## MEMORIE TREVIGIANE

SUELE.

OPEREDI DISEGNO
Dal mille e cento al mille ottocento:
PERESRRRE
ALLASTORIA DELLE BELLEARTI

$$
D^{\prime} \text { TALIA, }
$$

TOLUME PRIMO.

- Hystoriam Piflüra mefrr.

$\begin{array}{lllllll}V & E & Z & I\end{array}$
PRESSOFRANCESCO ANDREOA Con Regia Permissione, , Privilegio

1803. 



Della antichitd del Culto di M. V. e della dipinta Ima. gine di Lei presso de' Trevigiàni in Santa Maria Maggiors di Trevigi, di cuti cercasi assegnare it cempa; - $\boldsymbol{r}$ Autore. $\therefore$

WMprendo con tutto it piacere a faveltare sopra l'origine, l'Epoca pid probabile, ed il pregio distinto della pittara Miracolosa della B. V. Maria, che serbasi nella Chiesa di S. Ma. ria Maggiore, volgarmente detta la Madonna grande, in Trevigi; giacchè ultimamente fu fatta incidere con buon Bullino dal

- Tav.III. Sig. Giacconi * $e$ sotto vi sit fece notare questa speciosissima iscrizione: Vero ritratto della Mirácolosa 1magine della B. V. Maria, cbe da. dieci e ptu' secoli si venera mell' insigne Saituario di S. Maria Maggiore din Trevigi: qualunque sia la mano non so quanto autorevole, che vi fece segnare sotto al ritratio quella iscrizione veramente singolare, bramta ne viene in chiunque lalegge, dopo di aver ben considerato l'imagine, e la Pittura medesima, di sapere se veramente opera sia di tanta antichità. Mi studierd io di soddisfare a questa ricerca, che interessa piu la storia delle belle arti, che quella della divozione. Imperciocchè quando anche da dieci secoli si provi il Culto verso M. V. Santissima, appresso de' Trevigiani solenne in un luogo distinto ed a questa unico oggetto di piet̀े fabbricato; resterà sempre da esaminarsi, se costantemente siasi venerata la medesima Imagine di Maria dipinta quale presentemente si osserva, si cole ed impressa vedesi a Stampa.

2. Intorno all' Origine della Chiesa di S. Maria Maggiore ab-

Opiniom. dn Carte veccbie, scrittoni suto orevoli dedotra. biamo due opinioni negli Storici Trevigiani; la prima ehe con documenti Nomantolani pubblicati nella storia della celebre Abbazia di Nonantola del ch. Abb. Tiraboschi, anche si comprova, dice, che essendovi in Trevigi allora fuori della Città la Chiesa di. S. Fosca con alcuni Monaci Nonantolani, nel $\mathbf{7 0 n}^{80}$. id -

## MEMORIE TREVIGIANE.

Conte di Trevigi fece ad onore di Maria Vergine fabbricare un' altra Chiesa presso di quella di S. Fosca, quale Chiesa la unì, e dond a' Monaci stessi, e si conservo nel suo primitivo stato fino al 1474 , in cui s'ingrandi, e si ridusse allo stato presente. Di questo racconto dantore l'anonimo Foscariniano cronista Trèvigiano celebrato dal Mittarelli, dal Zeno, dal Can. Avozaro, e dal Verci, di cut una copia presso il Sig. D.r Gio: Battista de Rossi, e forse l'autografo in Casa Torre Trevio giana da cui credesi autore Leonico dalla Torre fa Cancelliere del Comune nel secoto XV dopo la metà. *Secondo questa opinione non si parla di Imagine, ma propriamente di Chiesa e di divozione a Maria Santissima, fosse poi sculta, o dipinta, sussiste egualmente e regge la narrazione: che nell' ottavo secolo in Trevigi vi fosse la Chiesa di S. Fosca si dimostra con documento pubblicato dal P.Pez ne' suoi aneddoti, dalla Cronica di Egone, che nomina una solenaita fatta nella traslazione de' corpi di alcani Santi eseguita dal Vescovo Ratoldo di Verona, e dicesi che yuesta Chiesa era da vicino dove il Sile, e Cagnano s' uniscono, della qual Festa ne parla nella sua Storia di Nonantota al capo 12 il chiariss. Tiraboschi, e nella sua Verona Sacra Mons: Can:- Marchese Gianjacopo Dionigi: Che questa Chiesa di S. Fosca fosse not 780 abitata da' Monaci di S. Silvestro Nonantolani con carta discoperta dal Sig. D.r Gio: Battista de' Rossi, e pubblicata dal Can. Co: ArogaxO s si mapifesta, poiché da essa si- trova I Abbazia Nonantolana avanti S. Anselme, al $725^{*}$. Finalmente, che in Trevigi a' tempi di Carlo Magno Re d'Italia vi fosse il Conte ossia Governatore come to averano stabilito i Longobardi, lo dimostrano le carte pubblicate dal Maffei, e dal Mabillone, e dal Verci, che nominano nel secolo ottavo il Comitato Tarvisianense, ed in fine: Gerardo Conte di Trevigi al 78 y , dallo Storico Tarsianeo nell' anno settimo non dell'Impero, ma del Regno d'Italia ciot 780 eiconosciuto per fondatore della Chiesa alla V. Maria consacrata - Quantunque i Consi di Collalto prima ed a Jungo dopoi chiamati sieno Conti di Trevigi e vivere loge Lom: gobardorum da se medesini in carte pubbliche si notino, nor si pud con sicurezza dire che quel Gerardo Conte di Trevigi stato sia dei Conti di Collalto. Il Cronista Furrianeo nulla afferma, e solo dice che la Chiesa dal Conte Gerardo fabbricata, e donata a'Monaci non venne nè ingrandita, nè ristorata, che al 1474- Secondo questo racconto la divozione a Maria Vergine nella Chiesa di S. Maria Maggiore in Trevigi, é certamente da dieci secoli stabilita, qualunque sia stata l'imagine della Vergine. Il fatto finalmente della ampliazione di questa Cbiesa, cod me il Turrianeo racconta, à comprovaro da una Iscrizione Lapidea che, nell' esteriore della facciaca leggesi tuttavia all' anno $5474{ }^{2}$

## EDES VIRGINISACR AE PRIVS HVMILES VETVSTAEQVE AD HAS MOLES <br> INGENIO ET CVRA JACOBI MAVROCENO <br> TARVISIIPR年TORIS <br> PR AEFECTIQVE IVSTISSIMI REDACTE SVNT.

