## DELLISTORIA

## DELLA COMPAGNIA

DIGIESV LI T A LIA PRIMA PARTE DELLEVROPA DESCRITTA

DAL P. DANIELLO BARTOLI Della medefima Compagnia:


$\frac{\text { IN R OMA, Preffo il Varefe. } \quad \text { M.DC.LXXIII. }}{\text { CON LICEINZA DE'SV PERIORI. }}$
care, nulla tänto il moftrò, come il carnouale di queft'anno 1541 . cioè la piu fterile, $\ell$ difconcia fagione che in tutto l'anno corra a qualunque fia ottimo predicatore: ma a lui, non che nulla diminuirfi, che anzi multiplicarono ad affai piu gli vditori : tanto hauea rendute piu che i folazzi del corpo, godeuoli e faporite le delitie dell'anima. E quinci l'effer continuo in vdir confeffioni a gran numero generali, e con la difcreta, e franca mano che in cio haueua, disbrigar cofcienze das parecchi anni perdute, e ftranamente intralciate: come altresi in riconciliare alla Chiefa cattolica d’ogni forta eretici di nationi franiere, fatti si manifeftamentes auueduti, e chiari de'loro errori, che affai de'giouani da lui curati di quefta cecità della mente, fi faceuano fcorta a condurgliene altri cui fimilmente illuminaffe. Nè pochi, oltre a cio, eran quegli, che per falir piu alto nella perfettion dello fpirito gli fi eran dati difcepoli, e quegli che in diuerfi Ordini Religiofi ne confagrò al diuino feruigio. E tanto era l'amore, e altresil la veneratione in che tutta vniuerfalmente quella gran città lhauea, che di non lieue faftidio gli riufciua il tuttodi rimandare indietro i doni, che tra in danari, e in ogni altra maniera di robe, gli erano inuiati allo Spedale de'Santi Giouanni, e Paolo, doue fra'poueri per neceffità, egli poueriffimo per elettione, abitaua : onde a redimerfi, e campare vna volta del tutto da quella infeltatione del prefentarlo, prefe 'partito di farfi a pregare dal pergamo, che niun gli mandaffe cofa del mondo, percioche molta, ò poca, qual ch' ella fi foffe, manderebbela certamente indarno: non douendo in que'tempi, ne' quali era vfanza di fare ogni cofa a prezzo, parere, ch'egli, non che vendere le fue fatiche in aiuto dell'anime, ma nè pur donaffe con ifperanza di douerne eflere in niuna guifa rimeritato. Cosi operaua in Vinegia il P. Laynez.
$\rightarrow$ Hor come quando la prima volta vi fu S. Ignatio, pellegrino per Terra Santa Panno 1523. Iddio con voce miracolofamente fenfibile, defto, e ammonill'Ecellentiffimo Marcantonio Treuifano, Senatore difanta vita, e pofcia Doge, di ricoglierfi in cafa il fuo feruo Ignatio, il quate non hauendo oue ricouerar quella_ notte, s'era gittato a paflarfela tutto digiuno, e malamente al coperto, fotto'l portico de'Procuratorin nella piazza a S. Marco : altresi hora della Compagnia iui medefimo pellegrina, e allo ípedale nel P. Laynez, a prouederla di cafa doue ftabilmente abitare ne fpirò il penfiero al Priore della Trinità Andrea Lipomani Nobile Vinitiano. Era quefo Signore nelle cofe dellanima, e di Dio, molto innanzi: tutto intefo alle opere di pietà, per modo che niuna glie ne cadeua in cuore, maffimanente delle vtili allo fpiritual bene de'proffimi, cui volentieri, e con magnanimo fpirito non intraprendeffe ; tanto fol che glie ne comportalfero il poterlo les fue faculta, le quali tutte in cio, fenza farne rifparmio per sè , nè parte a'fuoi, fedelmente fpendeua. Hor qui, veduto il P. Laynez huomo nella fantità della vita, nell'eminenza della dottrina, nel prò delle fatiche, e delle opere, quale non faprebbe diuifarfelo migliore, caramente l'amò, e fattofi tutto di lui, il richiefe in conto di gratia, e l’ottenne, ad abitar feco, traendolo dello fpedale. Quiui e d'effo, e de gli Efercizj fpirituali che nhebbe, e del nuouo Iftituto della Compagnia, das cui ne vdi alla diftefa, fentendu ogni di piu altamente, gli venne tutto infieme crefcendo il talento di farfi quanto il piu poteffe, a parte del merito d'vna Keligione cosit tutta al bifogno dell'anime, e ea'defiderj del fuo cuor pien di zelo : e porrebbelo, fe per lui fe ne muktiplicaffero l'opere, crefcendone gli Operai. Hauca egli due Priorati, I'vno in Vinegia della Trinità, l'altro della Maddalena in Padouz,
detto ancora ha Precettoria delle Lamberte e di S. Maria dellordine Teutonico : es noi in Padoua altresi haucuamo quattro Noftri allo itudio, in vn poco di cafa apigione : e di qui cominciò il Lipomani la fua benificenza verfo la Compagnia, dando loro ad vfar come propria la cafa, e la chiefa del Priorato che iui hauca : è fe altrettanti, ò alcuna cofa piu fe ne inuiaffer da Roma per giunta a que'primi, egli a tutti prouederebbe del bifogneuole a fuftentarfi. Turto fi mife in effetto la ftate del fuffeguente anno 1543 . nel qual ternpo venne colà da Vinegia il P. Laynez, e vi formò a tutta perfettione di regolar difciplina vn Collegio, direm cosi, priuato, in quanto non ancora confentito dallpautoreuole e folenne approuatione, la quale di ragion fi richiede a voler mettere cafa in cafa altrui.

