrezione li rendono nulli.

La furrezione, oorrezione rendono nullo pleno jure il Refcritto di Grazia, e il confenfo della Parte avverfaria non pud̀ convalidare, quia privatorum paztis $\mathrm{Jus}^{\prime}$ publicum rofringi non poreft.

Nel Referito di Giuftizia il confenfo delle Parti pud fervire a convalidarlo mon of ante la furrezione, ovvero orrezione; ma fe la Parte non confente, fi diftingue nell' impetrante l' ignoranza dal dolo. Se vi è dolo, il Delega o dee aftenerfi dal giadicare, e rimettere le Parti all'Ordinario, perchè Homini dolus. fuus patrocinari non debet. Qualora vi fia orrezione, fiprefume dolo, perchè non

206
è probabile, che per pura femplicita $\left\{\begin{array}{l}\text { al. }\end{array}\right.$ leghi una falfità. Se vi fia fola ignoran2a; o che la verità taciuta, e la falfità allegata è di poca importanza, dimodoche paja, che fecondo il Gius comune il Papz avrebbe conceffo la grazia, il Giudice conofce l'affare, e lo decide, nom gia fecondo la forma del Refcritto, ma foltanto fecondo il Gius comune; she fo la furrezione, ovvero orrezione è in materia importante, e l' efpofizione finceral 2vrebbe indotto il Papa 2 non concedere la grazia, il Giudice Delegato conofce folamente la verità della Supplica, e i medefimi motivi, i quali avrebbero indotto il Papa a nón delegare, debbono indurre lui a non conofcere la caufa, Quando il Refcritto contenga molti capi, dei quali uno folo ve ne fia ottenuto con dolo; tutto refla viziato; fe fenza dolo, il ca-s po ottenuto mediante l'efpofzione falfa, è il folo invalido; il rimanente è valida

1 Refcritti vanno fpeditio per Segnatura, o per Breve, o per Bolla.

La Segnatura è una Scrittura in car. ta, che contiene prima la Supplica, e poi al Gne di effa la Segnatura del Papa, o del fuo Commiffario; is dichiarazione della Grazia concelfa dal Papa con la claufula; e la date fene' alcun. Sigillo.

Il Breve è uda fpedizione della Cancelleria, o della Penitenzieria del Papa fenza preambulo; fi fa in carta, e alcune volta in pergamena; contiene in cima id nome del Papa feparato dal rimanente i il corpo del Breve, che comincia Dileffo; contiene dopo fenza preambolo ciò, che il Papa concede con le claufule; vi è la fottolcrizione di un ufiziale del Papa, e il Sigillo in cera rofla improntato con 1: anello del Pefcatore (detto così, pershe ha 1' impronta di San Pietro Pefcatore) di dietro vi è la manfione. I Brevi contenenti Indulgenze, Privilegj ec. fono iaviati aperti; quelli, che contengono affolazioni, delegazioni ec. fono fpediti chiufi.

La Bolla è un Refcritto is pergamena in masiera eftefa, abbaffo della quale pende un figillo di piombo allacciato con canapa, o feta, ed effo rapprefenta da una parte le immagini dei Santi Pietro e Paolo, e nell' altra vi è il nome del $\mathrm{P}_{2}$ pa, e l'anno del fuo Pontificato, efe il Papa non è per anche incoronato, da quefata parte non vi è cola alcuna.

Ecco rintracciata l'origine del Gius Canonico, feguitato quefto nei (noi progreff, e notate le fue variazioni corrifpondenti ai cambiamenti degl' intereffi della Corte Ro-
mana, affinche la pubblice Sapienzz pcmetrando a traverfo ai veli mifteriof, nej quali è tenuto involto, veda 2 difcoperto qual conto abbia da farne nelle fue provvidenze per il buen ordine dello Stato.