IHacconto dunque di questo ancico cronista è verificato da ogni parte da documenti, e stabilisce, che la Chiesa di S. Mam ria Maggiore tale fu. detta, noh per la grandeza, ma per l'anzianita di tempo, che sopra d'ogn'altra essa sostiene, sebbenspicciola nella sua prima fondazione, né mai ampliata sotto il governo de' Monaci, ne molto meno sotto quello degl' Abbati; Comendatarj- dal 1360 al 1470 , ma solamente sotto quello de' Canonici Renavi, detti più volgarmente Scoppettini.
IIT:
3. L'alera opinione da Cronica, o Storia del Monasteró comepilata, come dicesi, nel secolo $\mathbb{Z V}$ e pabblicata da parecchi scrittori de' seça!i XVI e sego da Bastolameo Zuccato prima d' ogn" altro senza perd rinunziare all' alcsa opinione *", da Giovanní Bonifacio con fissarla per unica e vera, e per tacere dei cronisti Trevigiani mss. alcuni de'quali addottano la prima, ed altri: la seconda: da Bernardino Guidoni nel 1597, e da Gio: Battisto Guerra mel 169.7 entrambi Ganonici. Scoppettini difesa, e voluta la fera, ma propriamente in molti punti contradetta da carre.. Nonantolane, e. Trevigiane, vuole che nel 2082 sia stata posta sopra un Pilastro, nel lnogo dove ora stà la Chiesa. dipinta l'Imegine. Santissima, accid proteggesse coloror che ivis nelle giostre, e ne' combattimenti morisano, cosicchd. la superstiziosa divozione a Maria Vergine pella monomachia, che allora falsamente si mole in uso presso i Trevigioni, dato abbia origine alla divota Imagime, finche dopo malto tempo, dueCamiaesi Principi, e. Signori fra Trevigiani per esser stati feriti mella Guarra col Parriarca d'Aqnileja ridotro abbino il $\mathrm{Pi}_{\text {- }}$ lastro coll' Imagine in forma di Capella, quale dopo, stata sia. ampliata dalla Pieta di Lugrezia dalla Torre moglie di Gio: Battista di Rovero per axer ottenutar con l'appasizione di questa. Imagine la bramata guarigione. Secondo questa cpodica non fa. settomessa a'Monaci Nonantolani questa Chiesa, che nel 1116 , quando quattro secoli avanti la vie si ritrova. Secondo questo. racconto l' Imagine di Maria Santissima, che si venera, non sarebbe opera di dieci secoli, ma di sette. Nientemeno come mai ca'documenti Ugheliani, e Nonanpolani, come conciliare questa novelletta dirota, non da. verun Monaco Nonantofano: scricta, ma da qualche Canonico malamente tessuta, e certamente dopa della scritta Cronica dal Turrianco, ed avanti di quel-

## MEMORIE TREVIGIANE.

quella del Zuccato, ciod nell' intervallo degli anni, che scorsero frail 1480 al 1530 ;akerando $i$ fatti veri con ifavolosi, e falsi negli uni , e negli altri cercando il portentoso egrande? E' favoloso il Pilastro con l'Imagine di Maria eretto da' Monomachi; mal' esposta la Pietè dei due Principi Caminesi che ridusse il Pilastro in Capella, e stravisata la riconoscenza della pia Matrona di Rovero, che della Capella fece una Chiesa; quale nel 1082, a'Monaci Nozantolani si sottomise, e dal qual tempo l'Imagine della Vergine fino a noi si e conservata. L'autore di questa mal tessuta Storia dimostrasi nella. Storia Trevigiana ignorantissimo, volendo ned secolo undecimo presso de' Trevigiani in uso ia Mo. nomichia, *e nel tempo stesso Dominatori in Trevigi i Camisesi : senza prova e ana matrona della Torre, maritata in Rovero nel secolo stesso. Tanto perd si è resa credibile ne' secoli poco criticie molta creduli, questa Storia, che son solo si pubblicd con te Stampe, ma sopra un. quadro si volle dipinta come vedesi, e nella Chiesa di S. Maria Maggiore, e- nel Pa lazzo del Conte di Rovero a S. Lunardo. In quattro Comparti da Gio: Battista de' Rossi Pittore si dipinse : nel primo la Storia de' Monomachi: nel secondo il risanamento dei due Camis nesi: nel terzo l'apparizione dell'Imagine alla Matrone di Ra*ero, e nell' ultimo la guarigione della medesima dinanzi a Masia genullessa. Tatto portentoso, grande.
4. In' mezzo perd a tanta confusione di fatti, e fra tanti/etsori, qualche verità ne traluce, che il filo ci presenta onde dis. coprire la più probabile epoca in cui fu dipinta questa Ima. sine. Si stabilisca la piccola Chiesa a Maria Versine consacrata presso de' Monaci N onantolani fino dal 780 , e cosa singolare, che oltre alla Carta 727 ed a quella del 780 , dalie quali vedons na derisi i Monaci Nonantolani in Trevigi, altre Caste mon vi sieno, ebe al iner the parlano di essi : percht perd queste che si danno suppongono da più secoli esistenti i Monaci stessi cors Chiesa di S. Maria ; si pud credere che entrati nel secolo XV ${ }^{\text {it }}$. i Canonici Renani in guel Monistera e Chicsa, questi o colai almeno che finse la origine di detta Cbiesa co' fatti portentosi accaduta nel secolo XII, tatto a cio impegnato abbia it cenerite tante altre carte che dal secolo oitavo al duodecimo dimosiravano non interrotta la successione de' Monaci Nonantola ni, e la divozione a Maria Santissima parimenti dal $\mathbf{7 8 0}^{80}$, frode di eui ne abbiamo parecch; esempi. I Monaci d' Italia Figliy di S. Benedetto prima che Anselmo Duca del Friali, Laggobasdo si portasse in Nonantola a farsi Monaco divenne Abbte, e Santo; avevano fondato an Monastero a S.' Silvestro consacrato, come da carta del 727 il dimostrd Mons. Can. Rasibaldo Avogaro : nientemeno quei Momací gloriexi per il vanto di aver aruto a Momaco ed ad Abbate un tasto Principe; sel se.
\& - MEMORIE TREVIGIANE:
secolo XII sopprimendo ogni altra memoria anteriore, compocero una Cronica, e stabilirono per primo fondatore di questa celebre Abbazia nel 752 il Santo Abbate Anselmo con la donazione del Re suo cognato, inventarono per far credere cid aoche una Bolla di Stefano Papa di esenzioni, e privilegi allo stesso Anselmo diretta. Anselmo non fa il Fondatore, ma aumentatore, e quello per cui celebratissima divenne quella abbadia. Eppure da lui si. pretende fondata, ma per quanto abbiasi fatto, le carte che esistono del secolo XII mostrano a chiaro giorno, che molto avanti eranvi i Monaci Nonantolani, e che la divozione a Maria Santissima era da più secoli iri radicata, le carte, che esistono smentiscono il racconto del Zuc-