> Le apoftoliche fatiche del P. Laynez riufcite in gran maniere laluteuoli a Brefcia. Il Priore Andrea Lipomani fonda in Padoua il prims Collegio che la Compagnia haueffe in Italia : indi vn altro in Vinegia. Il paffarne marauigliofamente vinta in Configlio la parte, efferfi douuto alle orationi di S.Ignatio. Capo Decimofettimo.


NTANTO il Laynez, con due fauj riguardi, di dar tutto infieme $a^{\prime}$ Noftri efempio del come apoftolicamente operare, e a'Padouani vn faggio del prò fpirituale che da quefti loro nouelli ofpiti perpetuamente trarrebbero, ripigliò, e per alquanti mefi appreffo, profeguil'efercitare in Padoua tutti que'medefimi minifterj, che poco dianzi in Vinegia : nè il bifogno era quiui punto minore, nè il frutto punto piu fcarfamente gli rifpofe alle fatiche: onde auuenne, che corfane per affai de'lungi la fama, con grandiffima commendatione del Laynez, egli fu voluto in Brefia, nè potè altrimenti che andarui alla metà del Febbraio del 1544 . Sultituitifi alle fas tiche in feruigio di Padoua i compagni, che vi lafciaua ottimamente dal fwo efempio ammaeftrati. Hauca Brefcia vn Vicario Generale di coftumi fommamenter lodeuoli, e di gran zelo, ma, come egli iteffo diceua, al fuo buon volere in aiuto di quella città mancaua il meglio, mentre gli mancaua il potere; non hauendo vn huomo apoftolico, e delle parti che in fantità, in fapere, in ifperienza, e in credito era il P. Maeftro Laynez. Percio, poiche ne'primi giorni il vide non tanto feruire alla publica neceffità , quanto condifcendere alla fua priuata modeftia, adoperandofi folamente nell'ammaftrare $i$ fanciulli, e nel fouuenire a'corpi, e alles anime de glinfermi de'due fpedali, fattofi con lui tutto in difparte, gli G diè con gran fentimento a defcriuere il pericolofo ftato in che al prefente trouauafi quellatanto degna città : colpa de'vicini Luterani, i quali v'hauean mandato fpargere;, etiandio per le cafe, la peftilentiofa fementa de'loro libri : pofcia, in viua voce de' lor medefimi Predicanti, trasformatifi d'abito, e di meftiere, prouatifi d'allettas ragionando, e foumertir difputando chi loro daua orecchi. Cosi andarfi come i veleni fordi dilatando a oncia a oncia il morbo della rea dottrina, e la libertà, e: diffolution de'ioftumi, cofa propria di tal Setta : ne v'hauere ò chi Cuppia, ò chi voglia,
voglia, ò chi poffa quanta fi dee, ripararui : peroche efferne tocchi etiandio di que? gli, che attefo la loro profeffione, dourebboino effer medici de gli ammorbati; mx qui guaftare i fani, in vece di rifanare gl'infermi. Perche dunque non far egli in Brefcia quanto per la fteffa cagione hauea fatto in Padoua, e con sì felice riufcimento? Predicaffe: conuinceffe alla fcoperta gli errori delle correnti erefie, le quali tanto folamente poteuano al dilatarfi, quanto il filentio, ell fegreto ve gli aiutaua : Co'Minifterj, a rimetterui in fiore la difciplina trafandata, vfafie quel fuo si poffente rimedio de gli Efercizj Spirituali, con che in Padoua ne haued riformati, e riaccefi in feruore di Spirito etiandio de'piu tiepidi, e disformati. Iddio, che pur tuttauia. caro guardaua quella città, haueruelo chiamato, e condotto per rimedio, e falute dilei: egli tutta, qual gli pareua, campo filueftro, e Épinofo, commetterla alle fue mani : l'opera del dibofcarla, ben veder egli che in gran maniera faticheuole gli riufcirebbe, ma quanto piu copiofa di patimenti tanto piu ricca di meriti.

