## ANNALIDI ALESSANDRIA:

OVERO
LE COSE ACCADVTEIN ESSA CITTÀ Nel fuo, ECIRCONVICINO TERRITORIO DALLANNO DELLORIGINE SVA SINO AL M.DC.LIX.
Ifatti memorabilide' fuoi Cittadini. Alcuniauuenimentinotabilialtroue occorfi nellifteffo tempo. Et vn breue Trattato delle Terre, che alla fabrica dellifteffa Città concorféro.
CONDVETAVOLE,

Vna copiofifima di tutte le cofe in quefti Annali contenutc; © laltra de glIforici, ed altri Autori, giornali, manufcritti, prinilegi, ed autentiche foritture, che hanno fomminiftrata la materia diquefi Annali.

## DAGIROLAMOGHILINI

Patritio Aleffandrino; Dottore di Morale Teologia, e di Leggi, Abbate di San Giacomo: Apoftolico Protonotaio, Canonico della Dottorale Prebenda nell' infigne Collegiata di Sant Ambrogio in Milano; ed Accademico Immobile di Aleffandria, ed Incognito di Vinczia.

ALLILLVSTRISS. ${ }^{\text {mo }}$ SIG. ${ }^{\text {RI }}$ E PADRON COL. ${ }^{\text {º }}$ IL SIG GIO: BATTISTA DAL POZZO dottor collegiato D'alessandria, Regio, e Ducale Senatore di Milano, \& Podeftà di Pania.

> IN MILANO,

Nella Stamparia di Giofeffo Marelli al fegno dellaFortuna, 1666.



## ILLVSTRISSIMO SIGNORE,

MIO SIG. ${ }^{2}$ ET PADRON COLENDISSIMO.

$V$ opiniome non sò qual più, fe piò conftante, ò più falfa appreßo gli Aftrologi antich:, che nelle fundationi delle Città $\beta$ doueffe bauer l'occhio alla poftura dol Cielo, con attendere dilà gli ausuenimenti lieti; ò funeffi, come feil corfo della fortuna quà giù in terria caminaße col palfo. delle stelle là sù in Cielo. Se cool foffe fi dourebbe dire, che la Città d" Aleßandria nella fundatione baue ße fortito per Afcendente le.ftelle di Mercurio, edi Marte: tante volte furono difpucate, òguafte in Campo di Marte le. Jue muera con l'armi, etante volte com l'arte di Mercurio furono rifiorate, è accrefciute. Ad'ogni modo, perche altro Orofcopo, ne altreffelle nion fabbricano la nofer a fortuna, che l'Induftrias el'Valore, fo dee più fausiamente dire che ̀̀ fundare la Città Donna del Tanaro il Valore, el'Industria congisraffero infieme, auezzando, comeRoma, i fuoi Cittadini adoperdre, e foffrire cofe grandi.: E che grandi veramente fiano fiatii fatti déjuoiCittadini, potrà fcorgerlo chiunque walgerà l'occhio à quefi Annali. fcritti piw col fudore d'vna valorofa. Natione, che congtinctioffrieruditi del Signor Abbate Gbilino. Non. è certamente fe ñon gran fatto, che da vna Città, la qüsale nonè epiu etbe. mediocre. fiano of fice tante enione grändi, Santiffimi Pontefici adorati dal Waticano e quando cbe fia dalla Cbie fa, qual físil Sa Pio Quinto di Nome, mia di Cbrificiano zelo vinitimo fociondo: Potiodentiffis mi Legati adopratinella facra Legaper portare surto ROccidenteitidanni dell Oriente nellavittoria di Lepanto; Valorofiffencicapitani, etaliche. baftaffero effo foli à fare evnerßercito intera.; Santiffint Prefidenti, Reggenw, éSenatori, da ouiprendeffero iPopoli come da Oraćolile rifposto.

Jo dominesdo publicarise at mondo li fatti fi egregiy non bo bauuto da drisbitare forto cui nowe doveffi efporglivalla luce del móndo; Non porcpin dare loro luce migliore, quanto con efporgli fotto lombra, e fotto la protetione diV. S. Illustriffrma uno de'maggior lumi del Senato, e della Patria. Però gloriaf Aleffandria, che frà fuoiCittadini non tramonti giammai ona itella, che win'altra non ne forga egualmente lumino fa. E fe ciòmai fi auserò in altri, molto più nella perfona di V.S. Illustriffima, la quale continwando nella fua cafa la dignità Sezatoria, continua ancora lat
gloria de'fuoi Antenati. Se bene poco farebbe far riforgere le glorie, fe ancora non facefle riforgere le virtù de gloriof fepolti. L'Integrità, la Giuftitia, la Beneficenza contendono in leil'bonore della Maggioranzaj entelläntica lite di quefte tre riuali non fa sà bene, cuifo debbe al porno d'oro. Quindia"e, che fo fia aperta la via alle più fublimi dignità, alle quali, perche e falita per la sträda del merito, e andata per gradi. Diffi per la Strada dellmerito: Ciò con fo puo meglio argomentitare, che dalle ifoße virtù dimoftre nell'effercizuo delle carriche: perctie allora folamente fo giudica bene, fe altri babbi meritato gli bonori, dapoiche babbi longamente effercitati gli bonori.: E, ciò è tanto più ragguardevole in lei, guantto che non iffima tanto le dignità, quanto la cagione di effe dignità, che è la virtiù nonn wi effendo.finalmente bonore piisbello, quanto l'effer stimato. degnod'bonore. Le dus Podeftarie di Cremona, e di Pauia faranno per l'aunenire additate da quelle Città come à tuste le altre il fecol d'ợo: quando i papolilafciano di peccare per honore dell'honefte, non per timore della, pena, piò perxiutarenzua alla per.Jona, cho per rifpetto all' autor it à del Commandente Nellé fine curie; ene'.fuoid glisteffec cof Iumis perchetutti kebberai coofumi del Padrazee.: La fuacala
 iquali nel naufragio diquefta mortalità biaiscuaso fätta gitto d" ogni. fa. slanzan E dous hanno aflo ficuro ipomeri, hauri forfe tuogo l'intereße? Epublica voce della Fama, che ninma prosocò mini piugiustamente it. ferro della JuaGiuftitiajfe non chitento di corrampere con liona la fua Giuftitia.. Il magnasimos rifiuto delli oroofferto nel ( fegreta delle:zotte.: fe non belbbe per i/pettiatore il abiaro giornos, buur ajper teffitmonio il chiare. fole dell'Eternità: Giuftamente perciò nacque :négram Minijtri quelta.
 rell 'insegeritajde'cofushi; ò nella Prudetzza Giuilea Sia in fede det prima quarto nibsidata: in proundslli vltimo fardilaipublicaspoce, quell"effere.





 fequiadeltamia feruitio, Milanodatla miaSiampalizo. Aprita 1566:

DiK. S. Illuffrifsima

Humilifs., © obligatifs. Servitore:

> "Biofffo Mirellie

## LA VTOREALLETTORE


$5<0$ ** fandria, e dalla tardanza in hauerli publicatine confeguirai, -Lettore, la narrazione delle cofe fiña quefti giorni accadute, \& ancha łaccrefcimento di mote memorieformminijtratemi, conle quali potrai meglio appagarela fua giufta, evirtuofa cüriofirì Queftifucceffigramdemëre inftaro dàmiel particolari amici hò raccolti dal libro manintcritto della Croce, che figonferua nell 'Axchigiodi quefta Cistà, da veridici Autori, $\alpha$ Iftotici, da Giornali manufcritti, dà infiniti priuilegi, e da molté frititupuéautentiche in

 A Alarifolazione di mandar fuosiquetzomio parto veramenté faticotó mi


 queft'onore à lei per tuttil i rifpetti douuto, e che la ricordanza de' virtuofi,
 La òndécon maggior animoio mi rono accinto à queffa ind prefa, © èò fti-














 il volume di queftifucceffi. Fratcanto refta, ò Lettore, fréerfinfiniob, the non per altro ti compiacerai di quefti Annali, fuoriche per la fincerità, breuità,

 'ran facrilegio nelle operazioni vmane, , smafime ne'foggetititytoria;
 più ottima giuftizia diftributiva , \&èdegno.di grauifima caftigo.

A LET.

## A LETTORI <br> LO STAMPATORE.

 Ffinche non refti vuota quefta pagina hò determinato dimpiegarla in fare diftinta menzione ditutte le opere infino à queft'hora prodotte dall' infaticabile penna dell' Autore di quefti Annali Abbate Ghilini. Leftampate dunque hanno quefto (egno*

* Practicabiles Cafuum confcientixRefolutiones, breuiffimis Conclufionibus explicata, \&xc.
Promptuariuṃ Ecclefiafticum,\& Morale, in quo afferuantur felecta vniuerfi Iuris Ecclefiaftici, \& Theologia Moralis Notabilia.
Opiniones Morales ex benigna, \& £worabili Theologorum, Canonitarum , \& lurifonßltorum doctsina collecte:
Biennium Infubribus, \& prafertimindediolanenfibus apprimè calami-

Epigramatum liber.
* Teatro d'Huomini Letterati. Vol Primo, erecondo ; Terzo, equarto; Quinto, e ferto.
Teatro d'Huomini Letterati. Vol fettimo, \& ottano \& nono vtimo.
- Tempio di Létrerati, e Letterate per fantità llluftri.

La Galeriadelle Donne Lexcrate.

* Annalidi Aleffandera, opero le core accadate ín effacittà, nèluo, \& circonuicinoterritorió, dall'anno dellórigine fua fino al $16 ; 9.8 c$.

Riftretoo della Caile, lolitica, Statifica, e Minitare fcienza.
Gli Erroride'Grandi Rrimá jecoonda, ecterta parte.
Origine, Genealegia, ed Huomini dellafámegtia de'Ghilini, per lece clefialtiche, Secolarise Militeri dignità e per altro Illuftriffimi.
Italizne Poefic, \&c.
* Il Tanaro Gloriofo,Odiinlode di N:N:\&c.

La Perla Occidentale,Sonettiin lode di MargheritaN:
Penfieriper: fcriuere Lettere Italianc,\& rifpondere á quefte, \&c.
Gabinetro di Vatie Cirioftà Raccolte, ed ordinatamente per alfabeto difpofte, \&c.

[^0]
# Delle cofe più notabili di quefti Annali. 

Ausertendo il Lettore, che per ritrouare le fudette cofe per alfabetto difpofte, fi e meflo appreffo quelle, infcontro del foglio, il Milleflimo, con li numeri, come verbi gratia, per fapere, Aleffandria in qual fito fabricata, fi trouino fotto la lettera $A$, le dette parole ; ed effendo appreffo quefte il Milleflimo, ed vno de'numeri,
fi puotrà con la guida dell'vno, e dell'altro facilmente ritrouare la fudetta curiofià. Doue poi infcontro del Millefimo fi
legge Trattato, fi veda nel fine de gli Annali, oue fie pofto vn Trattato breue delle Terre, che concorfero alla fabrica di Aleffandria.

## A.

Bbadia diSan Pietrodi Borgoglio. anno isi8.num. 2.7. Abbare diSan Saluadoredi Pa. H1a. 1i9t. 3. Abbottingmenco difoldati Spagnuoli, ed Alemannidentro diAleffagdria. 1ss4.i.
Alianm Ardico. 1457.2.
Abraam Manaffe Ebreo fi fà Chrifiano inficme con quatroluci figliuoli . 1583 . 1.
Accademia diAleffandria. 1596.2.5.
Accordo crà liCefariani, ouero Aleffandrini, ed i Terrieri della Pietra de'Marazzi. 1191. 2.

Accordortal la Città di Aleffandria,ela TerradiValenz 3. 1558.2.
Accordo t'a gli Aleffandrini, e Monferateff, 8r. 1642. 28.
Accorfine Linzauecchia. 1297. Y.
Accorfio Lanzauecchia. 127t. 3 .
Achille Vngherefi Podefia diAleffandria . 1523.2. 1524.1 .

Achille Stampa. I 464. 3.
Acqua del fiume Bormida inerodotea in Aleffandria . 1487. 1. 1492. I. 1583.1. 1644.14.72.

Acqua del fume Tanaro diuemuta in unfubitonera. 1597. I.
entra nel foffo dintomo $\mathbf{i}$ Borgoglio. 1645.54.

Acqua della pianura entia nel luderto foffo. 1492.2 .

Acquefi difubbidienti de gli ordini del Pepa. 1198.1.2. procurano di ricuperare il Caftello di Melazzo comprato da gli Aleffandrini. 1218.20.
fono defider of di aggiuftare le differenze, che tengono con gli A leffandrini. 1223.1 .
Acqui occupato, e rouinato dal Rè di Napoli. 1770,1 .
taffediato da'Spagnuoli. 1625.20 . vien prefo à patti da glinteri, ,1625.21. 1628.5.1629.17.1646. 18.
a prefio, \&c faccheggiano da'medefimi. 164322 . viene fmantellato. 1625.31. èabbandonato da glílteff. 1643.23. il fuo Caftello è sbalzato in aria, 1646.20
Adelafia di Sauola Ducheffa di Bauiera. 1650, 30. 165267.
pafla pet Aleflandria. 1652.9.
Adelberto Rè de'Longobardi concede il Mercato alla Terra di Corniento. Tratrato: num. 5.
Adolfo lmperadore. 1292.8 .1298 .2.
Adriano Pellizelli Podelta di Aleffandria.

### 1554.1.1555.1:

Adriano Qumto Papa . 1276.4.
Adriano Setto Papa. I 522.1 , 1 \$23.3.7.
Aggiultamento trà il Rè di Spagna, él Duca diModona. 1659.4 .
Agnefina Trotri prima Abbadefa del Monaftero di Santa Chiara, 8zc. 1401.1.
Agoltino Baglioni Vefcouo di Aleffandris. 1569.3.1571.5.

Agolino Colli. 1494.9.
Agoltino Galea . 1 599. 10.164 I. 10.
Agoltino Genouefe, vao de'Fondacori della Chiefa di Loreto, \&ec. 15e3.2.3.
Agotine Inuiziati. 1424.3.
Agoltino Milanefe. I559.8.1568. 1.
Agoltino Muzio. 161 1.4.1615.2.1 62 9.4.6.
Agoftino Panizzoni . 1659.3.
Agolkino Segrado. $1654,8: 1656.15 .16 .17$. 1658. 4 .

Agolino Demenico Inuiziati. 1640 . 12. 1641.8.1643.90.1644.36.1650.3.1657. 50.

Ageftino Domenico Sacchi, 1557. 10.
Agotine Domenico Squarzafichi. $1598.15 *$ 1600.2.1604.4.1607.5.161I.5.1612 8. 1618.30

Aix affediato dall'Tmperadore Carlo Quin. to: 1536.8.
è abbandonate dallifteffo. ini.
Airaldo Guarachi Vefcouo di Genoua. r168.1T.
Alba, Citià di Monferato prefa da'Francefi. 1538.1.1552.1.
toccupata dal Duca di Sauoia . 1617 . 4. 162.8.2.
è reffituita dall'ilteffo al Duca di Mantoma. 1618.3.
corre pericolo d'effer prefa da'Spagoueli. 1637.3.
i fuol Cittadini nttengono la Cittadinanza di Aleffan lria,égli Aleffandrini quella diAlba. 1203.7.
AlbatrinMarcellani Podefta di Aleffandria. 1229.I.

Albertino Pettenari . 1 500. 5.
Alberto Baltomi. I 566.4.

Alberto Boidi. i \$96. 9.
Alberto Confalonieri . 1290.8.
Alberto Firuffint. 1490 3. 1496.4.
Alberto Fontana Podefta di Aleflandria: 1206.1. 1208.12.

Alberto Gambura. 117 5. 6. 1 177.2.
Alberto Guaico d'Alice. 1383.2.
Alberto Guafico . 1455 2.
Alberto Guaico . 1485. 3.
Aiberto Gualco d'Alice. 1266.8 . vien fatto Capo de gli Alellandrinicpo: tro gli Altigiani. 1274. 1.
da'ludetri Aleffandrini è fatto Generale contro il Marchefe di Munferato. 1290.2. fa prigione il detro Marchefe, e rompe il fuo eferciro. $1290,3$.
ottiene la Podefteria di Milano . 1290 . 8. muore. 1291.4.
Alberto Inuzizat . 1485.1 .3.
Alberto Inuiziati. 1 sis. 8.
Alberto Marchefe d'Incifa . 1 189.6.
A berto Malaipina . 1284. I.
Alberto Scotto Capitano Generale de:Guelf. 1302.1.1314.1.
Albero Trotti . 1250.3.
Alberte Trntii . 1396.3.
Alberto Vvalt im Duca di Fridlant 163 : $z$
Alberto Imperadore. 1 30t. 68.1308 .4 .
Alberto d'Auftria Imperadore. 8438, 1. 1439. 8.

Alberto Arciduca d'Auftria. 1\$98.9.13. 1605.3.

Aleramn Dica di Safonia. 1481,3 . Trath 24
Ale ramo Sangiorgio. 1617.4
Aleffandria in qual fito fabricata . 1168 . : 1180.5 :
in quanti Quartieri diuila, equando ze for: ca Città 11683.
di quanto gro ella fia , comprefo Borgoglio. 1644.14.
quando cominciaffe à pizntare le Vigne nel (ive Territorio. 1168 . 4.
perche chiamata Aleffandria, e con qualo fopranome, Re. 1168.6.
vien foccorfa di danari da'Genouef. 1168.7.
quando effa fatfata fortificata . 1169.1 .
1307.1.1499.1.1511.5.1552.2.1554. 1.1610 .2 .1624 .4 .1625 .2 .1645 .4 . 1658 . 10.1659.7.
ifroi confini quando fortificati. I 39 r ir.
c. affediata dall Imperadore Federi
$\$$ rimo

Primo Barbarofla ．1174． 3
è affediata da＇Francefi，e Sauoiardi． 1643．54．
vienfaccorfa di Caualleria ． 1643.57.
غ̀ inberata del fudetro affedio． 8643.62 ． vien rela ficura da fouraprefa dénemici． 1645．2．＇1648．3．
è affedizta dal Ducz di Modona，\＆c． 1657．23．fino al 40.
vien liberata del fudetto affedio iui ． 40. da chi，quando，e perche chiamata Cefa－ rea． 1 184．s．2．
quando lafciafe il detto nome，e ripi－ gliaffe il fuo ．rig7．2．
corre pericolo oceffer prefa da＊nemici．
1498．5．1542．1．1641．12．15643．37．1655． 20.
viene occupat2 da＇nemici， 1499.4 .1515 ： 9．1523．6．1527．11．
dall＇Imperadore Federigo II．1238．7． dal Marchefe di Monferato Teodoro Pa－ leologo． 1415.3.
manda Ambarciadori ad onorare le Noz－ ze del figliuolo dell＇Imperadore Barba－ rofle．1186． 1 ．
al Papa．1198．1．1218．21．
a Matteo Vifconti Signote di Milano： 1294.1.
al Duca di Milano．1 395．3．1397．1．1450．
2．1466．I．1477．6．1495．1．7．1498．1． ad onorate l＇efequic delfuo Gouernato－ re．1503．1．
dell＇imperadore，e della Reina di Spa－ gna．isko．i．
della Reina di Spagna，e celfigliuolo del RL．1967． 2.
della Reina di Spagna．1568．3．1611．6． del Rè di Spagna． 162 r． 4.
del figliuolo del Rè di Spagna． 8 568， 2. 1647.4.
manda Ambafciadori $亠 幺$ rallegrarficicon
Pio Quinto del luo Ponificato．i 566．1．2 col Cardinale Palauicino della fua pro－ mozione al Cardinalato． 1 s9r． 1 ．
col Duca di Saunia per il fuo matrimo－ nio． 1585.4.
con la Retia di Spagna per il fuo matri－ monic． 159813 ．1．649．16．
col mono Gevernatore dello Stâto di Milano． 1600 2．1co4．9．1610．9．1612． 5．1615．19．1636．5．1646 7．1648．10． 1696.10.
crl Cardinale Iufone di Spagna per il fun arriuo in Gencior ． 1833.2.
à gurare la fedelà in th：h．to al Gouer－ 1：2tore in bume del Rè． 1554.5 ．
à fierificare ！e ile micuic al Rè di Spa－ gna． 1556.1 ．
rirgrazia Dio der la iua liberazinne del－ l＇aff dio de＇nemici．1643．43．1557．43． per la liberazione delldafecio di Cremo－ n2．1648． 33.
per lacquilto di Trino fatto da＇nofri ． 1692.15.
per l＇efaltazione al Pontificato diAlet－ fandro Setrimo． 1655.5.
i Deputati al fuo gcuerno fono affediati nel palazzo publico dal Piefidio Spa－ gnuolo． $1626 . \mathrm{r}$ ．
a che fomma d．tanari aniuino icarichi da queila fotten ，i iper ie guetre． 1640.22 ． A lefandrinifif famo tributarij del Papa． 1170．3．
ammerrono l＇efenzione，ed i priuilegij de＇Religinfi．1218．i．
reffimotio euidente della loroL IBE R－
TA．Tratt． I ．

Cono prontià difendere la Romana Chie－ f2．1275．3．
tralacciano di pagagare il tributo al Pa－ pa．1297．3．
fi tanno cributarijde＇Vifeontit．8339．4． danno via gran rotta all＇efercito deli＇lm－ peradore Barbaroffa． 1175.4 －
ottengono vn＇Eletto，\＆\＆c．1： 75.9.
ottengono facoltà d＇eleggere il proprio Vefcouo． 11 76．is
ottengono l＇efenzione del Dazio del－ I＇I＇nbotatura ．1479．2．3．
ottengono priuilegio di fare con pià am－ pij Capitolila Fiera． 1525.2 2．3．
ottengono il Capitanato di effa Fiera dal Rè di Spagna． 1627.1 ．$z$.
Ranno con vigilanza per il timore de＇ne－ mici．1648．4．5．1657．18．
fanno fabricare alcune Torri，\＆ec．11 78. ．$^{\text {．}}$ fanno preghiere $亠$ Dio per la grauidanza della Reina di Spagna． 1649.37. fanno l＇efeguic per la morte delpapa． 118 I .2.
della Ducheffa di Milano． 2498 ． T ： dell＇Imperadrice．is 39．3．
della Reina di Spagna，16［11．6． 1644. 70.74.
del Rè di Spagna．1621， 3.
del figliuolo del Re diSpagna．1647．3．
Fanno allegrezze per il matrimonio di Giouan Galeazzo Vifconti，1360， 2. 1380.4.
del Duca di Milano．1428．2．1489．r：
1s34． F ．
del Rè di Spagna con lafiglia del Rè di Portogallo． 1543 ．2．
del Rề di Spagra conla forella del Rè di Francia． 1615.17.
per la vittoria del Duca di Milano con－ tro i Francefi． 1391.7.
del Duca di Milano contro i Genouefi ． 1417．17．
contro il Rè d＇Arragona． 143 5 .3.
del Rè di Napolicontro il Turco．i481．1． dell．Lega convoil Turco． $\mathbf{1 5 7 1 . 8 .}$
del Rè di Spagna contro i Porroghefi ． 1582． 6.
per la nafcita del fig！iunlo del Duca di Milanovi491，I． $14: 5$ ．it．
de！figliuolo del Ré．uSpagna．1571．13． 1605．4．5．1629．：8．：658．2．6．
del！figliuola del Rè di Sparaza，1世35． 1 ． per la verura del Cardinale Vefcouo lo－ ro． 159 t .6.
del Ga iernatore dello Stato di Mitano． 16046.1612 .6.
della Ducheffa di Ravierz ． 1652.9 ．
per la pice crà il Duca di Milano，ed alti Prentipi．1428．1．
urà il Prea，e＇l Rè diSpagna，1557．9． tràill Re di Spagia，equello diErancia． 1559 1． 1659.18.
per lacquillo di Genoua，ed＇altre Cirtà fatto dal Duca di Milano．1421， 1 ．
per lacquilo di Vercelli fatto da＇Spa－ gnuoli．1638．10．
per l＇xequilto di Nordlinghen fattodal Fì̀ di $\forall$ righeria，e dal Cardinale Iofante． 1634．4．
per la ricuperazione di Parma fatta dal Duca di Milano．14：0． 2.
dibredz fatte da＇Snatriucti． 1625.15. di Breme fatra $c:$ g：ithe fff． 1638.4 ． per il foccorfo hatil ，mentr＇crano affe－ diati da＇nemici．1643 29.
per la patrenza ．e gi＇ilteffi nemici dal Territorio loro．16．43．43．
per la reftituzione del Ducato＇di Milano fatta al Duca dieffo．1529．7．
per la Lega trà il Rè di Francia，ell Duca diMilano．i1476．1．
per la promozione di Lodonico Sfirza al Ducaro di Milano． 1495 ． 1.
per alcuni loro patrioti aicefíà risnità ．
1505．1．161t．7 1612．7．1627．11， 12. 1653.5 .1659 .17.
per la liberazione dello Stato di Milano da ogni forpetto di pelte， 1 573．1．1633．1． per l＇achettata foleuzzione de＂popolari diNapoli．1648．13．
per l＇elezione del Rè de＇Romani ． 1636 ：$^{\circ}$ 18．1653．12．
per l＇elezione dell＇Imperadore， 1658.12 ． per il loccorfo dato da＇Spagnuoli $i$ Leri－ 3a．1647．2．
fono fuor di nodo aggrauati di alloggia－ mentidifoldati， 1452.2 .1500 .5 .1507. 2．1512．5．1526．5．1528．10．1553．1．1567 S．1568．1．1594．2．1614．2．1651．23． danno alloggiamento à tutto l＇éercito del Rè di Spagna，\＆ec．1617． 20.23. fonoridorti à miferia grande per li foc－ corfi，che danno alla foldatefca．i 626.10 il Contado loro à dannificato dal paffag－ giodella ioldateica per quello ． $149_{9} 2$ ． 1420． 1.
c̀ laccheggiato，e rouinato da＇Ǵenouefi．
3447．5．
da＇Fiancefi，1447．7．1502．2．1542．1． 1625．9．10．11．1636．7．1647．49．50． 1655．7．1657．20．54．
dalléercito Impertale． 1553.1 ．
dalleferciro del Rè di Spagra． 1555.5.
dalla Caualleria del Rè di Spagna． 1642. 9．1644．42．51．
vien pofo ingran touina．1321．5．1 322．2． ètrauagliato dalle fcorrerie de＇nemici． 1644．53．60．1645．19．20．22．1647．49． 50．1651．9．1653．18 1695.18.
per Paunicinamento défuctt，fí ritirano gli abitantifuai dentro delia Citrà． 1644. 43．1646．23．35．1650．23．1651．8．
li medefimi per liftelfa cania introduco－ no nalla Citsà iviueri，e mobili lorn，se． 1646．17．22．1647．27．30．1648．2．14．30． 1649．15．31．1653 11．1654．14．18．21． 1655．7．17．
fono aggrauati di Araordinarij carichi． 1360．1．1391．10．1392．3．1393．1．1397． 19．1422．1．1423．1．1424．1．1425．T． 1509．1．1529．7．1594．2．1600．47．1614． 3． 1626 I．
per cagione delle Araordinarie grauezze commettono vn＇ecceffo． 1392 ．3v
vengono perciò caftigati． 1392.4.
jemiferie loro fono frettacolo dévicini Gibellini． 1403.6.
fono condannatida Francefor Sforza，\＆．C． 143 I .2.
fono tirameggiati dảFrancefi． 1501.2. $1502 . \mathrm{I}$ ．
col mezzo d＇va prefente vengona liberz－ ti dallalloggiamento de＇foldati． 1 y 39．1． il Terrizorio loro è̀ in parte abbrucciato da＇Francefi． 1654.121 ． 1657.22 .40 ． danno all＇arme per folpetto déneinici； \＆c．1642．23．1643．35，1644．23．1647． 32．1648．16．39．1655．11．
fi collegano conglı Altigiani．1169．3． 1197．3．
co＇i Ganouefi．ix8r．I．1192．2．
coi Marchefi del Bofco． 1180.5 ． co＇i Terrieridi Caprista ．1183．3．
di Cafine． 1237.1 ．
di $\mathrm{FrC}^{-}$
di Frefonara. 1879.2.
di Mirabello. 115403.
di Malo. 1190 , 2.
di Riualta nella Valle di Bormida: sigi. 4.
di Elma. 1198,5
di Pacigliano. inge. 9
di Lunerio . 1898.9.
congli Altigiani, e Vercellef vnitamente. 1198.6.

Co'i Marchefidi Carretto, Ceuz, e Pon-
zone . 1203.2. 3.
co'i Tortoneli. 1203.5 .
con gli Albefi. 1203.7.
co'i Vercellefi. 1217.2.3.
con alcuni popoli contro l'rmperadore. 1231.1.
con alcune Terre del Pienonte.1236.2. co'i Paueff. 1262. 1 .
con Matteo Vitconti. 1316.1 .3.
co'i Milaneli. 1447.4.
ficollegano, e fanno pace con gli Acquef, e Pauefi. 1207. z.
rinouano la Lega con gli Acquefi. 1224. 2.1234.1.
lono frà di le in grandiffime difcordie. 1190.6.1302.2.1308.t.1309.1.1313.r. 1383.1.1444.1.1445 1.145R.3.1484.8. 1465.1.2.1512.71538.4.1579.3.
fono inuitatialla ricuperazione di Gervfalemine. is 89.1 .
fono prontifirmi ad acceetare la Conciata perlaludectaimorefa. 1216.2.1455.1. fonofeggetti : 1 Marchele di Manferaso. 1593.4.1 278.3.1 289.3.1448.1.
riculano digiurarli la fedelta, e limuounno guerra. 1rg3.6.
fi leuano dal dominio del Marchefe di Monferato. 1290.2.
rouinano la Città di Cafale in Monferato. 1175.11.1993.3.5215ri.
faccheggiano, e rouinano il Monferato. 1198.12.1212.2.1233.1.
dannoilguafo alla Lomellina. I2 12.2. fanoo apparecchi di guerra contro il Marchece di Monferato .izi4.I.
occuparo via parte del Monferate. 1215.1.
pigliano alli Cafalafchi l'Angiolo, ed il Gälio, e trè Corpi Santi, \&ec. iui.
fono coltretri à reftituire li fudeui Corpi Santi. 1404.10.
anflifoono il Caftello diCafiagnuole, ed il Contado di Loreto . II98.8.
me:tono in rotta l'efercito del Marchefe di Monferato, e de gli Altigiani, 1229. I. \$anneggiano i confini del Monferato. 1255. 1.

Gi danno trà di fe, ed il Marchefe dimonferato vicendeuole Itrage, 1258 . 1 .
fapmo tregua col fude to Marchefe. 1259. 1.
guerreggiano col Marche fefudetto, ele fanno prigione. 1290.1 .
occupano Viarifo, e San Saluadore a due Terie del Monferato 1 2 290.6.
occupano di nuouo Viarilo, elo rouinano. 1316.3.
áfiediano Nizza della paglia, epoi l'abhandonano. $1296, x$.
davineggians, git Acquef, efono dannegrgrati da pille eli. ${ }^{1204.4 .}$
iegue fràloro, elifuderti vn fatto d'are me. r205.3.
fono comandatià non moleflare gli Acquefi. 1220.3.
*ombattende cicesono via rotia da'Cre:
moncti. 1213.1. i2 96.1 .
danno vna rotta alli fudetti , 12 r 4. 2. rouinano il Terrisorio de glitlefi. is 17. I.1218.18.
fannoil medefimo col Territorio Parmigiano, e Pauefe. $1=16.3$.
tentano, mà indarno di occupare Borgo San Domnino. i218.18.
tanno apparecehi di guerra con:roi Parmigiani, e Cremonefi. 1218.19.
feno icommunicati à cagione delle fudette guerre, e poi fanno pacecois fude:ti. . iui.
fono affoluti della fudetta lcommunica 1218.21.22.
danno vna rotta à gli Aligiani. 1225.19. fcaramucciano con gliftelif, e nè fanno molti prigioni. 1225.21 .
damovna grandificma rotta, 0 Atrage à
Franceff. 1391.4.
donane alli frati di Szo Mactino vpa fra-
da. $1300: 8$.
comprano il Caftellodi Ponzapo. $x$ :07.r
Cuniolo, e Torcello.\{217.7.
alcune Terro. 1207.7.
\& Serravalle, 4268. 1.
vendono Montecaftello per riedificare il Duomoloro. 12 gi.1. 1297.2 .
vendone Geateno, e la Rocchetta:
A 1314.2.

- 2ffalifono ha Term diCapriak.riz24.14. faccheggiano la Terra di Talfarolo. 1224.12.
damo a Genouef vna fangujpofa rotta; 1325.8.
faccheggiano, emettono in rouina vna parte dello Stato de'ludetti. 1229.1.
aiutano glifieff di gente. 1182.3 . 1189 9.6.
li Milanefi contro il Monferato. 123 I , 5 .
li medefmi à pigliare alcunilElefanti al-


## IImperadoit, 2ec. 1236.19.

glifteffi à fauore d'alcuni popoli. 1237.2 .
li Piacentini contro iBurghigiani di San
Domino. $1 \times 98.12$.
li Terrioridi Acquefana, per fare vin giu. Ato rifentimento, \&ec. 123 s . I.
Ii Torinefi contro il Marchefe di Monferato. 1243. $\mathrm{F}_{0}$
Ij Tortonefi contro i Milanefi,ed alcri popoli. 1297.1.1284.1.
alcuni popoli per andare conero i Cremonefi. 1282 . x .
liTortiani contro gli Altigiani . 1290.1 .
il Tertieri del bofoo contro i Francefi. 1447.6.
danno vna rotta à Pauefi, eli fanno prigioni, 1279.4.
guerregiano coifudetti, e li piglianole carene, che attrauerfauano il Ponte fopra il Tefino. 1482.2.
metrone fortofopral'altigiano , 1274. r. vengono ì battaglia con li Altigiani. 1275. 1.

Gfanno, e loro, elifudectivicendeuoli fcorrerie, \& rapine. 127 s .2.
suerreggiano contro i Terrieri del Ca-
Eellazzo. 1409.4.
fzano compromeffo delle differenze,chhanno con gli Acquef. 1299.3.
co'i Genoveff . 1230.2.
Con alcuni popoli, 1227.14 :
co'i T Tittonefl. 1370.2.
gliè proibito il commerzio con alcuni popoli., 12z $2 . \mathrm{i}^{2}$.
fanno viagran itrage de'Terrieri di Caf-

## fine . 1231.1.

fono faccheggiati, rouinati dalltimpera-

dali'cercito Papale. 1523. r. 2 .
rono interdetti, perche vbidificono at Pimperadore formmunicaso. 1212.2. fenc affoluti dell'Interdetto. 1218.21.
fono fcommunicati, 1226.3.
giurano la fedeltè ali Papa. 1219. 1: 1323.1 .
al Marchele Pallawicini. 1260.1.
a Mitreo Vifconti . 13 16.2.
fono riceunti fotto la protezione della Chiefa. 1219.2 .
abbandonano limperadore, ed aderifcono al Papa. 1243.2 .
non mandano Ambafciadori ad affitere alla cosonjzione dell'Imperadore Enri? go. 1311. I.
iono condanati dall' Imperadore, \&c.' 1313.2.
tono feliciffini lotto il dominio 'della Chiefa, 1333. r.
il Territatio lorofenre i danni della guerra del Monferato. I $264 . \mathrm{I}$.
il Territorio loro è ditinto da quello de'vicini. 1338.1.
fente i danni della guerra contro Sauona,
\&ec. 1366.1 .
fif fotrometrono al Rè di Sicilia . 1268.3. 1310.1.
à Matteo Vifconti. 1315.1 ,
à Lu hino Viconti . 1347.1 1.1348. 1.30 al Duca di Milano : 1375. 1. 1402 . 2 1412.2.
à Fazino Cone. 1404. 12.
à Milanefi. 1447.8.
alli Duchi Sforza. 1450.3 . 151 3.9.1 $122 \mathcal{L}^{\circ}$
2.1524.1.
à Francefi. $1499.4 .1500 .3 .1515 .8 .1523^{\circ}$ 5.1527 .9.
filcuano dall'vbidienza del Rè di Sicilia: 127 I .1.
del Duca di Milano. 1380.2.
fanno liage di Francefi, e liberaso ik Pa: tria dalle maniloro, I 522 . I.
rimunerano il buon gouerno d'va loro Gouernatore. 1479.5.
d'vn Podefà loro, 1563.1 r.
ferrano le porte della Cirta, per mon lafciarui entrare il Marchele di Pefcara, \& 2 c. 1413.1t.
vanno in grandiffimo numeroad acquiftare il Giubileo in Roma. 1350 . r.
à vedere l'Im magine di Chrilto in Geno--2.1384. I.
come bugia euidentifima fí ributca illacrilegio à loro astribuito conero il proprio Vercouo. 1405.4.
vfano diligenze grandi, per tenere lontano dalla Cictà loro la pefte. 1500.5. 1579.2.
onoranol'entrara del Rè di Spagna nella Citrà loro. 1548.2.
'de'figliuoli dell'imperadore. 1563.7.
dell'Imperadrice, 1 585.4.5.6
della Reina di Spagna. 1 s 99. x. fino al num.9.1649.22. fino alnum. 28.
della Ducheffa diBauiera, \&ec. 1652.9. vengono frà dife żromori، 1579.3.
fono trallagliati dal Deiegato per ilgra*
. D0, 8cc. 1 190.8. 1594.8.
adempificno il voto di fabricare vna Chiela a San Rocco. 163x. 7.
concorrono alla fabrica delle Capelle for pra il Monte di Crea in Monferato. 1580.8.
concorrono nel dono fatto dallo Stato di Milano al Rè di Spagna . 1543. $z$. 5883.5.
fanno
fanno unaccordo co'i Francefi padioni della Terra di Valenza, per fare il raccolco del grano, \&c. 15s8.2. 1648.3. 1659. 1.
il felice flato loro è inuidiato . 1 203.6. fidimoftrano rifentiti conero vin loro Go-
uernatore, 82c. 1 S46.3. i 5472.
Aleffandro Aleffandria. 1290. 10.
Aleffendro Amanio Podeltà di Aleffandria. 1 192 Cl .
Aleffandro Bratta . 1593. 1. 15.
Aleffendro Cadamofti Podeftà di Aleffandria. 1584.3.4.
Aletfandro Caffola . 1659.3.
Aleflandro Farneie vien fatro Papa colnome di Paolo Terzo. 1534.4. paffa per Aleffandria, \&ec. 1538.4
s'abbocca con l'Imperadore in Lucca'. 1541.3.
fà dinunziare il Concilio. r $\$ 44.6$.
fa cominciare il fudetra Concilio 1545.3.
muore 1549.3.
Aleffandro Farnefe Duca di Parma; \&ec. 1577.8.1585. 1. 3. 1586.2.

Aleffandro Farra. 1573.8.
Alefandro Firoffini Capitano Generale delfefercito del Duca di Ferrara . 1 1497. 5. 1110.4.1513.13.

Alefandro Firofiat. 1 179.8.
Aleflandro Grattarola. 162 9. 11 .
A leffandro Guaico Vefcouo di aleffandria. 1509.6.1517.3.

Ale'Tandro Lamborizzi. 1499. 7.
Alefindro Lodouifíarcueicnuo di Bolog"a eletto ad aggiultnee le differenze urà il Rè di Spagua, e'l Duca di Sauoia. 1616.6.
è fatto Cardinale , \&e viene per ildetro aEgiuftamento in Aleffandria. 1617. 18. col (uo mezzo ff fà ia pace trà it Rè, \& Duca fuderti, e poi parte d'Aleffandria. 1617.25.
è fatto Papa col nome di Gregorio XV. 1621.2.
reno a il Vefrouo d: Aleffandria dalla
Nunziatura, e lo reltituifce alla fua refidenza. 1622.2 .
rifpon de colamoteu liffins B cuealla let:era degli Aleffansrini. 1622.3.
muore. 1623.1
Aleflandro Milaboy'a Guernatore di AlefCandria. 1500 3.150; 1.
Aleffandro de' Medici cirdinale Legato oaffa per Aleffand:ialis:6. 3.
è fatto Papa e rhiamauiune XI. 160 个.s muore' .1609.5.
Aleffaidto Spando:ari. 1527.4.
Aiefimbro Tivti. 1642.46.
AlGundro Terzo Papa. nel principio, lett. C. dal fun nome Aleffandria è cofi chiamare. 1168.6.
concede al Clern di Aieffandria di poter'eleggere il luo Velcuan. ri76. 1.2. fi trasferifce à Vinezia per pacificarficon 17 mperadore Barbatoffa. 1177. I. celebra in Roma il Concilio generale. 11776.
conferma la Canonicu per la Catedrale di Aleffandria. 1178.2.3. concede priuilegto à Santa Maria del Fo- $^{\text {and }}$ ro di Aleffandrie. 1 ISo.1.2. di ordine fuo fi valcono le due Chiefe, Aleffandrina, ed Acquefe. 1180.3.4. mume. is 8 iz.
Aleffandro Quarto Papa . 125422.1255 .3.
1257,1,1261.2.

Aleffandro Quinto Papa, 1395. 1. x409. 1. 1410 . 1.
Alefiandro Sefto Papa. 1492.6. 1503.5.
Alelfandro Settimo Papz.Vedi Fabio Chigi
Alsfio Imperzdore vien fatto prigione. 1209.2.

Alfonfo Alcaria . 1657. 28.38.
Alfonio Caraffa Cardinale, \&8. 1561. 1.
Alfonfo Dumalo Marchefe del Valto, che fil Gouernatore dello Stato di Mil ano. 1532
1.1535.1.1536.5.1538.1.1539.1.1542.
2.3.1544.1.2.4.

Alfonfo d'Elte Ducz di Ferrara.\&c. I $\boldsymbol{g}_{10.2}$.
Alfonfo d'Elte Prencipie,\&ic. paffa per Aleffandria 1608.2.
Alfonfo Gallarati Podeftà di Aleflandria. 1580.1.x581.1.1599.x.

Alfonfo Lenaggi. 1591.6 .159 9.5.
Alfonfo Lopez Podefà de Aleffandria: 1560.1.1563.1.

Alfonfo Perez de Viuero Cobre di Fuenfaldagna Gouernatore dello Stato di Milano. 1652. 16.1696. 10.11.12.13.17.18. 23.1657.5.8.19.14:16.17.18;20.31.33. 34.35.38.39.43.46.5 3.53.54.56.

Alfonio Pimentelli, \&c. 1615.5 .10 .1617. 6. 11.

Alfonio Quello . 1646. 32.
Alfonfo Marchefe del Finale: 15s3. 6. 1602. I .

Alfonfo Rè d'Arragona protegge il Scifma. tico Papa fatto prigione, per fdegno d'effer flato privato di Nipoli. 1423.4. rimane prigione del Duca di Milana. 1435.3.

Algigin Pironano Arciuefcouo di Milano 1179.1.1180.3.

Alì B:cià Generale, dell'Armata turchefca vccifo da'notri. is71. 7.
Aliperto Pallauicin. 1265.8 . -
Aliprando Faua Podetta di Aleffandria 1193. 1.

Alloggiamento de'foldati nelle cafe erme, quando iltituire in Aleffandria. 1556.1
Almerigo da Caftl: Vallo Podefta di Alel fandria 1260.1 .
Almerigo d'Elte Ptencipe, \&c.1657.15.24. Aluaro Baflano Mucheie di Santa Croce; Gullernatore delins:ato di Milano. 1614 9 1625.43.1630.18.27.28. 1631.2. 1635.40.

Aluaro de Quignones. 1635.13.62.
Amadeo primo Duca di Sinuoia. 1440. 2 1447.1 .

Ameadco di Satoia paffa per Aleffandria. 1604.2.

Amadeo Duca di Sauoia. 1613.2.
Ambrogiano rito in qual Chicia di Borgoglioviats. Trate I.
Ambrogi: Spinola Marchefe \&c.che fù Gouernatore dello Stato di Milano. 1603 .a. 1624.3.1625.13.1629.14.17.1630.4.1. 10.:1. 14.20.27.

Amizzone Boltrafio Podeftà di Aleffandriz. 1205.1.

Ancona di San Pietronel Duomo di Aleffandria', pittura di gran bellezza, \&c. 1581.5.

Andrea Biraghi. 1452.2 .
Andrea Biraghi Gouernatore di Aleffandria. 1517.8.2.
Andrea Cane Podeit̀ di Aleffondria. 1525.1 Andrea Doria, \&ec. 1524.1 .1528 .2 . 3.12.
 1561:4.
Andiea Ghilini Car: inile. 1342.3 .1343 .4 .
Andrea Ghilini. 1480.9.

Andrea Lampugnani. 1476.4.5.
Andrea Mantelli. 1609.2.1615. 8.
Andrea Petrenari. 1487 I .
Andrea dal Prizzo. 1648.26.
Andrea Scribani.is61.2.
Andrea Scribani.1572.1.
è fatto Vefcours di Nebbio. rsgi. 4.
muore. 1596.8.
Andrea Totti. 146 I.I.
Andrea Trotti. 1517.2 .
Andrea Filiberto Trotti Sandrio . 1503.3.
Andreino Trotti onora la venuta della Principeffa Valentina Vifconti in Aleflandria. 1388. I .
fatto Capo della giouentil Aleflandrina, fi fà valere contro i Francefi. 1391.4.5. compra dal Papa San Lionardo, e Campagna, due Villaggi dell'Aleffandrino . 1392.7.
ottiene priuilegiodi ridurre in Fortezze ifudettiLunghi. 1393.2 .
ottiene vn'Elenzione per tuttilifuoi beni. 1393.4.
affitte in nome della Patria alli funerali del Duca di Milano. 1402. 2.
ottiene la confermazione della fudetta Eienzione. 1414.4.
Andreolo Pellati. 12912.
Andeenfio Villauecchia. 1544.5 .
Anfoffi vendono Frefonara alli Trotri . 1557.3.

Angela Squarz fichi benemerita della Patria. 1627.17.
Angelo Lauelli. 1447.7.
Angelo Nardi. 1656.8 .9.
Angilberto Guatco. 1282.5.
Anna d'Aultria guarta mog'ie del Rè di Spagna Filippo Secólo. 1 170.2 .1 171.13.
Anna d'Auftria Reina di Franzia.1615.17.
Anna Bozzoli. 1548.1 .
AnnaSforia. x 776.6.
Annibale Gualco. 1525 I.
Annibale Guaico . 1657.21 .32 .
Annibale Merlani. 1558.2 1559.3.
Annibale Moccagatta $.1593 .16 \times 1598.5$.
Annibale dell'A tella Podeft̀ dı Aleffandria. 1630.26.1631.t.

Annodel 161 s . calamitofo per le infermith in Alefliandria. 1615.16.
Annone,Terra, efua defrizione . 16 is.g. c̀ occupato da Razino Cane. 1404.8. da'Francefi. 1447.7. 1499 2. 1657.16. viene fortificato. 1499.1.
è ricuperato per il Duca di Milano. 1112.4.

- tenuro dal Capitano Lrigi Bratra in nome del Rè di Franzia. xiz6. 9.
vien $p$ efo dal Duca di Suluoia . 1617.22. 1635.43.
dreftituito dal fudettoal Rè di Spagria. 1618.5.
è ticuperato da'Spagnuoli. 1636. if. corre pericolo d'effer forprefo da'i.emici. 1641.7.
ilfuo Prefidio rompe vna Truppa diCaualleria Francele . 1642.26.
è demolito il fuo Caltello da'Spagruoli . 1644.8.
ifuoi Terrieri fuggono, per non contribuire ${ }^{\mathbf{1}}$ Francef. 1644.18 .
nella fua Chiefa fono da'luderti depredate le robbe, 2 loftanze loro. 16442 I . ini falto l'éercito nemico. 1651.7. 1653.11.13.15.

Anclfi. 1225.17 .1228 .16 1417,6.1512.7. Anfelmo Eerruts Podetà di Aleiliondria. 1289.1.

Anieline

AnteImo Conzano ottiene per Ia Patriala
Pace dallimperadore.is84.1.
Anleino Guarachi Capitano generale . 1196.4.

Anfelmo Lanzauccelia. 1520.3.
Andelino Melazzo, 1421,2 .
Anlelmo Vifcouo d'Alti. I 68.8.
Anteo Bercaris. 1521.2.1522.1.
Antiuerio Ghilini. 1573.13.
Antonello Barbauara Podeftà di Aleffan. dria. 1428.1.
Antonino Pio Bonelli . Tratt. 24.
Antonino Piolmperadore. 1537.4.
Antonino dal Pozzo. 1440.4.
Antoninodal Pozzo. fui .
Antonio Arnuzzi.1598.10.1617.27.
Antonio Banliani. 1657.32 .
Antonio Balbi vecchio di cento,e pid anni. Tratt. 10.
Antonio Balli. 1625.4 .6 .1636 .9 .
Antonio Barberini Cardinale Legato vicne in Alcflandria, \&ic.1630.5.
Antonio Cantauena Podefla di Aleflan. dria.1552.1.1553.1.
Antonio Colli. 1457.1.
Antonio Cidueli Gouernatore di Aleffan. dria \&e 1484. 1.
Antonio Ferrari. 1461.f.
Antonio Firoffini. 1414.2.
Aitorio Firotini. 1496.4.1513-1.5.1514.3. 15s6.s.
Antonio Firoffini. 1517.6.
Antnnio Gallia. $162 \cdot$ 2. 1627. 12. 1630. 1. 1632.1.1623.3.16:9.613.

Antonio Galluzz: Do.'eftà di Aleffandria. 129:.1.
Antonio Ghilini. 1499 3.1500.7.1 505.1 .3 .4
Antonin Ghiringhelli. is is 9.
Antonio Gualco. 1544.1.1546.2.1547.2.
Antonin Guidobont Garofolo Podeftà di Aleffandria. 1648 . 1.
Antonio Guindazzi 1656.4 .
Antonio Gulman Gouernatore dello Stato di Milano. 1573.6 1574.1.4. 1580.1.
Antonin Guttuerez Oblanca Podefta di Aleffandria. $1602: 1604.7$. 1605.1 .
Antonio Inuiriati. 1397. 15.
Antonio Inuiziati Capitano di giuflizia di Bolnfia. isc6.2.
port: la fpada, e'l capello benedettidal prapu aí Rè di Scozia.1907.3. è fatto Cauagliere, \& Commendatore di San Giacomo della Spida. 1508.2. ortiene la cittadinanza di Milano.1515.2 muore.1532.2.
Antonio Lanzauecchia. 15: 7.1.
Antonio da Leua, che fil Gouernatore dello Srato di Milann. 1523.9. 1524.2.1525. 5.1527.5.1529.2.15356.

Antonio da $L$ ua Prencipe d'Afcoli, \&xc. 1s 10.7. 1613-3.4.6.9. 1614.2.1615.10.
Antonio Mainerí Podeftà di Aleffandsia. 1292. 1.

Antonio Mala反pina, 1643.7
Antonio Mezquida Podefts di Aleffaṛdria. 163 i .1 .
Antonio Milanefe. 1 r66.5.
Antonio Mogoglione Gouernatore di Alelfandria. 1618.5.
Antonio Muxio Inquifitore di Aleffandria, e d'Acqui. 1421.3.
Ant onio Noceti Podeftà di Aleffandria. 1644.1.1645.7. 1646.1.

Antonio Oleuani Gouernatore di Aleffandria,8c.1418 1.
Antonio d'Oluera Gouérnatore di AIefSandria. 1593.11.14.1596.4.5.1599.14.
Antonio Perbono. 1481.2.
Antonin Porri. 1388.1. 1389.1.
Anto io dal Pozzo. 1395.4 .1397 .9 .1447 .4.
Antonio dal Pozzo Arciuefcouo di Barri. 1563.3.4.

Antonio Scribani . 1558.1 i1559.8.

Antonio Sottelli, che fu Gouernatore d Alcfiandria, \&c:1636.3.1639.6.11.1642. 5.41 .1643.40.43.1644.12.13.14.38.1645. $2.27 \cdot 30.34 \cdot 55.1646 .13 .15 .18 .22 .38 .1647$ $2.5 \cdot 32.34 \cdot 44 \cdot 45 \cdot 1648 \cdot 3.5 \cdot 6.7 .13 \cdot 30.38$. 1649.7.8.14.

Antonio Trotti. 1266. 1.
Antonin Trotti. 1397. 1.
Ant nio TrottiCapitano di Giuftizia di Bologna. 1471.4.
è annouerato nclla fitpe Bentiuogli : 1478.8.
otiene due feudi dal Duca di Milano. 1479.6.
riceue in cafa fuail Generale dalla Lega Italiana. 1481.6.
Aficura la lua perfona, mentre la Patria c̀ tutta in arme. 1ats. 2.
riceue in cala fua il Duca di Ferrara. 1485.4.
s'apparecchia di dare alloggio in cafa lua al Rè di Francia. 1494.5 .
ottiene il titolo di Conte \&c. 1499. 7. 1557.3.
ottiene dal fudetto Rè la confirmaziene
dell'efenzione, 2ec. 1502.4.
Antonio Troti. 1ss7.3.158e.5.
Antonio Trotti. 1653.6. 1657.13:
Antonio Francefco Caltellani. 1649. 18. 1659.5.

Antonio Francelco Milanefe. 1624.1.164S. 28.

Antonio Mária Gamaleri, 1s79. sc.
Antonio Maria Pellati. 1967. 7.
Antonio Maria Sappa. 1966.4.1597.6.
Antonio Maria Sappa. 1633.2.1636.2.1639:
4.1643. 40.

Antonio Miria Spelea. 1599 I.
Antonio Sancio d'Auila Marchele diVela da, Gouernatore dello Stato di Milano 1643.44.49 1644.11.14.16.43.46. 47. $50^{\circ}$ 62.64.66.1645.3.9.13.16.17.25.31.32.35 34.37.1646.2.4.6.7.

Anziani come fi eleggeffero in Aleffandria 1228.4.5.7.1559.17.

Aperterio Arcrdiacono del Duomo d Aleffandria. 1287.2.
Aque.fana donata a gli A leffandriti.i203.1 viene delolata da'fuoi Ternieri.1235.1.
Arbori piantati nel Territorio Alcflandrino. \&c. 1466.6.
Arcelli laccheggiano, e rouinanol'Alefdino. 1417,19.
Arcidiacono della Catedrale di Aleffandria gnoerna la Chi fa di effa Città. i405.2.
Archi trionfaliesettiper lo venuta in Aleffandria dell'Imperadrice. 1581.5 .
dello Reina di Spagna. 1599.2 fino al 9.
Archil o Inuiziati. 1557.9.1558.4.1559.3. 1562.3.1563.2.1564.4 1566.1.1567.3.

Arcipretato dcl Duomo diAleffandisa cöceffo alla fanceplia Arnuzzi.isit.s.
Arcipretato di San Pietro di Borgoglio. 1527.6.

Ardingo Trotti Vefcoulo di Fiorézz. 1231. 2.1233.2.12483.

Ardizenni - 1168.1.1225 6.1228.9.
Ardoino Cardinal e Velcouo d'Acqui trafmutala fedia Velcouile in Alcfaidria. 1180.3.

Ariadeno Barbaroffa occupa Tunigi, e poi nè vienfacciato $1535 . \mathrm{i}$.
Armanno del Pleflis Cardinale di Richelieu.1630.3.1631.8.
Arnuezi. 1225.13.1228.7.1417.13.1517.5. 1619.4.

Arona ributta con valore i nemici.1644.40
Arpino Colli. 1404.15 1438.1.
Arquate, \& luo Caftello demolito. 1227.14. Afcanio Gonzaga crudele verfoi Terrieri $d_{1}$ San Saluadore. 1527.1.12.
Afcano Lonati Gouernatore di Aleffandria. 1 535.6.

Afcanio Sforza Cardinale. $1500.2 \cdot 1104.3^{\circ}$
A canio Tror:i Sandio.1579.11.1603.30 1609.3. 1614.11.

Alti gluia la fedelià al Duca dif Milano 1380.2.
vicne affediato da'Francefi. 15s7.7.
ì rettuturo dal Rè dı Spag.aal Duca di Sünota. 1579.6.
viene fur ficato dalfud Duca. $1614.40^{\circ}$
è affediato dall' efercito Spagnuolo. 1615.10. 1625,33.
e cccupato и fieme col Caftello, $\in$ Cittas della, \&c. 1639.8.
giura la fedeltà al Prefidio Spagnuolo: $16+2.78$.
e preio da'Francefi. 1643.21.
illuo Caltello vien prefo da'medefimi: 1643.23.

Ia lua Cittadella è Emilmente occupaza daglifteff. 1643.24.
la laeffa Cittadella è forprefa da* Spa: gnuoli. 1644.43.
viene ricupe ata la fudetta Cittadella dal Prencipe Tomalo di Sauoia . 1644.55. ilburgo dell'ifteffa Città è prefo,faccheggiato,e poi abbandunato da'nofti. 1650. 26.27.

Altigiani condotti prigioniin Aleflandria: 1225.2.
muoiono nelle carceri. I 226.5 .
mettono fotrofopra l'Aleffandrino con larmi.1271.t.x273.1 1275.1.
occupatto vaa parte del Monferato : 1290.5.

Altrolconopredicead altri, ed a fe felfola mo'te, \& nè Ceguel'efferto. 1476.4.
Altufo Velcouo d'ABi. 1 I90.2.
Arto Veícouo di Vercelli dona due Valli alla Chiefa Metropolitana di Milano. Tratt.19.
Audino Trotti. 12 50.3.
Audiro Maria Trotti Sandrio: 1599.22 : 1607.3.1609.3.1614.11.1615.3.1627. 21.1644 .77.

Auiglana in Piemonte occupata da'Eranccfi.1630.27.
Auione ne compiato perla Chiefa Romana. 1349.3.

Aurclio Mantelli, 536.10.
AurioreGambarini. 1367.4 .
Azzo Vifcontiè fatto prigione, \& poifenè fugge. 1327.1 .
vien fatso Vicario Imperiale di Milano. 1329.1.
mume. 1339.2.
Azzolino da Romanoinfa IImperadore à venire in It.lla, per diftruggere le Cita collcgate. 1237.2.
è pubicaia conrro di lui la Crociata: 1257.2.
muole infelicemente. 1259.2 .

## B

BAdone d'Incifaimpiccato. 15 14.2. Bugliani. 12255.1228 .20 .1280 .4 . B. g!ano il vecchio. 1280.4 . Bagliann ilgiouine. 1280.4 . Baldaffire Calcamu gi. 1645.26. Baldaflirn Cofcia. Vedi Giouanni XXII. Baldeffro Gualco. 16578.
Baldaflao la niziati. 1367.3.
Baldaflaro Melazzo. 1389.3.
Bo!datiaro Molina, 1559.2.
Baliaffaro Trotti. 1408.3.
Baldaffaro Trotti, 1468.4.
Baldafliro Trorti. 1580.5.
Buldato Codina che fu Gouernatore di
Alef-

Aleflandria. 1642.3 1. 1649.32 .1650 .18 Baldouino Re di Geiulalemme. 1280.4 .
Baloardo della Citradella di Aleflandriza quando fabricato. 1550.2.
Baratta. 1225 .3.1280.5.
Birbara Doria. 153 1.7.
Bainabiti ottengono di fondar wn Collegio in Aleffandria. 1659.14.
Barnabò Malafpina Marchefe di Godiafco renta,ma indarno di pigliare Aleffandria. 1553.10.
è íquarsato viuo. 15 I4.I.
Bırnabò Bırbò \&cc.1611.3.1617.16.
Barnabò Calcamuggi. 1580.1 .
Barnabò Confalonieri Podeita di'Aleffan: dria. 1298.1.
Barnabò Maineri Podeßtà di Aleffandria: 1612.1.

Barnalò̀Mantelli. y 388.9.
Barnabòdal Pozzo. I\$91.1.
Barn:bò Vifconti 1354.2.3. guertegg' 1 concro Savona in fauore de. Genau:". 1366.1.1367.3.
guertegg ia contio li fuderii. 1380.1 .
Bartolomer d'Aleflandia huomo di Santa vira. 1608.5 .
Battsiumco A: eff. 1653.29.
Ba tolume Bizuhi. t s79.6.
Bartolome: ie Conti Albanefi Podeft di Aletfindria. 1538.1 1539.1.
Bair lomer Cadamoiti Podetia di Aleffandis. 1523. 1.
Barblomeo Colleoni Capitano Generale de'Milanefi viened foccorrere i Bolchefi Terrieri dell'Aleffandrino, \&ec. 1447.7. piglia in nome de'Milanefi il polfelfo di Aleffandria - 1447. 8.
viene à ricuperare una parte dell'Aleffandrino occupato dal Marchefe di Monferato. 1453.1 .
Barrolomeo Gillina. 1420.4.
Bartolomeo Gimbarini. 1 s00.5.
Barwlomeo Gtihni. 1439.7 .145 z.2:
Bartolineo Gualio. 1557.4.1640.9.1641. 11.1644.40.1652.36.

Bartoloners Squarzafichi. 1359.1 ,
Barzellonz oc cupa'a gì da'FranceG, è ricuperata da'Sugg moli. 1652.30.
II fano aliegrezze per la iua ricupera-
mione 1652.40 .
8 ifluzzo: la quartz parte del fun pedaggio è dunata àgli Aleffandrini. r191.3. è verduro dalli Moraci di SanSaluadore di Pauia. 1249.2 .
viene occupara da'Franceff. 1497.2.
vi fi fe:m.no inemici. 1653. 18. 19.
-7E54.19.
Balfi! ialia prefa dal Duca di Savoia. 1447. 5.
encuperata in nome del Duca dimilano. rif4.r.
vien preta da'Francefi. 1499.2.
èmaltrattata da pliltetii. 1635.25 .
da glifteffi è fac:heggiara con ereticali azioni. 1656.s.
Bartilta Franco Lufardo. 1409.2.
Battifta Giacomi Podelta di Aleffandria. 1465. r .

Bateita Lodrone aiuta il Conte Antonio Guafco d̀ ricuperare la Rocca di Gauio. 1518.2.
i farto Luogotenente Generale del Duca di Borbone. 1527.4 .
fortifica Alelfandria, \&zc.per folpetto de'nemici. 1527.8.
infali Bolchefia foftenere laffedio della

Terra loro, 8x, 1s27. 10.
reade feftefo, ed Alelfandria con onore: uoli patid Francef. 1s27.11.
combattendo valorofamenteco ${ }^{\circ}$ fudetti, rella vecifo. $1555 . \mathrm{x}$.
Batifla Trotti, 1508.3.
Battiltino Firoffini. 1449.4.
S. Baudolino. Tratt.9. Vedi fotto la letr. C. Chiefa di San Baudolino.
Baudolino Colli . 1480.3.
Beatrice d'Efte Ducheffa di Milana. 1495. 12.1497.1.

Beccaria aiutano Fazino Cane contro gli Aleflandrini. 1403.5.
reßtiruilceno Panja al Duca di Milano, dipoi gliela leuano', e la doname al fudetto Cane . 1410.4.
Belengario Rè de' Longobardi concede il Mercato alla Terra di Corniento. Tratt.s
Belengio hierlani Capitano Generale di elercito. 1303.2.
affifte alia Lega tri la Patria, e Matteo Vifconti. 1316. 2.
Belengio Tafca libera la Patria da'Francefi. 1522. 1.

Bellingeri. 1 180.6. 1 I91.1. 1227.14 .2337. 3. 1338.1 .

Belloni. 1168.1.
Beltramo Chiappone Podefta di Aleflandria. 1503.1.
Beltramo Guafco. 1387. 1.2. 1388.1.1389. 1. 1390.1.

Beltrando Porretto Cardinale viene à foccorrere i Gu:-ifi di Lombardia. 1321. 1. fulmina linterdetto contro i Gibellini. 132 r .3.
fcommunica Matteo Vifconti, ed ifuoi
figliuoli. 1322.1.
Beluedere occupato da'nemici. 1635.68 . è ticuperato con forprefa da' noftri. 1643.17.
rirorna in potere de'nemici. 1643.25 . iui piglia alloggiamento la Caualleria Franceic. 1644.62.
vien faccheggiato da'nemici. 1647.24.
Benedettini chismati del Rifcato vengono ad abitare in Aleffandria. 1615.20 .
Benedetzo Nono P2pa. 1303.4. 1304.2.
Benedetto Decimo Papa. $1334,2,1$ 342.2. 1343. 1.

Benedetto XI. Papa fcifmatico. 1409. 1. 1415.1.3.1417.17.1 423.4.1424.4.

Benedetro Caictani Papa. Vedi Bonifazio Ortaно.
Benederto Corre Podefì di Alefrandria. 1459.1.

Benedetto Fifiraga Podeflà di Aleffandria 1592.1.5593.1.1594.1.159501.

Benedett, Ghilii i. 1 s31.7.1541.4.1560.6.
Benedettc Ghilini.1600.5.1603.1.161 5.2. 1617.19.22.1621.5.

Benedetto Glouani. 1698 I 12 .
Beriedizione della Campagna fatta in Aleffandria, ed altroue. 1652.18.
Bernaidino Cerrero. 1524.2.
Bernardino Corte Gouernatore diAleflapdria. 1487.1.1492. 1.2.1499.4.
Bernardino Guafco. 1497.3. 514.1.
Bernardino Gualco. 1 503, 1.4.
Bernardino Inuiziati. 1573. 11.
Bernardino Scribani. 1513.17.
Bernardino Trotti. 148 r .8.
Barnardino Varzi.1 600.2 .1610 .6 .1649 .19. Bernardinn Ferdinaudo di Velafco ConteGabile di Calliglia, Gruernatore dello Stato diMilano. 1646.7.9.18.19.21.22. 23.25,27,28.30.31,33.34.36.1647.t.
12.13.16.19.20.27.29.8648.10.

Bernardo Calcamuggi. 1359.1 .
Bernardo Caltellani. 1573.5.
Bernardo Gauigliani. 1649.18.
Bernardo Guaico. 1636.1 r.
Bernardo Ifimbardi. I 206.1 .
Bernardo Spina Podeltà di Aleffandria: 1540.1.1541.1.

Bernardo Trotei. 1 595.8.
Bertolino Beccari Vefcouo di Aleffandria . 1405.2.3.1413.1.

Bertolino Cornazzani Podeftà di Aleffandria. 1330 . 1.
Bertolino Ghilini. 1293.1 r.
Bertolino dal Pozzo. 1300.4.
Bertramolo Rauzio. 1313.5 .1319 .5.
Beflagno,'e fua defcrizione 1625.4 .
è prefo da'Spagnuoli, e poi affediato dal Duca di Sauoia . iui.
viene abbandonato dal fudetto Duca. 1619.5

2occupato, e poi abbandonato da'nemi ci. 1625. 23.
la fua Terra è prefa da'fudetti, e'l Caftello brauamente fi difende. 1642.21 .
Betale. Vedi Viale.
Beza Balbi. 1234.1 .
Biagina Trotri . $1404, \times 3$.
Biagina Trotir 1343.3.
Biagio Amuzzi benemeríto della Parria: 1569.1.

Biagio Aulari. 1 607.1.2.
Biagio Bianchi, 1600. I.
Biagio Bianchi. 1640.9 .164 r .1 r :
Biagio Bralca primo Coniolo di Neffandria. 1170.1.
Biagio Canefri. 1495.2.
Biagio Ferrari. 1635.12.
Biagio Gambarini. 1464. 1.3.1469.3.
Biagio Ghilini. 1405 . 3.
Biagio Ghilini. 1460.2 .1473 .5.
Blagio Moizi perpetuamence bandito, per efer fato traditore alla Patila . 1348.3.
Biagio Moizi perpetuamente lodato, per effer fato benefattore verío la Patria. 1597.6.

Biagio Panizzoni. 1473 4.1474.2.1477.10
Biagio Panizzoni. 1485.1 .3.
Biagio Panza . 1458.2, 1459.2.1466.6. 1478 .
Biagio Trotti. 8461.2.
Bianca Sforza, 1476.6.
Bianca Vifconti Sforza Ducheffa di Milano. 1441.2 . Tiatt. 14.
Bianca di Monferato Ducheffa di Sauoia. 1613.2.

Bianchi.1168.10.1170.1.3 1225.11.1584.1.
Blafco Colmenero, \&ec. 1659.20 .
Blocardo Piccinardi Podeta di Aleflandria. 1398.1.

Boccalio Brema Podefla di Aleffandria. 1228 .I.
Boidi. 1225 .3.1228.20.Tratt.16.
Bona Ducceffa di Milano. 1476.6 .1 477.3.4. 5.1479.2.4. 1480.2.1485.5.1482.7.

BonelloRoff. II92.3.
Bongiouanni Trotri difende valorofamente 12 Città di Forll. 1424.2 . ottiene in dono il feudo di Pafturana. 1430.1 .
de fatto Generale dell'efercito del Duca di Milano. 1438.6.
è fatto Capo della Caualleria Aleffan: driza contro i Francefi . 1447.7. conduce prigioni li fuderri in Aleffandria; 14478. và per Ambalciadere al Duca di Milano. 1450.3. ortiene
ottiene daeffo fatori, grazic. 1 150. 4. orifazio Marchefe di Monferato aderife allimperadore Barbaroffa. lettera E. nel principio de gli Annali.
piglia per moglic la figlia del fudotro. 1187.r.
ortiene dall ifteffo tre principali Terre dell'Aleffandrino. itgi.s.
fi collega congli Acquefi controgli Aleffandrini. ilg8.io.
faccheggia il Territorio di Aleflandria . 1198.13.
fà tregua conquefa Città.1199.1.
di poif a pace con lifteffa.1199.2.
uukitano erà lui, , e gli Aléfandrini differenze, ma fubito lono fopite 1200.2 . occupa Conftantinopoli, e fà prigione l'Imperadore di quella Cittì. 1204.2 . muore, 1207.4.
Bonifazio Marchere di Monferato entra netla Lega delle Città collegate contro l'im: peradore. 1226.1 .
è ridotto à mal sermine da gli Aleflandrini. 230.1 .
fugge dall'afledio di Torino. 1243. r.danneggia il Territoric Aleffandrino: 1248.1.
ricupera quanto gli era ftato da gli Aleffandrini occupato.1252.1.
Bonifazio Märchefe di Monferato , 1483. 2. 1485.5.

Bonifazio Matchefe di Monferato. 1 si8.7. 1530.6.

Bonifazio Colli, vno de' Fondatori della Congegazione de'Teatini, \& 2 c. 1 sa 8.9.
Bonifzzio Guafco d'Alice.1232.2.
Bonifaxio Guafco d'Alice vende à Calcamuggi vna parte del feudo di Sezzè. 1304.2.
è fatro Caungli ere dal Rè di Sicilia: 3310.1.
compra un feudo dalla Parria. 1314.3.
fif dimpltra vero, ed otrimo cittadino 1319.1.
ortiene la Podeferia di Milano.1316.2.
dà Borgoglio nelle mani de' Francefi. 1319.3.

Bonifazio Gualco. 1471 r.1.1486.r, 1531.9. 1557.4 .

BonifizioInuerardi. 1207. r. $_{\text {. }}$
Bonifazio dal Pozzo. 1583. r.
Bonifazio dal Pozzo. 1639.2.
Bonifazio Pufterla Podefta di Aleflandria: 1283.5.

Bonifazio Ottauo Papz . 1294.3.1300. I. 1303.4.
B. difazio Nono fatto Papa di trentami: 1389.4.
fapromulgarela Fefta della vifitazione di Maria Vergine. 1389.5 .
Vende ad Andreino Trotti San Lionardo,
e Campagna, due Villaggi, 2 c. 1392.7.
ad iltanza fua fif fa tregua in Italia per.die: ci anni. ras8.3.
telebra il Giubileo 1 400.1. muore. 1404.17.
Boniforte Garofolo. 5 29.3.
Borgo Franco nella Lomelling . 1289. 3: 1447.5.

Borgoglio concorrealla fabricadi Aleffapdria. 1 r68.r.
i fuoi abitatori godono grifteff priuilegi, come gli Aleflandrini. 122 1. 1.
' occupato da'Franeefi. 1319.3.1403. S.
1447.7.

fe gli attacca per difgrazia il fuoco.1 38 I . Potta.. 1168.1 .
2.1385 .1 .

1545.1.1626.5.1627.15.
è abbrucciato per caftigo da Buttolomeo.
Colleoni. 1447.8.
vien fatto efente de gli alloggiamenti de ${ }^{2}$ foldati,r soo.s.
compromette vna differenza, che tiene
congli Aleffadriai, i sor.t.
̀̀ aficurato confoldateica isis.io.
fa allegresze per la confecrazione fatta d'vn Veicouo Aleflandrino, \&ec. 1 I 3 5.8. perche fiachiamato Borgoglio, ed altre particolaritad dieffo. Trate. r.
nel fuo follo entra l'acqua della piadura. 1492.2.
quande habbia cominciato l'scqua del
Tanaro ad entrare nel di lui foffo. 1644 . 13.1645.15.

Borgorato occupato, e rouinatodal Tiranno Fazino Cane. 1404. 1.8.
è doaato à Simonino Ghilini : 1438 8. 3.
vien dipoi donato al Marchefe di Monfe-
rato. 1448. 1.
è maltrattato dalla grandine. 1598.10 .
Borgo San Domnino êaffediato da gli Alefrandrini, x198.11.
Bormida fume, quandodifcoftata dalla muraglia di Aleflandria. $134^{8.4 .}$
fa grandiffima rouina in Cortemiglia . 1584.4. Vedi. Inondazionedel Tanaro,e dell2 Bormida.
Borfa del Beato Guglielmo Zucchi, \&cc. 1377. 1.

Borchi. 1280.3.
Bofchino Mantegazza, 1354.2 .
Bofeo di San Ciuliano, comechiamato anticamente. Tratt. 19.
gofco, Terra dell'Aleffandrino concorre alla fabrica di Aleffandria!., ri 68. I.
alcune antichità diefla Terra. Trate. 24.
i fuoi abitatori deuono godere gliftefii priuilegi, come gli Aleffandrini, 1221.1. èfacchegsiato, \&cc.'1225.20.
Gidalote il dominio della Cafa dal Poz-

## 20. 1283.1 .

guereggia brauamente col Marchefe di Monferato.1284.1.
è occupato dal Rè di Siciliz. 1 3 16.5.
il fuo Caltello vecchio córre pericolo dreffer dern olito. 1348.3 .
aiuta con vertouaglie gli affediasi Gibellini di Aleflandria, 2403.4.
vierse in potere di Francefca Sforza. 1441.2.Tratt. 14.
zaffediato da'Francefi, e fortife fuori contro di effi. 1447. 7.
 1448. 1.
à aflediato dal fodetto . iui.
Gi rende al fratello di effo Guglielmo.
1449.2.
è parimente affediato,\&e. 1 497.2.1 1 2 7.8 èdonato a Franceico Bernardino Vifconti,8ec, 1 499.5.
vien prefo à nome del Duca di Milano.
1sis. 2.
Girende à Lotrecco Generale del Rè di
Francia. 1527.10.
è aggranato dell'alloggiamento di Ca-
malleria.1 555.4 .1646.34.1651.15.23.
1655. 17.
edimolta Fanteria. 1651 . 1 r.
i fuoi abitatori firini rane dentro di Aleffandria, per timore del Duca di Savoia.
sGI 7.23 .
19.1647.22.34.1648.27.34.38.39.1649 15.1657 .31 .36 .56.

Bottini fattida nemici, \&ec. 1643.45.48. 1647. 36.66.1648.20.26.1649.33.34. 1650.21 .1691 .10 .17 .1655 .11118 .1656 . 21.1657.18.21.28.29.

Bottino memorabile fatto da' Erancefi, e Cafalaichbs \&ec. 1640.6 .
Bottino ricchiffimo fatto da'Corfari, 1650 . 12.

Brandelifio Lamberti Vicario di Aleffan:dria. 1271.1 .
Bralca. 1268.1.1225.9.1417.11.
Brauura fingolare d'vn Capitano ; \&ec: 1617.7.

Bredà affediato da'nöfri, 1624.5. vien prefo da gl'ilteffi. 1629 . 11
Bremi nella Lomellita occupato da'Fran:cefi, \&ec. 1635.62 .
vien ricuperato da'Spagnuoli. 163 8.4. il fuo Prefidio fa ritirase l'efercito nemi-: co, 82c. 1643.16. vien demolito da'Spagnuoli, 1646.25 .
Breue d'vo Papa in fauore di Girolamo Perbono, \& C. 1538.3.
Brifacco . Vedi Marefciallo B:ifaceo .
Brifio ......... . Gouernatore di Aleflan: dia. 1392. I.
Brocardo Perfico Gouernatore di Aleffan: dria. 1567.5 .1571 .3.
Bruchi, animaletti dannofi nell'Aleffandri; no. 1658.9.
S. Bruno Velcouo. Tratt. 7.

Bruzzo Vifconti Capo de'Gibellini Alefo (andrini, 1 343-2.
Bubio nelle Langhe forprefo da'Spagnuoli; 1639.15.
vien'occupato da'nemici con vn belle Atratagema.1641.7.
Burazolo Borri Podeftà di Aleffandria : 1217.1.

Buri, Caltello occuparedaI Duca di Sauoia: 1617.2.