- Doc.IV.
V.VI.VII
VIII. cat'o dubbiosamente narrato, dal Guidoni, dal Bonifacio; e dal Guerra ciecamente abbracciato . *Sapendo poi che non lunge da questa Chiesa neł borgo della Stucata si facevamo le grandiose giostre e Tornei, uno de' quali fu grandioso nel 1082 fatto alla presenza di Enrico IV. Imperatore, in questi vincitori ricche offerte possono aver fatto alla Chiesa di Maria Santissima: sapendo in oltre, che nel 1172 molti fratelli Dinasti della Famiglia di Rovero, e co'suoi discendenti nel r192, beneficarono la medesima Chiesa, come imparasi da Carte No-- Doc.IX. nantolane *, e questi possono aver rinovata l'Imagine : finalmente leggendosi, che due Caminesi chesi veggono, e vi sono infatti, dipinti a piedi della Imagine Santissima, che ora si vede e si venera: da queste due piccole figure dei due Gueriieri prender dobbiamo la sicura epoca della medesima Pittura, cosiche cercandosi dal novello Cronista, il portentoso, cadde, nel favoloso, e confuse i fatti veri con $i$ falsi; aprendo perdे 2 noi la via, onde sapere di questa Pittura il tempo. E'verissimo che due Caminesi non so poi se e come combattendo contra il Patriarca restassero feriti, e divoti dimandassero a Maria Vergine la guarigione: certo a piedi genuflessi si veggono della presente Imagine, deposta la spada, e l'elmo vestiti entrambi da Guerrieri. Ma quando, e quali Caminesi son dessi? Se si prende la Storia Aquilejese dell'Erudito P. de Rubeis, e la mia già pubblicata de' Caminesi, si ritrova, che per la Terra Nobile di Sacile, e per il Castello di MEduna specialmente, molte furono le guerre mosse dal Patriarca contra i Caminesi, e da questi contro quella. Gerardo il grande Capitano Generale di Trevigi, di Feltre; e di Belluno più volte venne alle prese avanti, e dopo il 2292 , in cui venne scomunicato: il di lui Figlio Ricciarjo contro Ottobono Patriarca, nel 1309, e l'altro Mainardo Fi-. glio di Guecellone, altro Figlio di Gerardo, nel 1334 contro Bertrando. Ma in tutti questi combattimenti non troviamo due Fratelli de' Caminesi, che combattuto abbino contra i Patriar-: chi. Il P. Bernardo de Rubeis ci dà dei preziosi documenti in-: tor.


## MEMORIETREVIGIANE. B

torna à forti guerre sostenute da Pagano dalla Torre Patriarcà d' Aquileja contro it due fratelli Caminesi Ricciardo, e Gerardo q. Guecellone q. Biaquino detti di sotto, conciliandosi ogni differenza nel 1330 con dare Leonondina dalla Torre nipote del Patriarca in isposa a Tolberto Figlio di Ricciardo, accordando10 Gerardo. Questi due fratelli che non solo nelle guerre contro il Patriarca d'Aquileja, ma in quelle de' Veneziani contro gli Scaligeri si rendettero celebri, molto avendo oprato per levare il Trevigiano dalle mani Scaligere, e darlo alla Repubbica di Venezia, per cui vennero fatti Nobili Veneti con tutta la loro discendenza; questi due Fratelli che a lungo dimorarono in Trevigi, assistendo alle pubbliche radunanze, occupando i primi posti, e le cariche pid cospicue, questi dopo il 134 s in cui segui l'ordinata dedizione alla Veneta Repubblica della Città di Trevigi e Castella, per questo fansto avdenimento fecero dipingere l' Imagine di Maria da eccellente Pittore, procurando, che ogn'anno la Citta nel giorno is Agosto vi concorra solennemente con ricca offerta, segnandone nel libro degli statuti l'obbligazione: eglino poi dipinti, come guerrieri con l'elmo, e la spada a terra, che adorano e ringraziano la gran Madre di Dio. Verso dunque la meta del secolo, incirca al 1350 la Pittura di Maria Vergine nella Chiesa della Madonna Grande fu dipinta.
3. Infatti nel muro dove stà dipinta I'Imagine presente, due altre Imagini più rozze, piul antiche, e quasi striartite ne'colori si veggono della Vergine Santissima delle quali potrebbe esser ragionevole la congiettura che fosse la prima dipinta nel $j 80$ nell' edificazione prima della Chiesa fatta dal Conte di Trevigi: e l'altra quella, che dopo-tre secoli dalha Matrona, e Nobili di Rovero si fece dipingere per mantenervi la divozione al 112 s . Dopo le quali, siasi quasi tre secoli, dalla pietia dei Fratelli Caminesi siasi fatta la terza, che ora tuttavia si manriene. E quale e mai questa! Tre Imagini furono dipinte in tela, e diconsi- copiate dalla vera che serbasi in Trevigi nella Chiesa di S. Maria Maggiore: una, che vedessi anche dipinta in quadro con il ritratto di Nicolò Framzoni mel 1880, e stà a lato della Capella sopra una delle due parti, alla sinistra: 1'altra nel quadro dei quattro miracoli rimpetto aHa Capella della Madonna; ora sotto l'organo, ed una simile nel Palazzo della famiglia di Rovero a S. Leonardo: si feee in oltre incidere, $e$ dicesi il vero Ritratto, ripertata una dal Cath. Guerra nel sian opuscolo sull' origine della Chiesa deHa Madonná Grande in Trevigi nel 1697, simile dal Senatore Flaminio Cornaro nella divota aua faccolta di notizie Storiche delle apparizioni, e delle Imagie ni più celebri di Maria Vergine Santiesima, ppisso Antonio Zat$t a$ in. Venezia 176 I ; altra puse in legno nell opuscolo di Mons. Yob. I.