Così appunto il Vicario al Laynez : equefti, con la benedittione di lui, er con quella di Dio che tutto fa, falito in pergamo la Domenica della Quinquagefie ma, in quanto vi fu quella prima volta vdito, diè tal faggio di sè, e dell'apoltolico fpirito corrche auuiuaua la parola di Dio, che vi fu voluto 2 continuare in quel miniftero ogni di fino alla Pafqua : etiandio i Sabbati, confueti di concederfi al ri* pofo de'Predicatori ; e gli hebbero nella lor Chiefa le Conuertite. Indi, non che. fe ne trouaffero fazj, nè paghi, ma non altrimenti che fe pure allora veniffe a quella città nuouo, e non piu vdito, fu dalor prieghi coftretto di profeguir predicando le fefte : e fra fettimana compartirfi tre di $a^{\prime}$ Monifterj di quante regole ve ne ha* , uea - Hor fe ho a dire alcuna cofa del quanto fruttuofe riufciffero le fue fatio che, primieramente nell'ammenda, e riformation de'coftumi; egli ne hauea tanti predicatori quanti confeffori in Brefcia, i quali ne contauano a gara cambiamenti di vita marauigliofi, in huomini anticati ne'vizj, e di cofcienza perduta, e d'anima preffo che difperata: e quel ch'è rado a fentirfí quanto i miracoli, reftitutioni, ed molte, e rileuantia gran fomma : e quello altresì ch'è pur malageuole, e pur ne* ceffario a vna vera conuerfione, difciogliere, anzi rompere per non mai piu allacciarfene, ilegami delle amiche, e i cosi forti rifpetti dell'onor mondano, perdonando a'nemici. A dir poi del tornarui alla fua antica purita, e candore la Fede, gli venne fatto di metterui in tanta abbominatione il peftilente fpirito dell'erefia, cofa iui del tutto foreftiera, ma pericolofa di faruifi cittadina, che il Vicario, ed altri, lagrimandone di pura confolatione, affermauano, di poter contare piu d'vn migliaio, da'quali hauean vdito, che le prediche del P.Maeftro Laynez hauean lo. ro accefo nel cuore vn così ardente firito a defiderare il martirio, che quanto fangue hauean nelle vene, tutto fino all'vltima gocciola, erano apparecchiati di darlo in teftimonianza, e difefa di qual fi voglia articolo della Religione cattolics.

Per quantunque poi grandi, e non mai interrotte da niuno fatio di quietes fofiero le fatiche iui dal P. Laynez così vtilmente durate, maggiore oltre ad ogni comparatione era il conforto che Iddio gl'inuiaua, nel fouente prefentarglifi innan$z i$, hor pochi, hor molti infieme, de'rauuedutifi, e proteltare, sè a lui e alle fue prediche debitori della falute eterna : peroche ò vacillanti gli hauea riftabiliti nelle verità della Fede, ò già caduti in qualche errore de'Luterani, tornatili piu che dianzi faldamente in piedi : e a dargliene qualche pegno, e ficurtà, prendelle que'ibri (e glie ne fcaricauano a'piedi parecchi) a farne quel che fi vuole de'feduttori e mae-
fri d’erefia, chequegli erano. Quel tutto poi di tempo che gli fopraianzimia daft vdir confeffioni, maffimamente generali, e di molti, è dinerigatiffimi nodi inuolti, il daxa a quiftionare co'tuttauia pertinaci fopra qualunque articolo de controuerfi foffe loro in piacere d'addimandarlo : peroche il cortefilfimo accoglierli ches faceua, e le piaceuoli maniere che con qual che fi foffe di loro vfaua, il rendéuano quanto amabile, altrettanto ageuole a poterlo liberamente richiedere d'varirlifi contradire. Ma infra gli altri vn ve n'hebbe di profeffion Regolare, il quale, veg. gendo tornar conuinti e cattolici quanti fi faceuano a difputare col Laynez, e non fapendo egli con cui andaffe a mettere in aia, volle prouaruifi, con vn tal prefumer di sè, che fi diede vn folenne vanto, di conuincerlo con ragioni di cosi chiara euidenza in pruoua dell'effere il Purgatorio vna delle parecchi fole de'ramanzieri $\mathrm{Pa}_{\mathrm{a}}$ pifti, che in quanto folamente egli le proponeffe, e'l Laynez le intendeffe, il renderebbe ò mutolo, ò Luterana. Venne il valente huomo, e feco vna comitiua_ di curiofi vditori della difputa, e fpettatori della vittoria. Fattofi a dire, e fentito fino all'vltima fillaba, con quanta la maggior patienza era poffibile a defiderarfi nel Padre, poiche altro non gli.rimafe a dire, queftifi fe'da capo, e ripetutigli con. tanto ordine, e fedeltà tutti i fuoi argomenti, ch'egli ne fmarrì fin d'allora, rifecefi a proporre il primo, e giu feguitamente a vn per vno venne fciogliendoli, e moftrandogliene le fallacie, glinganneuoli prefuppofti, la niuna forza che haueano an conchiudere non che euidenza, ma nè pur femplice probabilità; equefto in ciafcuno sì prouatamente, e si chiaro, che in verità il mutolo fu il vantatore, e'l renduto l'affalitore : il quale tocco da Dio nel cuore, e cambiata con roffor di sè ftefo fo, l'arroganza in vmiliatione, fi diè a rendere le piu affettuofiffime gratie che dar fi poteffero al Laynez: peroche hauergli aperti gli occhi, non folamente a vedere il Purgatorio che v'è, mal'Inferno, in che egli, fenza auuederfene, rouinaua: ea da quel dì in auanti gli fu vn de'piu ftretti amici, e de'piu giufti ammiratori che il Laynez haueffe in quelle parti. Finalmente, riformati e predicando, e con. ammaeftramenti che ne vollero in carta, $i$ Monifterj delle Vergini a Dio confagrate : dati gli Efercizj fpirituali a dodici Sacerdoti, i quali farto di sè vn corpo fí offerfero al Vicario con promeffa di fendere tutro il capitale delle loro fatiche in aiuto dell'anime, fenza per cio mai richiedere nè accettar da veruno limolina, ò ricompenfa, ma tutto far come il P. Maeltro Laynez, gratuitamente, e per Dio: tornoffene a Vinegia , bifogneuole al Prior Lipomani per la fondatione del Collegio di Padoua.