Burningo Vefcolle d'Arti. Tratt. 9 .
Bufto grandedonato à Eilippo Erera, 1527.3
Buzzicardo difende à nome del Duca di Milano quefto Stato. 1 409.2.
viene à battaglia con Fazino Cane, refta perditore, \& vilmente fenè fugge. 1409.3 ritorna in Francia. 1409.4.

## C

Adfanti,Terra dell'Inghilterra.i285. 30: Caire nelle Langhe accupato da' nemici.1625.19.
è faccheggizto da'medefimi. 1642.32.
Calcamuggi. 1203.9.1 208.6.1 22 5.7.1228.' 21.1322.3.1375.4.1417.15.1619.4. Tratt.it.
Calcamuggi, Sauelli, e Firofini tutti d'ma ifteff farmegliz. 1203 .g.
Calendario Romano \& quando corretto : 1582.1.

Califto Terzo Papa - 1455.1 1. 1456.1 .2: 1458.4.

Calozzo domato à gli Aleffandrini. 1203.4 . vien prefo da'Spagnuoli. 1616.12. come anche da'nemici. $1642 . T$.
il fuo Caftello è sbalzato in ariz.1642.8.
Calori traordinarii d'Eftate. 1 196.4. 1615. 16.

Caluino Erefiarca.1 5 S9.23.
Camagna in Monferaro louraprela, efaccheggiata da'Spagnuoli. 1557.6.
Camilto Aulari Velceno di Bobio.1602.5. 1607.1.2.

Gamilye

Camillo Baratta.1 5 81.1.1 5 85.4.1589.2.
Camillo Borgherf Papa col nome di Paolo Quinto.1605.6.1621.1.
Camillo Clari. 153 5.7.1 53 6.12.1544.9.
Camillo Codega. 1609.2 .
Cannillo Ferraii, 1619.6 .1620 .5 .1625 .39. 1627. It.

Camillo Ghilini è fatto Segretario del Ducadi Milano. 1525.8 .
come Ambarciado:e del medefimo Prëcipe tratta con I'tmperadore la reltituziont del Ducato di Milano per il (udetto Duca. 1529.4 .
difende con gran deflrezza le ragioni dellilteffo Duca. 1 §29.5.
è rimunerato ilfuo valore da effo Prencipe. 1533.5.
conchiude il matrimonio trà la figliz del Rè di Dinimarch,ed il medefimo Duca, \&c. Is 34.I.
muore non lenza folpetto di veleno,mentre fe n'andaua à Roma, per riceuere il Cardinalato. 53 5.3.
doppo la lua morre fono rimunerati li
'fuoimeriti. 15366.
Camillo Gonzaga. p6s 2. 25 5 26 27.28.32. 34.

Camillo Lanzauecchia. 1556.2 .3 .5. 1557. 10.

Camillo Lanzauecchia . 1591. 7. 1597.3. 1599.16.

Camillo Pederana, 1 589.I.
Camillo Scribani Veicouo di Montepelofo. 15975.

Camillo Trimizi occura Aleffandria, \& ce. 1513.6.

Camillo Troti.1598.6.7.1622.5.
Cammellicondotti nel $M$ inferato. 1600.2 .
Campagna, Caffanggio de' Irotti. x 392.7. è ridotto in Fortezza. 3 33.2.
vien'occupato, e rouinato dal Tiranno Fazino Cane. 1404. r.
Campanilicinque fabricati in Aleffandria dell'anno 641 I. 7.
Campanile di San Francefco da chi fatto fab. icate.1314.6.
 1510.5.16084.1629.8 $19.1 \times 30.8$.

Campredon ficcorto dal Marcheie di Mortars. 1658.13.
Candia, Terradella Lomellina conceffa alli Frrffint, \&ec. 1463 k .
è confermara la tucetra donazione del Duta timilann.isis.s.
dentrodieflia fida hationtra alicéercito del Rè di Spigna.16T4.2.
$\dot{c}$ :ffalita dal Ducadr s unia, e poifoccoris da'Spagnuoli.iti6.9.
廿e: ecciupata, e faccheggo atadanemici. 1635.59.

Cunell p:efoda'Spagnu li.ig16.1o. vien imantellato. 16175.
è fischegziato da'Fiancefi, e Monferatef. 1642.5.

Canonicidel Dumo di Aleffandria fofpefí à diкinй. 1657.2.
fom liberatida effa folpenfione .ivi. 2 r.
Canonicati del Duomo di Aleflandria., quando ilitui i. 1178.2.
fono confe: mati dal Pipa, in78.2.3.
Cantalupo, Villisgio dell'Aleffandrino 1625.12.20.
è dannificato allai dalla grandine.is 93.5
Capella di Sant' Alberto nel Carmine . 1466.2.
di Sarit'Anna, iui, 1 502. 8.
di Santa Terefa, iui. 1466. s.
la Maggiore, iui. r 466.5:
diSant ${ }^{3}$ Antonio di Padoula in San Bernardince. 1651.5 .
diS:n Diego. iui. 1554.4.
di San Francefco. iui. 1537.2.
del Beato Saluadore. ilin, 1450.7.
la Maggiore. iui. 1 sos.z.
de'Santi Chrillofuro, e Giufiano nel

## Duomo.1459.3.

di Santa Caterina. iui. 1434.2 .
della Salue. iui. 1489.4.1645.29.1648. 3 r.
della Croce, iui. i 208.4.
di San Giufeppe. iui. r 587.51 1646. 39. la maggiore. iui. 1 rio.3.
di San Pietro Martire in ! San Marco. 1424.3.1615.11.
del Rofario. iui. 1491.6.
lamagoiore, iui. 1429.4.
la maggiore di Santa Matia del Caftello. 1502.8.
dell'Annunziazione fu'l Monte di Crez nel Monferato. 1550.8 .
Capelle per cagione della peftilenza fabricare in Aleffiandria. 147 3.7.1 495.11.
Capiroli della pace trà gli Aleffandrini, ell
Marchefe di Monferato. 11 99.2.
del Compromeffo fatto da gli Aleffandrini, ed Acquefi, \&r. 1209.2.
della pace trà gli Aleffandrini, ed altri popoli.1227.14.
della pace trà i Guelf,e Gibellini di Aleffanditio.1266.3.
frà la Citrà di Aleffindria, e Luchino Vifcnnti, quando quella fi diede à quetto. 1348.3.
del Priuilegio della Cafa Ducale conceffo ad alcune famegtie di Aleffandria. 1417.3.
della Lega trà gli Aleffandrini, e Milaneff. 1447.4.
della Lega trà il Rè di Spagna, e'l Daca di Mantoua. 1652.25 .
della refa di Aleflandia, \&c. is24.r. 1527.ir.
dellatefa di Tortona, Rec. 642.55 .
deía refadi Nizza della paglia. 1642. 46.47.
della refa di Valenza. 1656.16.
della refa della Cirtadeila di Cáale. 1692.33.
delliaccomodementen tià il Duca di Sauoin, equelis di Mineont. 1613.8 .
del Priuilegio della Ficra di Alellandria . 1525.6. della crintribuzione di effa Città verfo i Fianceli. 165 8.5.1659.1.
Capiara del Monferato fi collega con gli A'elfandrini. 1 is 3.4.
è mlea da'Genouefi à gli Aleffandriti . 1224. If.
viene ricuperata da gli Aleflandrini. 1228.3.
il fuo Territorio è faccheggiato, 8ec. 1229. T . sitorna fotto il dominio de'Genouef. 1230.2.
fileuadal dominio de'Francefi, epoivi ritorna. 1644. 3 3.
è venduta $\ddagger$ Lanzarotto Merlani. 1317.3. il fuo Caftello è sbalzato in aria . 1645. 17.
è mal trattata da' $\cap$ nfrix. $6+8.39 .1650 .25$
Carbone Inuiziati. 1 ;00.6.1 349.2.1424.3.
Carcatè faccheggiate, $\because$ poi abbandonate
da'nemici. 1 644.9.
illoro Caltello è sbázato inaria . 1644. 71.

Cardinale Albornoz Gouernarore dello Stato di Milano. 1634.2.1635.9.26. 57.58.

Cardinali, quando habbino cominciarn à portaril capellorgifo. 1243.3.
quando hablino cominctaro à veltirfi di abitotofforia71.7.
Cardinall Fratt, qu ndo habbino cominciatoà portaril C.pello, e la beretta di colore roffo.1591.5.
Cardinali mottr di fame, \& puzza in prigione 1241.1 .2 .
Cardinali curstidentro de'facchi, e getatì nel Mare. 1386. 3.
Carelli. 1s68. 1.
Carello da principio alla fameglia Catelli. 1334. 1.

Carefana di Piemonte prefa da'Spagnuoli. 1614.2. è abbrucciata da'foldati Alemanni : 1654.3.
vien'occupata , e poifubito abbandonata da'noltri. 163 s. 62.
è di runno prela da'noltri. 1637.6
Careltia di fieno nell'Aleflandi ino.1 593.14 1603.3.1605.4.1639.18.

Caretiadisianunell'Aleffandrino.11 82.1. 1190.5.1271.4.1280.1.1306.2.1313.9. 1314.4.1329.2.1357.1.1371.2.1374.1. 1376.2.1428.3.1429.1.1473.1.1490.3. 1510.4.1524.4.1 $\{39.3$. 1542.5 .1549 .1 . 1559.19 .15607 .1570 .1 .1586 .11590 .7 1592.1.1593.131596.6 1597.4 .1598. 10.1600 2.1605.4. 1635.2.4.1647.25. 42.1648.9.1692.21.

Carefta di vinu. 1280.1 .1429 .1 .
Carichi fotienuti dalla Citeà di Aleffandria in tè̀ anni per cagiene della guerra grandifimi e di eccefiua fpefa. 1640.18.
Carignano di Piemonte allediato da'Francefi. 1544.1 ,
è prefo da glifteffi. 15442.1630 .27.
vien d.nato à Matreo sinnt. 1599.23.
Carlo Ambuife Lung, rencure Generale del Rè di Francia 1 I 1 alia. 1 1 00.6.
Carlo Arnuzzi 1658.1 5. 1699.10 .
Carlo d'Arragena Goue nas seveilo Stato di Milano. 1580.4 . 1585.7 .1592 s .
Carlo d'Auftria naice. 1545.2. minfe. 15669.
fifanno in Milano ifuni fuzerali. 1567.3 .
Catle Biarichi 164817.
Carlo Caloflo. 1643.33.
Ca:lo Ciceri Velcouo di Aleffandria. 1659.9.

Carlo Duca di Burbone Gouernatore della Stato di Milano. 1516.2. 1524. 1. 2s 1527.3.
frimbella al fuo Rè di Francis, \&ac. 1523 . so.
conduce in Italia Caualleria, e Fanteria. 1524.4.
viene in Aleffandria, e poi và à Milano, fatto $l a$ feconda volta Gouernatore, \& \& C. 1526.3.
và con l'efercito Imperiale futto Rema vi entra, e rimane vcci!o. 1517. 5.
Carlo d'Argiò Rè di Sıcilia và à foccorrere la Romana Chiefa. 126 6.I.
viene à giornara cul Duca di Sueuja, e la fa prigiode. 1268.2.
occupa vna parte di Lombirdia. 1 268.3: occupa, e mette in rouima l: Città di Acqui. $12^{270.1}$.
muote. 1;08.4.
CarloSecondo Gonzaga Duca di Mantoua . 1652.25.26.27.35.1653.20.1657.5.11. 14.

14．16．18．35．43．45．1R．1658．17．ī： Carlo Quartord fatto Imperadore． 1347.7. viene in Iralia per eoronar6 in Monza，ed in Rome．13ss．2．
fi dimoftra amorenole verfo il Veffong
di Aequi．1364．1．2．
шupore． 1378.4
Carlo Quinro nafce，1500．4．
idfato Inperadore． $1 \$ 19.4$.
doppo hauer molto guerreggiato col Rè
di Francia，fà pace con effo．1 1 s 9.5.
và Bologna per coronarf，tec．I\＄29．6． iuiriceue dal Papalu＇l capo le due Co－
rone．1s30．3．
donalitola di Matea alli Cauaglieri Ge－ sofolimitani． 15 32．8．
viene in Aleflandria－2933．2．1536．3． 1541.1 ．
occupa la Goletta，e Tunigi． $\mathbf{7} 53$ 5．r．
entra con efercito in Prowemza，campet－ gia fotto Aix，l＇abbandona，e poi va in Spagna． 153 6．8．
fà rregua cot Rè di Frabcia． 1538.4 ．
vì $\begin{aligned} & \text { Lucca，s＇abbocca col Papa，e renta；} \\ & \text { ，}\end{aligned}$ mà indarno＇Imprefa d＇Algieri．1541． 3 ． ficollega col Rè d＇Inghilterra consto il Redi Francia．1s43．i．
fípace col Rè dı Francia ．1s44． 6.
guerreggia contro il Duca di Safonia，lo
vince，efà prigione．15\＄2．4．
muore．15s8． 9.
Gifanno in Milano i fuoi funcrali．is 60 ． I ．
Ca．Io Settino Rè di prancia tenta di pl－
．glide lo Stato di Milanu．1447．2．
Carlo Ottauo Rè di Erancia fà appareechi
per l＇Impréáa di Napoli．1494．I．
viene in Itslia．1494．3．
vifica in Pania 11 Duca di Milano infer－ mo，\＆ee． 1494.5.
entra vittoriofo in Napoli．x495． 1.
de alfalito dall efercito della Laga ． 1495． 6.
perde Il Regro di Napoli． 149 s ．iui．
ritorna in Frascia． 149 S．10．
fiprepara di ricuperarlo，e muore．1498．2
Carlo Caraff Cardinale fitozento．1561．1．
Caslo Codega． 1652.36.
Carlo Coloma Maltro di Campo Generale， 8cCaftellano di Milano．I634．5． 163 5．7． 8．10．13．14．18．19．24．26．29．46．49．53． 1636． 16.
Carla de Coffe Signore．diBrifacco．Vedi Marefciallo Bi ifacco．
Carlodal ruffi： 1657.35.
Carlo Doria Duca di Turfi viene in Aler－ fandria， 16 \＄4．9．
Carlo Foppa．1648．16．
Carlo Gallarati．1640．16．
Carlo Gallia． 1658.4 .5.
Ca lo della Gatta．1636．3．1638．5．12．1635． 11．1640．2．1646．15．
Carlo Genzaga Duca di Nivers，\＆ec．chefl poi Duca di Mantoua，e Monferato． 1613 ． 7．1627．18．1628．1．1630．5．2 5．163 1．I．
Carlo Guaico． 15906.1595 .10.
Carlo Guafco．1629．1．1630．18．1634．4． 1644．2．
Carlo Lanoiz Vicerè di Napoli，Generale della Lega． 1 S23．3．1 524.1 ．2．1 525 ．1．
Carlo Molinart． 1 640．9．
Carlo Paflalacqua． 1 IT 1．9．10．
Carlo $P$ itzelli．1646．3．1650．19．
Catlo Sardi． 165214.
Carlo Scribuni． 1629 ： 2.
Carlo Stuardi Rè d＇Inghilterta decapitate ． 1649．3．
Carlo Tornielli，1618．3．

Carlo Conte di Mansfelt． 1629.40 .44 ：
Carlo Ambrogio Ferrari． 1659.
Caslo Aurelio Pederana．1656．10．
Carlo Emanue llo Duca di Susoia． 1585 ת 1589．6．1592．4．1593．2．1600．4．1601 1． 1608．2．3．1613 2．3．7．8 9．1614．2 3． 1615．3．4．9．6．7．10．12．1616．1．2．6．7．8． 13．1617．2．3．4．7．10．11 13．14．19．19．20 22 24．25．1618．1．2．4．1619．7．9 16255. 6 711．13．19．23．38．1628．1．2．3．4． 163025.

Carlo Francéco Cancetiseni．16ss．1s．16s7 18． 19.20 3 2.
Carlo F－ancelcu Trotti Sindrio ．1644． 77.
Carlo Girolamn Trotid． 1648241659.13. 15．1657．35．16584．
Carlo de＇Maelt：i，\＆C． 147 C． 46.
Carme litani Religiofi met：odctil in Aleffan－ driz dal Cauagliere Nicolò Ghilini． 1466．1．
Carnero fepoltura de＇Erancefi in Aleffar－ dria．1391．6．
viene disfateo． 1 y 883.
Carnute dal Pozzo． 12992.
Carranto dal Pozzo． 1298.1 ．
Carranto Villauecthra． 1484.1 4485．1．
Carranto Villauecchia． 1538.6 ．
Carriocolo Spinola Podetì di Aleffandria． 1478．1．
Cafa di Maria Vergine，quando trafportata in Italia ，e perche cbiamaca Cafa di Lo－ rero．J294．8．
Cafalino B fco． 13 59．1．
Cafale de＇Bagliani． 1280.41643 .31 .1658. 13.

Cafale de＇Baratta． 1280.5 ．
Cafale de Cermelli da chi fabricato 1280.3. vien donato à Guglidmo Paleologo． 14481.
$z$ damnficato dallinondazione del $\mathrm{T}_{2}-$ ＇naro，e della Bormida． 354 5．5．862． 10 ． vien donato $\begin{gathered}\text { Lurgi Trotri．} 1623.2 \text { ．}\end{gathered}$ acquifa titolo di Contea，\＆cc．1626．3．
Cafale di SantéEuaflo prefo da gli Aleffan－ drini．1215．I．
z̀ affediato da Galeazzo Vifconti $\mathbf{x} 370.2$ vien prefo dallitteffo． 1370.4.
giura la fedelcà al medefimo Vifconti ． 1380.2.
rimane voro quasf affatto di abisat ori per eagione della peltilenza． 1503.4.
fi dàal Rè di Francia，e poi ricorna al fuo

## Prencipe． 1536 \％．

è（ourapref）da＇Francef．isss s．
viea＇alfediato da＇Spagnu hit． 1558.1 .1628
6．9．1＊29．2．163020．1640．2． 1652.27.
2829.32.
t liberato dell＇ffedio． 1629.9 .1840 .9 .6. fa allegrezza per la detta liberazione． 1630． 6.
－ 1 fotionetre is Spa gnuroli． 1630.28.
corre pericolo d＇effer da＇ludeti forpi efo． 1643．2．
è ricuperato infieme col Caftello，e Cit－ eadella da glifíeffi． 1692.27 .28 .29 .32 ．
è prouitto da＇medelimi di munizioni． 1659.9.

Cafellifaccheggiato，ed abbrucciato da＇ne－ mici． 163 s．66．
Cafe de gli Orti di Aleffandria gettate $\mathbf{z}$ serra．1643．45．1697．24．
Cafo Atrauagance in Sauona．1654．10．
Cafo compaffioneude in Alelfandria ． 1577．1．
Cafraccaduroalli Frati di San Be：nardino， \＆c．1651．25．

Cafo auuenuto alle Monache dell Antmo－ ziata，\＆ec 1652．1．
Cafo ftrano di due Facchini morti，\＆ec． 1647．39．
Caffine，Terra dello Stato di Milano，mal－ trattaro da gli Aleffandrini． 1233 ．I． vien éclufn dalla Lega de＇fadeti． 223 4．7 fà pace，\＆Lega co＇i medefimi ．1337．x． hà ${ }^{\circ}$＇uthurio d＇enerare nella pace de＇－ Gue fie Gibellinidi Aleffandria． 1 266．3． c̀ ucr upato da Fazino Cane． 1 404． 8.
vien donato $亠 幺 十$ Guglielmo Paleologo ． 1448．I．
è oltinato à renderfilaludetes，eviene perctòaffediaro． 14 §z．2．
fidifende con valore contro inemici，eli ngetta． 1643.28.
é orcupato da glifteff，\＆c．1644． 22 1648．18．1651．7 1654．22．
vien da＇fuderti lacchegpiato，maffime ne＇cerchi di ferro delle botti，e tine． 1644.27.
vna patte del fuo Caftello viene demoli sa dz＇nemici．1644．28．
ca abbandonato da glintefl．1644．33．56 1646．33．1647．41．
iuifitornano．1644．54．5645，23． 1646. 30.31 1647．40．41．1651．11．
ricula di date la contribuzient à Fran－ cefi．1646．13．
li vien minacciato il fuoco da＇nemici： 1647．34．41．
à maltrattato dalla Caualleria del Rè di Sp：gna． 1649.35.
Cafine de＇Mantelli faccheggiate，\＆rous－ nate da＇nofri foldati Alemanni． $162 \mathrm{~s}_{0}$ 411630.29.

Calfine de＇Roberti faccheggiate da＇fudet－ ti．ivi．
Caltelceriolo Villaggio dell＇Aleflandrino èridotto in Fortezza migliore． 1 gri，2． perchecof chiamato，ivi．
¿occupato ì nome de＇Erancefi． 1 527．9： vien maltrattato dalla Caualleria del Ré di Spagna．1．555．4．1642．63．
come anche da＇noftri foldati Alemami． 1629.12.
la fua Campagna è fimilmente maltrat－ tata dalla foldatefea notira． 1643.22 ． è faccheggiata dalla Caualleria Alemar－ n2． 1644.33 ．
ivialloggia la Reina di Spagna．1649．12 il．firo Caltello d abbrucciato da＇nemici ． 1637．22．
Caftellani． 1225.5 .12888 .1403 .7.
Cattellazzo，ouero Gamondo concorrełalla fabrica di Aleffandria， 1 168．1． ilfuo Territorio conffitua in mole Ter－ redell＇Aleffandrino．Tratt． 15 ．
z donato al Marchefo di Monferato． 1191．g．
z Guglielmo Paleologo． 1448.1 ．
a Francefco Bernardind Vifcemi．1 499．5． i fuai abitatori temnere guerra con ghi Aleffandrini，ed Altigiani． 1 198．7． godono glifteff priuitegi，come gli Alers fiandrini，\＆ec． 122 1．1．
viene occupato dal Marchefe di Monfe－ ferato． 1283.2 ．
dal Rè di Sicilia． 3 36．9．
da＇Francefi．1404．1．1447．7．1519．9． 1926． 8.
Z̀ alfediato dáfudetti，8ec．＇ 1 391．2．
dagli Aleffamdrini． 1409.4.
viene 2 faccheggiare le cale de＇Gibellini Aleffandrini， 1403.3.
fi rende al Ducadi Milano；\＆ec． 1410.3 ： viene
viene in potere di Francelco pimo Sfor: 2a.1441.2.T:2tt.16.
zothnato à rerderfial (udetto Guglielmo Paleolego. 1452.3.
è danaficato dallı fumi Tanaro, e Bormida. 148: 6.1541.5.1613.10.1620.40 ff laftricare le fue lirade. 1483.3.
viene fortificato, \&ce. 1496.1 .
è ricuperato à nome del Duca di Milano.
1521.2.
riceue grandanno dalla grandine . I5g:.
11.
fivoi abitatori fi ritirano co'i mobililo-
so, ed altero denero di Aleffandria. 1617.
23.1648.2.
giura la fedeltà al fuo nuouo Signore. 1649.6.
la fua Chiefa di Santa Maria maltrateata col fuuco da'nemici, 1651.10.
al laccheggiato nelle cafe, le nel bettiame.
1651.17.
alcune particolari antichità di effa Terra Tratt. I 3.14 .1 5:16.
Caltelletto della Valle de! fume Orba fifottomette ${ }^{\text {a }}$ gli Aleffandrini. 1 169.2.
Caftelletto nel Monferato $\begin{gathered}\text { polto in rouina } \\ \text { pat }\end{gathered}$ da'Sujzzeri. is s 5.6.
è maltrattato dalla noftra Caualleria.
1642.15.

ḋ̀ alloggiamento allicefercito Spagnuo10. 1647.2e.33.

Gaftellinu Beccaria padrone d'vna parte del
Territorio Aleflandrino. 1 3\$4.4.
Caltellino Beccaria reltituice al Duca di Milano Pauia . 4 re. 4.
Cattellino Colli. 1 sa7.6.
Caftellino Montemerli. 1 442.z.
Cattlnuous di Bormida facchegriano . 1644.28.

Caftinuouo di Scriuia occupato dal Duca di Milano. 1380.2.
à donato dal Duca di Milano al Carmagntiola. 14053.
è aggrauato dell'alloggiamento di molta Caualleria. 1646.17.
iui pigliano alloggiamento i nemici. 1647.31.

Caltelnuouo di Calce: .1499.2.1646.24. 34.1647.51.59.

Catiello di Sant'Antonino occuparo da Fa$z$ ino Cane. 1 404.7.
vien reflituto à Loienzo Guafco. 1434.1 .
Caftello di San Giorgio preto finilmente dal faderto Cane. 1404.6.
Caltello di San Giguanni nel Piacentino. 1636.3.

Catalano Alfieri. 1642.6.1645.32,1650. 17. 1612.12.

Catene, che atrauerfauano il Ponte fopra il Tefino in Pauia, \&c. 1282.3.
Caterina Infante d'Authia data per moglie al Duca Carlo Emanuello di Saluoia. 1585.5.

Cue ina Vifonsi Ducheffa di Milano. 14804.

Cauaglieri, e Giureconfulti di Aleflandria in difcordia frà dife, 8ec. 1463.1. 2.3. 1464.1.2.3.4.

Caualletia Spagnuola rotea dalla Francele col mezzo d'vn Hratagema . 1635.11.
Cauallette, ouero Locuite dell'Aleflandri-
no 1222.2.1277.3.1339.1.1387.1.1364 3.1478.7.1542.5.

Celeftino Teizo Papz. ixgrix.irge.I.
Celefting Quareo Papa.1241.2.
Celeftino Quinto Pupz. 1294.1.
Cencio nelie Langhe, dà Spagnuoli elpu803t0 1639.5.7.
c̀ da gi'illeffimunitos 2ec, 1642.8 . corre pericolo 【"effer forprefo . 1644.73. Centale, Terra des Piemonte. $1558: 1$.
Cerimoniz di cantare l'Alleluia tralalciata, \& c. 1638.6.
Cerifola Terra del Piemonte celebre per la rorta iuidata da'Francefi à gl'tmperiali. 1544. 2.

Cermelli.1225.6.1228.11.1280.3.1623.3. 1644.67.

Celare Baratta, 1593.1.
Celare Canefri'. 564.1 .1565 .201966 .4.
Cefare Codega. 1579.1.1590.10.1613.6.
Cefare Codeg2. 1646.11.
Cefare Crefpi. is 27.2 .8 s 47.4.
Cefare d'Elie Duca di Ferraza. 1 sp8.a.
Celare Eultacchi. 148 5.1.2.
Cefare Firofini. 1 1 \$2.3.
Celare Gualco. 1497.3.1 5097.
Cefare Gualco. 15034.
Cefare Guafro. 1 566:5.
Cefate Guaico. 165 5.1 5.1657.8.
Cefare Panizzoni. 1 §73.7.
Cefare Parma . 1 577.2.
Cefare Pietrafanta. 1 579.3.1 586. F .
Cefare dal Pozzo. 1571 . 9.
Ceua, Terra del Piemonte. 1 § 84.4.1 649.29
Ceuetta, fiumicello. 8cc. 158462.
Cheralco, Terta del Piemonte afflito da' Francefi. 1 ss3.r. è materatuato da'Sp agnuoli.i $5 \$ 7.6$.
Cheri Terra del Piemome occupato da' Spagnuoli. 1639.14 .
Ch iara liabella d'Aultria, 163 3.2.
Chiauarino, Fortez2a, prelo da Turchi. 1594.7.

Chiaui della $\mathrm{Ca}_{2} \mathrm{ff}_{2}$ delle Réliquienel Duomo di Aleffandria, quando diftribute . 4308.6.1577.2.

Chierici Regolari quandose da chfintiuiti. 1528.9.

Chiefa di Samt Agoltino aella villa del Foro. Tratt, 9 .
di Sant'Albina in Marengo. Tratt, 18. dell'Annunziata nuouamente fabricata in Alctandria. 1620.2.1624.4. $\mathrm{d}_{1}$ Sami'Antonto de Liza. $1462 . \mathrm{r}$. di San Bittolomeo. 8 399.4.1693.7. di San Baudolino. 1 189.3.3.4.s.1 17 1.12. Trat t.9.
di $S_{2 n}$ Benederto di Fiorenza. 1342.2 .
di San Berna: dino. 1450.6 .1 505.2. diSan Bernardo. 1280.1.
di Betlem. 1605.8 1607.7.1615.18.1643 47.1644. 150165i.9.
de'Carmelitani. 1466 2. 4.5. 4 469.3.

## 1497.3.

di Santa Chisra, 1402.r.
di Sunta Croce del Boico. 2566.6.7. 1643.49.
del Cracififo.1606.2.2657.2F.
di San Dilmazıo di Corniento. Trach.3. di San Dalmazio di MarengedTracter ©. di Sapto Ignazio. 1653.7 a di San Francefco, 1 3 14.6.
di San Giacomo della Vittoria 1 gox. B . 1538.4
de' Santi Giacome, e Filippe . 1467. 5. 1603.4.
di San GiouanoidelCapuzzio. 1:189.s.4. 1575.12.
diSunGirolamo.1490.1.1543.25.50. diSan Giufeppe. 1641.8.
di Lotero. 503 2.5 $\$ 31.1$, 1602.4.1605. 6.1616.5.1617.171625.3.1677.25. di San Marce.1428.2.1436.1. 1583.9. 1605.9.1546.24.
di Marengo ancica!' Trat t. 8.
di Santa Maria de'Campi. 5 403.t. di Santa, Maria del Ciftello. 1629.13. 1510.s. Tratt, 2 r.
di Santa Maria della Corte.Trate, 16 . di Santa Maria del Poro. 18 80.1. Tiatt.g. di Santa Maria delle Grazic, 1 459.2.1478 1.1642. 50.
di Santa Maria Madalenz. 13 14.6.
di Santa Maria della Neuc. 1576 I.Tratt. 1
di Santa Maria della Sanirà, 1 s98.5.
di Santa Maria della Spinetta. Tratt, 18 . di San Martino. 1 300.8.Tratt. $16 .^{\text {. }}$
di Sán Matueo. Tratt. 4.
di San Muchele di Mareago. Trate. 18. della Natiuitadi Maria Vergise in Fraf: cheta. 1604.8 .
di San Nazzato in Coraiento. Tratt.4o di San Pietre di Borgoglio. 2518.6,
di San Rocco. 863 1.9.1636.13. della Rocooda. 1213.1 .
di San Secondo Martire. Tratt. 40
disunsiro. 1253.4.5571.12.1573. 5: Tratu. 22.
di San Srefano di Borgoglio . 1295 : 1.2. 1300.3.
di SanStefano di Torcona, i +884.
Chiefa, e Monaftero di San Perperuo: Tratt. 7.
Chiefe, doue fí elpone il santifino perie Quarant'hore. 1599.13.
Chiciecta di Santa Maria di Morferrato. 1317.3.

Chiefetce, seCapelle de'SantiSebattiano, e Rocco, 148 5.6.1499.10.
Cicco Simonerta.1471.1.1479.7.1480.3.4
Cinthio Aldobrandini Cardinale pafla per Aleffandria. 1 598.8.
Citcadella di Caiale in Moaferato, quando fabricata. 1 590.4.
ne'fondamenti di effa foro gertate Meda: glie. 1590.5 .6.
Cittadini del popolo, e del commune di Aleffindria, 1168.9 .1599 .2 . fino al num. 15.

Clari.1 22 5.10.1750.6.1537.3.4.5.6.\%.
Claudio Landi PoderadiAlefiandria.i s64 1.1565.i.

Clauds., dal Pozzo. 1 צ66.5. 1 570.3.1572. 9.1587.2.

Claudio dal Pozzo.1610.7.1615.10.162 5. 4.1629.14.1635.43.1639.2.1 3.1640.7.

Clemente Alemanno Podefta di Aleftandria, 1605.1.
Clemente Afcanio Trotti Sandrio Veftowe diFoffano. 8 47.77.
Clemesse Terzo Papa. 1 188.x.tigy.i.
Clemente Quarto Papa. 1265.1.3.1268.4.
Clemente Quinto Papa. 130 S.3.1314.2.
Clemente Setto Papa. 1342. 2, 1343:8. 1352.2.

Clemente Setcimo Papa (cifmatico.r 386.)
Clemente Settimo Papa. VediGiulio deMedici.
Clemente Ortuuo Papa, Vedi Hippolito Aldobrandini.
Clero, eRegolari di Aleffandria coacorrono nella fabrica delfe mura di qucita Città. 1347.6.
Codega. 1 168.10.x417.7.Tratt.4.
Collegati giurano di difendereglt. Aleffandrini. 1 176.3.
ziutano h ludetti, 115 4.4.8175.I.
affalifono, e tompono léercito delI'Imperadore Bubarofla, 1576.5.
Collegio per li tudensi Lombadidtitutio in Patigi.13423.

Collego

Collegio de'Dottori dileğí di Aleffandria: 1473.4.

Collegio de'Dottori di Medicina in Neffandriz. 1534.4.
Collegio per li fiudenti da chi foadato in Folfano. 1265.8 .
Colli. 1168, 1. 1208, 6. 1225, 16. 1527 .6. $1619.4 \cdot$
'Colonelli, à Gano fameglie di Aleflandria governanolifeffa Cirta. 1 559.16.1 7.18.
Colonna, alla quale fil fagellato Giesid Chrifto. 1218.14.
Colonna ererta nel fine della ftrada Maeltra di Aleflandrias 1 s74.4.
Comera. Vedi Prodigij.
Commouimento marauigliofo d'animi, 2ec, 1595.3.1620.2.
Compagnia delia Guatizizia di Aleffandria, 8ec. 1301.1 .
nomi, e cognomi de gli Aleffandrini in effa defcritti, 1 for , s, fino al nam. 68 .
Concilio diCoftanza, 14 14.1.1415.2.1417 16.

Concilio di Lione. 1245.1 , 1272.3.1273.5.
Concilio di Mantoua. 1459.1.
Concilio dipifa. 1409.1 1.1510.3.1511.4. è trafportaro in Milano. ist 1.6.
épolcia in Lione di Francia, is 12.4.
Concilio di Pauia è tráportato in Siena. 1423. 3.
epolitia in Bafilea. iui.
Concilio di Baflea, 143 r. x. 3. 143 2. 1. 1439. 5.
ètrajportato in Ferrara. 1437.4.
e dill in Fiorenza. 1439.3.9.
Concilio di Roma. 1216.2.1240.1.
Concilio di Tıento è dinunziato. 1 S44. 6. ficomincia. 1545.4.
derafportato in Bologna. 1547.3.
vien rellituito à Trento. 15s1.2.
fifinifce, 1563.8.
gli ordini farti in effo Conciliofipublio
cano in Alefiandria. 1565.1.
Concilio Prouinzialedi Milano, 2287.2.
Confalonieri. 1168.1.
Confraternità di Sant'Antonio di Padoua iftituita in Aleffandria. 1649 13. $165 \times .5$.
Confratemíz̀ del Corpe di chailto, \&ec. 1488.2.

Conffaternità di San Sebaftiase di Boryoslio. 1880.2 .
Confraternità de' Difciplinanti ithituite. í4is.6.
Congiura eleguita in Aleffandria, 1489.1 .
Congiura contro il Duca di Parma difcoperta, \&ec. 1612.5 ,
Configlieri di Aleffandria per gli anni 1218 2.1224.3.1236.3.1293.4.1394.6.1397. 2.1559.3.

Configlio delli ducentotro,e delli quarmat:otro in che maniera if faceffe in Aleffar dria.1228.6.1559.16.18.
Coltitusione delf' Imperadore contro te Cited collegate, 12 26.3.4.
Coltinuzioni contre gli Ererici regiftrate nel libro de'Statutidi Aleflandria, 12 52. 2.1259.1.1306.1.
fono timuouate. 1265.3.
Configlio Segreto iftiuito is Milano: 1413.1.

Conteftabile di Caftiglia Velafco Gouernaroredello Staro di Milano. Vedi Bernardino Ferdinagdo di Velafoo Conterabile, \& ec.
Conteltabile di Caftiglia Velafco Gomeroztore dello Stato dimilano. Vedí Giouzani Eerdinando di Velafco Conteftabile, se.

Coñée di Ařät. 1639.14 .1640 .4 .9 .1641 : 11.1647.2.

Conte Baiardi . Vedi Giouan Battifta Baiardi .
Conte di Fuentes Gouernatore dello Stato di Milano. 1600.2.4.6.1601. T.1602. 1.1604.6.1607.2.1608.3.1610.2.5.

Conte di San Paolo, Erancefco Botbone . 1525.1.1528.7.8. tenta, mà indarno, di forprendere Genoua. 1s28. 12.
rimane prigione, 8ec, 1 \$39.2. paffa nel Piemonte col twe efercito. 1543.1.

Conre di Fuenfaldagaa Gouernatore dello Stato di Milanof. Vedi Alfonfo Perez de Viuero Conte di Fuenfaldagna, \&ec.
Conte di Siruela Gouernatore dello Stato di Milano. Vedi Giounnai di Velalco Oonce di Siruela, \&c.
Come di Verrua. 1648.a3. 1650.17. 1652. 6.10 .

Conti di Acquefana vecif da'Joro fudditi. 1235.1.

Contrada larga di Aleffandria ridorta come

Contrada de'Mercanti ridotta nella forma prefente. 1298.1 .
Conerade di Aleffaiadria laftricate. 2483.1. 1487.1.1492.1.4.

Contribuzione pagata dalrifefla Città alli Francefi, 165 8.4.5.
Conuento di Santa Croce nel Bofco faccheggiate. 1643.32 .1654 .19.
Conzano, Terra del Monferato louraprefo, efaccheggiato da'Spagnuoli, 1557.6.
Comelio Maluafia. 1659 .t.
Cornelio Merlani, 1 609.5.
Cornelio dal Pozzo.1599.6.1 Goc 2:'
Cornientoconcorre alla fabrice di Aleffandria, 1168.1 .
vna patte de'fuoi abitatori otriene lacitsadinanza di Aleflapdria. i 200.1 .
ifuoi abitatori godono glifteffi primilegi,come gli Alefiandsini. 1221.1 .
vienoccupato dal Ré di Sicilia, 13 16. 5. da Marco Vifconti. 1321.2.
da'Frapcef. 1447.7.1499.2.1617.30. è affediato, \&e combartuto da Bartolomeo Colleoni, 1433 .1. viene maltrattace da' Franceficol fuoco,e col fangue, 15 12.4:
riceue grandifimo danno dallsalloggio de'foldati Spagnuoli. 1 546.2. Le fua Campagna $\&$ rouinata della grardine. rse3.s. iui fa alro il Duca di Buglione col fuo éercito. 1842.20. akune ancichiti di effa Terra. Tratr, 2.3, 4.8.

Corradino Dvea di Suenia, 8ec. vien fatto prigione, 1268.2.

- č decaptato, tec. i 269.2 .

Corradino Lanzauecchia.1 397.1 .1402 .1 :
Corradino dal Pekzo. $1401 . x$.
Corradino dal Pozzo Podelti di Aleffan: dria. IS S0.2.15s1.1.
Corrado Eanzamecchia. 12 17.8.
Corrado Malafpine. 1227.84.
Corrado dal Pozio. 1395.24 .241 6.1.
Corrado Sforza Gomeroatore di Aleffandria, dec. 1412.1 .2 .
Corrado Querto Loppendore . $1251,1$. 1253.4

Corriere dibronzo che cofe fia, esc. 1657. 38.

Corfiniano pershe hora fachiemi pieoza .
1418.4

Cortemiglis danificãta dalla Bormida? 1584.4.
è puefada'Spagnuoli. 1616.1 s .
Corticelle Pendo met Monferato concefor alli Panizzoni, 1453.4 .
Cofcia di Cappone comuercica miracolofat. mente in mperce, \&ec, 12 10.2.
Colmato Meliorati Papa . Vedi Intocrenzo Setcimo.
Colfantino Gorreta . 1625. 28.1644. 75. 1648.11.1653.7.1659.3.

Coltantinopoli ticuperato da' Chriftizni: 1204.2.
da quella Città z̀ portato ip Aleffandria vn pezzo della Crocedi Chuifto . 1208. 2.4.

Coltanzo d'Acqui Cappuzino laico mmore con opinione di fanutà. 1627.8.
Coftanzo San Damiado Podefà di Aleflad: dria, 1450.1 .
Coltiole di Piemonte facchegrience datines Ari, \&ec. 1653.20.
Cremalino, Terra del Moaferato. $1643.233^{\prime}$ 1646. 20.

Crethona ricuperata per il Duca di Milano: 1526. 10.
z̀ aficurata diArtiglieria ; menizioni, e d'altro. 1607.4.
4 affediata da'Prancefi,e dal Duca di Mó: dona. 1647.33.
viene liberata delliaffedio fudecto. 1648. 34.

Crefcentino Terra di Piemoneprefo da': Francefi, 1544.1 .
è occupato da'Spagnuoli a e Snuoiardi.: 1639.12.
à occupato nuouamente da'Spagnuoli ; 1652.20.22.
'è ticuperato da'Smeoiardi. 1692.30 .
Chritina Borboni Ducheff di Sampia; 1619.3.

Chritina di Danemarch Duche di Milaj no. 1534.1.
pafla alle facoode nomee col Duca di Lorena. 154 x.7.
rimane vedoua. 1545 is.
paffa per Aleflandria. 1581.20
muoce in queta Cital r590.9.
Chrikiano Stampa. 617.6.
Chritina Reina di Suezia fifa Chrifinan: 1655.23.

Chrifoforo Dalbi. 1665.15 .1656 .17.
Chriftoforo Gambarini. 133 9.2.
Chrifoforo Ghilini rì ì proprie pere Am: bafciadore al Duca di Milaco per la Paé, tria. 1395.3.
affifte in nomedd fuo Prencipe allan Die: ta fatta in Fiorenza, exc. 1401.2 .
à fatto Prefidence del Magidrato in Mis. lano . ius.
a rimmorrato il fro valore, 8429.3 .1433 : 3.1437.3.4
tratta, e flabilifee in nome del foo Prap? cipe pace, \&eloga col Papt, econ alri!: 1432 : 3.
ottienedalla Partia perfe, ed ifuoifolies uoli l'efensione, 8ec. 1437.3 .
a confermata dal Duca di Milanola fu: deus efenzione. 1439.1.
meare. ini.
doppo la fua morte fono rimunerati anj
Cora i fuoi meriti,\&ec. 1439.S.
Chrifoforo Ghilini, 1 s31.7.
Chriftofora Ghilini, 1657.26.
Chrifoforo Gualco. 1383.2 .141 1.3.
Chriftoforo Guafce. 1 s29.8.1 536.5.
Griftofore Gufeo. 1 s 77.4.

Chritoforc Gutrosi Generaledella Caualletia del Duca dimilane. 1411 .3.
Chrifnforo Orzach. 1 ssi.3.1562.50
Chriftoforo Panzz. 1 s 82.2.1 607.6.
Chriftoforo Ponzeleon. 1649.18.
Chrifloforo Santifif 43.1 .
Chrifoforo Scogha benemerito della Pa tria, nella Patria iltituiffe vna Scuola per li poueri, \&ec, 1642 .16. 1647.8 .1649 .7
Chrittoforo Valleci) Podeliz̀ di Aleffands ia 1440.1.1447.1.

Crociata concro Azzolino Romano publicata is Aleffandria. 1257.2 .
Crociata contro limperadore publicata in Aleflandria, 1240, I.
Crociata contro il Turco publicata in Aleffandria. 145 5.x.
Cunio, Terra del Piemente ributta valorofamente i Francefi. 1543.2.
vien foccorfo da'Spagnuoli, 1557.8 .
Curxio Gualce, 13 s5.1.

## D

DAnari de gli antichi Romani, \&zc. Tratt. 19.
Danni campeftri dell'Alefandrino,come rimedisti. 1289.2 .
Danza fatta in Aleffal driz cagiona la morreà molte périone. is 71.1 .
Davide B idi. 1410.3.
Daude O colini Podelià di Alefandria. 1534.tis535:1.

Daviu Giuleppe Ttotri Sandrio . 1612.11 . 1625.46.

Decima coneeffa al Rè di Spagnaedec. 1648. 11.

Deodato Scaglia Vefcouo di Aleflandria. 1644. 37.10.74.1.645.32,1655.5.17. 1657.29. 165 8.6.1659.3.

Diego d'Arragon Gouermatore di Aleffandria.1656.3.4.19.
Diego d'Aultria,\&e.1 582.6 .
Diego Diez d'ald di cento, e tre amai. 1691.15.

Diego Laredo Poftefà di Aleflandria. 1 s 58 1.1559.1.

Diego Patina, 16 63. 23.
Diego R badenena Pudefla di Aleflandria. 1634.x.

Dicgo Sayauedra. 1638.8.1641.8. 1642.9 . 15.36.1643.39.

Diegndi Oghauti. 1651.11 . 1656.0 .4657. 20.35.

Diego Fernandiz de Cordoua Gouernatore per Interim di Aleffandria. 1593.8.
Diego Filippo Guiman Marcheie di Leganes Gopuprnatore dello Stato di Milano 363 5. 58.64 .67 .1636 .3 .4.7.9. 12.14. 1637.3.45.6.1638.2 3.4.8. 10.12.13. 1659. 5.7.8.1 0.11 .1 2.13.14.1640.2.3. s.6.9.11,13. 1641.34.1647.1.

Differemax crà li Gia econfulti,e Cauaglieri. di Alefundria. 1463.s.
Differenza ualla Città di Milanbee raleré di effo Stato 1549.2.
Differenze trà i popoli di Lombardia. 1394. 1.

Differenze trì gli Aleffandrini, ed altri popoli.i227.14.
D fferenze trà iCitradini del popolo, e del Comurie di Aleflandria. i232.r.1236.1. 1266.4.1296.2.1366.t.1383.1.1559.2. 1579.3.

Differenzetrd gli Aleflandrinil, e'l Vefcouo d'Alti.a196.2.1197.1.1202.3.
Difforenze trà ghalellindıimi, él Vefcouo
loro aggiuftate. 1649.7.i 0 :
Differenze trà il Velcoao di Tortona, eli Miniltri Regij dello Stato di Milano. 1596.11 .

Dilcordia trà gli Aleffandrini, ed Acquef 1198. 3.
è aggiultata, 5405.2.
Disfida mandara da'Francefíà Spagnuoli. 1725.17.

Difgrazia. Vedi cafo, \&zo.
Domenica Augeri madre di Pio Quinto Pupa. 1 504.8.
Domenico Ardizzoni, r368.r.
Domenico Bagliani. 1 sot.4.1609.T.
Domenico Caicanuggi. 3 397.9.1431.6.
Domenico Cattiglions Inquigtore di Aleffandria, e d'Acqui. 643.46.
Domenico Codega. 1609. 2.
Domenico Firoffini. 143 8.5.1448.3.
Domenico Firoffini. 1481 .4.1482.9.1496.4
Domenico Inuiziati.1402.2.
Domenico Trotti. 1 404.1. 3.5.
Donato Boffimaldicente bugiardo contro gh Aleffandrini,\&C. 1290.4 .1405 .4.
Dono fatto da tutto lo Stato Milinere al Rè di Spagna Filippo Secondo, is49. z. 15835.

Donna in abito virile tràgli altri foldati, 8 ec 1617.8.
Denne del quartiere di Marengo, con quale condizione fi maritalfero,\&cc. Tratt.20.
Draguto famolo Coriale, isso.4.
Ducato di milano perche piecelo dalli Rè di Francia 1536 .
Duca di Alba Ferdinando di Toledo che fl Guvernatore dello Stato di Milano.1sss 3.5.1557.2.11.1559.1.1567.5.1574.1.

Duca di Blrone. 1655.18 .1656 .6 .
Duca di Buglione Generale dellarmi del Rè diFrancia in Iralia. 1642.11 1. 16.30. Duca di Feria Goricz Suatez Figheroa Go: uernatore dello Stato di Milano. 1618.5 . 1623.1, 1625.2.4.10.13.14.15.20.21. 23.24.26.31.34.35.39. 42.43.44. 1626. 5.6.1631,2.1733.5.

Ducha di Fronfach Generale dell'Armata Francefe. 1646. 10.
Duca diGhifa Franceico diLorena . 1557. 1.11.

Duca di Longauilla Generale dellrarmi del Rèdi Francia inltalıa , 1642.17. $3^{8.41}$. 46.47 48.54.65.70 91.72 .78.

Duca di Macheda, \& e. 1 649.6.1 18.
Duca di $\mid$ Modona. Vedi Francefico d'Efe.
Duea di Nouaglies. 1659.2 .8,9. 13.95.
Duca di Sauoia Carlo Emanuello. Vedi Carlo Emanuello,\&e.
Duca di Terranuoua Gouernatore dello Staso di Milano. 1585.6 .1593 .3.
Dulli. 133 s. 1.8.
Dulio Dulli . 1298.1 .
Dullio Gambarini. 133 s.8.
Duomo di Aleffandria cominciato $\frac{1}{}$ fabricaff. 1170.1.3. carti, 170.1 .3. la di luifabrica. $1288.1,1289.1$. è ridorto ad affii buon termipe. 128 9.1. 1292. F. z fímeo.1297.2. i) fito per fabricarui la fua Canonicac̀ comprato, \&c. 1509.5 : Gifa bianco, efidipinge. 1587.3 . fue fizeltre di verroridotte in pezzi per cagione del Generale della Caualleria FilippoSpinola. 1629 19.
Dunmo di Milano comancaro $\grave{2}$ fabricarfi, \&c. 1387.3.

EBerardo Signore doObigri Generale dell'efereito Francefe.1499.2.1 125.1. Ebuci. Vedi Giudei.
Effigie di Maria Vergine chiamata dell'vicetto. $1 \$ 42.6$.
Effigie di Maria Vergine del Mondaui. 1599.3.

Effigie diGiesù Chrifo, \&zc.11 384.1.
Egidio Albornoz Cardinale. $1359 . \mathrm{r}$.
Egidio Boffi Podetta di Aleffandria.1 13 13.
Emanuello Boidi de'Troteti.1 466.6.1295.2.
Emanuello di Luna Gouernatore di Aleffandria. 1 ऽ73.4.1574.1.1575.4.15 56.1.
Emanuello Orchi Capuzzino, eccellensiffimo Predicatore. 1647.10.
Emanuel lo Trotti. 1168.1 .2 .
Emanuello Trotti - 1250.3 .
Emanuello Troti.i. 45 S.2. 1479.9 .1485 .4.
Emanuello Filiberṭo Duca di Sawoia. 1559.2.

Emiho Ghilini. 162 7.7. 162 8. 10. 1633.6. 1635.53.1638.1.3.16.1639.6.15.1640. 2.9.

Emilio Inniziati. 1 588. 4.
Emilio Mantelli. 1536.10 .1569 .2 .1567 .2. 1970.3.1572.2.1573.3.1s79.4.

Enrighetra di Lorena.1644.2.
Enrigo Rè di Nauarra vien fatto prigione. 1525.1.

Enrigo Secondo Rè di Francia . 1547.3. 1551.3.1553.1.8555.1.1556.3.155.7.1. 5.7.1559.1.20.

Enrigo Terzo Rè di Francia vecifo da vm Frate. 1s89.6.
Enrigo Quarto Rè di Nauarra,e poi di Francia. 15s3.2.1589.7.1592.5.1596.3. 1600.8.1601.1.1610.2.4.

Enrigo Selto Imperadore. 1190.1. è amoreuole verfo i. Cefariani, suero Aleffandruni. irge. 3.
cona al Marchele di Monferatotrè Terre delliAleflandrino.irgi.5 6.
Piglia ingrazialua i Tortonefi. 1193. x. dona alluderto Marchefe Cefared, ò fia Alefliandria. 1193.4.5.
s'apparecchia per Himprefa di Sicilia. 1194. 1.

- muole. 1197.2.

Enrıgo Landrgrauio di Turingia Imperadore. 1245:1.
Entigo Sertimo Imperadore. 1 308.4. viene in traliv. 7310.2 .
é coronato in Milano. 83 II. 1.
fà delolare le cale, cd i palazei de'Torsiani, 13 18.z.
condanna fit Aleflandrini, come rei di offefa Maeltì. $13 \times 32$.
muore anuelenato. 13 I 3 .6.
Entigo di Lorena Conte di.Arcurt. Vedi Conte di Arcurt.
Enrigo Calcamuggi. 1203.8.
Enrigo di Florenuilie. 164271.
Enrigo Gaetani Cardinale Legato,puffa per Aleflandria. 1589.7.
Enrigo Naflau Prencipe d'Orang: Generale delliarmi degli Ollandefi , 162 5.13.
Entigo Peri . 1415.4.
Enrigo Marcheie di Occimiano. 1203. 7.
Enrigo Marchefe di Ponzone. 1200 2. 4.
Eorigo Pettenati. 1436.2. 1437.2.1439.4. 1440. 6. 11441 ! $\}$

Enr igo Pettenari. 1497. 3.
Eurigo Pettenali. 16477.1649 .181655 .5. 1657.26.

Enzio Rè di Sardegna, ker. 12ix. 1.3. 1272,1. Epifat-

Epitaffio di Aleflandro Cadamofli Podefd
diAlefiandria. 1584.4.
di Anna Ghilini. 1505. 3.
di Antonio Ghilini, e de'fuoi eredi. 1505.4.
del Cauaglier Antonio Inaiziati. 1 s 32.3. di Antonio Sotrelli Gouernatore di Aleffandria, 8cc. 1649. 15.
del Vefcouo Camillo Aulari. 1607.2. del Prefidente Chriftoforo Ghilini . 1439.2 .
diEmilio Mantelli , 1 573.3.
de'Froffini. 1 +96.4.
diFliippo Ferrari. 16269.
del Veicouo Ghilino Ghilıni, 1ss 8.8.
del Cardinale Giacomo dal Pozzo. 1563.4.
del Cauagliere Giacomo Franceíco Guafco. 1560.5 .
diGiorgio Merula. 1494.7.
di Giouanni Gueuara Gouernatore di
Aleffandria, \&ec. 1 966.3.
del Senatore Giouan'Antonio Roffi. 1544.8.
del Cardinale Giouan'Antonio Sangior-
gio Vefcono di Aleffandsia. 1 s09.4. di Giouan Giacomo Stranio. 1594.8. di Giouan Luchino Arnuzzi. 1 s 19.3. del Prefidente Luigi Trotti. 1 598.7.
di Giouan Mario Mazzio . 1600.7.
di Girolamo Gualco . $1486,4$.
diGiuliano Ghilini, \&ec. 1531. 10 .
del Reggente Gialio Clari. 1575.3.
di Grulio Cefare Arobba . 1571.5.
di Giuleppe Trotti Sandrio .1991.3.
diLelio Inuiziati. 1615 . 1 r.
del Senatore Luigi Belloni. 1599.19.
del Senatore Luigi Clari. 1537.2.
di Marco Capicani Velcouo di Aleffandria. 1478.3.
di Marco Carelli. 1 373.3.
di Margerica Conteffadi Ollanda, \&ec. 1276.3.
di Margerita Ghilini. 1573.10.
di Margerita Vandernetti,\&cc. 1625.2 s.
del Cardinale Michele Bonelli. 1598.4.
di Nicolò Gamberuti. 1502.6 .
di Otrauiano Mantelli . 1573.2 .
del Sommo Pontefice Pio Quinto. 1566. 8. 1572.4.1588.2.
di Rodrigo di Toledo Gauernatore di Aleffandria, \&zc. 1593.8.
di rrè Cauagliei i Vngheri. 1562.6.
Eraimo Parauicini Vefcouo di Aleftandria. 1610.1. 1611.2.1622.2.1625.33.1626 3.1629.9.1632.2.1640.12.14.

Ercole d'Efte Duca di Ferrara paffa per Aleflandria. 148 s.4.1497.5.
Ercole Secondo d'Efte Duca di Ferrara. 1557.1.1559.20.

Ercole Negro Signore di Sanfront. 1618.4.
Ercole Teodoro Triuulzi Prencipe, \&ac. 1635.47.57.1653 2'3.r656.6.1657.20.

Eremitani Spagnuoli ottengono la Chiefa del Crocififfo, \&c. 1606.2 .
Erefie diuetfe fcoperre in Italia . 1252.2.
Ermes Sforza. 1476.6.
Ernelto d'Aaltria paffa per Aleffandria. 1563.8.

Eflazione vntofa veduta nell'Aleffandino. 1644.6.

Elenzione del Dazio dellimbotatura conceifàa gli Aleffandrini. 1479.203 .1495. 7.8.

Efencione del Pedaggio di Montecaftello concefla à gli Aleffundini. 1491 .3.4.
Eencunceconceflaal ClerodiAlefiandria. 2375.5.
ć rinuouata, ed ampliatä. 1394.12.
vien potta in lite dalli Dazian, e poi cे confermara. 143 5.t.2.
c̀ di nuouo polla in lite da glifleff. 1438.2.
viene confermata dal Re di Spagna. 1564. 1.

Efenzione conceffa alli Frati di San Giacomo della Vittoria . 1393.3 .4.
Eftate fimile quafiall'Inuerno. 1594.5 .
Eltate fenza ploggia. 1484.4.
Eltimo de'Stabili dell'Aleffandrino riformato. 1458.2.
Ettimo di tutti li Stabili dello Stato di Milano. 1549.2.
Eftore Vilconti. is 52.2.
Ertore Vifconti. 1 522.x. è fatto Gouernatore di Aleffandria. 1522.2.
fua diligenza per render ficura quelta Città. 1522.3 .
Eugenio Quarto Papa. 1431.3.1432.1.3. 1439.5.9.1440.2.1447.1.

Eufebio Tronzano riduce a buono fiato la Catedrale di Aleffandria . 1324.1 .

## F

FAbio Belloni. 1643.33.1650.22: Fabio Chigiè fatto Papa col nome di Aleffandro Serrimo. 1655.2.
Fabrizio Boidi. 1 $\$ 76.4$.
Fabrizio Ghilini, 1541.4.
Fabrizio Ghilini . 1604.6. $1615.2: 1625$. 31.36.

Fabrizio Maramaldi empio contro eqli Aleffandrini. 1526.s.
faccheggia, e rouina San Saluadore. 1526.6.
paffa nel Piemonte con l'efercito. 1 543.1
Falauello Falauelli, 1268.1.1270.2.
Fame. Vedi Careftia di grano, \&c.
Fameglie Aleffandrine vanno alla ricuperazione di Gerufalemme. 1188.1 1. 489.2. fi diuidono in Guelfe, \& Gibelline. 1225. 2. fino al numero. 19 .
quali chiamate della Caia Ducale. 1417. 4. fino al num. 16.

Fameglie Aleftandrine del popolo, e del commune. 122 8., 8. fino al num, 23.
Fameglie Genouefi vengono à far popolata la nuoua Città di Alelfandria. 1168.10.
Fanciullo porto in Croce da'Giudei . 1235 . 2.1475 .2 .

Fanciullo di tiraordinaria memeria, e dottrina. 1490.4.
Fanciullo moftruofo pertato in Aleffandria. 1604.3.

Farto d'arme trà il Rè di Francia, ed i Collegatial fiume Tarro. 1495.5.
trà li fudetti fotto Rauenna, 1 s 12.2. trak Francefi, e Suizzeri fotro Nouara . 15t3.7.
trà Francefi, e Collegatialla Bicocca. 1522.4.
trà Spagnuoli, e Collegatia Fraicaruolo. 1635.47.
trà Spagnuoll, e'l Duca di Modona, \&zc. 1647.73.
trà Spagnuoli, e Francefí appreffo Tersona. 1648.20.
trà li fudetti appreffo la Rocchetta di Tanaro. 1653.20.
trà lifudetri lotto il Caftellazzo . 1654. 18.

Fazino Cane Generale dell efercito del Marchefe diMonferato . 1396. I.
rompe le genti del Conte di Sauoiaje del Prencipe dell'Accaia . 1400.2.
occupa,faccheggia, eround Aleffandria. 1403.5.
raffiena i Brefciani, e maltratta, la Lo: mellina ile l'Aleffandrino. 1404 . 1.
oecupa, efaccheggia Piaceerza. 1404. 4.
s'impadronife del Caltello diSan Gior. giopde'Gualihi . 1404.6.
occupa Valenza delpò, \&c. 1404.8.
perfeguita, e ditrugge: Guelĩ. . 404.6 . 9.1407.2.1411 x.
tiduce Altilandria in gran rouina:

$$
1404.9 .
$$

fà gettare nel Pò il Monghino. 1404. I r. in vece di Gouernatore, fif firanno di Aleffandria. 1404. I2.
è farto Conte di Biandrata . 140 5. 5.
faccheggia, e rouina il Terricorio Paue: fe. 1406.1 .
dà vna rorta all'efercito de'Milaneff. 1407. 1.
fà quartare, \& conaltre crudeli maniere morire alcuni Guelfi di Aleffandria, 1407 2.1411.1.2.
ricupera Vercelli, \&c. 1408. 1.
aiura il Murchefe di Monferato per l'Im: prefa di Genouz.1409.2.
dà vna rotta $̀$ Francefi . 1409. 3.
occupa Pauia, e Tortona infieme con le
Terre del Vefcouado di effa Citrà. 1410.2.
muore. 1412.2.
Fazino Inuiziati. 1450.3.
Fazino Trosti. 1394.11.1402.2.
Eazino Stefano Ghriant Veicouo di Bobio . 1465.1

Fede del Collcgio de'Giureconfulti di Milano concernente alla nobilà de'Ghilini. Is40. 5.
Federigo Primo chiamato Barbaroffa è fatto Imperadore. lettera A.nel princ.de gli Annali .
viene in Lombardia, e tiranneggia i po: poli. B. come iopra.
fà elaltare al Pontificato vn feifmatico: C. come foprz.
fiferma col luo efercito dentro di Maren: go . Tratt. 18.
ritorna in Alemagna . I 175.10.
s'apparecchia per ritornare in Italia. 1174.2.1175.11.1177.1.
merte l'affedio d'intorno ad Aleflandria.
1174.3.
alialito dall'efercito de' Collegati. 1174.4.
tenta, mà indarno, d'entrare in Alefandria.1175.1.
fugge, ed abbandona l'affedio di quefta

## Citti, 1 I 75.4.

tratta di far pace $c 0^{\circ} \mathrm{i}$ Collegati, 1 I 75.6 . renta di fare lifteffo con la Romana Chiefa. 1175.8.
fà pace col papa, e con la Chiela, etregua co: Lombardi. 1 177. I.
vien'accertato nel grembo di Santa Chic\{2.1177.2.
concede la pace alle Città collegate,8zc. 1183.2.
s'apparecchia per andare alla ricupera: zione diGerufalemme. 1187.2 . và alla fuderta Imprefa . 1 : 88. 2 . muore invn fiume, 1 I 90.1 .
Federigo Secondo Imperadore naíce. 11963.
è fatts Imperadore in luogo di Otto
Quarto fommunicato. 1209.3.
d diman:
dimandà à gli Aleffandrini il giuramento difedeltà. 1220. 1 .
è rigoroio contro gli Eretici. 1224. 1. procura difar pace con le Città collegate. 1226.3.
pà vna Coltituzione con le fodette Citted. 1226.4.

G pacifica conle medefime Citràis227.r. ed il fimile fal col Pap2. 1230 . 1 .
mette l'affedio dintorno à Brefcia 1238.1.
e nell' ifteffo tempo al Aleffandria. 1238.2.
efpugra quefta Citṫ̀ , \& co. iui.
affedia alcune Terre dello Stato Ecclefaltico.1240.1.
Fà morir di fame, 82 di puzza in prigione trè Cardinali, \&ec. 124 I. 2.
Fà grandifímidanni nello Stato Ecclefiaftico. 1241.3 .
procura di pacificarfí con la Chiefa. 1243.2.
fi tratta la detta; pace, mà non riefce. 1244. ${ }^{1 .}$
vien icommunicato, affedia Parma, e poi paffa per Aleflandria, \& c. 1245 . 1.3. fcriue, \& manda alcuni verfi ingiuriofial Papa. 1245 .2.
abbandona con fua gran frage laffedio di Parma.1245.3.
èfrangolato . 1250.2.
Federigo Terzo Imperadote . 1313.6. 1330.3.

Federigo Quarto Imperadore. 1440.11469 1.1493.4.

Federigo Duca d'Auftria prigione del Rè di Sicilia. 1268.4.
è decapitato. 1296.2 .
Federigo Rianchi. 2 293.10.12971.
Eederigo Bianchi. 1648.1.1650.1.1652.1. 1694. 1.

Eederigo Garrotti Capitano del popolo Aleffandrino. r 300 . r .
Federigo Gonziga Duca di Mantoaa, \&ec. 1533.4.1536.5.

Federigo dal Pozzo. 1293.1 r.
Federigo dal Pozzo. 1380.5 .1390 .1.
Federigo Trotti. 12 צ0. 3.
Federigo Trotti. 1269.4.
Federigo Trotti. 1293.4 1298.1.
Federigo TrottiSandrio Vefícuo di Foffano. 8628.11 .
Federigo dal Vermo. 1 §13. 10. 1 155.9. 1516.4.

Federigo Afinari Carretti Marchefe di Spigno.1643.18.1648.23.1649.19.1652. 4.9.

Felice Peretti Papa col nome disitto Quinto. 158 5.2. 1590.8 .
Felice Quarto Papa. Vedi Amadeo Primo Duca di Sayoia.
Felizzano occupato da Fazino Cane: 1404.8.
vien pofto in vitimo fierminio da'Francefi. $1447 \%$
à faccheggiato, ed abbrucciato dal Duca diSauoia. 1617.19.21.
vien donato dall Imperadore alliMonaci Ambrogiani di Milano. Tratt. 24.
fuo Pedaggio donato a gli Aleflandrini . z205.1. 2.
if fuoi abitantifi ritirano in Aleflandria impauritida'nemici. 1625.11 1645.21. è malamente trattato da'nemici.i636.7. 1642.17.1646.22.
i luoi Terrieni fuggono, per non contribuire aludetci. 1644. 17.

Ferdinando d'Auftria Re de'Romani èfatto Imperadore. 1557.13 .
fuccede ì Carlo Quinto fuo padre.iss 8.5 muore 1564.6.
Ferdinando d'Auitria, \&c. 1571.23.
Ferdinando d'Auitria Cardinale Infante di Spagna. 1633.2.5.1634.2.4.
Ferdinando Secondo Imperadore . 1618.7 1636.17.

Ferdwando Terzo d'Auttria Rè d'Vngheria, e de'Romani, e poicia Irpperadore. 1636.17.1648.32 36.1657 .7 .

Ferdinando Quarto d'Aultria Rè d'Vngheria, e de'Romani, 1654.11.
vien fatto linperadoic. 1658.12.
Ferdinando D.ualo Marchete di, Peicara. 1556.2.3.1557.2.7.9.

Ferdinando Gonzaga Gouernatore dello Stato di Milano. x547.3.1549.2.x5s1.3. 1552.1.1553.1.1554.3.

Ferdinando Gonzaga Cardinale, che fil poi Duca diM intoua, e Monfersto. 1613 3. 8 . Ferdinando Gueuara . 162 5. 17. 1629 . 16. Ferdinando di Toledo Duca d'alba. Vedi Duca d'Alba, \&c.
Ferdinando Garcia Rauanal, che fil poi Gouernatore di Aleffandria. 1642. 45 . 1657. 15.19.24.27.28.30.31.33.34. 1658.7.10.

Ferrara ritoma alla Chiefa. 1598. 1.
Ferrari.122513.1228.13.Tratt.16.
Felta del Cotpo di Chritto, quatido, e percheiftimita 1264.2.
Fiera conceffa ̀̀ glı A leffandrini. 1 §25.4.5. ilCapi:anato di elfa conceffo alli Firoffni. 1583.3.
ilfudetro Capitanato s'eftingue nella detta fameglia. 1626.6.
è conceffo alla Città di Aleffandria. 1627.1.

Filiberto Prencipe di Sanoia, \&e. 1619.3. 1621.8.

Filippino dalpozzo.1359. I.
Filippo Primo Ré di Spagna . 1500. 4. r519.4.
Filippo Secondo Rè di Spagnz nafce . 1527.7.
piglia per moglie la figlia del Rè di Portogillo. 1543.
pafla per Alellandria. 1548.2 . $15 \leqslant 1$.1. piglia la feconda moglie, ed cemancipato dall'Imperadore lun padre.1 554.2 . muoue guerra contro il Papa. 1557.1.2. fa pace col medefimo. 1557.11. Ii fono tinunziati utti li Regni dal padre. 1557.13.
fuccede allifteffo. 1558.5 .
fà pace col Rè dı Francia, e piglia la terza moglie figlia di eflo Rè. 1559.1 .
tenta l'Imprefa di Tripoli di Burberia. 1560.2.
piglia la quarta moglie. 1570.2.
fuccede nel Regno di Portogallo. 1578.3 Y 580.4 .
lo acquifta con la forza dell'armi . 1582.7.
di fua figlia per moglie al Duca di $\mathrm{Se}_{\text {- }}$ uoia. 15856.
è compadre delfigliuolo di effafua figlia. 1589.1.
aiuta il detro fuo genero conero il Dighiera. 1593.2.
fa pace col Rè di Francia, 8ec. 1598.9. muore. 1598.12.
Filippo Terzo Rè di Spagna. 1571 6. 1598. 9.12.13.1601.10.1604.7.1605.3.1613. 4.1654.2.5.1615.2.1616.1.5.1617.6.2I 1621.3 .

Filippo Qarto Rè di Spagna nafce. ísos.4. piglia per moglie la lurella del Rè di Francia. 1615.17.
fuccede ne'Regni, e fizati di fuo padre. 1621.3.
fa pace col Rè di Francia.8626.4.
iftituiffe in tuttill fuoi Regnt, eftati una diuozione verfo Malia Vergine, 1644.4. paffa alle feconde Nozze,\&c. 1648.36. ringrazia con pna lettera la Città di Aleffandria, 8cc. 1643 .42.
concede molte grazie ad Aleffandria. 1659.9. 10,

Filippo Quinto Rè di Spagna nafce. 162\%. 18.
muore. 1646.26.
fuoi funerali in Milano,ed in Aleffandria; 8c. 1647.3.
Filippo Cermelli, 1227. 14. nei fine.
Filippo Erera. 1527.3.
Filippo Ferrari. 1604. 3. 1626 8.9.
Filippo Firofini. r458. ร.1480.6. 1490.3? 1s13.1.

Filippo Leizaldi, 1643.39.1644.3t.33.
Filippo Malafpina. 1643.7.
Filippo di Sayoia, \&ec. 1467.2. 1468. 2. 1470. 3.

Filippo Sciabatto, \& 8 c. 1536.2.
Filippo Spinola Generale della Caualleria dello Stato di Milano - 1629.16 .17 .18. 1630.13.16.19.1635.8.17.42,1638.18. 1646.34.1647. 19.

Eillppo Stordiglioni. 1458.2 .1462 .11466. 6.1505.5.

Filippo Trotti, r470. 1.
Filippo Vallois viene inItalia à foccorreré i Guelfi. 1320.1 .
Filippo Maria Vifconti nafce. 1392. 6.
fuccedenel Ducato diMilano. 1412.1.:
piglia per moglie la moglie già di Fazi: no Cane. 1412.2.
s'impadronifce di Noue. 1412.3.
tenta indarno L'ImprefadiGenoua. 1417 :18.
ricupera la Città di Parma, 8zc. 1420 . 2. occupa Genoua, ed altre Città, \&e. 1421.1 .
ottiene dallimperadore la confermaxione dell'inueftitura del Ducato di Milano. 1426.2.
fa pace con alclni Prencipi. 1428. 1. 1432. 1.
piglia la feconda mogliefiglia del Duca diSauoia. 1428.2 .
promerre didare fua figlia per moglie à Francefco Sforza. 1430.2.1432.2.
fa pace col Marchere di Monferato 1431.4.
auifa gli Aleffandrini della vittoria ottenuta contro il Rè d'Arragona. 1435.3. à perfuatione fua c̀ depolto del Papato Eugenio Quarto . 1439.6.
inclina à far pace cól luoi nemici, \&ec. 1441. 1.
tabilifcela pace coi fudetti, e da fua figlia per moglie à Francefco Sforaz. T441.2.
muore. 1447. 2.
Filippona, Cafinaggio de'Ghilini. 1494.4. 1602.3.

Finale lellato da²Genouefi al Marchefe di effa Terra . 15 58. 6.
iul fidifegna la fabrica d'vn Porto. isgg. 17.
viene in potere del Rè di Spugıa.is 3 , í. dubita di effer'affalito da'nemici. 1644. sб.
vien

57.
è fortificato. 1644.67.
è afficur ato di gente. 1602.1. 1644.6.10. 57.1645.9.16.1646.9.1647.29.165 1.6.

Fiorno Merlani fondatore del Spedale di San Burtolomeo, 1389.3.
Elroffini. 1203 9. 1225.8 .1228 .20 .1308 .3 . 1317.4.1348.5.1403.3.1415.2.1490.3.

Filcalato quando iftieuito in Aleflandria. 1450.1.

Flaminio Firoffini 1600.5 .
Flaminio Nizzia . 1575.4.
Flaminio dal Pozzo.1647.3.1649.18.1657 26.

Florio Cermelli . $\mathbf{2 6 6 . 2 \text { 2. } 1 2 8 0 . 3 \text { . 1301.2. }}$
Folgore cade in vna Chiela, percuote vn Crocififfo, e lafcia la thatua illefa. 1 593.9. cade nella munizione di guerra in Tortona,e nè fegue grandifima rouina.1 609.4. abbruccia vna cafa, \&zc. 1645.33.
Fomtana di marauigliofa freddezza. Tratt. 19.

Fontana fanta, Terra del Pauefe celebre per la rotta data da'Spagnuoli à Modonefi. 1656.6.

Foro concorte alla fabrica di Aleflandria. 1168. 1.
è donato al Marchefe di Monferato.
1191.s.
i fuoi abitatori godono gl'itteff priuilegi, come gli Aleffandrini. r221, r. alcune particolarità di effa Terra . Tratt. 8.9.

Forte di San Carlo fabricato da'Spagnuoli allincontro di Vercelli. 1614.6.
è da glifiteffi demolito. 1643. 4.
Eoffo dintorno alle mura di Aleflandria, quando ridotto al termine doggidì. 1552. 2.

Francefea Acerbi moglie del Gouernatore di Aleffandria. r641.2.
Francelchino Caftiglioni Podelì̀ di Aleffandria. 1 S06. 1.
Francefchino Lanzauecchiz. 142 1. 2.
Francefchino Panizzoni . 14 43.4.
S. Francefco d'Affif, fa due miracoliin Aleffandriz.1210.2.3.
Francefco Signore d'Anghien. 1544.20
Francefco Anolfi. 1636.10 .16442 .1647 .4 .
Francefco Baglioni. 1 \$ 57.14 .
Francefco Barbauara. 1407. 1 .
Francefco Baltoni Cattellano di Sant'Ange10. 1566.4.

Francefco Belloni, 1 s 90.6.
Francefco 8ona Marefciallodella Dighiera. Vedi Marefciallo della Dighiera .
Erancefco Borbone.Vedi Conte di San Paolo, 8 cc .
Francefco Bufonidetro il Carmagnuola ricupera Aleffandria per il Duca di Milano, \&cc. 1415.2.
dà vna gran rotta all'efercito de'Genouefi. 1417.18.

Francefoo Caftraxon. 1652.39.
Francefco Carrara Signore di Padoua. 1395.2.

Francefco Cid. $1590.7 .1594 . x$.
Francefio Codega. 1929.1 .1536 .9.
Francelco d'Elte Duca di Modona.I 647.32. 33.43-45.1648.x.14.17.26.33.34.1655. 12.13.15.18.1656.3.4.5.6.7.17.1657.6. 14.16.17.20.22.33.24.35.40.52.60. 1698.11.15.

Francefco Ferreto Podeftà di Aleffandria. 1621 . 1 .
Francelco Filelfi huomo letterato , 1481. 4.

Francefco Gattinara. 1643.39 .1557 .8 , 5 r.
Francefco Ghilini . 1342.3 .
Francefco Ghilini. 1499.8 .151 I.2.1548.1. Francefco Ghilini. I 560.3 .
Francefo Ghilini. 161 5.2.1 649.13.1654.2.
Francefco Ghilini. 1639.15.
Francefoc Gonzaga Signore di Mantoua. 1388. x .

Franceico Gonzaga Duca di Mantoua. 1495 6.1499.1.1508.3.

Franceico Secondo Gonzaga Duca di Mantoun.1608.3.1613.2.
Franceico Guaice. 1527.8.11. 1 s29. 1 1.
Francefco Gualco. 1580.4 . 1604.6.
Francefco Guafco. 1649.12.
Francefco Lnuiziati. 1538.6 .1559 .3 . 1615 : 11.

Francefco di Melo, 1636.7 . 1638.1 3.15.17. 18.

Francefco Merlani . 1457.1 . 1463. 1.
Erancefco Miglio: 1393.1.
Francefco Oriolo Podelià di Aleffandria: 1956.1.

Francefco Orofco, \&c. 1636. 1 2. 1652.3 1. 1658.13.

Francefco Penas Altamirano Podeftà di Aleflandria. 1650.18.1651.1.1652.1.
Francefco Panizzoni. 1470.4.
Francefco Panizzoni . 1480. 3 .
Francefco Panizzoni. $\times 488.4$.1495.9.
Francefco Panizzoni. 1601. 5 .
Franceíco dal Pozzo. 1355.1 .
Francefce dal Pozzo. 1471.6.
Francefco dalPozzo.1657.21.26.1758.15.
Francefco Rauailartvccide il Rè di Francia. $1610 .{ }^{1} 4$.
Francefco Sadarini. 1659. 12.
Francefco Scazzini Podeltà di Aleffandria . 1494. I.