Can. Cos Rambaldo Avogaro stampato per Gio: Pozzobon in Tres vigi 1786:- In rame bellissimo nella Raccolta di tre Volumi , opera del P. Guglielmo Gumpenbergh nel suo Atlas Marianus stampata in Monaco per Inglino, e finalmente un' altra, che vedesi quà e là e conservasi sciolta in un foglietto di divozione nelle case, e nelle officine per il Marelli. Eppure chi'l crederebbe mai? Tutte queste dipinte ed impresse Imagini sono fra se stesse differenti e tutte diverse da quella vera, che ora vede. si e si conserva. Sono fra se stesse differenti perche in taluna il Bambino ha una mano alzata, e l'altra con una Rosa; tal altra anziche la Rosa, un pomo: una mostra corona sopra la Testa di Maria, e pull' altro; ed altra di sopra due angioletti : Il manto di Maria in alcuna vedesi unito dinanzi, ed in altra sopra le spalle: in una la fascia del Bambino a destra, ed in altra a sinistra. E perchè tanta diversita nel copiare una mede-, sima Imagine! Fino da quando furono introdotti quivi i Canonici Scopettini si penso a rendere più frequentata e restituire la divozione a questa Santa Imagine, e pensarono di racchiuderla come in una Capellina, e con una Cornice assai travagliosa dorata, e di cristallo rinchiuder l'imagine stessa in modo, che comparendo nella cornice e sotto del grosso cristallo non più che una mezza figura, cioe oltre la faccia con il petto di Maria, il Bambino pure per meta, tutto il resto con tavole, e tele incerate, e dipinte, veggendosi coperto, credevasi null' altro vi fosse, cosiche parte dalle varic rifrazioni del cristallo, e parte dall' opinione varia, ne vennero i ritratti tanto fra se stessi differenti, e diverse dalla vera. Ceduta la divozione dai Canonici, e passata in mano di alcuni divoti nel 1772 , venne a questi la curiosita di vedere la Imagine su cui stava il cornicione ed il cristallo: sgombrata l'imagine di Maria di tutto questo, che ora serbasi in sagrestia, si rilevarono le Tavole, le Tele, che coprivano il restante del muro: si tolsero queste, e da Protoma - mezza figara che credevasi l'Imagine, comparve al naturale seduta fino a terra, e levatala da mano esperta quale fu quella del Pittore Guarana, il restante della scoperta dovendosi al. la diligenza di Giovanni de Grandis, buon intagliatore in legno, e disegnatore Trevigiano, si rilevo quale ora si vede e di cui se ne fece fare dalla Pietà del Nob. Monigo di Monigo *Tavol.7. con buon Bullino l'incisione ${ }^{*} e$ si ritrovd che a piedi vi sono in piccola forma genuflessi, con elmo, e spada depostivi, due guerrieri che l'adorano. L'Imagine d al naturale di alt. p. 6. di largh. p. $4 \cdot \frac{1}{2}$ siede Maria Santissima in Cattedra di architettu-; ra semi Gottica, con ornati scmplici a colore di legno, ciod fregi, i lati, la cimasa, l'angolo, acuto ncll' alto dell'arco, i Pilastrelli, il bassamento ed otto gaglie sono assolutamente di Gortica costruzione. Questa sola descrizione decide che la di-8.O-

## MEMORIE TREVIGIANE.

vozione a Maria Vergine in Trevigi in questa chiesa sebbene sia da mille anni comprovata; I'Imagine o Pittura però non ed di quel tempo, ne del tempo supposto della Monomachia, o della Pietà Roveriana, ma di data inferiore, La veste di sopra, o manto è ricchissimo nel suo giro, coloserico, con buone piegature di color candido con cui copresi anche la testa quasi con velo, biondi capelli : il sotto abito o Tonaca di color verdone; entrambi si protraggono dal capo fino a' piedi: il manto $e^{d}$ fermato nel petto con una fibula dorata, e giojelata : ha il diadema, ma differente da quanti furono per l'avanti incisi, e dietro di esso vi e il nembo dipinto, e radiante. La Cattedra è coperta da uno strato serico verdone; Maria Ja Madse di $\mathrm{DiO}_{3}$ tiene con ambe le mani Gesù in grembo, quale con le mani sembra che accoglia e benedica i supplicanti, non ba in una
né la rosa, ste inconsutile, è rossa, nen pomo o altro frutto: la di liai vee non nella destra, e di color gialognolo: ha il nembo dipina, ed e dell'età di due anni. Non sono dunque due mezze figure, non intere, ed al naturale, quando per tre secoli a cagione del cornicione, del cristallo, e degli altri ingombri tutt' altro compariva. Da tutto ciò appare, che opera ella è del secolo XIV; e poichè i due Caminesi che genuflessi stanno a'piedi sono que, due devoti che la fecero dipingere, sarà ragionevole il dire, che fu'dipinta verso la metà del secolo.
6. E' per verità que' due Guerrieri nobilissimi che compariscono a piedi di Maria genuflessi in piccola forma dipinti, rap- Idue sup-presentano i due divoti Caminesi, vie maggiormente danno plichevoli forza alle nostre congetture : In quel secolo cosi si usavano dipingere quelle figure, che da' Pittori di quell' eta erano considerate quasi appendici, e fuori dell' argomento del quadro nell' intendimento del Pittore. Quattro Pitture abbiamo di quel tempo in S. Nicolo che dinanzi ad un' Imagine Santa dipinta al naturale, genuflesso vi stà altro dipintovi in piccola forma. Nella terza colonna nella Chiesa di S. Nicolo, incominciando dall altare maggiore, vedesi Santa Catterina Vergine, e Martire in forma naturale, ed a piedi un piccolo religioso Domenicano, che genuflesso presenta alla medesima una preghiera, alla stessa parte sinistra nella quinta colonna vedesi S. Prosdocimo vestito da Vescovo in atto di benedire ed a piedi un cavagliere in fifigura piccola che 10 prega accio conceder voglia la guarigione alla sua moglie inferma. Alla destra poi nella quinta colonna wedesi seduto in cattedra maestosa S. Parisio, dinanzi al quale in forma piccola genuflessi si veggono il B. Enrico, ed un Guer* ziero Cittadino, che gli raccomandano la Città di Trevigi Tutte queste Pitture sono fatte nel 1354. Nella Capella degli Apostoli a piedi di Maria Yergine seduta con il Bambino in
che sono dipinti $a^{3}$ piedi di Maria sono gli autori che fecero dipingere : Imagine .

[^0]84 MEMORIE TREVIGIANE.
braccio veggonsi due in forma piccola vestiti da Nodaro e Gitsrisconsulto con resta Talare: siccome nell' apposta parte a piedi della B. Margherita d'Ungaria un Religioso Domenicano in piccola fgara ebe genoffesso la prega. Or in queste piccole figuse allora costumavasi rappresentare per lo piu quel divoto che fece dipingere quella Santa Imagine. Così nel primo de' lodati esempli, quel Domenicano che contribuì per quella Pittara: nel secondo un Nobile della famigtia Vazzola come to stemma che ivi sul destriere ammirasi lo dimostra, che fece dipingere S. Prosdocimo: nel terzo la Città di Trevigi; nel quinto $i$ due benefattori, Giovanni, Domenico di Monigo, che fecero dipingere tutta quella Capella, e nell'ultimo un Religioso per nome $\mathbf{F}$. Marino, che divoto della B. Margarita, la fece dipingere. Cosi e aon altrimenti nei due Guerrieri quì in piccola forma dipinti a piedi della B. V. Maria di cui parliamo, sono i due Caminesi che la fecero dipingere verso la metà del secolo.XIV, Riciardo ciod, e Gerardo.
VII. Si discepre il tempo, ed il Pittore, cbe dipinsequesta divota 1 . 20teli76.
7. Condotte le congetture fino a questo: passo, ônde discoprire. l'epoca piú probabile in cui fu dipinta, passiamo alla terza ricerca chi fosse di essa il dipintore. Il Can. Gio: Battista Guerra nel suo opuscoletto stampato 1697 non dubita di scrivè re che da' periti del suo rempo non bene si conosco st sia a guazzo oppur alio: ed il Professore Guarana che a lungo vi travaglid per pulirla, e renderla qual piè si poteva al suo stato prio miero confesso, che se non sapesse di certo che avanti del secoto XV non si dipinse a olio, da quanto egli osservo in queeta' Pittara, nell'impasto de'colori e tinte lucide, e sfamate, direbibe che dessa e dipinta a olio. Ma per noi dopo che ab: biamo di certo veduto che in Trevigi fino dal secolo XIV si dipingeva a olio; non esitiamo a credere, che la Imagine di Diaria Santissima, che ora vedesi in la madonna grande di Trevigi dipinta nel secolo XIV, dipinta veramente sia a olio, e da quella medesima mano, che tante altre belle Pitture quivi fece e dipinse in Patria, da Tommaso da Modena. Si osservino le tiate, e li dipinti che esistono in S. Nicold. fatti da lai, le Pitsure, che sono a S. Francesco, e si decida da' buoni intelligenнi se nen sono della stessa maniera. Si attendi al lavoro della Cattedra, o Trono su cui siede la Vergine: dessa molto si rassomiglia a quello, che Tommaso stesso dipinse in S. Francesco. mella Capella Renaldi per Leopardo degli Uberti nel 13.53, ed a qaello su cui siede S. Parisio nella quinta Colonna a destra della Chiesa di S. Nicold, dipinto da Tommaso nel r354, e l'una, e l'altro a olio. Vedesi nel primo Maria Vergine so dente in maestosa cattedra col Bambino che sacchia dalle Vergince Poppe il latte: la Madre ed vestita di abito bruno con manto Azzuro faderato di pelli d'armellino: il capo. e coperto.