In generale averà cagionato Aupore, che i Papi giudichino perfonalmente di controverfie, e materie concernentila loro propria autorità, e che effi medefimi fi coftituifcano Giudici nella caufa propria, e nel proprio intereffe. Eglino, febbene fublimati al di fopra degli altri per la dignita della loro Sede nella Chiefa, foo no perd foggetti ai medefimi affeti, ealle paffioni medefime degli altri per avviSo irrefragabile di San Paolo, the : Omnir Pontifex affumptus, © ipfe circumdatu, oft infirenitate, ©o propzerea, quemadmoaum pro papulo, ito etiam pro fometipfo, deber offor. re fro peccatis. Laonde non è da stupirf, fe 1 'Ontefici Romani $\mathfrak{G i}$ fono lafciati indurre dagli adulatori a pretenfioni eforbitanti, per le quali tante turbolenze inforiero, nella Chiefa, come riflettesa fagglamente l'illuftre Cardinal Contarini ano dei nove Prelati eletti da Paolo 111. creato Papa ai tre di Ottobre del $1534^{\circ}$ e morto ai 10. Novembre 1549. ed obbligati con giuramento ad efporre finceramente gli abuf, che doveffero effere ri-

> for-
formati dal Concilio di Trento : Nimio quidem affectu fiudent Pontificis actȩorstatem amplificare, adeo us corum quidam nons vereantur dicere, voluntatem Pontificis re. sulam offe quamdam, qua ojus actiones di. rigantur, neque in Jure poffivo conftisuendo, aut abrogando, aut etiam dispenfando, ree gulam quampiam Pontifici off confitutam. Hac doctrina, fou pofitio adeo falfa, adoo sopugnans fonfui commmni, adoo contraria dosfrana Cbriftiana, adoo depravat univerfs Populi Cbrifiaut gubernatiqnem, ut aibif pomniciofsus indeniri porwerit.

Le Decifuni, e gli Statati degli Eeciefia ttici hanno fubordin zioni effenziali alle Leggi dello Stato, nel quale è la Chie. fa, ed il Principe, il di cui diritto origimario è di comandare atfolutaminte, $e$ inappellabilmente nella fua Società , e perciò di non riconolcere in terra poteftà fuperiore, dalla quale egli dipenda, mentre da lui dipsondenogni affare, che poffa ipaportare al bene dello Stato, ha diritto di farne efame, e giudizio; equanto la dignità degli Ecclefiafici è piu eminente, tantopiù è necerfario di vegliare a mante. nerli nel buon ordine, e in fubordinazione, affinchè non introducado abufi nocivi al Pubblico, competendo al Principe in quetta parte canta autorità, quanta gli ì

210
neceffaria per mantenere la pubblics ficurezza, e tranquillità ; confiderazione, alla quale devono cedere tutte le altre.

Anzi: perchè i Principi divenutiCrifliani accoppiaiono nella loro perfona alla qualità di protettori dei loro Sudditi, k quale avevano originariamente, l'alera di protettori della Chiefa, gli Ecclefiafici fono doppiamente foggetti all' autorità del Principe ; imperciocche faro guatisa di Cittadioi gli affoggeta 'alla potefta poli'tica, rome zutti gli sltri Sudditi; e la loro qualita di- Eccefiaftici gli aflogyetr al Protettore della Ghiefa, e dei Canoni. Cosi fa attribuifcono, è pur troppo vera, francamente nel loro Gius Canonico diß 63. - 96. efensione dai Principi, anzi atrtoriti fopra di quefi. Ma che valore he in caufa propria, e a pregiadizio dei Djritti originarj, ed effenziali dei Sovrami una tanto moftruofa pretenfione? I Canoni fattidagliEcclefiaftici hànno bensì forza di provare a loro favore fingolarmente in caufa propria, e tal forza dovrebbe averla quella fentenza d' Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giugno del 1243. e morto ai 13. Dicembre del 12540 il quale fuppone, che non fia neppure da met'terfi in dubbio, fe gli Ecclefiaflici fiano - Joggetti all' autorita dei Principi : Sod gace

## $4 I$

res, quis aximpt Clericos de Jues Imperatoris, cump priass ei fubeffent? C. Si quis 2. no 1. de Majoritate.

