# DISCORSI HISTORIALI 

CONCERNENTI LA VITA, ET ATTIONI DE

## VESCOVI DI VERCELLI,

ESPRESSI DA

# MARCAVRELIO CVSANO, 

 canonico di vercelli;sfec, sfac

$$
D E D \perp C A T I
$$

'ALL' ILLVSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNORE; MONSIGNOR


BROGLIA.
VESCOVO DI VERCELLI:

$1 \mathrm{~N} V$ ERCELLI,
Per Nicola Giacinto Marta Stampator Epifcopale M. DC. LXXVI. Con licema de' Superiorr.

G V I D O.
exinni di Cbrif.1562.

## DISCORSO CENTESIMO SECONDO:



E bene il Cardinal Pietro Franceico Ferrero fij' mancato da queIta mortal Vita l'anno mille cinquecento feffanta fei, è ancora vero, ch' hauendo: fatto ceffione del -Vefcouato di Vercelli a Guido fuo Nipote nell' anno mille cinquecento feffanta due, di tal tempo fi deue difcorrer efferne la fuccefsione del Tab. Eccl. medefimo Guido nel gouerno della Tercel. Iteffa Chiefa di Vercelli, alla cui direttione venne al Mondo Guido Ferrero, nato di Sebaftiano Ferrero di Biella, \& Maddalena Borromeadi Milano, Zia di San Carlo Barsomeo, nel mefe d'Agofo, l'asno mille cinquecento trenta fette; Que-
Ferr. Epifc. Ati alleuato con effatta educationes
Casal. Epifofotto la vigilanza', e precifa cuta Vercell. de Cardinali fuoi Parenti, fù di mirabil riufcita nella cognitione dell' \#, - Legali, di moda, ch' obligaui. ciafcuno ì formar eminenti Concetci di sì Spiritofo, e maturo intendere. ancorche di renera età.

Diedefi altresì, à conofcere inclinato allo Stato Ecclefialtico ; per il che i fuoi Zij , ed in particolare it Cardinale Pietro Francefco, gia detto, lo portò al Titolo di Commendatore dell' Abbadia di San SteFarr. Epifa. fano, detto della Cittadella di Vervifupra. celli; Indi della Badia di San.Stofano d'Iures , e pofcia dell Abba'Isal. Sacr. dia fimilmente di San Michele della Tomb 40 Chinfa, ed affieme Referendaro Apoftolico dell' vna., e l'altra Signatu-

1. ra, per gratia fattagli da Papa Pio Quarto -

In tal congiontura de' tempi, \& nell' anno mille cinquecento feffanta due, il Duca Emanuel Filiberto di Sauoia leuò il Santifsimo Sudario di Chrifto Noftro Signore, che gia $\mathbb{G}$
conferuauz in Vercelli ; indi 10 tra:-2urr corba portò nella Citta di Torino, ouer M.S. Hisf. ancor hoggidi pia, e riuerentemente Vercello vien cuftodito.

Mentre pur continuauano le Sef- 2: fioni nella Città di Trento, per l'opportune \{peditioni del Sacro Conci- Ferr.Epifo. lio, che in quella medefima Città, vifupra. col Diuino aiuto, fù celebrato ; Trà i Padri di quel medefimo Concilio vi fù fimilmente Guido Vécouo di Mal. Sacr! Tome 4. Vercelli nell' anno mille cinquecento feffanta trè .

Il medefimo Sommo Pontefice conofcendo altresì l'ottima diípofitione di Guido nel maneggio de gl' interefsi di Stato, à conferuatione delle ragioni, e prerogatiue della Seden Apoftolica, lo fpedi nel feguente anno mille cinquecento feffanta quattro Nontio Apoftolico appò la Republica di Venctia, oue lafciò degne memorie di fue gentil maniere, per ogni modo obliganti.