MEMORIE TREVIGIANE.
col mento. Il Figlio, vestito di verde dolce: la Cattedra 0 trono iे intagliato a legno: alla meta vi sono due piramidi con quella sopra cui in una vi stà un Leopardo, e nell' altra un Cagnolino: Vi sono due Piramidi superiori sulle quali vi stanno due angioletti con ali, e cop le mani supplicherqli : nella cimasa poi due figurine di uomini sdrajati con buor sesto, il nembo di Maria e di Gesd non è di stucco, ma dipinto. Si confronti questa Cattedra con guella della Madponna grande, e si vegga la costruzione, il disegno, $i$ colori, e la maniera similissima. Maestoso pure è il Trono con pari semigottica forma nei lati, nella cimasa, nelle guglie, e negli archi l'altro in S. Bicold dove siede glorioso S. Parisio: con le quati osservaztoni atmostrandosi il tempo, e l'epoca più che probabile in cui dalli due Caminesi si fece dipingere la detta Imagine di Maria nella Chiesa della Madonna grande, ciod dopo il 1345 ed avanti il 135s: resta anche discoperto, che il Pittore di questa, siccome di tante Pitture in quel torno d'ańni fatte in Trevigi, e tutte come si à dimostrato con qualche uso dell'olio ne'colori altri non fu , che il celebrato Trevigiano Tommaso da Modena.
8. Non'fa discaro di quì aggiungere, che oltre al Santuario ed Imagine della Madonna grande, di cui fin' ora ragionammo nelle vicine contrade della Città di Trevigi, due altri Santuarj eon Imagini divote di Maria, che si veggono imptesse, si ritrovano : uno delia Madonna del Rovere, un migto distante dalla Porta di S. Tommaso, e l'altro della Madonna delle Grazie tre miglia distante dalla Città; sul Terraglio. Piu ancora celebre é l'Imagine nel Santuario del Vilaggio di Robegant
VIII. Di aliro sacre 1magini di M. V. cho prosso do' Trivigia mi ricco santmatio si venera- poco lungi da Noale dieci miglia da Trevigi. Di trite queste no, tre Sacre divote Imagini dl Maria Santissima si Mfextig le impressioni in rame nell opera lodata del Senatore Flaunde Cornaro, dinota ad in modo singolare essendone la Pittura.

DO.

# DOCUMENTI 

SPETTANTIAL GAPO QUARTO
DELLAPRIMAPARTE. nacoorn

D 0 C<br>U. M. E. N. T O. I.

Testo che riguarda l'origine della Chiesa della B. V. detta in: Trevigi di S. Maria Maggiore. tratto fedelmente dalla. Cronica MS. dell Anonimo Foscariniano, ossia di Leonico della: Torre nella sua Cfonica-Trevigiana presso il Sig. Dott. Gio:Bat. tista de' Rossi, e nell'Italia Sacra dell' Ughelli: in Episc.. Tartis. Vol. V:.

G:
Irardo Conte de Treviso devotiosiono di nostya Donina, sè dilettava molto della Conversazione dei doi Monaci Nonañolani, tbe. per. loro divozione governavano una. Capella di S. Fosca fuora ed appresso la Terra, una terza parte di uno mejer, dove el pis delle volte difto Conte andiva alte sue devorioni. Qnesto anno che fnel settimo del Regno di Carlo (cioz 780, e non settimo dell' Impero come leggesi presso l' Ugbelli) con grandissima fervor del. so-peculiar, fece edificar una Cbiesa appresso la dicta Capella. Non a perd quelle che al presente se vede; ma era in quel medesimo luogo de minorita, in un' Isala circondada dalle acque del Cagnan sopra el.Sil. Dicto Girardo volse per testamento, che la: fosse titulada de Sancta. Maria Verzene. S: Crace e S. Fosca sottomettexdola al Governo, giurisdizione di Nonantola., alla quals Gbiesa le lassd tùtta la so facoltà. Questa Chiesa in quella for-. na fino al. 1474 se mantenne, nel qual anno fu roductia. ed.amon pliade.
D. 0

## 

Racconto e Storia della Chiesa e della Imagine di Maria Santissima in Trevigi presso S. Maria Maggiore, tratta dalla Cronica MS. di Trevigi di Bartolamen Zuccato, stà presso S. Nicol 0 .

Gerardo chjidice da Camino Conte di Treviso, ed io direi piat sosto da Collailto, sl perche a quel tempo que' da Camino non vi erano in essere, si perche questo titolo di Conte di Treviso fu specialmente dato alla famiglia di Collalto, enon aqualunque altra, sebbene Onorevolissima neNa Citta, prendeva dilecto e piacere non poco della conversazione di doi Frati Nonantolesi, rbe governavano quel luogo di S. Fosca andandovi spesse fiate per sua divozione nella quale perseverando, fece fabbricare appresso ya detta Cbiess unj aitra ( non percid quella, che ora si vede) in ana Isolette circondata dalle acque del Cagnano, ordinando per suo testamento, che il titolo di essa forse S. Maria Vergine, e S. Croce, sottomettendola al governo e giuspadionato dell' Abbazia di Noneniola, la sciandole tutto il suo avere. Questa Cbiesa rimase in quella: forma fine $l$ anno MCCCCLXXIV che fu poi ampliata per li frati posti al gojerno di quella da' Trevisani. Albergonda moglie di Gerardo avenda vedovato anni ventisei morl in decrepita età e lascid ancor ella zurto il suo ad essa Chiesa nella quale volle esser sepolta appresso il Marito; e lascid Arsenda sua Famigliare al governo delle cose sue, lasciate da lei alla Cliresa, la quale poi da quei frati fu tondotta all' Abbazia di Nonantola nel Modonese.