Già quefti hauea feco medefimo coftituito, d'affegnar per cio quell'vn de'fuoi due Priorati che colà poffedeua: e con S. Ignatio per lettere, e col P. Laynez pre-

La bolla fu fpedita a'6.d'Apri le $1540^{\circ}$. fente trattatolo, dopo non brieue tempo, cioè l'anno 1 546 . fe n'hebbe dal Pontefice Paolo III. la comprouatione, e quant altro era meftieri di procacciare in Corte di Roma : ma dal Senato di Vinegia , e non men tarda , e affai piu malageuole ad impetrarfi fu la facoltà , e con éffa le lettere Ducali neceffariamente richiefte per. farfi a prenderne il poffeffo: e quante vie per cio fi prendeuano tutte andauan falli-: te, efmarriuanfile fperanze. Vna di queftefu, prefentarfi dauanti al Serenifso Doge allora Francefco Donato, e al fuo Configlio, i Padri Laynez , e Salmerone, a dar loro ragione deHa domanda, e fupplicheuoli chiederne in conto di gratia_ l'adempimento. Parlò il P. Laynez, vdito da que'Signori in atto d'altrettanto cortefi, che attenti : e n'era degno non folamente la perfona iui già per gran meriti

## LIBRO SECONDO.

in iftima ; ma lordine, la verità , la faldézza del fuo difcorfo, efficace al perfuade-- ie, e rifpettofo, non fi farebbe potuto ageuolmente dire qual piu: accompagnato poi da vn portamenta e di vita, e di fembiante, e di vocé, e di così riuerentillime forme, quali eran debite alla maeftà di tali vditori; ealla fomma modeftia di tal dicitore ; che terminata l'aringa, que'grauiffimi Senatori, nol licentiarono con vn cenno, quanto parea baftare alla pouera conditione dell'haorno che hauean dauanti, ma dirittifi in piedi, tutti ad vna, rifpofero con vno ftraordinariamente affettuofo, e gentil faluto, all'vmile riuerenza ch'egli, e'l Salmerone lor fecero: onorando in due huomini così male in arnefe di panni com'erano, il merito della virtù, la quale, fol che truoui occhi che s'intendano del fuo bello, niente perde, nè fi auuilifce, per ifpregeuol che fia l'efteriore apparenza, e vile l'abito, da cui traluce, efi moftra. Ma non per cio fu vero, che altro per allora fe ne traeffe in beneficio della caufa, che pafiar per valeuoli le ragioni allegate dal Laynez, e varrebbono a fuo tempo - Peroche hauendo egli comprefo in fuccinta narratione tutto il bifogneuole a faperfi dell'Iltituto, del fine, e de'mezzi, e minifterj della Compagnia, così bene iui ne parue, che il priacipale d'infra que'Configlieri mandò efortando il P. Laynez di farne dettato in carta, e tornerebbe a gran prò della caufa if leggerlo nel Configlio che chiamano de'Pregadi, a cuiftaua il difcuterla, e terminarla.

Le oppofitioni infuperabili a paffarff, erano i contrarj, e vementiffimi vfficj, che vn fratello del Priore fteffo Lipomani, attrauerfaua : indottoui dalla fperanza, in che era venuto, che dinegandofi alla Compagnia quel Priorato, egli tutto da sè cadrebbe in feno a vn fuo figliuolo: e del fuo partito hauea tra parenti, amici, fauoreggiatori vna fquadra non meno poffente in fatti, che grande in numero. E come l'effer degna, ò indegna la Compagnia della gratia che addomandaua, era appreffo il Senato, per tutta la maggior forza che hauremmo ò fauoreuole, ò auuerfa per confentirla ò negarla, fuui chi fi diè a far correré de'preffo a'dodici Noltri ch'erano in Padoua, nouelle di tante, e cosi abbomineuoli indegnita, che l'vna per dieci che ne foffe vera, fi douea loro l'effilio, non vu Priorato da ftabiliruifi perpetuamente dureuoli. Ma la buona mercè di Dio, e del non effer di piccola leuatura al credere e fententiar fu le voci volanti e incerte, que'dirittiffimi Senatori a'quali fi-apparteneua il giudicarci, le parole non hébbero maggior pefo che d'aria, dou'era cosi ageuole a chiarirfi il vero con la teftimonianza de'fatti. Scriffero dunque ingiugnendo al Podeftà di Padoua, di far fegreta inquifitione della vita, e del buono ò reo operar di que'Noftri: ne's'indugiò gran fatto a venirne vna informatione di tante lodi, che come poi fu lor detto, non haurebbono effi fteffi potuto defiderarle maggiori : tal che trifto il guadagno che la fconfigliata malitia di quella fama, ne fece : così la verità, e la menzogna chiarite, hebber ciafcuna d'effe quel merito di che erano degne .