Francefco Scotto Podefta di Aleffandria. 1383.1 .

Francefico Sefsè Podefà di Aleffandria. 1572. 1. 1573. I. mentre difende, come Spagnuolo, vna gran fceleraggine di alcuni Coldati, mette in gran pericolo quefta Città. 1573.6.

Francefco Stampa. 149 1.3. 1 s 15.6.
Francelce Stanzi Podenà di Aleffandria: 1503. 1.1504.1.

Franceico dalla Torre Podefta di Aleffandria. 1269 x .
Francefco Trotti. 1335.3.
Francefco Trotti. 1430. r.
Francefco Troti, 1457.1. 1462.1.
Franceíco Trotti. 1499. 7.
Francefco Trotti. 1 1572.9.15 80.5 .
Francefco Trotti, 1616.10.
Prancefoo Varzi. 1615.8. 1649.19.
Francefco Vifconti Vefcouo di Aleffandria. 1640.15.1641.10.22.1642.49.

Francefco Auguto di Valauer. 1655. 21. 1656.13.17.1657.9.12.18.51.1658.2.4. 5.10.14.1659.1.

Francelco Bernardino Bigarola Podefta di Aleflandria. $1656.1,1657.1 .42$.
Francefco Bernardino Vimercati. 1558.2.
Francefco Duca di Lorena, 154 1.7.1 545 .2.
Francefco Ferdinando Daualo Marchefe di Pelcara. Vedi Marchefe di Pefcara, atc. Francefco Girolamo Corte Podettà di Aleffandria.1546.1. 1 547.1.
Francefco Girolamo Ghilini. 1625.45 .1649. 18. 1656.10.

Francefco Girolamo Stordiglioni. 1638.10
Francefco Maria Guaf60. 8 ) 22.5 . 1525.10 .

Francelco Maria Pellati. $1652.3 .16 .1658^{\circ}$ 15.

Francefo Sforza Marchelli. 1604.4.
Francefco Primo Sforza piglia alloggiamento nel Catellazzo, Terra dell Aleffandrino, \&ec.1426.1.
è addotrato dal Duca di Milano. 1430 . 1 . entra in Aleflandria, e poi và à dittruggere il Monferato . 1431.2.
colmezzo fuo fi fà la pace trà il Duca fudetto, ediViniziani, \&c. 144 I. 2 .
lifteffo Duca li dà per moglie fua figlia : ini. $\&$ Tratt. 14.
$G$ prepara doppo la morte di fuo Suocero
per ricuperare lo Stato di Milano. 1448.r
fà Lega col Duca di Sauoiz. 1449.3.
fi fà padrone di Milano. 1450.3.
fif moltra generofo verfo Aleffand. 450.7
fa tregua col Marchefe di Monferato -

## 1454. r .

s'ammala, efurcitano colpirazioni con: tro lo Stato di Milano. 146 I.I.
fi fa padrone di Genoua. 1464.1.
muore. 1466. 1.
FrancefcoSecondo Sforza nafce. 149 S.is: và in Alemagna per il Duca fuo fratello . 1sis.ix.
ricupera lo Stato di Milano, \&ec. 15 22.4. è ferito, \&c. 1523.4.
rinforza di gente Aleffandtia . 1524.1 . entra in folpetto di traditore appreffo l'Imperadore. 1ヶ24.z.
ampliacon priuilegro la Fiera a gli Alefe fandrini. 1525.4.
come fofperto di tradimento, vieriaffe: dizto nel Caftello di Milano. 1525.7.
è priuato delDucato di Milano. 1 §26.2. rende il fudetto Caltello al Ducadi Berbone, \& acc. 1526.4.
manda il luo Anbalciadore Camillo Ghilinid trattare in fuo nome con l'Imperadore in Genoua, \& c. 1529.4.
e poi lo manda a Bologna per la reftituzione da fe pretefa dello Stato di Milano. 1529.6.
ricupera il fudettro Stato. ini,
impone al medefimo ftraordinarie grà: uezze, 1 159.7.
rimunera il fuo Ambafciadore Ghilini; 1533. s.
piglia per moglie la figlia del Rè di Danimarch, \&8c. $1534 . \mathrm{x}$.
muore non fenza fofpetto di veleno 1535.6.

Erancefoco Primo Vallols Rè di Francia. 1515.1.4.10.12.1516.2.1519.4.1520.1. 2.3.6.1524.1.2.1525.1.1527.8.15 29.5. 1536.2.3.1538.2.1542.1.2.1544.6. 1547.3.

Francefoo Marchefe di Saluzzo. 1529.8. rs36.10.
Franchetta Adomi. risi. 19.
Frafcaruolo, Terra della Lomellina, occu: pato da'Sauoiardi. 1635.32.
èfortificatoda'Spagnuoli.1 635.50 .1657 8.5x.

Frafcheta nell'Aleflandrino (corfa, edepredata da'Francefl.it642.53.1648.20.1654 21.1655 .8.
è faccheggiata dalla noftra Caualleria: 1642. 63.1648.27.
come anche maltrattata dalla noftra Fan. teria. 1655.2.
per timore, de'nemici refta vora diabitanti. 1644.24.
sütro ilfieno di effo Tertizorio è depredato dalla noltra Caualleria Alemanna : 1644.53.

Frate

Frate zoecolante inganna li Spagnuoli, \&cc. 1643.2.1644.35.

Frati molro facili ad ellinguere le memorie de'loro benefattori. 1 460.2.1 466.3.
Freddo ecceffiuo. 1306.2.1322.4.1429.r. 1440.3.1471.2.1473.1.1477.8.1608.1.

Freddo fuor di tempo. 1596.4. 1599.12. 1601.3.1605.4.1614.1.1635.3.1644.58 1650.29 .1656 .3.

Fregarolo dato à conto di dote in parte $亠 幺$ Bianca Vifconti, \&c. 144 I. 2. Tratr. 16. zoccupato da'Francefi. 1447.7. vien donato à Guglieluno Palcoligo. 1448.1.
è prelo à nome del Duca di Milazo. 1521.2.
è donato à Filippo Erera. 1527.3.
vien rouinato dalla noltra loldatefca iui allogeista. rsst. 4.
ifuoi abitatorifi ritirano dentro di Aletfandria per timore denemici. 1617.23.
Frefonara fi collega con gli Aleflandini. 1179.2.
è venduta, \&c. 1249.2. x577. 3. vien'occupata, e reunara da Fazino Cane. 1404.1 .
jui alloggíl'efercito Francefe,Re. 1654. 19.

Fiumento venduco ì gran prezzo. 1271.4. 1372.4. $\times 592.7 .1593 \times 13$.1635.2.1647. 69.

Frumento venduto à viliffimo prezzr. 1284 4. 1311. 3. 1314. 5. 1501.3.1504.5.

Fiumento raccolto fuor di tempo. 1559.19 . 1560.3.

Frumento maturo, per il gran foffiare del vento caduto dalle figige in terra 1619.2.

Fru:ti in gran copia nell Aieflandrino. 1603.2.

Fubine, Terra del Monferato fif fottomette à gli Aleflendriai . 1224. 10.
è faccheggiato dalla foldatefca del Rè di Sicilia. 1316.9.
vien'inecupato da' Spagnuoli. 1629.11.
Fulcone Abbate di Borgnglio.|r 18 r.i.
Fulcone Re di Ge ufalemme. 12804.
Furerale magnifico in Aleffandria. 1 s 90.10.

## G

GAbriello Carcano. 1415.2 . Gibriello Gamondo. 1487.4.
Gadrello Guafco piglia liarmi contro la Patria. 1403.3.4.
con vn ftratagema riduce i fuvi nemici allưltima neceffità di viue: $i$, ,Re. 1403.4 . Is fua gente vien isffatta, \&c. 1403.5 . z̀ fatto Guuernatore del Cattellazzo. 1405.6.
tenra di pigliare San Saluadore, vien fatro
prigione, ed è poidecapitato, 1411.2.
Gioriello Guaieo. 1508.6 .
Gubriello della Oz . 1649. 10.1 1. 1650.4 .6. Gabriello Maria Viconti, \&cc. 1402. 1.
Gaifero Ifimbardi. I 194. 2.
Galeazzo Eraghi. 1523.5.
Galeazzo Guafco. 1496.2.
Galeazzo Lanzauecchia:1420.3.
Galeazzo Sanfeuerini. 1 499.1.2.4.
Galeazzo Sappze 8625.5 .35 .41 .
Galeazzo Trotti. 1486.8.1503.1.
Galeazzo Troti. 1s17.6.
Galeazzo Trotti. 1591.1.1598.13.
Guleazzo Trorti.1635.35.53.1636.8.1637. 1.1638.8 1639.7.8.14.1640.1.8 3.16+2. 36.46.72.81 1643.23.39.40.1674.8.55.

T645.9.17.18.!31.32.1647. i.12.i648. 17.18 .24 .35 .1649.30.31.1650.14.26. 30.1652.41.1653.3.4.5.6.14.15.1655. 12.13.14.15.16.22.1656.2.6.18.1657. 4.10.13.14.52.1658.1.4.

Galeazzo Vifconti. 13 13.3.1 327.1 .1328 .2. Galeazzo Vifconti, 1 354.2.
nella diuifirne dello Stato di Milano con i fuoi fratelli ecquita Aleflandria. 1354.3.
è fatto Vicariolmperiale . 1355.1. viene in Aleffandria, emerte in rouina il Monferato. 1356.1.
proibife il fabricare Catielli nell'A!eflandrino. 1357.2.
impone ftrandinarie grauezze à oli Aleffandrini. 1360.1 .
apre lo Audio publico in Pauia. 1361. y. fa tregua col Marchete di Monferato. 1369.1 .
dà fua figlia permoglie al Duca di Chiarenza. 1367.z.
rompe la Caualleria de'Genoueli. 367.3 và ad incontrare il fudetto fuo genero. 1368.1.
affedia Valenza del Pò $\mathbf{x} 370$. I.
affediala Citrà di Cafale. 1370.2
fifà padrone di Valenza. 1370.3. e poidiCafale. 1370.4.
affedia la Crtàdi Alti. 1372.2. emancipa fun fighuclo. 1375.1 . fà pacecol Machefe di Monferato, epo If dà fua fighapermoglie . 1377.3. muore. I378.3.
Galeazzo Maria Sforza Duca di Milano. 1466.1 .
vende due Feudi del Territorio Aleffandrimo. 1467.1 .
aiuta il Marchete di Monferato contro Eilippo di Sauoia. 1 467.2.
piglia permoglie lafiglia del Duca di Sauola. 1468.3.
fà publicare vn'ordine per li Feudatarij. 1468.4.
rompel"efercito di Filippo di Sauoia, e poifí pacifica con laı. 1470.3 .
paffa per Aleffandria. 1471.3.
\& lega, e tregua cói Viniziani, e Fiorentini. 1473 . r .
fa lega col Rè di Francia . 1476. r.
è ammazzato da'fuoi fuiddict. 1476.4.
Galeotto Sacchi. 1449.5 .
Galiaudo Ollari, ò fia Aulari libera la Patria dell'alledio dellinperadore Barbarolfa. 1175.3.
viene perciò onorato di ftatua, II75.5.
Gallozzo Capitano Francele tagiia à pezai vna Compagnia di foldati Alefandrini. 1447. 6.

Galuagno Firoffini. 1429.5.
Galuagno Firoffini. 1458.3.1462. I.
Galwagno Merlani. 1 348.3.
Galuagno Vifconti Signore di Milano. lett. C. nel princ. de glt Annali.

Gamalero, Terra dell'Aleffindino,occupato, e rouinato da Fazino Cane 1404 . I. è donato à Simonino Ghilıni. 1438.4 . e pofcia vien donato à Guglielmo palcologo. $1448 . \mathrm{t}$.
il fuo Caftello è faccheggiato da'nemici . 1643.27.
visuperi viarida glifteffialle donne dief.
fa Terra nel detto Caltello ritirate. 1646 . 30.

Gambarinial 225.7 .1335 .1 .2 .1403 .3 .1429 .
4.1456.4. Tratt. 17.

Gambarino Gambarmi. 13 15. I.

Gambaruti. 1125.4.1417.7.1580.6. 16.23 3.1644,67.

Gamondo, Terra, Vedi Caltellazzo.
Gandolfo Palaftrelli Vicatio di Aleffan: dria. 1273.3.
Ganoberto dalla Torre Podeltà di Aleffandria. 1291.1.
Gargamifio Trotti . 1394.11.
Galpato Bachina Pouefta di Aleffandria. 1566.1. 1567.I.

Gaiparo Betretu.1656 4.16.1657.62.
Galparo B sidi. 1639.3.
Galparo Bueatro bupiardo maldicente controgli Alcifandrim. 1405.4.
Gaipa o Mini Gouernatore di Aleffandria. 1524.2. dà via rotta alla foldatefca del Rè di Francia. 1524.3. và ad incontrarel'Imperadore, che veniua inquelta Citrà. 1533.2.
muore. 1534.2.
Galparo Rolales. 1642.67.
Gafparo Vilconti. 1415.1 . 430.1 .
Gaftone Signore di Fois Generaledell'elercito Francefe 1512.1.
vien'vccilo nella giornata di Rauenna. 1512.2.

Gattinara, Terra di Piemonte prefa da'Spa: gnu.li. 1616.13.
Garto con lette gambe. 1641 . 10 .
Gartole in grandifima quantitì in Aleffandria. 1576. 4.
Gaucarano Villagranada Capitano del popolo di Aleflandia . 1308.3.1337.3.3. 1338 . .
Gauio, Terra del Genouefe. 1227.14. corre pericolo d'effer per iradimento prefodagli Aleffandrini. 1225.1.
vien prefo dal Duca di Milano. 1514.2. vien polto in lite, \&c. 1 117. r.
è reftrtuito alli Guaichi. 1518.1 .
vien ricuperato di Genoueff . 15 28.6.
è alfediato da'Francefi, e Sauoiardi : 1625.4.
firende al Duca di Sanoia. 1625.6 .
il fuo Caltello, if rende anche all itteflo Duca. 1625.7.
vien'affediato dall'efercito de'Genouefi. 1625.25.
è ricuperato danfudetti. 1625.26.
come anche il fuo Caltullu . 1625.30 .
Geneura, Città eretica in Sumoia. 1589.7.
Genouefi ricuiaino di conlegaifi cúi Lombardi contro I'Imperadore Babaroffa. 1168.7.

1accheggiano Precipiann, e fubornane gli Altigiani consio gli Alelfandrini . $1225 . \mathrm{x}$.
ricuperano Capriata, occupatogià da'fuderti Aleffandrini. 1228.3.
aiurano gli Aftigiams concro gli A leffan: drini. 1275.1.
tentaro di occupare Ouiglio nell'Alerfandrino. 1367.4 .
vergono à rouinare I'Aleffandrino. $\$ 447.5$.
intab: li, ed incoßtanti nella libercà loro; horala perdono, ed hora la ricuperana 447.3.1507.2.1527.11.1528.3.

Ittigano co'i Guafchi, e Trurti per li Feudi da quelti A leffadriai puffeduti, \&ec. 1517. 1.
pertuno la deta lice, \&c. is 18. 8.
ricuperano Saunna - 1524.4 .
Ouadadalli Trocti. 1 \{28.5.
c pofcia Gaio dalii Gualchi. 1528.6. vesyono à fcaramuccia co'i Francefo. 1528. 11.
dile-
difegnano di pigliare Tortona; \&ę. 1529.3.
corrono pericolo di perdere la libertà. 1536.4.1575.6.
leuano il Finale al proprio Signore. 1598.5.
corrono pericolo di perderil detro Luo80. 1599.17.
perdeno Ottagsio, elefercito loro èr rot. 80 da'nemici. 1625.5.
dag'ifteff li vien'occupato Gavio. 1625. 7.9.
s'aiutano con danari', per non perdere il
tutto, 1625.9.
ricuperane Gauio . $1625.2 \%$.
e pofcia il Caftello di effa Terra. $1625: 30$ tutti i loro bení di qualfiuoglia forte fono fequefrati, \& rapprefagliati dal Rè di Spagna 1654. 6.
Geuouefi di Aleffapdria donde provenuti. I 503.3.
Gencile Beccaria. 1 512.2.
Genzano vendute a Bonjfazio Guasco. 1314.2.

Gerbe occupate dal Rè di Spagiza, poi perdute. 156.2.
Gherardenghi liberano la Patria loro da'Francefi. 1409.2.
Gherardo Conli Podefta di Alefrandria. 1457.1.1458.1.

Gherardo Gambdcorta . 163 5. 69. 1636. 9.
Gherardo Gambarini . 1659.32.
Gherardo Pettenari. 1293.9.1 3 O1.37.
Gherardo da Zemo Podekà di Aleflandria. 1441. I.

Chilini. 1168.2.1170.3.1188.1.1190. 4.1208.6.1485.9.1228.9.1417.8.1450. 6.1460.2. 1466.2, 1540.5 .161246 .1619 . 4. Tratt. 8.

Ghilini, eloro origine. IIgo. 4.
Ghilino Ghilini Vefcouo di Comaccio. 1531.11.1588.7.

Giaccio nell'Autuano. 1478.8. 1644.58 .
Giaccio nel principio dellEltate . 1656. 3.
Giacinto Ximenez. 1657.9.32.
Giacomino Boidi. 1486.6.
Giacomino Ghilini. 1301 , si.
Giacomo Colli, 1234.1 .
Giacomo Ghilini. 1397.8 . 141 3.4. 143 4.s.
Giacomo Biglia Podefta di Aleflandria. 1471. 1.

Giacomo Brambilla Podelitidi Alefandria. 1578. I. 1579.9.

Giacomo Clemente Frate Domenicano vc-
cide il Rè di Francia, Dec. 1 589.6.
Gizcomo Fantini. 131s. 1.
Giacomo Firt ffini. 1204. 1 .
Giacomo Firofini. 1469. r.
Giacomo Firofini. 1 135.9.
Giacomo Guattauini. 1 597.4.1 599. 16.
Giacomo Lanzauecchia, i227.14.1247.1. -1255.1.1252.1.
Giacomo Lanzauecchia. 1273.4 .
Giacomo Lanzauecchia. 137 s.4.
Giacomo Lanzauecchia, 1 s 25.4.
Giacomo La nzauecchla. 53 s .5.
Giacomo Marchelli, req3.10.1319.2:
Giacomo Marziani Podettà di Aleffadraia . 1393.1.1394.1.

Giacomo Maftrazzi, nno de'Fondatori della Chiefa di Loreto, \&ec. 1503.2.
Giacomo Mezaniga eletto à publicare la Crociata contro il Turco, \&ec. $145 \mathrm{~s} . \mathrm{I}$, 1456. I.

Giacomo Porri Podeftà di Aleffandria. 1493.1.

Giacomo Pellati. 1515.9.

Giacomo Pettenari. 1227.1,4nel fine.
Giacomo dal Pozzo - 1298. I.
Giacomo dal Pozzo. 145 5.3. 1463.5.
Giacomo dal Pozzo Cardinale. Isso. s: 1556.9 .1563 . 3.4.

Giacomo Pulfauino Podelkà di Aleffandria . 1511.I.

Giacomo Scribani. 1561.3. 1566.10.
Giacomo Stuardi Rè di Scozia . 1 so7.3.
Giacomo Stuardi Red d'iaghitetra. I649.3.
Giacomo de'Terzi Velicouso di Trivento . 1474.1.

Giacomo Trotti. $1469.1 .1484,2.1485$.40
Giacomo dal Vermo viene con efercito nelPAlofiandrine, e Fortifica Aleflandria. 1391.3.
dà vna fegnalata rotta à Francef. 1 391.4. fa edificare in Aleffandria vna Chiela. 1391.8.
faccheggia il Territorio Fiorentino, \&ec, 1392.5.
vien rimaunerato illise valore. $1398.40^{\circ}$
Giacomo Conte d: Armignach viene con efercito nell'Aleffandrino, come Generale dellatmi del Re di Francia, 8cc. 1391. 2.
s'accotta con la fua gente ad Aleffandria, per attaccarla. 1391.4.
reftail fuo efercito rotto, ed egli ferito, e prigione, \& poi muore. 139 x . 5.
Giacomo Antonio Calcamuggi . 1585.5 .
1601.5. 1622.4 . 1601.5 .1622 .4.

Giacomo Antonio Gambarini . 16Io. 6. 1613.3.1615.8.

Giacomo Antonio Guafco. 1609.2.161 0.6. 1613.3.1615.2.14.17.

Giacomo Antonio Guafco. 1655.15.
Giacomo Filippo Abondio. 1651.20.
Giacemo Filippo Sacchi vien fatto del Conieglio fegreto di Milamo, 1913.1 . giultifica lisinocenea deliuo Duca preffo 21 Marchefe di Peicara, \&c. 15 26. 2. tratta in nome di effo Duca col Duca di Borbone la refa del Cattello di Milano, 8 Ec 1526.4.
non permette, chela fua Patria fia renuta dallotrecco. 1527.15. ì fateo Prefideme del Seoato di Milaino, ébenefica la Partia. is30.3. ebsnefica la partia. 1530.3 .
muore doppo haver fatco vn dono al Duomo della Patria. 1550.4 .'
dende prouenghilla fua firpe. Tratt. 4.
Gacomo Francelco Gualco. 1541.4 . 1 \$ 50. 4. 1560.4 .5 .

Giacomo Francefcc Guafco. 161 1.16.
Giacomo Luigi Inviziati. 1513.13 ISI4.1. 1sis.3.
Giacomo Luigilouiziati, 165 5.5.1657.26.
Giacome Maria Arauzzi. 1567.3 .1585 .5
Giacomo Maria Stampa. 1 si2.6.
Giacomo Melchior Caualcabò Podefta di Aleffandria, 1400.1 .
Giacomo Ottauiano Ghilini, 1640.9.1656. 20.1657.37.1659.2.

Gibellini di Aleflandrini, 1225 . fino al num, 18.
rouinado i Guelf. 1238.1 .
ficollegano con I'Imperadore. 1240 . r : lo aiutano contro $i$ Genouefi. 124 I. $\mathrm{r}_{\text {. }}$ s'vnifcono ad altri Gibellini contro i fudetti popoli. 1242.2 .13 r8.3. yanno con l'Imperadore ad affediare Parme . 1245 .1. danneggiano la Patria. 1246. 1. 1248. r. 1263.1.1313.4.1315.1. faccheggiano, e rouinato il Territorio di effa Pauria. 1 308.1. 13 10,2.

Gderifcóno al Marchefe di Monferato:

### 1282.4.1403.7.

lo alutano contro i Tortonefi. \$284.r. lo aiutano concro al Prencipe dell' Accaia.1396. 1.
aderilconod Matteo Vifconti. r302. I: 1303.1.
danno allifiteffo la Patria. 1 3r 9.1 . 1316. 1.2.
vengone ad on fatto d'arme co'i Guels Altigiani. 1308 . 2.
abbandonano la Patria. 1 308.3. 1310.2. 1513.6. 15 20.3.1523.6.
viritornant. 1348.5.1404.9.1583.9: 1515.14.1524.1.
maneggiano iltutto nella Patria. 1405. ri' $^{\prime}$ danno la Parria al Marchere di Moafera: to. 1415.2.
fanno molti omicidij ne'Guelf loro patriotti. 1451.4.
calunniano i Trotti appreflo il Duca di Milano. 146 I. 2.
Sono tirameggiati da'Francefi ad ifanza de'Guelf. 1 s07. 1.
aiutano il Duca Maffimiglieno Sferza; \&c. 151s.9.
corpirano contro i Francefi, \&ec. 1 $\varsigma 30.20^{\circ}$
Giefuati vengono ad abitare in Aleffandria . 1490. 1.
ottengonola Chiefa diLoreto, rs31.1.
Giefuiti vengono ad abitare in Alefiandria . ssex.10.
Gillo Albornoz Cardinale . Vedi Cardinale Albornoz.
Giolivo Cartari. 1599. 1 r.
Giordano Arnuzzi. 487.1 .
Giordano Arnuzzi.1598.13.
Giordano Firoffini. 1346.r.
Giorgio Arnuzzi. 14 87. $\mathrm{s}^{\text {. }}$
Glorgio Baratta 1429.6.
Giorgio Batatta. 1 527.9. 15 28.8:
Giorgio Carelli. 14026.
Giorgio Catretti Podenia di Aleffandria : 1421.1.

Giorgio Martinuzzi Cardin. vecilo. 155 1.8.
Giorgio Fuoco. 1650.33 .1656 .1 .
Giorgio Inuiziati, 573 11.
Giorgio Lanzanecchia. 1427.3.
Giorgio Mattinenghi prigione in Alefas: dria, 1544.4.
Giorgio Merula. 148 1.4.1494.6.
Giorgio Morbi Podelta dil Aleffandria 1496. 1.

Giorgio Pifcarelli Podeltà di Aleffandria 1464. 1.3.

Giorgio dal Pozzo. 1395.4 .1 397.9.
Giorgio dal Pozzo. 147 1.6.
Gorgio Solero Pittore Aleffadrioo fifz valere in Spagna, \&c. 158 r.4.
Giorgio Squarzafichi. 149 s.8.
Giorgia Vefcouo di Aleffandria d'Egitto abbrucciato viuo da glitheffi Alcfla ddrini, sec. 1405. 4.
Giorgio Vifconti Podeft di Aleftandria: 1siz. I. 7.
Giorgio Giufeppe Trotti Sandrio. 1644.77.
Giornata mifferiofa,e fauoreuoleà gli Alef: fandrini. 1391.7.
Giouanna Reina di Napolj, 1342.1. 1349.2. 1386.3.1423.1.1435.3.

Giouama Reina di Porrogallo. 1 139.2.
Giouanni Aimi Podefta di Aleflandria, 4 Ss 18461.1. 1463.1.

Giouanni Ardico Retore di Alsflandria. 12362.

Giouanni Aucuto danneggia IAleffandrine con Ia Caualleria Inglefe. 1362, I.
vàin aiuro de'Pifani: y $363 . \overline{\text { İ }}$
Giouanni d'Aufria . 1571.7. 1576.2. 3. 1578.3.

Giouanni d'Aultria.1647.30.1648.13.1650 14.19.21.

Giouapni Berruri. 1474.4.
Glounnni Biraghi Gouernatore di Alefindria. 15 21.1.1522.r.3.
Giouanai Bracheri.1643.6.
Giomanni Brignone perpetuamente bandito, per hauer'offeiala Patria. 1 3.48.3.
Giouanni Calcamaggi. 1266.2.1.297.1.
Giouanni Calcamuggi. 15 g 2.6.
Gionami Caraffa Duca di Palliano Strozzato. 1561. 1.
Giouanni Carretii fz edifica vna Chiefa in Aleffandriz. $1253 . \mathrm{T}$.
Gíouanni di Caftro.1642.32.1643.18.1644 . 9. 68. 1645.12.
Giouanni Cermelli. 1 349.2.
Giouanni Clauaso Podeftà di Alellandria. 1427.1.

Gieuanni Firoffini. 143 8.9.1448.3.
Giouanni Fis offini. 1480.7.1496.4.
Giouandi Fornati. 1334.3.
Giouanni Gamalero.1 628.7.1643.40.1657 32.

Giouannidi Garay.1635.40.41.57.69.1636 4.1637.7.1639.7.12.

Giouanni Ghikini. 1280. 6.
Giounni Ghilini. 1436.3. 1439.7. 145 1.2. 1459.3.

Giouanni Guafco . 1492. \%.
Giouanni Gueuara, che fit Gouernatore di Aleffandia. 1544. 2.1 1 62.4.7.15 563.7. 1566.2. Tratt. 19.

GiouaniInuiziati. 1423.2.
Giouanni Lemaingre occupa Tortoba . 1403. 2.
fa tregua con Fazino Cane, 1404.3.
If fa padrone del Caltellazzo nell'Aleffandrino. 1405.6.
fatto Goueroatore dello Stato di Milano, centa di ricuperare lo Stato de’Genouef, e riceuc vna rotta. 1 409.1.2.
Giouanni Malo de'Briones Podefta di Aleffandria. 163 6.1.1637,1.1640.1.1641, I.
Giouanni Marchelli benemerito della Patria. 1499.9.1503.1.
Giouanni de'Medici, che fil Papa Lionk Decimo. 1512.1.2. 1513.2 .1519 .4 1520.8. 142r. 3.
Giouanni Mendozzz Marchele dell'Inoiofa Governatore dello Stato di Milano. 1612 6. 1613.5.8. 161 4.2.5.6.8.1619.2.5.6.7. 9.10.12.17.

Giousnni Merlani. 1287.2.
Giouanni Montaloo Poderià di Aleffandria. 1442.1. $1443 . \mathrm{F}$.

Giouanni Morono Cardinale. 1547 -7.1 564. 7.1575.6.

Giournni Noce.1452.3.4.
Gioumni Odoardi Podefà di Aleffandria. 1520.1.1521.1.

Giouanni dal Pozzo. $13 \times 3.8$.
Gjoluanni dal Pozzo. 1391.4-
Giounani dal Pozzo. 1458.2 . 1462. I: $^{-}$
Giouanni dal Pozzo. 1463.5 .1 \&66.4. 1489 , 5.149r: 5.1513 .13.

Giouanni Saffatelli Generale del Papa ricupera il paefe di quà del pò, 88c. 1521.3 . ¢fiz padrone di Aleffandria, 8ec. $\$ \$ 22.5$. barbaramenue fa faccheggiarequedta Cit-ta.1522.2.-
Giouanni Scalchi Podefid di Aleffandria. 1544.x.1545.1.

Gioumani Scribani, 141 f.4r 513.10
 17.

Giouanni Sorbelloni. 1617.9 .1625 .13 .20. 37.1627.6.1628.3.4.5. 1633.5.7.1635: 57.

Giouanni Trotri, r250.3.
Grouanni Vallari Podelta di Aleffandria. 1487.r. $1488 . x$.

Giouanm Valquez Coronado. 63 6.3.1638 14.1641.13.1642.47.1643.6.16.49. 1644.16.23.24.25.36.40.1645.24.33. 1648.1.7.8.1649.25.

Giouanni Vellamoglio Podertà di Aleffandria. 1490 . 1.
Giouanni di Velafco Conte di Siruela Gowernatore dello Stato di Milano. $1641.4{ }^{\circ}$ 13.15.1642.5.9.20.22.29.30.31.33.34. 35.36.38.39.40.41.47.1643.6.8.14.1 5. 16.19.20.2 1.22.26.33.42.44.1650.5.

Giouanni di Ogliauri. 1648.15 .1 6.1656:17
Giouanni Viamonte Podetil di Alellandria. 1620.8.

Giouanni Vifconti Arciuefeono di Milanod 1327.1.1 32 8.2.
fuccede nel Priocipato diquella Ciàà. 1339.2.
è fatto Vicario del Papa nello Stato di Milano.1339.3.
è confermato anche in turta 1 la Lombardia col iudetto carico. 1343.1.
rimane erede di Luchino Vifconsi . $1349 . \mathrm{I}$.
conce de ad Aleffandria le quattro Giudicature ciuili. 13 53. 2.
concede allilteffa Citù la Lettura d'Iftituta. 1354. 1:
muore . 1354.2 .
Giotannino Guaico fondatore del Conuento de'Scrui,e del Sped ale di Sant'Antonio di Bargoglio. 1295.1 .2.
Giouannono Beccaria Podefta di Aleffandria. 1258.1 .
Giouannuzzo Aliprandi Podefà dialefrandria. 1354.1 .1358 .1
Giouanni primo Marchefe di Monferato . 1305.2.

Giouanni Marchefe di Monferalo muoue
 guerreggia col Pıenci; adell Accaia, \&xc 134!. 1.
occupa vaz parte del Piemonec. 135.6 .1 . fifl padrone di Voghera, ed'attri luoghi. 1362. 2.
faccheggia, e mette in rouina la Campagna di Alefiandria. 13.71.r.
foccede à Secondotto fuo fratello nel Marchefato. 1378.1.
maere. 1380.3.
Giouanni terzo Maxchefe di Monferaso : 1449.4.1450.9.1464.6.1485.5.

Giouanni Rè di Francia. 1536.2.
Giouanni XXI. Papa. 1276.4 . 12 27.r.
Giouanni XXII. Pipa . 1316.6.1321. 1. 2. 1328.1. 1329.1 . 133 0.2.1 334.2 .

GiouanniXXIIL. Papa. 1410.1 .1415 .1 .3. 1418.3.1419.1.

Giouan셔 goltino Pellati. 1567.7.
Giouan'Alberto Cane Podeftà di Aleflamdria. 1634.5.1635.2.
Giouan'Alberto Ghilini. 1 s31. 7. 1939.4. 1560.3.

Giouna'Alberto Pettenari. 1627. 19.2e.
Giounn'A mbrogio Gallarati. 162 1.4.
Giouan' Ambrogio Spinola Podelta di Aleffandria, 1434.'t.
Giouan'Aadrea Borco Podetà di Aleflandria.x642.I.

Gionan'Andrea Caftellani. 1566.5
Giouan' Andrea Doria Prencipe di Melfi. 1560.2.1587.1.

Aiouan'Andrea Lanzauecchia. 1 5 20.2.
Glouan'Angelo Baratta. 1564.50
Giouan'Angelo Brugora Poderià di Alef: fandria. 1522.1.1523.1.2.
Giouan'Angelo Cermelli. x6ss.r s.
Giouan' Augelo Lamborizzi - 15340 8: 1542.7.

Giouza'Aagelo Martina de'Merlani. 5 570. 8
Gioman'Augelo de'Alediciè fatto Papacol nomedi Pıo Quarto. 55 59.23. fa trozzate due aipotidi Paplo Qurste Papa. 1561.1.

## melure. 1565.3.

Gionan'Augelo Merlani, 1 600.3.
Giouan'Angelo Monga. 1608. 1-
Giounn'Antonio Baratta. 1 404.13.
Giouzn'Adtonio Boidi, 13 x 4.6 .
Giouan'Antonio Chiappont inuentore di nuoua Setta in Aleflandriz $\mathbf{\text { cे caltigato }}$. 1607.7.

Giousa'Antosio déConti di Sparousra Podeftadi Aleffandria. 1472.1 .1473 .1 .
Giouan'Antonio Fachinetti Papa col neno d'Innocenzo Nond. 1 591.9.11.
Giouan'Antonio Ghilini, 1616.3.
Gionan'Antonio da Pò. 1602.1.2.
Giouan'Antonio Lamborizi. 1 505.6.
Giouan'Antonio Maffobrio. 1638. 11.
Giouan'Antonie Panizzoni. 1 sil.g.
Giouan'Antonio Ruff, 1536.15. 1543. 3: 1544.7.

Giouan'Antonio Saggiorgio è fatto Veícouo di Aleffandria. 1478.4 . vien promoflo al Cardinalafo 493.2 . ottiene il Velcouato di Sabina. 1497. 4i' è fatto Legato di Roma. 1 S06.1. muore, 1 509. 3.
lafcia particolare memoria dife alla Cas: redrale di A leffandrie. z $\mathbf{5 0 9 . 5 6}$
Giouan'Antonio Trotii, 1 seg.6.
Giouan Bartolomeo Arnuzzi, y 84.3 .1 594: 9.1598.15.

Gituan Bartolomeo Calcamaggi . 1575.8.
Giouan Bárolomeo Calcamuggi.1645.26.
Giounn Bartolomeo Ghilini. 1 Soo.6.1 501 . 1
Giouan Battifa Anolfi. 1641.11.
Giouan Battifta Auogadri Podeñà di Aleffandria. 1582.1.1583.1.
Giouan Bartida Buiardi. 1656.6.
Giouan Battifta Cantone . 1618.3.1620.40 1621.4.162 3.5.1626.10.1630.1. 1632. 1.1634.1.3.1636.6.1639.13.1641.16. $1650.8,16.55 .19$.
Giouan Battifta Caltagna, che di poifu Paz pa VibanoSertimo paffa per Aleffandria. 1571.6. è fatto Papa. 1590.10, muore. 5590.12 .
Giouan Battilta Caltaldi,\&ec. $155 \times .8 .1$ s52. 3.155s. 3.

Giouan Battitta Drufiani. 1627.9.1640.1. 8.1644.42.1648.29.1655.11.

Giouan Battifta Ghilini . 1650.19.22.26: 1652.x4.1656.7.8.1657.9.1659.19.

Giouan Battilaz Inuiaiati. 1579.8.1610.6. Giouan BattiltaInuiziati, 1643.40.
Giouan Battifa Mafrazzi primo Abbate di Santa Maria del Caftello. 1629.13.
Giouan Battitra Panfilio èfatro Papacol nome d'Innocenzo Decimo.1644.46.49. muore, 1655.2 .
Giouan Battifta Panizzoni, 169 2.8.
Giouan Batcilta Porzelli Inquifitore di Aleffandriz, ed'Acqui, 1573.6.

Gicuan Batifia Porta Podefal di Aleffatr dria． 1 588．1．1589．1．
Giouan Battilia dal Pozzo ． 163 3．2．1642． 28．67．1646．7．1647．3．16．1648．10．1652． 2.1659 .12 .17.

Giouan Batrifa Stampa，1600．5．1602．1．
Giouan Battifa Trotti．I 496．2．
Giouan Battifta Trotti．1622．9．1627．13．14． 1633．3．1640．16．
Giouan Battifta Villodre Podefd di Alef－ fandria．1622．2．1642．78．
Giounni Bernardino Galcotti，16420，3 1 ． \＄3．66．1643．6．
Ciouanni Brauo de Laguna，che ful Goaer－
$\rightarrow$ natore di Aleffandriz．1617．6．1621．6． 1625.1 ．

Giouanni Chrifoforo Panizzeni．1525．8． I593．17．
Giouanni Domenico Panizzoni． 1 乡22．8．
Giouami Federigo Duca di Sallonia pri－ gione dell＇Imperadore． 1 s $\$ 2.4$ ．
Giouanni Ferdinando di Velafco Consefa－ bile di Cattigliz，Gouernatore dello Stato ，diMilano． 1592.8 .1594 .6 .1595 .2 .8 ． 4599．9．17．1600．2．1610．7．1618．5．
Giouanni Filippo Prati． 1645.7.
Giouan Francefco Appiani Podeflà di Ale［－ fandrja．I 498．r．
Giouan Eranceico Annuzzi．1．577．2
Giouan Erancefco Aulari．I 966.4 ， 1 s 8 s．s． 1607．1．2．
Giouan Franceico Baglioni． 562.1 ．
Giouan Francefco Ferrari．1649．18．1653．3． 1659.10.

Giouan Erancefco Firofini．1 $\$ 13.5$.
Giouan Francefcolnuiziaci．1 $\$$ s 2，z．
Giouan Francefco Lamborizi．is51．7．
Giouan Francefco Serra，8ic． 164416.1645. 17．1646．18．19．20．34，1647．19．20．33． 34．1648．17．1650．17．31．1652．5．1656．3
Giousan Francefco Trotri．1404．13．
Giouan Francefco Barbauara Podeft di Aleffandria．1436．1．1437．1．
Giouan Gıbriello Palameri， 1588.4
Giouan Gileazzo Sforza fuecede nel Du－ cato di Milano． 1476.6. ricupera Genoua． 1477.3
da parte di effa ricuperazione ad Alef－ fandria． 1477.4 .5 ．
è fatto Duca di Milano，8ec． 1477.6 ． 6 collega col Rè di Francia．r478．5． c amoreuole verfogli Aleffandrini，1479． 2.3.
vienialleuato forto la cura di Giouran Giacomo Ghilini． 1479.8.
fa lega con alcuni Potentati． 1480.1 dà parte à gli Aleffandrini della pace，\＆c Jega trł fe，ed altri Pocencati Rabilita． 1482．8．
piglia per moglie la figlia del Rò di Nz－ poli ． 1489 ． 1 ．
muere auuclenato． 7494.5
Giouan Galeazzo Trotti．＇z 440.7 .1447 .7 1450．5．1461．2．3．
Giouan Galeazzo Vifconti piglia per mo glie la figlia del Re di Francia． 1360.1 ． vien＇emancipato da fuo padre． 1375.1 ． è amureuole verlo li Religiofi di Aleffan－ dria． 1375.4.
faccia dAlti il Duca il Branfuich． 1377．3．
renta，mà indamo，di pigliar per moglie la figlia del Rè di Sicilia，1．378．3． guerreggia contro i Genouefi． 1380.2. occupa due Terre de＇fadetti．1380．3． piglia per moglie la forella di Barnabd Vileonti， 1380.40
fà pate col Marchefe di Monfetato．
2382．t．
da parte à gli Alefrandrini dell＇aequiftodi duc Citta， $1388.3 .{ }^{\prime}$
viene in Aleflandria．${ }_{1}$＇ 390.8
impone granezze à Religiofid 390.2 ．
failega col Marchefe di Monferato 8320.3.
ottiene il sitolo di Duca di Milano 1395 I.
čfatto Duca．1395．2．
e porciz Conte di Pauia，sec．1\＄97．1：
fà uregua conalcuni Prencipi．1398．1：
dà iltirolodi Conre d＇Angera à Giounn
Maria fuo Ggliuolo． 1 399．1．
〔 fa padrone di Bologna．1400．3．
muore， $1402 . \mathrm{I}$ ．
fuo fuperale．1402， 2.
ilfuo cadauero d̀ diuifo in trè partỉ，ed in trèluoghifepolto． 1402.3
Giouan Giacomo Anolfi benemeriso della Patria． 1512.7.
Giouran Giacomo Balbi．1640．9．1642．27． 1657，32．
Giouan Giacomo Baratta．1404．13．
Giouan Giacomo Cotta Commilfario di Aleffandria， 1 496．1．
Giouan Giacomo Firoffini．1497．s．
Giouan Giacomo Firoffini． 1 \＄35．7＊
Giouan Giacomo Firotini． 1532.4 .1552 .3. Giquan Giacomo Ghilini， $1385.2,1395$ ．3．
Giauan Giacomo Ghilini Segretario，$e$
Configliere del Duca di Milano alleua il giominetso Duca Giouan GaleazzoSfor－
22．1479．8．
approua in nome dieffo la pace co＇i Viai－
ziani．14842．
Spofa in nome di effo Duca la figlia del Rè di Napoli，egliela conduce à Milano． 1489．2．
ocriene il Cafunaggio della Filippena，ed
altri beni infcontro dell＇entrate della
Citrà di Bobio، 1 494．4．
è fatto partecipe di tutti li fuffragi de＇－
ConauntualiFrance\｛cani．1498．4－
muore．1532．4．
hi compolia $\mathrm{va}^{2}$ 苗oria latina，ed alure opere． 1532.5 ．
doppo la fua moŕte vien＇eziandio rimu：， nerato il fuo valore． 1533.5 ．
Giouan Giacomo Ghilini． 153 1．9．
Giouan Giacomo Ghilini， 1573.6 .1587 .4
＞ 1988.4 ．1 993.10 ． 1604.8 .1612 .7.
Giouan Giacomo Ghilini．1 659.26 .16595.
Gionan Giacomo Guafco．15 29．3．
Giouan Giacomolnuiziati，1515．2．
Giouan Giacomo Inuiviati． 1 536．7．
Giouan Giacomo Iruiziati． $1588.4,1608.4$ ．
Giouan Giacomo Lago Padeftà di Alef－ fandria．1600．I．
Giouan Giacomo Paleologo Marchefe di Monferato． 14 17．18．14 4 8．2． 243 1．2．40 1445．3．
Giouan Giacomo Seranio．i $\$ 94.748 .1598$. 14．
Giouan Giacemo Triuulzi vieme in Aleffan－ dria．＇2482．1．15i2．3． ad iftanza fua ilRè di Francia ritira l＇e－ fercito dal Tarro． 1495.6. falcuni mouimenti verfo l＇Alefandri－ mo，e poif ritirain Alti．1497．2．
gouerna la fuidettaCitti di Atti ．1499．1． ef fato Marelcialle di Francia． 1 soe．1． mantiene gli Aleflaodrini in fede verfo il Redi Francia．Ifi2．2． difegna dioccupareAleffandria ，ed ARt． 1513．6．
zecompagna la Beatalluminata Alzjati al Monaltero per Monacirfi．is4o． 2. muere．Isi8．7．
Giouan Giacomo Trotti 1 s 50.5.
Giouan Giacomo Trotti． 1643.40
Giounan Giorgio Lanzauecchia． 1513.1
Giouan Giorgio Paleologo Marchele di Monferato gnuore，ed in lui finifec la la－ meglia Palcologhi． 1533.4.
Giouan Lodouico Marchefe di Saluzzo． 1529．8．
Giouan Luchido Arnuzei．1517．5．1518．2： 5．1519．2．3．
Giouan Luchino Armuzzi． 1556.1 .1557 .15 ． Giouan Luigi Stranio． 1 501．2．
Giouan Luigi Trotti．1525．7．1531．3．1598． 6.7.

Giouan Marco Graff．1447．4．
Giouan Marco Guafce．i 516.5.
Giousn Marco Guarco． 1 499．9．1649．18．
Giouan Maria Gambaruti． 1 \＄12．9．
Giouad Maria Guarco． 1 s16．5．1537．1 1 •
Giouan Maria dal Monte fatto Papa colnon ane di Giulio Terzo． 15 so． 1 ．
rofituifce il Concilio alla Città di Tren－ t0．＇15si．2．
muore．1555．2．
GiouanMaria dal Pozzo． 1 soI．I．
Giouan Maria Vifconti nalce，i388，2． fuccedenel Ducato di Milano．1 402.1 ． teme di perdere lo Stato di Milano． 1409.2.
cammazzato． 1412.1 ．
Giouan Mario Mazzio huomo leterade． 1581．3．1600．6．Tratt．19．
Giouan Matteo Arnuzzi． 1487.1 s18．5．
Giouan Matteo Santi． 1 599．21．
Giouan Nicold Arnuzzi． 1518.5.
Giouan Nicolò Boidi． 1531.10.
Giouan Nicold Trotti． 1590.2
Giouan＇Otro de＇Conti di Mede．1455．r． à fatco or olta di Alefiandria．I 461, I．
Giouan Paglo Batzillio Podema di Alef－ fandria． 1485.1 ．
Giouan Paolo Belloni． 1558.2.
Giouan Paplo Lonati Gouernatoredi Alef－ fandria． $1535 . I_{4}$
Giouna Paolo Panze．1643．40．2449．18： 1652.36.

Giouan Paolo Trotid．I Y 3 3．10．
Gjouan Pietto Caraffa tho dé fondatori della Congregazionc de＇Teatini． 1 s28．9． Sfatto Papa col nome di Proio Quarto． 1595．2：
vien trauagliaro con la grexra dal Rè di Spagra． 1 s57．1．
fapaer col fudette Rè． 1 รs\％．11．
muere．15\＄59．20．
Giouan Piero Inuiziati． 1445.2.
Giouan Pietro Serbelloni，1615．2：5617．9．
Giouan Riceardino Lanzauecchia．1492．6．7
Giouan Rodrigo da Salamanca Podettid Afeffandris． 5 966．1．
Giouan Stefado Gualco ．1466．6．1487．3． 1500．5．
Giouan SrefnoStordiglioni． 1629.14 .1635 4．1638．1 0.1639 .4 ． 1649.18 .1692 .7 ．
Giouan Tomafo Arnuzzi． 14 87．1．
Giouan Tomafo Ghilini． 1657.2 1．26．
Giouan Tomafo Rufca Podefì di Aleffinin dria．1530．1．
Giouan Vincenzo Peri． 1 558．2．
Giouan Vincenzo Pertenari，1495．1．
Girolama Granari moglie del Gouernatore di Aleffandria， 1 个88．6．15\％3．7．8．
Girolamo d $^{\circ}$ Agotino，che．fu Goueroatore diAleffandria．1629．2．19．1630．2．10．12． 15，21．24．

Giro：

Girolamo Gonelli, Tritt, $\mathrm{I}_{4}$.
Gırolamo Confalonieri , 8ec. 1 564.7.1573.
5.1591.9.1594.4.1595.5.

Gilulanio Corte. 1 499.1.
Girolamo Erera. 5 99.1.
Groolamo Fagnani Podeflà di Aleftañdria 1650.1.16.

Girolame Firoffili. 4 497.s.1510.2.
Girolamo Eiroffini. 513.13.
Girolamo Firoffini. 1583.1 .1 598. 16.
Girolamo Gallarati Vefcouo di Aleffandria
1564.3.1565.1. 1567.1.5.1569.2.

Girolamo Gherardenghi. 1525.1.
Girolamo Ghilini Velcouo d'Acqui, 1431. S. $^{\circ}$ 1443.4.

Gi r.lams Ghilini. rs72.7.
Gioolamo Ghilmi Autore di quefi Annali 1589.3.1612.7.1616.10.1629.9.1630. 31.1631 .5.

Girolamo Gorretta.1615.2.14.
Girolamo Guafce. 1480.9.1 486 -3.4.5.
Girolamo Marinene, $1529.7 .1530 .1 .1535 .4^{\circ}$
Girolamo Muzio. 1 579.8.
Girolamo Ortiz. 1642.1.1644.9.1649.16. 18. 1652.7.1653.4.1657.9.24.34.37. Tratt.19.1698.3.
Girolamo Panizzoni.1495.1 3.
Girolamo Pecchio Guuernatore di Aleffandria.1513.1.9.
Girolamo Pecchio. 5 24.2.15 27.9.
Girolamo Perbono è fatro del Confeglio Fegreto di Milano.is 13.1 .
ortiene la Signoria dh Ouiglio, \&2c. 1513.
8.2. Tratt. 14.
ottiene la cittadinanza di Milano, \&cc. 1514.4.
ortiene il Marchefato d'Incifa.is st 6.3.
à fatto Conte Palatino in perpettoo perfe,
\& finoi difcendenti primogeniti.1s 17.4 . vien confermato nelfudette Marchelato. 1521.1.

15 21,
ortiene in dono alcuni beni dal Duca, \&ec.

$$
\begin{aligned}
& 1525.2 .
\end{aligned}
$$

à farto Senat cre nel Senato di Milano. 1526.11.
à fuofauore il Papa friue on Breue \&rc.

## 1 183.3.

 11.

Girolamo Perbeno.x6 5.2.Tratt.II.
Girolamo Pimentelli, \&e. 1617 7.6.1625.3. 16.

Girolamo Ragazzoni Vefcouo di Famago
tha ne à vifitare le Chiefe di Aleffandria
1 \$76.2.5. Tratt. 18.
Girelamo Sagaraga Podefta di Aleflandria. 1658.8.1659.1.

Girolamo Santi, 1433.1.
Girolamo Scribapi.1 586.5 .1 592.1:
Girolamo Squarzafichi. 4 486.7.
Girolamo Stordiglioni. 1 s 59.8 .1 s84.3.
Girolamo Stranio. 1 998.14.
Giubileo iftituito nel Chrifianef.1300.1. èridetto al cinquantefimo anno.1342.2. 1350.1 .1450 .2
dipoifi riduce al ventefino guinto anno.
1471.7.1475.1.1500.1.1575.1.1650.16

Giubileo conceffo à gli Alefliandrini. 1625 28.

Giudei metcono in Croce vn fanciullo.i 235 2.1475.2.

Giudei fono ridotri ad abitare in vna fola contrada in Aleffandria.1585.6. commettono via fceleratezza in quefa Città. 1594.3.
fono icacciati dalliftefla Cikà , eccetto
vna fameglia, 1 597.2.

Giudici di Aleflandria prinilegiati,r 3 2 5.r. 1353.2.

Giuliano Barauagli, vno de'Fondatori della Chiefa di Loreto. 1503.2.
Giuliano Firoffini. 1 604.7.
Giuliano Ghilini. 1439.7.145 1.2.1459.3. 1468.4.1480.9.1540.2.

Giuliano Ghilini . 1 §27.9.1 1 §3 1. 4. 5. 6.7. 1548.1. 1567.1.

Giuliano Ghilini. 1 S62.7.
Gisliano Inuiziatli 161 5.8.
Giuliano Laborante. 14 3.1.1.
Giuliano dalla Rouere Cardinale cala in Lumbardia con l'efercito Fräceff.1 497.2. è fatto Papa col nome di Giulio lecondo. 1503.5.
ricupera Perugia, e Bologna. 1 506.1.
fi collega col Rè di Spagna, e co'i Viniziaui. 1 108. 5.
fcommunica il Duca di Ferrara, li muoue guerra, 8ec. 15102.
tenta di mettere Genoua in libertà , iui. rinuoua la lega col Rè diSpagoz, e co'i Viniziani, 1 s 0.7 .
livien inetimato lordine di fare on Concilio in Pifa. 1511.4.
manda ad affoldare wn gran numero di
Suizzeti.s sil.s.
per opera fua i Francefi abbandonano lo
Stato di Milano. 1512.5 .
muore. 1513.2.
Gialiano Santi. 1599.2 r.
Giulio Clari, 1531.7 .1 个59.22.1 575.2.
Guluo Gloreani Podelta di Aleffandria. 1266. 1.

Giuhio de'Medici Cardinale. 15 1 8.2.7.
è fatto Papa, echiamafi Clemente Settimo. 1523.9.
vien'affediato nel Caftello Sant'Angelo dall'efercito Imperiale. is 27.5 .
è liberato di quellaffediocol mezzo di gran fomma di danari,\&e. 1 s 27.1 I.
per opera fua è reflituito il Ducato à Francefco Sforza. 2529.6.
falega con limperadore, ed altri.y 99.9 . muore. 1534.4 .
Giulio SecondaPapa .Vedi Giuliano dalla Rouere, $2 \varepsilon$.
Giulio Terzo Papa . Vedi Giouan Maria dal Monte, \&xc.
Giulio Trotti. 1 s80.5.
Giulio Antonio Firoffini. 1636.5.
Giulio Cefare Arobba. 1571.9 11.1577.4.5
Giulio Cefare Baratta. 1 \$93.15,1609.2.
Ginlio Cefare Caluini Podeltà di Aiclian-
dria.1632.1.1633.x.
Giulio Cefare Gallia. 162 5.45.
Giulio Cefare Taliano. 1659.19.
Giulio Francelco Farina. 1640.9. 1657.32.
Ginoco di Accarone, \&xc. che cofa fia. 2584.1.

Giuramento de'Rettori della Lege, \&er. 1186.1.2.

Giuleppe Dardanone. 1 65 6.7.8.
Giuleppe Gonzalo Podelià di Aleffandria. 1576.1.1577.1.

Giuleppe Guafco. 1642.36.1646.4.
Giuleppe Landi Podeft di Aleffandria 1628.1.1629.1.1630.1.26.

Giufeppe Malafpina. 1643.7. 16. 1645.27. 1¢46.4.1647.14.
Giufeppe Mompazone Gouernatore di Aleffindria. 1631.3.1639.49. 1636.11. 1639.5.1641.171642.41.1645.1x. Fiuleppe Mompauone. 1643.23. Giureppe Panizzoni.1650.17.1659.1.
Giufeppe Robledo. 1657.35.36.16 ${ }^{8}$ 8.11.

Giafeppe Trotti;Sandrio. x 593.11 .1579 .6. 1591.2.3.

Golerta preia dall'Imperadore Carlo Quin: to. 1 I35.1.
vien ricuperata dal Turco. I S74.4.
Gomez Suarez Figheroa Duca di Feria; Gouernatore dello Stato di Milano. Vedi Dula di Feria, \&er.
Gonzalo di Cordoua, che firGournatore deilo Stato di Milano. 1625.24. 1626.5. 6.1627.3.5.6.16.1628.1.3.4.5.6.9.1629. 5.7.10.14.

Gonzalo Figheroa Gouernarore dello Sta-- to di Milano perde la Città di Cafale, e poi fuggendofene viene in Aleffandria. 1555.1.

Gotufredo Vbaldioi Podefà ai Aleffado diia. 1396.1.1397.1.
Gouerno di Alefiandria ne'tempi antichi. 1228.5.6.

Gomerno di Aleffandria mutato , \&xc. $15590^{\circ}$ 2.1 189.1.1609.2.

Grandine di ttraordinaria groffezza caduca nell'Aleffandrino Tertitorio . 1182. s. 1353.1.1398.2.1593.5. 1599.12 .14. 1609.2.

Grandine caduta d'Efate cagiona, freddo
come d'Inuerno in quelle parti. 1599.13.
Grandine molto dannofa al Territor:o Aleffandrino, ed altroue. 1647.2 I .
Grandine di prodig'ola grofiezza. 147x.2: 1510.5.1598.11.1644.19.

Graflio1168.1.1417.7.
Grauelinghe in Fiaidra ricuperato per il Rè diSpagna, \&c. 1652.16.
Gregoriq Ottauo Papa. 1187.1.
Gregorio Noulo Papa. 1227.14. 1240. 1.: 1241. 2.

Gregorio Decimo Papa 1271. 2.1272iz. 1273.5.1276.2.

Gregorio XI.Papa, 1370.5.1375.2.1376.1. 1378.2.

Gregorio XII.Papa.1406.2.1409.1.1415.3
Gregorio XIII. Papa. Vedi Vgo Boncom: Paguosec.
Gitgorio XIV. Papa . Vedi Nicolò Sfondrati, \& c.
Gregorio X V.Papa.Vedi Aleflandro Lodonifi, \&ec.
Gregorio Ambiluni Podefti di Aleffandria. 1611.1.

Gregorio Britto.1642.41.1643.9.
Gregorio Figheroa Podeftà dijAleffandria1596.1.1601.4.

G ezis'accordano co'i $L$ atini,Réc.1439.3.5.
Guarachi.1168.10.11964.Tratt.4.
Guarmero Guafico tiatta con Giouan Giacomo Triuulzi divolerli dare la Patria. 3513.6.
aiuta Camillo Triuulai ad occupare la Patria.1si3.7.
è condaniato all'efiglio. I s 3.1 .
aiutato da'Guelfi Aleflandrini piglia Gauio.1515.8.
infiemeconaltri guerrieri ricupera i Luoghi prefi dalléercitito della lega. 1522.3 . sitorna in grazia dell'Imperado:e, \& li giura la Fedeltà , \&ec.x/26.7.
Guarnern Guafceri 1630.21 .22 .1649 .12 .18. 1657.32.

Guarnero Gualco.1 63 5.35.1657.26.
Guarnero Trotsi Vefcovo di Aleffandria. 1571.5.1572.1.1573.6.1579.5.1583.2. 1584.1.

Gualchi.ir88.1.1229.15.x9.1228.22.1232 1.1236.1.1259.2.1248.1.1266.4.1282. 3.1283.4.1300.3.1308.1.3.1383.1.1404
6.13.1417.8. 1413.2 .1434 .1 .14445 3. 7447..8.1485.2.1512.7.1515.9.1517.1. 2.1518.1.1521.2. Гratt.7.

Guelf, e Gibellini quando ufcitati in Aleffandria. 1225.2 .
Goelfí Alelfan jrini. 122 \{-3 fino al num, $\mathrm{E}, 7$.
 59.1282.3.1403.3.
rouinano il Mutiferato.1248.1.
adericcono à Tortiani. 1302.1 .
fídanno alRè di Sicilıa.1309.1.1310.1. fono rotti da'Milanefi guereggiando. 1315.5.
faccheggiano il Territorio della Patria. - 5317.4 .1318 .8 .4320 .3 .1515 .8. a iutavo il Prencipe dell'Accaia à guer-


- fono peilegritati, e rouinati da Fzzino Cane.1404.6.9.140.2.2.1411.5. abpandonano lá Pa triạ. 1494.13 .15 13.9. 1523.1.
.. ticuperano iproprij beni. 1416 \%.
Iono inlolenti contro i Gibelini. 1500.3 . trauagliano la Patria. 1513.11.
.. aiutano'i Francefi cotro la Patriz. 1 s 5 5.9.
-.. ritornano alla Patrie_1 $\$ 1$ 3.2.1 $\{2$ 24.1. cultodifcono liftella Patria. 1521.20
- iloro già conficati beni fivendono allincanto. $1<23$ I.
Guelf, e Gibellini Aleffindrinifí rouinano vicendeuulmente. $1239,2.5538 .4$.
Gi pacificano frà di fe. 1249 . 1.1250.1. 1266.1.
ritornano alle dificordié frà dife. 1255 :2. 1282.3 .1318 .2.

Gierra di modti anni oode pronoticata. 1618.8.

Gperzi. 1168.10. 1.225 .17 .1280 .2 .1419 .8.
Gugheimino Schiauina benemerito della
Partia, per li fuoi Annali. 1616.14.
Guglielmo dz princtpio alla fameglia Trot-

- ti. 1269.6.

Guglielmo Battonl, che fù vefcouo di Pau1a. 1566.4.1 593 3.1607.1.
Guglielmo Berruti. 1440.5 .
-Guglielmo Befferi s'impadronilce di Aleffadria, e ditureo quafilo stazo di Milano. 1523.6.
ritorna in Francia. 1 s 2 4.I.
Guglielmo Boid. 1410.3.
Guglielmo Boidi. 1596.10.
Guglielmo Boidi, 1596.10 .
Guglielmo Bufago Podeftà di Aleffandria. 1284.1.

Gugl elmo Dulli. 1348.3.
Guglielmo Firoffini. 1346.5 : $^{\circ}$
Gughelmu Firoffini. EA19.3.
Guglielmo Fifiraga. 1 383.1.
Guglielmo Gambarini. 333 5. s:
Guglielmo Ghilini, 130 r.49.
Guglielmo Guafco. 1349.2 .1359 .1 :
Guglielmo Guafco, 8404.16.
Gusitelmo Inuiziati. 1300.5 .1305 .1 .1308.
3.1310.1.2.1314.6.1316.3.1317.2. 1319.6.

Guglielmu Lamborizi. 1499.7.1 50 5.6.
Gughelmn Mandelli Podenà di Aleflamdria. 1414.1.

Gaglielmo Mantelli. 12 29.2.
Gugliclmo Montemerli. 1283.3.
Guglielmo Nizzia. 1 so4.2.
Guglielino Paleologo Marchefe di Monferato. 1513.6.
Guglielmo Panizzoni.r 2 58.2.
Gughelmo Panizzoni. 1502.6. is 13.14. 1525.9.1551.6.
1525.9.155.60
Guglielmo Pietra, $1270.2,1275.4 .1277 .1$.

Guglielmo Santi. i28s.a.
Guglielmo Zucchi, huomo fantö. 8363.2 . 1377. 1.

Guglielmo Antonio Firoffini, 1616.14.
Guglıelmo Marchele del Bofco.1 2.27.14.
Guglielmo Marchefe di Monferato infal'Im-

- peradore à venise ì diftruggere Alelfan-
dria. i>68.2,
infta lifteffo Imperadore à venire in Ita-
lia. 1173.1.
muore. 1182.2 .
Guglielmo Marchefe di Monferato tiberale
verfo gli Aleffandrini. 1203.10 .11 .
Guglielmo Marchefe di Monferato, e gli Aleffandrini fi famo vicemdeuolidanai. 125s.1.
fà tregua cöi medefimiira $59 . \pi$.
aiuta gli Altigiani conero gli Aleffandrini. 1271.1 .
viene à diftruggere l'Aleffandrino.í 273.1
fí $\mathfrak{\text { fa padrone di Tortona, } 1 2 7 8 . 3 . 1 2 8 9 . 3 .}$
e di Pauia, lui.
vien fatto Generale de gli Aleffandriai, e d'altri popoli. 1278.2 .
è parimente eletroGeneraledel del poo polo Milanefe. 1378.4.
mentr'egli zbita in Aleffadria, nè feguono molti difordini, muli, 1279.1 .
conduce in Inalia foldati Spagnuoll . 1281.2 .
gulerreggia contro i Torriani, e nc̀ ottiene la vittoria. iui.
tenta di pigliar Milano. 1282.4 .
affediatil Catellazzo nel Tesritorio Aleffandrino. 1283.2.
và con l'efercito foteo Tortana, e rouina il di lei Territorio. 1283.3.
viene difcoperto il fuo trattato di voler pigliare Milano. 1283.4.
affedia il Bofco, Terra dell'Aleflandrino,e poi l’abbandona fuergognataméte. 1284.1 roccupa Tortona,e 日 decapitare il Vefono di quella Città. 1284.2 .
s'ünifce co'i Torriani conero i Vifconti . 1290.1.
rguerreggia congli Aleffandrini, e rimade loro prigione. 1290.3.
muore infelicemente in vna fotterrana
caua prigione de'fudetti, 1 292.2.
turte le memorie dieffo, e di fuo figliuolo
fono fcancellate, \&e leuate in Aleflandria.
1292.3.

Guglielmo Marcheie di Monferato otriene in dono Aleffandria. 1448.1 .
fa pace co'i Milanefi, ed è fatto prigione.

## 1449.1.

ortiene la liberta, ed è priuaro del domi-
nio di Aleffandria. i 450.3.
è farto Generale de'Viniziani contro il
Ducz di Milano. 14 S0.7.
faccheggia, e rouina congran Caualleria
il Territorio di Aleffandsia , 148r. 3.
1452.3.
fà eregua colludetto Duca. 1 453.2.
fi pacifica con lifteflo. 1454.1.
fuccede nel Marchefato di Monferato:

## 1464.6.

vien rrauagliato con la guerra da Filippo di Sauoia. 1467,2.
pieglia per moglie la forella del Duca di Milano.1469.2.
muore. 3483.2 .
Guglielmo Marchefe di Monferato. 1 1 13.7. 1514.2.1518.7.

Guidetto Vifconti. 129 I.6.
Guidettino Vifcoaci Podeltà di Aleflandria. 1190.1.

Guido Bianchi Arciuefeouo di Milano fepolto in Borgnglio. Tratt. 1.
Guido Capiona Podefì di Aleffandria. 1282.1.

Guido Culani Podeftà di Aleffandria. 1295.x.

Gaido Guafce d'Alice, 1341. r.
Guido Piouera, 11 99.2.1293.6.7. 121 8. 2. 1226.2.1227.14.nel fine.1234.1.1236.3.

Guido dal Pozzo. 1407.2.
Guido Sangiorgio,\&ec, 161 3.2.4.1617.3.
Guido Sannazzaro, 1 191.2.1207.1.
Guido vifonti Cummigario Ducale di Aleffandria. 467.1.
Guido Vefcouo di Aleflendria, e d'Acqui: 1355.1.1364.I.

Guiffredo Pirouani Podeftà di Aleffandria : 1219. $x$.

Guiffiedo Pirouani Podefta di Aleffandria : 1234.7 .

Guiffedotto Graffelli Podeft di Alofthodiza, 1210.1.
Gutato Adolfo Rè di Suezzia è vacifocombattendo inguerta. 163202.

## 1.

TAime Sappietro. 1648. 25.1655 .5 .18. 1657.6.9.35. 51.
lamberto dal Pozzo Cardinale. 1327.2. Ignatio Gorrani. 1659.4.
lnico di Velandia Gouernatore di Alefian:dria. 1656.2.
a fatto Generale dell'Artiglieria.1esc. 3. 6.1657.1 8.19.35.37.1698.14:15.

Incendio notabile in Aleffandria. 12 32. 1 . 1288.1.1381.2.1385.1.1536.1.1577.7. 1602.4.1645.85.

Incendio grandifime in Albertad. 3650 : 28.

Incifa Marchefato in quante Terre confifta: 1600.6.
̇̀ conferito $\ddagger$ Girolamo Perbono. 15 16.3.
Indulgenza conceffa per la fabrica del Duomo di Aleflandria. 1288.1 1.1289. I .
Inginocchiamento all'Eia Virge, quando in= cominciato, \&e. 1649.1.
Enдосепzo Terzo Papa. 1198.1 1.1216.2.
Innoceozo Quaxeo Papa. 1243.2 .3 . 1244.1. 2.1245.21251.2.1252.211354.1,

Innocenzo Quinto Papa. 127 6.2.4.
Innocenzo Setto Papa. 13 52.2.1 362.3.
Innocenzo Settimo Papa, 1 4e4.x7.1405.2: 1406. 2.

Innocenzo Ortavo Papz . 1484. 3. 1493.6.
Innocenzo Nono Papa. Vedi Giouan'Antoaio Eachinetti, \&c.
Innocenzo Decimo Papa. Vedi Giouan Battiffa Pamfilio, \&c.
Inondazione del Mare, 8ec. 165 r.4.
inondazione del Nabo.1648.is.
Inondazione del Pò. 1647.39.1654.5.
Inondazione de'Fiumi di Polonia. 1651.2 .
Inondazione del Tanato, e della Bormida. 1222.1.12541.1261.3.1330.11407.3. 1476.2.1482.6.1486.2.1511.1.1519.1. 1) 20.5.1541.5.1545.1.1567.6.1584.3. 5.1596.2.1605.8.1612.10.1614.7.1616 4.1620.6.1626.6.1627.15.1646.21.35. 1647.9.38.64.1654.5.20.1655.3.1657. 53.

Inondazione fltroordinaria del Teuere. 1598. 18.

Ifcrizioni in Aleffandria . 12 $53.3 .1297 .3_{0}^{\circ}$ 1303.3. 1377.2. 139109.1466 .2 .1489 .3. 1492.1.1541.2.1612.9.1627.14.20. 1644.76.1649.21,1650,8.1653.8.
$f \quad$ Ifcriz
 7.8

Ifrizione in onore di Aleffandria. 1402. 9. Lanzarotto Merlan. 1317.5 .
Ifcrizione di Alberto Gualco d'Alice: Lanzauecchia.in88.1.i225.5.19. 1239.2 1291.5.

Ifcrizione ineagliata nella Cuftodia del Legno della Santiffima Croce di Aleffandria 1619.5.

IÍcrizioni antiche, 8zc. Tratt.4.E.
Ittromento della fedelà giurata da gli Aleffandrini al Papa. II 90.2 .
della Tregua conceffa dall'Imperadore alli Collegati.11 77.4.5.
della Pace concelfa dallifteffo à gli Aleffandrinic:184.2.
della donazione del pezro della Croce di Chrifto fatrazlif fudetti, \&ec. 1208.3 .
Inuenzione crudele per fari animolo, \&ce. 1476.5.

Inverno rigorofifimo. 1429.x.1608.r.
Inuerno fuoriditempo. 1490.5.
Inverno piaceuole. $1496.5 .1 \$ 50.7 .1593 .14$
11604.9.1609.1.1625.4 9.1647.6.1650.3)
 1375.4.1383.1.1403.3i.1409.7.1415.2. 1434.1.x447.7. 14)1.41. 1 522.1.1533.2. 1542.4.1552.3.1601.5.

Inuiziati, e Viziati dondes tirino l'origine. 1300.6.

Ippolica Gumbaruti donna Ieterata. 1530. 5.1537.2.

Ippolito Aldubrandini,che poi fù Papa Clemente Ottauo, paffa per Alefiandria. 15\%.6.
è fatto Papz.1592.1.
ricupera Ferrara alia Chiefa. 1598.i.
fpofa il Rè di Spagna con Margherita d'Anftria. 1598.z 2.
muore, isos. 2.
Ippolito Bolla. 1650. 19.
Ifabella d'Arragona Ducheffa di Milano: 1489.1.1491.1.

Ifab:lia d'Aultria.1 598.9.13. '
Ifabella di Francia. 1360.1. 1372.3 .
Ifabella di Francia terza moglie del Rè di Spagna Filippo Secondo. 15 59.8.1566.9. 1567.3.

Ifabella di Francia moglie del Rè di Spagno Filippo Quarto. 1615.17. partorife Filippo Quato.16z9.17. partorife vna figlia 163 s.r.
muore. 1644.54.
Sono fatti li fuoi funerali in Ateffandria . 1644.71.75.

Ifabella di Portogallo moglie dell'Impera? dore Carlo Quinto. s 27.7 -15 $^{5} 39.2$.
Ifabella di Sauota moglie del Duca di Modona Alfonio, 1608.2 .
Ifabella Reina d'Vogheria. 1559.20 .
Ifabella Chiara Eugenia d'Aultriz moglie dell'Arciduca Alberto. I 598.9 .1599 .13.
Ifidore Calado Podeftà di Aleflandria. 1638 1.1639.1.

Iuo Allegri. 1 soo.r.
Iurea prefa da Lodouico Biraghi. 1554.3 . è affediata dal Conte d'Arcurt. 1641 . 1 I. viene abbandonata dallifecfo, iui.

## L

LAfranco Perbono, 1234.I. Lamborizzi. 1499.7 . Tratt. 16.
Langhe,\&z.qual paefe contenghino. 6 14:9. Lamzaroto Beecaria.i 410.4 .
Lanzarotto Boffi primo Referendario di
Aleffandria.1450.8.
Lanzarotto Clari. 1 s04.2.
1242.2.E.248.6. 1250.1 .1263 .1 .1266 .1 .
127184.1277 .1 .1282 .3 ; 4 , 1308.1 .1310 . in1313.4.1315.1.1515.i. 1518.2.'r'343. 2.1348.5.1403.3.1415.2.1420.3.1447.7 Trattil2.
Lazzaro Baratta.1404.13.
Lazzaro Baratta.1598.17.
Lazzaro Inuiziati. 1483.1 i 1 500.8.
Lega de'Lombardi contro l'mperadore. E. nel princ. de gli Amali. 1168.7.
fà edificare Aleffundria per refiftere al fuderto. F. nel princ. de gli Annali.
Lega rinuouata frà le Cirtà col legate. 1226.1
Lega erà il Duca đi Milano, e'l Marchele di Monferato. 1390.3.
trà il Rè di Francía; ell Duca di Milano. 1394.13:1476.1.1478.6. trà il Duca di Savoia, e Francefcu Sforza. $1449.3{ }^{\circ}$
urà li Viniziani, ed altri Potertati contro il fudetro Sforza, 1450.8 .
trà il Papa, il RediNapoli, ed altri Porentati. 1480.7 ?
trà il Papa; l'Imperadore, Rè di Spagna, Viniziani ; e Lodonica Sforza contro il Rè di Francia. 149 s.t.
trà alcuni Potentati contro il Duca diMilano. 1498.5.
trà il Papa, il Rè di Spagna,ed i Viniziani. 1508.5. 1 乡10.5.
trà liRè di Spagna, ed'Inghikerra, ed i Genouefi contro il Rè di Francia. 1513. 12.
tràil Papa, 1'!mperadore,ed altri.s 520.1 . 1s22.7.
trà 11 Rè di Francia, od alcuni Potentati. 1520.1.1526.1.,
trà alcuni Porentati contro il Rè di Francia. xseif.
ticupera Milano,e'l rimanente di eflo ftato. 1521.3.
il fuo efercivo viene nell Aleffandrino. 1522.6.
trà alcuni Potentati per difefa dellitalia. 1523:2.1529.9.
tra l'imperadore, ell Rè d'lighilterra. 1543.1.
trà il Papa,ed altri contro il Turco. 538. 2. 1578.4.6. ottiene la vittoria con gran rorta di effo nemico. 1511.9.
trà il Rè di Francia, e li Duchidi Sauoia, e Parma contro il Redi Spagna . 1635 . 5.
Lega, e tregua trà il Duca di Milano, i Viniziani, e Fiorentini. 1473.2.
è confermata. 1477.9.
Leggi ftabilite in Aleffandria. 1 1 $79.4-1201$. 1.1248.2. 1273.2.1284.3.1298.1.1'299. x.1300.2. 1305.1 .1315 .11318182 .1338 . 3.1347.3.13\$9.1.

Lelio Inuiziati. 1572.6 .1615 .11 .
Lelio Pettenari, 1 \$93.8.
Lerida Città di Catalogna, 1647.2.
Lefmo de Porres. 1657.38.
Lettera di Califto Terzo Papa fcritta ad Aleffandria, 1456.2.
dell'Imperadorefcritta al Papa . 1177.3. dell'ifteffo feritta alli Giuftiniani, \&e. 1238.2.3.
del Rè di Sicilia fcritta alli Borgoglief di Aleffandria, 3 20.2.
di Galeazzo Vifconti icritta ad Aleffandria. 1361,2,1388.4.
del Duea di Manioun in fanore del Marchefe Vercellino Maria Vifeonti, 1653. 21.22.
del Duca Filippo Maria Vifconti in fauore del Clero Aicflindrino. 143 8.3.
del Duca da Milano Ictitita all iteffa Cite
ta. 1467.3. 1477.4.5:
dellithelfo tcritta in' fatoore della mede. ma contró li Signori di Monrecaltello. 149 I. 4.
dellimperadore fcritta ad Aleffandria . 1495.4.5:
del Rè di Spagna alla medema Città. 1643.42 .1659 .8 .
dellifteflo Rè al Conte Galeazzo Totti, 8c.1656.2.165才7.52:...4i ... :
 49.

del Papa in rifpotta ad Aleffandria. x622: 3.1655 .10 .
di Francherta Adorni à Sebaftiano 'Caj Rellani. isis.is.16.
del Contedi Freníaldagha al Rè di Spagra in fauore di Aletfandria . 1657.58. dellifteffo in faudredellitiflia al Priuato del toedefimo Re. iui.sg.
dellifteffo alla fudetta Citrà dandoli parte della Pace, \&c. 1659.16 .
delGouernutore Ravanalal iudetro Re in fauore della medema Citti. 1658.7 .
Letura di Geometita; ed Architterura militare, \&xc.1 640.2.
Eetcurá d'ffttuta conceffa àd Aleffandria. 1354.1 .