I meriti dunque del medefimo Vefcouo Guido fis refero sì chiari, che benilsimo conofciuti dal medefimo Ferr. Epif Papa, furono alsieme corrifpofti, ve- vrfupra. nendo egli dichiarato Cardinale del Titolo di Santa Eufemia nell' anno Ital. Sacral mille cinquecento feffanta cinques, Tom. 4o li dodeci di Matzo, mentre ancor viucua il detto Cardinale Pietro Francefco fuo Zio, gid Vefcono di Ver-. celli ; e portatofi pofcia in Milano, jui hebbe gratia di riceuers it Ca pello Cardinalitio per mana di San Carlo Borromeo fuo Cugino, Nipote del medefimo Pontefice Pio Qurarto, hauendofi afsieme occafione dieffere di prefenze nel Primo Concilio Provinciale, che nella feffa: Citta di Milano fí celebrò fotto la direttione del medefimo San Carlo Cardinale. Arciuefcouno, nel mefe d'Otcobre dell' anno predetto mille.cinquecento feffanta cinque.

L' Imperatore Mafilimiano d'Auftria hauendo collocato in Matrimonio trè fue Sorelle con i primi riguardeuoli Prencipi d'Italia, quali, acciò nell'andare alle loro Cale, reftaffero afsiltite con ogni maggior honoFerr.Episc. reuolezza; Venne percio eletto il Catal. Epif. medefimo Cardinal Guido , che di Vercell. compagnia del Cardinale San Carlo Ital. Sact. Borromeo fuo Cugino, e Legato Tom. 4. Apoftolico, fi portaffe cola, ed vnitamente fi complife in tal occorrente ; e così fù , ancor con vniuerfali applaufi, per il godimento, che s'haucua l'Italia, e li medefimi Papa, \& Imperatore.

Effendo vacante la Sedia Papale per morte del Sommo Pontefice Pio Quarto, venne affonto à sì fublime Plat. Hif, Pofto Pio Quinto li fette di Genaro Pontef. l'anno mille cinquecento feffanta fei ; Da quel medefimo Papa procurofsi il Cardinal Guido gratia di particolar Indulto, cioè, di poter affolutamente (fua vita durante) vifitar per fe fteffo, ò per altri, la Chiefa Ferr.Epi/c. di Vercelli in vniuerfale, circa le vifupra. Proprieta, e Ragioni à lei fpettanti , come ancor le Perfone fteffe Ital. Sacr. della medefima Diocefi ; non oftanti Toms. 4. l'Effentioni , e Priuilegi in contrario, introducendoui ogni conueniente riforma, con premetterui le dounte correttioni , e caltighi, hauendofi altresi piena facolta di conferire :ogni qual vacante Beneficio.

Ritrowauafi in tal tempo il Seminario Ecclefialtico di Vercelli non-
5. fufficientemente prouifto di Rendite per: il proportionato mantenimento de' Chierici, \& Miniftri : per il che v'aggionfe, per atto d'vnione, diuerfi Beneficij, ftimando fimilmente effer 'Ferr. Epifc. d' opporvanita: I' vaire, il medefimo ertupra. Seminario col già detto Collegio delli fei Innocenti, come già nel Difcorfo: 95. fendo quefti dordinaria. loro habitatione nella Cafa congiont ta con llántica Chiefa dl San Pietro , contigua al proprio Giardino del medefimo Vefcoual palazzo; indi vnita; \& :appropriata! al Seminario fteffo nell' anno mille cinquecento fettanta : Di confenfo dunque del
6. Capitolo di Vercelli fi vidde l'effetto di ctal rnione, con riufcita di fingolar yantaggio delle parti refpettiuamente:

In qual cafo sintefero riferuate al Capitolo ftefio le folite fue ragiom di four' intendere, ed arbitrate circa la reggenza de' medefimi fei Innocenti, hauendofi facoltà d'ammet- Tab. Eccl. tergli, e rimouergli, come meglio Vercell.
a parer loro, e feruitio della Chiefa; e tanto fi è difpofto ne gl' Atti publici concernenti tal intereffes: Oltre pofcia le facolta, che vengono attribuite, e commeffe alle Catedrali Chiefe, come per difpofitio 18. ne del Sacro Concilio di Trento .