Gelafio Papa aveva fino dal 496. incominciato a pretendere, che la potefla facra, e la civile non poflono accoppiarfi nei Crifiani, benche foflero accoppiate fra i Giudei, ed i Gentili, e che vogliano effere efercitate feparatamente, e di pit indipendeatemente dal Poxtefice, e dalPrincipe, e forto I' Imperatore Anaftalio fu intrufa la diftinzione della Potellà -fpisituale, e temporale, $o$ almeno la diftinzione della potefti intorno all' interiore della Chiefa, e all' efteriore. Trovafi fcritto, che Coliantino il Grande aveffe già proteflato di effer Vefcovo, o fia Ifpettore fuori della Chiefa, ana lo aveva detto, perche mon eta per anco battezzato, che lo fu folamente al tempo della fua morte.

Nella ditinzione delle due Poteftà fondata tutte la forza politica del Clero, non vi effendo forfe materia neffuna, delIa quale non fi poffa pretendere, che abbia qualche conneffione collo Spirituale, riducendofi almeno alla queftione del giuAto, e dell' ingiulto, e percio del peccato, del quale la Potefia Spirituale fr arroga efclufivamente il giadizio.

> I Ca.

I Canonifi fpacciano per Articole di Fede la diftinzione della podefa interiore, e della efteriore nelle materie concernenti la Religione; e così pure 1'altra diftinzione, che ne deriva dal capo fpirtuale, e dal capo temporale, ch' è l'articolo fondamentale di eftorcere dai Principi ogni diritto intorno alle cofe, le quali $\mathfrak{f}$ abbia $l^{\prime}$ induftria di farle paffare per facre. A quefta dotrrina fimbolica dei Canomifti s' incontrano molti preparativi per fino nel libro I. del Codice, $e$ in varie Novelle di Giuntiniano; ombre, che fi - dileguano alla confiderazione, che la Potefa competente in quefta parte al Prineips non e di prefedere alle facrofante cofe, ma bensl di tenere in dovere, ed in ordine coloro, che vi prefiedono $\mathrm{j}^{\text {non }}$ e Potefta Pontificale, cioè non confifte nell' efecuzione degli UGzi Sacerdotali, ma è potefta imperatoria, che governa i Sacerdoti, affinche adempiano il loro ufi. zio, e che mantiene la difciplina efteriore della Chiefa.

Nella Politica è una chimera immaginarfi due Poteflà Supreme, e indipendenti nel medefimo Stato, una delle quali regoli con leggi i doverı dei Cittadiai verio gli altri loro Concittadini; l'altra regoli con Leggi purimente coattive ido-

## 213

veri verfo Dio; imperciocchè n'ceffaris. mente o l'una, o l'altra farebbe fubordinata a quella ; che fe cosi foffe, non farebbe foteltà fufrema. Se per impoffibile vi foffero in uno Staco due Potefta Supreme, e indipendenti 1' una dall'altra, pocrebbe accadere, che deffero ordipi oppofti relativamente ad un medefimo foggetto; efe allora 6 pretendeffe obbligazione di obbedire ad ambedue, l'obbligazione nou farebbe vera, perchè non farebbe poffibile, che ambedue quegli ordini oppufti aveffero il loro effetro. Se pertanto non vi farcbbe obbligazione di obbed re ad ambedue, una dunque larebbe iubord nata all'altra ;l' inferiore cederebbe alla fuperiore, e non farebbero ambedue lupreme, e indipendenti, come vantano i Canonifti.

