## NOTIZIE STORICHE

DELLE APPARIZIONI，E DELLE IMMAGINI PIU＇CELEBRI

## D $\boldsymbol{I}$

MARIA ${ }^{\text {M }}$ GRINE SANTISSIMA NELIACittatedeminio idi Veneta．
Tratte da Documenti，Tradizioni，red res－ ticbi libri delle Cbiefó inelle quali iffe Immagini fon venerate．


> IN VENEZIA MDCCLXI．

のaのaのaの
Presso Antonio Zattily CON LICENZA DE＇SUTERIORI，E PRIVILEGID．


Imago S. Marice Maioris de Tarrisio

## e delle Immagini di Maria V. 139

## A P PARIZIONI

## ED IMMAGINI MIRACOLOSE

## DI MARIA VERGINE SS.MA

 Nella Città, e Tervitorio di Trevifo. IMMACINE D ELLLA
## BEATA VERGINE MARIA

Nella Cbiefa di S. Maria Maggiore di Trevifo.

DAcche l'isfelice Italia potè vederfi tolto dal collo il refante giogo de* Re Longobard, alcune delle di lei Città , equelle principalmente che fituate fono nella Provincia chiamata Lombardia, cominciarono a godere di lor libertà, dalla quale provenuta ne farebbe $a^{\prime}$ popofi quiete, e felicità, sè l'inteftine fazioni de' Cittadini non aveffero talmente fconvolte le leggi umane, e divine, fiechè $\mathrm{gl}^{\mathrm{P}}$ amarori della Giuftizia aveflero a defiderarfi i tempi crudeli de' Regnanti Aranieri. A tal grado era gionto P'impegno delle civili difcordie; che non folo nelle riffe, e duelli, ma ne' fpettacoli feffi, e ne pubblici giuochi fpargevafi I' uman fangue; effendofi fatto divertimento al Popolo il cozzar con le Afte, da ${ }^{2}$ quali ben freffo rimanevano feriti, ad eftinti i gioftratori.Non

140 Notizie Storicbe delle Apparizioni, Non meno che nell' altre Città invalíe 1'ufo deteftabile di tali cornei fra Trevifani, li quali a tal efterto fuori delle porte della Città, in un fito chiamato Borgo nuovo, difpofto avevano uno ftecato chiulo di muri . Commilerando però il pericole duplicato, e dell' anima, e del corpo, a cui s' efponevano gl' arditi giuocatori, vi fu periona caritatevole, che fut muro del chiufo campo fé dipinger una divota Immagine di Maria Vergine col Divin fuo Figlio fra le braccia coronata di diadema, e circondata da coro d'Angeli, acciò alla di lei veduta s' eccitaffero gl'infetici mo. ribondi a pentimento de'loro falli. Stette per lungo tempo la facra pittura fenza verun particolar culto, finchè nell' anno 1088. due Nobill della Famiglia di Camino feriti a morte, mentre andavanfi accoftando all' eftremo punto fi rivolfero a rimirar lagrimanti la veneranda effigie, ed implorando a loro foccorfo il poffente ajuto della Divina Madre, fi ritrovarono nello fteffo iffante fanate le piaghe, e reftituiti a perfetta falute. Grati a così prodigiofa mifericordia que Nobili, comandarono, che eretta ivi foffe una decente Capella per onorevol cuftodia della facra Immagine, a di cui piedi dipinger fi fecero genufleff in atto d' umile ringrapiamento. Rinovolii due anni dopo lo fteffo miracolo, allorchè in prefenza d'Enrico Quarto Imperadore gio.
e delle Immagini di Maria F. $14 i$ gioftrando ne'torneamenti un Cavaliere; crapaffato da colpi di A\&a, gittoff agonizante a' piedi della Virginal Immagine, e nell' atto 'd' invocarne l' effrema affiltenza videfi con Mupore dí cutti al. zato in piedi con le ferite interamente ramarginate: Sparfaff di tal portento la fama, Lucrezia dalla Torre Vedova del Cavaliere Gio: Baitiffa Rovero, che da quattr'anni giaceva da infanabile malore aggravata, fenza fperanza d'uman rimedio, fi rivolfe con viva fiducia ad implorare l'ajuto della Celefte Salute ${ }^{\text {de- }}$ gl'infermi, quale comparfagli in vifrone notturna nella maniera appunto che efpreffa vedevafi nella Capella dello fteccato, P accerto di fua vicina guariggione, $e$ gl'impofe che nello fito fteffo della Capella inalzar gli faceffe una Chiefa fotto il titolo di Santa Maria Maggiore. Spuntato appena il giorno condur fi fece la buona matrona fulle braccia de'fuoi domeltici alla Capellina dello fteccato, ove nel fervore di fue preghiere refto alie. nata da fenfi, e due ore dopo fcuotendofi riovenuta pubblicò nella fanità ricuperata la clemente promiffione della Ma dre di Dio. Memore dunque del comando, e grata al beneficio, ivi tolto erger fece una Chiela, la qual pofcia nell' anno 1096. (dilatandoficon nuove fabbriche il giro della Città ) fu comprefa'dentro le mura, \& affegnata $a^{\prime}$ Monaci Benedettini del celebre Monaftero di Nonantula,