Liberso Bonàrelli Podeftai di Aleffanciria : 1450.1 .
è fatto Gouernaiore di quella città 1451.1.

Liguri Marici fabricatori di Marenpo, Pauia,e Pierra de'Marazzi. Tratt. 17. $\therefore$ :
S.Lionardo,Cafinaggio de'Tretti. y 3 g. 7. è ridorto in Fortezza: 1 393.2.
vien prefo,; e rouinato da Fazino Cane. I40.4. 1
Lionardo Vilcoriti.? 354.2 .1356 .1 .
 dici, \&c.
Lione Vodecimo Papa. Vedi Aleffandio de ${ }^{\circ}$ Medici, \&cc.
Lionello Duca di Chiarenza , \&c. 1 369.2. 1368.1.

Lionora moglie del Rè di Francia Francefco Primo. 1538.2 .
Litta. 1168.1.
Liuio Crotui. 1528.7 if 529.3.
Loafio; dalla, Torre Podettà di Aleffandriz 1275.1.

Loculte. Vedi Canalletre.
Lodouico Arconati Podelìa di Aleflandrià. 1570.1.1571.1.

Lodouico Afnari. 142 3.2.
Lodouico Bauaro Imperadore . 1326.1 . 1327.1.1328.1.1329.1.1338.1.1339.3. doppo effer egli itato depolto dell'mperio, muore, \&c. 1347.7.
Lodouico Beccaria Podeltà di Aleffandria . 1527.1.

Lodouico Biraghi.1 544.1 . 1554.3 .1 §55.x. 3
Lodouico Caurrelli attriburie con euidente bugia duefacrilegij à gli Alelfandrini . 1405.4.

Lodouico Cernufoli. 1530.3.
Lodouico Falameri. 1566.1 .
Lodoutco Ferrari.1649.18.1659.10.
Lodouico Gambarini. 133 5.2.
Lodourco Ghilini. 1540.4 .5 .6 .

Lodouico Ghilini fanciullino di rata bela
lezza. 1599.13.
Lodouico Ghilini. I617.10.1629.1.1635. 7.15.1637.2.3.1638.4.14.1641.1.1642. 3.4.21.22.23.24.26.27.1443.5.40.1644 66.1646.12.1647.17.1649.18.1656.20. 1657.32.39.

Iodouico Guaico. 1447.7.
Lodouico Guafco. 1610.7 .1625 .3 .4 . 5 1616. 5.1635.49.51.57.

Lodouico Orfin Corre di Pitigliano prigione in Aleflandria. 1 544.4.
Lodouico Panizzoni. 1533. 52. 1538.\% 1548.3.

Lodouico Perbeno. 1 y 73.6 .1589 .8.
Lodouico Perbeno. Tratt. 1 1.
Eadioncico Sforza con i fuoi fratelli bandito da Milano. 1479.7.
à frto Gouernatore dello Stato di MilaMe. 1479.4.
maneggia il tutto, comefe foffe Duea . 1482.2.4.
viene in Aleflandria. 1485 .3.r494.3. tiranneggia il Duca di Milano fuo nipote. 1492.4.
astriene l'nueltitura del Daeato di Milar no. 1494.5.
é fateo Duca di Milano. $1493 . \mathrm{r}$.
perde la Citra di Nouara, 'e yimette l'afo

- fedio per ricuperarla. 149 s .3.

C̀ amoreuole verfogli Aleffandrini. 149 s .
' 7.8.

## ricupera la fudetra Citti.r 495 .ro.

fà allargare il folfo dintorno alle mura di Aleffindria, efortficare il Caltellazzo. 1496.1.1497.2.

- Iimoltra molto zelanite del fuffagio dell'anima della Ducheff fua mogic morta.1497.r.1498.1.t
-fortifica le pid gelole Piazze dello Stato di Milano. 1499.1.
difperato di porer refilere à Francefi, abbandona il fudetro Stato. 1499.4.
loricupera, sec. 1500.1.
tradito da'Suizzeriè fatto prigione da'-
- Francefi. 1 ร00.2.
muore infelicemente. 1 508.r. .
Lodouico Somafchi. 1641.11 .
Lodouico Trotti. 14 10.3.
Lodouico Trottici 1 580.5 .
Lodouico d'Angió Rè di Napoli . 1423. 4. 1435.3.

Lodouico Duca d'Orliens, che fla poiildodicefimo di tal nome Re di Francia. 1494 3.1495.3.1498.2 5.1499.8.4.1500.1.2. . 3.5 504.2.1507.2.1510.3.1511.4.1512. 2.5.1515.1.

Lodouica XI I.Rè di Francia.1610.4.1615 17.1616.5.1626.4.1629.2.4,1630.4.22. 1631.8.1643.30.

Lodouico XIV.Rè di Francia.1643.30.1648 32.

Lodouico Duca di Sauoia, 1447.6. 1449.3. 1450.7.

Lodousco Marchefe di Saluzzo. [445.13. 1485.5.

Lopez di Aeugna Gouernatore di Aleffandria. 1571.3.1573.4.
Lorenzo Calcumuggi.t soo.5.
Lorenzo Codega, is 44.5 .
Lorenan Codega. 1590. 20.1613.6.1615. 17.1616.2.11.1625.35.1627.10.1646. 17.

Lorenzo Codega. 1657.32.
Lorenzo Gambarini.1 429 .4.1 43 6.1. 1447 .7
Lorenzo Ghalini . 143 3.2.1436. 3. 1439.
7.8.

Zorevzo Guafco. 143 4. 1.1462 .2 :
Lorenzo Mompauone Gouernatore di Aleffandria. 1698.10.12.1659.20.
Lorenzo Montemerli Podeftà di Aleffanfandria. 1499.1.1500.1,1501.1.1502.1.
Lorenzo Mul̃a. 1 1 37,1 . 1649.18.
Lorenzo Sacchi, 1497.3.
Lorenzo Santi. i 599.2 I.
Lorenzo Sappa benemerito della Patria. 1610.3.

Lorenzo Scribani. r 5 59.21.
Larenzo Agoltino Cermelli, 165 s. 15.
Loreto,Città perche cofi chiamata.1294.2.
Loreto. Vedi Chiefa di Loreto.
Lotrecto, Vedi Odette Fois,\&\&c.
Lucca Accarini. 139 rit I.
Lutc'Antonio Cantone. I642.2,1644. 5 r. 54.1646.1.

Luchino Arnuzzi, x466.6.1487.1.
Luchino Duelli Podetta di Aleflandria. 1296.1.

Luchino Firofini, 1438.5.
Luchino Gambarini. 13 s9.1.
Luchino Gambarini, 1429.4 , 143 6.1.1450. 3.1451 .6.

Luchino Gambaruti, 1489.0.1 49 5.7.1 5or. 1.isso.r.

Luchino Ghilini. 1 447.4.1456.1.1457.2.
Luchino Panizzoni. 8470.4.
Luchino Saccki. 1488.3.1 $\$ 1$ 3.1.s 597.10.
Luchino Trotti Vefcouo di Bobic . 1483.4
Luchino dal Vermo Gouernatore di Aleffandria. 1362.1.13702.
Luchine Vifconti dà vna rotta à Simonino Torriani. 1319.4.
rompe fimilmente Vgo Bauzio, el'vccide. 1319.5. Efatto prigione, e poi fugge dal carcere . 1327.1 .
fuccede nel Principato di Milano. 1339.2 è fatto Vicario del Papa nello Staro di Milano. I 339.3.
fa pace col papa doppo haver da quetto hausti alcuni difguiti,\&ec. 134 I.I.
è confermato Vicario anche in tutta la Lombardia. 1343.1 .
fif padrone di Aleffandria. 3 48.r. è benigno verfo hicarcerati.r 348.6. muore auuelenato. 1349.1 .
Luziano Firofini, 1598.16 .1626 -4.1627.1.
Luzio Maluezzi Gouernatore di Aleffandria. 1503.1.
Luzio Santi. 138 5.3.
Luzio Terzo Papa. $1 \times 8$ 1.2.1 18 8.3.
B.Lucrezia Alziati.s $540,2$.

Lucrezia d'Eite Duchelfa d'Vrbino. 1 598.1:
Lucrezio Ghilini. 1 s 3 s.2.1 1 3 6.6.8.
Lucrezio Ghilini. $\mathbf{x} 99.13$.
Luigi Baratta. 1526.9. 1537.9. 1564.5. 1193. 1.

Luigi Baratta. 1625.5.1629.3.6. 15.1630. 30.31. 1643.40.1649.18.1655.5.1657. 32.

Luigi Belloni primo Oratore di Aleffandria in Milano. 1557.12.
è fatto Senatore del Senato di Milano, e Podefta di Pauia. 1 5go.I.
muore. $x 59.18$.
Luigide Benauides, \&ec. Vedi Marchefe di Carszena, \&e.
Iuigi Buzzoni,1697.57.1658.7.1659.9.10 Luigi Capra. 1490.2.
LwigiClari. 153 1.7.1 536.12 .1537 .1 .1559. 22.1575.3.

Luigi Croce Podefì di Aleffandria.1 590.1 . 1591.6.

LuigiInaiziati, 1657.26.

Luigi de Requefens Gouernatore dello Sti: to di Milano. 1572.7 .
Luigi Tretti. 1598.13.1600.3.1604.16. 1612.6.1621.4.1622.5.1623.2.1625.46 1626. 2. 1627.3.5.6.'16. 1528 1.3.4.5.6. 1629.17.1630.20.1635.50.62.1636.8. 1642.46.

Luig' Euriquez de Caurea. 1577.7.
Luigisignore della Tiemegliz occupa No: uara, e fà prigione 11 Duca Lodouico Sforza. 1500.2 .
Luigia di Sauola madre del Rè di Francia - Francefco primo trattala pace trà que Ato,e l'Imperadore Carlo Quinto. 1529.5
Lupa feroce rela vonile da San Francefco. d'Affifin in Aleffandria, \& \&c. 12 1o.3.
Lupidannofiffimi nel Territoriu di Aleffandri2.1377.4.1527.13.1615.13.

## M

MAffeo Berberini è fatto Papa col nome di Vibano Ottauo. $x$ 623.1. muore. 1644.40 .
Malattia giaue lufcitata in Aleffandria. 1477.8. 1580.3.1591.8. 1598 . 211615. 14.15.16.1625.34.

Malattia peltuleriziale nelle beftie bouine. 1641.1.1654.3.

Malatia quafi peftilenziale ne'foldati Alemanni. 1614.12.
Matta, I!ola donzta alli Caúaglieri Gerofelimitani, \&c. 1532.6.
Manfredino Beccaria. 153 3.7.
Manfredo Baglionia S34.3.
Manfredo Beccaria. $1289.4^{\circ}$
Manfredo Beccariz. 141 0.4.
Manfrede Ghilini. 14 S0.6.1466.1.1479.11:'
Manfredo Guafco. 1203.3.5.
Manfredo Gualco, 1 so3.4.
Manfredo Guafoo. 153 1.8. 1 §40.3. 1554.4 " $^{\circ}$
Manfredo Trotti, 1217 .8.
Manfredo Trott1. 1265.5.
Manfredo Trotti. 1 349.2.1359.1.
Manna caduta nell'Aleffanduno. 1404. 2. 1594.7.

Manfredo bafardo delrimperadore, ia $\xi_{5}$. 3.1265 .1 .

Mantelli. 1168.1. 1225.1 7. 1238.12.1289. 3.1417.11.1450.6.1478.1.1582.2.

Mantous occupaca, faccheggiata, epofta in vlimo fterminio da gli Alemanni. $1630_{0}$ 25.

Maometrofecondo Rミ de'Turchi, 1480. 2.
Marchelli. 122 5.11. 1228.21 1499.9.
Marcello Amuszi. 1604.6.1642.3.
Marcello Ceruini á fatto Papa, e chiamala col proprio nome Marcello fecondo,e frà poco tempo muore. 155 s.2.
Marcello fecondo Papa.Vedifopra Marcello Ceruini, \&z.
Marchefana di Caftelrodrigo. 1657.13.14.
Marchefe di Beuerone. 1628.9.
Marchefe di Calufo.1614.2.
Marchele di Carazena, che fil Gouernatore dello Stato dimilann. 16363 9.1642.35. 39.1643.2.4.2 1.22.23.1648.10.35.1649 x7.25.30.35.1650.14.23.31.1651.13.14 18.1653.9.12.19.20.23.25.27.32.36 39.40.1653.6.24.1654.18.1655.7.9.11. 17.18.1656.2.

Marchefe di Leganes Gouernatore dello Stato di Milano. Vedi Diego Filippo Gurman.
Marchele dell'Ynoiofa Gouernatore dello Stato di Milano. Vedi Giouanni Mendozza.

Matchefe di Montesi.1630.ycirg:
Marchefe Monti, \&c. 1653.20.
Marchefe di Mortara Gouernatore di Aleffandria. 1601.2.1604.14.1605.4.5.1608 1. 1610.6 . 1613.7. 1614.8.1615.4.5. 1616.10.12. 1617.2.3.5.12.1618.is. 1622.4.

Marchele di Pefcara Francefco 'Ferdinando Daualo Generale del Rè di Spagna Filippo Socondo. Is 56 6. 2 .3.1 5 s 7.2.7.8.
Marchele di Pozzolo dal groppo. Vedi Giureppe Malarpina.
Marchefe di Sanea Croce Aluaro Baffano. Vedi Aluaro Baffano, \&zc.
Marchefe di Sant'Onè. 1658.13.
Marchefe Serra.Vedi Giouan Francefco Sersa, \&ec.
Marchele Spinola , 8ce. che fù Gouernatore dello Stato di Milano. 1603. 2. 1624.3. 1625.11. 1629.14.16. 1630.4.9.10.1 I. 14.20.27.

Marchefe di Valauer.Vedi Francefco Augao fodi Valauer.
Marchefe dell Vatto Alfonfo Daualo. Vedi Alfonfo Daualo, \&c.
Marchefe di Velada Gouernatore dello Stato di Milano. Vedi Antonio Sancio d'Auila.
Marchefidel Bofco amoreuoli verfoli Terrieri di Gamondo, ò fia Caftellazzo nell'Aleffandrino. Tratt. s .
Marcheffidi Ceua, e Ponzone fatti cittadini di Aleffandria. 1202.2.
Marchefi di Occimiano fatti cittadini di Aleflandria. 1198.10.
Marco Capitani Vefcouo di Aleffandria. 1457.1.1471.5. interuiene al Concilio Generale di Mantoua.1459.t.
è fatto Configliero del Marchefe di Monferato. 147 3.3.
muore. 1478.2.
Marco Carell. 13 34.1.1393.2.
Marco Donabete Veicouo di Grandinopoli paffa per Aleffandria,e celebra la Meffa al rito della Chiefa di Armenia, 162 2.6.
Marco Marinone Vefcouo di Aleffandria. 1443.3.1444.1.1457.1.

Marco Pria, \&c. 1 1 15.9.
Marco Trotti. 1457. 2.1477. 1.2.1480.2. 1498.6.

Marco Vifconti Podefla di Aleffandria. 1310.1.1316.1.1320.1.
è fatto Generale deil'efercito di Matteo fưo padre. 1313.7.
ortiene la Podefteria di Tortona. $13 \times 6.2$ occupa il Bofco, e Caftellazzo due Terre dell'Aleflandrino.1316.5.
affedia la Cirtà di Genoua. 1318.5 .
abbandona quell'affedio. 1319.1 .
s'impadronifce di Gamalero, Terra del-
l'Aleffandrino, ed'altri Luoghi. 1321.2. và con 13 fua foldatefca controi Francefi. 1321.5.

Marc'Aptonio Belloni, $x$ s63.7.
Marc'Antonio Belloni. $x$ 629.3.
Marc'Antonio Calcamuggi. I61 5.8.1645. 26.

Marc'Antonio Codega. 1657.32.
Marc'Antonio Ferrani.i 5 S1.8.1 556.1 .1557 15.

Marc'Antonio Guafco. 1 588.4.
Marc'Antonio Stordiglioni. i $598.12,1609$. 2. 1612.6.

Marc'Antonio Trotti. 161 3.3.161 5.2.
Mare in Vineziajagghiacciato. 1429.1.
Marengo concorre alla fabrica di Aleflan:-
conaltronomefrhiámaua ne'ternpian: Mariolo Vidalta Podeftà di Aleffandria; tichi, 1335.2 .
è donato al Marchefe di Monferato. II9I.5.
ifuoi abitatorigodono gl'ilteffi priuilegi come gli Aleffandruni. i22 1.1. il fuo Territorio è relo fiutufero.1248.2. Tratt. 20. vien faccheggiato da'Francefi. 1625.8. è polto in rouina da'foldati Alemanni. 1625.12.
alcune antichità di effo Luogo . Tratr. 17. 18.19.20.

Mareiciallo Brifacco Carlo de Coffe, \&c. 15s1.3.1552.1.1553.1.1556.3.1557.1. 7.8.

Marefciallo della Dighiera Francefco Bona, \&c.1592.5.1593.2.4.7.1617.3.14.1625. 4.6.7.8.13.19.23.

Mareiciallo della Migliarè. 1646.29.
Marefciallo della Morta. 165 2.31.
Marefiallo di Toras. 1630. 20.
Margherita d'Aultria Zia dell'Imperadore Carlo Quinto tratra la pace trà quefto,
e'l Rè di Francia Frascefoo primo. 1 § 29.5
Margherita d'Auftria promeffa per moglie al Red di Spagna Filippo Terzo. 1598.9. è Ipofata allifteffo Rè., 1598.13. palfa per Aleflandria. 1 599.1. è riceruta con gran pompal', efolennità da gli Aleffandrini. 1 s99.2.fne al num.g. partorifce Filippo Quato. 1605.5. muore. 1611.4.
Margherita Maini moglie del Gouernatore di Aleflandria. 1533.3 .1534 .2 .1567 .1 .
Margherita di Francia (pofata a.i Emanuello Filiberto Duca di Sauoia. 1559.1 ,
Margherita Paleologhi Ducheffa di Manroua, e Monferato. 1536.5.
Margherita Reina di Navarra. 15 38.2.
Margherita di Sauoia nooglie di Francefco
Gonzaga Duca di Mancoua, e Monferato. 1608.3.1613.2.
Margherita Vandernetti moglie del Gouernatore di Aleffandria, 1625.28 .29.
Maria d'Aultria Arciduchefla pafla per Aleffandria. 1551.5.
fatta Imperadrice paffa vn'alera volta per queffa Città. $15{ }^{81,2}$.
Maria d'Auftria Reina, êc. 153 8.2.
Maria Imperadrice muore di parto, \&ce. 1539.2.

Maria d'Inghilterra reconda moglie del Rè di Spagna Filippo Secondo.1ss4.2.1 158 5.1560.1.

Marba de'Medici moglie del Rè di Francia Enrigo Quarto. 1600.5 .1610 .4.
Maria di Porrogallo moglie del Rè di Spagna Filip po Secondo. 1543.1 .1545 .3.
Maria Reina di Gerufalemme. 1280.3.
Maria figlia del Duca di Sauoia Carlo Emanuel. 1644.73.1645.25.
Maria Anma d'Aufria feconda moglie del Rè di Spagna Filippo Quarto, parte da Viemna, 8ec. 1648.36.
paffa per Aleffandria.1649.18. è riceuuta in quetta Città con folenne pompa, e per lei fi tabricò vna Porra trionfale, \& re nè abbellirono due, \&̀c. 1649 .20.fino al num. 29.
fà la fua partenza verfó il Finale, \&oc. 1649.24.
partorifce vna figliz. 1651.12.
e poi il Prencipe di Spagna. 1657.54.
di nuouo parsorife vn'altro Prencipe. 1698.16.

Mario Inuiziati. 1636.5.1649.18.

## 1297. I .

Marfilo Panizzeni. 1400.4.
Máfilo Panizzoni. 1520.6.
Marfilin Panizzoni. 1603.3. 1608. 6. 1610 : 10.1612.10.1614.10.

Martino Ardizz:.ji. 13 59.x.
Martinod'Arragor2.1630.4.1635.53.1638 1.1639.5.6.

Matino Lutero. 1 si 7.7 .1 1546.1.
Marrino Quarto Papa.1281.2.1285.1.
Martino Quinto Papa. Vedi Otto Colonna.
Marzia Gallma beneme ita dell'Ordine de': Serui di Maria Vergine. 12 87.1.
Mafino Caftello in Piemonte.i 641.1 y.1648 38.1652.17.29.

Malo fil collega co"i Cefariani, overonaida fandrini, ed Altigiani. 1t yo.2. is sb vien divifo il poffeflo di quella Terfa; e del fuo Territorio trà li fudetis: popoli 1227.14.

E occupato da Fazino Cane. 1404.8. 5 i fuoi Terrieri fuggono per non contribuire à Francef. 1644.17.
è maltrattato da'nemici. 1657.48 .
Maffimigliano primo d'Auttı 12 Imperadgre 1493.4.1495.4.5.1500.4.15e4.2.1516. 4.1519.1.

Maffimigliano fecondod'Aultria Arciduca, che fü Imperadore. 1 § $51.3 .1562 .5 .19{ }^{5} 4$ 6. 1576.3.

Maffimighano Curtz, \&c. 1650.30 .1652. 7.9.

Maflimigliano Sf. rza.i 508.1 .
ricuperalo Searodi Milano.ist2.3. entra in Milano, ed è fatto Duca., is 5 I.8. iffituilce un Corleglio legrto. 1513.1 . ricupera il Caltello di Milano. 1513.2, viene, mà indarne, in Aleffandria perfoccorrerla ; và à Tortona; epoi à Noụara \&c. 1s 13.6.
difende brauamente Nouara. 1 s 13.7. ricupera cuito lo Stato di Milano.i 913.9 viene in Aletlandria. 1513.10.

fà quartar vituo in Voghera il Marchere di Godia (co,\&er. 1514.2.
aficura Aleffandria có foldatelca.1 515.9 fi tinchiude per timore de'Franceli nel Caftello di Milano. 151 ¢.is.
perde la detta Città, e il Catiello;ed è poi condoto prigiene in Fiancia. I sx5.x2. muore. 1530.2 .
Maffimigliano Stampa,\&cc. is36.6.
Maffimigliano Stampa, \& c. 1635.5 r .
Matten Bafgiazza. 1458.2. 3462.1 .1466 .6 . 1478.2.

Matteo Bescaria. 15 x 5.9.
Matteo Inuiziati Velcouo di Betlem. 1505. 1.1513.1.1515.2.

Matteo Mandelli Luogotenente di Aleffane driz,\&2. 1375.1.
è fatto Podeflı, $e$ Gouernatore di quelta Città. 1375 3.
Matteo Marquina Podeflà di Aleffandria. 1586.1.1587.1.

Matteo Ottagnex, che fil poi Gowernatore di Aleffandria. 1624 4. 3. 1625. 1.28.29. 1627.4.

Matteo Pettenari. 3486.1 .
Matteo Rofales. 1640.5 .1642 .67 .1645 .4.5. Matteo Schiner Cardinale Velcowo Sedunefe conduce in atuo del Papa in Italia ventimilla Suizzeii. $\bar{f}$ II.5. ḋ̀ilpoffeffo dello Stato di Milano al Duca Miffinigliano Sforza.1512.5.
viene in Aleffandria, iui.
dà le
da le infegne Ducalial fudetzo Sforza . 1312.8.
viene voialtra volta in Italia con ventimilla Suizzeri contro il Rè di francia. 1515.4.
entra in Aleflandria con vna parte de'fuoi Suizzeri, \&c. rs is.6.
con gli effetri fidimoftra vero Alemanno. 1515.7.
armato, ed in abito Cardinalizio inanimifce i Suizzeri al combattere. is is.io. và in Alemagna in nome de! Duca diMilano. 1515.1 I .
Matrimonij nel Quartiere di Marenga, $\boldsymbol{\infty}$ meregelati, \&ec. Tratt. 20.
Matteo Troti, 1498.6. 1525.7.
Metteo Vifconti viene à battaglia col Marchefe di Monferato. 1290.1.
entra in Aleffandria, efifà Capitano del popolo. 1292.5 .
s'impadronife del Monferato. 82 g3. 1.
è fatto Procuratore di cutta IItalia. 1394.1 .
vien confermato in quella dignità. 1295.3.
èbandito da Milano. 1302.I.
ten:a di fare alcuni acquilti contro iTorriani,ed abbandona il turto. 3 303.1.
paffa per Aleffandria ftraueflito. 3 Iro. 3.
Gifà padrone di Tortona. i 3 13.7.
come anche di Aleffandria, r316.2.
vien fcommunicato infieme con ifuoi figliuoli. 1318.1 .1322 .1 .
muore. 1323.1.
Mitteofecondo Vifconti, 1 354.2.3.1 3 56.2.
Mattia d'Aultria Imperadore. 1612.12.
Mattutino recitato da'Canonici di Aleffandria in hora differente, per prituilegio,\&ec. 1s7i.2.
Maurizio Naffau Prencipe d'Orange Generale de gli Ollandefi.1624.3.1625.11.
Maurizio di Sauoia. 164332.1645 .34.
Marizio Cardinale Prencipe di Sauoia. 1638.14.1639.5.1640.15.16423.

Mazzoni. 1450.6 .
Melaranzi venduti à prezze ecceffiuo in Aleffandria. 1 s91.8.
Melazzo, Terra del Monferato, comprato da gli Aleffandrini. 1218.20 .
Mele $\begin{aligned} & \text { elueftre } \text {. Vedi Manna, \&ac. }\end{aligned}$
Mercato del grano conceffo à gli Alefandriai.1592.2.1639.1.1651.22.
Mercurino Arborei da Gartinara Cardinale. 1529.4 .
Mercurino Arborei da Gattinar2. 155 r.1.
Meilaif. 1225 5.19 1242.2 .1288 .2 , fino al 1289.1308.3.1310.2.1385.1.1318.2. 138931415.2.1447.7.1525.2.

Merlan, Meruli,e Caltellanitutid ${ }^{\prime}$ vna ifteffa famegliz. 12 88.2.8.
Mefferano, efuo Principato prefo dal Duca di Saunia. 1617 .3.
Merello Trntti. 1265.7.
Meteili, e Mantellid'vna medefima Airpe. 1289. 3.

Mezzana, Ca Cinaggio de'Guarchi, maltrattata da'nemici. 1642.36.
Miche'e Alfur. 161 s.4.
Michele Bonelli è promoffo al Cardinalato. 1566.4 .
porta il Bieue del titolo diGran Duca di Tofcana à Cofimo de'Medici. 15704. và Legato à lutere à uè Corone per la Lega contro il Turco, e paffa per Aleffandria. :5716.
èilprimo de'Cardinali Frati à portare il capello raflo, e la beretta dellititefo colore. isgr.s.
viene in Aleffandriä, epiglia lá protezio: ne dell'Accademia di effa Città. 1 596.5. muore. 1598.3.
Michele Cermelli, \&zc, 1644.68.
Michele Colli, \& C . 161 7.27.1653.7.
Michele Ghisleri, ò fia Papa Pio Quinto, che al battefimo fi chiamò Antonio, nafce. 1504. 1.
è promolfo al Cardina lato. 1557.5.
vien fatto Papa. 1566.1.
fà edificare vna Chiefa col Conuento contiguo alla fua Patria, 1 y 66.6.7. dà il tizolo di Gran Duca à Cofimo de"Medici.1s70.3.
conchiude la Lega contro il Turco. 1571.4.
follecita la detta Lega. is 71.6 .
eftingue per li demeriti la Religione de'Monaci Vmiliati. 1571.12.
muore con opinione di fantità. 1572.3.
vien'onorato di trè Epitaffij. 5 66.8.1 $\$ 72$ 4.15882.
il fuo corpo ct trafmutato in piu onoreuole fepolcro. is88.1.
Michele Lanzauecchia Capo della fazione Gibellina di Alefsälria. 1 2 66,2.3.1293.4
Michele Mantegazza Veicouo di Alefinadiaz. 141 3.1.1415.1.3.1443.3.
Michele Paracchioli. 1301.8 .
Michele Paracchioli. 1561 I.r 566.1 .
Michele Perbono. 1466.6 .1486 .1 .1487 .1.
Michele Rultiani. 1485.7.
Michele Tortiani Podeftà di Aleffandria. 16248.

Michele Anronio Marchefe di Saluzzo z rotro dala gente del Gouernatore di Aleffandrio. g2 $_{2} 3$.
rifede nel Caftellazzo, come Luogotenente del Rè di Francia. 1526.9 . muore. 1529.9.
Micheie Girolamo Mandrini. 1643.40 .1644 8.1649 .19

Milaneff s'accordano col Papa contro lirmperadore Barbaroffa, lett.D. nel ptinc.de gli Annali.
fanno molti acquilti nel Monferato, e Piemonte, i231. F .
fid duidono in due fazioni. 1302.1 . ${ }^{4}$ $f i$ mettono in liberta. 1447.3 .
a iurano i B \{rchefi nell'Aleffandrinozalfedisti da'Francefi. 1447.7.
fono foggiogati dal Rè di Francia. 1516. 2. 1524.4 .
paticono per il mancamento de'viueri cagionato dalle forrerie de'nemici. 1636.9.
fanno allegrezze per trè fegnalati acquilidel Rè diSpagna. 1653.6.
Milani. $\mathbf{1 2 2 5 . 9 . 1 2 2 8 . 8 . T r a t t . 1 6 .}$
Milano Manzolini Podeftà di Aleffandria . 1337.r.

Miliziz iftituita in Aleffandria cultodife l'itteffa Città. 1610.6.1613.4.1614.3. 1615.8 .16 i 6.10 .1625 .2.

Milizia ittituita nel Territorio Aleffandrino, e nel reftante dello Stato di Milano. 1616.3.
vien rinuouata. 1644.1 1.1647 .9.
Minimi, Frati di San Franceico di Paola vengono ad abitare in Alefiandria.1621.S
Miracolo della Santiffima Eucatillia. 1624.2 Mifura generale de'terrenidi tutto lo Stato Milanefe, 1s49.2.
Mifura diturti literreni del Dittretto Aleffandrino. 1579.9.
Mollino Indiziati. 1359.1.
Monachedel Caltellazzo per timore de'ne-
mici $\mathfrak{f}$ ritirano dentro di Aleffandria: 1642.27.

Monache di San Sebaftiano di Aleflandria, \&ec. 1563.7 .1657 .30 .34 .46.
Monache di Alefindria in gran freteezza di viuert. 1650.4 .
Monaci di San Benedetto detii del Rifcatto vengono ad abitare in queltz Citcai. 1615 . 18.

Monaco, Terra marittima viene in potere del Rè di Francia. 164r.2 3.24.25.
Monattero di Santa Chiara, da chi fondato in Aleflandria. 1401.I.
Monaltero di San Mirtino gettato à terra
? nella Villa del Foro. 140 r.I.
Monaftero di San Stefano di Tortona, \&ec. 1588.5.

Monaftero di San Benedeto di Fiorenza; \&c.1342.3.
Moncaluo, Terra del Monferato, prefo da: Francefi. 15s5.1. è occupato da'Spagnuoli. rss8.r. epoi dal Duca di Sauoia. 162 E.3. vien fimilniente prefo da'Spagnuoli, e dal Prencipe Tomafo di Sauola, 163 9.8.9. come pure dal Marchefe Villa. 1641.5. vien da'Spagnuoli sbalzato in aria conle mine il fuo Caltello. 1641.14.
Monferato in parte occupato dal Duca di Saunia. 1613.2 .
èfimiln ente prefo da'Spagnuoli, 1625. 18.19.20.22.27.1628.1.3.4.5.1629.17. vien pol acquittato da'nemici. 1629.2 . è ricuperato da'Spagnuoli.1629.16.17. vien faccheggiato, e rouinato . 1643.36. 1644.28.69.1646.12.1647.36.37.1650. 40.

Monte della Pietal ifituito in Aleffandria. 1549.1 .
è di nuouo iffituiruito. 1649.13.
è pofto in efecuzione. 1653.1.
Monrecaftello venduto da git Aleffandrini per fabricare il loro Duomo. 1291.1. 1297.2.
vienfaccheggiato, ed in parte abbrucciato. 1321.3 .
è donaro à Guglielmo Palcologo. 4 44.1. viene fortificato per folpetro de'nemici. 1642.64.
vna parte di effo gettata à rerra 1648.7. è attaccato, e prefo da'nemici. $16 \$ 7.18$. conla Mina fipacea la Torre con li contigui edifizij. 1657.47.
Monrechiaro, Terra delMonferato, giura la fedeltà à gli Aleffandrini. 1210.1 .
è prefo da'Francefi, epoi abbundato, \&ec. 1944.1.

Montegroffo, Terra del Monferato, abbrucciato dall'elerciro Spagnuolo. 1625.35. zoccupato dallilitilo, ela Campana di quel Ccmamune è venduta in Alelfandria. 1636.13.
rintuzza il mal procedere de'Francefi da fe allogopiati.1645.2.
ifuoi Terricri vniti con altri difegnano difaccheggiareil noftro Territoric. 1648 30.

Montemagno, Terra del Monferato, forprefo da'Spagnuoli. 1638.8.
i fuoi Terrieri rintuzzano le infolenze de'Francefi. 1645.1 .
Monza donata dal Duca di Milano alla Du-. cheffa fua moglie. 3 80.5.
Mori fcacciatidalla Spagna, \&cc. 1612.13.
Moruello Ifimbardi Podeftà di Aleffandria, 1309. r.

Moruello Malafpina, r194.I.
 1641.9. 1654.15 .23.

Monarono, Terra del Pauefe, maltrattato col fuoco da'nemici. 1635.89.
Muleafle Rè di Tunigi, \&c. 1535 .r.
Mulni dati in emfieufi alli Cittadini di Aleflandria, \&c. 1293.3.
Mulin:, evaus limutecatello reftituitiad Alelfandia.1337.3.
Mulini di Alcliandra reflano immobili nel fiume Tanao, ed altroue, \&c. 1429. I. 1510.3.1600.8.
la maggior parte rouinati per caula del ghisccto, \&c. 1653.2 .
Muzij.1208.6.1225.10.1228.9.1417.5.
Muzio Mar.heill. 1541.4.
Muzio da Modona Podefta di Aleff. $300 . \mathrm{x}$

## N

NApolitani foldati morti mangiatida'Lupi. 1655.13.
Naue Rulli Podeltà di Aleffandria. 1415.1.
Negro Merlani. 1 293.6.1 3 38.3.
Neue altifina in A leflandria. 1440 3.1442. 1. 1458.6 .1510.3.1570.1.1595.4.1596. 4.16001.8.1606.1.1613.9.1614.1.1615 1.16.1622.1.

Neue fugr ditempo. 1515.5 .1595 .4 .1596. 6.1638.7.1644.59.61 1650.13 .25.

Neue non cadusa dal Cielo. 1340.3 .1 5 50.6.
Nicelino Merlani Podefià di Milano.i 291.6
Nicolino dalle Ocche Podeftà di Alelfandria. 1428 r .
Nicolino Salomoni Vicario di Aleffandria . 1347.1.

Niculo Terzo Papz. i 277 2. 1280.1 .
Nic,1òQuarto Pipa. I288.1.1292.7.
Nicolò Quinto Papa fifmatico. 1328. 1. $1330.2 \%$
NicolòQuinto Pap2. 1447 x.1455.1.
Nicolò Ardigo Podeftà di Aleffandria. 1215.1.

Nicolò Aınuzzi. r296.1.
Nicolò Caneffi. 13 14.3.
Nicolò Carretri Poceltà di Aleffandria . 1si8.x.1sig.1.
Nicolo Caltellani. 1458.2.
Nicolò Cültellani. 16,49.1 8.
Nicolu Codega. 1649.18.
Nicolè Gambaruis. 1500 6.1502.5.1 512.9. 1530.5.

Nicolò Gımbaruti. 1600.4 .
Nieolò Ghilini Cauaglere del gran Collare di $\mathrm{San}_{3}$ Michele introduce i Carmelitani in Aleffandria.1466.1.2.3.
Nicolò Ghilini. 1693.3.
Niculò Guafoo. 1 frim.
Nicolo Guafco. I 566.1 .1 1 568.3.
Nicolò Guıftauiai, 1634.I.2. 163 8.1.1 640. 14.1642.2.44.1644.2.1646.1.1648.I. 1650.2.1652.1.1654.1.

Nicolòlmiziati. 1491.6.1533.2.1536.3. 1538.4.

Nicolò Inuiziati. I six.7.
Nicolò Nizzia. 1574.3.
Nicolò Opizio Gouernarore di Aleffandria. 1308 t .
NicolòOrfini, \&c. 1497.2.1499.3.
Nicolò Pantera Podeita di Aleffandria. 1585.1.

Niculò tal Pozzo.1596.5.1619.r.
Nicolò Robutti. 1478.1.
NicolòS icchi, i 3 17.5.
NicolòSfondrastiPapa. 1590. 1 1.1591.5.9. Nicolò Antonio Fire fiai.i 1449.4.
Nigríolio Anfoldi Vicano di Aleflandria. 1339.4.

## noia. 1613.2.

è abbandonata da effo. iui. 4.
è dipoiprefa dallilleffo. 1625.20 .
vien'aflediata da'Spagnuol. 1628.3.1647
12.13 .14.
è prefà̀ patti da glifteffi. 162 8.4.1629. 16.1637.3.1647.15.
vienreltiturta al Duca dimantoua, $16{ }^{\circ} \mathrm{o}$. 28.
corre pericolo d'effer forprefa da’nemici. 1641.8 .
c̀ aflediata da glifteffi. 1642.23.
vien combattuta, fidifende, ed offende.
1642.24.25.26.
numero delle cannonate, cofi de gliaffe-
dianti,come de gli jffediati, \&cc. 1642.44. s'accorda la rela di ella Terrà àemici. 1642.47.
vi entrano imedefimi. 1642.48.
fi fmantella, edemolicono le fue fortificazioni da'Spagnu:l.1. 647.15 .16.
è faccheggiata dárenitci. 1653.17 .
Nouara occupara da'Francefi. 1495 .3.1 500. 2.1515.50.1523.6.
è reltiturta ai Duca di Milano. 1499.10 .
refite valorofamente à nemici. 1513.7 .
Noue, Terra de 'Genoueli,occupato da' Francefi. 1499.2.1528.7.1625.4
è ricuperato per hiludetti, \& \&c. 1409. 2. 1625.22.

Nouenario iftituto dal Rè di Spagna . 1644.5.

$\mathrm{O}^{\circ}$Bizo d'Efte Marchefe di Ferrara.1 335 .3 Odetto Fois Signore di Lairecco. 1515.10 .1520 .2 .
à rotto da'Coliegati, eperde lo Stato di Milano. Is 22.3 .
affedia il Bofco, Terra dell'Aleffandrino. 1527.8.
s'impad: onifce di effa Terra, efa moltra vero Cauaghere verfo via Dama. 1527. 10.
vàa Genoua, l'afficura di gente, \& poi viene ad occupsre Aleflandia. 1927.1t. effug:na, eldachegga Pauia, edifegria di fate 'Imprefa del Reguo di Nipolii. iui.
firasferife inquel Regno, ed rui muure. 1528.2.

Oddo Gladco. 1319.7.
Odoardu de'Comjnui Podefta di Aleffandria.1273.1.
Odoardo Funcie Duca di Parma. 1612.5.
1635.5.8.1 3.14.2 1.281636 .4 .71637 .2

Oloardo Gualco. 1522.511557 .4.
Odoardo Gualco. 1543.4 .1551 .7 .1557 .4. 1559.8.

Odoardo Lanzauecchia. 1557.9.1560.3. 1571.1 1573.1.1577.3.4.1579.7.1585. 3.6.1586.3.1591.7.

Odoardo dal P $\because$ ZzO. 1396.2.
Odone Marchefe d'Incıfa tagliato à pezzi 1514.2.

Ogerio Gambatini. 1335.1 ,
Ol:ueto Ifimbardi. 12061.
Omicidio Ceguito nel padre, ed in due fuoi fighuoli. 16 6.6.38.
Onofrio Inuiziati. r397.1t.17.
Onorato Ag ift, Firoffini. 600 S.
Onorio Terzo Papa.1 2 16.2.1218.19.21.22
1219.1.2.3.4.1220 1.2.1227.13.

Onorio Quarto Pipa. 1285, 1.1287.2.
Opizio Anolfi 1456.1 .
Opizio Anolfa., 1 s82. 1.

Opizio Colua. 1487.2.
Opizio Reueifati acquifa nella prefa dicoItantinopoli vn pezzo della Croce di Chrifto.1204.3.
lo dona alla Città di Aleflandriafua Paf triz.1208.2.3.
Opizio Trotti. 1407.2.
Opizzone Malafpua. i1 76,2.xi83.2.1185: 1.1229.14.

Opizzone Offa Podeltà di Aleffandria. 1202.1.2.

Opizzone Vefcouo di Tortona Delegato Apoltolico per la differeuza trà gli Aleffandrini, ed Acquefi,\&cc. 1198.5.
Orazio Confaloneri. 1591.1.9.1594.4.5:
Orazio Gualco. 1497.3.
OratoreGiureconfulto di Aleffandria, quer do incominciafe à rifedere in Milane . 1557.15.

Oratorij de'Difciplinanti iltituiti in Aleffandria. 1261,1.
Orbicello attaccato da'Francefi. 1646.15. abbandonato da gl'ilteffic 1646.19.
Orcana Rè de'Turchi. 1328.3.
Ordine per la rabrica delle Fortezze,\& de "Caftelli. 1358.1 .
per tiprigionieri.1398.s. perl'Efenzione del Clero di Aleffandria. 1435.1.2.1438.1.2
perla precedenza trai Cauaglieri, e Giureconfulti di Aleffandria.1463.1.2.1464. 1.2.
perla precedenza trà gli Anziani, e gli al tri Cittadini di Aleffandria.1 467.4. per li Feudatarij del Duca di Milano. 1468.3.
per ilpedaggiodi Montecaltello. 149x.4: per l'Arme, Inliegne,Stendardi, \&c. appefi alli fepolcii, come anche per li cadaueri fepolti in alto. 1567.1 .
per l’aggiultamento srà gli Aleffandrini, e Monteratef, \&c. 1642.50. per liftituzione del Nouenario , \&c. 1644.4.

Orechha Ghilini, 1293.13 .130 I. 43.
Orfanelle leilare dal luogo di Santa Marta, e tra!mutate altroue. 1603.2 .
Ohio Tizzoni.is20.4.
Orlando dail'Atte Podeltà di Aleflandria: '1312.1.1313.1.
Orologio publico di Aleisädrix, \&̊c.1644.8.
Otterio Bianchi. 1594.9. 1698.4. 1620.3. 1623.4 .
O. tenfio Cantone. 1655.19.

Ot:erfil Gambaruti. 1589.1 it 600.5.
O tenfio Turchi. 1597.3.
Otti di Aleffandria inoudati dal Tanaro: 1596.2.1647.63.
iut fi cagliano tutui gli arbori,\&c, 1657.34 le cafe lorofono per fu(petto de'nemici demolize. 1643.45 .1657 .24 .
Offo di Gigante portato in Aleffandria. 19728.

Ottauiano Balofto.1657.32.
Ottauiano Gallaratı. 158 4. 3.4.
Ottauiano Gallia. 1646.1 .1650 .2 .
Ottuiano Ghilini, r 499.3.
Otrauano Ghilini. 1548.11572 .6 .
Ortalu.no Ghilini. $1 \leqslant 85.1 .1586 .2 .1587 .40^{\circ}$ 1590.1.1593.10.16092.1610.7.1613.7.

Ottaumo Guifo otuene l'abbadia di San Pietro, e poine vien'efuluf, \&c. 1527.2. è fate Vercouo della Paria 1533.1 . vien conilegrato Veferuo. 1535.8. fà tra!portare nel Duomo la Spina di Chrifo, \&ic. 1527.6. gueneggiando in fauote del Rè di Francia,
cia,correpeicolo della vita,\&c. 1 442.2. guerseggia nellimprefa di Ceritola, $\dot{a}$ rausede del fuo eriore, \& ritoria algouerno della fua Chiefa. 1544.3 .
muore. 1 564.3.
Ottauiano Gualco. 1 s88.6.
Ottauiano Guafco. 16 1 9.8.
Ottauiano Guatco. 16 I 9.8 .
Otrauiano Ifimbards ajuta il Cardinale de'Medici à fuggire dalle mani de'Francefi. 1512.2.

Ottauiano Mantelli. $1 \$ 36.10 .1565 .2 .1573$. 1.1579.4.

Otrauio Baratta. I $589.1 .1608 .4-$
Otrauio Farnefe Duca diParma, \&c. ricupera Piacenza. 1556.5.
Ottaio Guafco. 1643.40 .
Ottauio Gualtauini. 1629.3.
Ottauio Pallauicini compra il Caltellazzo. 1649.6.

Ottauio Parsuicini Vefcouo diAleffandria, Nunzio a ppretfoli Suizzeri, e poi Cardi-. nale. 1584.1. nel fine. 3.1591,1,6.1598. 10.1612.4.

Ottimolruiziati. 1397.r.
Otto Belloni. 1490.6 .1491 .2.
Orto Colonna Papa col nome di Martino Quinto. 1417.17 .1418 .3 .1421 14.1423.3. 1429.2 .143 I .1.

Otto Ghilini primo Veícoso di Bobio. 1190.3.
èfatto Árciuefcouo di Genoua. 1203.12. muore. 1239.3.
Otto Guafco. 15 37.8. 1 ऽ59.7.
Otto Lanzauecchia. 1217.8. 1227.14.nel fine.
Otto Vifconti Arcineicouo, Signore di Mi-
lano. 1278 4.1280.5.1287.2.
è liberale veilo gli Aleffandrini. 1290.9 . muore. 1295.3.
Otto Viziati. $1300.2,1317$.2.1338.3.
Otto Eletto Vef́couo di Alelfandria. 1 1 78.2 II 80.5. Tratt.9.18.
Otto primo Imperadore. 148 1.3.
Otro quarto Impecadore. 1io9.3. 12 10. 1. 1211.1.1212.1.1213.1.

Otrobono Croce Podefti di Alelfandria. 1216.1.

Ottolino Borri Podefà di Aleffandria. 1348.1.

Ottomanno primo Rè de'Turchi. 1300.9. 1328.3.

Ouada, Terra del Genouefe, donata ad Ansonio Trotti. 1479.6 .1499 .5.
vien'occupata da Nicolò Fulgofi. 1 ¢ 15.8. è poita in lite, \&z. 1 s 17.1.
viene reftituita alli Trotti, 1 ऽ $\mathbf{8 . 1 . 2}$. è poi ricuperata da'Genouefl. 1528.5 . viene occupata dal Duca di Sauoia, e dal Dighiara. 1625.4.
dipoi è ricuperata con l'armi da'Pozzeveralchi per li Genoueff. 62 5.22.
Ouiglio concorre alla fabrica di Aleffandria. II68.1.
i fuoi abitatori godono glifteffi priuilegi, come gli Aleffandrini. 122 1.1.
è occupato dal Rè di Sicilia, 1316.5.
corre pericolo d'eller prefo da'Genouefi. 1367.4.
vien'occupato, e faccheggiato da Fazino
Cane. 1404.1 .
è donato à Guglielmo Paleologo. 1448.1
vien prefo à nome del Duca di Milano. 1521.2.
efaccheggiato da'nemici. 1645.19 . ricufa di dare la coneribuzione à nemici. 1646.13.
vien donato alli Ćanonici Regolari, \&xc. Tratt.12.
alcune particolarità dieffo Luögo. Trate. Paolo Frantefco Lamborizzi, i649, i8.19. 10.11 .12.

## $\mathbf{P}$

PAce di Coftanza, \&c. 1183.2 . conceffa dall'Imperadore ad Aleffandria. 1 x84.1.2.
trà Prencipi Italiani . 1359.2.1397.20. 1428.1.1432.3.1482.8.1484.2.1495.10 trà l'Inperadore, e'l Rè di Francia. $1544 *$ 6.1648.32.
trà il Ré di Spagna, e quel di Francia. 1559.1.1598.9.1600.8.1626.3.1659.11. 16.
tràil Rè fudetto,e'l Duca di Sauoia.i 6 r 5 12.1617 .25.
tra il Rèdi Erancia, e'l fuderto Duca.
1601.1.
trà lifteffo Duca, e quel di Mantoua. 1613.8.

Pagano Calcamuggi . I293.10. 1304. 1. 1322.3.

Pagano Gualco: 133 5.4.
Pagano dal Pozzo. 1236.2 .12 S1.1.izsz.ís
Paleltra, Terra della Lomelina affalita dal Duca di Sauoia, 1614.2 .
è abbrucciata dalla foldatefca di effo Duca. 1614.3.
Pallauicino Sforza Gouernatore di Aleffandria. 1 giz.4.
Pallauicino Vifconti Vefcouo di Aleffandria. 1518.3 .4.6.1520.4.1523.4.1533.1. 1536.4.1544.4.

Pallodio venduto ad Antonio Gualco. 1468.2.

Pamizzoni. 1474.2 .1 ऽ02.6.7.8.1612.10.
Panza.1225.18.1582.2.3.4.1627.17.
Paolini Frati di San Paolo primo Eremita $\checkmark$ engono ad abicare in Aleffandria. 1606.2.

Paolo Arefi Vefcoto di Tortona . 1640. 12. 1642.55.

Patio Baglioni.162 4.3.1629.11.1631.9.
Paolo Carpani Podeltà di Aleffandria. 1474.1.

Paolo Cattellani. 1586.4.1 589.2.
Paolo Firoffini. 1475.3 .1478 .9 .
Paolo Ghisleri Padre di Pio Quinto Som-
mo,e Santo Pontefice nalce.1457.3.
Paololnuiziati. 1622.501642 .19 .1696 .22.
Paolo Lampugnani Podeftà di Aleflandria: 1440.1 .

Paclo Lanzauecchia. 1593.6.1596.7.
Paolo Mantelli. 5 36.10.1 573.3.
Paolo di Noue tintore di pannifatto Doge diGenoua, 1 sol.2.
Paolo Odefcalchi Veicouo. 1 s71.7.
Paolo Rifo Podeftà di Aleffandria.r 548. 1.
Paolo Sforza, dal qual'è prouenura la Atirpe de'Marchefi di Carauagio,\&c,1 508.1.
Paolo Spinola, \& ce, 1658.15.
Paolo Secondo Papa. 1464.5 .1471 .7.
Paolo Terzo Papa. Vedi Aleffandro Farnefe, \&c.
Paolo Quarto Papz. Vedi Giouan Pietro Caraffa, \&ec.
Paolo Quinto Papa. Vedi Camillo Borghefi, \&x.
Paolo Antonio Lanzarecchia. 1 ) 85.6 .1600 3.1605.7.1616.11.

Paolo Antonio Prandoni Podelta di Aleffandria. $1654 . \mathrm{r}$.
Paolo Artonio Trotti. 148 s.4.
Paolo Camillo Guafico.1 549.3.
Paolo Camillo Guaíco.1591.1.
Paolo Francefco Buzzoni, 1633.2.1643.40. 1649.I8.
1657.21.

Paolo Giouanni Inuiziati, 1447.7 .1466 .6.
Paolo Maria Caftellani. 1551.4.1559.3.
1563.5.1566.4.1567.4.1569.4.

Paolo Maria Caltellani. 1610.5 .1614 .5.
Parma ricuperata dal Duca di Milano: 1420.2.

Parma, fameglia di Aleffandria . r 208.6. 1225.13 .1228 .6 .1417 .3 .1577 .2 .1619 .5

Parochia del Duomo hà fotto di fe tuttigli abitanti,\&c. 1347.4 .
Parochie di Aleffandria, quando dittinte1565.r.

Parpaglioni in grandifima quantita veduti in Aleffandria. 1580.2 .1623 .1 .
Partidi trecento leffanta, equattro figlinoli, \&ec. 1276.2.3.
Parti di uè figliuoli feguiti in Aleffandria. 1612.2.162f.2.

Palquino Inviziati. $1423.2^{\circ}$
Pafletino Toniani Gouernatore di Aleffandria. 1322.1.
Pauefi intano IImperadore Barbarotfa à venire in Italia, \&cc. 1173.1 .1175 .1 x . s'vnificono con l'efercito del fudetto Imperadore. II74.2.
il Vefcouolnroè prisato del palio,e della Croce. 175.11 .
vengono à diftruggere l'Aleffandrino . 1273.1 .
le mercanzie loro portano la pelte in Aleffandria. 1482.5;
fonofaccheggiatida'Francefi. 1527.11.
la Citrà loro è fortuficasa.1648.29.16 55 II.

Pauia affediata da'Prencipi Collegati, 1655. 12. è̀ attaccata da'medefimi.1655.13.
fidifende brauamente contro i fudeti: 1655.14 .
è abbandonato l'affedio forto di effa: 1655.15. gratifica il valore del Conre Galeazzo Trotti, che la difele, iui. 16.
Pellati, e Prati fono turti d'vn'ifeffa fame glia.1291.3. Tratt.16.
Perboni, 1225.10 .1228 .8 .148 r .3.
Peri,fameglia di Aleffandria. 1188.1 .1225 .' 9.1297.2.1417.13.

Periano Calcamuggi. 1322.3 .1346 .1 .
Perpetuo Cancellieri. 1634.4. 1643.35. 1654.2.1655.13.14.15.1656.11.12. 1657.11 .1658 .12 .1659 .4 .6 .7 .8 .9 .13 .15 20.

Peffonato Posbonelli Podeftà di Aleffan dria. 1231.1.1236.1.
Pefte in Aleffandria, enel fuo Territorio. 1190.5 .1234 .2 . 1259.1 .1314 .5 .1339 .1 . 1345.2.1357.1.1360.1.2.1361.3.1371. 2.1374.t.1398.1.1399.1.1400.1.18222. 1.1478.7.1482.5.1485.6.1501.3.1502. 5.1503.4.1504.4.1508.4.5.1510.4. 1511.3.1523.11.1527.13.1542.5.1630. 23.

Pette inalere parti, $1280,1,1314.5,1347.3$. 1451.5.1484.4.1485.6.1528.2.1547.4. 1503.3.1576.4.1579.2.1599.12.20. 1630.23.

Pectenari. 1170.3.1208.6.1218.17.1225. $6.1417 .4,1499.6 .161940$
Pertenati. 1218.17.
Pezzeto, Terra del Valenzano, è prefo dal Duca di Sauoia. 1447.5.
vien donato à Guglielmo Paleologo. 1448 .
ìmaltraterto da'nemici. 163 5.19.
pia-

Pizcenza, Citti 8ec. 1547.3. 1j56.9.1636.
15.16. 1637.2.

Piatti, 1468.1.
Piazza de'Bianchi. ri 70.3 .
piazza de'Calcamsug', e Firoffini. r203.9.
Piszzade'Clari. 1 ;37.8.
Piazza delle fameglie della Cafa Ducale . 1417.16.

Pizzza de'Inuiziatio 1300.7.
Piazza de'Murchelli, 1317.3.
Plazza de'Merlani, C Cattellani. 1288.8.
Pizzza de'Pozzi. 1274.6.
Picch. Tratt.16.
Picchi, e Trotil lono vailteffa fameglia, $1: 65.7$.
Piem,nre occupato in parte da'Francefi. 1538.1.1591.3 1592.5 .1593 .2.
pietia de'mazazzi occupata dal Duca di Sauoia, 1447.5.
è donata à Gugliclmo Paleologo. 144 8.1 vien rouinata da'Monferatefi col facco, e colfuoco. 8643.53.
fua antichi-à. Tratt. 17.
Pietre picciole del Sepolcro di Chrifo, e del fito , doue ful polta la di lui Croce. 1488.1.
S. Pietro appare in fauore de gli Aleffandrini conrro l'Imperadore Barbaroffa. 1175.4.
il detro Santo è pofto al rolo della milizia di Aleffandra:\&C.1297.2.
Pietro d'Acugna Guuernatore di Aleffandria. 1656.21.1697.3.5.9.11.13.35.55.
Piet a Alsobrandini Cardinale. 1598. 1. 1600.9.1601.1.
$\mathbf{P}_{\text {iter }} \times$ Bellingeri Inquifitore di Aleffandria. 1411 3.
Pietr Biraghi Gouernatore di Aleflandria. 1477.1.1479.5.

Pietric B.ragni.1527.11.
Pietro Bituricefe Cardinale paffa per Aleffandria con l'eferciro del Papa. 137 S.2.
PierroCanefri. 1 180 rifi 83.4 I192.1.
Pietro Caraff, , che tù Papa Paolo Quito, vno dé fonditori della Congregazione de'Teatinı rsz8.9.
Pietro Careria Prdelta di Aleffandria. 1318. 1.20 .
 tes, \&c.
Pietrn Filargo Arciuefcuo dimilano, Cardinale, \& Papz. Vedi Aleffandro Quinto.
Pietro Forlani Pudeita di Aleflandria. 1293.1.

Pietro Ghilini. 1 400.5.
Pietro G nzales, 1642.25 . 1643.21 .23 .24 . 1645.4. Eft G.uernatore di Aleflandria.1650 9.12.24.27.1651.5.8 10.1652.7.9.16. 1653.7.18.1655.5.6.\$.20.
dipo: Generale delt'Artiglieria . 1656. 3. ed appreffo Maftro di Campo Generale. 1656 3.6.7.1657.4.8.
Pietro Gualaudo Podelià di Aleflandria. 13955.

Pietto Guarachi.1649.18.1659.10.
Pietro Gualco. 1500.6.
Pietio Guafco d'Alire. 1383.2.
Piecro Guafcod'Alice. 1 s 14.5 .1515 .13.
Pietro Lirone Podefià di Aleflandria.1610. 1.1616.1.

PietrodiLuna. Vedi Benedetto XI. Papa.
Pietrs Monforte Podettà di Aleffandria. 1574. 1.

Pietr Moxica. 1635.29.62.
Pietro Natuarra, \&c. 1 sis.iz.
Pietro Panizzoni. 493 3.1 594.12.

Pietra Pietrafanta; chefil Podefà di Alef-
landria. 1203.3.1 206.1.1 224.1 .
Pietro dal Pozzo. 1633 3.5.1636 3.9.
Pietro Pufteria Gouernatore di Aleffandria,
1444.1.1447.4 7.1452.3.1480.4.

Piec: o Pulterla. 1 $\$ 26.8$.
Pietro Schinchinelli Podeftà di $\hat{\text { Aleflan- }}$ dria. 1437.1.
Pietro Strozzi. 1536.4 .1 S44.4.
Pietro Strozzi. 1657.35 .
Pietro di Toledo Marchele di Villa Franca, Gouernatore dello Stato di Milano. 1615 17.1616.2. 6.7.8.9. 13.1617.3.6.11.13. 14.18 20.21.24.25.1618.1.4.5.

Pietro Torti Podeltà di Aleffandria, 482.1
Pietro Trotti. 1293.4.1296.3.1297.x.
pietro Trotti.1 470.1.1480.5.
pierro Trotti. 1485 s.3.4.
pietro Trotti. 1513.10.
S. Pietro da Verona vccifo per la Fede Cattolicz. 1252.2 .
Pietro Vépuzzi Luogotenente Ducale di Aleffand ria , impiccato da'Gibellini di quefta Città,\&cc. 1485.1 .
Pietro Barone di Butteu:lla. 1625.2 5. 26.30
Pierro Andrea Inuiziati , 1483. 5. 1486. 8. 14983.

Pietra Andrea Inuiziati libera la Patria de'Francefi. 1 \$22.1.
Pietro Antonio Vifdomidi Podefà di Aleflandria. $1568 . \mathrm{r}$.
Pietro Francelco Firoffini. 1 15 2.3.
Pieno Gicrgio Odelcalch1 Vefcouo di Aleffandi ia. 1208 .2.1 598.10 .
fà la lua lolenne entrata in quefta Città. 1599.10.
iftituice le Quaranthore. 1 599.15.
fà la traslatuone de'corpi de'Sanu B , udolino, e Valerio. 1601.4.
fa edificare la Santa, Cafa di Loreto. 1602.4 .
confagra la Statua dịMaria Ve gine da collocarfinella fudetra Cata. 1605.6.
mette la pi ima pierra ne'tondamenti della Chicfa di Betlem fuoni delle mura della Città. 1605. 7.
ottierie il vefcouado di Vigeuano. 1610.1.
mucre. 1620.2.
Pietro G:cuanni Schinchinelli Podefà di Aleffandria. 1536.1 .
Pietro Lodnuice Gambaini. 1456.4.
Pietro Luigi Farnefe Duca di Parma, \&ec. è anımazzate,\&e. 1547.3 .
Pietro Martire Amuzzi è fatto Abbate di San Pietro di Burgogio, ed ètlprimo, doppo che fù data quella Chiefa a SecoJati Sacerdotio 15 8.5. muore. 1526.12.
Pietro Martire Arnuzzi. 1649.12. 165 7.26:
Pietro Martire Sappa. 1597.7.1633.2.
Pinamonte Mardone Poceltà di Aleffandria 1370.r.

Pinarolo vien ceduto, e poi venduto dalduca di Sauoia al Rè dı Francia. 163 1.8.
Pio Secondo Papa.145 8.4.1459.1.1464.5.
Pio Terzo Papa.iso3.5.
Pio Quarto Papa. Vedi Giouan'Angelo de'Medici.
Pio Quinto Papa . Vedi Michele Ghisleri.
Pioggie grandiffime in Aleffandria, ed altroue. $1524.6 .1590 .3 .1596,2.6 .1601 .3$. 16547.1649 .171654 .5.

Pionimo in Toicaua da Erancefi affediato. 1646.2.25.
$\mathbf{z}_{f: \text { refi }}$ à patti da'medefimi. 1646.29.
 1448.1.
vien prefa da'Francef. 1499. 2. 1657.18.
Pior, Terra de'Grigioni, coperto da vn Monte cadutole lopra. 16186.
Poluere cafualmente accefa, cagiona gran danno. 1643.36.
Pomà, Terra del Monferato, prefo da'demie: ci.1637.8.
viene por prefo ancora da'Spagnuoli, ed il fuo Caftello sbalzato in aria. 1638. 12 .
Pompeo R:bati, 163 s.15.1643.41.1644* 10.1645.7.1650.35.1657.28.37.61.

Pompilio Branchi. 1 ©03.1.
Ponte della Porta d'Alti in Aleffandria re: uinato in parte dal Fiume Tanaro. 5 s 8.8
Ponte dell2 Timita fueri delle mura di Aleffandria. 128 2.5.
Ponte fu'l Tanaro in Aleffandria,\&c. $\mathbf{1 2 9 0}$ 10.1450.5.1459.2.

Pontecusone, Terra dello Stato di Milano; faccheggiato dal Duca di Parma . 163 s . 13.
éprefo da'Francefi. 1642.32.
vien'abbandonato da gl'ifeeff , 1642.34. à fortificato da'Spagnuoli, 1642.35 .
la fua fortificazione vien poi demoliza da gl'ifteffi Spagnuoli. 1643.11 .
Ponceliura, Terra del Munferato, prefa da*Spagnuoli. 1639.7.
i) fu. Catello fi rende alli medefimi. 1639.8.
è aflediata da'nemici. 1643.47.
fir rende à pattià gl'ilteffi. 1643.49.
fi demolncono le tue fortificazioni . 1644. 1.

Peizano, Terra del Monferaro, donato ì gli Aleffundrini, 1 180.6.
vien poi da'fudeti donato alli Bellirgeri.1191.i.
Ponzone,Teira delle Langhe,prefo da'Spagnuoli, 1628.6. 1629.17.1638.1.1646 20.
è forprefo, e poi abbandonato da'nemici 1643.18.
vien'occupato da gliftefi.1644.27.
il fuo Caftello è alfediato da'medelimi : 1644.27.30.
tentano li Spag: uoli di diuertire l'alledio di effo Cattello. $164+31$.
il derto Caftello è da'Francefí con un fratagema occupato. 164432.
vien'atraccatoda'Spaguuol.1646.18.19 es sbalzato finalmene lifteffu Caltello in aria da'Spagnuoli, 1646.20.
Ponzoni. 148 r. 3.
Porta di Marengo in Aleffandria con qual nome fi chiamaffe anticamente. Tratt. 19
Portanuoua, Villaggio, cuncorre alla fabriz ca di Aleflandrid. 1168.r. Tratt. 2 2.
ifuoi abitatori godono gl'ftefis pruilegi; come gli Aleffandini. 12 if.r.
è occupata, e rouinata da Fazino Cane: 1404. I .

Poita del Foro, dove foffe. 1492.3 .
Porta de gli Ortidi Aleflandria, \& 8 c. 1347. 5.164347.

Porta Genouefe di effa Città. $1645.34{ }^{\circ}$ Tiatt. 1 I.
Porta conegua alla riua del Tanaro. 1216. 4.1643.47.1644.12.

Poria Kezolia aperta in Aleflandria . 1347.5.

Portolongone attaccato da'Francefi . 1646. 24.28.32.
fisenvè̀ pati allif fuderti. 1646.3 s . attaccato da'Spagnuoli è nicuperato. 1650.14.19.18. Terra

Terra diNureed altri Luoghi. 1625.22. Pozzi.1188.1.1225.11.19.1239.2.1248.1. 1266.1.1274.3.1282.3.1283.1.2.4.1286 2.1290.3.1316.45.1348.3.1395.4.1403 5. 1404.1. 13. 1444. 1.1451. 3. 1466.4. 1521.2. Tratt.12.25.

Pozzolo Formigaro donato $亠$ a Guglielmo Palcologo. 1448.1 . corre pericolo d'effer prefo $d_{a}$ 'Francefi. 1529.3.

Prati, e Pellati fono d'vna fola !tirpe. 129 t . 3. Tratt. 16.

Prati fegati nel cuore dell'Inaerno. 1655.1 .
Preeedenza trà gli Anziani, e Cittadini di Aleflandria è dichiarata. 1469.3.4
Precedenza trà li Cauaglieri, e Giureconfultidieffa Citt̀̀ è aggiultara, 8463.3.
Predola, Terra dell'Aleffandrino donata al fuderto Pa leologo. 1448. x.
Prefitio déloldati Spagnuoli quandofiaftato di vtile à quetta Città. 160 s.3.
Pretenfione delli Rè di Francia fopra loStato di Milano, donde tirata, \&cc. 1387.1. 1536.2.

Preuoltura di Santa Maria di Borgoglio , da chi if ituita, \&ec. Ifiz.8.
Preuolture de'Monaci Vmiliati di Aleflatdria leuate à gl'ifteffi, \&c. 8571.12.
Priamo Petrenari.1 566.1 .4.1 $568,2.1596 .7$
Pimiceriato del Duomo di Aleffandraa. quando ittituito, \&ec. 1499.9.
Primogenitura de'Ghilini, \&cc. 1613.1.
Primogenitura de'Guaichi, \&ec. 1557.40
Privilegi diuerfi conceffi àgli Aleffandrai. 1176.1.2.1178.3.1180.3.4.1479.1.3. 1495.7.8. $1525,6.1626 .2 .1659 .9 .10$.

Priuilegio conceflo alla Terra di Corniento.'Tratt. 5 .
alla Chicfa di Santa Maria del Foro. 1180.1.2.
al Marchefe diMonferato, Rec. I 191.5 .6. à Tortonefi, nel quale fi fà menzione di Aleffandria, \&ec. 1193.1.2.
alla Chiefa Alefiandrina,ed Acquefes\&c. 1198.x.2.3.
al Veicouvo di Neffandria, e di Acqui. 1364.1 .20
alla Chiefa di San Giacomo della Vittosia in quelta Citta. 1392.2.1393.3.1394. 12.
al Clero di Aleffandria. 1394.2 . 1564.2 . alle fameglie di quelta Città, chiamate della Cafa Ducale, 1 417.1.2.
Prodigij. 1181.2 . 1222.1 .1239.1.1301.68. 1338.2.1340.1.2.1347.2.1351.1 1352. 1.1402.1.1429.1.1431.1.1471.2.1472. 1.1476.4.1477.6.1;16.1. 1539.3.1558. 5.1559.20.1565.3.1576.2.1577.7.1578 1.1580.1.1581.1.1582.1.1984.1.1596. 6.1601 .9 .1603 .3 .1605 .2 .1611 .4 .1618. 6.7.1651.3.1654.9.12.1658.8.

Prò, Teira del Nouarelocelebie per la rotta wi data di'Spagn. à nemici . 1645.31 .
Profpero Crucellio 1657.28.

## Q

QVarant'hore ittituite in Aleffandria. 1599.15.
10.io fatte con traordinaria folennica. 1647.10 .

Quatordit, Terra dell'Alefandrino, malerattato da'nemici. 164211.

R Accolto del grano fatto da'nemici, \&c. 1648.26.28.

Rafaello Caftelli traditore della Patria: 1641.16 .18.

Rafaello Inuziatia 1 479.7.1481.7.1482.2. 1483.1.1513.13.

RafaelloInuiziati. 1541.4 .
Rafaello Inuiziati Veicouo. 1596. 1.1606. 3.1624 .4.

Rafsello Vifconti Poderla di Aleffandria. 1431.1.1433.1.

Ragionattaria, vffizio in quefte Cittł conceffo alli Monaci Vmiliati. 1 189.4.
Raimondo Bagliani . 1 280. 4. 1635.53 .62. 1636.9.1638.5.8.1639.11.1640.10.11. 1641.3.6.1642.36.41.1657.5.29.30.35. 39.165818 .1619 .8.

Raimondo Cardona prigione de gli Aleffandrini,\&c. 13t3.4.
vien liberato deila prigionia, 1316.1 . ritorna inItaliz, perfoccorrere i Guelfi. 1321.2.
s'impadronifce di alcuni Luoghii 32164 laccheggia, e rouina il Territorio diAlerfandria. 1322.2.
occupa Aleflandria in nome della Chiefa. 1323.1.
Raimondo Cardona Génerale dellefercito collegato. 1s 11.4 .
Raimondo Cardona. 1 s 46. r $_{\text {. }}$
Raimando Cardona. 1555.1.
RaineroSannazzari.1194.2.1206.8.1207.1
Kambaldo Conte di Collalto Genetale delI'inperadore in Italia. 163e. 3. 5. 1 1.17. 25.271631 .4.

Rambertb Ghisleri Podenta di Aleffandria . 1227.1.

Ranuzzo Farnefe Duca di Parma,\&ec. palfa per Aleffandria. 158 1.4.
Ranuzzo Farnefefecondo paffa per Aleffandria. 1659.13.
Rapprelaglia contro i Genouela, 8ec. 1654. 6.8.

Rauentia, Citta di Romagna affediara, e poi prefa da'francefi. sit2.2. $^{\text {I }}$
Rè di Ceilano viene alla Fede Catfolica. 1648.37.

Rè di Suezia. Vedi Gualtauo Adolfstuo Rè, \&c.
Redebò, Terra del Monferato, donato a Goglielmo Paléologo. 1448.1.
vič’occupato da'nemici cullegati. 1636.7 è ricuperato da'Spagnuoli. 1636.12 .
Refrancore prefo dal Duca di Sauoia. 1617. 20.
è dill'ifteffo Duca reflituito alli Spagnooli. 16185. ritorna nelle mani del decto Duea. 163 5. 43.
è faccheggiato da²Francefi, 8ec. $1654.1 \%$.
Regiltro de'beni, fopra i quali s'impongono le grauezze chiamate Taglic, quando ifituito in Aleflandria. 1273.2 .
Reliquia del legno della Santifima Croce in quelta Citrà. 1 208.2.3.1619.4.
Reliquie del Duomo di effa Cited, \&cc. 1208.5.

Cono ivi tralmutate altreuc.1 $\$ 90.2,1648$ 31.

Reliquie della Chiefa di Santa Croce nel Bofco, fono parimente urafmutate, \&c. 1586.6.

Renato d'Angers viene conl'efer cito in aiuto del Duca dimilano, efi ferma in Aleffandria. 1453.3.
Rerorto Villaggio dell'Aleflandrino. 1203. 6.11. è domato à Giacomo dal Pozzo. 1463.3. Rezolia parte di Aleffandria, perche pıefer-
uata dalfacco dépapalini foldati. Y\$2z.I
Riccardo Fire ffini. 1349.2.1358.2.1378.3.
Riccardo Gambacoita occupa, riulina vna parte dell'Aleffandrusc. 1316.5.
Riccardo Auogad o,\&c. 163 5.29.
Riforma fatca prat volue de: Gouerno di Aleffandria. 1228. 4. 1281. 1. 1589. 1. 1609.2.

Rinaldo Dinfoai mandato in Italia dal Rè di Francia. 1449.2.
rouina l'Alelidndrino, occupa Borgoglio, evien rotta il fun eiercito, 1447.7 .
aiuta Bartolomeo Colleone ad efpugnare Corniento nell'Alefrandrino. r4s3.1.
Rinaldo Leto piglia vna parte del Monferato. 1307.1 .
Rinaldo Tiotti. 1218.21 .
Runaldo Zazzo aiuta il Cardinale de'Medici à fuggire dalle mani de' Francefi 1512.2.

Riualta, Terra del Monferato donata in parre à gli Aleffandiani. 1219.7.
è poidonatà à Galeazan Lanzanecchia . 1420.3.
vien faccheggiata da'Franceff. 1644.28.
Rinalta, Terra del Piaceatino occupata da'Spagnuali. 1636.1 s.
Riualrella, Villuggio del Tortonefe, faccheggista da'nemici.1643.31.
Riuarone, Terra del Pauele, maltrattato da' nemict.r635.25.
Riuellino, Villaggio del Pauefe ributta ; Francefi con valore. 1642.35 -
è abbrucciato da'nemict.1697.19.
Rizzodal P3zzo.1404.1.3.
Robella, Terra del Piemonee occupata da: Spag uouli. 1625.36.
Roberto Sanleuerini ricupera Genouz in nome del Duca di Milano. 1479.3.
paffa per Aleffandria con gran Cauallo. ria. 148 r.6.
abbandonail feruizio del fudetto Duca: 1482.2.
viene in difgrazia di effo Duca . 1482.4
Roberto Duca di Bauiera Imperadore. 1400 2.1410.2.

Roberto Rè di Sicilia. 1 308.5.r 309.T.
otcupa vna parre del Marchefato di Saluzzo, e poi viene in Aleflandria, enè piglia il poffeffic. 1310.1 .
fà iui edificare la Chiela di San Francefoo 1314.6.
gli é leuato il poffeffo di effa Città. 1319.1.
d'ordine fuo et rouinata vna parte dels l'Aleflandrino. 316.9
enera in Genoua re fe ne impadronifee. 1318.3.
va in Avignone. 1319.2.
fcrive letrere alli Borgogliefi Aleffindrini. 1320.1 .2.
muore. 1342.1.
Roberto di Scoziz viene indarno à aiutare i Francefi nello Srato di Milano - $1522,6$.
Roberto Trott1,1265.6.
Robertone Trotti Capitano del popolo di Alti, 1308.2.
Robuiti. 1208.6 . 1225.14 1228.12.14. 1619.4.

Rocca d'Aralfo eccupatà da Fazino Cane . 1404.8 .
è dipoi prefa da'Francefi. 1499.2.
come anche dal Duca di Saiuoia, 1617,24 è đáSpagnuol., 1636.13.
viene dal luderto Duca reltituita.1618.5. è affediata, mà indarno, da'nemici collegati. 1637.4.
vien demolito l'auanzo del fuo Cariello da'S pagnuoli. 1644.8 .
i fuoi Terrie:i fuggono per non contribuire à nemici, 1644.18.
Rocca di Valenza del Pò y quando e e per qual caula tabricare. 1 392.4.
Rocca della Valle d'Orba donata à gli Aleffandrini, 1273.2.
1 fuoi Terrieri fono fatri Citzadini di Aleffandria. 1292.7.
a reflituita dal Marchefe di Monferatio al Duca di Milano. 1440.2 .
vien cedara dal ludetto Duca infcontro di tanti danari à Giouan Galeazzo Trotti, 1440.\%.
echiamata dipoi Rocca de'Trotti. ivi. vien donata a Guglielmo Paleologo, 1448. 1.
ributta i ammici, mentre l'alfalifeono, $C$ viene afficurata digente. 1642.42 . è faecheggiata da'nemici. 165 I .9.
Rocche di A leffandria cuffodite dal Prepoto di San Giouãni del Capuzzio. 1 189.4.
Rocchetta Palafea comprata da Nicolino Camefri. 1314.1.
Roccherea del Tanaro dà alloggiamento à tutto l'efercito del Rè di Spagan, 1629. 14.
d facchegtiata da'Sauoiardi. i 635.66.
vien'afficurata di gente per folpetto de's nemici.i643.is.
èmaltrattata da'Franceffi. i i6s7.48.
Rodi viene in potere del Turco per crafcuragine de'Prencipi Italiani. 1 s22.7.
Rodoaldo Rè de'Longobardi. i 3 34. I .
Rodolf, $\qquad$ . . primo Podelti di Alef-
fandita.1173.1.
Rodolfo Conte d'Apurgh Imperadore. 1274.7.8291.6.