Per non dipartirmi dalla commiffione, della quale fono flato onorato, e per non internarmi nel campo immenfo delle guerre infra le due Potefta, chiuderò coll ${ }^{2}$ oflervazione, che la Poreftà di far Leggi, ropriamente cosi derte, va accoppiata in divifibilmente, e neceffariamente coll'auorità coattiva, forte di autorità, ch' $̀$ in nanifefla contradizione colla Podeftà, la uale fi gloria di effere fpirituale. E'veità evidente, che 10 fpirito non puob fog-
gia-

## 214

giacere negli atti fuoi proprj, liberi per loro narara, a coazione, ed è dogma di Fede, che Dio medefimo non efercita Poceftà coattiva fopra le anime noftre, neppure allora quando coi fuoi lumi, colle ifpirazioni del fuo amore, e col timore dei fuoi tremendi giudizi, opera immediatamente in effe. Come poi mai i Paftori della Chiefa di Gesù Crifto, i quali operano forto gli ordini di Dio, e che non hanno nè punto, nè poco dell' azione inmediata di lui nelle anime dei Fedeli, potranno avere Potefta coattiva fopra degli ipiriti?

Laonde la Potefta Ecclefialitica, Po tefla puramente Ipirituale, non è Poteft di Giarisdizione, che confifte propriamen. te nella poffanza di far efeguire le proprie ordinazioni, i proprj giudizj. Sino all' efecuzione, la giuftizia, per così dire, è fofpefa, e fe l'efecuzione dipende da un oggetto libero, qual'è l'anima noftra, e non già dall' autoricà medefima, la quale dà gli ordini, le leggi, e pronunzia il giudizio, non 6 potrà mai dire con verità, che fia antorità di Giurisdizione. I Principi sì-hanno veramente Potefa di Giurisdizione, perchè hanno tutta la for2a neceffaria 2 far' efeguire $i$ loro Giudizj, le loro Ordinazioni, e Leggi, avendo

235
do eff vero daminio, cioè, effendo veri padroni del corpo, e dei beni, e percid in Atatp di fuperare ogni refittenza. Ma gli Ecclefiaftic!, the nulla hanno di fimile, ai quali è vietato elpreffamente da Gesù Crifto ogni Dominio, she non hanno altri foggetti da dirıgere fuori dıquei che fono liberi effenzialmente, non fone capaci di autorità giurisdizonale. Afcolrate, Ecclefiaftici, il voltro San Pietro, il quale nella lua Epiffola 1. cap. 1. vi prega, e vi fcongiura : Seniores ergo, qui in vobis funt, obfecro confentor, of Cbrifis zefis paffionum: Fajcite, qui in vobis oft, gregern Dei, providentes non concte, jed Spontance fecundum Deum, noyue turpis lucri gratia, jed voluniarie, non at dominantes in Cleris, fed forma facti gregis exanimo: e fe mai a taluno riufciffe ancora ofcuro un infegnamento tanto chiaro da per fe, glielo dichiara San Bernardo nelle fue Confiderazioni al Papa Eugenio lib. 3. cap 2. Non enim tibi ille Petrus dare, quod non babuit, potuit: quiod babuit, boc dedit, follicitudinem filicet fuper Ecclefias. Numyuid Dominationem? Audi ipfum: non dominantes, ait, in Cleris, fed forma facti gregis ex animo. Et ne dictum fola bumilitate putes, non otiam veritate, vox Domini oft in Evangelio : Reges gentium do-

## 21.6

dominastur corum, ves autem non fic: planum eft, Apofolis interdicitur Dominatus. Ergo tu, er tibi ufurpars audes, aut dom minans Apofolatuses, aut Apefolicus Dominatum? plawe ab altorwtro probiberis: aut fir utruenque fimiliter babere velis, per. des atrumque . . . .'. . Forma Ajoftolisa Zac oft, intotidicitur Dominatio.

> Umilifs. Deootifs. obbligatifs Servo Francefco Wr nceslao Barkovich Cherico della Congreg. Somalca.

Fine dol Tomo Ventrfernaquarto.

> ANT
> 1309452