Vive ancor la memoria, ch' effen? do i Popoli ne' Stati dell' Altezzain Reale di Sauoia eccef́siuamente- an gariati da quei Camerali Miniftri 5 indi effendo i loro richiami ben intefi , conuenne percio, čh'il Sommo Pontefice Pio Quinto ordinaffe publicatfi particolar Bolla di Moto pro- Tab. Cur: prio, in data delli vint'ino di Marzo Epij.Verce. dell' anno mille cinquecento feffanta fette, per le douute moderationi, e riguardi in fimili difpofitioni, fulminandofi a tal' effetto Cenfure Eoclefiaftiche contro si fatti Miniftri.

Non poffono $\mathbf{i}$ fufficienza fpiegarfi le controuerfie, che per it corfo d'anni, anzi de' Secoli intieris, regnarono trà i Vefcoui, ed if Ci-: pitolo de' Canonici della medefinta Catedral Chiefa di Sant' Eufebio, che pur, come fortemente radicate, $\mathbf{K}$ ftimarosio altresì immortali, redendouifi difperato ogni humano rimedio $\mathfrak{j}$ E pero quando meno fi vidde profitteuole ogni fludiato mezzo termine, all'hora maggiormente fif rifplendente la viuacità del Cardinat Guido, pofciache con nobil inimen tione venne concepita $\therefore$ particolate Tranfattione, che nell anno mille Tab. Eccl': cinquecento fettanta fù fimilmente, Vercello dal Vefcouo Guido , \& dal Capitolo de' medefimi Canonici di fcambieuole corrifpondenza accettata, e

Ferri Epif. Catal. Epifo Vercell. giuratane l'offerwanza; Con tal modo dunque rimafe il Capitolo teffo foggetto all' ordinaria Giuridittione del : Vefcouo ,' ticonofcendolo per competente Giudice ; Indi fopita ogní controuerfia', e fuppreffa ogni qual differenza, che fin' all horaviffe trà dette Parti', ancor con notabil detrimento del feruitio di Dio, olere gl' effempi? che feruirono di
fcaivdalo a fpettatori: Qual medeGma Tranfattione, confermata pofcia dal Sommo Pontefice Gregorio Decimo Terzo, deue giurarfi da ogui Vefcouo, in atto di prenderfi il pofsefso del proprio Vécouato di Ver. celli.

In efsa. Tranfatione fi legge fpecialmente difpofto, che delli fei mefi fpettanti al Capicolo Itefso, Tab. Eccl. per modo d'alternation con la Sede Vercelh: Apoftolica, di conferire i Canoni. cati vacanti in effa Catedral Chiefa di Sant' Eufebio, fe ne leuafsero doi: Onde folamente ne quatto mefí dell' anno; che fono Marzo. Giugno, Sectembre, e Decembres; Ipettar doueffe al medefimo Capito 10 la Gintiditrione di conferire i Ca nonicati vacanti in effimefi indi ne' rimanenti due mefi, Febraro, e Maggio fpectaffe cimilmente al Vef. cono tal facolta di liberamente conferir i Canonicati vacanti in effi mefi refpettiuamente.