142 Notizie Storiçbe delle Apparizioni, perchè ivi uffiziaffero a culto della Regina del Cielo - Quivi in angufte celle fiffretti abitarono pochi Monaci, finchè nell' anno 14,62. Antopio Monaco effendo fato eletto Priore del riftrerto Monaftero; dilatò in maggior grandezza la Chiefa, ove deltinafli la fepoltura, ed accrebbe l'abitazioni, a cui con le dovute rermilfioni chiamar volle i Canonici Régolari della Congregazione di S. Salvatore recentemente fondata. Dal lode. vole zelo di quelti religiofi fn ridorta a maggior ampiezza la Chiefa, e fabbricata di fcelti marmi una fontuofa Capella a cuftodia della Venerabil Immagine, che continuò a rifplender di cofpicui miracoli. Fra quefti il più celebre è quello fucceduto a favore di Girolamo Miani Patritio Veneto prima generofo Guer riero, e pofcia humile Fondatore de' Chierici Regolari della Congregazion di Somalca, li quali però ricnoofcono la prima origine di loro Famiglia dalle beneficenze di Maria invocata in quelia pridigiofa fua effigie. Ardeva la Guerra de'Prencipi unitifr nella famofa lega di Cambrai contro la Repubblica di Ve:e. zia, allorchè Girolamo Miani valorofo Giovine fu manjato dal Senato alladifefa de l'imortante, fito di Caftel Nooyo ne' Moaci di Trevifo. Tardarono poco i nemici a porvi l'affedio, e dopo brava ditefa convenne al Capitano ceder all' eccedeate forza degl'aggreffori, e ceder
e delle Immagini di Maria V: 143 der loro"il Caftello, dappodicchè fu crude!mente rinferrato carico di catene, e refi in un ofcura Prigione con minaccie di vicino fupplicio - Angufliato, da' patimenti, e dallo fpavento il Miani ricorfe di cuore fupplichevole alla Clementiffima Madre di Dio, la di cui miracolofa Immagine aveva egli poco prima divotamente riverita in Trevifo, ed implorò il di lei ajuto, da cui folo nella mancanza d' ogni umano foccorfo ferar poreva, la liberta, e la vita. Efaudì la confolatrice deg? affitti la fervorofa fupplica del prigioniero, e compariale di notte tempo in arto foavifimo fciolfe la di lui catene, diferrò la prigione, e frà le cuftodie dell' intero efercito nemico lo conduffe all'aperto della campagoa. Giu:bilo il buon Guerriero alla ricupera di fua libertà, e ne refe alla Sovrana fua liberarrice cordiali grazie, ma nell' incaminarfi a Trevilo veggendo tutte le venute delle frade con la cultodia d'armati Soldati, fíritrovò in non minore pericolo, onde reiterò alla benefica fua Avvocata nuove preghiere, ed efła per la feconda volta apparindo lo prefe benignamente per mano, e in breve d' ora lo ripofe a pie delle mura di Trevifo. Fece egli al primo fpuntar del giorno il fuo ingreffo in quella Città, quale fi conveniva ad un prigioniero fer miracolo liberato, a' piedi nudi, e coperto con la fola camifcia, nulla aliro feco portando, che

144 Notizie Storicbe delle Apparizioni, che le pefanti fue catene, ed i ceppi, ed una groffa pala di marmo già al di lui collo attaccata; e portofi a diritto camino alla Chiefa di Santa Maria Maggiore, ove fra ftupori, ed applaufi del popolo, refe umili grazie alla Celefte Beo nefattrice, depofe a pie dell' altare tutti i tormentoff fromenti di fua fchiavitù, ed unita ad effi offerfe la chiave di fua prigione a lui confegnata da Maria Vergine nell' atto di liberarlo. Confervanfi tuttora a pie della facra Immagine quelle penali teftimonianze del gran Miracolo, fuorche la chiave fmarita nell' occafion d'un incendio, che confumd gran parre della Chiefa, e del Monaftero.

Dalla Clemenza della Divina Madre invocata inanzi quefta Venerabil Effigie riconofcono i Trevifani la prefervazione toro dalla fiera peltilenza, che nell' anno 1631. affliffe tante Città dell' Italia, onde con fiducia continuano ad implorare la di lei protezione ne' pubblici, e privati bifogni.