Rodolfo d' Auitria pafla per Aleflandria . 1563.8.
è fatto Imperadore: i576.3.
muore 1612:I2.
Rodrigo Daualo Gonernatore di Aleffat dria,\&c. 1 156.11.
riceue iel fuo pa lazzo l'Im peradore Cars Io Quinto. 154 II. $_{1}$.
è proceffato perli fuoi etrori. 1 s $46 . i_{\text {i }}$
vien príiazo del fudetto gouerno. 1 \$47.2،
Rodrigo Gonzalo Gouernatore di Aiefandria. 1s 49.1.15s8.2.1559.1:
è fatto prigione da'Francefi. isss.i.
Rodrigo Orolco Gouiernatore di Aleflanidija: Vedi Marcheie di Mortara.
Rodrigodi Toledo Gouernatore di Aleffandria.15j8.i.is 84 5. 1587.1.is88.6. 1589 4.1591.6.1593.2.40 mérre guerreggia vien'vccifo,\&zc. 1593.4 fuo Epitaffio. 1 503.1.
Roffino Auogadri Podeftà di Aleffandria; 12 I2.f.
Roffino Bianchi priato Confolo di Aleftandria. 1170.i.
Roffino Bottini Archisteto della fabrica del Duomo di Aleffandria, 1297.i.
Roffino Dulli. 13 35.2.
Roffioo Gımbarini, iui.
Roffino Ghilini. 1293.14.1301.43.
Roffino Guafco. 1218.12 .1224 2.7.122\%, 14. nel fine. 123 4.1.1236.1.

Roffino Gualco. 1293. í $^{2}$
Roffino Gualtauini. 1316.2 .
Roffino Invizinti, 1 159.2.
Roffine Mandelli Podelà di Aleflandria 。 1203.1.

Roffiso Mandelli Podefà di Alefandria , t254.1.1263.5i

Roffino Petterari, 1447.4.1458.2:
Roffino dal Pozzo Capo della fazione Guelfa di Aleffandria. $1:$ : 66.x.3. 1274.2 . 1:23.10.1297.r.
R(1.a. o Raberii Rertore della Compagnia della Giutizia di Aleffandria. 1293.g. 130002.i301.1i.

Roffiso Sacchi. 1338.3.
Ruffino Sauelli da lorigine alla fameglia de'Calcamuggi, e Fircffini, 1 203.9.
Roffino Squarzatichi, 1450.3 .
Roma preia, faccheggiata, e profanata dal* l'efercito dell'Imperadore Carlo Quinto. 1527.5.6.
c̀ affediata dal Duca diAlba, dec. 1 ss7.1i vien liberata di quellaffedio dal Rè di Francia, imi.
Kofiglione, Terra del Genouefe, donato ad Antonio Trotti.1 479.6.1499.5. è occupato dal Duca di Sauoia, e dalDighirem 1625.4.
vien riçuperato da'Pozzeueralchí, 1625. 21.

Rofignano , Terta del Monferato . 1628. 1 . 1630.16.19.1640.3.1641.8.1654.16.

Rolij. 122 5.3.1228.20.1417.9. Tratt.12.
Rotia di Ceriola. Vedi Cerifola, \&c.
Rotta di Fontana Santa , Vedi Fontana Santa, \&zc.
Rocta di Proh. Vedi Proh, 8 tc:
Rouereto concorre alla fabrica di Aleffindria. 168.1.
i fuoi abitatori godorio glifteffi priuilegis come gliAleffandrini., 1221.1 .
fono conuettiti alla Fede Cittolica da San Siro,acc. Tratt. 21.
è donato quel Luogo dall' Imperadore alli Manaci Ambrogiani di Milano. Tratt. 23.
alcune particolarità di effo Luogo. Tratt. iui .
\& $1656.4{ }^{\circ}$

## $s$

CAbbioneda affediata dal Daca di Modor na.1647.43.45.
Sacco daro alla Citrì di Aleffandria barbaro, e crudele. 1 522.1.2.
Sacco di Ruenna memorabile. 151 2.2.
Sacco di Roma efectando. 1527.1.
Sactotioro vifconti viene con Caualleria mel Caftellazzo, Terra dell'Aleflandrino. 1513.3.
è fato Governatore di Alefandria. is 13.6.
Sale, Terra del Pauefo occupato da'Fradcefi.1499.2.
titoma al Duca di Milano، 1 ऽa1, 2 .
èpréo dal Duca di Parma. 1635.14.
ifuoi Terrieri per vaa leggierezza foho caltigati. 1635.17.
è afficurato di gente da'Spagnnoli. 1642. 35.1644 .40 .
il fuo beltiame è quali tutto depredato da'nemici.r 647.36 .
Sandrij, e Troti fono malteffa fameglia 。 1250.3.1285.7.8.

Sancia Reina dí Sieilia fa edificare in Aleffandria il Mortaltero di \$anta Maria Madaleña, 1314.6 .
Sancio di Padiglia,\&c.Gouernatore per t*revimi di Milano. 1 so8. 3.
San Dainiano, Terra del Monfer ato;affediato dall"e $\int$ ercito Imperiale. 1552.1 . éafadiatedal Duct di Sausia, 1613.s. Scusle de'Padri Gietuiti, quando iltituite,
in quefta Città a 1s93.17.
Scuole della Dotrina Chrultiana iRiuite in queliza Citrà. 1569.1.
Sebaflizno Ardizzoni. 14 13.1.
Sebatiano Caltellani. i 5 12.4. 1513.15 .16. 1520.2.

Sebsltiano Ghisleri Veícouo. 1601.5.
Sebaltiano Mantelli. 1 509.2.
Sebaltiano Rè di Portngalle vccifo combattendo. 1578.3 .1980 .4.
Secondino Soardi Podeltà di Aleflandria 1392.1.

Secondo Concorezio Podetta di Aleffardria. 13 个9.1.
Secondotto Marchefedi Monferato.1377.3. è vecifo davn villano. 1378.1 .
Sedial Pontificale ritorna dalla Francia in Roms, \&c. 1 376.1.
Semenze de'grani morte per il freddo. 1523.8.

Seminario de'Chierici di Aleffandria da chi intuito. 1569.1.
Serafino Grindelii benemerita della Citia di Tortona.1 888.5 .
Serraualle, Terra dello Stato Milanefe, occupato dal Duca di Milano.i380.2.
viene in potere del Rè di Spagila.1577.3. ributta con valore i nemici. 1642.56. il fue Cattello è aficurato di gente, di viueri, e di munizioni, 1644.17.96.1645. 20.1647.37.
vien faccheggiato da'nemici. 1653.18.
Serui di Maria Vergine, quando ilturuiti. 1233.2.
vengoro ad abitare in Borgoglio di Alerfandria. 1280.2.
ottengono in dono il fito, per fabricare il Conuento loro. 12 87.r.
e poiotrengono la Chiefa di San Stefano. 1295.1 .
Serta introdota in quefta Città, mà fubito eftinta. 1607.7.
Sezè, Terra dell'Aleflandrino, è fortificato . 1317.4.5.
è̀ donaso in parte alli Gamondefi. Tratt. 19.
vien'occupato da Rinaldo, \&cc. 1321.5 . è donato dalla Cietz̀ di Aleflandria alli Calcamuggi, 8322.3 . if fuoi Terreci tentano di leuarf dalla foggezione verfo i Calcamuggi . 1375 .4. vien faccheggiato, e rouinato da'Francefi. 1447.9.
è donaro dal Marchefe di Monferato alli Firoffini. 1448.4.
sutte l'entrate di effi Terra fono comprate da Filippo Firoffini. 145 6.5.
è tolto alliFiroffini dal Duca di Milano, \&c. 1463.6.
\&re. 1463.6.
vien maltrattato dalla noftrí Caualleria . 1645.10.

Sforza Trotil 1580.5 .1604 .12.
Sicilia ridota in fate di quiete per opera d'vn'Aleffandrino. 1470.1 .
Siccira grande nel Teiriorio di Aleflandia. 1428 3.1501.3.1562.2.1590.7. 1597.1.1604 5.1611.2.1639.12.

Sigifmondo Santi. 2513.3 .
Sigifmondo è fatto Imperadore. 14 Io. 4. affifte al Concilio di Collanza. 1415.1 . confermal'Inueftitura del Ducato di Milano ̀̀ Filippo Maria Vifconti. 1 126.2.
viene inltalia, per ticeuere a milano, ed in Roma la Corona, 143 t.4.
mиore. 1437.5.
Signore di SautiAngiolo. 1652.27 .3 1.33.34
Signore di Bettune, $1610.6 .1618 . \mathrm{h}_{4}$

Signore di Buif Gouernatore di Aleffandis. 1523.6 .
rende quefta Città al Marchefe di Pefcara, \&c. 1 5i4.1.
Signore di Brachet, 1659. 1.4.8.
Signore di Brifacco. Vedi Casto de Coffe, 8ec:
Signore di Clemont, 1513.14.
Signore di Couonges, 1642.5 .16 .281643. 2.1645 .22.

Signore di Crequi. 162 5.1 3.16.19.23.1635 9.1637.6 7.8.1638.3.

Signore d'Vmiere Vicerè del Piemonte. 1538.1 .

Signorino Codega. 1 \$22.1.152 3.1.2.1 $\$ 26$. 10.1527.14.1528.13.1586.7.

Signorino Codega. 1586.7.
Siluio Buzzoni,1607.5.1618,1.1615.17.18 1616.1.1626.4.1633.2.

Siluio Sawelli. 1515.9.
Simone Beluifo Podeftid di Aleffandria. 1288.1.

Simone Mamtegazza Podefta di Aleffandria. 1349.1 .

Simone Mafuzzi Podefta di Aleffandria. 1286.1.
1286. Sa
Simone Sacerdote Ebreo privilegiato dal Rè di Spagna,\&̊c. 1597.1.
Simone Lazzaro Ebreo incrudelifce contro vn fanciullo Chrittiano. 1 s943.
Simonerto Scapifio Podefta di Aleflandria. 1322.1 .

Simonino Ghilini conduce Francefco Sfor$22 a 1$ Ducz di', Milano, \&cc. 1432.4. è fatto Confightere diftato, e Segretario del fudetto Ducs. 1431.5 .
ottiene dal medefimo Prencipe i Feudi di Gamalero, e Borgoratto, \&cc. 1438.4 . ottiene vn'efenztone di tutte le grauezze 1439.6.
li viene confermata la derta efenzione.
1439.7.
và in nome dellifteffo Duca à trattare colfudeto Sforza la pacecoii Viniziani.
 li. 1443.2.
interulene alla Lega fatra crà la Patria , e li Milanefi. 1447.4.
Simonino Torriani facchegria la Lomelliกа. 1319.4.
S. Siro riduce alla Fede Cartolica i Rouerstefi. Tratt. 33.
Sifto Quarto Papa, 147 I.7.1484.3.
Sitto Quinto Pap ${ }^{\text {T }}$. Vedi Felice Peretri,\&ec.
Soccorfo de'foldati, grauezza quando inuentara in Aleffandria, e poi efeguita. 1594.2.1600.1.5.1614.3.1626.1.

Soldati Spagnuoli, ed Alemanniabbottinati in queta, Città, e caftigati. is 54.8 .
Soldati cometrono vnernorme fceleragine in quefta Città. 1 s 73.6.
Solero concorre alla fabrica di Aleflandria. 1168.1.
ifuoi abitatori godono glifteff priuilegi, come gli Aleflandrini.1221.I.
fono alloluti da vn bando, per haueraccettati banditi, \&ec. 1266.3.
la detta Terra ટ̀ occupata dal Rè di Sicilia. 1316.5 .1
cone anche de ppo, da Marco Vilconti . 1328.2.
viene in potere de'Erancefi . 1447.7. 1449.2.
e donata a Guglielmo Paleologo. 1448.1 vien comprata dal Gauagliere_Gionami Tolentini. 1467.1 .

Conortanagliati dal Delegato; per hauer condotto fu'l Genouefe il grano loro, dec. 1590.7.

Gi ririrano dentro di Aleflandria, per cimore de'Franceff. $\mathbf{5 6 2 5 . 1 1} \mathbf{1 6 4 5 . 1 9}$.
pna parte di elfa Teıra è abbiacciata da*fudetti.1642.1I.
le robbe de'Terrieri fuoi fono depredate, benche nella Chiefa, da'detti nemici. 1642.18.
jui s'ammafla tutto l'efercito Spagnuo-
10, per andarefotto la Cittadella datio. 1644.41.
fi dimoltrano effi Tertieri valorofí contso iFrancelf. 1647.301653 .13.
alcune antichita di effa Terra . Tratt.6.7.
Solleuazione de'popolari di Napoli, 1648. 13.

Somarchi, Chierici Regolari vengono ad abitaic in Aleffandria. 1573.5.
Sommariua, Terra di Piemonte rintuzza il mal procedere de'Francefi, \&ec. 1645.3.
Spagnuoli foldati quando iacominciaffero à venire in Lombardia, e da chi condotti. 128 I .2 .
quando incominciaffero $\$$ pigliar'alloggiamenen in Aleflandria. 1 s 13.6.
cofpirano contro la medefima Citta. 1595.1.
fonolottopntti alle gravezze per li beni
Rabili, comeglialtri Citradini. 1621.4.
Spandonari. 1225.3.1228.20.1467.3.1603. 2. Tratt 16.

Spedale di Sant'Antonio getrato $\frac{1}{2}$ terra. 1579.5.

Spedale di Sant'Antonio in Borgoglio per li Pelegrini.i 295.2.
Spedale de'Sarii Antonio, Biagio. 1570.1 . 1571.12.1573.5.

Spedale di San Bartolomeo perli Pelegrini.' 13893.

Spedale diSan Chritoforo per li Pelegrini: 1451.3.

Spedale di San Giacomo per liPelegrini, 1335.r. 1456.4.

Spedale per li Mendicanti. i 604.4.
Spigno, Terra nelie Langhe infefta la Camak leria Francele.1 646.28.
è rinforzato digente. 1647.2 s .
vien'occupata da'Sauoiardi. 164823.
zafficurato di gente, \&e poi vienalfalits,e facchegesiato da'fudeti. 1649.12.
Spina, Cattello nell'Aleflandrino, orcupata da'Francefi. 132 X .5.
vien prefa, e rouinata da Faxido Canc. 1404.1.
è donata $\grave{a}$ Guglielmo Paleologo. 1448. 1. Spina della Corona di Chrilto portata ia Aleffandria, Rec. 1527.6.
Squarzafichi. 1168.10 .1208 .6 . 1225.85. 23083.1310 .2 .1315 .1 .1348 .5 .1415 .2. 2619.4.1627.1 $\%$

Statielli popoli concorrono alla fabrica di Aleffandria. 1 168.r.
Stagioni dellanno molto franaganti. $147 \%$. 8.1594.5.1596.6.16013.1605.4.1614. 12. 3659.10 .

Stampa delibri quando, e da chi portata in Aleflandria. 5 578.x.
Statua di Maria Vergine nel Duomo di queAa Cirtà miracolofa. 1489.3.
trafportara dalfuo primo luogo, vien pofta fopra d'vn particolare Alare nel inidetto Tenpio. 1598.1.
Stacua diMaria Ve:gine di Loreto miraco10!1. 1616.5.1617.17.
dèralporsata red Diermo per la malattia
del
del Rè di Spàgna; \&x. í621.3.
come anche per timore de'nemiciè leua: ta dalla fua Chiefa, ed in San Girolamo traiportata. 1643.38.
epofcia vien Collocata nel Duomo. 1643 . 40.
cieflituita alla fua Santa Ca/a . 1643. 44.
Statuti quando fatti in Aleffandria. 1289.2 . 1297.1.83is.s.
fono raccolti in vn libro, e poiltampati. 1547.1 .

Stefano Bilduzzi.1650.3.29.
Stefano Codega. 1 599.4.
Stefano Duffena benemerito della fua Domenicana Religione. 1605.9.
Stefano Gauiglizni. 1 694.4.
S efano Ghenzi libera la Paeria da*Francefi. 1522.t.
Stefano Lanzauecthia , 1620.2. 8631.7. 1646.14.

Stefano Petrenari. 1440.6.1468.1. 147 I. S.
Stefzno Piccardi Podeltà di Aleffandzia. 1390.5.

Stelle vedure di giorno. 12 39.1.
Stordi glioni, fameglia di Aleffandria. 122 s. 9.1228.8.1417.11.

Strade di quella Città, quando acconciate con piecre. 158817.
Strade del Territorio Aleffandrino, quando ridorte nella forma prefente. $1204 . \mathrm{x}$, 1298.1.

Stratagemi militari. 11 75. 1.2.3. 1615 .10. 1641.1.4.7.9. 1642 9. 1643.3.1644.32. 74. 1646.35.

Studio publico di Pauia, quando iltituito . 1361.1.

Suizzeri tradifono il Duca LodouicoSfor2s. 1500.2 .
danno voz rorta à Francefi. 1513.7 crudsimente trattano óue Terre del Monferato. 15 5 5.5 .
riceu'no vna gran Itrage. I sis.io.
vilmente fir rendono à nemici, 1617.4.
cufto sifcono Alefandria, 1613.6.1616.
7.1625.2.

Sufa, Terra del Piemonte affalita dal Rè di
Francia. 1629.2.
é prefa dallitteffo. 1629.4.
T
-Abernacolo del Duomo di Aleffandria, 2ec. 1 151.8.
T.bernacolo della Chiefa di San Srefano in Borgoglio, \&ic. 1628.8 .
Taden Oldoini Podefta di Aleffandria. 1542.1 .

Tadeo Pepoli Gowernatore, \& Podeflà di Aleffandria. 1374.1 .
Taden Spinola Podefà di Aleffandria. 1499. I .

Tallione Villa Podeftà di Alelsästiz.1293.1
Tanaro fume. Vedi Inondazione del Tanaro, \&ec.
Tarragona, Città di Catalogna foccorfa da:Spagruoli.1641.19.
Taffa de'Benefizij Ecclefiaftici di Aleffandria. 1355.i.
Taffa de'Causlli,grauezza quando impofta. 1445. I .

Taffa del Sale, grauezza quando impolta. 1458.1.

Taffarolo, Terra del Genouefe, occu pato da' Genouefi.1196.1.
Tebaldo Cerrata Podeltà di Aleffandria. 1412.1 .

Tebaldo Guaiono ortiene per la Parria la
pace dallimperadore. 1 184.1.
Tempefta di pioggis, e vento nellialefliandrino dannofifima. 1470. 2. 1609. 4. 163 s.6.
Teocaro Perbonc. 15 50.6.
Teodoro Eerrari. 1466.1 .6.
Teodoro Paleologo Marchefe di Monferato. 1305.2.1.313.3.
Teodoro fecondo Paleologo Marchere di Monfera to.1380.3.1382.1.1388.1.1395 2.1397.18.1400.2.1409.2.5.1413.3. 1415.2.1418.2.

Teodoro Sangiorgio Podefla di Aleffandria. 1563.1.1563.1.
TeodoroSanti. 1285.3.
Teodoro Strazzi Generale de'Carmelitapi.1632.2.
Teodoro Triunlzi, \&c.1525. 1.1527.1x. 1528.3.

Teodoro Triuulzi, \&ec. che fu Cardinale. 1616.10.1633.3.1640.8.10.1641.7.17. 20.22.2 5.1642.1 8. 1656.2.6.7.9.10.

Teodofio Ferrari. 1395.1.
Terre, che concorfero alla fabrica di Aleffandria.t 221.x.
Terre, \& Caftelligià poffeduti dalla Republica Aleffandrina. 1348.2.
Terremoto fraardinaxio, e dinnofifimo. 1185.3.1473.1.

Terremuto tentico in Aleffandria, \&oc. 1222 1. 1301.68.1346.'1.1369.1. 1347.19. 15101.15132 .15416 .1612 .3 .1618 .1. 1642.14. 1644.3 .

Terreri d’alcuni Luoghi del Piemonte ottengonola Cittadinanza di Aleffandria. 1454.1.

Tefino fiume, e fua origine. Tratt. 20.
Tiberio Gambaruti. 1596.7 .1600 .6 .1623 .3
Tiberio Giouanni Zerbi pitmo Fifcale di Aleflandria. 1450.1.
Tiberto Brandolini Generale del Duca di Milano viene in Aleffandria: 145 4.1.
Tiburzio Milanefe. isz5.2.1611.4.1613.3. 1619.8. 1624.1. 1640.7. 1645.15 .1646. 16. Tratt. 19.

Timoteo Inviziati, 1515.2.1 531.2 .
B. Tomalo d'Aleffandria deli'Ordine de'Serui. 1319.8.
Tomafo Arnuzzi Cardinale. 1294.2.
Tomafo Calcamuggi. 1 317.4.1322.3.1329. 3.1338.3.

Tomalo Calcamuggi. 1485.3.
Tomafo Firoffivi. 1566.1 .1 ¢83.14
Tomafo Firofinn Arciue:couo. I 567.8.
Tomalo Fois perfeguita i Gibellini di Alefs. autori d'vna cofpirazione . 1520.2 .3. ticupera le Terte occupate dallelercito della Lega. 1522.3.
Tomafo Gambarini.ı 367.4.
Tomafo Ghilini Marefciallo di Francia. 1385.2 .
è fatto Generale della Caualleria del Dura di Milano. 1386.2. vàcon gran pompa ad incontrare Valentina Vilconti, 8zc.r388.1.
fifà valere contro i Francefi. 1391.4 . 5 . è fatto Gouernatore di Bergamo. 1391.7. muore. 1402.6.
Tomafo Ghilini. 1466.1 .1479 .8 .
Tomafo Ghilini. 1535.2 .1536 .6 .1548 , x , 1559.10.1572.7. 1587.4.

Tomalo Ghilini. 1655.1 s.1656.11.14.
Tomafo Gualeo. 1266.3.
Tomafo Gualco. 1 397.1. 12.
Tomalo Malafpina ajuta Fazino Cane contro gli A leffandrini. 1403.5.
Tomafo dal Pozzo. 13 ro.1.13is.1.

Tomafo dal Pozza.:397.t.
Tomafo Trotti. 1394.10 .1404 5.1407.2.
Tomafo Conte di Siuoia Generale dellefercito de gli Aleffandini, ed altri popoli. 1215 . .

Tomalo Prencipe di Saucia. 1614.9 .1615. 6.1638.14.1639.4.5.7.10.11.12.14. 1640.9.15.1641.13.1642.31.43.1643.3 1112.13.26.27.32.33.37.40.45.1644. 11.43.:9.70.1645.31.1646.10.1647.31 32.33.40.41 1648.1.4.5.7.8.

Tomeno Blenge: inceguuernatore dialeffandia,lic.1500.s.
Tomeno Trouamala Podeft di Aleffandria 1468.1.1469.1.1470.1.

Torino forprelo dal Prencipe Tomafo di Sauoia vato col Mnichele di Leganes. 1639.12.
è allediato dalConte d'Arcurt . 1649.9.
Torrione de'Baratta. 1i80.5.
Tortona occupata dal Marchefe di Monfe: rato. 12 84.2.1289.3.
If fationetre alla Chiefa, 1323.1 .
è prefa da Giouanni Leminigiio. 1403.2. porta vn voto alla Statua miracolofa di Maria Vergine in Aleflandria,\&c. 1 489. 3 vien prela da'Francefi. 1499.2.1 1 15.9. èfaccheggiata da glittefli. 1 500.1. ritornalotto il dominio del Duca diMilano. 1521.2.
riceue vn gian danno dal folgore, \&ec. 1609.5 .
il luo Territorio , e poi la Città vengono in porere de'nemici. 1642.31.
il fuo Cattello è minato da'judeti, con lo:o mortalà̀. 1642.35.
il detto Callello è luciorfo da'noftri, dec: 1642.36.
firende lifleffo Caftello ànemici. 1642. 39.
giura la fedeltà al Prencipe Tomafo di Saíoia, \&ec. 1642.43.
lif fuoi Mulini lono z̀ danno de'nemici dithutida'nofri. 1642.45.
vien'ella ricúperata da'Spagnuoli, efi comincia ad effugnare il Caftello. 1643.6. Gi fanno le battense, \& la carconualiazio ne. iui. 8.1 I.
il Callello dir enjeà notri. 1643.33.
vien afficuratodigente, viueri, e munizioni. 1644.17.1647.39.
eaficurata di gente,\& di Cipo valorofo. 1657.18.

Tortonefi tentano di ricuperare Serrauallo da glis leffandrui. 1270.2 .
il Territorio loroè rcumato da'Milaneff. ed altri popolis e poi nè legue la pace frà loro. 277.1 .
vien maltrattato dal Marcheie di Monferato. 1283.3.1284.1.1452.3. ed anchedz'Genoueff. 1447.4 .
Tortora, fameglia di Aleffandria. 1466.9.
Tradimento attribuito ad vn'Aleflandrine verfola Patria, e difcoperio faiturime. 1636.17.

Traslazione de'Corpi de'Santi Bzudolino, e Valerio. 1601.4.
Tricerri, Terra d: Piemonce, occupato da'Spagnuoli. i616.9.
Trincieradi quindici miglia, \&\&c 1636.4.
Trino, Terra del Cancuele pieio dal Duca di Sauoia. 1628.2 .
conre pericolo a'effer forprelo da'Frats: ceff. 1630.12
è orcupato da'Spannuoli, e dal Prencipe Tcmalo di Sunia, \&c.1639.9.
e dipoi vien'affediato, e preio dallifteffe P:ercipe.1643.4s.
co-
comé anche da'Spagnuoli taffediato. Vberto Vifconti Podelà di Aleffandria:
1654.5.6.8.9.10.1. 1.
epoicia viene in loro potere. 1652.12 .13 Tritano Sforza. Tiatt. 14.
Trotel, e loro origine. 1265.6 .
Trotti Picchi, perche cofi chiamati. 1265.7
TrotliSandilj,perche cofichiamati. 1250.3
Trosti, 1168.14.1808.6.1315.3.1335.3. 1404.13.1461.2.1478.8. 1498.6 .1 502. 4.1515.9.1517.1.2.1518.1.1521.2.1528 5.1598.6.1619.4.1622.5. Tratr.16.

Tullio Ma-ia Gallarati . 1649. 18. 1653.7. J657.21.1458.1.1659.1.
Truffo de'riuffi,8zc 1610.8.
Tunigi preto dall'Imperadore Catle Quinto. 1535.1.

## v

VAlde:ando Tanghetini Vicario di Aleffandria. 1273.1.
Valentina vifconti fi matita col figlivolo del Rè di Francia. 1387.1 .
palfa per Aleffandria, \& ce. 1388.1.
Valenza del Pò fílotromette al Marchefe di Monferato. 1347.r.
è affediata da Guleazzo Vifconti.ı 370.1 , vien preia dalliteeffo. 1370.3.
abbuccia per difperzzione tutte le fue publiche fcritture.\&ec. 1392.4 .
è occupata dal Duca di Sauoia 1 1447.5r vien ricuperata in nome del Duca di Milano. 1454.1.
 vien rellituita al Rè di Spagna. 1559.1 . $z$ alfediata da'Collegati, \&ec. 163 5.1 5.33. vien da'noltrifoccorfa, 82:. 1635.20.22. 34.37.
sibutta con valore i nemici,\&ec. 163 5.4r. èfoccorfa di gente. 1635.51.
e poi di viuer 1 ,munizioni,e danari. 163 s.
35.53.
rimane libera dell'affedio. 163 5.54.
viene di nuouo affediata, ed attäccata da'Francefi,Sauoiardi, e Modonefi. 1696. 4.8.
è foccorfa di gente. 165 6.4.9.1 1 .
èridotta alleftremo. 1696.12.
itabilifce icapitoli per renderfi. 1696.16.
firendè̀nemici. 1656.17.
inoffritentano indarno di forprenderla. 1658.12.14.
viene refitituita da'Francefi alli Spagnuo-
li. 1659.10.
perchechiamafi Valenza, eche cofa foffe antic amenre Tratr. 8.
Vale:ic Bagliani.1280.4.1648.10.1649.18 1657.26.39.

Valfenera, Terra del Piemonte, occupata da'Francef.is57.7.
Valtellina prefa dal Rè di Spagna. 1627.3. 5.6.

Vbertino Guaico. 14 12.6.
Vberrino Landi Podefla di Aleffandria. 1262.1.

Vbertino di Scipione Gouernatore di Alerfandria. 126 ¢. 1.
Vberto Conte di Fiandra, \&c. r 265.2.
Vberto Cane Podeffà di Aleffandria. 1249.1
Vberto Crilta, 1 287.r.
Vberto Foro giura la fedeltà all'Imperadore à nome di Aleflandria fua Patria. 1197.2.

Vberto Pallauicini Gouernatore di Milano. 1260.1 .

Vberto Pettenari, 1495.1 .
Vberto Piouerz. 1289,2.1293.14.
1238.1.

Velierando Tanghettini Vicario di quefa Cità. 1273.1.
Vendette vieendeuolmente feguite trà gli Alellandrin, e Genouefi. 1225.20 .
Ventogagliardifimo, \&c. is16.1.1559.32. 1609 4.1619.2.1635.6.1650.10.1659.8. porta via lino da'ondamenti via Caflina nell'Aleffandrino,8ec. 1602.3.
fa cadere la cima del Campanile di Santa Maria dell Olmo in Alefandria. 1613.8. rousina alcuni edifizi in quetto Territorio,8c. 1644.7.
rio, $2 c$. 1644.7.
Vento meridionale fa difeccare $i$ germogif del frumento cen danno indicibile, 1647. 13.

Vento, e brina dannofifimi.nell'Aleffandrino. 1605.3.1655.3.
Vercelli prelo da Lodouico Biraghi 15543 è affe jiato da'Spagnuoli.16176.1638.8. vien'uccupato da gl'jiteffi: 1617.16. èreltituito da'fudetrial Duca di Sauoia. 1618.4 . viene di nuouo prefo da'medefimi, 638. 10.

Vercellefi faccheggiano, e coninano il Monferato. 12906.
il Ter rirorio toro efaceheggiato dal Du-cadiMilano.-1468:2.
Vercellino Vicconti, 1341.1.
Vercellino Maria Vi cond. 163.8.4.5.1 5. 1641.14.1652.29.35.1659.81.122:23. Vermo Ghilini. 12 34.1.
Vermo Mandelli Podeftà di Aleffandria . 1217.1.

Vermo Pulterla Podefta di Cefarea, ouero Aleffandria. 1197.1.1198.1.5.
Vermo Marchefe del Bofco. 1228.1.
Vermo Marchefe di Ceu2. 1202.2.
Varmo Marchefe di Monferato rinuoua la pace congli Aleffandrini. 1203.6. è liberale verfoi fudecti.1205.1.2.
Vermo Marchefe di Minferato ricupera Morfafco,e Trifobio da gli Aleffandrini. 122 S.1.
Vermo Marchefe d'Occimiano.i 198.Ir.
Verrtin,e fua $\mathrm{D}=$ ferizione. 1625.36 .
ì alfedidra da'Spronuili. 1625.35 .36 .38 . viene da glifteffi abbandoniata. 1625.44 . Èprefa da'medefimi, e dal Prencipe Tomafo di Sauoia, \&ec. 1 639.7.
Verfi latini in onore di Bernardino Corte Gouernarore di Aleffandria.r492.T. in onore di Gionan Maria Guatco. 15 16.6. del Prefidente Squarzafichi, 1612.9. del Prefidente Trotri. 1627.13. di Aleffandria. 1402.4. tell'Imreradrice. 1 581.3. della Reina di Spagnair 599.2 .fno al n.9: del Papa Innocenzo decimo. 1644 .46.
Verfi larini dell'Imperadore intorno la prigionia d'alcuni CardinaliLegatı, 1241.1 .
Verfi latini vicendeuolmente fcritti frà il Papa, el'Imperadore.1245.2.
Vefcouado di Alefiandria oue fofle anticamente. 1478.2.
Velcound'Acquifi trafmuta conla fua Sedia in Aleffandria.1179.1.1:80.3.
Vefcouo di Aleffandria, e d'Acqui è vn folo, ed una medefima col 2.1198.1.1209.1.
Veícoundi Tortona decapitato.8ec. I284.2.
Vefme, Terra delle Langhe forprefo da'Spagnuoli. 1639.15.
Vefpafiano Aulari. 15843.
Vezio da principio alla tuipe de gl'inuiziati, 1300,6 .

Vgiero Merlani.i297.s:
Vgo Bauz:o Gouernatore di Aleffandria 1310.1.2.
viene a battaglia col Conte d'Afpurg . 1313.3.
èrotcolluo eferciro dà quello de'Milanefi. 1313.5.
vientcacctato d'Aleffandria.t315.r.
mette in rouita l'alefandrino.1317.1. entra in Borgoplio di quetta Citta, e le ne fapadrone. 1319.3.
tenta di pighase Aleffandria, viene al caramuccia, e rimane vecifo, is 9.5.
Vgo Boncompanno Papa col nomedi Gre-
gorio XIII. 1572.5.1585.2.
Vgo Clari. 1209 1.1227.15.
Vgo Prealone P. dettà diAleisädria, 121 I. .
Vg, Turuelli Vefc u., di Aleffandria, e
d'Acqui.1198.10.1206.1.1207.2.1209.1
Vgo Marcheie il Saluzzo. 1395.2.
Vgolino Gualco. 13 59.1.
viale,ouerc Betale di Aleflandria. i 208. r.
Viarifo Terra del Monferato, occupatoda gli Aleffandrini. 1290.6 .1316 .3.
Vigeuano piefo da'Eranzefi. 1523.6 .1648. 25.

12 Rocca di effo c̀ affediata da glifteff. 164؟.27.
fi rendeà medefirmi. 1645.28 .
vien poila Città ricuperata da'Spagnuoli. 1649.33 .
la Roccalimilméte è affediata dagl'ilteff 1645.35.1646.2.4.5.
fitende allime tefimi. 1646.6.
Vignale, Terra, del Monferato, uccupato da* Sp.gnuoli. 1556.2.
è rituperato, e polto in rouina da'Francefi. 1556.3.
Vigne nel Territorio del Caltellazzo \& C, Tratt. 16.
Vigne della Cofta, \&z.1606.2.
Villanuoua d'Alti preia dal Prencipe Tomalo diSauoia. 1639.7.
Villanuoua di Morferaro poftain rouina dal Duca di Sauoia. 1616.7.
Villanuc ua Caffinaggio de'Ghilini. 1604.8. 1635.6.

Vincenzo Caltellani. 1584.3.
Vincenzo Gonzaga Daca di Mantona, \&zc. palfa pei Alelfandria. 1589.4 .1600 .5 . fortifica Cafale con vua Citradella. 1590.4.
vien'alpettaro in Aleffandria, \&c.i 604.6.
Vincenzo fecondo Gonzaga Capo della gente Italiana forto Ve:celli,8e.16i7.11 muore Duca di Mantoua, Sxc. 1627.18 .
Vincenzo Gonziga, \&c. $16415.16+2.9 .22$. 36.38:1643.6.13.16.21.1645 33.35. 1646.6.28.30.1648.15.19.22.1650.14. i7.31.
Vincenzo Inuiziati. 5 20.6.
Vincenzo Salmoyrago lnquificore di Alef: fandria, e d'Acgui. 1643.47.
Vincenzo Andrea Trotti. 1625.45.
Vincislao è fatto Imperadore. 1378.4 . conferma il Ducato di Milano à Giouan Galeazzo Vifconti. 1396.1. è priuato dell'imperio, \&c. 1399.2. mare infe licememe.iui.
Vinzio, Feudo Imperiale, donato à gli Alef. fandrini. 1203.2.
Vino guaftato, e tiuerfato nell'Aleffandrino, ed altroue. 1652.24 .
Vino venduto $\frac{1}{\text { viliflimo prezzo . } 1284.4 .}$ 1311.3 .1484 .4.

Vino in grailcopia. 1603.3.
Violante Vifconti,\&c.1367.2.1368.2.1 $\mathbf{V}^{77}$ 3.1381 .1 . h

Vifconte di Turena, \&e. s'accolla con l'eier* cito alli confini dell'Aleffandrino. 1643. 26.
entra nell'Alelfandrino, e faccheggia il
Caftello di Gamalero. 1643.27.
và uel Tortonele, 8zc.1643.29.
attacca la irconudlazinne di Tortona, e nè viene rigettato. 1643.31.
fi fà padrone di turta la Campagna della fudetta Città inia.
entra nell'Aleffandrino,ed affedia da lonzano quetta Città. 1643.33.
fà alto conl'eletcito nella Pietra, ed in Montecaltello. 1643.34.
paifa il Tanaro, faccheggia vna parte del-
l'Aleffandrino, e poi viene à campeggiare fotro Aleffandrias 1643.35 .
occupa i pafi, per li quali poffaquefta
Città effer foccorfa. 64 3.36.37.39.
foccorla la Città di Caualleria, leua egli
l'alfedio dintorno à quella, \&cc. 1643.39. 41.
ricupera le barche del fuo Ponte fopra il
Tanaro, efà marchiare il fuo efercito . 1643:43.
Vifitazione di Maria Vergine incominciata à celebrarfi. 1389.5.
Vitello nato con due telte, \&ec. 1641. io.
Vittotia de'Collegati contro i'lmperadore Barbaroffa, it76.5.
della Santa Lega contro il Turco. 1 ¢ 7 I .7
Vittorio Amadeo (P:emipe di Sauoia, \&c. 1613.2.1617.3.1619.3.1629.19.23.》1 fuccede al padre nel Ducato di Sazoian. 1603.25 .
tratta vna fofpenfinse d'armi, \&c, 1630 . 27.
fi collega col Rè di Frarcia,e col Dua di Parma controal Rè di Spagna. 1635.5. à nome fuo $s^{\prime \prime}$ squitika val parte della Lomellina. 1635.9.
carda, non lenza milferio, di venire alloppugnazione di Valenz:o1635.30.
д̀nome luo viene occupato Anrone, 1635 43.
diegna, mà indamo, di pigliare Montecaficllo. 1635.45 .
Viziati,ed Inuiziati (ono vn'ilteffa fameglia. 1300.6.

Viuiano Guafco. 1404.6.1411.t.
Viuiano Vifcontisignore di Milano. lett. C. nel princ. de gli Aunali.
Umiliati Monaci di Sin Giounnni del Capuzzios ttimasi . moolto in Aleffandria. 1189.4.1492.3.
fono ettinti dal Papa, \&c, ris7r.iz.
Vmiere Viceiè del Piemonte occupa vaa patte di quella Prouinzia. 5538.3.
Vnione della Chiefa Greca con la Latina. 1438.1.

Voghera fi fortorterte al Marchefe di Monferato.1362.2. ritorna in potere di Galeazzo Vifcontid 1369.1 .
 viene faccheggiata dindipagnuoli . 1533 . It. è. oc сирака dal Dace djParpos. 163 5.8. : eile, ed in ma Feaniturio.mio citruttida-
nemici.1647.36.40.
Volte del Pinte fopra il Tanaro rouinate 1486.2.1540.1. fono mearicate. 1487.1 .1492 .5 .1582 .7. 1583.1.

Volta del Refetorio di San Bernardino touiпаса, \&c. 1691.25.
Vrbano Tomalo Guafco. 1531.9 .1557 .40
Vibano Teczo Papi.1s85.3.1187.s.
Vibanc Quarto Papa. 1261 1.1.1264.2.3.
Vibano Quinto Papa. 1362.3.13.67.1. 1370.5.

Vibano Sefto Papa : $2378.2,3$. 1386.3. 1389.2.

Vibano Settimo Papa.Vedi Giouan Battilta Caitagua, \&\&c.
Vibano Ottauo Papa. Vedi Maffeo Barberio ni,8cc.
Vvallazim Generalifimo dellimperadore Vedi Alberto Vvalitaim, \&ce.
Vxezio, Terra ; idonato à gli Aleffandrin̄̈. 1217.2 .
$z$

ZAnoto Lanzauecchiz. 14 10:4. Zanotio Vifconti Gouernatote di AlelIndria. 1\$47.r.
Zapeliono Aubaudo Vicario di Aleffandria. 1347. 1.

Ztretle fia affigano volonitariantepre in vn fume, per non diuenir preda déFrancefi. 1678.19.


## (

## TAVOLA

# De gl'fltorici, \&\& Autori, giornali, manufcritti, priuilegi $\&$ autentiche fcritture, che hanno fomminiftrata la materiadi quefti Annali. 

ACcurfio g'ofatore nel Codite de Imcolis lib. ro.nella lege cimes. Agotitim Giutiniani Vefcouo di Nebio ne gli Annali delle cofe di Genoua.
Aimone Crauetta ne'Confegli.
Antonio Atitigiano nella Cronica d'Alti manulcrita.
Antonio Campo nellitloria di Cremona .
Antonio Maria Spelta nell'lltoria delle Vite di tutri i Velcoui di Pauia e e nell'Aggionta alla serta Iftoria .
Arcangelo Caraccia nella Vita di Pio Quinto.
Arcangelo Giani ne gli Annali dell'Ordine de'Seruidi Maria Vergine.
Afcanio Centotio de gli Ortenfij ne'Comentari delle guerre di Tranfluania.
Attilio Corfi nell'Orazione funerale in lode dell' Arciuefcouo di BarriCarlo Antonio dal Pozzo.
Battolomeo Fazio nelliltoria di Napoli, delle azioni del Red Alfonio, libro octauo.
Battifta Platina nelle Vite de'Sommi Pontefici, \&cc.
Bernardino Coiro nelliltoria di Milano -
Ber:ardo Sacco nellilitoria di Pauia, \&ac.
Breui di Sommi Pontefici.
Carlo Bargapè Veicouro di Nouaranell'rltotia intitolata Nouara.
Catlo Sigonio nellintoria del Regno di Napoli . L neillitoria del Regrod'Italia, libroterzo.
Cefare Baronio Cardinale negli AnnaliEcclefialtici .
Cicerone nel libro de'Chiari Oratori.
Claudio Paradino ne'Siunboli Eroici .
Coftanzo Gozzadinin nel Trattato dell'Origine de'Santi.
Coftanzo Landi delle Medaglie anciche de'Romani.
Criltofuro Landino nel Comento lopra Daste .
Croniche di S.Frä̀efco d'Afifísicritte da Frà Marco da- Lisbona.
Decretidi Duchidi milano, edel Senato di quella Città, e di
Marchefi di Monferazo.
Diamante Marinone, che trasta di molte famiglie It aliane.
Dione greco.
Diutile de'Giureconfulti del Collegio di Milano, fotto l'anno 1544.

Diutile de'Giureconfulti del Collegio di Aleffandria, fotto l'anno 1609.
Donato Bofí nella Cronica del Mondo .
Emanuelle Teiauro, \&c.ne'Campeggiamenti, \&c.
Fede de gli Abbatide'Giureconfulta del Collegio di Milano, $30 . \mathrm{Ag}^{\mathrm{f}} \mathrm{to} .1572$.
Filhppo Dezio, ne Confegli nella fua Vita, \& Conf. 410.
Flauio Biondi da Forlì neile Iltorie .
Fancelco Ballarini nel Compendio delle Croniche di Como. Francefco $F$ : lelfo nell'Epifole .
Francefo Guicciardini nellitoria d'Italia .
Francefen Sanfouino nella Vinezia, e nel fupplimento della Cronica Vniuerfale.
Franceico Maria Ploto nell'Aggionta de'fuoi Confegli Confeglin29.
Fun. iazioni di Spedali, Capelle, \&ec.
Gabrielle Penotti nell'Itoria de Canonici Regolari, \&ec.
Galeazzo Capella ne'Comentari per la reltisuzione di Francefco Sforza.
Galeazzo Gualdo Priorato nell'Ittoria delle guerre, 8 c .
Gafpar Bugatti nelliftoisa Vniuerfale, e nella lua Aggionta.
Gafpar Contarini nel libro della Republica Viniziana .
Giacome Bonfadione gli Annali di Genoua .
Giacomo Filippo da Bergamo nelSupplimento', delle Croniche.
Giafone Maino ne'Confegli, lib. primo, conf, 49.96.
Giorgio Merula nell'Ittoria de'Vifconti.
Gernali manuferitti delle cole accadure in Aleffandria, del Medico Galpar Cellerini, di Giouan Giacomo Trotti, di Gisolamo Pupino Notaio e e Cancelliere della Cummunita di

Aleffandria, Idel Medico Nicolò dal Pozzo, e di Pietro Domenico Tempi.
Giouanni Simonettanella Sforziade, ouero ne' Comentari de' Fatti del Duca Francefco Sforza.
Giouanni Tarcagnotra nell'rtoria Vniuerfale, \&e.
Giouan Antonio Ruffine'Confegli, Confeglio ix 6.
Giouan Battifia Pigna nell'Iltoria de'Prencipi d'Ette.
Giouan Maria Bugliani nella Vita di San' Eurfio.
Giouan! Mario Mazio ne! lioro delle Opinioni, nella Dedicatoria.
Giouanni, e Matres Villanine gli Annali di Fiorenza .
Girolemo Perbono nellou:glie .
Giuliano Gofelini nella Vita didon Ferdinando Gonzaga
Gulio Claı relle Opere legati: nel f. domasio quafi. 24.
Giufeppe Betuffineli'Aggrenta al horo delle Donne illutriat Giotlanni Buccuccio.
Guglelmino Schiauina ne gli Annali manufritti delle colé: accadute in Alelfandria; enel Trattato delic fameglie Alef: fandrine manutcitso.
Gugleelmo Ven ura nelia Cronicad'Aftimanufritta.
Guglielnio Arciueicouo di Tiro , \&c, nell'Litoria della Guerra Sacra di Gerulalemme.
Ifcrizioni nelle Scole publiche di pauia, e nella Sala del Velcouato di Aleffandia forto li ritratride' Vefcoui di quella Città:
Iftromenti di Nuai Aleffındrini, cioc̀
Agoltine Filiberto. 1433.
Annibale Spandonaro:1995.
Antonio Gualco Cancelliere della Comunita. 1397.
Battita Ottelh Cancellieyt della Comunita. I 6II. I6I;
BiagiogAnolfi. is66.
BiagitMafelli. 1592.
Boniluno Grauelio dal Pozzo. 1395.
Carlo Canefri. 1266.
Francelco R berti, fotto diuerfi anni .
Francefcu Varzi. 1456.
Francefo Bernardino Clari. 1536.
Gabruelle LemuggiCancelliere della Comunità . 1 s 79.
Gherardo Gualco Cancelliere del Velcounco di Aleflandria. 1335.

Ġiacumo Caftellani. 1445.
Gibuami de'Genti. 1322.
Giouanni Inuziati. 1527.
Gicuanin Scaccauelli. 1 560.
Gicuan Giacomo Granario 1492.
Giouan Martino Mulfa Notaio del Caftellazzo. 1 gt 5.
Lorenzo Bernera. 1304.
Lorenzo Perbono. 1 gro.
Luca Ferrario 145 !.
Paolo Buffa NorajiodiSezè. 1553.
Rafaelle Groffo. 1480.
Sebaftiano Caftellani, 1403.1420.1427.1429.
Sebaftiano Lemuggi. 1478.
Stefano Mofardo. 1402.
Ittomenti di Notai foreftieri,cioc̀
Angelo Luziano, di Barti. 1569.
Eiterio Sangeminianodi Milano. 1319.
Eugenio Coftantino, di Perugia. 1569.
Franceíco Gallina, di Pauia. 14320
Francefco Imelio, di Gauio. 1597.
Francefor Zerbi, di Mlano. 1342.
Galpar Prato, di Parma. 1481.
Grouan'Antonio Ifmbaldi, di Pauia, rsos.
Gıouan'Antonio Roccatagliata, Cancelliere dell'Arciuefoe: nato di Genoua.
Giouan Giacomo Coiro, di Milane, 1539.
Secondo de'Mazij, di Braida nel Torinefe, 1429.

Vittore Kemigero, di Rodi. $1394^{\circ}$
Leandro Alberti nella Defcrizione d'Italia; \&e.
Leonardo Aretino nell'Iftoria di Fiorenza.
Lettere manulcritte di dinerfi, del Senato di Milano.
Libri di Ordini della Comunitz di Aleffandria manufcritti.
Libro manuicritto della Comunirà del Caltellazzo .
Libro della Croce manuferitto delle Antichisà di Aleffandrra .
Lodouico Ariofo nel Poema dell'Oilando furiofo, Cant. 36. flanz. 6.7.
Lodouico 'Cauitelli nelliftoria di Cremona .
Lodouico della Chiefa nelliltoria del Piemonte .
Lodouico Dolce nel Giornale, \&ec.
Lodouico Domenichi nella Varia Iforia.
Lodouico Guicciardini nella Defcrizioni di ratti i paefi baff, 8 sc .
Lodouico Pofceleto in vn'Opera in verfi incitolata corcum .
Lorenzo Capelloni ne'Varij Ragionamenti Itorici, e Politici
Luigi Contarini nel Vago Giardino , \&ec, nel titolo dell'Origine delle Religioni .
Marc'Antonio Sabellico nell'iltorie Viniziane
Memorie diverfe intorno all'antichitaे, e nobiltà de'Cittadini di Aleffandriz, \&ec.raccolte dal Gureconfulto Rafaelle Lumelli. Oberto Locati nella Cronica di Piacenza.
Ogiero Alfieti nella Cronica d'Alti manufcritta .
Osofrio Panuido nell'Aggiunta alle Vite de'Papi di Batita Platina.
Orazio Fiacco nellépitole , allibro primo .
Pace Bolognefe.
Paolo Diacono nellilforiz de'Longobardi.
Paolo Giouio nell'IItoria Vniuerfale, \& ne gli Elogi de gli Huomini famofi in lertere, \& illultri in guerra.
Paolo Interiano nel Rittretto dell'ltoria Genorefe .
Paolo da Montepico nel Repertorio Legale, alla lege Tisia.

Paola Morigia nell'iforiá nella Nobiltà di Milano;e nel Duomo di Milano; encillthoria dell'Origine della Madunna del Monre polta lopra Varele.
Patenti del Senato di Milano; de'Viceiè di Sicilia; de'Governatori dello Stato di Milano; de'Genera!ı di eferciti de'Rè di Spagna e e Francia; de'Luogorenentide'Rè di Francia, e Duchidi Milano, de'Gene:shdi elercien delli Rè di Spagna in Fiandra, ede'Generali di Gulere; de'Marchefi d'Incila; de'Gouernatori di Aleffandria; e de'Colonellitdi Alemannt.
Pier Francefco Pieri nelle Nuoue Guerre di Fiandra, \&zi.
Pietro Giuftiniani nelle Ittorie Vinizıane.
Pietro Giouznni Capriata nell'lltoria d Italia.
Plinio nell'Epiftole. Epittola 1 s. 1 6. del primo libro.
Plutarconelle Vite de gli Huomini illuitri , \&c. parte feconda a
Priuilegidi Sommi Pontefici, Legatia latere; ©Imperadori,di Rè diSpagne, Francia, Sicila, e Napoli; di Granduchi di Tofcana, Duchi di Milano, Sauoia, Lorena, Modena, Ferrara, Manroua, e Parma, di Signori di Bologna, Gran Macllri de'Cauaglieri Gerofolimitani, di Priori di effa Religione, di Luogorenenti di Duchidi Milano, e di Comunità di Parma, Perugia, Nouara, Aleffandria, e Tortona.
Rafaelle Fagnano nel libro di tutte le famiglie Milanefi . Scipione Ammirato nell'fforia di Fiorenzz.
Secondino Ventura nella Cronica d'Alti manufcritta .
Sigmorino Codega Giareconfulto in vna Orazione in lode di Francéco Belloni .

## Sratuti di Aleffandria.

Tito Liuio nelle Decadi dell'ff oria Romana lib.8.decad.3.
Trilt ano Calchi nell'Iforia di Milano .
Vberto Foglietta nell'Iforia di Genoua, e ne gli Elogidegli. Huomini chiari della Liguria.
Volaterrano nellibro della Geografia .


# ANNALIDIALESSANDRIA. 

## OVERO

## Le cofe accadute in effa Citta nel fuo e circonuicino Territoriaxdallanno dellorigine fua fino al M. DC. LVIIII. I fatri memprabilide fuoi Citradini: Atcuni auncoi$\cdots$ menti notabili altroue occortínelbifeffo rempo. Et vn breuctrattato delle. je Terre, che cońcoffero"allafabrica dieffa Città.

 Obligo min, the per turtili ripevel reputo grandiffing yerio la patria, ell defiderio di compia-
 mente noffo à publicare quetti imeicinnn, li, alla morazione de ganti prima el venire, norn harà fuori di propofite trattaie delfobigiae di quefta Città;da qualooccafione fimplete queth; che la fecero fabricare nel fito, doxke al prelente vide, \& doaltte necefirie curiofità, the if deuonb ynteporre per maghior chiarezza al racmaco de gPAnhali. Effendo adungue'paffato all altra vita (per incominciar disui) IImperadore Corrado fecondo. 83 in fuo Iuogo promoflo Federigo Enobatbo Duca di Sueuia, chiamaro comunemente Barbarofa, figlio divn frameilo deffo Corrado, giouane bellicolo, di grand ardire; nemico della Chiefa, e del Romano Poutefice. Coftui non taneofto fa all'eminenza Imperiate inalzato, che fubito tompincid a fralignare da' Cefari fwoi anteceffori, ed à zarcchinare neflanigro fro di voler, non folo annullare quell'elenzioní!, e quei pritrilegi, che hauewano già molti Hinn addiertoconceff grimperadori, tw ombardi, ed ad altri Popoli d'ltalia, in ricompenfa della promerobidiehza foro, mà aneó di volerk eó leggi iniqué,edzutroci à grelb. minta fortma of tirania sforzatamente ridurre: : Per ranto, effertate ke yofe lue wella Gernizmia, e ridotteIte in tale ftato, cheda effa atlonmanadofi, potefie vimere con l'aninto ficuroudaiqdalfaoglia turbulenza, non tanto

 Fito, fcele per la sudoil, eper il Moncinis con'poderofore
 Grudelta' in'queflepopet! hi quati fin' alk hor haveuxiro gen
 sliar l'armhlemert il duro giogo dell'infopportabilefervin th, c difendere alla fonperca la libertì, the aurńicon act Q cordi, e contizionti toi di fe fate, haueuado prociarato. Fon oosì lubito danque hebbe Federigo pafface PAlphicted - meconinció idéfercivare fa fua sfrenata, e tirannita forea
 Popoli di Lombardica it quali tutci rracagliata, hora con zuerre not fempre fatici, hora con minaccies\& hora cont aggrauarll digrave aze fraordinarie; con fimili, 8 ealtre erudeled pee hutgo sompo and mortificando la contumad cia de'Popoli, perche non folodiafuefaceffero alla fedelta Tetlodi lui, ma aticoper dinaoftrargli apertamente le rogioni del fion Imperiò. Procurò fempre cen tuttele forze d'hauer dominio,non folo ne' fuoi fudditi popolari, ma an* co, fuori d'ogni douere, ne' Vefcoui, e nelle alure perione zeligiofe; e venne à tal termine con la fua prefunzione, \& arroganza, che prerendeua di maneggiare ad arbitrio fuo l'autorità Dontificale, come ie foffe ftato affoluto Monarca nelle cole ecclefaftiche, of fecolari
In tanto, effendo feguita la morte di Adriano IV. fu in fuo luogo promoflo al Pontificato Aleffandro III.di patria Senefe, Canonico regolare di S. Agoftino, di natura animoSo,e cosia liene da qualfuoglia paura, che fif larebbe ad ogni pericolo della vita efpofto, per mantenere illef, 8 immaculatz la digniti della Romanz Chiefa, come fi vidde in ef-- fetto ; poic he afcefo cb'eclifa al feggio A poftolico,'difele cosi gagliardamente la libertà Ecclefiaftica, e pigliò così efficacementela lua:prorezione, che fifece del tatco nemico l'animodi Federigo; 11 quale per quefta caufa procurò fempre di.perfeguitarlo con gravi, e continge guerre; nè alera cofa hebbe gtamai più a cuore; che di sbatterlo, \& atterrarlo, come estillentemente occorfe; poiche à confufione di Aleffandro rabormari cré Cardinali, glinduffe a promouerealtrono Apofolico il Cardidale di S. Cecilia; Dilla quat rontirà nactrue va dicordja molto calamitofa à turidil Cbsiftihuefimoz imperoche Federige iond altre
fine, che perdifurbare Alefiadidro eerzo, ordisò, che di fua cômefione foffero citacì̀ Pauia da diverfe.Provinzie morti Areiuefcour,e Velcanisialeri Prelati, li qualitutai effendo fisoi amici, \& mereati,cōtermarbno,\& adórarono il fidetro Cardinale, efie fì chiamato Vittore quarto Pons tefice teifmacico, dichiararomo Aleffandro per Poncefice. falfo, 2 nonlegitima; qui di rna parte non folodelle. Chiefe Occidentali, ona anco dfrutte le Citra defl-Europa, per compiacere al Buabatefia feguiua, Vitrose, e l'altria fes guius Aleffandroi à Vitere aderiuane , altse lifieffo Fedegigo, con a kri. Prencipi, Vefcoui, Ladislao: Ré di Botmia, Steffano Rè d'Ym; benex, e Bietro Re di maina ; ad Ateffan,
 Rè di Frazia, Enrigo Aèid'Ing bilcéxrano Guglielmm Rè dellao:
 lano, con altri Pectrytiai e Vatrobiillidiuer le nazioni.

- Fra tunto, rierotazadofi A Milagesizpiad de gli alari Po. D poli diLonbardia, da Federigósionelle facultad; come' nella
 taziono d:Alefanitramatentificto,s'xecirdaronocö eflos Bs adupato tanbontolibua ownest difoldarefea dalle Città

 etcomunicò- Yittore Ponsafice Seifmatica; ;e farbasoffa con zusi quelli, cherdoprentsumodzloioz dipoi diedcanain



 in con leserciso to Statotigcelefatice 7.ct
+2 tion - Mentre queßercofepadmano; iMinitti dellimpet atior se in weot dzalletake ebne dolci manierei Popolt, fopra quali haneurano comazdo, li prosocauano con nuoue ins-
 Igiofi. Li tiranneggiati furono irparvicolare iMeromefit
 Lhavendo mandati Ambafciadori à if derigo; per tamenu tarficon effo delle riceuute ingiurie da'fuoi forifriatmo havendo tiportato altro da quella ambelicixsia; cheta repulfadi quanto haveuano fuppliczo. chirmamono in a areo Lorei Mitanef, Cremonefi, Breíciani, BerganzitchniManton
 Piacentimis e poicia con aneotici del sarituouf Viarega feetre il fertimo giorma di Aprile dil|timo rees. vi'adu nanzà nel.Monafteropontidefa idtuo il dominititiquella Republica tri Milsoo pie Bergamo; $\&$ in quefaza anieta s'accondarono, e fecero une lega trù diloro, cinèche vnite liarmi, e le forze controjil-Barbaroffi, \&e ifuoi Mini rri, fcambieuohneme difendefícro la libertì, riferuato peròil gimramento dato ditileffolmperadore; fecero iuqque fubito elozaione de' Ratrorice Gapi, li quali hainoferor prou uedere tutto ciò, che bifognaua per far la guerra ; e deters minato frà di loro va giomd pazticolare per leuarfif dal collo if giogo della fermitu, e tieuprrare la libertà, ciaicuno quel di fegnalató íacciò dalla lua Città i Celarei Goa uernatori. Quela riloluzzione accefedi tantoldegno l'ze mimo di Federigo, che hauendo dichiar axe per nemiche, te ribelli turte le Città Nella Lombardia, eccerto Patiki e sou di,andò korr l'efercite alla volien di Milate periociuparlos parêdogli, che iui confibefle tutca la fomma della tibeltione moffa contro di cès mà quelti sforzi; oqueffefore fi rit duffern à niente ; impercioche arriuand tubiod int aiute de Milanefili foldatí de Bopoli confoderatiosfore a xomú línimico a ritiratf con poca riputazxioneda miknoc.: In tanto, cehiaranenteff vedeua, che inegorij) dellittio $R$ peradore ogni'giorse andaumo di pate in pegsio, tuper it contrario quelili de'Lombardi riufciuano fatici, e profpea rofi; poicho., olere a.Viniziani ; ida'qualionn natibertif:
fino prousdure dimuinizonid'ogit forte fiste venire perr I: fumi del Pd, edella Breata; erano marauigholamente: loccorfi; molti Popoli ancora palfurono in fanore de' Milanefi. Perciò vedendo Federigo ( che del tutro era derelitto) di non poter refiltere a si 'gagliarda forza de' auuerfari, lafciata l'Italia, quafi fuggiciuo fe ne ritornd in Alamagna, la cui fuga fu daliarmis decosofederati finaalle radici dell'Alpi femprefeguitara. Partite dunque Barbaroffa, le cui imprefe nell'Italid haucuano hanure cattiuo efire, quafituti gli altri Popolis'mirets imediante il giuramerta della fedeltà co'i Confederati; Lolamenife Bonifazio Mar-
 la fazzione delilmperadore,ancorche foffe debile, \& affai malerattaca. In quefto mentre, i Collegati deliberarono di Gortificare di mouo tutii li confini di Lombardia verio PAlpi, \& in particolare quelliache fanano dirimperto al fudetto Marchefe Bonifazio Brencie di nonto feguito, e digrandifimzaucorità, e porenzia . Anfoluti dunque di nö laiciarfi continuameme danoeggiare da $\mathcal{H} i$, nè da' barbarí oltrimontani, che ad ogni compiacimenso loro veniuano alla diftruzeione do Italia; $8 \dot{\text { a }}$ accioche potelfero ritardare; 8 effer di qualche impedimeto $i$ lore imperi, deliberin ro no con Paiuto de"circöuicioi Popoli, e delle Città cófede. rare di Leuare yn talo oftacelo alle frontiere del Monferra. to; Piemonte, \&GGunouefe, che fufficiente forfe à tenerli ne' termini delli Scati loro. come in efferto beniffimo riufci .
168 Imperoche alli mentidue del male ditiprite dell'anno MCLXVIH: (nel qual giosno Romodediede priacipo alla fabrica della Citcì diRoma) z ipela commune, oon allegrezza grande atcrebbero, $\alpha$ ampliarone lancichiffimo Cafrello di Rovereto, it qual era forto il dominio de MarChefi del Boceo; :e la Diocefi della Cietà doAqui, Luoge per 12 natura del fico motris forbe', at gailiardortroumdo fa nel mezzo di due fumill Tanaro ; efa tornida, vicino.al-
 imprefa pia geaezofaniente de glialtri, li Milanefi, Pıacencinl, Cremonef, hawendo jurecondarto in grandiffomo mas mero di lauorntori, o guzilscuiri dł biaftuña Citrà conces Cerate, e dai circoruicini Cafelli aprichi do Popati Im guriallhora chiamati Statidll, ciod Bdyogliov Oomiense Soldso,Foro, Ouiglio, Gumonlo, (che hor'thnameti Gz
 to, poiche fi trounda in csuba propria, a prefente ; à quali sueti fturomandara vn certo numero timitaco di perfonte, perlauorare dizappa;e per fare altri efercizzij confonme al bilogno della fudexta fabrica. Dalla fama dungie di quefta nooua Città (effendo clla in bells pianura fituata tarmiliaima digranos e di vino, circondata d'intorno di Colli frutiferi) rioffoalcunc onorze fameglic, abbandow naseno Ie paverac lero cate, per venire all'abiraciane di quefio lorgo:.

Inhalzata quefa moun Citta, furono mandate quindici mila perioneed abitarui; ed in parricolare la Repwblica Milanefeyi mandd infieme con le infrafcritte fameclie, ciph Beltoni, Carelli, Confaloneri, Gralf, Litta, Manzelli,Sneahi,Scocti,Colli,Ardiezoni,Brafca,Piatti,Scacca. barozzin Searauaggi'; Dotta, Boff, emolie altre, quella des Chilini, chera delle nobili, edilluetridella fuderta Repu. blica, perche forie guida, e capodi mere l'altre inuiateuis, per farla popolata; al che fare fimofequella Città in rie guardo de' beni, che i Ghitini' pofedeuano in quelle paitis e tutte le fopranominate fameglie viffern in ogini tempo in Milano, ed in Aleffandria con offai commode ricebezze. Ma non eftendo id baltanzzquelle cafe, che fi trouzuano althoraedificate in Rouereto,per dare comoda abitazio. ne à tutti, ne furono in va'infance permodo di prouifone fabricate nella campagna wieina alcune di ftranne, e paglia fin' 2 tanto, che ciafcuno ne poreffe fabricare de'ciuili com Le comodita, e congli abbellimenti neceftari Il estere era can ogni inftanza follecirato dia quelli, che gouernauano nome de' Collegati, li quali principalmente procorauano * she quafto Luogo fi rendeffe forte, 8e ficuro, hauendo per mezze di fpie intefo, che Guglielnus Marchefe di Monferrato fanapronto enn l-armi, per dusertire lineominciata imprefe dieffafabrica, con ta quale-sintertompeuano affratoi fuol difegni di voler ditátáe i termíni dello Stato Gua: siafsertmano, ancorz $\$$ quefte facende con onni follecietdine s per le fpeffe nuove, che ogni giomo hacuano Sclla parcenza, che in brewe doneua fare il Barbaroffada Gepmania per la volta d'Italia con groffo efercion (eta egli auifato puntualnente di quanto faceuanei Canfede-
rati dall'iftefo Marchete di Monferrato, dal quake venius per via dustertericon grandifimst ioupoprunita efortato a venire quanto prima in Lombardia) con abino di fare le Iuevendette con elli Popoli, $\&$ anche di rouinare, $\&$ del tutio mettere lottofopra, quanto prefumeuano di fares dabirando adunque di quelto i Confederati deliberarono la profluna primateta di circondaré nutté da ninnua Città de baltioni, ed aleri opportuni ripari ('trouandofi già cominciato if'foffo, the dipoi con l'asuro de Popoli, che fícollegarotroscol i Ropereteli, fü à poco à poce ridorto à pertezziane) come poi elcguirowo diligentemente.

Affctirata uti quefta maniera la Citià, fa dłuila nede. fue contrade, che dal volgo fíciniamano Quartieri, cicè di Gamendo, Marenga e Rouereto zille q. Hp lufrápocoterthpo ful aggiunta da quarta di Borgoglio feparáta dalle aktęe icorrendoui permenzail fume Tanare; teprima due cportrade pigliarono il nome da gliftefi Luoghidigarmondes di Marengo, a quali erano itate allegnate quelle per lowe abitazzione; Rouerctopoi,e-Borgogliq gбieruaronoparip mente l'antico lara nome; quello dempre fato nelifor primiero, evecchic luogo; e quefto fid quaf tufto dalia pianura del Colle vicino erafportaro in quel fito, dowedio ra fivede, cioè di là dal Tanaro dietro alla qiua verfolle parte di Rouereto. Stabilite-quefte cole, accioche il tate incontanente pallafle con ordine, espieace fincefe nella nunua Città fuoridi ragione, É piglio cura deordinare vas Comunita; e ptinieramerte furono iftruiti i Confighiai quali in quei principij pareuano tanro neceflarij, ifim tuendof ancora la forma, e maniera di farli, l'elezzione de Conioli, la promozzione del Podeftd, e la diuigone della Cunpagna da coltiuare; le altresole poi a poco seineroduffero, conforme richiedeua Poccafione, ar la necefitit.

Intanta; fi facero' in quefti principiy alcuni busmi ordini, péz nantenimento, e benefizio di effa Republica, 8 in particolare $\sqrt{1}$ determino in vo Conliglio generale; che non effendoui nel circonuicino tertitorio-vigne ,dalle quali fi poteffe raecogliere vua, per far vino d lufficiemza ditanta moltitudine difgente (benche ve ne folfero alle Colline, con tutao cio appena baftauano albifogno dso Eorgogliefi) aizicumi Cirtadino por,ogniquantitu di dieci
 madi fil faia di terreno alla miruradiquello Luagos creg Eendo.poi gliabientoti erebberdiparimente le vigpe a foi some cale, che l'ottaus partendefla cmapagne fu ridotra is vigneti, li quali con vocabde ebtrecto fachimarono wh tive; obero ortine s la guad parola ì formata dal aumere etto, cioz̀ dalla fudetta ottana parte.

- Quelli, che furano dichiarati ad amminifirarei. puo. Wici Vfrzi di quefta Cittù, farone folamenze iCitaadinidai Popoliscontederati simper ioche, oltrealli Roueretefidf aleri pocki uch'erano venutida i caftelli, e yilhagi de' Go nouefi, niffunditero fin'allhora cra somparfo $\$$ far popolata Ia neoua Ropriblica, perthe lentanemeveniupmo le perfone ad ahitare in quefolungo, rincrefcendoli molto l'abbandonare ilora bemi ele parerne cafe; perd l'iftefi Cit sadini de' Popoli collegasi pigliarone l'imprefa di geuero mare quet?a Città; la qual cofa dipoi volenrieri e con buoon difpofizione d'animn fopportarono quelli, ch'erano veguti da i caffelli,e villaggi de'Genouefi, contentandof folamente dellasutorita d'affifere alli Configli generali, e dare in quelli i loro voti per la diftribuzione de'carichi,\& , Vfizi; \& accioche fi conolceffero trà gl Itri quelli, chocrano foprafanti alla Republica, furono chi mati Popnlari, ouero del Popolo; quelli poi, che veniuano da i faderti Luoghi de' Genouefi, ordinarono, che Comuni,ouero del comune finominafert; contuten cite, el'vno, e l'alron nome di Popolo,e di comune fagnificaua Republica. Percio tronandofi con principij cosi felici, e con tanta frequenza d'abitatori acerefciuto Reuerèro, non vo priuato Borgo, $m 2$ una ben' ordinata Citel egregiamente rapprefentaua.

Quelli, che gouernauano, e turta quella gente iui ridotra, gitdicarono conuenire alla reputazione loro, e di turea la Lega onorare quefta nuoua Città di nome, il quale corrifpordeffe alla grand-zza; e dignita fua; cosi laiciato quello di Rnuerero, di comun parere la chiamarono ALESSANDRIA dal nome del Sommo Pontrfice Aleffandro terzo, per it quale gid i Lombardi frà le collegatf moffero si crudel guerra contro Federige Barbaroffa. Quefa fietì pnicon gran cerimonia, e con.diuzziorie fin. gnlayo dedicarnon al gloriofo S. Pietro Prencipe de gl•A. poftohitiche già per loro presectose, ic difenfore s'hat:.
"uno eletto": La onde Feterigo, \& i fuoi Pauef aderenti hebbero in tanto atio quefto nome'di Aleflandria. che per rauenite non la volfero chiamare Aleffandria, ma Paglia.

Subird che Capi de' Popoli confederati hebbero 7 ridorto le cute di quetta Cirta in affia buon rermine, fecero alli cinque arl'melédi Maggio van' adunanza in Indi, nue in prefenza del Marchele Opizzone Malaipina, e de'Comíl di Milano, Cremona, Padouz, Parma, Mantoua, Piacenza,
 Tortona, \& Alefiandria thabilitono vm Lega tà aflotod con alcuie condizioni, le quali pofcia confermarono in vn'alera radunanza da eff fatta in Piacenza, oue frà l'altre cofe drdinizono, che à nome diturte la fazzione de'Col-: legati fipregafers i Genouefi ad'enitrare nella loro Lega; Ka prefiargli ivà cerra sôma de danarijalla prima richie. Rar dungae rifpofern; che giz'vit pezzo auanti hucuand fiurata la fedelta allimperadoite, \& cthe sion era conueni--nte alla ripítäzione loro, minicire diparola, miatithe non mavendo hauuto ortafione difinfiarfidatla dimozione ver fo l'imperios alla feconda rípofero, che fubito, e enn ogitit 'Prontezza hduerebbero sborize il danaracome in effitio eccorfe ; poiche li prefarone mille faudi, e ne premigero zutri mille tquando il bifogno l'haneffe fichiefto; perche Gpeuano, quanten fore lodevolitifa ilporzere atifechui:
 - Aeudifrerite Councriuci.

Pratanto'; Arifolmo Feftrio d'Alti, fortbo kuf - giuridizione mua la Terra díCorniento s'acerirdo afll
 di doureli date guaranta huomini diquel Luogo; affinche abiaftero in quefa Citth, e fottenefiero sivizefin tarichi; The hatitio i aped cimi Citradini': Furono prefenti al fiveter

 Germatne Cella, Vermo Colómho, Amideo datubine? Vberto e Roberto da Montemagno, Manfredo da Viarifo, Manfrede da Ifola:

Parimence nelpiftello cemipo ; is Etrogo di Solatd s'obliga verfo gli Aleffandrim di fandargli on cerro aux mero de fuoi Tertazzani; accioche abitafteronella loto Círta, ogni volez, che foftero flati auffati con'candizioné
 Aleflandrini, ed'effer partetin de loro priafferi:



 li, Guarachi, Guerzi,Muzij, Porzi,Porzeni, e Squarzafichif, le quali benche gano da quelrifuthot frai liahre di Gendua

 nello fate di Cine, venofertualeni diciafcunadiefteca
 Tatie parifi: :

2: 4
 rachi,llpas ban a dire ín quenoldozo alcorta cota di fis saldo Crartehi, it guale it fater Vefcogo di Genoura circs it fine delloane reys. owto dintotrobl principio dftte马uente 1099: werferaco ing quell'Enclénitico gonerno Infine alifis th cui parseregh ivita migliore, con hatiet tafiats dopd fer chinghandiama delle fitegrioni. Si yede Ia di lui engiedipina nella prima aladelparcive Comato
 mon hauendo in gaer sempi la Chiefa'Getrowele titolo ate cïra di Arcinetbonie:
 corte phricolatmene Enrankello Trbetti; at atiale viem meter I limi confangumei ; ed atrideliz finucglia Troct dilla efpranorrinata Terra di Gambndo tus Patria, lisfo
 primo e pid nnorate luogo, e fro nep Quirctiere dal nome della deve Terra chiamato Gamondo ; conie di quefto fe develementione invona dell-bpiltole, cheferine loAter Tandrino Cetogio Mer ula al fuoparriota Marco Trotti.
ats, Mentte Federigo Barburofini areakeua a metrert'ins fieme dohari, e follatefca in Germinniapper venire alla vot: ta difalia; Pepoli confederati non ftanano otiofis poiche antiuedéndo te calamita, ediferazfor che domeuano patiyc,ogni volta che Barbarofia gihaterie colri allimprouifo (imyernche erann auilati,ch'eglia pertuafione di Guglielmo Ma:chefe.di Monterrato, ede' Paueh hovena cen ga:
gliardd Efercito di cauallerîa, e fanteria venir in brene conero diloro in Lombardia) attefero con ogni diligenza, e follecitudine a förcificare, de à prouedere di muniznoni le laro Città contro qualfuoglia gagliardo impetodi nemici. Perció connfecindo benimimo, che Aleffandria fuori dogni dubbio haue ma da toftenere pial ficto affafto, combatcere più attrocemente di tutet laltre Cittl" conFe derigo, non folamentela fortifica ono con oppoftuni, e fuffcienti ripari, ma incominciaroso anthe ad iui fabrice. re cafe, 2 Chiefe per benefizio, e comödo de abitatori.

Frasanto, s'accrebbera le force de'Alerfandrini con faiuto de'foreftieris impercioche vi erano certi caltelli, e villagginel Genouefe, che diffiandoffdella loro debolez. 22, \& anche delle forze de'loro Signori, pér viuere ficur? ${ }^{2}$ dalle ingurie, 4 da glinfulti de' vicieni, Fottonnifero al: dominio altrui; trà nue然i fu Caftellerto della Valle del: fiunce Orba, il quale leuatofidall'vbidienza ; e diuozione: \$e' Marchefidel Bolto, fi diede alli quindeci del mete di; Marzo in potere de Aleffandrini.

Dipoi, pér conferiare in perpetıó ta` coñeordia con', Gf Alligiani, fi collegarono con loto alli ventiquatro abotobrec con alcune condiziont, defte quali fo pareice: lare lefferfi e gli vni,e gli aleri obligati d'aiutarfi vicende. tolmeate contro il Marchere dil Monferrato, it Conte di: Biadrata ambidat nenticiloro. Qqeft Legza, amici-. zia; tënche nón fofte troppo "fatu, e frabite; pon effendo: Tutigo tempo dotata, nulladimieno fa digran gionamento k. gli Aleffandrini, ma per il contrario dit apto terrore alli
 dar tien fpeflo il. zuafto ahth tampagm dinleflatidtia, cosiz per lamuenire appena trà i fudditi óno viakuario hicuri.

Dopò hauer off Aleftitndrini fatto acquifto di Catell-st7o

 thiotnamentóntolte nécéffario,delmeredatique di Genas to compraróno a fpere tomanixai Marehefi del Bofoo:t Gitd di tre ju céri; ouere tringef della notif miluravicinotion fQuarrieri di Marettm, e oi Cumondo(lit quafo fito five-: af z nolfi giotini li piazza grande ranto bella, e ptopot-
 queta) de ordinarono che ini fa fabricafte la Chiefa naggidye, fotto il tholo dis Pietrn protettare, \& difenfore gis
 no à Moni ídie Ióro Conifoli, Roffino Dianchi e Diagio Braica huomini prutehti, e hella proféfione delle lejgi polto pratici, \& efperti.elettivno dalla parte delCompnes: < l'altrn dallaparte del Popolos quali à tome e della Repre: blica Aleffandtina lord Paeria, giurarà la fedelta; ffeceri thbutari verfoil Sommo Pontefice Alefindito tetzo, it

IN Nomisí Demini










 Gecirgi, Fgomio S.Enfachy, \& Perri S.Maria in Aquiro bimeino:-
























Efo Fidali Nefarimict striba Sacrifalatij.
Ero Pgirim tarasemm Sene/calcw.