Altra Tranfattione fi legge del medefimo Capitolo con gla Arciuefcoui di Milano, in Perfona del Cardinale San Carlo Borromeo Arciuefcouo, ed vitimamente confermata li viatifei di Marzo l'anno mille feicento cin-

Tabr Eccl. Vercell. quanta trè con Monfignor Arciuefcoun Alfonfo Litta, 82 il proprio Scrittore, à nome del medefimo Capicolo.
9. Nell' anno mille cinquecento fettant' rno, Don Calfiano del Pozzo; Canonico Regolare Lateranenfe inis Sapt' Andrea di Vercelli , inftituì la Compagnia detta della Mifericordia, Tab. Cimis, fendoui defcritti : Perfonaggi di quaVarcel. lited diuerfe, che vfando Habiti neri ealarl, s'hanno per proprio l'accompagnare, e piamente afsiftere alli Rei condannati per Giuftitia à publico fupplicio di Morte. Con tal' Intituto, nella medefima Citta di Vercelli fi diede principio all' erettione del Monte di Pieta, il cui proprio fiè, di Couenire a' bifognofi, con impreftito de' Denari, mediante cautione de' Pegni, e con efsigerf due, e mezzo per centenaro (cosi per Indulto Apoftolico) che feruono per la manutentione dell'. ifteflo Monte -

Del medefimo Monte di Piet fi

Difcorfo 102.
refe fingolar Benefattore Monfignor Tab. Eccl. Gio: Francefco Bonomio Vefcouo di Vercelli, mentre per il fuo vleimo Teltamento inftital effo Monte in. fuo Vniaerfal Herede, e come nel feguente Difcorfo.

Li predetti Monfignor Vefcouo Bonomio, e Don Calsiano Ventura, Pregiatiflimi Benemeriti del medefimo Monte, fi vedono rapprefentad al naturale nel Frontifpicio della primiera Fabrica di tal Monte ambi genuflefsi, in atto di riuerente pies tà , compafsionando ad vn Chrifto morto proftefo in terra.

Effendo, ch' in Vercelli vi foffero doi Monafteri di Monache, ambl dell' Ordine di Sant' Agoftino, fotto $1^{\prime}$ Inftituto di San Domenico, de' quali vno Santa Margarita, \& alero Serf Pietro Martire ; indi attefo che le Monache refidenti in effo MonaEtero di San Pietro fi ritrouatano in ftato di nen ordinaria pouerta ; Ferr.Epi/c: perciò fù conofciuto fpediente vairfi Catal.Epif. le medefime Monache di San Pietro Vercell.
Martire : 1 quelle del Monaftero di Santa Margarita, come fufficientemente prouifo de' Beni di fortuna per ogni honefto foftentamento; ed in tal conformita vi furono traslate in effo Monaftero di Santa Margarita.

Non fi deue lafciar di far mentione, come effendofi piu volte ites rati i difcorfi in ordine al rinouas mento dell' antica material Fabrica. della Chiefa di Sant' Eufebio in Ver. celli , fù polto in controuerfia, fe tal rifacimento doueffe effer primamente del Vafo fteffo detla Chiefa, ò pur del Choro ; E perche varic $s^{2}$ erano le propofitioni gagliardamente foftenute ; diuerfe altresì furono P'alterationi, e fpiaceri, sì per parte del medefimo Cardinal Guido, che del Capitolo Iteffo de' Canonici, i quali refiftendo animofamente al disfacimento del Choro, prima che non fi fofle ben intefo circa le fpeditioni della nuoua Fabrica; indi non rifoluendofi conforme il fentimento del Cardinal Guido ; perciò nell anno mille cinquecento fettanta vno, contro ogni humano penfamento, fece il medefimo Cardinal Guido in vna fot aotre rouinare, ed atterrare detto Choro , di mapiera,

Tab. Ecclo Vercelh

## 11:

Ex Pietur.<br>Mont. Piet.<br>$100^{\circ}$



che nel feguente giorno conuenne alli Canonici Atefsi celebrare i Diuini Vfficij in vna delle Capelle in effa Chiefa, ficome ne' fuffeguenti tempi nella Chiefa di San Pietro la Ferla, contigua al Giardino del Vefceuato .