Ne parmi di tralasciare cid che di questa Cbiesa bo ritrovato in una Cronaca del Monasterio di questa Citta, cbe l'amo-MLXXXIF. Essendo Arrigo Imperatore quarto in Trevigi, i Trevisani deside-. yosi di onorarlo in qualunque guisa potessero, fecero far uno stec cato dove era la Chiesa di S. Fosca chiamato il Borgo nxovo, nel quale ogni di vi si vedevant giostre, e bagordi, e molti combattendo le loro differenze finivano dove (il che molte fiate occoure) ve ne moria qualcuno, ed accid, che quelli che morivano avessero cagione di ricordarsi delle anime loro, e rendersi in colpa, e cbjeder perdoño de'commessi errori, fu fatto an Pilastro ovvero colomm, nella quate fu dipinta'l' Imagine della Bi Vergine Maria. Stette così questa colonna tempo assai : nelle guerre poi ch' obbero i Caminesi col Patriarca d' Aquileja due di loro farono mortalmente feriti li quali raccomandatioi ad esia Maria Werg ine furono liberati; onde per riverenza di lei ridussero la colonna in forma di Cappella Lugrexia dalla Torre Nobile Matrona riavulasi da ana gravissima infermita amplid questa Cappella facondole un convenerole Portice, chia-

## (, DOCUMENTI SPETTANTI

chiamandola S. M. Maggiore: Accrescendo poi la divozione ed il concorso di Germania, Ungberia, ed altre Nazioni, che li porgevano grandi Elemosine per le infinite grazie che faceva l' Eterno Dio a laude della gloriosa Madre a chi divotamente le dimandave, Tqevisani deliberarono clbe questa divozione fosse ministrata per le mani di Religiose persone, e l'anno MCXVI la sotomisero alla Abbazia di Nonantola, fabbricata da S. Anselmo Longobardo, nella quale poi da lei dotata di molte buone possessioni, rinuncianda al Mondo vi entrò e di valoroso Capitano divenne Abbate di mille settecento Monaci, e parimenti vi sottomisero la Cbiesa di S. Fosca, alle quali Cbiese da quei Monaci fu preposto uno con tiiolo di Priore, o Amministratore, che avesse a stare nell' uffizio ad arbitrio degli Abbati; venuto adunque il Priore con alcuni Monaci, perciocche stavano incomodi ridussero la Chiesa di S. Fosca dove é adesso, fabbricandovi alcune picciole Abitazioni ad uso lore. Stettero questi luoglji in questa forma di governo fino !'anno MCCCL. ed essendo la Corte Romana ridotta ad Avignone furono occupati da alcuni che non erano della Religione. Dapo Orsino Cardinle la tolse in Commenda, e dope furoxo da Tommasc Cardinale occupati e posseduti fino che Leopoldo Duca d'Austria divenuto Marchese di Treviso di propria autorisà vi sostitul Jacopo Zancani suo Tesoriere, e con quelf ordine, se ordine dir si possono queste ingiuste occupaxioni, durd fino che dalla Sede Apostolica ne $f u$ dato it governo ad uno frate Lorenzo dei Conti, Trevisano Capellano del Pontefice, l'anne poi MCCCCLXXIV da Jacopo Morosini Podesta di Treviso fu ampliata la Cbiesa ed uno frate Axtonio Contarino fondd il Monasterio.: Questo ¿̀ quello che si ba per la detta Cronica', il Lettore. ne pigli quella parte che più gli piace.
DO C U M E N T O III.

Storia dell' Immagine della B. Vergine Maria che si venera in Trevigi nella Chiesa di S. Maria Maggiore tratta dalla storiá stampata di Giovanni Bonifacio, di Trevigi, seconda edizione 1744 per l'Albrizzi in Venezia pag. ro6 all' anno 1090.

Nel qual tempo ritornato Enrico Imperatore in Italia, venuto a. Trevigi, clj' era sotto la sua obbedienza, fu da Corrado Vescovo ricatuto con gran splendare, e da tutta la Citta mirabilmente onoyato. Fra altre cose, nel Borgo nuovo dove, ora è la Cbiesa di S. Fosce, i Trevigiani fabbricarono uno steccato, nel aual in grazia di Cesare facendo diverse giostre, ed altri esercizj cavalereschi, moliē uomini, che con le ragione non volevano por fine alle loro controversie, spesse volte col fervo ignudo terminendole, in quesio luogo morivano, onde acciocchip costoro coll' estremo spirito almeno aversero dd

## AL CAPO QUARTO.

 Fosica dedicata'; cion l'Imagine defla Beata Vergime. E molio tempt dappoi, gxerreggiando Caminest col Pamiarca d' Aquiloja, due at Voro gràvemente foristr votatisi allia Madre di Dio, z miracolo'samente risidiati, quest' ovatorio aggerawdirono in forma d' una piocola Cbiesa, nella quale motti per divosione i Loro woti facevano, come ancle ya grave infermita oppressa fece Lacrezia dalla Torre, moglie di Gïo: Battista Rovero Crantiere, Gentildonna printipale di Trevigi: per la qual cosa lì Chiesettit si amplid. AHla quale facendo concorso Ungheri, Tadescti od ateri, per Li mircaoli, che Iddío in quella ad intercossione della B. V. faccea, ella di molve Elemosine abbondd : ed ersenido "comoentrobo sosa abe yivesta Chiese di Religiosa mant fosse 'retta, peroid i Treoigiani net mille cente e sedici sottoposta alla Badia di Nomantola (alue fu per To pas-
 nella quate eftr entramedo, di gran Capitano divomme Alhbate di mil-
 te un Monaco preposto con titolo di Priver: vid essendo il luoge incomodo; fu riformato, e fabbricatevi anche per t'abitazione da Monaci alcume porbe stahze. fu dappoi"da andive ipectsone parsassi, e
 mano di Tommaso Cardinale, e stette a quasto mode acodpano; come a Dio piaque finche Leopoldo Duca d'Austria, divenuto Signor di Trevigi, vi prepose Giacomo Zancanni, suo Tesoriere, e fu poi dal Poutefice dato in governo a Loretizo de' Conit̀ Trivigiano ch' era suo Capellano. E in fine nel mille quattrocento settanta quattro Giacopo Morosini Podestd di Trevigi, aggrandl la Chiesa, e Frate An-
 pettini.