In tanto il P. Laynez non fapendo nulla di cio, e veggendo darfi. ogni di trarte piu lunghe al negotio, e ogni di piu intralciarfi la via da venirne a capo, l'hebbe oramai per d'impoffibile riufcita : faluo fe il Padre fuo S. Ignatio, cui per alte, pruoue, $\mathbf{e}$ in piu malageuoli affari fapeua quanto le fue preghiere foffero appreffo Dio poffenti, ne impetraffe la fpeditione dal Cielo. Adunque, fignificatogh lan niuna diligenza che oramai piu rimaneua ad vfare, e la niuna fperanza che le fino allora vfate riufciffer bafteuoli al bifogno, il pregò d'offerir egli fopra cio vna_

Meffa, accompagnata dalle fue raccomandationi a Dio, relle cui mani forio le votontà , e i cuori de'Principi . Diffela il Santo il di della Natiuità di Noltra Signora, e conuien dire, ( e cosi certo ne parue a que'd'allora) che glie ne foffe riuelata las conceffion della gratia: peroche huomo, fe alcun mai ne fu, guardingo, e confideratiffimo nelle parole; e maffimamente a non fiatar di sè, e de'fegreti dell'anima fua con Dio, pur fíconduffe a frriuere al Laynez appunto cosi; Già ho fatto quello di che m'hauete richiefto. Ripigliate cuore, e di cotefto negotio non vi date pena, peroche potete hauerlo per terminato, e conchiufo come defiderate. Hora il fatto andò per tal modo, che lortaua di quel medelimo di in che hauca per eio detto Meffa, propofta nel Configlio che chiamano di Pregadi, la caufa del Priorato per lo Collegio noftro di Padoua, di cenquarantatre palle ch'erano in tutto, le cenquarantuna furono del sì : cofa tanto fuori del confueto a vederfi, che il Segretario , e piu altri, affermarono, douerui effere interuenuto miracolo; cioè, impreffione di virtù fuperiore, mouente tante volontà, e etante mani, a palfare di cosi gran concordia vinta vna caufa sì contradetta : peroche mai non ellere, ch' etiandio negozi, i quali non han parte che lor fi opponga, meffi a partito di voci, contino a cosi piccol numero contradittori. Altri poi di que'Senatori, vfcendo di Configlio, e ammirandofi di quel si auuenturofo riufcimenro, e in gran maniera godendone, fi diceuano l'vno all'altro, Non efferfi in quell'anno decretata cofa piu vtile. E vi $G$ vuole aggiugnere, che gli ftati prima di cio piu dichiaratameate per noi, e da afpettarfene quel di, fecondo il promettere delle fperanze vmane, il pin e'l meglio dell'aiuto alla caufa, quel di appunto in che ella andò a partio,

Il Doge Donato. non interuennero al. Configlio:: ma ben (trattune vno folo) tutti i fauoreuoli alla parte contraria: e'l Segretario fteffo, che prima era vno d'elfi, venuto a congratularfi co'Padri, e offerir loto le Lettere Ducali, che bifognauano all'efecution: del decreto, Voi (diffea²Padri Salmerone, e Laynez ) non mi fiete in niuna guifa parenti, nè amici, onde io douefli per voi aduperar quegli vfficj, iquali m'erano addimandati dall'auucrfario voltro, che per piu cagion mı fi attiene: ma 10 mho propotta innanzi a tutti i rípetti vmani, ,la giultitia, e la pietà. Così egli. Nè bifognando piu auanti, il di appreffo alla formation dell'arrelto, fifu a prendere in. Padoua dal Salmerone il poffeflo del primo Collegio che la Compagnia hauefle per fondatione in Italia -

Ma il S. P. Ignatio, a dir vero, non hebbe di quetto primo, e cosil lungamente deliderato acquifto, altro che vna dimezzata confolatione : di tanto glie la feemò il dıfpiacere, e lo fdegno, in che il fratello, e'l nipote del Prior Lipomani rimafero, al vederfi ite a vuoto le fperanze del Priorato, cui parea loro già tenerlofi in pugno. A riparar dunque, in quanto per lui $f_{1}$ poteffe, alla loro fconfolatione, il Santo, configliatoli con la generofità del fuo cuore fempre magnanimo, fcriffe al Pıiore, offerendogli per que'fuoi vna penfione di quattrocento fcudi annouali a vita durante del giouane; e fi trarrebbono delle rendite del medefimo Priorato. Ma egli la fentì tutto altrimenti del Santo, e gli rifpofe in precife parole, Sè hauer fatta oblatione a Dio di tutto il Priorato : non volerlo in niuna guifa partire con gli huomini. E ben parea degno, che quefta non piccola, e tutto fpontanea cortefia di S: Ignatio verfo que'due Signori, trouaffe in effi almeno vnaqualunque corrifpondenza di buon affetto: ma ne fu sì da lungi al merito $l_{2}$ ricompenfa, che poco appreffo, etiandio doue non tornaua loro punto altro vtile che il noftro