Si fatta rifolutione d'improuifo effequita cagionò marauiglia ad effi Canonici, \& à chiunque altro l'intendeffe ; E però il medefímo Cardinal Guido riconofcendofi tenuto ad ogni conueniente rifarcimento, fi difpofe di dar principio alle Fondamenta del nuouo Choro, confornie il difegno di quel celebre Architetto, chiamato il Pelegrino, nell' anno mille cinquecento fettanta due, che in tal tempo fi viddero folleuate fino alla fuperficie della Terra, \& in tal flato fi rimafero fino all' anno mille cinquecento fettanta cinque Et conciofia, che gia nel detto anno mille cipquecento fettanta due haueffe ceduto il proprio Vefcouato di Vercelli : 2 Monfignor Gio: Francefco Bonomio, indi fi portaffe in Roma; perciò non vi fù altra rifolutione di maggior Fabrica fopra le già difpoBe Fondamenta, come fi vede dalla particola, che fi legge nell' Inftromento di publica Scrittura riceuuta in. Roma li noue del mefe di Decembre dell' anno mille cinquecento fettanta cinque, cioè: Illufrifimus, for Reverendifionus D. D. Guido Ferrerius Cardinalis Vercellenfis, olim ditta EccleSie Vercellenfis Praful, cupiens dictams Ecclefiam frams in meliorcm formans reducere, illam à Fundamontis erigere corpit, iuxta defignum defuper factum, guod cam cernere poteft, or medio term. pore Ecclefiam ipfam in manibus SarnEtifimi Donini Noftri Papa ceffit, de illagwe Reuerendifino Domino loanni Francifco Bonomio prouifum fuit. Per qual fudetta publica. Scrittura, dell' anno mille cinquecento fettanta cinque, fù conuenuto, \& accordato per opra particolare, e diligente cura del medefimo Monfignor Vefcouo Bonomio, che per la fpeditione della Fabrica del medefimo Choro, fi concorreffe nel sborfo, e pagamento , come Guido della fomma di cinque milla Scuti d'Oro a per portione di

Monfignor Boñoñio di dué milla, e cinquecento Scuti d'Oro, \& à nome del Capitolo de' Canonici ftefsi di Sant' Eufebio d'altra fimil numerata di due milla, e cinquecento Scati, come per altro Inftromento Publico delli vintinoue di Marzo l'ànno millo cinquecento fettanta fette, riceuuto da Galparo Badaloco Secretaro del medefimo Capitolo , e Gio: Martino Spatis Secretaro della Vefcoual Curia di Vercelli; Onde con tal intendimento, \& nel termine di trè anni fi vidde fpedita la Fabrica dej detto Choro, con le due Capelle laterali, e due Sacriftie, come hoggidi fi vede. Et effendo, che per la fpeditione di detta Fabrica del git detto Choro fi. fpendeffero folamente otto milla Scuti d'Oro, jadi n'auanzaffero due milla; perciò tal fomma reftante fù fpefa nella riparatione, e congiongimento del nouello Choro con la recchia Chiefa, ch' ancor di prefente continua in tal ftato, per effetto dell humane miferie .

L'ifteffo Choro, nel fudetto primo fuo efsere, fi vedeua fabricato cout vaga maeftria, lauorato a Mofaico; coperto di laftre di Piombo; Ancor l'Altar Maggiore reftaua attornjato co' Cancelli di ferro, formati conNobil artificio; e vaga inuentione, fendo contefsuti di Fogliami, Tralciz Pampini, e Gralpi d'Vua, che auiticciati con mirabir arte, obligauano ciafcuno ad efserui attento con infatiabil rimiro. Erafi il medefimo Altare si fattamente Priailegiato, che Tab. Eccl', non era lecito ad alcun Sacerdo- Vercell. te celebrarui Mefsa, fe non a' me: defimi Canonici della ftefsa Catedrale: e quando occorreua, che tal' vno , per diuotione verfo il Martire Sant' Eulebio Vefcouo, defider rafse hauerfi la gratia, conueniua_ haucrfela per efprefsa concefsione; in \{critti, in pieno Capitolo, come pur l'ottenae vn Reuerendo Frà Gerolamo Ferragatta Cantore, e benemerito della ftefsa Chiefa, che con tal permifsione, nell' ainno mille cinquecento fertanta, vi celebrò folennemente la fua prima Meffa, e come per Atci nell' Archiuio Capitolare :