"- Pe Petrm Smfanlerim".
lg Alberime, Ofirtivo.

3. Alla fabrïci фella Capella Maggiore del (udetto Duo, me concorfero i Ghiliai, e Pettenari, die delle nobili, edfantiche fimegric di quefta Citti, in teftimonio diche, prima che il fudetto. Tempio fofte imbiancato, e dipinto pella nuaniera, che hosa fi vede, vedeuantil le Arme délle due fudepe fomeglie dipinte lopra le due prime colonine nell'entrare ín detta Capella, tabricate da loro, cioe dalla baña dritia quelle de Ghilini, edalla finitia quefte dé Pettenari,al piede della qual colgnaillauàlásepolturádi effa itirpe dePertépari; f forto le luderte Aumie if leggeuqa no alcune parole, che dinotaunano, effer i Ghilini, e Péte. maxi concorfi alla quierta fabrica: le quali cofe fi fono lennt pre xedutefina tanto che simbiance, e, dipinfe il Duamo


 to le foprapatizete cofe.
4 Hapendo, di Kopratatamentione difoffoo Blatichif diro alcune cole intoruo ata nobile t ed fnitichit della fua faneglia; e. per tomiociar di qui, Eama, ch clla tepefío lobicuzione fua nelliantico Caftenp di Roueretoj


 Is qual' ppinique yiene confermaya dalla continuzzione
 re di Rosereto dove poffedenano, gli.anniaddietro xna Torre, che fi chiamaua de Bianchi, come znche ne bailo wap va'alera fuori di Aleflandria verlo it confini della Yit la del Forqye dell'vna, e dellraltra fe ne véde memoriain molti Iftromenti ftipolatidai Notmin Alefandrinif ic cot E comupe opinione. Poffedeuano finitmentefi Bianchi nel tudetto Quartiesge di Rouereto vis piazza e fia tidotió, doue fir ridyceuzno inobili di quella fameglinap per tratif re di aflari, ó per diporto ; fi comequefth citione conce-
 zratta in polti lupghi di quefi Aniali : Sono fimilnméte concorfi. bianchijamz fabrica del Tempio di Sunta Ma
 cate of che Tr y
 fripe, nellaquale hanio pericueraip, e. whatia pericucr! no. Ii fuol dilcendenti.
1178 Actendeua IImperadore Federige fare nuout tol 2 datefa in Alimagna, per xenisf for, of in Lombárdia


 bellatis Laonde mandd Chriftapa Arcile çupo divo
 per farlizitornare all vbidienza, fedeltà yecip limperio
 Feramepres j Luni Citrez di Toŕcana, e lipbito mile in eleciuciope. quapro oficra fato impofo dylf Imperadore; Mt Geqoueffipef hauer data aiuto ad efo Arciuelcopn Lega-

 dentro digeupuan cola akupa, lagual poteffeficr necelfa-

 cjadigrano, e d'aleri viueri cof li,Gepourf, come i Lam:



I Gujo


 alefmanjai cön giuramenio. di obisgargna di aiusare if Iudera, Marehete infieme con Giounani, Verqoase Manfse:
do furoi figliuoli, non folameate per conferyare le Terre dit Gauio. Montaldo Amelio, Taffaruopo, $\ddagger$ ifturana lotto la fedeltà verio di lui, mà ezizndıo per renere ficura, e libera d'affafini la Arada, per la quale fi camina dalla Cinta di Aleflandria z̀ fudetfi Luoghi:
Amminiftió la Pudelteria di Alefandria quétannorisz Radolfo.........; ie dopo houer I'Imperadore Federigo accomodatiliapgox j juoi ncll'Alomagna, ed ammaflata vaдgran quaptifa di gana ri, cominciò à prepararfi per vepire, quanto prima con pofente efercito in Ifalia pial che mai' difiolo di fare le lue vendette co'j eonfederati Lom bardi'. (era eglígrapdoniente fohecitato da' Pulefi, e dal Marchele di Monfercato ad affrettarfi egn la fun yerusauperche , e quelli, e quelta. yedquano di giosne in gigrno iminuirf illora doninio é moltu Caftili, oltre àquelli, che già leuati dalla giurjidizione décto Maschaje, sfspapo dui a pli Aleflandpıi, yagilauano nella (edelit vefio di lui) i Restomi dunque delle Citia collegate certificari dell'apmóriloluro dellitmpradore., fecero mella. Citto di Modogi kñ Conieglio, nel quale. F tratto di diffendere la Lega forphadazoc del modo difar la guerra: Mand 1 a quelto Confeglio Aleffadido ererzo due Caxdinaljcion EIde brap do Graff Verroue gie effa Citra dimodona, ed yp atero

 à muouer guerra, é pigliar larmi per la faluse propria, e per la contoruazione della Sanaz Romana Chiefted apphe Per difenders la libertà, conupofero talmantegli apini di : quelli, chopiglizti per quéto effetrodie sjuramenti, s'o Blagarono con yno di per (cuerqre nelläaga fatpa Lega trà
 Q anche della Romagn ; e cop laltro d, difenderedi Afefandini, oglialtri popia Iombardib che habicanapo


 i quali giuramenti furono con ogni folemaita pighiatida
 Opplpello Cafbppefy Retrore di Bolpgne fu il primo ad obligarfia nome de eff Ciuk di shoriafo pille, cepro af
 Capdria, in quale à gpme dipquefta Republicazaccetio laper-




 tempo era per yepire a dapap, er ropina loro, come dipoi



 manni, afinche renifein tralia aliadiAruzaigne do'Collo gati. Li dípiacque in particolare la congiura.fata da futez guaz; la Lonybaydiz, la qualenen Solamente ph havela,



 porciache antuedcua:, chequefta Cited gidopryzeffere


 tof hayeva delperato.
Per il che allitre del mefe di Sectembseicontaludet- a ta faldaparca fesan migra in grandifippa numaro, acteompaznato da. Eurigo Ducadi Salfonia Figliuola.di Entige the
 dolp inconiopto Quglicino Marchefe di Monfertana con

 dopo haver' egli congiunce le the forze oop ofurliedel Maichefe, entro con l'amino pieno divendetra, e con ifegnímolto minaccieunli mellittalia, e primiorspente pole
 ff gi erano ribethati. Riplió: a tradimento Sula, perche infume cori Confederati feguina la parte del Sommp Pontefice, $\&$ la seniph dandola in preds is hol foldatr ; dipoi madòd'elersito ade levalaideAfti, accinche, ini ejorcizafle La fua crudeltà r thaueua \&cco Barbarofa vna grenn quantità


 Pintrodaffero mella Citta cop cuxto lederojto noon ftetteno sroppoiz leguire is xifaluzione d'AAi, alounc altre Citza di Lombardsingsi e gqali Torrona, Cremonia, e Veroma, le quali auqnti aderiuyo à Confederatis ritoroarano alt;vidienza di federigo.
Penfando egli con guefti principij nolto projpeai, é
 gio circa all cinque dee ludetro mele di Serternbre alla volta di Aleffandria, e la ciofe, e frinferponlungo aftedio - benche fofte ella da' пеqpici diogn iatorno citcondata con macchine da suprationni Git tee conalcumi Cablelli, c Torri, che haveua, il neqien fypo ignalzare, com sutte ciò coriggiof, e prian dardire fecie pefitenza alle forze,

 \$ xder enti, faiugi fon appatiuno aimsogli. A leflandrinite
 paronemico mando cuhito de proudenza diyina cana quintità d.acque dal Gatlo, cheli Gumi Tararoye Bormida firczañ merà dfl mele di Ottobre per hagrapde innoodzzione vicirpao imperuofapenfe, dp I Ipyp Iexti, e forai-

 eq cesi à termpo \& (aworquale venirt dalcielon es hapendp
 xipiglia!onocgh ogni vjrilità gli anioni, e le forze. Mi Fo derjga ancorche chiaramence vedeffe che le piotgie cop
 A vicunaza delleinuerno do efortynno a lemar l'aradio d'Aléfiandriz, nülla dimena prelmmerdóa troppo dells Cue rorize of confider ando, che quala cirta fuori del foflo, 4 della vicininza de funai, ngn hanega altro riparo ficuxo,trousad of ella [epza puraglia, e ponpoca.gente,ottiAlto piùche mai ezcofto il campo alla Cirta, e lo pole io Franopiono diacouze pericolofo per da falutes defuoi Sol-
 Fintramente s'pccorté, che ip datno co alumazuail tempo, e ChesliAleffindring haucuagorcontra-di luilddie per dizeporore ivedendof egli dunque fuori d'onni peranza di poter occupare /a fita a, mued il moda della guerra, ciot analasciatodicoppazterla co'i Caftellicon ke Torri, e con alpre mafçhine pitusai, detetmind di firetamence afic. diarla; f Qerkuergre tanto in quefto affedio, che da effa





 pi rifenemin col lup Efercito, conforme baweua outhouto

 Sinnapifoluzione d, pacipe qualfuodiainginais iopiul to Gpenille voize mogitej che perdere latanoocart liberta, je foyoporreil collo ald wogiogotella harbara fertuind veo 20 in ipperadora Fipdetigo.

- Elp quafo mevqe, mon: napcamatiodi y



 deliberarono, martiando tutid comi fordCarnoctij Sozen coppanafic da; vo padorbip ; e then sedimarosefarcito,
 itguaicorfiepi kato eguchiaro dinvatho, fuhirtirtecoollo



 af di gik i Gonfederali pola is Eampo sta Voghera; ©

 - hore amenduc le partion dipnofratodocolivilotofe,



 - Ade confuderaicio, guefta rotrencarimate to. della parte

akusi pochi foldati appena hethbe cempodifaliarfi, firi: gendo Chiafteggio. Ritomè poi Federigo alluffedio lis - Alt liadria, mensre she i Conjederati fis cituramato alle - caft toro per aumeatart di noui foldatile:Compsjoianal sudetto fatto drarme iminuite.

Nella Primayera di quatanno i Milanef con ghayri ${ }^{1175}$ is loro ajeremi, ti quali baucilano l?anno auzinti adoperate indarnole forze, per forcorrere gli Aleffandriai pul che mai Arettanxente afediati dal Barbaroffa, fecera \&ema, e年ab le determio jzione di Jiberare in tutro, epar tutit queiti Ropoli.de cossi salamitofó, e compationtuole era.䒑aglio $\equiv$ percia hebbero ricorfo a i Confeder aci di buta ia Liguria,della Marcad'Aucona,e della Romagna, i, quili ia Dumeroinfinito, cosià piedi, come à eavallo, eturfi.allz sfilata, efenzordine alcuno pigliarono if viaggio alla -rolta di Biacenen owe ordipatamente apparechize le - ©ote muse, che parelano coprucnirfi all'vio militare, 82 prouchutod'ogniforte d'annus e di vettouaglie lufficienti, ittrataronoi Capiprincipali di que Ha Soldatefer dol mae do.difar ha suerra; ill che mpazdimora alcuaz eleguitos, mace olai li Sollaci, e pofto in ordiat uteco I'apparechio diriezarono. con grandi ardire, il camino allaionolia di Adeffmandiajá la Domenica delle galme poferoil Campd vicino ditoztona. Queft 4 grande prejarnuegpo, di gucrra impiuri talmente fanimo di Rarbaroforicheab-
 Gorza, \&e tato pift hanemdoifempre in tutte Ijesprefé da
 thas che non gli hueraisi folamerse, ma Dio ancors haueua cencredife congivnito. Perd, coaforme al cuofolito s'ap-
 Venerd Sarico, giormor ahsodisotamente da ogni Chrifiz mo riuerito, ast quale, Chyiforneci pes ila ilalute de. gll tuomini; volewacon ogni liberylita cotcedere Ja Tfegna


 speff peocati, foffedaguaffiyoglia fofettoditradimento afferto lontane.

 fa chiama, por la quale yoleua ehealicunidedtapi entraffio




 splore a fertaido l'citodit quart fuo diabolico ing anmo,gliaffediazi A leffamdringitoumendofocomet ifuolkite, Irì Soilla, C Capiddi, sqhinifinuano z dubitareadella lalure Iore; iperciò zdurarome: il Configho. doue firiopole il
 uauait hauendo famplapat di eio molea cevfider azione. ialla fine firifolicra difare vilumpervofa fortiane violep

 Cià Dio Br jIMMpottolos. Pietm foro difrnforc coosamino carapgiofodeperminarano dryleiro-

 lon Si etowata in que? ceropa in Aleffandriavin recchio chimana GALIAVDO di Gala Ollara (che anooiAulara
 momes al cootghara la cuibarte cral'anfomar beftismi, of matendere alícereizio difare il ofriols K-Aleri laticiaio

 anche chiar amente je he nsimhaucucblie potire per lungo
 a mendenf aclle, maniddd netrico, ouera patire divitimo Derminio, s'immaginósuna profitteuolo: afturia, con lo made inganatidi neniry $f$.fidiede ad innendese diporeri Wellamense reftituircorlds dua Parria la pdif ixa liberrat pighor dusoure wor gionenc a; che da quabliafodion con
 par aleuni ciornidedfrumento da lai paoceloo inkitusti li granaincoti publici,come prisari. li quali frand dimanaera claulli per la careflia grande cagionata ilathafedio consiouodifette mefi; che rron hi poea ventura trouare quel poco: palciata che lhebbe, aperta la porta, che hora's chizuna scousere, lalciollazadate per il sampo de'nemici
vicino:
vicirro alla Citez̀ ; pereid ella ; ch'era bénifime hatolla , e di csbo lollazieuole ripienanfi miffe baldanizofamfte yagare nolldedercito Imperiale, \& i Soldati dopò hawerla vo pezzo jeguitata per prenderla . fin inaente liantmazzarono, e icofticata che ! hebbero, trouaronolinteriora piene di - grano. Laonde marauigliofi, equafi itupefati fecern tu. biton fapere allimperadore il lucceffo, del che efendief ine agli ifermamente alticurato, di gran lunga troumfi dalla nus opiatione ingannaro ; poiche penisua, the gli Alufandhat per st longo afledio foffero ridotii alle itremodelle miferie, ase che troualfero in tanto bilogno dr fumbente: thefoffero tn breue sforzati $a$ renderffs mid vectura dipoi guilla giouenca di grano benilimo citmpita, fifdinife a credert, che in Aleifandria yifoffero vetrouaglie ancora per va pezzo, mafime terendo per fermo, che guiai, conforme quella beffia, le altere ancora foffero paiciuse di framento. Era felicemente occorfa linduftiola; blempre Jodabile altuzia di Galizudo, quando alicufati quah gli Adeflandruni da ognt cradimeatn e malincobrory per ynelli fete: gionn, le lent felle loro pis che mai vipihantidiceprirono,che i nimicientrauano per la fudetta mina, onde कis miferot gridarecon altiffme voci allarme; allixme, acciact be il popolo lubito gaectngeffe allyarme, elilcáa - ciarseaodalla Citra, doue giz cominciauane ad entrare. twpti if baftione, da quelli partache die quada verlo mezeb giorne, apparwe va vecchio Refódál Cielo, di vci erande atperto ; prú grande di qualfuoglia hatara humana, amo riplendente, lopra dvn Cavallo bianco, e veftite tabiro porporato, if quale dalla mano finiftrxtenende due cheaai, edalla deftra manegriando wa lpada ignodłk parcma; che con volte irato minacciaffela marecal nimicer (que;ito éra San Pietso) defantidutgate gh Aleffandrinj dalle veli, dalli legaidatidille fentinelle, Aleunrono, epiglizo

 para di nor effer fmimnente recifa, dietefia fagite con
 porcia quci Solidati,che non erano ancora viciti dalla majAla, timatered erituito coperti, ex affogil dalla terra che a quella louralandorin vn lubito cateds Althora gla Ales-
 zenos de hruiundo pert loro Capitanosan Pietto che da tute cizta vaduda fa quidia forma, conla quale apparue la pris ayvolas ;anderono, corne tanti animof Lioni, fopra le Gquadredenimeici che ftuano con Federigovigilania alIeporte putymire', gedi arte ine fec erol vna fanguinoda



 renne in poiere de' Aleffandini y wia quali for infieme com ¡uelli, che ver mo dentro bibbriucciato. Fedetigo intinn so vedendo benifimo, chela phinitiz diurnd tronc ailail perberfo filo:de fuoi felegati penferi. qual abbendonato daro felfoupreffamente fopradivn Catito fugginet Camb po. vicino a termicado, ehe pir "il fockorfo dellefercixo Lombardo, che iarendewa effer.poco dffante, non haveffe da leuare con fua gran vereozeial l'alfedio da quefta Cfitta. al effer incauramente topragionto, diele ordine che blo motre dopdil Sabbato \$anto ethe fil ahi vencicinquie del mefe di hprile, stattaceatle il furça a tutte quelle-mat? chine; \&e a gli allogefamenti ; it che fibbito eleguitosinal fpontafe dell'autora della Domenicadi Refurrezziomenct
 fotge endo afti volia di: Pauindobe atretr a mon cefio nelk tibliche, \& pelvare adunanze di micethinare lefue folite vendette contro i Popoll confederki.
In quefocmentere; gl'A Lefrandrini\&Atinto il funcojef artis a padroit di quei ricchi allogeiamenti, findmente per mifericordia Qimena rimafero liberi da si lungo, e mifera. bide afiedio; tein riconoteenza di tanto benefizio fate da Gali audo alla: lua parria, hauetido eqli ififiutaca via gra fomma didanari, che gli haucuano merinamente offerto, determinariond is honor arlo a perpethed memoria con yas fterua dipieosa, nella quale forfe tcotprial'efigie'fna, che fopradefpalle fotteneffe via forma dicalcio. Quefta flavua vedefi ancóriadefor fopra la porta delCampamite'dei1. Cathedrah, oue cirea all'anno M. CC. XCII. Hi dal tue primo; \& antico luogo tralportara:
6. Perduto d'añito, e tutto malliconice faua Fedetico

## A LI

con la Soldatelea in Mrizstellojuogo dei diftretm Paiefeo vedendofi hauer fatta cosi nörabile pertica, non folonella gente,mà anche il ehe affaifingo inporiaua, nella far riputarione, perche hautua con tyatokicorno abbatidonato Palledio di Alefiandria, quando a petriatione de Conioli diCremona ed altre perione principalic comincid ad inclinare a far pace cà i Confeder atr: Percio alli diccilete del mete di Magnion deliberato, che il negozjo per mezzod elcuni leelti, e prodenti aibirri di molta autorita 6 doutffe trattare. Per la parte d. It imper adore furono clet(i. Filippo Eletto di Colonia, Gughicmo Pdialta Capitano d! Tnino, e Rogiero Sannazxjro patere ; \& iLombardi feceroekzionedi Gerando PetátMilanefo. Albertn Gam4iara Eleficiano, $t$ Grglielmo Vermeft, nequali ambidue Ic parti fecero ebmprome fiodefle dafictenzefors.
 tregua trà l'mperadore, 冬 jConfideraxi; che haneffed durare fino allizredicidel mefexti Giog tio; सqueft 3 Vberto Clemonte Confol: diPauiz promifécon ciaramento a nome fuo, éde glahtuconioli Hofferizire a gli Alelfandrini. In Pauja dunque fa da di a bitricon grandiligenza -confiderato il heqbaif, e fíarebbe lenztaubbio alcano accomodare; Fe Feditigo noo Mantelié cosi fuergognatx-
 sichiefta o'atecteto di tanco Sdegno it Lombardi, che latcif. tono implfetto lincominciato accónodàmento. Quée Qa reptala fif grauemente fentita dallimperadore, conturtocid finte cógran'deffrezea di n仑 haverne difguto:e meteconle (peranze della Pace pafeeua i Confederati, pre: Aname the foltecitema Ia vemata di molta Soldarelez; Ia quaSthüuctas gii ordinato; the venife dz Germania, per rf empire Pefercite fuo cen sente foarazunccie iminuito.
In quefto mentre. defiderando R.cderigo dí riconcaliatfin con la Ronana Chiefa, e di renderf fauoreuole il Popoto's, e maffime $i$ Réligioft', mandòalcuni fuoi amici con letré se al Cardinate di San Pjetro in Vinedla, \& alli Velcouid Parto, ed Oritiaccio che fo uramente Venifero $\frac{1}{}$ trititat
 fazione dlambedue le parti al defferiato fine. Ed'a titit folpettofa ja dinanda di Pederigo, pcithe cra ienivio if concetos, che mai haneffe haturea iopfinazione allopere buone; nientedimeno Aleflandro terzo di comun parert di rutro if Collegio de Gardinallmand all Imperadere i prederti Cardinale, 2 . Vefenui doghi cnia benialime initrurti, co inuali spaccompagnarono 1 Kierori delle Ciret diLombardia, e t'Ambiff iadort di Guglielino Rt. di Sicilia, poiche df tuttiquefi la caura'era comimime: Apprefentatifidumque al cofpetro di Cefare conlui dif corfero di quefo hegbaiover ametre falidioto, e plenit di graidifime difte olat ; hatendrilo pet mezzo di tet minit homellie-raptoncuoli caldaméthe tratrato, ally fant fr cralakjò inpperferto per ceate dellofinazione di efrit Imperadore, che intiltro paffauz la contencuolezza, t de mandaua dali Chsefo alcune cofe, ehe won fi trouzuath
 di fuond dopai ratione piu di quellojidi che s'eranoconi tencari Catlo:Lodousco, \& Orto hnperadorl. Percib ofs cinuando egli ncl propofiofuo, itegati ti:ormantend Smo Poutefice; havendo ilombardiveduto che cyla atigione moni poreuano difendere ke ragioni loro, pigliaté di noouo lymi, comiaciarene a fare gagliztda refiftena
 Ia glerrat Pomefy if Comatcht, de il Marchefi di wouef raco-aderent all timpersdore.
Irkesito momfeordeuole Alefiandroterzo de'Alsanz
 wano daltimico Barbaroffi glorfofe vifrorie confeguite, deliberd di henoratti con qualche mile ricomperra, naf fine cossi richiedendo GaldinoSala: (che nel mutherode Sanni fil annouertam) Arcivelcoso de milano, ì Vercoui del La Prowinzia. *e iRetori delle Cirè Eombardes gli conoeffedunque il Vefernato, nel quale conminciò aledere vh Eletro, che haveral iffefr autorità del Vefeovo, benche it Soffe contecrato;e pli affegnd alcuni cenfi, be entráre leuad re dalls CMeta d-A cqui per caufa della famigliarta, a intellige zet retruea da effa Cirts̆ col suderom Barbaroffa; col Pontefice Scifanatito; \& ancora ph ageregd molue Chiefediywella Dibect; il che fa cauta, ac origine digrifdifime ditcordiecera glif Adefludrim, \& acquef.
 termine rideth, efionde egli abbzadonato da Earico fe.
nipore Diez di Saffonia, e d'altri Prencipi,li quali permé viucre mifer mentefenmunicati, non lo fauor ggianano, adeleguiuano la fua fazrone stà peril contrario, riulciua sutto prolpero, e telice à Confedarati, concorrendo da ofni banda nuoue Compagnie di foldaxi in loro aiuco: geriiche impaurito Babariffa, e defiderolo d'accuetare per all'hora iluos inquieti penfieri, licentiò lefercito,e col mezzo.de'Nouarcfi, e Torinefi paffati i Monti, Arriuò per la Borgogna in Gemania, oue per colers, efdegno primè di qualimonliadignità , \& hotiore il fuiteto tuo Nipote, pereflerf (mollo da religione à finc di liberarfi della leomunica) da lui alloneanate; attele anche ad aumentare di nuouo lelercito fuo pril che mai difiolo di riternare pieno divendetta inlraha.
11
Oofaz, ricorteuoli gli Aleffandrini delle molte ingiusiedaGuglielmo Marchele di Monferato riceuute ; e risfouradafi alquanto inanimiti per la partenza delloro njmico Barbaroffa, determinarono difarne ben degno, e gium * fto rifentimento; percid andarono con altai numerola, e gaghardatoldateica a rouinare il Cafale diSant'Euafia (quefto luogo è à noltri piorni la miglior Citta ded Mon. ferato.e chiamaf Canale) doue facchegsiandoguanto ins 4f rierouaua, fecero voa ftrage (anguinola; \& hauendo data ylfuocio ad van gran parte di quella Terra, molte cafe an-. darono in virino lterminio. Il che inrefo dallimperadoBe, infieme con alre cuercle fatteoli per caufa dimolte por fecuzionichepatinanoi fautori, $\&$ aderenti alla, Corot nalmperisle, ritornò egli in Iraliar con fur monlie Bear trice la guale lafciò in Como, \& effo th'andò à Pauig\& fi bollecitara la fua venura da Paucing per lo Idegno da lore concepiro verfo il Sommo Pontefice, che hautua priuato it Loro Vefcono Pietro Quinto di talnome della digrita del Palia, della Croce, perefier ftati equefto, equegli al Scímatico Pa pa Oreaniano, \& alfudetto Lmperajore ado renci ) con animo dixinouare la.puersa conero $\{$ Popoli Gohegari, ed io particolare glivaleffandrini.
2176. Quett'anno, il Somopo Ponecfice Nellandro Terzo: 1 she dr giài hauesa concefso à gl'Aleffandrini vn'Eleuo, e grandetrictrie de fiderauary che la Chiefa loraftelle in dip znita al part dellemtre Cathedrali deIla Prouinzia Milat nefo,oordinò alli vétifette del mefe diGenajo,che i Canop mici di Aleflandria hauefferollbera facoltì, er agippe d'e, leggere il loro Vefcouo, nen oflante lelozione primz da efo Pontcfice fatta, ha quale ininiun modo vuolfe, chefofo feaboroudi pregiudizio, come dal privilcgio del tenere fesuence appare,

Alewender Epifapus sermes Sermorim Dei.

D



 midimens: Es ideo we poffite os hoc vobis, wel frocefforibus vefiris grciadisive feri, mitoritare ewhis Apopalice duximest pronidest-




 clefe fubtacent, haberenofountar. Nalli arge hopinnan licent home maginam matre confitmeionis infringere, val ei aliquatenme


 Iadiel.mont. Aine Dominim.e. IXXYS,

- Is quefto menrre, da' corrjeni ficuramente sintendena, che l'efercito dell'Imperadorafederiga venius in Iralia danno,e rouina des Popoli Collegati, \&c in particolare de ${ }^{-}$ Alerfandrini, quando i Rettoridi cili in publica radun anzss pigliarono trà di loto giuraniento di difendere gli Aletfandrini, e glialri Popoli di Lombardia, dcliaMarca d'Ancona, della Romigna, c del Marchefe Opizzone MaIafpina, 8 anche di farguerra con Federigo, e con foofe glivolo, col Marchefe diMonferato, con if Conte di BranCrara, e con eli aleri, ch'erano, e larebbero flati aderenti 2ll-Imperadore.
4 Mentre attendeuano i Confederati ad ordinare le cole Inso, yenne del meíe di Maggio l'etercito di Federige da Germania in Italia, col quale poco dopd s'accompagno eflolmperadore, infieme con molti Pauefi, e Comalchi cuoi aderenti, e parziali vicino alla Terra di Legnano ;e quindi allimgrouito 10 condufle iper il Comalco foprai
confini de'Milanefi, ne' carali defiderofo d'elercitare la fo: lía lua furczz.i, c tirania, cominç̣̂̀ à dar il guallo, \&i mettere in fompiglyo, e confifione curto quel Te ritorio.

Haucua limperadore Barbaroffa deliberato di forgio-: gare nuouamente ia Citta di Miliano e e dipoi venire con tuito l'cfercito alla volta di Alcfandiria, mà fircrù̀ dal fuo penfiero ingamato; poiche i Lomburdi hancuano gia pretentitoinuo perucrio proponimento verfo diloro ; e percio apparecchati benillimo al guerreggiare, tutti d'm animote d'vn valore: effendoloro Capi Ii Milañeff, con alcune ícelte Compagnic di Piacentini, Vctonefi, Brefciani, Nouarefi, e Vercellefi, andurono coraggiolamente ad inconterarlo, chefù alli ventinoue del fudeto mefr diMaggio s e con santo impero, \& ardire affaltarono le gentifuc, che al primo jncontrolo coftrinfero à cedere . \& à ritirarfis ria lubiro fir ribebbero in mado tale, che perieuerando vn pezzo con la batiaglia flaua e l'vna, e l'altra parte frà fperanza, e timore di perdere, ò di vincere; ma foprag. giungendo dipoi lepid forti, evalorole fguadre Imperialis. ributrarono ifoidati, Lomhardi fino al Carroccio con grandilimo dubbio di hauer à perdere quclla giornata; contuto ciò founenfonjaallthora voa fectra banda di follati, che ftaunno nuit reuoguardia, rinforzò talmente gli animi de' Collegatim che GQs, grancozaggio ricacciarono inemici canfufitrà sf fate de ('atercito loro; \& a prime incontrol:Alfere magioneiche parizua lo ftend ardolme
 morto lotso ifcalpeftiodécauali. Inguefta barryffa per crufa dellarmi rifpleadenti in cono:ciusa 'Imperadare Barbarofla cho ferito gafcè dacaullo m m pueftumente



 dédo oli. Alemanus, qhe forfermork, abbadeonarono ilfat

 grandilimo umorp Sonmerferonel fume, oqueffíranj zutim Alemani, paighy i. Paueftrécomafohteccesto alcuqu
 mara crudelmente vccifi Quefta Hengaty yitiorian dalla mano di Dio riconofciura, efle modo ala accaduta, no fenza confiderazipne di miracolo; impercioche mentrei Confederai erano alla battaglia intenti. I leuarono à pold cse bianchictme Colombe da vma Chicla dedicata á tye Santi Martiri Sifinio, Aleffandro, cMartirio ; e diritizamente andareno apolare foprafaCroce doro nella ct ma del Itendardo delCarroccio, leriz + nai ppauenzarfidal grah rumione de!la battaglin, nà dallo ftrepito de' caualli, ede' amburi,ma quiui dimorarono fid'à rantos che i Collezati hebbero confeguita la vittoria, doppola quale fubito ritornarono allifteffa Chiela (dal che fi fa congicerura, che per ad ineerceftione di quelti gloriofi Martiri fi orreneffe la giornata fauoreuole, e de! tutto virtoriola, che appunto era dedicato a lorn il giorna fudetto) I Mild nefi dunque, raccolte le fogplie del vinca barbarciffa, enerarono in Milane con infnita dimoftrazione d'allegrica2a, conducendo il loro Carroccio: falennementecarico di trofei, contanto fuonar di tronibe, che l'aia tutta del loro dolce fuono rimbombaua. Einalmente yedendof Barbarofla dalla Lega Lombarda malamente trattato is srounandofi horamai fracco da tanito guerreggiare, firiPolfe a perluafione dell'Imperadrice, e d'alcuni Prencipi difar pace con 12 Romana Chiefa, e co i Confederati. Laonde mandò à chiamare Chriftiane Arciuefcovo di Mogonaz, chedinoraua con l'efercito pel Bologneio, e ló inuid infieme col Véfcono di Magdeburg, I'Elette di Vuormazia, \& il Protonotaio del Regno ad Aleffandro scrzo; affinche fi abiliffe cä effo la pace trì la Chiefase l'mperio.

Effendof dunque indominciato al trattare quefo accq- 1179 modaméto, era di.necefrtà, che haueffe il defiderato fine; perciò gli arbitri d'ambedue le parti fabilirono che il Pontefice andafle 1 Bologna, climperadore a Modona : ma gli Ambaferadori Imperiali hauendo in fofpetro Bolo. gna, iMezzani fecero elezione di fierrara; nè di quefta ancora conrenti, volfero, qhe fen'eleggelle vn'alura: Fll dunque determipata atinche foffe piu comodo alfyna, c f'alrraparte, che fi accettatle la Citta di Vinetia : guiuil deppo effer giunto Alelfandra terza, Gatcele a fuperare curte le difficuleà di quelle cofe, cbe poteuano efrere d'inpe gedimente ath condurianediconcardianataladera
sa, la quale finalnerite tlli fei di Lug'io fi tabili con vainetfale allegrezza ditutti li Chrilliani. Fratanto, Hmb peradore, che con licenza del Papa era arriuaro à Chioz22, e di già haueva tutuili capiritli della pace accettati, ottenne facolta dal Sommo Pontefice d'andar'a Venegia; perilche il Doge di quella Rtpublica andò con fei Galee a riceuerlo, e lo conduffe al Monaftero di San Nicolò : poo fcıa il giorno feguente, il Papa diede ordine a fette Cardinali, che andafero ad anolucre llmperidore dilla feठmunica, facēdolo prima rinunziłrc atiitrè Pōteficilcifinatici, Vittore Paicale,\&e Califtoje porcia promettere d'vbidire ad Aleffandro, eath lani Ponteficilucceffori, e con alcre cerimonie, delle quali nè tanno altri Autori, \& Iftorici menzione, fi diede fine a pace cosi fegnalata, \& vtile a cuttili buoni deffderofi, che la naue di San Pietro, la qual già per lo pazio didiciortanni sbattuta dáventi concrari de luoi perfecutori; era miferamente agitatz dall'onde. arriuaffe vnavolea nel porto dellai eramqitits. Nel refto effendofi amendue per alcuni giornidimbzavi in Vinegia, i! primodi d'Agolto promife limperadoré di confermare euttoclò, "chera fato fatto, fcritto alla phefenza del Som. mo Pontefice nel particolare diquefta;contordia: onde comando al Conte Diedone ;ehe allaptefenza del Papay in fuo nome pigliaff giuramento veto igl A mbafciadori del Ré di Sicilia, e eninliti Retortale Ebmibardi Collegari, cht hauerebbe a cidfeunola fudetay pale;' teruato: giefrarorio anc ơry tuteil? Gomblle e Podefà dclle
 parte detPlmperadores the furond glf Aiefucicoui Chrix Itizno di Mogoriza pllippo di Colorts; Videremondo di
 dipor Cor tado elethill Fyotmazia, il Protonoraio Im

 re don buona fede, e renza frbile hapace sellia Chicta, e detloImperio; det Rédisicalia péille miteod quindici
 compintata drifef anni, conforme thacuatio ordinato i




- picliarono di por giuramenter in hame de Lombardi
 So Pefce, e Rogiefo Marcellini; per Piacenza Guglielmo Luacoruo; per Breĺcia Alberto Gameatia; per Bérs famo A berato s per Veroma Cezio Eonfoléy per Pirma Trevilo; per Reggio Antemano; per Bologhé Picamonte Yo Podefta; per Noviara Gürliefmo Guefiri; per Alefo Iandria Vberio Foro: per Padoua Teflulatio foo Podefta; - cper Vinegia Gozelino. Doppo queflic urämenti, lifats roridell'Imperatore rinunziando all.Eicfia, e fazionedi Vitfore, Palcale, e Califto Pontefici falfi, promilerol'vbidienzz, e la fedelrà ad Alefiandro terzo, \& a luoi Catrolic§ fuccteforije dipoi furono ripigliati in graziadel Papa, むa alla Santa Romaria Chiefa agoregati. Il che flabilito, ällidiecifẹté de Muderto mefe di A gofo, Aleffandro cerzo infieme con gli Arciueicouli, Velcoui; \& altri Prelari faz giani, 位Alemanni eclebro nella Chéla di San Mareo alla prefenza dell'Imperadore il Sinoto; nel quale fi conferma 12 fudetta pace, de rregea; dipoi fulmino vna fcomunica verfo quelli, chie hisueffero rocta la predetra concordia, e tregux, fe auifati, nel termine di quaranta giorni non hateflero elegaito, quante dal Pontefice li veniua conandia. to.; di nuouo ancora fcomunicòli Scifatici oftinati finche foffero conuertiti. Finito il Sinodo, per confermazioine della pace limperadore alli dieciotto di Settembre Tcriffeal Sommo Pontefice la letteradel tenorefeguente, cioc.


## 

 Tridericent Rominna Ecelofia Smemo, 6 unimerfali Powifici. Rridericws Dai grasid. Rommanomme imperitor fomper Angufus



 gmad Pacem Etectofis, $G$ Imperyij Ifocinndmen itha a Priacipition





## A. L

 ciemsergmaconm in mebis fuerif, Droproptio .ob/ervari. Datme apma Veneticu is Palatic Dncu, decimo quinto calerndon Oadrric. Judia. decima.
Polcla parti l'Imperadore Feilerigo il giorno requente. * da Vinegia e en'andò à Palma, donde inurò ad Aleffandra rerzo, che ancora dimotaua in Vinegial 'huftrumento delia: maniera che fegue,concernente alla treqna da lui concella alle Cittì collegate, ak que To alii dieci dOttobseil Papa. mando alli Rettori delia Lega , cioċ.

 mum Lombardix, Marchianis, of Romaniolis, of reliquiu do Socia-

 mancfitura nos porita, quamdiù Imducia manebiunt, mmonem
 cui. adoimpturnme - Aftum Palmea.
Finalmente Alefiandro, che doppo I.aggiufiamento cós: 6 Pimperadoze flabilito, altro non defideraua, fmor'che di ridurre in buontiffimo fatb la Santa Romana Chiefa, cheper la lunga dikordia tràefla, elimperio, non poco has ucua patito, ordino che fe publicaffe vn Concilio zenerale da celebrarfí in Laterano; perciò con quaxtro Galee det. Veneziani pigliò il viaggio perda volta d'Agnjai, ove famen claluoarriud con allegrazza infinita di quei, Gitcadivi, e poco appreffo n'ando 1 Tofolano, e quiadia Romajove tubito celebrò 11 Concilio.
 tri Popoli Collegati-ronceffa dall'Imperadore, viueffero dz ogni forte di perkcolo ficuri, contuttociò , perche man foffero loprapgianti' dal termine thabilito al fine diefla rregua, \& affinche il MarchefediMonferato, \& i Pruef Joro nemici non pigliaffero opportura decafione daffalo rargli allimprotilo con l'armi, fecero fabricare. per mata gior ficurezza, efortezzadella Citta, e de' zonfimi toro ab cune Torit fràilbaft:one, \& la foffa, de altrealguanto aite ${ }^{2}$ fuoridi èfa Citth :non moloo lontano, emafmein'qués thoghi, da gualifiporeffe facilonente difcopors tavenure di qualc he elercito verfo Tortona, Genoua, Afti, e Puia at
 uhhobptine di offeruare dilligentemente, fe linintico entisuif con qualche fihita (eorreria ne' confini, ouern sacui coftaua alla Cirts ; 8 ogni volta, che fi foftero zccortes d'alcun pericolo,' erano zenufo darae il fegno con:temr: in alto if fuoco, ouero il. fumo, \& ancora col fueno dremy corno, $\delta$ d dimi enmpana ; cói $q u a l i$ legni auifati li Cirta. dini nella Citè , poteffero dar di piglio all-armi. \& inconf träre finimico. Scgaitanono l'elempio de Aleffandrigi; per fimili ficurezze glifleri Popoli di turca la Lonmardiay come quellis che dubitauano della malignità de' \{oreftierî) Ec aderenti all'Imderadore Barbarofia.
In tanto, frì moti ornantenti, che Oreo Bletredi Atels tan Aria? il qual era fuceeffo al ptimotleteo nel Veftound di quefta Cirta) fece ally tha Cartedrale, fegnalato ye principale fì lillitaire col eoafenfo e e parere del. Geros e del Popoto vna Canonica con trè Sicerdozij, ohé dignita fi chianisno, cimé Prepofitura, Arcipretato; e Ganoriai ; $\&$ anche fette Canonicati : ì quagli affegno alcuni annuallifrutti, e cenfil letatiad alcune Chiefe de' fette fooght del Contado' di Ateflandria, the fono Sanep Mariadi Gzmondo, otreio Zaffelizzzo, San Dalmazio di Marengo, San Michele dỉSolitro, Sań Steffino di Borqoglio, li Suño tiflima Trinità di Onietio: Sant'Andreat di Rouereto, e Sant'Agoftino dellivilla del foro. Quefa Canonica fu dal Somro Pontefice Aleffindro terzo confermata, il guale parinente confarmò le perfone à tali dignita, e Canonicati depurare da Otto Eletto come chiaramente appare dal priuilegio per taleffetta concello nel tenore, che. lerue, ciod:
 1 Otreni Electo, of Crumicín Aloxadrime Ecclafa falutuen', of apoficlican benediftioncen.
 apnatuism of decoram domm Dromini Lamdabili prowidontia fifa
 Pratidio in fua firmitatic refore consalofocemt : eap propse Dileati in Domine filij vefrit infic poffulation bum burignsion awnethers, Canonicam, guam fili Eletro in Erclafia Santir Pari de Affor/u

 tonondim;













 Trunco nafmi heop ser.
4s79, Mentra Vgod Ortica, e Cordaconcritlo erano Contoi
 Arcinalcono daMibue, ohe f eroumm 1 d homa percauls del Concilionetun iuisifi celebr aua, bebbe particolat memar sia di bonoxace sli Akffandrıai, e di farligualche bancfigio. dupplige durguedis pa, chefideghate ordinare, che ZVokcoapodova Gited dixcqui fi tramucafie in AteffanArigs: at che betnignamente condetctie egli, odiciò oif piade ad ufo Arcineferpyele cina, ecommiffent.

In guethomature jol Terrieri di Etclomara, à gli vndeci del anefe di Nouevibres Penza presiudizio dell Abbate dis SanSaladors di Puuia loso padrone, fi collegarono con pliAleflapdriai, con condizioas di darghi ad ogmilose Strogno il fuderco lungo conl Calkella; dífar guerra, pir - eronfurme li fara da enti comandxeo; di comprar camili, 8 anme, fi cometionpoita la porfbiltà loros di fit - Properzioisatamirse il folfo diatorno allz Citts, euntifi : H gozij comani, conne fe foffero Cistadini di Alefiandrian. Alfincontro poiglifudeti Comoli Ortica, e Gillo, noo ene della parria loro promilero ad Vgo Negro, eRopiolfo Taffona ambidne Confoli di Fsetonara di alurarenteraferit. ftre, connelle vite, come ac'beni gii huomini di qualle
 sani hago, come le foffero Aleffandrini.
©pa-acca fonse di hauer iractato di Frefonara. dianat An farro va'oidine in quefla Cicta, qual'e regiliracotialifio. Sno de' fuoi Statuti, ciot., che il Potefti di quella Terta Softe elerse dal Configliogenerale dell'ilfefia Cient, cipt., che vnayalea fi eleoga del Popolo, e l'alera del Comune e cheil amile fi offruinelleleggere it Podelta di Bataluz: zo. la qualTerraff poffedutada gli Alefiandoini.

## Kegei, le guali per dopo a fecera in alerandria aleune

 Is Cirsh tifrate saccioche tutto il difremo Alefandrino dilizea bemeare le oflermaffe.sime Quell anno, nelquale furona promnolf alla disnità d;

- Confali di Aleffandria Pierro Canefro y Vermo. piato. Opizzone Bicchino. Anfelmo Coppa, Vermo.Gamo, Ri* Gdo NiAation, Rofno Foro Samuello Ratrye Manfrede Butinosmuti Cirtadini di effa, Aleflandro serzopiglio a ali -udeci dcl mofe di Luglio fotto la tua protetzioneje di Sán Pietro la Chiela di Santa Maria del Foso di, ileflandria : e di concefle alcuni priailegi, ad intercefione di Oteo Arcjprete, ede' Sacetdotidieffachiela, il che wien treneft tono verificato dal priuilegto per la detta caufia conceffo mel temere feguente, ciod.








 de Fore: in qua ollic dowine sfivio mancipani fob Beati Pospi, d




 clipefoi, froma whis, spetrifgue fuccefforitw, of illibata popmero







 habress hameandmay in Mowto covdavio; in Poweono \& Mouts
 Suidgmed acheric in Come de Pore, do in Cabnewow defuper
























 Damafelam.









1ge Inatine S. WMria in Colnodion Dicuinen Condiadle.






Porcia Alyifiopirouno Arcitrtemodi Milano, à cui Aleflandral ferzohancua fanno zasiani oxdiuase, che mesendeffe al negote io della srafisuent det Vefcousso deltz Citeà diAcgai it Aleffandrja, ton gran fervate vi attefent operd in manjers, ehe Ardoine Cardinale, de Velcous d'Acgui venne alla refidenza del:Vefcomate di Aleflandria, confornye all oedine del Papa cericoiediziace perios, che aonfe la kalfero te ragioni, el'zutoritisch'mevera fopra la Chichad'Acqui, efua Diocefis tiphe il fudetso Asciuctrous diede $\begin{aligned} & \text { gli.Aleflandrini lafloluaibae del ghart- }\end{aligned}$ mento cheffs diedero ad Oten loro Elet to, oglicomands. she per limarenire nond quefio, ma if bene al predet. Cardinale Ardoint forn :Vefcomogiurafleto laif deleà, E ibidicaza, bonomadolo ecome proprio. Ac Particolare Pattore; dal che ne appare veridica tefimenianala dal Privilegio infrafcritronsioz.














 crumafe velo
































 tiori sffete vos benorare d fowere curabil,quance anywiondos f-










 m-M Crtasx.

 zone Padrino, Rubalín Viffaggio. Arudmd Coppaifooüne
 R:pdblicatloror fiverdurgerono ath véntiere defmife di
 mazohefi dalle: Fierreqdel, Bofed, figidiodi del-Mircheie Vermotan lefegsersi condezionio: che gli Aleffandrini reftitifranmoradis furtetti Maschefi ì póféfo di Brà , eidi
 auxngichefofferedficica Alcifan itia;:Byoht woltar, ohte
 - Perito confidente't ac eletro di eonsedtrod amendue ke
 daperta:iza a budió; giurerannolafedelta allik Marchefis il - hefara eficguto ognianno daMi: Cointoti di Aleflandria : Che Marehofi darma in fento a gli aleffandrini il fito, "del quirle'rotroisa edificata la Citta di Aleffindria, \& anche Pozanoce la Mare zzana, dando facultà ahl Caftellanf,

 Marchefinonentrerahtro in Leea curg Vermo loróphalre:
 lize cinquarea, che wow epagareia Ferradi Poizino, etr-
 ni non offertaranno cid, che nefuderai patentinno protion meffo alti Marcheffitiranno tenuti dipagarliqumie liteptutif; e per it contratio; fe li Marchef uentanemretano
 che hanno fopmitrolto, net "qualu-fabricata la"ctita thi

 priced'Agtant:






$\rightarrow$ Fu quefhanaw tratia, conmote condíciotila Legurist trà gir Aleffand: inia a Genouciis da, qualendipiaiali venet







 fizia à qualfivoglia $G$ et:ouefe, che per quald if luaiocen-


 per ciafeuna di effevolte: Che fedigerntuhit ontüpian-





 Che li Confoli di Alefandria giurerinum dir bistinariele
 the faramo fimilamente cinouricento Cittadinith home I
 riquiovera egni decimo anito ? Per il eonimpit Getmuefy


 - Atefsandria ; \& Vgo Canefri Preuofo delm Catedment quífa Patria.

 ebt prodifa anco la motte del Sommopostretrén forsai5 dro rerzo. il gnale dopa'tanti etandgf pot Pinhertyte




 frequeliza foleaniflime elequte, nourolonelh Catedralos macziandin in turiele Chiere della ctera forthofù poletu



 viti nè fentirono gran danno, e ne legnì yhi otandifiman Barétia, edi geanoredivino.
Poleia moritin Gietulalemme Cuglielmo màdiere di a Monferato, la etif hotrefil di confolazione alf pupolicoh
 dimofitsizgli combinuamente palele nemico Otederónedlltefo anuo gli Alefrahdrinizaiurd di gerve Wlla Republicaidi Genome, perlaffedio, che ih nome di -quettre pole Gaglielmo Mozzo di ferro', vno déhnor Cos. Toli diriatb, idorno al Canello di Siluano ient riporto


Approflimandofil fine della Tregua led annilaumining conceft Hillimperadore Federigo tille Citta collegate. 2 fece egll vitamertecon Enrigo luo figlimolo; c con whti Prencipi Alemannivin Configlio pablico ín Cofanza; pir -tabilite la Paeeto' Collegati. bi poi; i perfityrione, \& tichiefta del figlinolo, ze anche ad imftanza wet Prontefice Tayio terzo Yio amico, mamó del mefe di Aprite in ltaIfia con grandiflima antorita Guglielmo Vefcodo thatio, il Ma:chele Guerzi. Prate Theodorico, el Cameriete Rodol fo, i quali per ta fudecta caria fecero Poltino stotno di quel mefe vna publica radunanza in pizcenta; ; 8 in effa enngregari gli Ambalciadori, e Po' letta dette Citta colle garedi Lninbardia, della Mirca; e d'altri paef? ${ }^{2}$ ciot Cremona, Milano, Lodi,Bergomp, Fertara, breffint ointoi, VeTola Vicenza, Padoủa, Tréuigi,Venezia,Bo logij Ranethi nà;'Arimini, Mođóna, Re cgio. Partía, Piacenza, Bob o. Torthaz Aleffadria. Vercelif, Nouata, \& ancora il Matchefe Opizzone Mala!pintaz il Conte di Breno, é urti 1 CaHtella niite quelli, che aderifocio alla Chiefa di Dio.dimandaro. nola Pace I II giorno danque fegue:ate, che fal il pritio dif

Maggio

Magrió. gli Andariciadori Celareipromilern di fara, che Federigo e etuo tiglinolo haurebbero del tutro contermato, \& app:ouaro quanto effi per comandamento loro haueffero elcguto; $\&$ in virnà di quefta promefsal h fudeni Podefti giuraronodi offeruare tuttili patti, chefi contengo 10 nellimptiomento farto di effa Pace trà gliA mbafciadori,cosidall,Imperadore, cone delle Citte collegare; di non effer autori, che fi diminuifea cofa alcuna deluderti patt'i ; di vbidire alli comandamemi de'Moderatoni di eff: Pace dal medefimo primo giorno di Maggio fino à trent'anni; di rinolate quefto giuramento ogni quinto anno; edi fare, che li Confoli, e la Cuc denza delle Cirtà lorofi ob: thino al detto giuramenta. Fina'mente flablite quetie cofe andarono fibito limedefni Podeftà vnitamente con gli Ambaiciadorì Coftonza;one dimoraual limperadore; ze alli venticinque di Giugno oce emero daefo il priuilo gio della Pace nel teno c, che tegue,ciod.
Fridesicus Imperator, forg filiws cimi'Hemview, Rex Romanornm; Lombardos, at Societatem, © fantoreseormm in grutiens nofiremb rasipimus, iniwrias onnes, quibus nos promcarowns, libere semisernm tas. Itaque pacem, quam ais libruter caisceffimmosprafenot pagine. infimus fubfcribi, © axitoritatis nofara figillo commenntri , axiss: fumina off. Nar Fridericus Imperation, br films mofter Henrices Roimanorwm Rex concodimus vabis cinuitratibus,Locis, ér boginibus. Sociertatis ragalia, '̛́ confuetwdineo vefiras tam in vrbe quàm esetra yrbem, nembe Verons of Cafto vins, at fubwrbijs, of alig; urbibus, ac /uburbiys, locis, er baminidurs Sostecatis in perpermmen vide: licet vt in ip/a vrbe onania babontis, ficut adhuc babuifit, aut hat betrs, extra vero ommer confuetudinasmoftra valuntace exerceatisy, gme ab antiquo extrrwifis, aut exerceths in fodro, ne divibus, pafcnis, poan sibus, aquis, 6 Molendimus, ficut ab antigwe habere confwewiffis, ant haberis, in axarcitu musitionibus vrbiwm, in mutifdic-

 gadia, quebobs nos cancefimus, in bunc modmen cognefcantrur, per
 lgywirur eiri bona exifinationis, © qui ad boc idonei offo credanzwr, quiqueneque im Cimitratern neque in nofiram maieftatorn adie priwato forantur, qui iarent fo bona fide ingwifrturos, of inquifisa confignaturos ea que pracipme ad inofiram Excellimtianm /pecitamr.
 duarum milliam marcharmm argenti in fingulas annos pofsimuses Si quis anterm fuper iss,qua vobis costcefifinus,fine in vrbe, fiue fx-
 Qued nos aus neffer amitreffor Rex, adus Imperator Epicapis, EC
 laice annss bellmm dedit, firmmen, ov rutum babebimus; faluis /uperioribus concoffionibus, vt pro ca folita notbs obfrequis mabonnu zwr,fed non cen/us folwatkr. Conceffosies, gual pro bozo pacis Ci-
 1 mine Das indodlig imws.pro quibus cenjus debew folmi . Primilegiar.
 vrbis,ment loconum ant perfonarum Socistuicis ectafinne bollis ad alit-
 zuw y Impa urbe, is qua Epifropms priwilegio Imperaforis, awe. Rea git Comitasum babse, f Confwles fer ip fum Epifocpum Compwas. anm folene recipure : ant ipfa recipianor, fimminus à nobis. Eadimo




 ye moflre. Omnos inuefituragratis fiens. © Canto awtom nos $/ \mathrm{mm}$. perator difceffrimes, aut ragnam filio wefirostradidetions, fupith inodo à flio noftro, aut eins fuccefore innefitsurain recipietis, ins caufs appellnionnum, fi fumsa viginti quinquo ibitrarum impo.
 ximese Ercelefia in inppocllationibus, ifa lamen, we non: roganewr in


 Ciwitats intra Zues menfosá conteffacieme litio. Confulos. quis. conflimunasr in Cixitatibus rales fins, qui fidalisatom iuremerme mabis, vel surent, antequam Conpulatum ineans. Vafalli nofirtio


 miuti. Vaffalli qui tonpore bolli, ant induciermm non pofinlaweyinc innefficuram, an debisa nobis offizia nos prafitiersnt, bac ocs-.


perfuam in trbenat Epi/corata, ilambo Cimitatis non facienme. Vrbes mwris cingere, ant exterueres manitiones conftrwere eis $l_{\text {G }}$ cest. Societatem, guam habent retisere. do cwm voluerint renos marceis liceat. Pacitones timore woffio fafle fint irrita. Pade Placentinorum nempe paclum pontis Fadi, $O$ fidum ein/den ponit
 de Caflre Arquato, io fo qua facta fine fimilia ab ipfo Epi/copo, ant à commnnt, ant ab alü; hominibus Socielatis nobt/ium, ant cum nuncio noftro ip/o ponre semanente, remancant cuon ominibus fuis walitatibes placentimis, vin tamete, vt tamennsuy perfolnere filfum Abbatif/a Sancte Intie Brixie. Sententic qua ix sure, io legibus, de con/wetudinibus contra aliques de Societate late funt occa/ione belli, aut difcordis,irrite fim. Poffeffones omnes, quats quifque de Secietatebèllitempore tenchat toneat infld, foper vime ablara forsif, quide Sorietato non fint, frot damno refoitwantar, dut fciens mecoperamerit, quierè peIfdeat, sis per olectios arbilret ad cogainoxem regalimes wobis affignensur. Opizoni Marchinni ansnem inimriact quams nobis,ant alicus partis noffre ficerit,pof quan
 Sorietate, vel defendendo aliguen de Socictate, in grasiam recipsmus $:$ lurifductionem, quam Mediolanenfos exarcore confuens. runt in Conripatibus Sepriy, \& Marthefana if Burgaria, \& in alÿs Comitntibus, excrptis locis, qwe Bergomaites nowime mostro
 yiano, to sapp quan bunc exercent, liberè io quietè babsaygt, d.
 bus, gua Mediolmenenfas pracomannos fecern Cininaibus Bes.
 fuondams fattan frema kermaneant, me sliquod intelligalmraly gwifirum Modictatonfifiss in Efifcoparm Lavdenfopraber dictop conceffiones, jaino inre Aqua Lambri, fi guod babent, ant is pedagio. Ommes de Socretale, qui.fadelitatem nebus iurabunt, ins jacramente adycient, (roruatwrosperfaftiones, beriwra, qua babemusin Lombardia, of peffidicmes ; ,excira Loctectiom iurabune nes fersarturos bona fide, fi opne fueritiór cums faper boc à nobis,ant a "erte nuncio.noftro furrimt requifirt, of o amiforimes, recuparasuros. 1ta tamen, et froximn quague Cintas bos offito panximè pencatur, ó fo spus fuorit, a alia Citutates, qua /unt in fimibus Lombardia fimtluer iuncantur.Si qua Cimitas bas Confitutiones now obforwaikeris., velique teneantur bona fide ad obfarmandum campellere,paca integra permanente. Nobis indrduhus Lombardiä
 at distint prafabüt ce vias at pontes beva fide reficient, in eundo,
 decimo quogue anmo fidelisates ronowabunt: sigui expurte nor
 amimus Aatum Veronemfibus, © Icslinnm in gratiatm recipimws. Nomine Vrbsum, quibus graiam nofram reftiumimus, of prafarpiam conceffionem freumus bat (mnt, Vercella, Nowaria, MaJiolanm, Lan, dwa, Tarwi(ium, Bononia, Fanontia, Mutina Roginm, Parma, placentio. His antem cinitatibus, \& locis pucmen \& or gratiamg ${ }_{n o f}$ Iram retd dimus, verum cnncefienom, non facimms, videlicre Imola, San Cafliano Eobio, Plebide Grabrdona, Feliria, Bellu. no, Cenctt. Ferravia awean grasiammofrem roddimus; ín concefímem fatimus, fo merra duos menfos pop reditum Lombardor d. Gurra naíira de pace priforipta cum cis cäcordesfuerint.Legats autem Cinitatum hanc pacom recepermes, © is in prafentia nofir,s здтarant Meduolani, Brixic, Placentia. Bergomi, Verona, Vicatio,

 loca, qus. pacem pra/criptam fub iniramextio Lennbardorum no-





 tка, Faupntig. Bononia; NAntina, Kegium, Payma, Nonarin,
 4.C, LXXXISf. Datmmpond Conflaniam in /olomni Cumra, vij. Kal./uly.
a Dipoi, 1 Podefta, \&e anche gli Ambafciadori di ciarcuna delie fudette Citta pigliarono fubito giuramento $i$ nome, delle medefiax, di eflev.per l'auentre fedelia all Iniperadore, \& al Rè Enrigo luo fighuolo;di non mai configliare alcuno, che ad chi leui la vita, \&z il regnote fe hameffero faputo che qualche periona gli hauefe cofpirato contro:, di palefarla fubito, ò all! Imperadore, à al Re, ouero alloro Ambalciadore; di lominittrare qualunque aiuto,afinche conferuino al Kegnojetetrtauoltal'hauekcro perfo, che lo
ricapo.

## 12

## A N N

sieuperino ；di offeruar la Pace da loro，e da gli aderenti luoi conceffa alla Lega di Lombardia，e di oblıgare à que－ fto giuramento tutti gli habitanti di quelle Cittz̀，cicè li mafchidallifedicifino all＇fettant＇anni．Polciali mede－ fimi Podeftà ，dimandaro perdono à Cefare，e da effo li－ eenziatifi，ritnrnaronoalle cale loro con PInfromento，e Primilegic di efla Pace，la quale fiè lempre chiamara Pa － ee di Coffanza，e di quefta fe né leg．⿰亻 il renore ne＇Tenti ciuili．
L＇anno medefiro o．alli ventifei del fudetto mefe di Giar－ gno la Republica Aleffandrina si collegò con la Terra di Capriata con le feguenti condizioni，cioè，Manfredo Ma－ Janotte e Rubaldo Ratto Confolidiquel Luogo，\＆à no－ me di effo finbligano，che li Capriatefi daranno il todroà CESAREA（ contal nome fi chiamaua la Città di Alef－ randria，poiche già IImperadore Federigo l＇hatella cosi nominata nel Sudetro privilcgio della Pace da fe alli po－ poli collegati conceffa）tutta volta，che lei lo darı̀ al！Ina peradore：Che faranno apparecchio militare，foffi，mum ri，quando Cefarea faràil fimile ：Che faranno guerra，e pace con qualunque perfona，con la quale Cetarea vorrà guerseggiar，a pacificarfi，falua fempre la tedelea verfo i loro padroni，ciod，che non vogliono effer tenuti di aiu－ tare li Celariani contro i padroni loro：Li Confoli poi di Cefarea，cioè Piecro Canetri，Caldoira Borelli，Otro Durco，Boffo Bottino，Anfeimo Coppa，Oglerio Cauna， Rainero Nani，Rauichio Cocagna，Manzo Piz，Artaldo Ven3，Giouanni Vafca，Roffino Scaccauelli，Manfredo Bot－ cino，e ．．．．．．．．Cocagna，promiffero à nome della Parria Ioro difalyare，cuffodire，\＆aiutare con buona fede li C3－ priatefi contro rurti＇gli huomini，affinche，poteffero，con－ Teruare le ragioni loro，come fe foffero la porta di Ga－ mondo，ò di Marengo ；di mantenere alli Capriatefi rutre le ragioni，che hanno hauute nella Terra di Gamondo di पuarant＇anni abbafo，falua però la fedeltà，e faluo ancora il comandamento dell＇Imperadore：li quali patti furono Sabiliti sù la piazza del Duomo di quefta Città．
Fis，Queft＇anno Millefimo centefimo ottantefimo quarto．
－Cefarea，ò fia la Republica Aleffandrina mandò Anfel－ mo Conzazo，e Tebaldo Gualono fuoi Cittadini，\＆huo－ mini di gran prudenza，e deftrezza nel manegqio，de＂ publici，e privati affari，per Anbalciadori all＇Imperado－ re Federigo，che faceua vn＇adunanza in Norimberg Citt delia Germania．Quefti，do po hauer＇à Cefare beniffimo efpoftal＇ambalciata，e dato il giuramento della fedelta in nome della Parria loro，ottennero da effo，e da Enrigo fro figliuolo alli quatrordici del mefe di Marzo la pace con IInftromento del tenore：che legue，dal quale fic ca－ va，che l＇Imperadore，cone di fopra nellianno antece－ dente fi è detto，leuato del tutto il nome originale df A leffandrià̀ quefta Città ，và uuttauia perfeuerando in chiamarla con quello di Celarea，enyouamente la fonda， あz inftituilce col titolo di Cittì compiacendofí di ac－ certaria nella lua grazia，\＆affezione．
Sub hac forma rocipic Dominme Friderizm Imparacor bomi－ nes ds Caforen，qua poffita eft fuper ripam Tanari，int gretiem frame，b bosam wolumtatom ．Predifitiomines tradwnt fo in po－ zeffatom Domini Ioppratorix fub boc zonore．Exibntt omnes d Cinitate sàm mafouli，quinm fumina，ó mand bum forí quon／que
 reddat awdoritart Impperatorii，of Imperator fundas bane

 do imponio si nomen Ca／arcan．Dominm Imperator babebic Thos：

 Zxra atian，of pofeffones，quat Marobiowits inffo ab Imperio se－ merrame．Et hominas Cinizatic mangouli à quatnordecinn ammic
 zori Friderice ，$O$ Hourvico filco simen Agi patem，\＆comeordiam：
 siwn nuncy．Et pop quosliber quinque annos rexowabunt facra． nomemin fdelitatio ó recipions bon orifice nuncium Domini Im－ peratorin，qui colliget incm Cinitatem ragalin，ó iwra Imporatao
 Namrion qiacque Domini imperasoriu prafabit condinfive pror
 wos，$\theta$ appllationes fome ad simes andientiam，It duella，qua firmameur ants Conswles，fiest in prafortian nencif b Confulimen．



## A L I

 zemore，gmod nulli Cimidati，nulli lore，wulli parfon a fma inda fol－ Idt；fou dimsietat；cimilibat failice fwo inve forsare．Imporatar
 ad bonorens Imperij．Illi facient infitim intra Cinitatom，is bovou confwotwdines exrrcebunt．Et punient malificia．Impae sateor amicos，© fodeles fues，qui in vicinia Cafarcefunt，faciors imvare，quod ipf Ca／arca prafons anxilizm．Et Cefarea vorfa vice iurditit prafaraillic anxiliwne．Sunt amtem bi Papionforst Dertbonenfos，Hafienenfos，Aqmenfos，Alben fos Homimes de Ca－ Snli，Marcbienes do Vaftis，Marchrones de Bofto，Marcbiones de Occimiane．Impertater Cafarcom Cinizacam，ob homines eam in babisuntes ad mansur fuar，它 ad yfuew funcm tenebis．Et nul－ lnem Mavchionem，Posef atom，fon Dowinam babebis in Cimira－ se．Confales aligentwo à cosmmnei，qui annuation recipeone com－ fulatumab Imperasore，vol daflio cion Rege．Si alteruter cormem fuerit in Italin．Si newter corum oris in Italis actipiont inmefli－

 ibant in Toutoniam accipere ineefisuram ab 1 mperatare ．Cib－ farse vero non socipiet bonsimes Papienfoum，mec de Cimilate Papis，nec de Terpa Papionfinm，Specialiter bornines Gridons de Potpa et illos de Sala，et illos do Baffigana er gaos nembtoner． Domingis fusic debiza feruiria exbibere permietet．Similiter Pa． pienfes，ot $G$ uido nen resipiemt bromines de Ca／aren，wifs ex benc． placiso vtrornmque．Itann Magifer Anfelmonde Concane，at Tbeobaldm Vafonme nuaceij Csairatis Qefarse invamerust fide－ litasom Friderice Imperciori，ot filio cims Hewrico Rygi，gwel

 phow Camerarime ex mandato lmperateris，of E erricifilij eime Regis iupagit in asionamis if forswn，quod con for uabunt homaniom Cafarce ea qua praforipta（ant in hecChyragrapho quatedias Ce－ fanea ipfot fidelizatem feruancrit，huiw rei icfies／$u^{\prime \prime}$, Fsidarices Dux Suouor um ．Rodulpbus Imperialis nula proionatorian ．Co－ mos Albertus do Eafism．Conradus Caftellanus de Marde． Hencicus Comes de Altiderf．Altertus de clemente．Pbilippan Lis Capali．Ger ardus de Nomaria．Lefrantus de Cwima．Ss． rou Salimbensus de Papia．Palasimerims de Oganne．Ferus de Vifcome Malomijon de Brifa．Picclmilia de Valla，et aly quame－ Nares．ACfum in Palatio Norimber．Anno incernathenss Bo． meni neffri．M．C XXCIIIJ．Imdici．Secuthde．prid id．Martsĭ．

Pofcia，alli ventitrè del fuderto mefe，la Città di Cela－ sea ficollegò co＇i Tersazrani di Mirabelto conalcune condizioni，che furono fatte nella Chiefa di San Pietro， Catherale di quefta Città ；rà le quali particolarmente fí obligaronoquei Terrieri didare alli Cefariani per gual． fiuglia occafione di guerra la Terra，\＆x il Caftello dell＇Elma．
Que！t＇anmoi Rettoridella Lega in vn Configlio gener 48 rale fatto in Piàcenza confermaronoil primogiorno xi a Maggio la Pace，che le Citti confederate haucuano gid trà fe ftabilita，e promifero à tutte le Città della lega Lom barda，alla Marea d＇Áncona，alla Romagna，al Marchefe Opizzone Malafpina，\＆a tutti gli huomini dieffa Lega． di fedelmente offeruare dal fudetto giorno infind à trent anni auuenire li patti，e le condizioni contenute nel Stru－ mento della Pace；che fí conclule trà gli Ambafciadori delle Città collegate di Lombardia：s＇obligarono ancorz di rinourare ogniq quinto anno la fudetta concordia，e di coltringere i Citradiniloro dalli dieciott＇anni fino alli fettanta della vita loro à giurare l＇offeruanza di tucti gil ordini，e comandmmenti fatti circa al particolare di efla Pate，come appare dall＇iftefio giuramento per la detta caufa flipulato，ciod．

Ego iaro entrithus timituribus Sonienatis Lamburdia，Marcbic； e Romamia a opizzowi MarcbiomiMala／pisa，onnibas homi－ nibys pradifte socielatis pafia formarurem boma fide，prowt in sa－
 Citiseresm Societatis Lombardia compofition continotur ，ef ominio


 Firutando adatsurnm cimes mow ì XV111，annis ad LXX．of Coinfules，ant Prasores，es Cridontiam nes Cimisacien／gove of a
 ciefatis Lonsbardia，Marchia，et Remania in bec collequip．

Di poi lu per aftri aurenimenti degno di nemoria il prefente anno．cioè per vn gran Terremoto，peril quale rimale quafi tutta litalia crollata s e per la merte del Ponsefice Lurio，che mentre dimoraua in Verona，por at－
sendere à Soceorrere i Chriftiani trauagliati con la guera del Saladinod'Eggitro, morialli ventifuidi Nouembre, ©d iui fù lepolto:li fottentrò allifei di Decembre Vberto Criuelli Arciuelcouo di Milano fua Patria, che gil chiamò Vrbano rerzo.
inni circa li tredicidi Febraro mandareno Ambaiciadorià Milano, per affittere in nome loro alle Realj nozze, che con fefte, \&e folennita grandi 6 fecero in quel. la Città, per il matrimonio ftabilito trà Earigo Rè d'Alamagna, ed'lealia, figlinolo dell-Imperadore Federigo, e Cottanza figlia siadi Rogiere quasto Redi Sicilia; La qualera ftata monaca in Palermo.
$1187^{\circ}$ Hauendoqueff'anno il Saladino data vea languinofiffi-

- ma rotra all'cfercito de Chriftianinella Soria, con hater fatto acquifto di Tholomaide, Tabarie, \& Gerufalemme con alere Cittid di Paleftina, Vrbanoterzo rimale talmenze aceora:o, che,mentre andaua $\mathfrak{i}$ Vinezia, per follecitare la partenza dell'armata de'Crocefegnati per la volea delPOriente ad aiutarei noltri, s'infermò nel viaggio, e fatenfi portare à Ferrara, morialli diecinoue di Ottobre, $\in d$ iui nel Tempio maggiore fu lepolto: Li faccefle poir nel Poneificato alli ventinouse delpilteffo mefe il Cardinale Alberto Spannachioni da Beneuento, che fipigtiòil none di Gregorio otrauo s ed il quarto giorno dopo la fua tlaltazione fcrife à tutti li Prencipi Chriftiani, e Popoli vna zelentiffima lettera, eiortandooli alla ricuperazione di ciò, che haueuano nell'Oriente acquiftoto i Saracenis mà non potè mandar:ad effetto il lwo fanto difiderio; auengache' mentrera in Pifa, oue fi era tras'érito, per efortare quei Cittadini di gia co'i Genouefi pacificati, a pigliar l'armi coneroi fudetri noftri nemici, pafso alli quindici di Decembre all'altra vita, ed iui hebbe; nella Cathedrale Sepoltura.
2 L'Imperadore(poi Federigo nelliffeffo mele diede Beatrice fuax figliuola per Moglie à Bonifazzio Marchefe di Monferzto ; e pofcia vedendofi lontano da ogii trauzslio, attele conpran fludio, e diligenza ad accomodare i negozij dell'Alamagna, ed à fare nuouz foldatcfa, per andare ha proffima Primauera à ricuperase da Saraceni la perduta GerufaIemme, per il cui effetto riceuè Ia Croce dal Cardinale Albanele Legato Apoftolico.

2188. Effendof queft anno congregati li Cardinali nella I Cirtà di Pifa, per eleggere il nuouo Papain liogo del defunto Gregorio, eleffero alli quattro di Genaio id. Cardinale Paolo. Scolari, di Patria Romano, che fí chiamò Clemenos terzo, Il quale hauendo all'elempio de'fuoi anteceffori Pontefici riuoleo l'animo, ed i penficrialla ricuperazione di Terra Santa, mandò Legati per tutto il Chriftianefimoà dinunziare quefta per certo eroica, e dogna imprefa;e di quefti Legati ne'inuió vwoà Cefarea; per efortarei Cittadini ad apera cosi buona,e frutevofa. Moffi dungue i Celariani da gran zelo di carita se dalliefortationi del Papa, attefero ad affoldare co'i danari del mablico vn'allai buon numero di Cittadini, ed altri. Po

## :

 Cero frmilmente in ordine vna nobiliffrma Compagnia di Venturieri icelti dalli piu nobili, e ricchi Cittadini, come Gualchi, Trotti, Pozzi, Ghilini, Lanzauecchia, Peri, Inuiziati, Gambarini, Cermelli, ed alcuni altri, li quall muti à loro Spefe andarono generofacmente à quella \$an$t 2$ Imprefi.IImperadore Federigo inficme cont Enrigo fuo figliuolo alli venticingue del mefe di A prile parti d-Alannagna e con grofiffima armata niandd alla sicuperazione di Gerulalemme. Cefariani,che l'amno auanci, al lpera publiea delfa loro Citra furono affoldati per limptefa contro i Saraceni, o pér la ricuperazionedi Terra'fanta, mitialle altre Com* pagnie d'Italiani nell'armara di Vinezia, c Genoun, andatono in Soria

3
Fra tanto, furono sella Città di Celarea edificate due principa'i Chiefe, vnad San Giouan Battifta, e laltrza San Baudolino;ed ad.ambedue furono da quefta Repubirca, e d'alcuni de'Citradinidi effa affegnate affai ricche poffeflioni. 11 Tempio di San Giouan Battifta fut in particolare arricchiro dalla fameglia de'Peri, ed ancora d'alcune altıe delle quali oggidi viua fi conferua la menyoria per fili onoreuoli fepolcri lor o, che ini fiveggono.
3
Di po: Ta Chieladi Sill Baudolino, chefledificata, perche ini fieraiportatfe il corpo dieffo Santo,oltre allertra, ine nopele dalla Comunità di Cefarea, gode ancodig lifucai beni, che gia furono dacialla Chiera della
villa del Foro, doue primieramente fi riucriua il fudeito corpo.

Quelle due Chiefe coa lenerate loro furono conceffe alli Monaci Vmiliati, li quali in quel tompo erano frä pli aleri Religiofi, e per la candidezza de'cottumi, e per le opere di pjerà , e diuozione à 'rutti efemplari. Ma dell'anno M.D.LXXI. fu quelta Religione dal Sonmo Pontef:ce Piò quinto annichilata per giulie cause, e perlicottumi del tutro differentida quielli, con í quali haue tano incomineiato à godere quelle Chiele con l'entrate loro, che di poi quel Ianto Papa affegnò à poueri Cardinali, ed ad aftri bifognofi Prelati. I Cefariani hebbero diuozio. ne particolare à quefte due Chiefes perciò in vnloro Confeglio generale ordinarono, che in fegno di onorevolez-
 vno di effi ogni anno approuato dal Prepolto loro, per Ragionato del Comune, il gua'e hauefeanche sutorita d'alfiftere à tuttili Conicgli, cosi priusti, come generali.: ed iui porefle dare i voti, e dire illuo parere:quefte carico è durato infin'alranno M.D.LXXXIX. nel quale $\mathfrak{f}$ fece La Riforma generale del gouerno di quelta Citrà e efi annullarone del turto alcuni vffizi, e quefto in particolare. Dipoitenendo li Cefariani totto buona cuftodia le Rocche della Città loro, fi compiacquero per la molta fimas che faceuano de'fudetti Monaci, di confegnare al Prepofto loro vna chiaue di cialcura di effe Rocche, affinche non fi poteffero aprire fenza laputa, e conicniof fuo; come ancora liconceflero pisuilcgio che li pedaggieri, che rifcuoteuano il pedagpio dille porte publiche della Città, e del Ponte foprail Tanato, foflero défudetri Monaci, cioè di quelli, che dimorauano continuamente ne' MonaIteridi quefla Città ; ed erano dal Prepofto loro à quefto carico elertidi fei in lei meff: Mà cou la mutazione dello ftato di effa Cirtà furono dipoi leuati quelti priui-. legi alli medefiml Vmailiati.