## D O"C U M EST O IV.

Carta Trevigiana del 726 ritrovata nell' Archivio di S. Maria Maggiore nella dispersione del medesimo nel 7772 , dal Sigo Dott. G. B. de Rossi, pubblicata nel Vol. 24 della N. R. Mandelliana, Illustrata, e difesa da Mons. Can. Rambaldo Avogaro, śiccome nella storia Nonantolana dal K. Tiraboschi, dalla quale si prova l' origine de' Monaci Nonantolani presso de' Trevigiani fino dal Ottavo secolo, e si corregge ta storia stessa della Fondazlone de' Monaci Nonańtolani

[^1]Wenerabili onenium Beata Pauto Xii Apostolo ad cujius. banore ego Ereurentius Clericus wina rum conjuje mea Petronid edificavimus templum super Fluvio mollema: Ubi ép constitui. Domino serviana do © bos volumus wno Consilioy ed bova voluntate ut ompibus ren bas pampertatibus nostris gats habere in eircuitu Ecclesia visi suwne ex utraque paxte Fluminis ©o quod possidere videos ©' guas vene. sare, 0 adquirere potuerimus. Vel jura parentorum nostarum in ipso Sancto tomplo donamus, tradamus atgue offatimus. In prisnis una Casa intra Civitase cum introity © exitu sua cum torris, vimeigen puetis, campis, sicue diximus ubi babere visi smmas in singulis locis yujdquid nobis pertizet ut, supra dixi efo Laurentius inibi Damine seroiendo babitare debeanus msque diebus ...... discessu zupa. mastronmis vala ut devomiat in Ecclesia © Monasterio Beatr Silue: stio do Nomantula ommes ras $\because \because$. . supradicta pro enerces do anima mas sime alla contradictione paronsorung meorums nabie . $\because .$. . suma vero datis domatiomis a mobis fatia Agnellus clenicus scrivere. xegaroimas abj maibus mostris, subscripsimpus . . erepra testibne raboravimus.

 post sandita amaleot.
DOCUMENTO V.

Conili quale of dimostra, che nef secolo Undecimo ol erato Monaci Nonantolani in Trevigi flno dallotitavo secolo vemativi, e che con essi eranvi le due Chiese di S. Maria, é di S. Fosca del pari edificate ed ufficiate. Tratto dall'Opuscolo di Monsignor Can. Rambaldo Avogaro sopra nna carta Trevigiana del Ottaṽo secolo concernente l'aniticbità del Monachismo Nonantolano presso i Trevigiani ed in Italia.

In nomine Domini Sinvo Dominice Iacamesioniv MCEXI, juridie Exal. Aprilis Fudia. XIII. Monasterif- Smeli Sihocetri de NTmenzula ut Ecclesia. S. Fruce de Tarvisio babiat ov anoce Gisle Filia Viviani de loco Caserio que prefessu swin ow a natione mea lése vioere Longobardormm, sed nurity jpe vire now lge vivere videor Alemannoratm consentiente any Giste genitore mo aicicia
 rentum meormm Compali, Roci br Gerardi, in quarum © testiam mosewric profention Giota wallam me pati viofentions seck miea


## AL CAPO QUARTO.


 - presenti die in cadem Ecehanis ancifinitio Sancte Fuscee pre unime mee mercede offere dime initurinh ientriviam umam juris moi











them ..... restithamss ad parmony ipsixs Monascoris in Ecilesie SanED Fusce sicut propterea fwerint meliorata ant valucrint sub estimatione in similt loce $\mathbf{O n}^{2}$ nec mibi Gisle liceat willo tempore nolle guod voluissem guod semel * me factumz inviolabiliser acservare promitto cum stipalatione subnize, zamen co tomove facio ege Gish banc donationam $\boldsymbol{O}$ offersionem si sine Fibiis mortwe frere, winne in Cafero soliciser.

Signum manus ipsius Gisfe qua banc Caysam fuar rqact it.
Signum manus Gevardi, Conradi or Viriani Olderici de Cerdionera..... rogatorum testium.
Ego Jobannes. Notarius benc Cartane offersionis scripei.
DOCUMENTO YL

In cui al 1129 si vede già da lango tempo stabilito il Priore con i Monaci Nonantolani io Trevigi, 'ediftata del pari la Chiesa di cui quelli presiederano, ed alla quale si fa larga donazione. Ex Archiv, S. Mar. maj. Tarv. relata in Hist. Nonant. Yol. 2. p. 240.
 11298 die exeunte OZtobre Indik. 7 Tibi Hieronyme Dei gratia Ahomeca Ot Priori Ecclesiax S. Mariá \& S. Fusca de loca d ciTitate Tarvisir, nos in dei namina Amideda o Brumheous ${ }^{\circ}$ Tiso mat er © Fidii novatores tinj qui professi sumus. lass aivere Romena prasentes prasensibus diximus, gua propter donamus á M : 2 , ...... ...pte
presenin die vestra Ectlasia or in ipsius jure as potestaso per bawe cartam donationis: proprio nomine in ve $\mathcal{O}_{0}$ inituum Monasterium habendame confirase, idest peccia una terra aratoria quam babere din possidere שisi sumus in Comictutu Farvisij in Loco Mantello. CQberet ab uno latera terve ejusdens Ecclesie, ab, alio lavere similitere ejusdeme zerra, a tertio terra ingionulfa si gua alive sunt cap breverix, quans autaw istwm petians tenve, anc exiam cum anni; has oidem jure perinnemdixs ab: bao die ribj, Hieronyme in bonore istai Ecrlesice donamas: cedimás ©icon rume donationis in te tuosque fratres, babandum, confirmamus;, facient dum exinde a presenti die successores tui in Cbristo aut cui prioripsius. Ecclesia fuexit, quidquid eidem Ecclesia fuerit opportunum: ${ }_{2}$ sime onini nostra contradictione. Quidem spondertus ae permisimus - nos qui supra Annirada ©o Bontrolamus Or Tiso Mater, swa cmor-nostris hominibss tibi. бni supve or sucsessaribus in: frascriptam donationem qualitar sapius legitur in integra. ab. aniti bonsine defensore pro manibus nostris \& parentum nostrorum quod si defendere now, potwerimus ant si nobis exinde alignod, pró' quovis ingenie suberalbere quesierimus, tune in duplam: eandem domationem vobis restituimus, sicut pro tempore fieri meliorata aut soluerit sub estimatione in consimili loco, © ${ }^{\circ}$ nec nobis liceat ullo. -mpore volle quod, volunsus, sed quod, semel a nobis factum est ine viohabiliter observare promittimus cum stipulatione subrixa. A- nunc diQum ady radices. Montell: $\&$ prope Montembelhuaam. Clum in Castrum Bladani *. Feliciter signa eprum qui hane Cartam dongationis, fieri: rogaserunt pro amimabus suis or parentum: ndrous .

Signis mance Cadelrici de Civitate Farojuli, Valfards de Posbono, Everardi :Randulf, Petri Riccemanni, omnium rogatorum; zestium.

Ego quidem Mafinartiks. hanc cartam donationis post zraditamo complevi or dedis.
D O. CUME.NTO. VIL.

Earta attinente alla famiglia Nobilissiana Trevigiana Signora del Castello di Rovero, dalla quale si prova la divozione de' Roveri verso i Monzei Nonantolanis di Treyigire verso la Chiesa di St Maria Maggiore-e.S. Foscar Copia della medesima, Exapor Can. Rambaldi Comitis de Avogariis in Calogetiana collectione \& ex Nonantol Historia cla Equicis Hiexanymi Tit mboschi.