L'Anno mille quatrocento fettanta Vercelli; L'altro pofcia fi fù il Col'due, li trenta Marzo, fotto i Gradini, ò fijno Scaglioni fatti per Tab. Eccl. Yafcefa al medefimo Altare, fù deVorcell. pofitato il Corpo del Beat' Amedeo Duca di Sauoia; Appò di lui, nell'anno mille quattrocento fettantotto, li due di Settembre fù parimenti depofitato il Corpo della Ducheffa Yolanda fua Conforte, Primogenita celli, non depofe già 1 affetto fuo verfo i Cittadini, e Diocefani di Vercelli, e tanto maggiormente verfo la Chiefa di Sant Eufebio; In euidenza. dunque di tal fuorfantimento, volle, come Delegato dal Sommo Pontefice Gregorio Decimo Terzo li amindeci del mefe di Marzo, l'anno mille cinquecento ottant'vno, inftituire doi Collegij in Vercelli, vno dę, quali Tab. Eccl. fi fù de' Padri Giefuiti, quali Vercell. affegnò per loro mantenimento le Terre, Fabriche, e Beni di Lachello, 18. portione già dell Abbadia di SanStefano ? detto della Cittadella di
legio di fedeci Beneficiati defignati per feruitio della Chiefa, foftentamento, ed ornamento afsieme del proprio Choro, mercè i loro fonori canti fermi, e figurati, che hauendofi il loro real Titolo, \& vfo dell'Almutia, vera Infegna, \& Habito proprio di Canonico, diconfi Canonici Minori.
Come zelante dell' honor di Dio, 19 . diede alle Stampe vn Sommario de' Decreti Conciliari, e Diocefani, Tab. Arch: con alcune Bolle Apoftoliche, con- Cur. Epif. cernenti ${ }^{\prime}$ ' infegnamento della Dot- Vercel. trina Chriftiana, \& altro, che fi publicò in Vercelli l'anno mille cinquecento fettanta due .

Come ftimato altresi di fingolar prudenza, e virtù, di commifsione Ferr. Epiffd efpreffa del Papa, s'hebbe il gouer- Catal. Epif. no del Ducato di Spoleti, da che Vorcell. ne riportò meriti di molta lode.
Si dimoftrò affieme d'animo fplendido, e generofo ; onde fi volle per fuo Vicario, e Suffraganeo nella reggenza della fua Chiefa di Vercelli Agoftino Molignato da Candelo nel Tab. Eccle Verceliefe Vefcouo di Bretinoro , e Vercell. dianzi Senatore, Configliere, \& Oratore nel Concilio di Trento per la Real Corona di Sauoia.

Rinouò altresì la Chiefa di San_. 20! Pietro la Ferla , contigua al Giardino proprio del Vefcouato in Vercelli .

Per: memorabile s'hà parimenti , come egli (i) foffe nel Conclaue in Ferr. Epifo: tempo delle creationi di Papa Gre- Catal. Epif: gotio Decimo Terzo, \& di Papa_ Vercell. sifo Quinto.

Era di frequente conuerfatione con il Padre Fra Cipriano Vberto d'Iurea, Inquifitore di Vercelli, degoo Religiofo d'eleuato fapere, ed effemplar bonta, per il che attefe a componimenti di fegnalate Opre, come fì è ll Libro della Croce.