## LIBRO SECONDO.

nok 0 Zawne, $^{2}$ tutto potere, ma tatto inutilmente cel procacciarono, attrauerfandofi all'hauere la Compagnia luogo ftabile in Vinegia. Non così il Vefcouo di Verona, Luigi Lipomani, fratello del Priore: Prelato di gran virtù, e gran meriti con la Chiefa, e co'Santi, delle cui vite compilò a perpetua vtilità fette volumi: amico poi riuerentiflimo, e nulla men intrinfeco del S. P. Ignatio, e altrettanto della fua Religione; a cui offerfe, anzi pregonelo, di fondare vn Collegio in Verona: nè per altro fe ne rimafe, fuor folamente, per l'addoffar che voleua a'Noftri tutto il carico de'Monifterj delle Religiofe : a che il Santo, il quale con prudentif. fimo auuedimento ne hauea fcritta Coftitutione in contrario, non potè renderfị a confentire . Intanto Padoua fi gioiua del fuo, al prouarne gli effetti fin oltre all'efpettatione gioueuoli : peroche alquanti giouani noftri, che in quella celebres Accademia ftudiauano le fcienze maggiori, al purfolamente vederli, molto piu all'vdirli, operarono in quella Vniuerità de gli fcolari, mutation di coftumi a cosi alto fegno, che alla pietà, alla modeftia, all'oneftà, parecchi fembrauano, ear. poco a poco non pochi sindaceuano a volerfir rendere Religiofi. Continuo poi era il venire de'piu riguardeuoli per nobiltà, e per grado in quella città, chi a ragionar co'Padri delle cofe dell'anima, e chia raccomandar sè, e le lor famiglie, e negozj alle loro orationi. E che non mal fi apponeffero al giudicarli degni cui Iddio efaudiffe, la lor vita medefima ne facea fede. Io qui ne raccorderò d'infra cutti vn folo; nè fia altro che vtile il lafciarlo in efempio; conciofiecofa che v'habbia che poterne apprendere doppiamente; cioè feguirne il mifurato vfo delles penitenze per edification dello fpirito, efuggirne lo fmifurato in diftruttione del corpo.

Era quefi Stefano Caponfacchi Aretino, giouane, non fi puo dire altrimenti che d'ecceffiuo feruore, al quale datofintto a portare, e e pur tuttauia adoperando contra sè fello gli fproni doue anzi gli abbifognaua il freno, non fi auuide dell ${ }^{\circ}$ andarfene che facea trafportato oltre a'termini del douere, fenon quando già piu non fi era a tempo, nè giouerebbe il dar volta, e tornare indietro. Nafcondeuafi dopo cena in qualche fuo folitario ripotiglio, e quiui, quattro e cinque hore diftefe, ogni notte continuaua meditando con intenfiffima applicatione di mente : il che finito, fi daua vna così lunga, e terribile battitura, che ne hauea marcite le, fpalle: tal che le nuoue difcipline impiagauano le piaghe antiche, e per cio mai non faldate. Struggeuafi ogni di piu, e difueniua, nè fi potea raggiugnerne la cagione, così egli ben l'occultaua; forfe temendone vanagloria, e non dubitando, che quelle fue orationi, e penitenze, non foffero in grado a Dio. Ancor non, erano in que'tempi publicate le regole, e'l diuieto che in effe habbiamo, di gouernarci nelle cofe dell'anima ad arbitrio noftro : e'l non bene fperto giouane, ftimaua la difcretione per dettato e regola della carne, ch'è tutta amor di sè fteffa, per cio regola torta, e da nọn fidarlefi le mifure dell'operar con feruore di fpirito. Hor il primo auuederfene fu del P. Laynez, il quale, di mezza notte, nel piu freddo cuore del verno il troud nell'orto della cafa,dalla cintola in fu ignudo a quel rigore dell'aria, del fereno, del vento che tracua, tremante, cintirizzito, fenon quanto ben fir rifcaldaua battendofi afpriffimamente, com'era vfo. Sorprefolo dunque,, hebbe a vederne tutto il dorfo impiagato, e lacero, e che gittaua non fo fe piu marcia che fangue : alla qual vifta inorridito gli fi parò dauanti, e amorofamenter riprefolo, il diè a curare : prefcrittagli in auuenire la ragioneuol mifura delle peni
tenze, che vfandole; non trafcorrerebbe oltre a'termini del douere. Ma il rimédio fu sì tardi, che fu indarno: peroche vinta già, e abbattuta la natura dallo fmifurato patire, non hebbe onde aiutarfi da vna infermità, dalla quale, in quanto fu prefo, fu morto: e la Compagnia perdè in lui vn Operaio da venire a gran cofe. in aiuto de'proffimi, sì come da Dio riccamente fornito di pretiofe abilità e e domi di natura, e di fpirito: e in riguardo di lui, il P. S. Ignatio affrettò il publicar fopra cio le diritte, e ficure leggi che hora ne habbiamo. Non tolfé già a que'medefimi Noftri di Padoua i patimenti della religiofa pouertà nello fcarfiffimo vitto, $e$ trifto, nel veftir non bafteuolea ripararfi dal freddo, nelle camere sfornite sì, che il tutto d'effe erano mura, e tetto, e null'altro: per cio rifaputo, che vn parentes di que'giouani noftri, prefo da compaffione di lui gli mandaua fumminiftrar danaso a valerfene egli e'fuoi condifcepoli in riparo delle communi neceffità, diuietollo, altrimenti, che fe l'offerto in limofina ad vno, fi adoperaffe in beneficio vguale di tutti .