Di poi, li Celariani, che s'hauerano eletto per Protetvore San Baudoli ioo, s'obligarono con voro publico di offerise in perpettionel gir, rno felliuo di effo Santo, allis. fua Chiela vnacerta quantità di cera per vfo de'moidiuini Vffizi, alla prefenzadi tuttili Maguttrati di quefta Citra. La qual'oferta fy wi mantenendo $\grave{2}$ noflri giorniz però effendos mutati quelh, che governamanala Cittj, \&
 taua la detta cerav Si for duncue à noftri templ, che. nella fefta di quefto Santo, il Prjore, \&i Dcputatial go:uerno vanno a quella Chiefa, oue mentre ficelebrafolennemente la Mefta, ciaicumo di loro offerifee va torcia'
Hauendo nel fudetso anno la Repablica di Genpua mand ati due Ambakciadori à Filippo Rè di Francia, ed à Kiccardo Re d'Enghileerra, ed ad zltri Prencipi oltra-: montani, per efortarglì foccorrere la Terra fanta, furay no nel viaggin detenuti da Domicella moglie di Alberta Marchefe d'Incifa; per coftringerglià pagare il rifcatto; il che faputo dalla fuderta Republica, deermino, di Yendicare quefta ingiuria, con meter'infieme yn'efferciso con l'aiuto de'Altigianised A leffandrinis ò fiano Ceitá riani, per andar contro la detta Domicella, la quale ipá uentata dagli apparecchi, che fi faceuano controdi le, tilafciò gli Ambasciadori ludetti, ed effi profeguirono il camino loro.
Amminiftraus queft anno la Podefteria di Cefareatigu Guidettino Vifconti,\& erano Confoli di effa Città Oberto Natta,de Anfelmo Coppa, quardolimperadore Federigo, dopn haver fatte alcune gloriofe imprefe contro 1 Saracenj per la ricuperazione di Gerufalemme; e dopd hauer vittoriofamente forfa l'Armenia inferiore, fpintofi alli dreci di Giuento nel fume Salef, per rinfrefcarfinel gtan calore dell'Eftate, riniale dal rapido dell'onde foprakgiunto,e mileramente in quelle annegd. If fuo corto fil poi d'ordine del Re Enrigo luo Églisolo portato in Soria, doue nella Cità di Tizo li fice dare Sepotura, ed egli reffo fucceffore dell'Imperio.
Dipoi, alli ventilei di Settembre, li Terrieri dimáo fif collegarono co'i Cefariani, ed Aftigiani di gia frà fe collegati i e fiobligarono didare fe Reff, il Caftello, ola Terra fudetta per far guerra, e pace ad ogni richieftadi quei popoli, eccetto controli proprij padroni, li quali. denono aiutare, \& difendere;di far'elercito' per feruizio di Celarea,ed Afti; di sborfar’ogni anno diecilire à ciafo. cuna di effe Citth, quanco farà da quefte rifcolfo il fodro. pon però quell'znuo, sel quale datanno il detto tribut.
athiniperadore per il luo viakgio di Roma；di fare il foffo： intorno à quellc Città，eccerto però contro Altufo Veto－ no d＇Afti；di non far pagare ad effe Città nel Territono di Mafo il pedaygio，ma lolo lantico，e ginlto delle naui， liqualipatti giurarono quei Terrieri dalli quattordici fino alli fet：antonnidiofferuare alle decte Città，e diri－ nouare queflo giuramento di cinque in cinque and．Al－ linto ontro poi，li Cefariani，ed Aftigiani promicero di áts－： tar＇，e difendere quei di Malo；di non farli pagare．pedag：3o alcuno，ne＇in Cetarea，ne＇in Afti，di tion moleltarth par caufa dédebiti deloro padroni，le non quando faramod effi li debitori，ó figurtà de＇mede limi padroni．Alloot－ feruanza dunque delle fudette cofe，fi obligarono à nome． di Celareali foprancminati tuoi Conioli a ed à nome di Alti，di Mano barimente iloro Confols．
Qieftanno Otto Ghilni，che viffe già prima della fa－ brica della nuoua Citta di Celarea；ò fia Ateflandria，ed ini fu infieme con aliri della lua ftirpe de Ghilini man－ dato à fine di renderila in quei－princpij，non folopopola－ za，mà riguardeuole ancora，ottenne dal Pontcti：e Cle－ mente terzo il Velcouato di Bobbio，della qual Citrà egli fà il primo Vefcono，non effendoui ftato altri per l＇adie－ tro，che，iui con tale dignità riledefle；onde fiv vede à noftrt giosni ancora il Battone Paftorale，chiglifece fare，per feruirfene in quella Catedrale，conl＇Ame de＇Ghilinifo－ pra dieffo intagliate：

La menzione fartadel fudetto Otto，come il primo della famiolia Ghilini，mi porge materia di accenare qui appreffo l＇Origine dieffa ftitpe，conforme vicne da veri－ dici Serittori approuata．Effendo adunque il Rè Carlo Magno ad inftanza del Papa Adriano primo calato in Ita－ liacon potentiffimo efercito fotto il Gencralato di Gio－ uan Lodouico fratello del Duca di Ghienna Prouincia della Francia，contro Defiderio Rè de＇Longobardi ne－ mico infettiflimo della Cattolica．Che efa lo pofè̀ termi－ ne tale，che，mentrera in Pauia afledi to，felirefe，ra zile If diede prigione，\＆come cale fù da Carlo mandaro in－ fieme con la Reina，e le figlie à Liegi，Città di Brabante in Fiandr＇s．Dopo queftagran vittoria，douendo egh ritor－ narfene in Francia，lafcio in Italia per fuo Luogotcnente il ludetto Giouan Lodouico， 11 quale pacific ana che fu，e ridotra in freuro，equieto Rato la Lombardiatuta，e la citceroniuicina Prouincia，vennedellanno． 780 ad abitate； in＇Milanó；e qumi ammogliátof con vazriactilisia；e， deffe pitincipali Signoredi quella Citra，if figiuolt；che da Iur diftefero，pigliarono dal Nome del Ducatodi Ghien－ nadall loro Zin poffeduro il cognomedi．Ghitni；fi che
－havendo queftida cffo Giouan＇Lodonico tratra liorigne della fameglia loro；ed effendofial latino．ed italiano．now cabolbjaccomodata la parola ftraniera di Ghicni，poidid Ghijoi，fi cogneminatono Ghilini，e contal cognome fum rono poi chiamati da＇Scrittori，efti qualiGiquannix Bela Torefto－cosi foriue di quefla trolapia nelle fue Ifolic； Eioè ：
circa annos incarnatit Verbi 780 ．＇zempore＂adriant primi＇， iönnes Ludunicus frater Ducis Gbienne porf dif coffum Reg id Caroli，que cam tqitur exercituc Prafofiturpentrat in Itatisin，
 Italam rxorem clarifimam duxis of opuilentam，ex qua fufeph－
 gmonen accepit．．
Nell＇Italia fuccitarono due flagefli cioè a la fane，e ta pefte；ed all＇vno，ed all＇altro rimafe parimente foggetala Città di Cefarea；come anco 仙 ella grandemente a flitta dalle diffenfioni，che molto cindeli regnarono nel fun detto：anno frà fuoi Clitadini．
119x ${ }^{-1}$ Alli venticinque di Marzo di queft＇anno mori Clement
I te terzo，ed ilgiornooppreffo fà co＇i voti di tuttils Cart dinali élateato Giacinto Boboni Romano，che fí piglí̀े it monae di Geleftino terzo．I Cefariani poi paffarono vna buona parte del preiente anno in farfi amici li popoli cịs connicini se con queiti ellendofi collegati，fabilirono meg＇io la Repob＇ica Inro．Perciò Manfredo Valenza， Armanno Sacchi，Anfoffo＇Trazo，Murro dal Pozzo，Vber！ to Moizi Armanno Borgòglio，Giouanni Piatti，e Giglio Glariolo turti Confolidi Celarea donarozo alli quattro di Agofto in nome della Patria il Caftellodi Ponzano alli Bellingieri，a quali diedero anco licenza da fortifi－ carlo．Per maggiore corroborazione di quefta dena－ zione furono fatrili leguenti capitoli．Che i Bellingeri
difenderamno，\＆aiuteranno i Celariani，à qualife necor－ reffe，che li tafle viurpato qualche Luogo，ò altra cola，che intal calo i＇Bellingeri fiyo tenuti à dargli aiuto per la ricuperazione di ciò，che haueranno perduto ：Che fat ranno guerrae pace coaforme li farà ordinato da Confo－ li，o atal Podefta di Cetarea：Che ad ogni richietta，e bi－ logao daramnoll Caltello di Ponzano per aiuto，e difela de Celatanis ：Che＇per ogni tempo，cosi di．pace，enme dt guerra teneramio via Cala in quefta Citrà ：Finalmente： che，te non offumaranno ifudetti patti，la donazione det： fud etroifzuiolark diamn valore，hè fi douerà offernare．
Dipoi，fì fatto alli venti dellifteffo mefe vn＇accordo． frà i fudetri Confoli diCefarea in nome di queftacirtì̀e Guido Sannazari à home de＇Terrierì detla lietra de＇Ma－ razzi obligand oli vicendeunhmente di farth giultizia per tutte le quercle，che lara ：ino date davn Comu ira allos altra．

Il Secondo giormodi Settembre．，Tomafo Caftelimnóz di Noues Ambariadore dell＇imperadore Enngesefto， diede in dono a Celariant la quarta parte del p daggio： di Bataluzzo nef territorio lorozel＇aitra quarta partedi （tio，infiente col pedaggio di Frefonara hebbero ti mede－ －fininindonoalli tredici di quel mele da Ginuanmi Abbate del Monaltero di San Salua dore di Paria，col confenfo di tuti．li Monaci，à quali，come all＇Abbate fperaua la concef－ Hione diquefta gabella．Perciò in ricompenla di queftz donaz one，iCefariani s＇obligarono di mantenere licura daogni alfafino la trada，perla quale ficamina dalla Citra loro allifteflo luogo di Balaluzzo．Il fudetto dono filà nome de＇Cefariani accettato da＇loro Contoli，ciod Oberto Spandonaro，Roffino Garobaldo，Manticdo Va－ lensa，Oberto Moiz $i$ ，Armano Sacco，Anfffo：Trazo ${ }^{3}$ Opizzone Stranio，Guglielmo Piatti，ell Ganduzzive＇
Alli ventiftre del mefedi Octobre，la tertat Hi Riualta nèla valle di Bormida entrò in lega con la Cietà di Ced farea，con alcune condizzioni，fra le quali fi obligid di far Guerra，e Pace ad ogni ordine，di quella Republicaje prow teftò di non efler foggetza al dominio dit Marchetedë́ Monferato；per iltiontratio poi，li Cefariant sobilga－ rono d＇aiutare：\＆difenderequed leogo conera qualunqued perfona，ecceiod limperadore．，\＆Anfelona；eDelfno； Marchefidel Botco loroamici；henendoà nome de＇ Ce fariani fatra la detta obligatiene i loro Confoli；cibd Oberto＇Spundoriart，Roffino Garobaldo，ikGanduazis， Armano Sacco，Rubaido Guerra，Giglio Carli，Manfredo Valenzx．，Obetto Moizi，Oppizzone Stranio，Armabió Murro，Amtoflo Trazo，Balermo e Vermo Piatti．
Finalme tre fù mernorabile queftranno；poichelImper madore alti otro del meft di Decembre donò à Bonifacio－ Marctuele domonferato＇，trè luoghiprincipali，che hora： fono del．Teiritorio Aleffandrino；cioè Gamondo，ouee Caftellazzo，Marengo，iz it Foro，con alcuni altri Gafteli li；detla qual donazione appare il priuilegio del tenoro feguente，cioè：
Intinômine Santle，er Indiaidue Trimintatis．Henticur Sexturs 6 DeíSruitiz Rom．Imp © Semper Sug Fidelium fuorum infir ped nitionitss＇Imperiakis Maiefas clementer debot annsere；pree

 urcio．Tham itefof fidelitatems of quondam parris thit rekeren－ siam，家 obfequia，oqua Imperio femper exhibsit，diligerier． attendentes，boneres， 6 inra sua rolumus sibi cum integritate Seviare，in quibus eciam poßumus，Phoudum tuam ad Impern honorem angere．Noazm irag；rolumme omnibur fieri，quod nos vibi gonifaca ddeÉo fideli Primeipi nofro Mächioni MLontisfer：

 gibus，of mineiffs regalibus tam fuper zerrí；gwàm fupent
 bitatoribus of quibyflibet detentoribu awn intrgritate in Phew dikm concedimus，refituimus，dr Imperiali anfioritate couffir mimmur locnm etiom Fori，cum onmibut perzinentiys fuis，d had

 gйe tu tenes vel poffides，aus patet tume teninis，rel poffedit．
 plenarie，hac Imperiali pagina concodinus，or confirmamiw， fatuentes，屯 auctoritate Imperiali prebibentes，va nullur Dux， Marchio，Comes，Vicecomes，nullw nunc nofier，nullum Come：

## D I A LYESSiAN:DRIA.




 prifato Marchioni, rellieviedi fuo componat . Et hiius qeizeo





 \{iffimi. faxia furt bet. ande Imearnatiomis Dos
 difiond cheitipas:: : R equater Iramiae Henrice




 - Gallfgaronazali podeci del meledi Genaio q0:iy Celofion nis 9 p alcuni padi ; deiqeali, fi parcicolare l'apligheinty
 thenge che fafexdaf, arguifto dimuajche Tetra, Calkely

 sidpoi riqefaxianozizol legati co i Gmouncr. Il nuos malli 3 - di Marzos sobligarono werfo di. efon i feguph patci, Che aurapano, e difenderano iGenoqefi conera qualduoslia perfona ececertol Imperadere Enrigo: Che lidatanno ogni piute aceioohe pollino difendere, $\&$ confraparfil, Galfelta di Gusio con la fin giurifditione, 82 A Teffe di Montalia. Amelio, Taffacolo, e Palturana
 min2 A lungo digaulo: Cheileli Cefariani hauerano motitia di quabche cofpiraziont, ò aluracola mala, che fi Zatucfie da face conarai Genouefi, faranpo tenusi à notificarla al Calfellaua di ©auie; auera in i. Coufoli di Genoila

1 Padroni del Čaftellópdir Belpente $\mathfrak{f}$ dimoftrarono





 IA ifenza prima ayikane il Gonfigliondiqueft Citcta $x$ !? quale pofcia diade aurorita di acoputarnquelle dono. 3 Bonello Rolf vnode'luoi Confoli, e ciftaditn
133-: Quef anno M G. XClUH-nel quale fui Podeftà di Cefar
1 Sca Aliprando;Fade Brefciano figliuglendi. Bonppace., IImeperador'Enrigo, mentre dimorakaionstagane nib gliò alli fei di Febraio nella fua grazia it ortorich, qupul sonceffe il faguente pritulegio, in cuis fi fa paricolare
z Menzíme della Citrà diCelarea, ò fa Aleffandria, chịt. mandola col nopme dr Paglia, e de gli otto Luoghi li cui Terrieri vennaro ad abiarlatchefono MarengrsGampm do, Ouiglia, Foro, Borgoglio, Solero, Cornieato si e Romereto.
$n$ - In momine Domini Nofiri Iefu Clorifis. Hece of forma reconsibiationit, qua cimizas Deribovio of eime habitatores ind gratiaim Domini rediermint. Dominus Imparator per inserpofisam perfosiam, foilicespory rorraduin de Eoluldit fupper animana fuam frit invare, gimad Ciniter Defohome de cretere som definerrisur ant



 \#inorpermitter, co confrpuite fubiacere Ciniaati Derthome, ficut cafitlami Papiens fubiacent cimitasi Papia o Xiec babetrof



 Yne frowde. Primollagia yero, domariones, gme quafuefecis de Ciwisate Derthone, vel de Cafirie, dr Villio t山 poffefrionibue ippent


 fropper alinimen babes amfirte, to factor Marchionion dr Mint.




 Papienfiluma, quod rpmijent qunnsfugyafiripios Caficllayos















 Imperacorem, velf fuos fotermms \& promistis hominitup permst






 radus Pincerna. Infoper iктawis Archiepifopus Colonienfls.

 perasor', q'did 屯ixisw Dowhom,









 ti popolierano diuenyu Lupibi, \& altieti; non, hauendo
 bonchc can loro icarnó, e yergpppa; poiche eftendo anc

 dopebealroinconerofi potelfe accadere, Ruropo.fopra\% githw dop Terieri, liquali sambofi dal timuko, e al
 ciati, spofti in fugra, 1

Fxattantar tolendop paperados? मarigo renumefars In fedeled di, Bapufzion harchefe. dia Monferato ver! I-Imperio, onnceffally guatro dod arfe gh Decembic 3 deit, \& - Vermo fargiginolo la Gitt di Cefarea, cpmedi sid tà appar cil legasente prisilegio., cípter


 tros tenemar oflendete, ditigensiams refiran merito appontel















 cwis onni botsore.fermisio, to inre, quad jingerinm in prediffe:
 riali ad A0 fancianteo, yt mildus Epifcopiss Bux, Marchio Cowes,


 bac maioffasin mofire sanceffano sramare andeas, yel alique modo profumes molefiare. Ovod\& quic atsensancrit, millo tibrer. amri puriffimi pra faina tempomat guarmo medietatem Fifeo mpo
 adiniusrei cier ram in pcryermmon suidentid prafoniom-pagi-


 gundid; Alberri's Daxi de'Tedir, Cowes barswaman de it arnber;



 Pcoiff entfogms.


 nonagoflio sersil. Inditi, ymatima Reqmanic Dowith Heniritho Sexise Ramion Imp. giorinf/ff:-



Benche haveffe Mraperadore col fuderto priuilegio fattili Cefariani uribucuridel Marchete Bonifaria, con. surtosid non volleroin aicusa modo siurarti la fedeltas poikhe s'erano prima obligati, e dichiaratifedeli yetfo il Komano Pontefice:; dipoibenifimo vedeuano , che rion conuepiua alla ficurezza, reputazione loro fotometterfi aldominio di coluiche fempre haueuano conolciuto, e Lerimentuto per aemico.e perlecusore operciò tollo che A videropofto lopra il collo il giogo del dominio di effo Marthet, non atteltrosmai ad alro, chea procuraredi Iecuatrelo, e ridurfíalla primiera, \& antica liberta: efeth: dofidunque collegati commolti principali ; \&e affai poi
 daromo ad afflite il detto Bonifazio con gnerrà tanto atroce, a impectuola, che condare il guafto alla Canpa-
 venima, ton inciendij con far moleti prigioni, ,e fipalmence con tutra quella frage, che maggiore immaginat fipoffa, - mitero foriofopit eutto il Monikerito. Perilithe impano rizo egli, per non aggiungere male a nule, e per non mets terfiln obligatione di pigfiate con luo gran pericolo lares - mi contra tanti papoli frt loro collegati.determind di fas pace, e riconciliatfí con loro. Effendo adunque fato iraisto Paccomodamento per" meztio drabitri fo "da Guefti ridoto : termine tale ethe frà loro fabilirono la pacgon oriefte comdizioni, la quale-fi alli Cefariani de grandiffimo onote, e di non poca veilitit; impercioche appena furono fati amici, e riconcifiari pli animi dambedue le parti; come ortennero dallifieflo Marchefe mole graziede furono d'alcune Terpe ar richiti, te quali
 hore.
bre4 Fhanda qufruno accaduta la morte di Tapcredi Re
 so alksfofliexche Ouglidfo ancer fanciullo, li Reina
 prayurfdirarlo coropare ia Palermos Percioblimperadore inrig ache prerendeua quel Regno per ladote di Coftany fua móslie ;orella di Tancredi, con oceafione della morte díefo, e di Rogiera,fece rifoluzionid jr rieni perrifo con Parmi: \& aceloche i romori, e le difcordie dellia Ldmbardia Hoh fofero dimpectinento à quefta im.
 Scfadoreiwhe dimoraua in fealha, con le quali gliordind; che aggiufdife turre le diferenze frà i popoli Lombadi: In effecazione dunque def somandamento dellinperadore, feecun'i alli dodici @cl, mole díGenaio. va Confo
slio publico nel Yetcounto di Vercellt, inel guale sonwos cati li Contoli di Milano, Piaceniza, Cefarez, Cremomaty Grauedonaze Giavenna, glinduufe $\lambda$ pigliare giuramente d'vbidire à quanto haueffe comandatoCéarel. b lui, pet caufa delle guerre \& diféordie che teneumo co' Pauefi, Lodigiani Bergamafch: Comalchi, Parmigiani, col Mar: chele di Monfetato, col Marchefe Moruello Malápima, e contutti gli aderenti loro: Giuratóno đunque in nomê delle fuderte lord, Citti, o Tetre, glinfaikeritri Confoli; ciod per Milano, Beltramo Scaccabatozzi, Rogiero Lara pagnano, R Rogiero Bollata con alcuni altri; pitr Pizcent za,Guglielmo Scorpia,Guido Ronca vecehia. \& Asnaudo Stretro;per Celarea, Raldoino.....e Bonifazio. ...... perCremona, Artonio Granzi, Benzo Dompofi, ecMartia
 per Giauenna giurò Vberto Rounglia.
Effendofi radunati ancoranelliferfis giorno, sund baex, defmo Gonfiglio in nome di Pauia, i fuai Conto't Gais Fero límburdi, e Valtero Mezzzbarba, e quelti altri fuoi Citradini Vberto Oleurno, Pietro Raifredo, Siro shlimbene, \& Guido-dal Pozzos in nomedi Cremoniail' hae Confole Albextb.Sommose queftialeri fletrobono Trezzi, Raimondo zilaikiz, e Gioumni Saluatico; in nome-d Bergamo il fuo Podefla Rainero Satitizutrri, Decefalat Auogadrt; Gstiziano Nazzarothe; in neme di Como 1 Roct Confoli A damo Ruica, e Butigitia Eroncó; te anco Gioyanni Papaye: Alberto Giudice, Ze anche Sarchellino Saechi, iuratofo tuttialla prefenza del foderto Ambalciadore T tufaptor di offeruar rupocio, che fofle comandato dall 'mípers dor'Enrigo intorno al'e difeordie, ar guctre, cl e reneuat no le fudette Cirtz co'i Milaneff Brefciani, Piacturinis Nouarefi, Cefariani, Altigiani, Cremalthi, Ponisemolef, Gravedonefi. Domafini, Gisuennefi, e con turtifli adot rentillorocioz difar pace,\& tregua, \&canco giuffria circa alla reflituzione da tasf;, nontanco per le core piglive te, quanto perli danai vicendeuolmerté dati nel rempos della erequa fate a dalbifteffo Frofardo; come anche in= torno all'aprirle ftrade, it commerzio vicendeuole, ensi perterra, come per aoqua:
Pofcia, due giorni dopo, il fradereo Trufardo dinnmeis Ia Trequa' turte gielle Citta, ehe heveuino gia pigliare sillamento "podfluare quato comandaua limperado

 tratgreffori vha peme pecuniale di lirecento imperiali de
 cunaltro da luf iep purato sordinanto ancora, che quelfó Citè rffarc iffroustill dann: patiri dalle alire per caufadellarort 3 Treguasil che non öroife, effendofi pet dpera, e dilipenza dellpintefo Trulardo pacificatefra loto le Cited dilombardia.
Il trextefimo giorne de Luglio eli Amabafeiadori delleatys Cirtì confederate, \& diCefaseás'obligarono nel Cont. I Gigho che fecero nel Borgo di San Domnino, dofferuare le promefic, \& ipatti, Aabiliti nello Srrumento della Pacefarta frà gli Ambalciadoti d'Enrign; \&ei Rettori, \&e Ambafciadori delle prederte Citta confederate.
Seguirono queftanno alcuni rumori fry la Citta disig6 Cefrica, \& i Genouefi, li quali cominciando tilatare ne i i Confinidi Lombardia il dominio loro, pretendeuzano, che Ia Terra, ex il Caftelle di Taffarolofoffe allaguuridizione loio fetopofo ; equefta pretenfione cedeua parimente ne'Ce fariami, li quali l'baucuano pià con qualche foldatelca afficurato. Perciò la Republica di Genoua mandò ilfuo Podeda con gran patee del popoloper tir cuperarln; mà perche fitrouava da Celariani ollipatat mente, e con gran valore, difefo, Ii conuenne foperare al: cune difficulà per occuparlo; il che riufci molto comó do, e fil da effo per forza v lurpato. rirroyandofi denerio del Lunco alcuni pochil loldari. Di poí vedendo ilpó deftu, che if voler terere quefor aftello, iarehbe flato d
 uenire non porefferoi Cefariani far dilegno fopra di effos. lo fece gettarª terra; finalmente aggufofifi frimola dif ferenz a, e rimafero amici conne prima.
$\cdots$ Dopo, regni val eran lizefrà i Cefariani, \& Anfelmo e Vifcowo d'Afti,per il pofleffo del Laogo, edella Chiefa ds Cornienin, la quale lite eflendofi vn pezzo fa etatema manti allifmperadore, nè effendofi mai decisa, inalmence per delegazione di Celchine terso Somme Ponteficef
sommefa ad Oto Vefcoun di Torgona.
3. Fia ranto Hiuperacrice Coltanza, moglie di Enrico prafoilivn figliuolo, che chiamofi Federico di quetto nopuefecando loperatore.
$4 \rightarrow \mathrm{Nel}$ Iuderto anno 1196 . fifece affaifimp vatere Anfelmo Guiarachs (la cua fameglia infieme cö alcune altre della Cittadi di Genoua lua Patria, venne à fare popolata ha mulua Aleflandria, couforme di Sopra fiè detto) Lapereche , dopò effer cgli flato eletto wno de.gho. otto GentilBoomini Retron della fua Patria, otterne, dalliftcffa il earico diCap rana Generale di diecilette Galee per l'inperia di foccerreseS. Bonifacio, Terra moleainligne del4ifola di Corfica, de Pliani con l'armata loro anfediato. Non ramtofto dunque sionle it Generale Guarachiconle foe Galee ì vifta de'nemici Rifani, come quefti abbandomarono fubive l'imprefa, con hauar lalciati addictrotutti ti aronamenti, e ' nachine lignee per efpuguare la detta thartessa appemocchiate; ed egh pos entratouis ha foccorIt Ar quavo bilognaua per il fuo mantenimento.
$1199^{\text {th }}$ Onoot'2monnel quale fu Podeltà di Cefarea Vermo Pu. trerla Milanefe, il fudetro Velcowo di Tortonn, come defeqtor A poftolico, diede da lentenza coista i Cefariani; onde effin manisiono i Roma. Toobaldo .,......., E. Roff ind'Scactrollitambiduc loro Agenti,e Cittadipi, acciou the s'appeliaffero auanti al Papa dellraflecutione della predetra' femtenza
ntento ; effendo in Mefina Cistì del Regno di Sicilia. futrella l'vilimo giono di Sertembre la morte dell'Impen, sador Enrigo, Celarea non fichiamò pilu, ne in voce, ne in feritercon quefto nome, mà $\mathfrak{f}$ bent ripigliò il fuo primiero, 8 originaite nome dr ALESSANDRIA.
Fil rinouatz alli venti neue del mefe di Ottobre

- ja Lega fra qli Aleffandrini, \&e Aftigiani alla prefenza delli Pode lià loro, iquali is nome de'medefimi Popoli promilero l'offeruanza de' patti, e capitoli per la fudsura proufa ftabiliti, de' quali i più resıalaci, e necaflarij fano:tguenti. Chegli Âtigiani aimaranno, \& difenderanno gli Aletfandrini, e Terrieri del Diftretro loro contra il Marchefe diMonferrato, il Conte di Biandratarie qualfiuogliz, che vorra mouer larmi conerz di eff acheli faranno buona, retta Giuftizia, lalciandoli pegoxiare in Afticonle mercamzie loro: Che in ooca fone diguerra, Ii daranno aiuto di Soldati, pedeni, e fagismai à (pele proprie ; equefto s'intende per due voltel'anno: Che li daranno foccorfn tutavolta, che voranno affediarequalche Caftello: Che, meatre durerà la guerra conitra il Marchefe di Monferato, non permettcranno, che ialiercanti caminino con le merei per le ftrade di Monferato, accioche di quefta maniera fi leui il comerzio frà effi, e li Monferatefi: Che ogni quinto anno xinoueraman il gily zamento d'offeruare iludetti patti, sileruate, peró le Cittì, i Luoghi, e le Perfone, come qui à baffo, conera le quali fi dichiarano gli Aftigiani di non voler pigliar larmi,e fono Alba, Vercelli, Cheri, Tortona, il Vetcomato di Torino, Otto di Riualta, quelli di Moncucco, Obarto Coconà, quelli del Caftello Airaldo,il Marchefe di Salus2n, Sau'gliano, Rommeio, i Tersieri di Gorena, e di Pollento, Rubalido di Brì. Vermo Marchele di Ceua, i Marchefi d'incila,eccetto Enrigo, i Terrieri di Mafo, edi Lanero, iSig:ori de'quali Luoghi fono efclufi da quella riferna, i Tertieridamontaldo di la del Tanaro fume, Enrigo di Monberlero, Tiburzio di Malamorte, i Genouefi,e Milanefi: Finalmeme promifero gli Alefandrini d'offertare inuiolabilmente ifedetri patci verfogii A Aligiani, e fidichiararono encera eff di non voler pigliar l'armi conerale Citta, i Luoghi, e te pertone come qui appreffo, ciò Milano, Genouz, Caffne, 1 Marchefi di Gauio, i Marchefi d'Incifa, Anfe Ino, e DolfineMarchefi di Bofeo: e li Terrieri di Malo.
Perfeuerò il Pafterla nella Rodeftaria di Aleffandria 1198 queft'anno, che per molti memorabili avueniprenti, fi Ggnalato; poiche mori aili g. Ai EtnaioCeleftinoterzo; edill leguente giorno alcefe al Pontificato Lotrario d'Aguani, dellordine de' Canonici Regolarj Latemanefi, che 6nomó Ianocenzo terzo. Dipoi gli Alefiandrini perla differenza, che gì molro auanti era meffa frà loro, e gli Acgitefi, per caufa defl'vnione delle loro Catedrali, \& anco per la trafazione del Vefcouzto dA Acqui in quetta Citti, ccosigiudic ata da Lnigi Pirouano Arciuefcouo di Milamo, De legaro Apoffolico, mà non mai pofta in efetuzione, perche plif' Acquefi non vollero conientire, mag-

dalui la confermazione della Gudetta mione, metraslazioi Hégià ordinata. Per tanto il Somano Pontcife, che r2stongu olmente favoriua gli Aleffandrini, perla fedelta , e duozione loro iverfo la Santa Romana Chiela in turte Foccafioni dimoltrata, delega Opizzone $\forall$ ffcouo di Tortona, e Bongrouanni Canonico di Vercclli affur he giudicaffero quella differcnza s hamendo eefli dunque abDracciato il negqzio, efuperate congran prudenza tutte le difficolè̀ (imperoche olere gliftelli Acquefi, la cauia dé quali fitrattaua, li Pauefi ancora, \& alcuni principali perfonaggi, li quali erano con loro collegati, si sforzauano d'impedire queftadichiarazione, 8r ogni altra nouirà ) Tentenziarono, che il Vefcoulo d'Acquifote parimente Vefcouo diAleffandria, e che fichiamafie viitamente Vefcouo Aleffandriuo, \& Acqueie, dichiarandoperò, che ron fif fminuifle alcuna ragione al fudetto Vefcouo nella Chiefad'Acqui, che per l'auvenirela Sedia del Veiconato di-Aleffandsia douefic offer chiamara la prima, equella d'Acqui la feronda, come dalliftelia lentenzadí quefo tenare apparc, oiar.

Oprzo Dei gratio Aomthowenfis Epo/copmi io. Bowne loames




 lunes, grod imdeordobatur; amm multi Ecrlefia Aquesfis Dia

 Epifcopi do vaione. Alexandrina to Agwes. Erctron tigapic.



 sis Madiolanami Aquenfo Epifcope, of quibufdam em/dan Cimisatic Clorivis, Ecclafiom pyadicias vminit, Batwens, wa Agurnfis













 Leowardi,que ef Glaygie de sux. de Teliero, it ip/xim honorare

 crase's gui fative vt mas widormat, caperwat fiation recedere, of


 comes, quodien foffinabawt Aquas ive, wt Epifiopem iti elige-
 Leceffer, gmod ad Dominmes Imperatores Philipputo is \& ad:








 Leamardi de Teliest ad eos mifarain, wr ipfi babieo plosins confolis, to guod non fecertase nos frufira laborare, ad pradsiciom
 sonious, of quidmu Momachow miger, qui. fuir quondam. Abbas
 .......... ad Dosplames Papae appollacermpl. Latiss vard


 gwod perfoser Domini Papn, of Cardinalin me bomè paupas; ct


$\qquad$ 4

[^1]


[^2]

[^3]
$\qquad$


[^4][^5]$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

[^6]$\qquad$
?

$\qquad$

## $A こ \mathbf{I}$



 aly foremes Alchepreshyreri, qui annes dexerwint vetititatome Aquenfos Ecclofio fo dolle labenter spatiars, 0 ad emionem faciendam con/antere : of appellationi fafta í prapcfiro, aben ip/am ignersmerint, molle confoztire, © .........../culucut Marehie
 mobies Caftellami, for ferì onsmes Abbates. \& Archiprechyteri.
 Aquenfis Ecelofio ammend deffrmernitir, ealem allog metes . . . . . .

 PapienfisCometcun in Turri, © Palatic Epi/copi . . . madis Esslofo de Aqwemf Durcof Alexandrima Leclefia,
 fenribws pradiftio trincipibas, \& Peseftaibws, to Caijulibus

 wabice prudemtism comfine infrafaripece vnionis, proceffimus, if

 sean , fcilivet Aques. Epi/coparmp 4idxcindrivie Bachofis in
 fibititre in Aqimons Ecolefia re/cruato: dr: nobul imeris:Aqwenfi
 extimstar, t Aquenfis Esodofia formada.

Eg+ Opito hmma/is Derthomenfos Epifcopas doc.

-Approid fubbito innocenzo la fentenza data da' lusdetsi D.legari, efeguitanda. il lore parere, concelfe al Clere, efopoto d' Acqui, che il Velcouo douefté egualnente foftegere turti-li carichidel Vefcouado, cosi in Alefinindria, oome in Aequi, ciod vnanuo in quefta Citta; epalroo nell'alera loccefinamente. Il tenore del priuilegio per l'vaione dello fuderte due Chiele è quefto.

Innoconfing Epijcosus bermus Serworem Dai bilailis fijis

 dutiruir non dobori quin Apolation fodis Antifies, qua Beai






 priselfit, quall falicis evenowd rilamander pradeceffor noper ale



 lis sedes de illa, anime Diovedfo off enntigien, avanferrotar and
 Laycos ad notram prafentian idofitimesos, fuppliciter poficulaFinnt, ve quod idem pradecifor wofier momode deliberatzene do-

 prowaders, priws dnximms ingmivend wn usrmen ad ab/g.grani fomedalo foresri peffor effation: Et quancio ax bsiufmods





 foris nofiri baliner modernmest: ve Alocoendrisame, or Aquem. fon'Ecelefrem'enominios, prafonti primilegn fiatmentes, quatemn

 inducat, ad difcernondum /pucialiser sater eat, wia uwximme falubriter difoertersdmen, vt inegotia, of catiga gua ad Ecchefiatm

 Cusitatem Aquanfons. wel asm Dracofies in loce time phis Lay.
 ad Alexandriman Ecclofian, onve Alaxamdrumt Capornl! gerat affom/w. Habect micem dmplox fogillmen, ab wee parce cont cursm





 ve cuan mmfdam fint dign::arts,noutri-alierans derogitur, Cbiafo ma eore emo anmo conficiat apud unam Ecrlefiam, oc also apwd alietam fimillater factite baprifino; maiores vore jolemnitast's

 modo reletrat apud iliant, cusus funt fobimmodo fpactalor on-

 sdonet, of fetme, apud viramg; Ecchefian, vel esws thoct/rm, faleom per anni mediesatom inorctur, mifs forte natifitem; qio legen wos habut, sxigas suterdwom aluter fociondarn. Cafira wero Aquanfos Ecclefsa, quarerter Epifcopws; por bomines ficialac,





 babeat fuper roliquam: wr quòd al enstacem prawifum. of , in




 gerint in Ep:/copan, cius alectie per Medrolamoron Archicpifcopran sosfirmetwr: dummodo nihil oijifiac ai de Comonicts som-


 satoros idioncos, per ques recipiont is Eptcopmen, quem Romanaos
 Epijcopi confecratiad alseracrom pradiagermin. Euclefiarmm, oth drian Civiratum boc Aarmimes obferwandwen, vr fawe Epifoofj



 facerc alcormation, iostpont at Aquenfi. Probibemus crge we gmis is ytraly pradiciarman Ecclefiarum de cutare Ace Canoricus of ime
 ..... accepiandam , zamen prinilegimm meretm amic

 cencuaconcim Romaini Pontificis, fua correxerins prafumptionso excofown: Epitcopalis fodes de Aquem/s Cimssate, ficuts prafm sus pradesofor noffer decroucrat, is Alaxandroam or ansforaikr.





 ctefiaftica, fecmlarifwo perfona fciens concra botippruilaginien semere venive tempeameris, focmade, serciome commonutws, nifj reatam frime congrua fasisfactione correxeour, poreflats, boneriggne

 me Dai, du Domimi licdemptorns motios lefa Chrift allavia pat
 sem illuad farmantitwis for Pax Domine mofirs la/w Chrefit, qua




Ego U mocinntus Carbolica Ecelcofia Epyjeopus.
 se Presbyt. r Cardimalis.
 Cardinales.
Ego Cong. Ss. Iomenis, \& Padi Preshytw Cw din dis. til. Samati Lawrarij.
Ego Grgorims . .........do............. Profbyrer Cardimalis.


Ege .. .................... . . $=$ w... . . . . . . . . . .........

 dimali.
Ego Mamfrdus . .... . ............ \$: Grangiti" . . . .... . Dinca 3: mes Grordonaio:

Intanto Bonifazio Marchefe di Monferato nemico de ${ }^{\circ}$ Aleflandrıni, contra di loro fi collegò alli dieci del mefe di Giugno con ali Acquefi, per la qual Lega s'obligò eyli alle ieguenti condizioni. Che fard Cittadino d'Acqui, e comprerà in quel Terititorio tanto fito, che afcenda di valore di cinquecenro lire Pauefi, il quale ron poerà ne vindere, nè in qualfuoglia manicra alienare : Che habitara in Acqui con venti foldati: Che occorrendo il bifogno, farà guerra con oñil fuo potcre con gli Aleffandrini, $\mathbf{z}$ altrinemici de' Acquef : Che aiurerà , e difenderà $\mathrm{Vg}_{\mathrm{o}}$ Vefcouo d'Acqui: Che non farà feriza:l conlenfo de'A quefi, ne pace, nè tregua co i nemiciloro.

Poicia,ali ciaque del mele di Luglio Anfelmo,e Vermo Monaco 8 Anielmo Camarano, e Vermo, e Corrado Iratelli Marchefi di Oecımiano donarono à gli Aleffandrini la metà ii quefti Caftelli, cioè di Petraica, Vifone, Trifobio,Alice, e Barbero, con tuttala giurifdizione, che ptıma godeuano in quei Lunghi li ludetti Marchefi; di pial s'obligarono di mouer guerra conera i Marchefi di Monferato, conerra qualfiugglia pertonz, Villa, Teria, e Città, verfe le quali pigliara larmi la Citrà di Aleffatidria, \& anco di non far pace, né trégua conalcuno, lenzà coniento.e lic enza del Podeftà, ò de Comioli di Alcflandria; perciò in ricompenfa, gli Aleffandrinifecero grazià della cirtadinanza à quelti Marcheff, iquali come citradini s'obligarono difoftenere i carichi: Dipoi, il Podeftà in nome det Aleffandrini li giurd la fedeltas, e s'oblago dajutarglisiodifenatergh conl'arhii tutravolta, che il marchefe di Mosilersio hauefle voluro vfurpargli alcuia cofa de'feudi lord'-Poicia, li fudetti Marchefi fi obligarono, quando son hantilio adempite le fopradette, \& altre promefle, di pagare à $\mathrm{g}_{\mathrm{i}}$ A leffandrinidue milla marcire d’argento; laonde à nome di effi ieper ficurezza di quella pena peconiasia piomitero Vberto e Nicolò de" Fori, Vberto Auogadri da Picigliano, e Vermo San Giorgio.
In quelti giomili Borghigianidis. Domnino ribellat - Piacemini, fi diedero all'vbbidienza de Parmigiani; perciò gli Aleffa drini moffi dallobligazione, che haueuano verlo i Piacentini, coni quali erano collegati, mandarono alla volea di guel Borgo vnafcelea e e ipedita mano di foldati, li quali ini giunti infteme co' i Bretciani, Conalchi, Vercellefi. Nouarefi, \& Aftigiani polerol'alledso intorno à quel Luogo; m̀̀ mentre litauno iui sutti oziof, e tralcurati, comefe non haueffero dubitato punto di pericolo alcuno, furono nel far del giorno all'improuifo affaliti, e pofti in fuga dalle quatie de' Ioldati Parmigiani, Cremonefi, e Regıani, e Modonefi.
Fra tanto, continuando Bonifazir, Marchefe di Monferato nell'empia, e tiranna periecuzione verio gli Alcifandrini, entrò con mano armata nelterritorio loro, doure diede di guafto à tutra la campagna e e rounnò moln Luoghi. Perilche gliAleffandrini con brauura grande riparandofi, e difendendofi dalla forza di effo Marchele, pieni di vendetta entrarono nelfun Monterato, li recero la pariglia cont tutti queidahni.che potero humanam cite fare, $i$ quali non furono $d$ quelli dellinimico infeicri; 8 hauendo fatti nel fuo Sta o molti prigioni, e depredata vna gran quantità dc beftiami, e quelli, e quefti conduffero lietamente in Aleffandria
Queftanno, nel quale ful Podefta di Aleffandria Vermo: 199 Man ielli, gli Ambalciadori di Milano, e di Pracinzz ${ }^{2}$ clerti arbitri,flabilirono alli ventiotro del mefe diMazzo vna Tregua trà Bonifazio, e Gughtelmo filo figlitholo Marc befidi Monfcrato per vna parte, rle Citta dialeffandria . Vercelli, \& Afti per Paltra, effendoui fati prelentigli Ambalciadori di quefte Cirtà, cinè Vberto Fantino, e Roffino Belloni per Aleffandria loro patria; Gi.tcomo Vificonti, \&e Aleffio Benederti per Vercelli; Buizmonte Piazza, Vermo Gandino, e Giacomo Corte per Alit, li quali tutti gisrarono in nome delle Citta lorn d'offeruare quefa Tregua con condizione, che haneffe da durate dal iudetto giorno, nel quale tù ella habilita, firtid allortana della Refurretione di Chrifo noltro Signore.
paflato il termine della Tregua, fia allidndeci del mefe di Giugro fabiliza nel Config'io generale di Milano la Pace frà i fudetti Marchefl di Monferato, e glt Amba ciadori predetridi Milamo, Piacenza, Aleflandria, Veiselli, \& Alticon le infrafcritte condizioni. Che Bonifazio ;e Gugliclmn fun figliuolo Marchefi di Monferato non moleftarannoi Popoli delle fudetie Citta, nè i Terrizti dé Diftrettiloro, non fole nella robba, mà acanco bella
vita: Cheaiutaranno imedefimi Popoli in nutte le guerftello, e Terra, ecretto però, che quett: Marchefi non vooliono tfer tenutiad alutare gli Alcufandrini, Aftigiani, e Vercellefi contro Acqui, Alba, \& Inurea: Che iludetai Marchefi, nelliftcflo modo come fopra; fijno obligati3 dar'aluto à Brefciani, Comafchi, Lotigiani, e Nouarefi, cuando però quefti Popoli faranno entrati nella lega delle fudetre Città: Che a!tincontrole lopra ominate Città di Milano, Piacenza, Atti, Aleflandia, e Vercelli fijno oblieate adajutare, e:difendere iMarchefi di,Monferato, e Joro fud liti; però quelte Città fi dichiarano di son voles effere a ciòtenute, ognivolta, che per dartaiuto a i Marchefi di Monterro, haueffero d'andar: cantra le infris feritre Città, Terre, \& Perfone ciod:Milaño riferua Comos Lo ii c Nouara; Piacenza non vol cfer cenuta andar contra Bobio, Pontremoli, \& i Marchefi Malapina; Alli ritermail fuo Vefcous, Alba, Cheri, Tortona, gli Auogadri di Moncucco.Ob=rro Cocconà, E, rigo, \& i fracelli da VilJalba, Enrigo figlinolo d. 1 Marcheic Ardizione, Saulia. no. Ramonfio, Rubaldo da Braida, iSigrori, e Terrieri di Iunero, Terricri di Maio, i Marchefi dIncila, Enrigo, \& ifuoi figliuoli da Mombariero, i Signori di Malamores. Graffo Saunclio, Giacomo Corbellaro, Enrigo Maltorchio, Oberto Marizio, e Giou nni Paxiliano; Aleflandria riferuai Terrieri di Calline, Oiba, Fretonara, Bafluzzo, Capriata, e Riualea, Anfchmo, e Delfno, Marchefi de Bof co, \& iloroSudditi, li Marchefi d'Oscimiana Cittadini di Aleflandii, i Marche id'Incifa, i Nermanfidi Gauio, eli Caftellani d'alice, e Barbero; Vercelh finalmente tiferua il fur Vefcouo. la Città di Torino, Calale, Paxiliano, \& eutri quelli del Diftretto Vercellefe. Stabilite quefte cole, ifuderti Marchefi di Monterato s'obliparono doffruare le predette condiz.oni, 8 il fimile ful dat Milanef elcguito, in nome de' quali gurò Giouavni Rufe ca Inro Podelia , e polcia gl'infralcritti Ambalciadori s'obligarono all'offithanza de' fudetti parti à nome di quefte loro Citrà, cioè Anronio Fontana, e Giouanwi Boo namena per Piacenzai Guglielino Lanzauecchia, e Guido Piouera per Aleffandas loro parria; Pietro Beccari, \& Omodeo Trofelli pir Afti ; e per Vercelli Guglielmo Alziati. e Giouanni Oliua .
3200 Queflanno Giauanni Piatto Confole di Aleffandria, I Gamondo Suffedo, e Stcffano Pierrobello Ambafciadori di quefta Città, donarono in nome deffa loro parria la cirradinanzz conliltcife prerogatiue, \& efenzioni, e co: i medtfimi priuilegi, che godono gli altri cittadini, $\dot{z}$ quella parte del popolodicorniento, che non eracomprefa nelle quaranta fanigl.e deputate all'habitatione di q:efta Citta, ma communcmente fi chiamaua la parte del Veicouo d'Afti; fì fatta la fudetia conceffione alla prelenza di Anfelmo Forol'cdelta della ftefla Terradi Corniento.
Frà tanto, haueuano cominciato Bonifazio, e Guglie!mo fuo figliuolo Marchefi di Monferato à futcitare alcune nouiti contragli Aleflandrini, e Vercellefi, però me. diante la prudenza, e lagacisà d'alcumi mediatoridell'vaa e l'altra parte, furonolubito fopite :
1201 . Non hauendo gueftanno gli. Alefindrini haunta oc: 1201 cupazione alcuna d'impiegarf nell acuerra, ò in alrri negozi) grauri; atteferoà llabilitela Republica loro con nuoue leggi, fe quali cono il principal fondamento, per ben gouernare vna Citta.
1202
Amminiftrauano la Podeftaria di Aleffandria Opiz. zonc Offa Milatefted il Confolato dieffa. Oberro Natta, RoffinoScacauelli, Vermo Lanzauetu'a, Obberto Fanti. no Giouanni Piatto, Roffino Griffo, Giouanni Gratone \& Alberto Balbi quando $i$ Terrieri di Montaldo, alli noue del mefe di Genaio giurarono la fedeleà à gli Álef fandrini, $2 x$ entrarono nella Lega loro,obligandofi dimo. wer guerra, e far pace con qualfueglia periona, ad ogni richiefta loro, ediconcorrere in alcune (pefe appartementi alla Citta di Aleffand ria ; polcia il fudetto Podefta in nome di effa Citià s'obligò d’aiutare, 8 difendere $i$ medefimi Terrazani, edi fargliefenti. e liberi del pedaegio, che papauano alla Republica Aleffandrina.
2 Il medefimo Podefa in nome fimilmented ' Aleffandrini alla prefenza de’fuderri Confoli fi collego a gli otro del mefe di Marzo col Marchefe Otro Carretti, 8 Vgo fuo figlinolo, con Vermo Marchefe di Ceua, econ Einrigo Marchele di Ponzone; mà trouandofi queftiat-
fenti, entro il fudetto Otto a nome loro nella medefina Lega, la quale fù con le tegucnic condizioni ltabilta. Che quetti Marchefi difendiranno, \& aiuiaranno gli Aleflandrini, \& ad ogn richielta loro faranno guerra con qualfiuoglia Terra, Calt-llo, e Peilona, eccettocortra Imperadore, rG:nouefi, \& Albefi. Che non faranno pace, nè tregua co'ı nemici de' A'effandrini fenza il confenfo, e la volontà loro: Cheli daranno ogni aiuto forza, accioche potino hauer' Il Velcoun, e Velcouate d'Acqur nella loro Città, obligandofi per ealeffetto di fareogni anno à loro !́pete duc elercitr, ciafeuno de aulit hateri da durare quindici giorni: Che quefti Marche fi faranno cittadıni di Alelfundria, \&e in quelta Città il Marcheie Orto comprarà vn fito, per fabricarui vna cafa: Che il fudetto Marchele farà obligato 3 tpendere in teruigio della Communità di Aleflandria dal ludetto giorno, fino alla fefta di San Michaele, quattro cento lire, \& Marchefi Vermo, \& Enrigo laranno tenuti ipenderne ducento per cialcun di foro: Che gli Aleffandrim aimearanno, e difenderanno quefti Marchefs con le Terre, 8 i ludditi loro: Che non confintiranno, che fiedifichialcuna Terra dal Luogo di Beftagno, e diS. Steffanofino à turta la parte di fopra à queiti Luoghi contra la volontà de fuderti Marchefi : Che finalmente faranno gueria con quelle perfone, che voranno mouerla contra di effi Marchefi, eccerto peròl'Imperadore, i Milanefi, Aftigianis Vercellefi, Genonefi, Terrieri di Cafine, Deffilo, \&'Earigo Marchelidel Boico 8 i Marchefi di Occimiano, ver-fo-de' quali hanno giurata la tedelta. Dipoí, Vermo Marchele di Ceura, \& Vgo fipliualo diOtro Marchete di Caretto, alliventicinque del mele di Aprile approuarono; econfermanono la detra Lega, in loro nome dal fudetto Otto con gli Aleffandrini fabilita.

Continuando àncora la differenza trà gli Aleffandrini, \& il Vefcowo d'Ati per il poffeffo del Luogo, e della Chiefa di Corniento, tu conmeffa la caufa a Bernardo, BalbiVefcouo diPutia: mà perche gli Aleffantrini haneuano per folperto quetto Prelato, deputarono alli 19 del mefe di Maggio per loro agente generale Albertn ...... Arcipreze diSan Dalmazio di Marengo, accioche cosi $亠$ a nome del Clero, come di rutio il Popolo Aleffandrino dichiaraffe lofpetto il detro Vefcouo. e da lut al Sommo Pontefice fe n'appellaffe. Dipoi, lifello Arciprete' di San Dalmazio halli diecinoue del mefe di Luplio nuouamente elcto agente da Vgo Cane fri Prepoifo della Cathedrale di Aleflandria lua parria, e da Affalito....... Prepolto della Chiefa de' Santi Lorenzo, e Clemente di quefta Citrà ad appellarfi fopratutte le caufe fpertanti, cosi al Clero, come al Popolo di Aleffandria e cominefie dal Papa nel Vefonuo di Pıuia, havendo gli Aleffaradzini, come di lopra s'è detto, non lolo per foiperte le lettere della commilione mà anco il predetto Vefcouo squefte Arciprete dunque andò à Pania, e mifeinelecuzione, quanto glicra flato impolto nella procura generale fattalidalla ira patria.

In tanto, Fonzio Marchefe di Ponzone in nome di Entigo fuo fr atello confermio allididici de! mefe di Agolio la Lega, che fin conclufatra oli Aleffardrmi, \& il Marchete Otto Ciaretti a nome del fadetto Marehele Enrigo.

Mentre Roffno Mandelli armiailliaua Ia podefariai di Alcffandrya, i Signoti e Tertieri di Acuefana con liberalità degna dilode, fecero alli none det mele di Febraio donazjonedel Cötath, e Caftello della Terra loro, $\&$ ancedirgni ragione, che in quel feudo poteffero hauere, a Roffino Belloni Conlole di Aleffandra, il cuale in nonie di quelta Cirtà (ua partia sccertòil fudetro Luogo di Aquefinaz.
Nellifteffa manicra;ilanedefimo Belloni in nome della RepublicaAleflandrina fece acausto il leguente giorno del Contado. c Caftello diVinzio

Dipoi l'ifteffo giorno plinfrafcritri Confoli di Alelfandria Vberto Foro Vberro Narta, Vermo Piatto, Bal doino della Torre, Reffino Cornaolia, Muffo Sambuello, Giotianni Gratone, Giacomo Tebalitone, Manfrede Gualco, vurtià nome del Commune di Aleflandria lora patria, tel Configlio generale, che fi fece nel Dromn. promitero à Picro Pietrafanta, e I eonardo Croce Ambafciadori di milano, 8 al Contolo deila Mercanzia di ella Giecà Albertenc Auanzone ditener ficurada gli affafini la frada, perla quale, cosi per accua, come perterrafí camina da Pauiaz Gauio ; di rinusuarei Ponti, efarei

Yorti

Ponti, doue il bifigno richiede, per comodicà de' Mer. canti, e de' palsigg:eri.

Simimente i Terrieri di Calozzo feguitandn lelempio diquelli di Aquefara, e di Vuzzo donarono alli ventiorso delluderto meie di Fetraioa gilalefindranilloro Contadn, e Caftello.

Dopò le ludette donazioni, fù alli venti di Marzo ftabilira vna Le?a frà gli Aleff ndini, e Tortoneti conle condizioni del tenore, che icgue. Che gli Aleffandrini s'nbligano deffer Citradini di Tortona, e di ialuare, \&e diferndere la detta Ci:ta, egli habitatori di effi; e ditar gerra, conforme coma idarannoi Torronefis di nonfar pice, ne tregua lenzial cöienio lorocnn quelli, che guerre:giranno con chli. L'ifteffa promeffa, \& obligazione fecern i Tortonefi verion ghi Aleff ndrini ieffend, it particolarmente obligatld'aitrarls per l'acquítoleopitimo del Vefcouaro deAcqui, e per qualfuoglia cota, che ne' lorn primilegi ficontiene. Conuennero auenra frà loro quelti Pop-li, cheruto ciò, che haucflero acquilfato, d, ueffe effer frà loro comune e gialtamente diu $\mathrm{fo}_{\mathrm{s}} \mathrm{e}$ dif:to. Le q.ali condizioni turtili Cirtadinid'ambedue le parti, $/ a^{\circ}$ q.iutrondeci anni. fino alli. fettanta giurarono dinuiolabimente offeruare : Fin lmente il Configio, 8 i Confilidi Tortona promilernà Mintredo Guilco Coniole di Aleffandria, ad Andrea Otrobello, de à Steffano Pietro* bello fimimente citradini. . Ee Ambafciadori di quefta Città, i quali eramo flati à nome della Patriu lore à quefta Lega preferiti, di mantencre, \& offeruare i Copraderi patti.

Ceiceua digiorno in giorno la potenza; e grandezz. de' Aleffandrini ; \& era à termine tale ridotra per l'amio cizic, 8 Leghe, le quali faceuano con tattili Popoli circonuicini, che incominciaua ad effer folperta, eziandio a gentilontane, 8 ftraniere; percio Vermo figluolo di Bonifacio Marchefe di Monferato, non oftante la pace, che due anni auanti hauella tatta con loro, co'i Milantif, Piacentini, e Vercellef verne in qualche folpetto, dubitando;che la forza de' Alcffandrini on douefle vngiorno apportare qualche notabil danno al fuo vicino Stato. Lionde, per afficurarfi nella lua quiete, e tranqu llita d’animo, violle rinuouáre l'amicizia con lor6, e manifeftarfeli genernfo, e liberale con alcune condizioni piene di grazie, e doni priuslegiati. Mentre dunque dimorauz ilfudeto Vermo nella Valle di Grana, rinouò alli venti del meie d'Agofto la pace con loronelia feguente maniera. Che darà à sli Aleffandrini la metà di cuter li Regali, che già haveua l'Imperadore nella Ioro Citta, e nelluo Territorio, riferuandn à re feffo l'altra met à: Che li concederà linueffitura del Confolato, e della Podeltaria, la metà del Feudo di Sezè, Retorto, Caftelnouo, Canonico,e dell'vn' e l'altro Carpaneto con la giurildizione, che lui \& il Marchefe Bonifazio fuo padre haueuano ne fudetti Luoghi, e Caftelli, \& anco ne boichi . palcoli, e nelle cacciagioni, acque, montagne, $\boldsymbol{x}$ in altre cofe, $\&$ anco ne'Terrieri; la qual piuridizione concede libera, e franca dal dominio di qualunque perfona, luogo, Città, * in particolare da' Nicolofo da Genoua ; perciè gli Aleffandrini da' quindici anni fino alli lettanta giurarono Ia tedelea al fudetto Vermo conera qualfuoglia perfona, ec ctro l'Imperadore. la Citrà di Milano, e di Tortona, e la Terra di Calline. In oltre coicederà e donerà il Mare chele ifteffo alla Communita di Neflandria etutea la rao gione, che lui haueua ne gli otto Luoghi, da' quali it fara in parte fabricata Aleffandria; equefta donazione farà egli confermare da Bonifazio Marchefe di Crauefana fuo Suocero, da Manfredo Marchefe di Saluzzo, da Otto Marchefe del Bofco, e d'altriperfonaggi della fua Corte, conforme vorranno gli Aleffandrini : s'obligarà pari mente diaiutare, \&emantenere in fito la Citez di Alef fandria contra qualunque períona, Città, e Luogo, eccerto ilmperadore: Che daràogni aiuto, e forzàa gli Aleffandrini, accioche poffino hauere nella loro Citek il Vefcouo col Vefcouato, il qua'e contra la volontà del Sommo Poncefice rifedeuz in Acqui: Che prometrert di offeruare affarto le fudette condizioni, promettendo all'incontro gli Aleffandrini,che non accettaranno alcuno nella loro Cittiz per habitatore, il quale fia fuddito delludetto Marchefe, \& ogni volta che ve ne foffe, lidarannolicenza in termine diquaranta giorni, eche li rí nuntiaranno quelle ragioni,ch'cfi ragioneuolmente preetendono dhatuezenolla Terga di Caftellette. Finalnitente
il fuletto Marchele, cosià nome luo, com* di Binifazio tuo Padre, giurò per la virga, ò fíabuftone, ctreg ithaieua inmano, e promif: à Gudo Pi,uera Coniole cia Alefo indria, \& à Ghilolio Aceibo, am: due Amhatciadorià nome di quefta Citta loro patria, d'ate miere dilaguaremeire asurto cid, che i.iquelta rinouazione di pace $\mathfrak{a}$ contiene.

Dipoi mentr' erarıo Confoli di Aleffandri, Baldou'no della Torre, An'el no Sambisllo, Corrado Occimiano, Gui io Piousra, Roffino Bellose, Gughelmo P Hitri, Gsacomo Tebaldono, Qherto Tonda:o, Pagano dil Pozzo, eRoffino Cortiglia, fifece allidue del mefe di Setrembre vaz Lega trágli Aleflindrini, e la Cuttà di Aba mel Monferato con alcuni patti, de" vuala furono parmeolane quelli, che feguono. Che gucfti pupuli vicen cionment te fra laro laıano ci: tadini, cioé quelli di Alcffandriz fasanno di Alba eque lidi Albataranod A eflandria: Che la Coinmunità di Alta comprari in Al ffendria via cala per il prezzo di lireducento Paueh s $\& 2$ a vicenda quiella di Aleffa ıdria nè comprarí vna ín Alba petil prezzo di cento lire di moneta Altiniana : Che queftide Citta s'aiathranno e difenderanno vicendeuthenteco tia quitlitiogl: a loro nemico, \&ol quale leazia l comurit. conienio lors non doweranno fare ne pace, ace eregua; perd gli a!effandrini robvoglion effer tenata a quelto. pattó contro Himperasore, il Marchefe dr Monfeiato, Orto, 8 Enrigo Marchefi Carreti, ManfredaMurchefe di Saluzzo, equelli di Brà, e di Bazino; e limumente gla Albefiriferual:o IImperadore, il Marcheid di Monfetrato, Difno, \& Enrigo Marchefi diOccmiano, laCittà di Milano e di Tottona, e la Terra di Coffine.
La Republica Aleffandrina; che alcun giorni au anti appena hatteya accetrata in dono da i Marchefs :di Monferato la merà del Feuda di Sezè, e di efla non houcui pigliato ahcora il poff fio, la dond a ghotto ucliaderto mele di Settembre ad Enrigo Colcamuggi Firoffino foo patrizio. \& ad alcuni aleri delliftefla fan gla turti dícédent, da if folluolt di Roffio, con turta la givisidizione ch'effa ottenne da i ludetti Marchefi, cofi ne i Terrieri, come nelle poffeilioni, ne'boichs, ne'le acque 8 in tute l'altre cole alla metà di quel feudo poctranti : da qual donizione fú fattain nome di effa Cirrà da Corado Oc. cimiano luo Confole.

Non farà fuor di propofito, hanendo trattato di Emigo Calcamugoi, il fare in quefoluogo melizione dell'urigh ne della fua nobile, \& antica Famigia. I Calcamuggi dunque dicendenta da ifglinoli di Rotfino, fono deriuatis \& hauno lorigine loro das Saucli neila Citta di Roma J'anno CCCC. XXIII. mentre dominaud IImperadore Onorio; 8 i primi originali di quitta Famiglia erano fighuoli di Rotfino Sauclli Romano, che per effer ftato huomo di gran coraggio, e brauura, quando turono flacciat i i Lombardi dall Italia, ottcnne in ricompenia del Iuo valore dall Imperadore Carlo Magno al M icheiato diStzè con aleriluoghi . Pofeia con la longhizza del tenipo, quelti Calcamuggi de' figlivoli di Rothno, fi diuikero in due Calate, ritenendo via patte il cognome antico de' Calc amuggi, e l'altra cognominandofi Furofini da ifihiuoli delludetro Roffno, croè dalla lillats Ei, che fignifica Filij, e dalla parola Roffini, le quali congitnte infieme formano il furterto cognome de' Furoffiat; però, equefti, equelli fono d'vis medefimaftirpe, e prouen. zoño turti da Roffino Sauelli. Quetta cafa de' Sauelli 2 fata fempre, e tuttauia fimantienc con l'Eainentiffima dignita del Cardinalato, con titolo di Prencipe, e con altri gran Perfonaggi, coff nelle lettere e nellparmi, come neile ricchezze, 8 e ne igradi famofilimi : prima fi chiamatua Claudia, prouenendo da Appio Claudio Sabino, come lo reftificano Vergilio. Tito Lu:o, e Suetonto nella vita di Tiberio Imperadore di Roma. Haueuano i Calcamuggi vna.Piazza, done al prefente fi vede val Torre, dirimpetto alluogo, nel quale il Prefidio di quefta Creta tiene il Corpo di guardia nella Piazza grainte; come anche de fimili piazze ne furono concoffe ad altre famislie nobili \&z antiche diquetta Citta, lotto le qualifíriduceuano le perfone de quella firpe, ò per trattare negozij, d per paffatempo; il che $\mathbf{i}$ chinrifimo indizio della nobilta de Calcamuggi, come anco dell'altre famin- a miglie, alle quali era tale priuilegio da quetta parita concefo.

Dipoi, alli diceilette del nedefinto mefe diSertembre no

## A $L$

Guglielmofratello di Vermo Marchefe aiMonferato fece grazia dell altra metta del tuaetto fendo di Sezè alla Cittia di Alefiandria, in nome della quale Roffuo Cornalia Coniole, \& VgoOrtica Ambaiciadore, amendue patrizij di effacitta, pigl:arono i! poffeffo, e domimo di quel Luogo da Vermo Mantredo, Rodolfo, $\&$ Anleino quttide' Paftori. nt' quali haueua per tal effetto fatra procura if tuderro Gug lielmo.
Nelliftefo gior io, imedefimi Confole, \& Ambalciadone in nome di quefla Patria accettarono in dono dal fudetro Marchele, la mettà de g'in fracritti Luoghi, ciot delle Catenoue, dell'vn' e l'altro Carpaneto, e di Retorto; la qualdonazione fil poco auanti fatta dal Marchete Ver. mo alla Republica Alefandrina, \& hora il Marchere Gughtimo tuo fratello, per dimoftrarf miggiormente grato ad effa Città, fi compiacque di rinoua: $l_{3}$.
Otzo Ghilino patrizio di Alffandria, che fá il primo Vorcouo deila Città di Bobio,net quale concorreuno infiniti meriti, sidimoltadour na, \& in particolare delle Ciulli,e Caironiche leggi, cone digran prudenza, edctixezza nel maneggio de' negnzig, fü in luogo di Bonifa. zis Arciurecouo, di Genoua, ch'era palfuto all'alura vita, pomofa da lnnocenzo terzo allisarciueicouato di qucl. 12.Republica.

Queft'anno, alli nouc di Genaro Vermo Marchefe di
2204 Monferato fece val procura in Ro dolfo Pattore, \& Muzio

- Felizzayo, con ia quale haueffero anto ità di far acco modarela itrad $i$, donde fic camina dal Territoriodi Alef.
 . Scuoterfida quilli, che paffaranno per la derta lirada, nell'iltello anno Giacomo Firoffino piglì̀ il dominiô della Terra di sezzè, coms appare dalliltroniento per La detta caufa da Lorenzo Beruera publico Notaio itipolato.
Degni di gran memoria fa ilfudetto anno ; poiche alli dodici di A prile, giorno dé giouedi Santo tegui la legnalata,e memorabile prefa d'vna parte dell'Imperio Greco; 80 in particolare, della gra. Città di Coftantinopoli,dopó cfler lata combattuta trè gio ni continui, e per terra, e per mate, effendo Genetale del Armata Bonifazio Marchefe di. Monferato. In quefta giornata fil fatto prigione Aleffio imperadore di queila famofixima Città, il quale con la moglie, e coni falucli prigioni, fat condotto' nel Monferato da Guglieimo figlinolo del ludetto Marchefes Ia qual cola fù digran compaffione a tutri, vedendo mnImperadore cosi mileramente ridotto fotro l'vbidienza d'vnoa lui pertutti li rípettidi gran lunga inferiore -


## 3

Nella rouina, c nel facce di quella Citta furono pigliare infinite robe di gran prezzo,e valore, $\&$ vna gran quanrità di Reliquie di Santi, le quali furono in varie partidel Chriftianelimo portate, come anche Opizio Reuerfati Aleflandrino fece acquilto d'vni pezzo del legno della Santiflima Croce di Chrifto noftro Signore.
Gli Aleffandrini;', 8 Acquefi di gia frà loro nemici, fi fece o vicendeoolmente alcune icorrerie, \& rapine ne i Terrivorij delte Cirta loro.
Qeflanao, nel quale Amizone Boltrafin, Milanefe fa donò alli 10 ne di Marzo à quefta Citràil podaggio di felizzano, e del Territorio dieffo Luogo, e per terra, e per acqua eome appare dall Liftromento perciò itipulato nẹl senore feguente, cioè.

Anno Díi M.CCV.Indif VIIL.die Mercarij̈ VIlll intxansis Martio. In Alexand im Eectafia maiori sanati Pari. In plene Canfilio ibi per campanam collecto. Dominus Varmue Marchio Xontuferati facit donwe Domino Amivoni Butraffo Aloxand. Pesefinti nomine, © ad partus Cö̀s Alexand. b /pocialiter negatiacorsm, qui funt, vel pros sempore fuerins in allexabad.de Pedagio Falizani; promsitrens cidem Donnino Abxizoni Ripulansi nomine Cow Atexand. \& fectialiter megotiatorsms. gmod nem auforta de caterp nec auferri permitter Podaginm bo.' minibuy Alox in toce difricíu prafatiloci Folixani, megue per agmam,neguo per terram. © banct cartam fievi iufit. InterfueFriet tefits rogari Dominm Talliaforiss de Mediolane, Vbertics Saluaticm,O:Oto Seriba, Magifer Syrus, Iacobm Gwertim, V errmu Predarm, Andrems de Onronobello; Pictrm Ferrarimu Scribe Sub/cript.
Frataizo effendo oli Aleflandrini, \&ci Acquefi venuti frà loro ̀̀ vicendeuole disfida, e gli yni, e gli altti vfcirono in campagna, e ne fegui con fcambicunle perdita ya granfato d'arme, \& yna ianguinofa fcaramuccia.

Menter Pietro Pietrafanta Milunefe amminiftraua larzoc Podeltariadi Aleffandria, Vgo Turuello Veicouo di que- I Ita Cirtà, e d'Acqui,\& il indetto Podetta con glinfraferitti Agenti di Aleffindria Ioro patura Giouanni Guaco, ............. Guaftanino, Giacomo Gue zie Gughelho Rainaldo, promifero alli venteit del mete! di A prite ia nome di quella Città di offruare la tregua fatla, \& ordinata da Vberto Vifenti Podefta di Milano, con Pierro Negio Podefta diacqui, e coni Conloli dı effa Cierà, e di Pauia : a queita promefla sobligarono par mente con giuramento li ludetti Podeftà di Acqui, \& Agentr di effa Città, ciod Giacomo Brccazio, Bellengero Gerondica, e Vermo Surtodo; come anco Giacorao Bottigella, e Ber. nardo Ifímbardi Coafoli della Comınunità di pauia , col confento de gla Agenti dellifteffa Città cioè Gualfreda Torricella, Oliuero Ifimbardi, e Rainero Sannazzari promitero al fudetto Ve:conodi Acqui, edi Aleflandria dionferaare tueti hi patti della fopradetea rregna; con condizione però che vna parte verfo l'altra tiarcsf=i danni patiti, e le riceuite offefe dal fudetto giorno indi: tro, conforme haveua ordinato il medefino Podefta di Milamo, il quale ordinò ancora, ahe la detra tregua doueffe durare per tutto il mefedi Genaio dell'anno fegicnte 1:07. le quali cofe furno itabilite allá prelenza de gliniraicritti Gentilhuomini, ciod Alberto Fontana, Giacomo Bıfignana, Tebaldo Malacorregia if \& Vga Cameraro.

- Bonifazio lamerardi, Guido Brugnono, e Giacpmoireot Gerzi Conloli d: Aliffindria comprarono alli cinque a del mele di Gingno in nome di quelta lorn parria da Guido eRainero fratelli de'Samazzari la Tetra, $\&$ il Cafiello di Ponzano col ho Territorio, e con la giaridizione al detro la go fpettante per il prezzo diluc treceato cinquanta, \& vna di moneta paucfe.

Il nono giorno di Agofto, nel Territotio di Baffignana gli Aleffăndrini, \& Vgn Turvello Veiconoloro d Acqui, alla prefenza di Arnaldo Bomb l'o, 82 Arnaldo Souracqua arbitri, \& a mbalcia jori di Milano, dopò molte differenze hauure con gl'Acqui fi, e Pauefi, finalmente cócluicro con quelti popoli la pice, elega con le reguenti condizioni. Che prima di far la pace, fi refituifcail Cafcllo di Caftelle:: al Veicouato d Acqui : Che fi mettino in perpetuo filenzio tutsi li danni vicendeuolmente fatti da vna parte allyaltra: Che fi a foluino'i Terricri di Vilone-e Caluatorte da i guramenti ch'hanno pigliato verfo gli Acquefi.quando nel tēpo della prefente gucrra habitauanol in Acoui: Che i detri Terrieri habbino libero arbirro d'habitare, \& lizanziare doue vorräno fenza impedimento alcuno: Che il Velicouo, \&e, mederal Terrazani di Vitone e Cauatorte polfuo quittamente godere quelfe raggioni.ch hanno in queft luogh: Che la Communirà di Milano poffa conolecre edecid requalfiuoglia lite, ò dicordia, che poreff: nat.ere fra ifuiett? Territri, a qaali prometono i Pauefi dinon dare alcuno alutn contra la cognizione, e fensenza de. Milanefi, ouero se'Acquefi: Che gli Aleffaidrini non aiuteran in, ne difenderannoil fudecto Vefenuo nè il fuo fuccefore cötrala detra cognizione, e lentenza: Che la Citta di Acqui, \& i fuoi aderenti offerueranno inniolaijilmente is prederrapace al Velcouo, \& à gli Aleffandrini coni lore purziali ; e quetti viecndeuolmente s'obligana di mantenerla verfo gli Acquefi. Si fasibli dunoue la pace frà i findetti popoli con le lepraderte condizion, alle quali. furono prelenti Gualfredo Torricella, Pietro Rainffedor Gualcone Beccaria, Afalitn Sannazari, \& Alcherio Trouamala tursi Pauefi, e'l Gaaftauino, Rainero Nano, Roffino Belloni, Roffino Scaccauelli, e Roffino Marengo tutti Aleflandrini : dipoi fù $\sqrt{2}$ detta pace ill di feguente cona molta folennità promulgata nella Chiefa maggiore di Alcflandria.
Queft'anno, $\&$ in alcuni aleri ancora gli Aleffandrini 5 côtrail giuramento pigliato verfolla RomanafChiefa,tralafciarono fuorid'ognidouerc, di pagare al Papal'annual cento di lire venticinque pauefi, ch'erano tenuti a pagaie per caufa della protezione da' Pontefici pigliata verfo la Cittí loro.
Mori queftianno Bonifazio Marchefe di Monfetato, 24 cui fucceffe Guglielmo fro figliun'o.
Aiberto Fontana era Podella di Aicflandria, quandois of $f_{i}$ fece in quefta Citta il viale, comuncmente chiamato Betale, che per effer aella forma d'va' Aquidorto, riceue
perte l'axque, lé quali piounno, e conducendole diritawente nelfume Tanaro, mantiene la Citta, e le cale da ogni dannola corrofione preteruate.
Pofcia quefta Citra fece gloriofo, be inefianabile zcquifto d'va pezzo del jlegno della Santiffina Croce di Giefu Chrifto a che fu pigliato da Opizio Reuerfati nella metrorabile prefa, di Conltuntinopoli ieguita l'anno izon perpopera, e valore d'alcani Potentati Chrittiani, e dall' ineffo fir alliventwno del mefe di Decembre doasto al Podelià Alberto Fontana, il quale accettò la fudetta Sant sistama Religuia in nome della Republica Aleffandrioa suctia maxieta, che regue .

 fack per Dominem Opicimen de Ramepr. tis Dunove Aldurto de Fonfuna Pacipas
 dris do enve Crues; quod Iufirmumanain ofl is compandi Commarios 1 lex madris.
 - . I AXiGfivasi sti. dir Domivico sexi, axemace Decimbri. It Hlaxamdrif, in Ectlofia maiori sameti Pori, in plome Confilio if wr campanamecolleffe. Dominnomicio de Rewerfaim dolis







 frutron, guando ithe cimien fuercs capta. Dadis antam fuprio feriprom opiciosinad demam andi modo. quad prefierors folmme modead Commoner Alesxandria, of gaod apifopmes, vel aligmis cloricme fon Icelefon Alexamdran men haboal int, vel primile-
 reganit. Imearfwermas snfles,/cilices Gwido de Plowera, Megifer


QueftoSantifitimo Legne fu honoreuolmentecollocae to in vn'arca fiffa nel muro dena Capella della Chiefa Cathedrale di quelta Città, Ia quale perticolarmente li fir affegnata, \& hà fempre mantenuto fine all'anno 1648. come fidirà fotto di eflo il mome della Capella della Croce. Pofcia fù ordinato, che fi domeffe moftrare al Popolo il VenerdiSanto, per tanto (patio di tempo, che Poteffe dalle diuore perfone efler veduta, e riuerita; cosit ando conrinuandol'efpofitione di quefta Santa Reliquia fino all'anno 16e6. nelquale Piearo Giorgio Odefcalchi Vefrouo di quefa Cited piamente gindico, ehe foffe piu apropofite lefporla il giomo dell-Inuentione della Sanriffma Croce, la cuifolenne fefta ficelebra il terzo didi Maggio, nel quale.f tiene ogni anno efpola fopra PAL care maggiore fino alla fera di quel giorno, ed in quefta occafone fi fanno dinoti termnni in Yode delliftefa Croce fraponendof da vafermone allsaltro alcune affertuofe preghiere a Dio ida Mufici concensi accompagnate: Portata poi in bella proceffione d'intorno aHa Piazea grande, fi torna ì riporse ael fuo primiero luogo.
s
Nell'arca ludetta fanno ancora collocace altre Sanfe Reliquie, 8 ia particolare vn'ampolla con dentro aequa, che vicidal coftato di Giesu Chiffo pendente in Croces \& vna Spina della lua Cerona, la quale fimilmente efponentof al Popo'o: if Venerdi Santo, fi porta d'intorno alla Chiefa in proceffione, e poi fubito firipone nell'arce medefima, la quale fi tiene ferrata con undeci chiaui,orto delle quali Iono tenute da oteo famiglie di querta Citta, come oni appreffo $f$ f faga menzione; la mana di quefte chiaui fu dara al Podettiz, la derimas'aggionfe per ferrare il coperchio naenamente fatto iopaninderta Arca, e $\mathbf{f}$ diede al Vefcouo, l'vndecima finalmente fut diftribuita al Collegio de'Canonici della fudecta Gathedrale .

Nel fuderto giorno a i. di Decembre, furono dal me. défno Podefla Fontana, ed anche dalla Communiť di Aleffandria, col confenfo dellifieffo Reuerfati, elett, -u afro fameqlie delle Nabili, ed originarie da cialcano delli quactro Quartieri di quefta Città eda quefte fe.ne tauarnno à fortc due per caduno di effi Quartieri : toe-- $e$ dungie alle infrafrritec cafare, ciod,

Per i! Quartiere di Gamendes alf Trertigf Pertenari.

Per 11 Quartiere di Maregeo alli Ghilini, if Calcamaggi.
Per il Quartiere di Rouereto, alli Parma; e Roburti . 1
Per il Quartiere dit Borgeglio, alli Squarzafichi, e Colli.
1 defcendenti poidelle fudette fameglice hanno per hereditaria ragione fucceffitamente pertegerato , come pure vanno perfeuerando nel poffefio do quelle chiaui, eccetto i Parma (la chiaue de' quali tu da Cthare Parmá doasta, come fi dira fotto l'anno 1577 . à Gio. Franceico Arnuzzi) ed i Squarzafichi eltintion nodri giordis oade A Cono alrri vfurpata la chiaue loro.