Chiarameate ancor fi ridde di quanto confpicua pieta fi foffe l'ani- mo del Cardinal Guido : pofiache ounaque fi ritrouaffe, daua fegni efpreffiui di fua innata bonta, ee zelo, come effendo nel Luogo dell'Abbadia fua di Nonantola, e cola riconofcendofi le Sacre Reliquie di San Silueftro Papa, procurò che fi

Ferr. Epi/c. collocaffero in luogo più degno con Catal. Epif. ogni honoreuolezza, e conuenienti Vercell.
28. dimoftrationi del douuto riuerentes affetto di diuotione verfo si gran_ Santo, mentre lo ripofe fopra l'altar Maggiore della medefima Abbatial Chiefa, oue fù già depofitata da Anfelmo primo Abbate di Nonantola, per concefsione fattagli dal Pontefice Adriano il Primo .

Serue di particolar teftimonianza in qual predicamento fi foffe il valore, e fapère del medefimo Cardinal Guido, pofciache giontamente, con altri pregiatifsimi Prelati, venne Ferr.Epi/c. deputato da detto Papa Gregorio vt/upra. Decimo Terzo à vifitare, riconofcere, \& emendare vno delli Tefti Canonici, intitolato Decretwes Gratiani thc. che pur fi riduffe alla fua verità; A qual' effetto le conuenne foftener fatiche, e pene mon ordinarie nel ricercar gl' antichi Manoferitti, riveder i Codici più accreditati, e pratticare lifteffo Vaticano; Leggendofi ancora nella Prefatione del medefimo Tefto, come fegue: Reperous of
Ex Prafat. autem in vetufiiflmo Cardinalis VercelDecreti. lenfis Cadice Crefcony ad Epicoopum Liberinums, quidam quafk Nomocanos ơc. \&' altro come iui.

Il medefimo Cardinal Guido Fer: rero, chiamato il Cardinal di Vereelli, oltre l' honoreuoliflime Cariche,, che lodeuolmente foftenne; fù vitimamente nell' anno mille cinque23. cento ottant vno dichiarato Legato della Parte della Ronagna, detta

Flaminia, ò fij Romandiola; nel cui gouerno fi furono tali le fue attionis.ch' acciò perpetuamente conftaffe d'hauer egli compito alle fue parti, non già per l'afpettatiua dell' Oro, mà per zelo di Giuftitia, e pieta Chriftiana, vollero quei medefimi. Popoli darne immortali atteftati con l'erettione di Statue di Marmo , e degne Infcrittioni .

L'Anno dunque mille cinquecento ottanta cinque, li fedeci di Maggio, in Roma, fendo il Cardinal Guido nell' età d'anni quarant' otto, oppref fo da vehementi indifpofitioni, nel fpatio di fette hore le conuenne terminar il corfo di fua Vita : Onde nel ceffare della Vita di quefto Gram Cardinale, ceffarono affieme le Porpore Cardinalitic nella Cafa Ferrera, continuandofi però i meriti de i fegnalatifsimi Perfonaggi, che fi producono da si confpicuo fiorito Stipite .

Il praprio Cadauero del detto Cardinal Guido venne depofitato in Roma nella Chiefa di Santa Maria_ Maggiore appò il Sepolcro del Cardinale Pietro Francefco fuo Zio , \&s mella Capella iui dedicata alla Bear tiflima Vergine, che fi vede nonn folamente abbellita co' pretiof Omamenti, mà dotata ancor di conuenienti Readite., riferuata però la ragione di. Patronato: alla Cafa, e propria Famiglia Fetrera. Ne viue ancor efpreffa memoriai, Jeggendofi per Epitafio.

## 'Epitaphium

exipfus S6pulchr.

Guido Ferrerius Tütuli Sancli Viti, ob Modefi: : Sancta Romann Ecclefaa Prasbyter Cardisalis: Vt viuenti Patruo' Petro Francifco Cardinali. $\boldsymbol{E}_{t}$ Dignitate, of voiuntate consunfijfimas fuit: Itw moriens Coypore, ab ill soluit abeffe.

Casm quo-otiam
Summa Dei bemignitate fretā's : : Calefoti, ac fompiterina fálicitate' fo fruiturimsil Sperat: Obigt die XV, May. cstan Mo $M_{0}$ LXXXXFi;