Quanto poi fi è a gli aiuti pet crefcere nella perfettion della fipirito, ne haueano efemplari e maeftri que'due gran difcepoli di S.Ignatio, il Salmerone, e'l Laynez, hor l'vno, hor l'altro, e maffimamente il Laynez, a cagione dell'eflerfi lor

Dal Marzo fino all' Agofor

Giulio Contarini nipote del Card. Gappare Con tar. tolto il Salmerone, conceduto per cinque mefi dell'anno 1549.2 Ciuita di Bellun, il cui Vefcouo eletto, per ottenerlo da S. Ignatio non hebbe meftieri d'vfar prieghi ò ragioni, baftandogli in vece loro il fuo fteflo cognome di Contarini, Cafa, a'cui meriti con la Compagnia, il Santo (come altroue ne ho fcritto) profeflaua obligationi immortali. Hor lunga iftoria farebbe il diuifar per minuto, e comparar fra sè dall'vna parte le fatiche che il Salmerone durò in quella città, e dall'altra il frutto d'vna genéate riformation di vita, e d'opere che ne ricolfe; a vedere, fe quelle foffer maggiori, ò quefto piu abbondante : come altresi, l'operato in due groffe Terre quindici miglia piu oltre, e per la troppo vicina Germania, non leggermente tocche, anzi grauemente infette dell'erefia Luterana- Dunque mi vaglia in vece dello fcriuerne piu al diftefo, il ricordare vn briecic ma piu d'ogni lunga narratione fignificante detro, che a perpetua memoria ne lafciarono i Bellunefi, teftificando del Salmerone, Efferfi dal fuo apoftolico fpirito rinouati in quella loro città i tempi, ele opere diS. Bernardino da Siena: e predicando; e fponendo l'epiftole di S. Paolo, e vdendo confelfioni di e notte, e difputando co'Luterani, c iftituendo nella Fede i fanciulli, e dandu gli Efercizj fpirituali, e ne'priuati ragionamenti e configli addirizzando le anime trafuiatefi dal camino dell'eterna falute, hauerui tornata alla primiera integrità, e faldezza la Religione cattolica, rimeffa la frequenza de'Sacramenti, riaccefi nell'amore dell'antica offeruanza i Monifterj, riformati i coftumi, fantificata la giouentù per sì gran modo che gran numero fe ne offerfe a feguitarlo in Religione: in fomma coll'efempio della vita, con la fofferenza delle fatiche, coll'indultrie del zelo', collefficacia nel ragionar dellé cofe eterne, callettare col premiod'effe, e coon le pene atterrire, hauer Riedificaza , e Rigemerata in Cbrifto quella citta. Cosilappunto effi .