Th nemine Cbirisii, die Dominica Xl exeunte madio presention pra-
prasbyter, Tobaldi, Bonifaci, Crozala, Johannis Longi, Dure, Istrani, Martinelli de Cigogna, Ingilfredi de Sancto Martine Blanci ©゚.aliorum: Odolricus, Zanca © villanus Fratres Filiz condam Sulimani de Rovurio per se, Oo Sulimanum Fratrem suum pro animarum sxarum mercede é pro remissione peccatorum parentums. suorum invèstivit dopnum, Constantinum Priorem, Monasteriii S. Eusce Tarvis. ac dopnxm Gerardum Prasbyt. Sanctor. Teonisti Tabre © Tabrate 2 , accipientes investituram proprio nomino de omnibus rationibus quas babelant in Ćapellan' S. Justine, do de eo toto in integrum quod Nicola Zancarias habebat, ©r tenebat or taliter investiverunt jarndiEti Fratres jam dittum priorem of Dopnum Gerardum accipientes investituram nomine Notiantolani Monasterii. Sancti Silvestri; ut prediclum Monasterinm Sancti Silvestri © Er.Eaclesia de Parsagna al bac die in antea babeat Oo pos. sideat prodictam Capellam. S.Justion, ev in imesgrum illud totanz guod: Ajichola habebat © tenehat, Of faciant de preditis rebus jure proprietario nomenee quidquid' sibi fuerit oportunum. "Altum MCLXXII. Inditt. V. in cimitberio. sub porticu Ecclesia S. Georgii de Castrosuc.co, © eodem die in Castro Rovarii presentia ACexamdrini, Carbagni, Gerardi, Sclavi, Ade, Inrigitūs Filius constivirt Sulimani frater pradictorum scilicet Zanche बo Villani invedum an praprism Dopnum Constantinum Priorem for Daprum Gerarsantulam © Ecalesta de Possagna in integrum de omnibus rationibus quis habebat in, Capellam S. Justine ${ }^{\prime}$ de do toto in integixm quod Nicola babebaf © tenebat: boc modo quod jam dicfum Monasterium ©r Ecclesia de Possagno ab hoc dié in anteá babeant © possideant dra faciant jura proprietaris quidquid sibi opportunumm faerit.
DOCDM, N TOOVIII:
22. 'Madii Altra carta sull arbomento medesimo. ."

Postea die luna sequenti ejusdem mensis inier willam de Castaznoh © Ecclesiam de Malzagino in pubblica via presentia Jacobs ade Caorsio, Inrici de Rossagno., Foannis de Felira éo atiorum: Alexander de Rovaria imvestivit ed proprium Constantinum priorem atcipientem investituram'nomine Nonantolani Monasterii Ó Ecclesia de Possagna de omnibus rationibus quas habebat in Capellam S.Justivia de extra in integrum quad Nicola habebat eso tenebat per Consortiam; boc modo ut prafaīum Monastēium S. Sifvestri ©o Ecclesia de. Possmgna babeant Ot possideant, Es posio
pessideant eve faciant, podpeictaria nomine iquidquict sibo fwerit eportanum.

Ego Oto: Noturius interfui ad ommes pradictas investimuras faEtas in jam dictum Monasterium Nonantulana O+ Ecclesia de. Possagino $_{2}$ at superius legitwr scripsí.
DOCUMENTTO IX

Ratifica della sopra lodata donazione.
Snna Domint 1192 Indict. 10 die Daminico . ...... Madif presentia Nosadini orc. Alexandrinus ds Rovario nomine permutas tionis. © concambiei investivit. ad proprium Donwiam: Silvestruno priorem Ecclesia. So Maria de Tarvisio O Dommun Presbyterum GeTaränns: S. Tremisti. do Possagne, recipientes namime. Ecclesiac S. Teonisti de Possagno, qua est de obedientia Monasterjik So. Silvestri de Nonantrlat: 2 de sedimine uno quod jecot in. Possegno. in loso qui dicitur caput vinearman $\phi^{\circ}$ de sorte unce in Monte Possagni $\sigma^{2}$ de duabus partibus temerts Casteguadi quod jaest in collo Valdrats eo de ano. prato qui jacet in planellis de cotte. Waldredo do de quasnor petijs terra: que jacevt in terrinvo pe perimentios Possagni, inin quaram jacet in loco. quit dicitur Noarsudum. coberet © monte viar Nozands. © ab ambotus lateribus possidet Eoclesia. So. Teonisti: de-Possagno to at sero est terra Joannis. filis: quandane: Jacobi de Cavasio : secumda evera jucet in laca qui. dicizar. Caniala.: a mane est terra Rcilf Filio condam Udivigi: a. monte est terra supradian: Ecclesia: So. Teonisti Or meridie ipse. Alexandri. nus. posjidet: tertia etiam jacet; in loco qui dicitur. Vallis: de subpalida, a mene est terra suptadititi Atili or loco via pubblica vadit j a meridie est terra S. Tbeenisti © a latere superioric est terra jam dicti: Alexandimi i Quarta quidem; jacet in loco qui di-

- Nunc: castrum: Maser. - Valpertinus difius ex quo munc Domini\& ${ }^{\text {Cos }}$ mites de Castra: Voaici citur Maseria: cobaret: Monte terrafilj; quondam Valperti de Carasio, *' a sero, est terra. Vidanis. de Pallaque © amböbus. lateribut prefativs. Alexamatrinus possidot: quinta vero zacte is. laco qui
 Groi lisetws: Filine quandam Teupamis similiten, a sero uia pubiblict: vadis ev- latere: supetioni ipse Aldiurandus. di Casmapelopossidet, Cobiceromirs predifisi duabus partibus. Nemoris. Castugneds, quas Allexandrinus eis dedit, Cactugnedus ipsius Alexandrine ©. meridje similiter possidet, of versus sero. est tersa Communis. Pos3ugni, cobieret of o.
 jama


AL CAPO QUARTO.
jandicia Ecclesia B. Theonisti *n permutationis nomine concambip pradiaciyroprö̀tatis quam. Alexjandrinus zis dederat, investivito funt ipsum Alexandrinum ad proprium de Clausura wna qua jact in Possagno t' de petia una zerre ad libellums in perpetuum qua jacet in clacusura jane diffi Alexandrini qua dicitur de Menso Tenponis ad censum veddendume moni amo denariunt anam in festo S: Stefani ipsi Domno Gererdo vel ejus successoribus nomine libelli
 mnus Gerardus 106 libras denariorum dicto Alcxandrïno pro su-



Ego Leonardus Clecícbetla S. Palatio Not. Nogetue an utraque parte jntesfui o' scripsi.


[^0]:    $L$ a brac.

[^1]:    arond
    In Xti nomine regnante Dominus Leoprando Viro excellentissime rege in Italid año quinto decimo Indic. decima: Domino San7o Ó Vol. I.