Due anni appreffo la Fondatione del Collegio fi die coll'entrar dell'Aprile del 1 \$50. principio, e forma a quel di Vinegia: tutto opera del medefimo Priore Andrea Lipomani, alle fpefe della cui carita fi futtentauano dodici della Compagnia . Ne fu, a dir vero, il cominciamento debole, e ftentato, a cagione del gran: combattere che bifognaua, e con le neceffità d'ogni cofa dentro, e co'dannofi
vfficj d'alcun grande auuerfario di fuori. Pur non folamente reggendoui, ma_ d'anno in anno crefeendo (maffimamente al calor che gli dauano i Signori Contarini, Loredani, Soranzi, Garzoni, lafciatici da'noftri antichi in memoria di partialiffimi benefattori) il truouo queft'anno del is 53 . (al quale come a fuo termine tutta quefta narratione è inuiata ) venuto in tanta eftima, e beniuolenza del publico, che fra quella cortefiffima Nobiltà e e i Padri, fembraua effere vna fcambici uole gara, non folamente corrifpondenza, d'affetti; parendo a'Noftri, per quantunque fi affaticaffero ad ogni lor potere, non però far nulla, rifpetto alla ricompen. fa del tanto amore che quefti loro portauano : e quefti all'incontro, non parea loro amarli tanto, che piu non ne foffero degni. Due fole delle.piu cagioni, che ve ne. hauea, piacemi qui ricordare: primieramente, le quattro fcuole che vi fi erano aperte, fioritiffime di Nobiltà, e con Maeftri così da vero intenti ad iftituirli vgualmente bene nella pietà chriftiana, e nella profeffion delle lettere che a quella età if. conuengono, che fopragiuntoui quefto medefimo anno l'allungarfi.dal.P. Gioa Battifta Viola Commeffario d'Italia ,il tempo dell'infegnare per trehore continuate la mattina, e altrettante verfo la fera, al troppo logorarfi che quello era, i Mae-: ftri ne caddero preffo che in tifichezza. Ma in tanto, quella lor giouentù a vn così affiduo lauoro ne auanzò in brieue fpatio nelle cofe dell'anima, e dellingegno per sì gran modo, che ammiratiffimi i lor padri, e parenti della tanto fenfibile, e non afpettata mutatione, onde appariuano in cafa tutt'altri da que'di poc'anzi, veniuano ectiandio i piu autoreuoli e rifpettati d'infra que'Senatori, a veder nelle fcuole noftre quel ripartimento de gli Ordini, quella varietà de gli efercizj, quel contendere es gareggiare della vittoria fra gli fcolari, tenuti in punto, e in competenza donore fopra il piu fapere ; con vn arte d'innocente emulatione, che a quella faftidiofa e fatieuole età rende infenfibile la fatica, anziancor diletteuole lincrefcimento dello ftudiare : in veder cio, ne lagrimauano di confolatione : e facendofi a conuerfar co ${ }^{\circ}$ Padri, eaffaggiatone fin dal primo ragionamento lo fpirito, tornauano pofcia a non molto, a darfi loro ancor effi difcepoli della vera fapienza, ch'è quella-delle cofe di Dio, e dell'anima . Tutto cio era sì diuulgato in Vinegia, che auuenendo a'Noftri d'vfcir di cafa, per qualunque parte s'andaffero, fentiuano ad ogni poco da chi benedirfi, da chi chiamarfi huomini di Dio , e miniftri Euangelici, da tutti onorare con atti, di quanta cortefia, e pietà ne gli vni, d'altrettanta confufione, e roffore ne gli altri.

La feconda fu, il dir che de'Noftri fece quefto medefimo anno dal pergamo vn Predicatore del facro Ordine de'Francefcani ; Religiofo d'eminente dottrina, e quel che piu rilieua, di fantiffima vita; onde per cio era fentito in Vinegia a gran calca nella fua gran chiefa di S. Francefco . Rapporteronne appunto quel che poco appreffo ne fu in altro idioma fcritto a $S$. Ignatio di colà fteffo - Quefti, peruenuto all'vitima delle fue prediche quarefimali, e calendogli molto di lafciare per lo tempo innanzi raccomandati (diffe egli) a buone mani i fuoi vditori, con tanta e cos̀ lunga fatica addottrinati da lui nelle cofe dell'anima, fi fe'primieramente a lodare con fuccinte e graui parole tutti gli Ordini Religiofi, incomparabilmente gioueuoli alla Chiefa : pofcia, il rimanente della predica, cioè poco men che tutta, fpefe in commendatione défigliuoli, e difcepoli di quel fantiffimo huomo il P. Maeftro Ignatio, cioè la Compagnia di Giesù : chiamandola, fua mercè, non mai altrimenti ché Apoftolica, Euangelica, e in così fatti altri nomi, da piu tofto defiderarfene
da noi il merito, che accettarne ititoli : e venne con piu argomenti fu le virtù, e fu i loro atti fartitamente prouando, e teftificando, di non hauer trouato meglio: e non faperne folamente per fama, ma per ifperimento prefone, e per offeruationi fattene in piu luoghi : è conchiufe, Che adunque, lafciaua loro i Padri della Compagnia in fua vece, non altrimenti che fe haueffero a trouar lui Iteffo in ciafeuno d'effi : ò ne voglian configli per l'anima', ò aiuti a difpacciarlafi da'peceati, e da? dubbi, ò addirizzamento per la piu alta via dello fpirito. Così egli : e con quefto terminò il quarefimale. E a dir vero, con nulla meno fua lode, che noftra: eduolmi di non ne hauere il nome efpreffo per lafciarlo in memoria, e con effoi fuoi particolari, aggiunti a'commun meriti della fua Religione verfo la Compagnia. I Padri, che non fapean nulla dell'auuenuto, forte fi ammirarono, al vederfi inuiata vna fubita e gran piena d’ogni maniera diuoti alla lor chiefa: e non d'vna ò poche volte, ma perpetuamente; e di tanti a darfi Ioro a fcorgere, e dirizzare ne'fatti della cofcienza, che pur durandola tutto'l di, e non baftando al bifogno, fu lor meftieri crefeere gli Operai . Poi rifaputane la cagione, intefero, quell'onore portar feco due grandiffimi debiti, e di gratitudine a chi lor l'hauea fatto, e di corrifpondenza alla fomma efpettatione in che da quel fanto Predicatore fil trouauano impegnati.