Queftanno, nel quale amminilire la Podentaria dirsos Aleflandria Guglielno Abbiate, alli $t 5$. dal mefedi Marzo i Confoli d'Acqui ì nome della lero Camununic̀ promifero ad Vge Claro Giudice, \&e Alberes Ianelli Agentidella luderta Citto di Aleffandrie dota paftia. (i qualia nome fuo accettarono is detea promefa) diok feruare tutto ciò, che alla fentenza già data dalla Ciptis di Alba farà aggiunto da Nicold Foro lua; Poderta. Il. quale fententió, che Vgo Turuelle.Vefcouo di Aleffano dria, ed'acqui doueffe hauere thti gli honori, e ruttele ragieni in Acqui, conforme haueus prima in quella Cirrà, auantichegli fe ne partiffe per caufa delia difcofe. dia frisli Alefandrini \& Aequeff.

Pofeia, quefli Populi à gli is. del mefe d'Aprile fecéro ${ }^{2}$ compromeff negli Abek di tucte le differenze loro, le quali furcino dal luderro Podetta di Alba in mome di effa Cirtà giudicate per fentenza ie da quefto aiscope in nome della fuderta Citrà fù Atabilita la Lega frà gli Alcflant trini, \& Acquefi con le condiziont del tenore ioguenteChe gli Aleffandrini, \& Acquefi mertino in perperuo 月. lenzio tutte lequerre, offete, e muti li dannifrà loro feguiti. Che Ia Cieta di Aleflandria, e d'A cqui fia vn'ilteffa Città: Che il Coniole, ouero Podefta d'Acqui poffa comandare in Aleflandria; \&e quello di Aleffardria in Acqui, riferuandofi perd s che l'vn'e l'altro debbaiurio dicamente conofere nel foro della fua Citta : Che amibedue quefte Citta poflino eleggere il Podefta, ,omero Conole a vicenda, purche non fia di qualehe luogo z loro nemico, ecomanemente fe li dia il falario: Che quello, che farà nel. Config! io d'Acqui snnouerato, deb ba parimente effere in queflo di Aleffandria, \& il fimile fia di quello, che farà nel Configlio di Aleflandria: Ćhe ouefi Popoli $f_{1}$ diano vice ideuolmente aluzo, e.fi differip dino in tutte le guerre contra qualfuogifa periona, Citt $x_{2}$ e Luogo; \& ogni ;volta, che haueramo da far pace, 8 tregua per le dette guerre, che vaitamente col confenfo; econ lic enza d'ambedue s'habbia da frebilire: Che ocy correndo di fari acquitto di Caltello, Terr a, ò di qualunque altra cok, debbanki vicendeuolmente aiutare per la conferuazione del! detto; acquifto', del quale farà egualmente una parte de' Acqueff, el'altha de' Aleffandrini: Che dousndo quefti popoli fare qualche efercito, is naxa de'Terrieri del Vetcoubto fi vnifca con gli Acquefr, - Paltra con gli Ateffandrini: Che gli Acquefi fiano obligati liberare turti li.Terrazani di Cauatorre, e di Vifone, iqualifoleuano habitare ne' detri luoghi: Che fiano tenuti gliAtefandrini procurare, che i Signori di Mirabello facoino riftoro alli Terricri di Vilene per if dunni da loro ricewuei aunntit che gli Acquefi, \& Alef fandrini faceffero compromeffo ne eti Albefi: Che gli Acquef fiano obligazi procurare, che la Chiefa loro, quella di Aleffandria s'victehi infieme: Che la Communità di Aleffandria fa temuta dar ordine, che fi faccia oeni anno il Mercato, ouero fera in Acqui : Che st Aleffandrini nop fijno obligati papare il pedaggio alla Città di Acqui, mà fibene fjno tenuti a pagar quello; che fí éfolito pagare al Vécego, l'iftefo faranno fmilmente gli Alheff, con gli Aleffandrini: Che gli Arquefi non fijno obligati pagaze il peraggid alla Citta di A leffandria; nad fi bene fijno renusi a pagar quello, ct 6 è folito pagareal Marchefe di Monferato: Che ali Acquefi faranmo l'ifteffo: in Alba, conforme gli Aleflandrio ii,: Che in occafione di guerreggiare, quelli, cher di di Acqui, e di Aleffandrialaranno fatti prigioni, s’ajutine vicspdeuolmente a'ricuperarli: Che gli acquifi 1 : $\mathbf{C z}$ gelli, d'altri beni debbano effer diuifílecondo la quansiti de' foldati, the haveranne dato quefte due Citek in, fare ilderes ecquite: Chenon parmoctine gli AlefanAriaj,
drini；\＆e Aequef，che filabrichi alcun luogo per oto miolia vicino ad Acqui，fenza heenza，e confenfo loro： Che i figliuoli di Martino Melazzo fino comprefi ia cuetta lega：Che pofino gli Aleffandrini，ex Acquefia vicenda callipare i malfattori delle Citta loro：Chena． fcendo frà quelti Popoli qualche difcordia，ouero diffe－ senza，fia decifa，\＆vilimata nel termine di quaranta glorǹ dal Vefcoud dellet Città loro，a in fua affenza， da＇Canonici delle Cathedrali di effes Che val parte verfol＇a＇tra pigli giuramento d＇eferuare urtri quefti int pradetil pati＇，$\frac{\text { lotto penadi mille marche d＇argente }}{}$ （vina miarea d＇akgento valeua quatero fire e foldi due） da effer pagate da quella Citeri，che non gli offeruara all－altrá dagh Aleftandrini－fmilmense Imperadore，\＆anche le Cfittral Milañ，Pitenza，Torenna，\＆Alba．

Quitto riceuè dal Pohtefice Innocenzo la Coro na 1 mp petiate；愎 poj non pasd moteo，che moffe larmi contro peceleffatico fato in ricompenfa del riceuuto Bathote！
$1210^{-}$－Mentre Guifredotto Graffello era Podefta di A keflan－
1 Xfià； 1 Terrieri ：di Atontechiazo col confenfo del mar chefe Delfino loro Signore giurarono alli quattro di Oe tobre la fedelrà̀ a gli Afeffandrini，e s＇obligarnno deeffer in nitre fe occafioni verfo di loro pronti ad aiutargli e nell＇ifteffo tempo il Papa foomunicò，e priteò dell＇inn－ perio Otro Quarto，per hauer．affalito io ftato della Chie－ ia；ed affolutidel giuramento i Popoli，procurò，che fofie in fuo loco＇eletto in Rè di Sicilia Federigo．
2．Frà tanto，San Franceico d＇Affif，che l＇amo auanti ifti－ tui la foa Religione，fu fegnalato，e dnumnque fitrouaus， Iddio per mezzo luo concedeua grazie parsicolazi； $\mathbf{z c}$ operauz miracoliftupendi；poiche，dopo effer egli itato in vna gran parte dell＇talia，ipiegandolempre con gran feruore la parola di Dio，defiderofo di far l＇ifieffo in altri paefi，n＇andò alla volea di Francia，\＆\＆effendo in quefto Luo viaggio paffato per Alofzndria，tue dimord alcuai giorni，fol inuitato d dofinare da vn Gentilhuomo fuo Gituoto，il quale fape do laftinenza del Santo，lidiffe， the hauena da mangiare di tutto quello；che li larebbe polto dinatizi，conforme comandaual＇Euangelio ；fece dunque portar vn capone，del quale vna parte mentre con modeftia man gizuail Santo，capitò，come ben fpeffo accader luble，virmendico alla porta z̀ chiedere linofe una，z̀ cui hauendo eqli mandata vnacotcia di eflo capo－ neill：peveró tutto ammiratiuo，e pieno di malignità，la confentò infino itanto，che lo vidde predicare il giorno feguentes con quefa occafione＇dunque la moftrò egli cutto il Popolo dicendo ；che；dopò efferfi quefto Predi－ eatore ben bene fazinto divn capone，gli hauema manda－ ta quella coft ia，la quale mentse penfa il mendico dimo－ Itrare，miracolofamente moftrx va pefce；il．che vedendo cuati，Icacciarono quel pouerod ath Chiefa，come yazzo， Sl qualdipoi auriedretof dell errof ruof，sado incontanen： te a chieder perdono al．Sthro，\＆ottenuto che lihebbeil pefce lubito ripigliò miracolotumentela primiera forma di quella colcia；\＆in publier fù da So．Franceico raccon eato il cafe，conforme accadurn era．
Ne i medefimi piorni，che dimorà guetó glorialo Sikis in Aleffandria，Iddio benedeun ì fuflazerceffione opcrò on＇alero miracolo ：Imperoche｜hataendo vna Lupa in luogo feluageiotie nalcesto diquefto Territorio partoriti i Lupatti，faceua gran dabno，casi nelle beftie，come ne gll huomini，doin particolare me＇fancinhli，che à cafof trouamano foli nella circonuicina campagna，\＆abco dentro della Citty，doue ftimolaza dalla tame，entraua di notte！，e taluoft ali giomo，e pigliati che gli haueua，ii sbranaza，e portandolifubito nella fua taña，li daraz mangiare $a^{\prime}$ fiei animalerti．Frà tanto non Capendn gli Aleflindrini trouate la maniera di liberarfi da quefto gran trauaglin，hebbero ricorlo all＇aiuto di San Fran－ ceico，il quale abbalisa l＇orgoglio，e refe talmente humile la perverfa，8e empia natura diquel voracifimo faluatico animale，che per l＇muenire fino da＇puttifilalciauz toc－ care， 8 econ ogni dimenichezza maneggiare：Poiche in quel renipn vn figlio d＇vn Contadino di senera etade， conduceuz al pafcolo i boui，\＆aleri beftiami，fa dime－ ficicò di modo cos quella fiera，che fpeffe volte per paffa－ tempo la caualcana，e la conduccua，dove il fuo gutto ihelinaua，come lefoffe fata ma gionenca：quefto tan－ ciullo efe，vn gionno dalla Cited in un campo a nel quale
fuo padre araua laterra；ementre cor allegrequa puce ite sraccoffa ad effo，vede la Lupa，abbandona if padre，e vat dubita alla volta lua，la tocea，l＇abbraccia，li fa mille vez－ zi，e finatmerte li monta adioflo，e di quelta maniera fe n＇emera in Aleffandria con gran marauiglia，eituporedi ruttili Cittadini，che à gara l＇vno dellaleso correuenol vedere cosi ftraordinario lpettacolo ；（ haucra San Pran： celeb it giorno auanti comand ano a quella beltia；bemehce non tolle prefente，che lafciata del entto la tiereaz a，foffe per l＇auuenire，cosi 3 thi Aleflandrmi，comed antigli altri benigna，$\&$ vbbidiente）dipoil fancialloconfor－ me era entrato nella Citta fedendo lopra latrchera della Lupa，cosi andò di longo à cafa fua，doue funalmente a Ipela publica fù quella Fefie；mentrevife，atimencara， nérmai più etercita hatnafieseaxajinalcung．Quello cajo velefina via piotsa tivmarmo rozzamente ted jpito it la qualc fid arerna memeria colloc ata lopra Lripóntedel Campanile del Duome di－qwefta Citta．Wi：

Cheftranno，IImperadore Otte Quarto，antionttic fof 121 ： fe ftato da Innocelizo Terzo lanno allaiti－leginia－a mentefcomunicazo，e priy aco dek Fitololmpariale，anul－ ixdimenos＇viurpauala medef mas cutoritì dicomendarear Geome primal facema；Imperoche gli Aleffandriai por． odjine，\＆conandamento fuo．aggiontero－nueus guar－ die di foldutelca：Alla Citer loro．

Amminifrò Valeflandrina Podeftarie Rofiao Aup－1ste gadri Vercellefe il prefente anno，pel quale．consipuando x meora Otto z－cicommatare a Popoli Lombacdi，come quello，che prefamera thefer Imperadore，ordind，che．${ }^{2}$ faceffe un Configlio in Parma，e Lodi，al quale，mandic rono gli A leffandrini a nome loro alcuni－Ambalciadorie mà dí qiefta prontezza in vbbidire à cashandamenia di Otro＇Scomunicato s e perche non vollero adetire \＆Ee－ derige Re di Sicilia，ehe dal Papa era farodichiarate vero，e legitimolmperedore，pagarono ben tofloil fio： percioche infieme co＇Milanefi，\＆c aleri Lombardi furo in interdettida Gherardo Cefi Vefcomo di Nawardye． Legato Apoftolico．

Fratmro，gli Aleflandrini，Pjacentini，Milanemancer－ Che haneffero poco auantiftabilita la pace，efega col Marchefe di Monferato，nulladimean andarmonturti vni－ tamente à dare il guafo al Monfer ato；\＆alta Lumellina Terrítorio di Pauia．oue，e di Monferatef́，e di Pauefi fo－ cero vina ftrage molto funefta，e languinofas e fecero bots tino di quamo $亠$ l loro pareua effer di qualche valore．

L＇anno prelente，nel quale limperadore Oto Quarto ${ }^{1 s i f}$ fini molto infelicemente li fuoi poco chriftiani giorni， hauendo gli Aleffandriai wnitele forze loro con quelle de＇Milaneff；Comaichi；＇Tortonefi，Vercellefi，Berga－ maichi，e Lodigiani，entrarono aninolamente neicre－ raafoo，e Creminele，dout effendo venuti alle mani cot nemici，e dopd hauer con elfi per alcune hore gagliarda－ mente combattuto，alla fingrimafero da effi à Bottelina Terra de＇Cremoneff，chiamata Battaglia，e gli Aleflan－ Arini，egli altri Collegati vinti，e rottia come anco da quefti retto preio illoro Carroccio ：

Con orcafione della pace，e legagià due anni auanti rotra fà pli Aterfandrini，Guglielmo Marc befe di Mona ferato，areffero tuttauia à fare nuoua loldatefca，per mua－ uet giertacontra di effo．
In quetto mentre，difiderofigli Aleflandrini，\＆ein par． ticolare i Milane fi con glialtriconfederati di ricuperare il Carroccto，che Panno auantili fo tolto da＇Cremaichi，e Gremonefi in vna fearamictia，andarono verie il Creo monefe，oue polero fottofoprala．TerradiGionenalta；＇e porcia attaccata la battaglia cori nemíci，li mitero ia fu－ ga，e：di loro nè fecero vna fangurinofaje memorabil Arage； con la qual＇oceafione＇fíf fecero delloro Carocio padioni． Il Prefence annestinelyuale fil da Nicold Ardigo ammi－ niftrata quefta Podeftaria，gli Alleffandri con l＇aiutn de＇ Milaneff，Vercellefi，t Tottosefi loro collegati，hauende per Generale Tomafo Conte di Sauoia，occupatono il io condo giorno di Agofo ancune Teme，e Cafteli del Mar－ chefe di Monferato，e frà quefti acquiti，fegnalata，e me morabile fil la prefa del Cafale di Sant＇Euafio，che pofere tutto in confufione $亠$ Sacco，e rouina ；e fenza hauer ri－ guardo nè a leffo，nà ad età，diedere con ogni forte di sfre－ natezza militare l＇vicimo ferminio à quella Terra，fan cendo bortino ditutte quelle enle，ch erano di prezzo，e valore．Pigliarono io particolare i Corpi de＇rat Sarti Marciri Euafio，Natale，e Proiekte，i gacil porturnno ia Ale．

A!effandria infieme con due curiofe Antichità , ciod vn'A Angelo, \& un Gallo fatti di ocrone, i quali erano foprale Torri delia Chi:fa del fudetto Santo Euafo; \& incontaunte farono collocate nel!a fommità delle due Aguglie della Cathedrale Aleffandrina, oue oggidi per antica memoria del calamitofo facco de'Cafalatchi, fivegsono, e fi conferuano con la primieraed antica bellezza loro.
2216 Queft'anno, net quale tu podeftà di quefta ;Republiea
a Ottobono Croce Milanele montre ifuoi Cittadini vaiti co'i Mylanefi, Piacentini, Comalchi, Vercellefi, e Nous refi voleamno con l'armi affalirei confui de'Cremonefí, rimafero due volte in vn'ifteflo giorno trà $i$ Borghi di Giouenalta, \& Azanello combattendo rotti,e difiperfi.
In tanto, vedendolnnocenzo terzo Sommo Pomefice; che la potenza de'Saraceni crefceua di giorno in giorno - nell'Afa, adund viselebre Concilio in Laterano, dove alla prefenza d'infiniti Arciuelcoui, Velcoui, \& altre ecclefiaftiche perfone trattofi d'andar cö grandilimo apparecchio d'effercito all'acquifo di Gerulal emme; per-

- ciò fo dinunziata per tutto il Chrifiauefimo la Crocizta, \& il Papa con lettere eforto tutte le Città à queftaSanta, e gloriota impteta ila Citts di Aleffandria fil parimente con lettere zuifata, dadle quali mofi alcuni deluoi piat mobili, e ricehi Cittadini, pigliarono con ogni affetrola Croce, per andar fene alla yolea della Soria conera i Sa raceni : ${ }^{2}$ Dipoi vicita liftefo Papa di Rnma ed aoható Iene $亠$ Perugia, quini damalattia oppioffo, morialibicedici di Lugliojed in fuo luggo fa ilicguente giomo eletto Onorio terzo, che per anaiti chiamapli Amerigo, nato: in Roma dalla nobilifima tirpe Sauelli.
Mentre s'apparecchiaux l'Armata contra ifudetticomuni nemici noftri, gli Ateffandrini, che haueuano rj-4. puouato con gli altri Collegai il loro eferci to. andarono. del mefe d'Ottobré à dare if guafto à Parmigiani, e Pauefis \& hauendo occupate alcune Terre delloro Diftreeti, li diedero, e con larmi, e colfuoco grandiffimo danno; 8 e iui hauendo tatti molta prigioni, e deprediza vna copiofa quantità di beftiami, egli vai, e gli altri conduffero alle cafe loro.
Fu dipoinel fudetto anno fibricata in Aleffandria una Porta verfo il Fiume Tanaro $\begin{aligned} & \text { gran comoditd: de'citta-: }\end{aligned}$ dini, ed abirantı della vilia delforo, di Oniglio, e dialtrea circonuicine Terre, per la quale poffono in quefta Citte comodamente condurre le robbes \& vettouaglie loto; ed aggidifi chiama Porta Sotella.
217 Amminiftraua queft'anno la Podeferia di Aleflandria 1 Vermo Mandelli, dı cui era Giudice il Giureconfulto Gizcomo Pellucchi daniyo di Corniento mell'aleffandrimo,quando i Milanefi, Piacentini, Comalchi, Nouarefi, Aleffandrini, Tortoneff, li Marchefí di Saluzzo,e Malafpi-
- macon infeftiffimi fegni entrar ono col lora Caroccio ne ${ }^{\prime}$ confini de'Cremonefi, e pofero con grandifinia touina fortinfopra quefte Terre;cioè Trigolo,Snrefina, Grontardo, $k$ i Borghi di Calalnorano, Giouenalta, San Vito; Azanello,zignone, Bordulano, Gufunlo; c Corte de Ruf. chi: Alla nuoua di quefti inconuenienti vficirono fubito in oampagna i Cremonefi col Caroccio loro, of vniti coi Parmigiani, Regiani, e Modoneff, affontarono al Borgo di Azanello valorofamenie la parte contraria, con la quaIo venutia fingolar battaglia, uè fegui vna vicendeuol flage: fi almente $i$ Milanefi co'i fudetri Collegati abban. domarono il Cremonefe,e di fubito paffato il Po,si mifero araccheggiare con ogni libertì militare curti quei Laod ghi, donde fecero pofaggio, per venire alle cale loro.
Frattanto, iTers 2manid'Vxezio alli diecinoue del me-


## A

 feati: Liglio donarono il loro Caltello con la fua giurindizione $\begin{aligned} \text { gli } \\ \text { Aleffandtini, li quali dipoi lo diedero con tito- }\end{aligned}$ ledi: Feudo alli fudetti Terrieri.e fif fecero da effi giurare la fedeliz con obligzzione di far guerra, conforme al bifogno. $\alpha$ al comandamentolorn.3 Dipoi, feguialli dodicidel mefe di Ottobre vna Lega erà gli Aleffandri,e Vercellefi con le feguenti condizioni. Che, tela Città di Vercelli, \& Aleffandria faramo acquifto di qualche Caftello, ò Terra ò di qualtiuoglia ilera cola. habbia da effer comune, cosi all'vna come all'altraje fe haucrà da far'elercito,guerra, pace, ò ahtro,che il tuttn s'intenda comune. Che le predette Città non pofinofar icga con altra Comunità, ò perinna fenza il conlenfo d'ambedue: Che rutce le ipele.ch fif faranrin in cuftodire, à guardaze qualche Caftello, o Terta da Vercelfef, ze Aleffandriai acquittata debbano effer fra lozo
comuni: Che per la parte de'V vercellefifir riftruino le in fralcritte Terre, lequali non fi doueranno ia alcuna mamiera occupise, eccettuandoleda ogni dominio, e giurif dizione, che poreffero pretendere gif Aleflandinifopra quefte, e fono Paciliano, Verrua, Cammo, Gabiann, e Ponreltura con i Teritorij loro: Che pesha parte de'AletGand rini it iferuino glinfraferitri Laoghi con i medefimi pattide'Vercellefi, éfono Solero; Cóniento, MonteraStelto, Pezeto, Conzano, Vianio. Altauilta, e Montemsgno: Che niuma delle predette Cittè, fenza il conleivo d'amendue, debba pigliare prabitatore, ò per cittadino alcuno, che abiti ne predecti confini, il quale habbia Catello, ò Terra, allera fortezza, e che non debba ammeto sere lávirazione, ò cittadimanza a qualfuroglia altro, che abiti fimilmente in elli,fe non anderà cō tutua la fua tamiglia in quelle Gitta, o ne fuoi Luoghi franchi: Che la Lega fatta trà la Comunità di Milano. Vercelli, Aleffandria, Torcello, c Cuniolo shabbia per ferma,e diligentemente s'offerui: Che per la predetta Lega non fi minutichi, o s'aggiunghi, oucro firinuoui cola alcuna, non folo ne'fudeuti Caftelli, Villaggi, e Territorij, mà nè anco nè loro Signori, \& abiratori: : Analmente quefti popolià vicendz promilero deferuare inniolabilmente tutte le fudette condizioni.
Nel medefimo giorno fù confernata la detra Lega trà i Vercellef,',z Aleffabdrini con aggimnta di noui patti, dé qualiè iltenore fequenve. Chela Conumità di Vercelli pigliera la protezione e difeta de'Aleffandrini,tanto nella vita quanto nelle faculta; \& ancora gii aiutera in tute le guerre, 2 difcordie loro contra qualunque perfona, Città, e Caftello, eccettuando però , che non vuole effer teauta dargliaiuto, nè per caula loro muoner guerra contral Pauefi: Che mentre gli Aleffandrins faranogoguerra con qualcuno, i Vercellefí non faranno,nè pace, nè tregua con :efle fenza il conlenfo de'Alerfandrini, li quali offeruarannolitteffo verlo i Vercellefi. Che, occorrendo alla Comunita di Akeffandria di far decidere qualche fua caula da'Rettori,ouero Conioli di Vercelli, quelti iijno obligati attendere à ouclia, come fefofte de'propprij. Vercellét: Che iludetti Retrosi, ouero Confolifijis tenati inpedire il paffo à quelli, che lo vorzanno, per veniret far guerra cengli Aleffandrini intendèndofi anco l'iftefo per çuelle perfone, che vorranno condurre vetrouzglie, ì fare altre facende nel tempo che gli Aleffandriai guerreggieranno: Che j Verceilefí debbano lafciare il patio libero per 12 Cittàe per il Territorio loro z̀ quellicize vorsatino venire in ajueo de'Aleffandrini in tempo diguerra; dichiarandofi perd̀ i Vercellefi, che non vogliono effer'obligatizd offeruare le predette condizioni contra i Pauefi, equelli del Territorio toro in fauore de' Aleffandrini: Che,occorrendo alla Comunità di Vercelli difar lega con altre perlone,non la fabilifea con patti, condizioni, che poffino effer di pregivdizio alla prefente lega fattartà quefte due Città: Che i Vdrceltefi, \& Alefladrini fino tenuti riccuere in quefta lega gli Altigiani : finalmente. che la Comunità di Vencelii pigliarà giuramento d'offeruare i fopradetti capitoli, riferuatz perol la fedeltà giurata all'Imperadore, \& ad Vefcono di Vercelli, \& ancoriferuati li giuramenti dati alConte di Sansia, alle Città di Milano Nouara, Inurea, Torino, a i Sipnori di Torcello, e Cu niolo, e finalmemeà i Terrieri di Paciliano.

Dipoi, gli Aleffandrini, e Vercelleft collegati inficme ampliarono lo Stato loro conla compra, che alli redici del fudetro mele di Otrobre fecero di Cuniòlo, e, Torcello da Vermo Faxato mo de'Signori di efizuoghi.
11 nono giorno di D-cenibre, Nicoloे Guerzi, e Caluo figliuolo d'vn eratelló di effo Nicolò, donarono vna parte del Caftello, edella Terra di Rinalea con la fua giurifdiziore a gli Aleffandrini, li quals fubito lifteffo giomo diedern à quei Signori con titolo di Feudo lifleflo Luoa go con condizione, che dato il giuramento deHa fedelta, s'obligaffero di cuftodirlo in rome deefs Alellandrini conera qualfiuoglia, che lo vo'effe viurpare.

Nell'ifteffo tempo ancora gli Aleflandrini compratono il dominio. e la giuriddizione de'infraderitri Luoghf; cioè di Cannclí, Frene , Sexamo, Moalca, Lounzuolo, e San Marziano : fecero parinente acruiflo della quarta parte di Garbazuola, della metà della Toire del destro Luogo, e di A Aminio fopra Calimandrada, Sexamm, Son Marziand, e Soitzano da Roffifo, e Dermo Crozza fractili; compra rono anco lialtra parte delle fudette Tene dallithetion
Rofino


Roffino, il çualene fere vendita in nome de'Signori di eife; come anche actuiftarono da Otto Corbellari la par. te ch'egli haucua inCalamandrana, Garbazuola, Soirano, e Cannelli; e finalmence li medefmi. Feudararij, huomini affai ricchi comprarono turea la ragione, e giurifdizione, che haueua Enrigo Danifio con Giacomo foo frazello fopra le fudette Terre di Girbazuola, Cannelli, Louazuolo, San Marziano, e Moaica.
8 Fiorir:no in quetti tempi ne'eferciziomilitare ManFredo Trotti, e Cotrado, \& Otto Lanzauecchia, huomini principal: nella Citta di Aleflandria loro patria.
1218 Amminiftrò queft anno la Podefteria di Aleflandria
1 Pietro Caraís, effece alli ventiftte del mefe di Génaio in quefta Citèmo Corriglio generale, per caufa d'vna giafta prevenfione defuoi Rel:ginfi, \& anco de gl: Abbaii di Sane'Andrea di Sefto, e del Tiliero, i quali prerendeuano d'effer'in perperuo elenti de j carichi, ouero delle taglie folise ad efler pagate, cosi da ii cittadini laici, come sfurzatamente, e contra te Canoniche leggi da gli Ecclefialtici. In quefto Confglio danque tuttili Configlieni congregati piglizrono giuramento di non mal pill da'Resigiofi pretendere per l'auuenire tal pagamento contra la volonta loro: In emi de ${ }^{*}$ Confistieri, che fitrnuarono $̀$ guetla publica radunanza prefenti,furono.


Bulgario Ganduzzi.
Rinaldo Trotti Giadice.
Guido Piouera.
Anielino Balbi.
Roffino Bianchi .
Bararta Foro.
Vberto Reflano.
Mazzone Ouiglio.
Ogerio di Giacomo Guido Tigna.
Vberto Lamborizi.
3 Ser.Scopello.
Acaro........
Baldoino Ottobelli:
Daono Lanrauerula.
Opirzonc Fo:
Belozrdo Gatti.
Ghigo Accarimi.
Bogenio Piouera.
Guadchino Enuerardi:
Lanfranco Otio.
Roffino Orande Gualco.
Bottazzio Spandonari:

- Alberto Pellati.

Batr. ${ }^{\text {..... }}$
Steffano Piatti.
Alberto Bonelli.
Catlo Rainaldi.
Martino Inpazato.
Giouzini Ardenghi.
Filippo Giudice.
Rofino Foro.
s Giouanni Pettenari. Nodjo.
Alberto figliuolo di Giacomo Occimiainn,
Opizzone Gherardi.
AntelmoStracca.
Enrigo Colli.
Pietro Capelli. Opizzone Spandonari, Alberto Trotci. Enrigo Pomelano.

- Gerardo Squarzafichi. Galizudo Squarzafichi. Ezainero Squarzafichi. Vermo Basbàrz. Bildoino Lodala. Sillo Graffo.
Enrico Balbi.
Gugitelmo .........
Fixano
Guglielmo Guala.
Suzone Pilo.
Vberto Foro.
$\boldsymbol{J}$ Anfelmo Rubz.
Calcario.

Pazar.
Giacomo Saechi.
Ogerio Grilli.
Vberto Ferrari da Valenza.
Vberto Caneiti.
Giacomo Guido Tigna .
Roffino
Roffino Trotti.
Mulazio.
Pietro Guafone.
Anfelmo figlioolod'Enrigo Balbi.
Roffino Millefoli.
Odjone Edo.
Gulia .
Pietro Fantini:
Manfredo Ortica.
Vermo pellati.
Vermo Spandonari.
Namfo.
Carlo Nolifio .
Gizcono Guazzardi.
Amico Donne Ghile.
Vermo Fenicolo.
Vermo Grofo.
Giacomo Spandomati.
Gambera.
Carlino Belliogeci.
Bufino..is;
Vermo Labler .
Roffino Africz.
Maeftro Silo.
Arnaldo Foro.
Muruello Levalochio.
Guagone.
lacchella.
Tebaldo Reff:
Ser.Prousimziale:
Baldezone Patera:
Eellingero Nibio.
Butirizio.
Durnafio Boza.
Rodolfo Zumenomo.
Torello.
Roffino Vetolo:
Nattz Orfo.
Guido Donne Eore .
Anitlmo Foro.
Vgo Coxa.
Vgo Enuerardi.
Reffino Griff.
Enrigo Guerra.
Enrigo Manzone .
Rainero Nani .
Anfelmo Piuto.
Otto Rofi.
Calagaor

Roffo Botta .
Fazio Molinari .
Roffino Paria.
Bernardo Marengo .
Roffino Gualco.
Glacomo Lanzauetula.
Bernardo Gualco.
Giacomo Pertenari .
Nicolo Atchiero.
13 Roffino Gatti.
Vberto Cirefa.
Albertone Guerra.
Rodolfo Ginuone .
Nicolo Ghò.
Guglielmo Gandazzi.
Gamondino.
Roffino.
Paolo.
Florio.
Bellingero Acerbi.
${ }^{14}$ Roffino Ardengo.
Aloerzo Ganduzzi.
Vermo Toro.
Roffino Ducz.
Vermo buiozzi.
Rubaldo Nizia:
Anidiso Balbi:
Rolahido Relto.
Gamondo Cornicuro:
Dofio Scribani,
Caualc Guclfo.
Pietro Lodola.

Enrigo Baibi.
Alberto Balbi
Tebaldo Felorzi.
Giacomo Eruerardl:
Gerardo Soti.
Roffno, Banzoni
Roffino Guerzi.
Guglielmo Nang .
Ariuerto.
Giouanni Groteme:
Gerardo Prima.
Rubaldo Bagazuolo:
Otto Rauart:-
Roffino Ethzi:
Albertoidal Yozzo, ,
Giacomollifalut.
Lafrance Enuerardi:
Dulio. 1.
Lafranto Brulatio.
Tidifio Portata.
Pelearo.
Tebaldo Calcamaggi .
Oliuero Ligeri.
Bruzzo, Siecthi.a:
Gandolfo Bouert :

- V erte Porcellata 0

Nicold Carlone.
Arnaldo Raufchio:
Roffino luggerione.
Manfredo Tebaldone.
Muomobone Caftelinaoue
Bbflo Becerti.

Leffer vifluzo in queffi tempi Giacomo Pertena!i, che 14
m prefente, come Citradino, al fuderto Conieqlio; il che appare lotro th numero ix. in detto Confeglio, mi porge occafione di trattare alcuma cofa intorno allorigiae della fameglia Petrenari. E dunque opinione, che quefta antich iffima firpe ciri lotigine dal Territorio. volgarmente chiamato Pcttinato, il qual giace nella Prouinzia dellombria dila del Monte Apennino ; ed jui fcerre il fume Noua: ad tempo folamente del iolftizio Eltiue, nel yualefifa Torrente gonfo, ed impetuofo inat nell'Inuerno diuien'arido, efecco; come di quefto ne $\{$ : menzione Plinio nella fua Inoria narurale al capitóo. centefino terzo del fecondo libro. L'ifteffa origine hanno i Pettenati di Vercelli, via delle nobili fameglie di quefta Citta, li quali fono vna medefima cofa con Pettenari diAleflandria, portando e gli vni, e gli altri un'ifteffa armadi tré pettini; petò da nolri anni in quà ne portano due folamente i Pettenari Aleffandrini.
Fratanto, i Milanefi uniti con gli Aleffandrini, Piaconn: tini, Vercellefi, Noa arefi, Conazchi, Lodigiani, \& altrix popoli à loro aderenti, ad inftanza de' Piacentini aniarono con l'elercito loro fotto il Borgo di S. Domnino, promettendofi di poterlo facilmente occupare; mail penfiern riufci fallace, poiche furono impediti dx: Parmigiani, Cremoneff, Modonefi, e Regiani, da' cuali furo no aftretti abbandonar rimprefa; onde \{degnatili Milanef, Aleflandrini, \& altri Collegati, s'imuiarono con l'é fercito, e co i Carocci lora $亠$ diftruggere alcuni Luoghi del. Territorio Cremoneie ; mà quefta moffa fù parimens re da' Cremonefi impedita, i quali venneto a frodte com. Ii fuoi netmici, e dopi effer dumbedue le parti feguits wna feroce battaglia, che durd fei here, finaimentefe n'andaronoi Milaneli, e gli altri.

Dopò quefto fatto d'arme, i Milaneficon gli Aleftem- it drini, zzaltri loro amici atcclero ì fare nuoui, e pit gagliardi apparecchi, per guerregetare ancora co' Pximigiani, e Cremoneff ; il che effendo arriuato allorecchie del Sommo Pontefice Onorio.Terzo, fulminò contra di effivna graue feemmunica, nella quale eran comprefi tuttili Rettori, e Configlieri di quelle Citti, che fauoriuano i Milanefi, \& altri Collegati contra i Parmigiani, e Cremonefi -In quefto mentre, il Cardinale Vgoline Vefcono d'Oftia per ordine del Papa agpiuftole differen ze, che paffeuanotrà i fudetti Popoh, iqualidipoi ftabilirono in Lodi frà loro vna fegnalata pace.

L2 compra, che a qli oto di Settembre fecero gli Aleffandrini del Caftello di Melazzo nel Tertitoio d'Aequi da Teobald $\dot{\text {, e Giacome Canie Terrieri di eflo }}$ Luogo, diede occafione ad Vberto Burgo Cölole di quel.
fa Cita
la Cittì di, lamétarfene g̀r raucmete alla prelenva di Pietro Cararia Yodeftà loro, mon hauendo effit offeruatili parti della lega folenmemente giurata à pli Acquefi ; perciò fece eqlì nome della foa patria gaghiarda inttanza, che $\underline{6}$ doucfic reftiturre it detto Luogo, rishiedendo la ragione di ftato, che clli Aequefi, come padroni legitimi dy tutto il Territorio loro, debbano effer antopoliti à tutighi altri nel tare acquipa:diquelle cole, che nel domithio
 Enrigo Bottazzi, come Ambafciadori direfla Città, vennero alli 22 det melt di Orobre in Aleffanitria, oue, efSendofi in nome diquefi iduato itconfiglio generale, pregarong tuti quei Configlieri à reftiturre alla patria foro il fudeto Cufthodt Melazzo, che contra ha ragio: ne, e contrai patí frabiliti, e la federa'giurata illecita: mente godouano: chit
Fratanto, gli Aleffandrini, che dell'anno it 12 . furonid interdetti, perche eoner 2 to voloptz̀ del $p$, $p$ pa; reculandó 1'vbidienzz verfo Federigo legitimamente promođo all. Imperio, aderitano ad O:to Quarto fommicato ; \& anco peiche haveizano ceffato tredici anni a pagare il cenfo annualedi lire venticinque alla Sede Apoftolica, mandaronot al Sommo Pontefice Onorio Tcrzn in Rama per Ambafcizdori Rinalde Trotti, e Gbifolfo, Acerbi foro Patrioti, huomini digran prudenza, \& autoritd; ec:cioche on fupp'icaffero à concederla paffoluzione ; pero cio hauendo effigiurata la fedeltà, \& vbidienza al Papa; furono alli 18. del mele di Nouembre Licenz ati coff whi lettera di commifio. ie del tenore infraferitto, diriztatá a Bonifazio Abbase, \& $\ddagger$ Vafallo Priore del Moriatieró del Tiglierto, Delegati per quefta caufada effo Ponteffey

 folicame benedratuncm. Vobic dodifo recolimen in mandatis, ut Alaxand. (ntivfacimalic de offonfor prcceritio, ac fanditiony.datis nofiris, reciporecis vice mofira iurateriam, \& alism, quàms


 Buminter Cafloum de Dofos propter boc vobbio nomini noffroipgniov

 muitter © fideles ad noftram prafatiam dafinarent ad bb/ermationow mandati, grod oiu faciendum dxxinmes. guod folmcio-
 diferstioni vefine prafonciom aulionisate masdamas, quatonns

 Regia contra probibitionem Apofololicam, adha/onwowt ; vice moprab
 dibite prafise iuramoines, ve costra prabibisiomem noflram , ond

 fferlisatix imoamenta vecipiestic nofire zomine ab sifdem, if am
 gmibus in eins folutione ceffarmat, exigeontes, $b$ recipientes io ip ix,




 fideles, at flios /pecinles. Dat. Latrietid XV. cal. Dacambriz. Pentrf: moffri Anmatersio.
Fini poi queft'anno con wna congiura, che feceroi Terrieri di San Giorgio luogo del Monferato contra gli Aleffandrini, e Vercetlefi.
24 Hzuendo in queftitempi li Chriftiani sipugnatrDa: miata in Oriente, che anche Amalfi viep dete a; ed c̀ Citta fortiffima, la qual giace vicino a Pelbais, Porto del Nilo seell'Egitto, il Cardinale Giouanni Colodna Legato Apoftolico, che iui dimoraua, portò dila a Roma la Colonna iftefla, alla quale fil legato Oicfu Chrifto Saluatore del Mondo, quanto i Giudei crudelinente lo hagellarono; e quetta effendo ftata rifpofta nella Chiela di SautaPrafrede, quiui z̀ ron gran diuozione rinerita.
Amminiftrò la Podeftaria di Aleffandria Guiffredo Pi1219 rouani Milancle, e fu Giudice di effolPode fà Giouanni Calanoua queftranno, nel quale ifudetti Abbate Bonifasio e e Priore del Monaliero del Tiglietto Delegati A po. Atolici, in elecuzione della predetra commifione rilcolfero alli a s.del mefe diMarzo per li tredici anni decorf,

Lire 325 , di monet-Purefe dal Podefla fuktoto, in nome de' Aleffandrini; dipoi fifeceinà nome d'Onorio Terzo giurare da effila fedelta, \& vbidienza-- e lidiedero laffoPizione della icomunica, edellinterderto accettandoli nella grazia del Papa, nel grembof della Santa Romana Chiela.
$\rightarrow$ In queftn mentro, gli Alefandribi mandarono letrere a - Iludero Pomefice, con le quali lo fupplicarono à tehere fotto il fuopatrocin:o, e per raccomandyra la loro Cittl. come quelia, che gia tributaria detla Sede Mpoftolica, haneua prima giurata la fedelè ad. Aleflandro Terzo e e dipoi a loi: Aquefa loro dindanda cortefffitiamente rifope ©ícir io con la feguente lettera.




 procectionis munimine confonera. Ea proper dilitat in Domino







 rum sius fo monarit incw/uucem ."Dir.Ermes apud Sunction Po

Dipni, li ne feriffe viradtra molto amorcuode, 2 piena 4 dit lodi iciconla quale gli eforta ad effer'vbidienti, e fedeli *firfoo Pontefici, e le Catholica Chiťa Romana; \& z dol tentran fegtience:


 guod vos momores qualier pro Apofoltre fedis bonme fuic Cimi. Tow vofira ednfructa, omde a falicis rocordationis Aloximypo Pafio predecefowebofrosxims tompere fata ef Alexandria, nomon afo frupfra, dreidere Sodi pofandum fo con Rivuis cenfualem, vecou ghofionde eardomidpocinlom: Ecclefia Ronnana flician, nume fideo



 © dowdionis oxbibuiftis affermm. Quocirce vniverfitateme voAlvare rog andono duximus, o bertaildumper Apoffolica foripta mandabtes, quatenerty donvime; ac fideligate Sodis Apofotusa

 Pontifcaiks noftri dome guarts.
Ha uend I'Imperadore Federigo ondinato', che tutte 1 12 20 Cittè della Lombardia Igiaraffero la fedeltà, se vbidienzà - : verfol'Imperio, gli Alefandrini per norf violare is giuramento poco auanti dato al Papa \& a lla Santa Apoltolica fede, nê d.edero fubito pirte ad Onc rio terzn, fupplican. utoto del fuo parere circa alla dimanda, e pretenfione delI'mperadore il papa con vna lettera diede alli venrvno d'el mere di Agofto rilpofta à gli Aleffandrini, che le folSero ftati richiefi da Federigo per il giuramento della fedeltà, It rifpondeffero defler pronti a far quello, che faranino glisltripnpoli Lembardi, ilicruatz peidla fedelta giorata verfola Santa Romana Chiefa come chiaramente appare dallifteffa lettera, il cuitenore è linfrafcrizto cioc̀ .
 seffati \& Papalo Alaxand . Jalwiem, \& Apofiol. beneduczionem.
 senorem profpeximus dily fiter, fidelifatam suffram dignision Domino landibus sommendantes, quod vos camquam dowoti, of fodeles Ecciffa Romuna flig committatio. Super eo igizur quod noffra wilumatais fcire beneplaciumm potijfis, wrum wdelices nas oolimus cmo relÿs anicis veflris de Lon,bardia Carifime in Cbrifo filio moffro Federico illmfri Regi Sietlis, in Romenorum Imperreswavalato fidalix cesis iur ramonium praffare $\bar{\rho}$ ab co fueritis requiftindivd duximas prafontions veipondenvom . quod fo aly eiwes Lombuedia diEio Regy fidelisato prafiterint iuramonse, fuffenemens ad prafous pro pace vefira, vi fi ab eo ipfo Rege fuerizis raquifaisinuratis cidam, falwis tamon in amnibus fidelitate, ar inva Sacrofonifa Romana Ecelefia matris nofira. Dat. Recanati Xl.cal. Seprembris. Pontificiwe nofifi Anno gwarre.

D 2
Men-

Mentre Corrado Velconodi Spira, e Meten, Cancelliext dell'Imperadore in Germania, e Legato in tutta l'tralia., 2e Giacomo Torinele dimoranano nel pallazzb del Vefo couodi Piacenza, comandarano a gli otro del mefe di Noucmbre al Podefla, \& a gll Ambaicindoridi Alefans dria, che non deffero molifta alcuna, tanto nelle facultè) come nilla vita, à gli Ácquefi, nè ad Anielmo toto Ve!couo, infieine col Velcouprox poiche cosi eramente dellimperadnite, chie huuena pigliura particolare protezione, e difera di queft popoli, e delle cole à lorb aderenti.
1221 Queftripo nel quale amminiltrarono in Alefiandria
1 Vgo Prealope la Rodeftaria, e Muffen Cortenomal Vica. riato, fi autenticarono alli dieciotro det ocie di Marzo, e E polero pllifibro, delle legqi Mursicipalicebe col notive di
 ordini da quefta Republica ftabiliti achernuti, Luoghi, li.quali fopo conconfi alla fabrica deta. Gitè di Aleflan dria, cioc̀ Gamondo, oner Caitellazzo, Marendo, Borgon glio,Rouereto, Foro, Ouiglio. Solero, Corniento, Portanuoua, equella párte della Terra del Bofco, che apparticne allifteffa Cittè, fiann comumi, e vn'ifteffa cofa con quella: Che tuttigli abicatori de'predenti Luoghi fiano citradini di quefta Citta: Che peffioo effer'ammeffi a tutti gli onori,\& vffixi,come i medefimi:Aleffandrinicon patio pero, che fa300 obligati à foftencre tatti li carichi publici della Cirtaicon plia aleri cirtadini : Furone li fuderu Ordini ftipulati daspietro Ferrani Canzelijero in quei zempi della Republica Aleflandrina-fua Paria.
1222 Queftanno, cosii in Aleffandria, come in turta Vicalie apparie vna Comera ò fia Stella erinita;fúfentito il Terremotos tuttilis fumi di Lombandia vecirono da'letriloros \& 2 in particolare ul Tinaro, e la Botinida fumidil quefta Citta impetuofamente inordarono turzada cireonnicina Campagas 800 erandiffimo danne dellebiade, ocan infpirs couipadiarboci, li qualida cosi furiofa violetza fue. foda lualti fino dolle: radici.
-Sogui pofcia cosinell Aleflaridrino, come in altre parti di Lombardia vnaigrande influenza di Locufte, ouero. Cauallette. le quali danneggiarono talmensele biade, che néfucceffe vna general fame, \& eareftia, ehe fù anco sccompagnata da gran peftilenza caufaca dalfetere di gnelte Locufte, le quali effendo di poin piorte, haucuana infot. tata laría...
223. Poiche ancora paffauano alcune liti, e differense di

1 poco rileuo erk̀ gli Aleffandrink. \& Acquefi, li Confoli della Città d'Aequi diedero à gli anto del mefe di Nouembre libera faculta, e licenza à due AmbafciadoridelIa Comunita loro, wecioche poreffero erattare con gli Aleflandrini, e decidere affatto rutte le liti,e controuerfic frà l'vna,e l'altra parte.per caufa dell-vmione d'alcuni Caftelli, \& a anco per altri rifperti.
$12: 4$ Itelli, \& anco per altri rifperti- queftanno Piecro Petralata la leconda volta
1 Podefta di Aleffandria, l'Imperadore Federigo ad inftan. zz, e perfuaftove del Somno Pontafice Onorio terzo, tecealli venticitque del mefe di Febraio publicare vneditto contragli Eretici, che haueuano tutta quafi litalia conle diauoliche opinionj loro infettata. Ii tenore di efo editto leegefinel librn de'Statutl di Aleflandria:

Kinuouofialli vensifei del mere di Luglio la lega, \& amicizia erà gli Aleffandrini, \&e Acquefi con le feguenti condizionifrà le, altre. Che la Citrà d'Aequi s'obliga con giuramento verlo Roffino Guifco, e Berinardo Marengo, come Ambaiciadori,\& a nome di Aleffandria loro patria di inluare, \& difende:e quefta Cittia coinla fila giurildiziont contra qualfunoglia perfona, e Luogo, riferuara però la rapione, ch'hanno gli Acquefi in Melazzo, \& asco riferuati limperadore, il Velcouo d'Acqui, li Marchefidi Ponzone, eli Terrieri di Caffine: Che gli Acquefi non faranno congiura, ò lega con alcuna perfora, o Terra, le prima non baucranne riferuati gli Aleflandrini: Che faranne guerra con quelli, che la muouer anno contra gli Alcflandrini : Che noll faramo.nè pace, nderegua, féton conforme efeguirà Aleflandria. Polcia sobligarono ght Ateflandrini ancora con giur amento d'offeruare a gli Acquefil lifteffe condizioni, hauendo riferuetilimperadore, il Marchele di Monferato, i Milaneff, Tortonefi, Verecllefi, Aftigiani, Albeff, e Terrieridi Valeaze, e Caffne.
3 I Configlieri di Aleffandria: che furona prelemti, es'ob. ligarono all'offeruszione de' fuddetti patti, furono. Anfelmo Zoppo dal Foro. Filippo Giudice. Nzofo Lanzauetula. $\because \quad$ Griua Gualtanoliz.

Florio Niziz.
Rofino Piragona. Vberto Foro. Vberto Sgnarzafichi. Bongiouanai Arabba.
Balbulco.Accarina,
4 Caffagno Bellingeri da Ta. liuolo.
Bernardo Marcago.
Paleario Bofeo:
Anfelmo Botta:
Ganduzzino Oanduzzi.
Enrigo larolión.
Alicorperio …....:
Guafco Bonifazijo:
Vberto Scrot.
Otto Sappa.
Lorenzo Scarabelli
Otto Roffi.
Roffino Cremonele.
Odezzone Beccars.
Bolo Eabri.
Pizzo Foro.
Earige Balbj .
Roffino Griffis
Manfredo Guagnone.
Verimo Gualco .
Vbeno Viamino.
Vermo Aequi.
Y̌eato Reftana.
Auriaco Nani.
Vberto Guadioe Scroc.
Giouanni Ardenghin:t:
Ogerio Pagino.

Ogerio Grilli.
Graffo Rubaudicone.
Gerardo Nizia.
Tebaldo Rofr.
Otto Roffi.
Verimo Ganduzzi ..
Rafino Bogeri.
Dipoi, alli nose di Ottobre ia Terra di Fubimicand Monferatofuperiore fi fottopore con alcune condizioni alla Republica Alefandrina; \&e in particolare fi obligè di pagar ad effe Città it fodro tributo, ficome lo pagiuano gl'ifteff Citzadini, fotto vna certa pena, che lif it im. poffa dal Podefla di Aleflandria ,ogni volea che l'hauefjero tralalciato.
Sufcitò vna granciffimia difcordia trà gli Aleffandrini, - Genouefi, fit qualli fotto preteflo d'vna certa ragione antica, haueuano:orcupato Capriatr,de Arquare. Lae: de trouandofi gli Alcffandrini da quefta non perfata, eftrauagante nocitì non poro alfrontati, detetmiparono di rin superare con larmili detri luoghi, li Terrioride' quali hatewano verfo di lorogiurata la fedelrì, \& amicizia; radunaka dunque vnaficitamano difoldati; nou folo del diflretto lore, mà anco de' Milanefis Torroncfi, ed'altini Popoli circonulcini; fi qua'i erano con Jora collepative anderono con braumra fingulare a dar l'affatro alla dete Terra di Capriata, fordendo che dopb vn gran contrafor limprefa non tiuf cita fauor euole; poic he i Genouefi I'haueuano di munizioni da guerra, edi vertouaglic beniffimo proueduta; fi partirono, con hauer dato alla meglio, che porero it gtafto al Territorio di effo Luogo. La noua di quefta rentara imprefa arriud fubito in Genoua, İ Anfaldo Bologna Podefta di quella Republica, lafciando da parte meti li negozij publici, venne incon. tapente con buona compagnia difcelti, 82 animofi foldati ì mettere lottolopra i confini di Aleffandria, e primieramente f conduffe fotto Montaldello, il quale non penfando à tal'incontro non s'era proueduto di quelle munizioni, che bifognauano ;à ralehe inemici con gran faciliti, efenza conerafto alcuno looccuparono, dandoli con poco guadagno il faceo, per effer Terra di poca confderazione; dipoi foorfero con grandiffima ingordipia cutti li circonuicini luoghi, facendo in effi bottino d'ogni cofa, 8 infieme vna crudel flrage di tutto ciò, che tronauano.
In tanto, pli Alefliandrini allizuifo di quefte forrerie. : : $G$ rifoliero dí rifentirfene, e di renderli conpitamente la
pari-
pariglia；perciò n＇andarono con l＇aiuro de＇Collegari loro alla volta di Taffarolo，doue con grand＇impern entr2－ ti，viferaro，econ l＇armi，e colfuoco vas granditima rouina；dipoi inuiargno la gence forto Arquate con pen－ fiero di fare iuil倓fos e mentre col mezzo d＇alcune macchine da guerra s＇apparecchiaumo di bateere ga－ gliardznente quel Luogo，furonoauilati＇；che dopo hat uer Anlahdo lalciato in Genoua il bottino fatto in Morr ta！dello，＇R in altri luoghi，＇ritornaus con buon numero di foldat sfea à foccorrere Arquate；\＆cra di pia con la fua gente：arriuaro ad Ortaggio ；perciò：gli Aleflandrini； li．quali．per effer in poco numero nomporapio in alcun modo stfiltere à peraici，giedicarond por．ottima，éfauia sifoluzione ritirarff，\＆atblandonactimprefa．
1225．Mentre amminiftraua la Rodeftariz dir Aleffandria
－Albatrio Marcellini，difcoperfero queftanno iGenouef －che Pierro Bono lozo Catkellamo di Gauio，hpomop pirti． gale，in cuit teneunano molta confidsoza，wolena dare per zacordo guella forsezza in potere：de．Aloflandzini；et Torr onefus perciò come à veinifo，e ribelledella：Repu－ blya loro conficarono tutti i beni；e fubirediedero or－ dine ad Vberto Anogadic Commiffaria di Jidel Giogo， Ene Pietto Vento Podefta di Capriataj che con molied foldavelca；cosi à piedi，come a catalio eniraffero noi confinide＇Turtoncf；e mentre Quel foldati，che di＇gia hateuano occupata；e faccheggata $l_{2}$ terra diPrecipiz no，carichi di preda ritornauano a cafa，diedero in vna imbnicata fatcali con grande alluxis idax＇Tortonefr，\＆e Cleflandrini，da＇quali，dopò effer ftati，malamente tratta－ si，ne furono fatci prigioni circa a quattrocento $亠 幺 𠃌$ piodi， ediquelli i cauallo folamente ventifette；$i$ quali per effer Lemaggior parte Genouefi，furono tutti crudelmiëre ami－ miazzati；quelli，che auanzarono da cosi notabiJ rotta，fi Galuaromo ber prefto alla volta di Gauio．Queftafegna－ lara fconfita accele di gran fdegno，a colera git animi deagenouefr di modo ，che ad altro non attendeuano； fuori she a penfare，con qual maniera poteuanoi farte vendersa．Vedendo dunque beaiffimo；the te campagnic de＇roldati loroj\＆anco di quel hich＇rrato athata i in ajuto lore，non erano fasficienti per refiftere alrefercito della conerariz parte：（ impercioche i．Milane $\widehat{\text { 亿．}}$ ，Aleffandrinii， Tottonefi，Vercellef \＆altri della Lombiardịz érano tueti con l＇armi frà fecollegati contra Genouefij fubormarono gli Aftigiani mediante vna gran fomma dí damari，affin－ che pig＇iate l＇armi，entraffero nel Tertitorio Aleffandri－ mo，equiui con ogni feeleraggine faceffero in mome lnro le defide rate vendette，come dipoi ne fegui lefferto ；poi． che allextati，e corrotti da quei danari，e d＇aitre gran promeffe，poiponendo la fedeltà ，e lega tante volte giu－ rata à gli－Aleflandrini，accettatono il partito，concor－ rendo anco．in quefta imprefa Tomalo Conte di Sauoia con ducento lantic．
－In queftit tempi le fazioni de Guetf，e Gibellini s＇in－ troduffero nellitralia，adetendo i Guelfi al Pontefice，\＆i Gibollini all＇Imperadore，frà qualiqquaf per itordinario ioleuano paffare grandifime dificordie：Quefte due parsi dunque，a guita di male contagiola，dilatate infet－ tarono di maniera gli huomini，che trà loro ne leguirono infiniti ecceffi e gram morralità ；Imperoche fi vedcuano i figliuoli dinerfi da i padri．\＆i fracelti abbandonarfi vi－ cendeunlmente ．non per altra caufa，che per aderire vaz parte à Guelfi，el＇altrà Gibellini；\＆r quando occorreua， che vna fazione haueffe fescciata l＇altra；la fuperiore con ogniforte di crudelià gettaua à terra le cafe della parte fuggita，e ben fpeffo imbrataua le mani nel proprio tan－ gue ：L＇vanzaz di quette idue fazioni arriud anche in Aleflandria，la quale compiacendofigrandenmente de nomi diquefte parti fra loro con ratie，ron fil delle vh time Cittè di Lombardia in accettare queffo dannofiffi－ mo coftume．I tuoi Cittadini dumque，cosi del Comnune， come del Popolo effendo ne＇\｛oliti loro Quartier i diuiff， Gi manifeftarono parte dieffi aderentià Guelfi，e partè －bellini，li nomi dé quali dillintamenre fi fono pofti qui appreffo divifi，e cialcun di loro，ne＇fuoi Quartieri per maggior comodo de＇Lettori．

Nel Quartiere di Gamondo．
Guela d
3 Trotri． Boidi．
Canefri．

Gibellini del Commnne Lanzamecchia． Caftellani．
Merlani．

Spandonari．
Baratta．
Roffi．
Maluicini．
Belloni nuonamente．
Guelfi del Popolo．
5 Gambaruti．
Velpa．
Caccia guerra．
Balgiazza．
Fralcari．
Bolcbi．
Borghi．
Ferri．
Porzi．
Bofchi．
Mazza．
Felizzani．
Bufazzi。

Molterti．
Bagliani．
Angeleri ．
Martipa．

Gibellini del Popolo： Varzi．
Falameri ．
Aulari．
Pettenari．
Ardizzoni．
Granari．
Otrobelli．
Rogna．
Rogna．
Filiberti．
Cermelli．
Pupini．
Forti．


Nel Quartiere di Roueretto．

Guelfi del Copmpune． Dal Pozzo． Bianchi．
Marcelli．
Guelfi del Popolo： Arnuzzi．
Parina．
Gmighiani ．
Rana．
Borellf ．
Balioni．
Farina．
－zumelli．
Ferrari．
Caftaldi， 1
Preuignani．＇
Doflula．
Mairoli．
Nel Quartiere di Borgoglio．
Guelfidel Commune． ss Gualchi．
Squarzafichi．
Nizia．
Scribzni．
Sard．
Vacca．
Accarini：
Porzelli－
Refchij．
Balncchi：
Nani．

> GuelfidelPopolo:
> Anolf.
> Mantelli. Scaccapelli．
Colli．
Prella．
Cafagni．
Sacchi．

 Pertufati．

Gibellini del Comnune：
Inuiziati．
Guaftamini．

Gibellini del Popolo：
Solla．
Robusti 1
Villauecehia－
Melazzi．
Fertari di Strata：
Conzani．
Lioni．
Pederana．
Pauefi．
Calogni．

Gibellni del Commube．

Gibellini del Popola． it

Ottelli. Moizij Coua.
Arobba.
Pomefani.
Stranij.
Celverni.
Guerzij.
Balolti.
Graffi.
Belliani.
Grilli.

Rouelli.
Mombaruzij .
Pilani.
Baracalli.
Porcellana.
Aluergna.
Lemusgi.
Gorbillari.
Mafrazij.
Zanelli.
Lodol: .
Panza.
Panizza.
Barbeti.
Robcrti.
Marefcoti.
Penazij.
Comalia.
Maruelli.
Diuifi dunque della fudetta maniera nelle due fazion gli Aleffandrini, fi perfegui: auano vicendewolmente fra
 plte part dette parti. Sotto la Gibellina milirauano. come f: $Z$ detto, i Lanzavecchia, Merlani, e molti altri principali, he per efler' althora potenti': erano ancora fuperiorià Guelfi Ioro contrarij: Della Guelfa erano capi, gli Guafchi, e
 non poter refiftere a Gibeflini, abbandonatoro!a partia, e cö quelle rice hezze, che potero condurre, fí itcouerato. no in Afti, oue dato il giaramento della milizia, voiti con gli Aftigiani, pigliarono ${ }^{\prime \prime}{ }^{\prime} \mathrm{mi} \mathrm{mi}$ in fauore de'Genouefi c $\bar{\sigma}$. tra gli Aleflandrini Percio hauend intenzione difeorrere, le faccheggiare il Territorio diAleffandria, vennero à quefta volta ; mà ıson tantofo arriuarono con la loldarelca loro alla Terra di Quatrordio, come fubito sיaccorlero, che la parte contraria ftatu pronta ad alpetzar l'incontro della bavaglia ; effendofi dunque approf: fimati quefti due eferciti, frà loro animofamente s'accinfero al fatro dypme, il quale con egual partite fi mansenne per alcune hore con tanta brauura, che appena fí poteuadifcernere, à quale di quefte due parti doueffe inclinate la vittoria, ma finalmente inclino verfo gli Alelfindrini, e gli altri Collegati. Rorti, Tcōfitti gli Aftigipni fi polero in fuga, e cosifuggendo flionnsifeguitati da' vincitori fin'a tanto, che fopraggionti da effi, rimafero mol. ti di loro vecifi, e degli alti ne furono al numero di cento cinquauta fatti prigioni e condotti in Aleffandiat guelli porcia, che potero fottrarfi al furore de' Alcflandrini, fi faluaronol in Quattordio, diape furono affediatj infino che per ordine dé Anbáciadori Milanefi, à quali come arbitri, erano di giłt fate compromeffeturte le differenze, ehe paffaumo trà queftiPopoli, cen hauer prima dati cinquantz OAassi à gli Alefandrini, futona dell'afedio liberati. Quelli, che prigioni furnmo in aleflandria condotri, fitaterarono, e dipoi con hauer sborlati alcuni danari ricuperaromo la liberta.
Mentre del mefe di Aoofto Guglielmo Mallone e efe. derigo Grillo ambidue Teforitri della Citsà di Genouz. accompagnati da ducento caualli andauano a pagare 1 ftipendij a Coliati, che dimorauano in prefidio; e per guardia de' Caftelli ad effa Republica fogerti, dedero fenza occafione alcuna liffalto al Bofco, Terra del Difretto di Aleffandria, \& entrati dentro la faccheggiarono, evifecero bortino di tuttoció, che à loro pareua effer di qualche valore. Dí quefta ingiuria tentarono in breue pli Aleflandrini di rifentirfene,poiche andando del mele di Otrobre Giacomo Pizzamịlio Teforiere parimente dé Genouér infieme cón molti altrià dar le paghe $a$ foldati, che dimoranano nella guarnigione, \& alla cu:Rodia di Capriata, fu diligentemente offeruato da gli Aleflandrini, e Tortonefi, li quali effendofi meffi ia aguato nel bofco di Gazuolo, ftauano apparecchiati, pir venir con effo alle mani; perciò egli fubito zunertito delle infidie, e trouandofi inpra devn cauallo molto veloce, \& gagliardo, fliberò col mezzo della fuga da quel perieole, imà i compagni fuoi timafero tutti in potere de' Aleflandrini.
Non concenti ancora gli Aftipiani della prima rotra in foro notabilifimn danno leguira, cerearono alrra occafione diromperla con gli aleffandrini, e Tortoneff; im-
peroche pigliate di nuoun có poco fenne l'armi, furiofamente s'attrontarono son eli vicino à Calamandrana, e vennero ̀̀ crudele battag!ia, i, quale terminò coup perdita de' Aftigiani, effendouene rimali molti di loro fic ramente veciff; alcuni con la tugafilaluarono, e glialtri, che poteuano eflere circa ad ottanta, furono prefi, or in Altflandria in vna olcuritlima prigione condotti, dalla cuale alcuni di quefti furono liberati mediamte alcuni danarida loro sborfati; glialeri poi, che per effer ponct non poteuano con queflo meszo liberarfí dalle carciri', furono leaza remiffione alcuna percofficon neris. e bxfloni, , di quettamaniera fnirono con morre cosi igno: miniola l'infelice'x \& milerabile vita lore. Dopò quelta vittoria, entrarono gli Aleflandrini nel Territorio d'Alfiv equiuipoferd ogni cofa, e con l'armi, e col fuoco in gran abuina , econfufione:

- Whan ououa tparfa, che limperadore Federigo preparaua 1226 1ry paderoto efercito per venite alla diftruzione delle Citta confedetate, fil di qualche timore a gli-Aleffandri-
 do egli sricefa l'visione dellarmi contra di fe fatta dat Collegati: a beniffimo fapendo che molte Cíta di Loms bardia glis hateluano negzta livbidienza, lafciato da parte ogni negetio, soinattele ad altro, fuoriche à fare vin bed nilfimo - e gagliardifimo apparecchio di coldarefcae Pércid i Lombardi remendo di qualche fubbiraneo ini contro; e percte non hancfero à fottometterfi al duregingo délia fervitù, e det tutto priuatfidella loro permoltiannigoduta liberti, pofero ogni fudio, e fol lecitudine in fare apparecchi diguerra, pon folo per mouer l'armi contra i nemici loro, ma anco per difers: derfi con ogni Geurezza dall'; impero di quelli; determit narono dunane di rinuouare frà lorola vecchia confederazione, e con pid ftretto legame l'amicizia, e concordia wnire di nuouo gli animis Perilehe il fecondo giomodel mefe di Marzo, gli Agenti, \& Ambaiciadori delle Citt confederate, le qualifurono Milano, Bologna, Piacenzas Yerona Breffia, Mantoua, Vercelli, Lodi, Bergamo.Torino, Aleflaidria: Vicenza, Padoula, e Treuigi fecero wh: pdunanza in Mofo, Terra del Maneouano; \& jui nella Chiefa di Sm zenone, ciafcun di loro in nome della ka Citta fa oblige dimantenete per venticinque anni $l_{3}$ lega d'adoperare ogni ftudió, e diligenza circrà quelle cofe, che fpettano al mamenimento deHa libertà de Popoli collegati; di non macchinare cofa alcuna contra cuellis diterminare frı̀ ovaranta piornile liti,e differenze, che fufcierannotrà i Popoli della fua Città. Si lotolcriffè quefla confederazione Bonifazio Marchefe di Monferatos e pofcia ful ratta fubiro da tutta la foldatelca de Confederati vna icelta dé piu velornfi, \& animoff foldati, la gual marciò di Jongo alte radici delle Alpi,donde fi icendenell'Italia, per impedire il paffo alpimperadnre.
Dipoi, allis. di Giugno i Rertori della fudeura Legafe- 3 cerovn Configlio generate in Mantova, doue gli Ambafciacori deite fadetre Citra sobligarono a nome delle Repulliche lorn d'offeruare le leggi, \&x decreti, ché iui furono fabiliti. $A$ nome della Rcpublicz Aleffandrina furono prefenti Ginido Piouera, e Giouanni Ardico Rettori, e Citradinidi effi, i, quali conforme fecero pli altri Ambalciadori, promifero d'inuiolabilmente offervare tutto ciò,che ful in quella radunanza determinato.

Mentre i Lombardí attendeuano ad elequire cib, che pareazopportunn, o néceflario per la dife(a, e ficurezza loro, Dimperadore Federigo andaua eentando putte le ftrade per acquiftarf lamicizia, e benteuolenza di tanti Popnli frà loro colleghati. Fece dunque rifoluzione di mandare in Lombardia ajcinnideffuoi principali per Ambalciadori, accioche procuraffero deffortare i Rettori defle Città confederate à mutar parere, \& à non rifiutare la grazia, che con tanta benignita li veniua da cffo offerta. Mà i Rettori via piul offinati nell'opinione loro con grand' ardire, \& affolutamente negareno di concedere cid che haueuano dimandato eli Ambafciadori Cefarei. Perilche vedendo Federigo, che nè le preghiere, nè le minaccie poreuano in alcun modo piegar panimo de Lombardi, fi rifolfe di fervirfi d'altri piut potenti, \& opportuni mezzi itrouandofi dunque in quei tempi frà fuoi Configlieri il Velcouo di Geldes Citra principalc della Germania. (quefto haueuz ordine, \&e autorita dal papa di enneruare, \&e difendere le raggioni dell'rmperadore, accioche mon hauefle occafione trouandoli egli dittur-
sats per istantenimento di quelle, di tralalciare limprefa di Terra Santa) da quefto Vefcouo hebbe ricorlo Fedesigo, c con grande inftanza lo pregòsche col mezzo delIa faculà conceffalidal Somano fontefice, foccorreffe le ragioni dell-Imperio, le quali ftuano in pericolo di declinare; perció egli sgli vndici del mefe di Luslio, nella Chiefa maggiore del Borgo di San Domnino, fulmind alla prelenza di molti priocipali Ecclefiaftici, e Secolari, \& anco di gran molitudine di perfone ordinaric vila graue leomunica contra tutti i popoli confederati, z innbedientiverfo l'Imperadore. Il che fatto, Federigo accefo di gran idegho mofrob mellifteffo giorno gli effetti dellianing fuo turto alverats, e colmo di gran colera, privando letti Collegati,non iolamente dituttigli onofi, preroga ue,e priuilegi,mà anco dichiarandoliper nemici caputalidella Coroma Imperiale; potcia ordinò, che fi faceffe la Conftituzione contrale fudetre Citta confederate nella feguente maniera.
Tridoricm Beigratio Rom. Imp. fomper Ang. Hierufalom, ' stilia Rex ior.
Voserabili Epifropo,Cloro, Pmopseti, Conflio, rasique Conmmuad
 Expocianimon haifrrme , vt Lemberdi Caniurationi illicita, givi

 faipifcemess ab arrore, me.nofamonives animonm fids viam porfidia: mon zeneront. Sed acce quad dolentes dicimm, ados mptimuciser. dfinati funt in reprobic vijs fuic, qwod noc verva /aluti acsippres
 fifo contra Donsm, it Zomannm matrom Ecolifanm, Cabolice
 © ignominiam lonperij graniorom ad impodiendumi generalers Curiams pro reformiat comi paci, esxiippavda hatestes pranitate, $\phi$ Torra sedich neg mio coledrando, stmeratits aufibme excoffoftut. Nae cmin idemnicate prosranfitu Regis filj nofri; d' Priecia pum, qwi ad camdem Cwriam veniebant, savers vamerinms, ve decchat per Voneratilom Pertuanfom, o Samaia Rufion Epifcopum Apofolica Sedi Lagatum, Ryrof Cinnitanmm Patriarcum, Arcbiopifcopes. Epiccopos, © per Magifros Domm Tbentavicogwon in Hyorufalom, ques ad rofdom Lembardos apmid Mastuan

 $\lambda$ concepea is iquicatie propofise declimaro, quin $p$ on mbonafint io.


- rime nos ad incmmomiens deducoro molivonter, gmod cum monie-

 wriarche. Archicpifooporwm, Epifcoporwm, Principum, otalio-


 fatio plenim consisotur. Properrce dilifim primeops nodan Hib-
 ve guaddo Doninm 4 porfolicus nos, Regem flimm mofirum, /mos
 cam affrompfimm Terra Santat fub Beati Pasti, © fua protection
 exsomunicationic is por/ones, of interditi is cerrom fansentiams
 aflismate rii rermino quand fatisfaciondxem nobic de commifis exsuffitwe ad prafoutiaim noframe venirent, eess isducert Aphio-
 rewocares. Nos qwopwe per littoras nofirem viniuerfist of fingulis
 som diow finit Seneli loansis proxime prateriti,indicentes atfdomp, qud $\rho$ de commiffis fatisfatiuros axeefition of iniur igs, soflro confpeawi pra/nomarons. quod porrinaciuer contompformant. (upor qui-



 reos criminis lafa Naiaffaris in perfonis, of rebus. Et/pociation ad imponcenda basna, of privationem, ammimm iuro/ditionum
 consontiofarman, Regalimen, Datiormme, Foudoram, Dosatimumb, Primilegiormo Officimm, 1 edicatm, Tabellionatom, Miformm


 esmen que at Imperio, jon à Dopise priderice Impperatore ase

 fou pofidient, reverwne, ơ babmerunt, jew pofedernur, wec now ins alijs amimaduertere comera cos ax commmni deliberatione, ó at apidecre Conflio nos id debers , ac poffe comeordierer prowiderumet Sick' mernoriatice corwm /cripra Confilij manifofitant. Sed parimsia nofira son - affisii, quin ad sorwm sonserfonem affira intontio dibentime vertownar. Promiffimmonima pradicium Vr.
 mondre avin ReEoritus, guis potins proxi/oribus cormmdem, quil cmmapod Villame Mercavio formam quazdam pacis inmonions,
 pabust, redaria in foriptis per Vonoratilom Mediolani Arctrie.
 trinma Damind Papa, © swbdiacones, \& Capallanco, 也 Fra-



 dhata paris adcahmmiliver aciquituimms, ve nirrabile ferret wnimeffs, gmillime , quem Imporialis colfitudo depoforret, in motio





















 golicipofor in sopdem Coniurationis Lombardos prosedicre, do

 bant. Ixpoffea quoguo vitima forma pacis, gmano omplere forme


 duan ,Tomigmen, Eonemiant, Famentiam, Brixiaw, Lamdame.
 dime, at funceres ocrumb mileriate Apofolice fumm of officixim


 of faciant malims cinimati, of divinet offroa intervaici. Diffo igizur Delegaco (mum Officinem ancquente, mos fipati Primeipions
 sienc, at funcouvia cormundem Principme nof fiorxw of aliormem Romani Inpery Procrran is acodem Coric rofitoniwos., Inalt-







 Datiormen, Fondormm, Donationmwn , Privilogiormin, Regalismeng


 ammibxs qua profopt cis ax pace Ccnflambia visimorfor, of fingwlis,
 peratoribus Awo, \& Patre mofre, of alijs pradectiforibus mofivio divima rocordationis augyfir, fou à sobis sement, babemt, /ew poffo.
 mes Valmafores, '́' Capienneos ab honoribus, do potialiter ab homove Caficancomess, of Valmaforatus, we de catro non pofisut ducio


 gued $\sqrt{6}$ de caetro fecerime, ipfo ines inamia, \& irrita confeamewp. JLem priwasimesis cos omaibus legizimis adibus, iza quod nes honboam jus soffandi, teftiffandi, alionandi, Smosedendiex sallamonto wel ab intefate, nes capiezdi en camfa domationis intap
 modo. Es quod ipfoiwrs perpesme fint in fager. Aesmedientes queque, 它 prajonti fancicntes edicto, us amnes fantovesconmen, Ciuitases of loca. vel cateri qui cis de catere anniliceri, vallagociani prafumans, vel alij, qui de prediciit Ciminatibuawn peoffase comfiliarin affefor em afumest, sidern of samontimi ob beane ós prixationi fubiaceant. Scholan, \& Stedin ab. ifdine Cienisosibme. Bateimus, \& mbomus perpetuo ramowari: Dafiopes, do schos
 uisatibus atque lociss docere, legere . an andive. pra/umpleriopo. perpation infamia denotantas so ab anocarimion indianems seabol.

 © bomisses nofiros, tr Romani Imporij affonderimer is papfanic, of rebus, indemmis aximde habeatwr, yt mallo warqum-compere poffor
 mizer pracipiende mandamus, quatenas ammas ciwisaces pren

 forfiontes prefentis condomnationis formamparr satume. dignianam


 zus indsbenses, \& interdicentes, Ciuibus, © Morcatoribus veforis, meparcicipens vel mercimpnia, antalignt megonimeserceabs cwn
 merint fubiacers. Datsim agyd Burgumssancli Domomisiv eimis
 Indigioze.
Gli Altigiani , che lanno innanti furto con tanta loro ignominia rotti fotto $\dot{z}$ Quartordio, er Calmandrana, e dipoi condottiprigioni in Aleflandria, morirono tutti per. li gran difagi, e per il continua fettore detlo carcers:

1227. Quell'ano, nel qualo Ramberto Ghisieri Bolognero of I Podeftà di Aleflandria, limperadore Federigorche gia haucuaffate ferma, eftabile rifoluzione deandarealla fanta imprefa di Gerufaléme, affiache le controucrfie, chepafauano frà lui, \& i popoli Lombardi cófederatimpon lífofie ro di qualche inipediméto,fece il prime giorno di Febra* ropublicare inCatt ania Città della Sicilia, wn' editto col quale conceffe la Pace alle Città di Milano, Piacenza, Bo. logna, Aleffandria, Torino, Lodi, Faenza, Borganme, BreIcia, Mantoua, Verona, Padoua, Vicenza, Treuigi, Cremona, sz à tutti gli altrí luoghi della Lpmbardia, della Romagna, e della Marca, a Bonifario Marchefe di Mon. ferato, \& à Gottifredo Conte di Bi ndrata, perdonandolí tuttele ingiusie, 8 offefe fatte allai, $u$, perlona. Ricona ciliati che furono i Lombardi con Eederigo, i Retrori delle Cirtà confederate defiderofi della publica quiere, pofero ogni ftudio. e riuoliero tutro l'animo ad viire trà loro con nuoue leghe, 8 amicizie, tutte le Gittà di Lom: bardia, le qualı gia con odij inteftinl vicendetsolmente fí perfeguit auano. Perciò̀ à richiefla, e perfuafione defoprao. derti Rettorí; ccil ino, Romano Podefta di Veroma, e Riccardo Conte di San Bonifazio, Signor di Mantoua, i quali gid molta innanti contendeuano infieme per certe pretenfioni di giuridizione, fecero alli quattro dell'ilteffo mefe compromeffo, mentre dimorauano nella fudetta Citsa di Verona, in Latranco Poncarale Breiciano Podefta diMilano, di tute le differenzeloso, ingiurie, furti, incendij, e di qualfinoplia danno vicendeuolmente fatto. Fù quefta rimeffa dal detto Podeftà accettata con condizione, chenon folo ifudetti Perfonaggi, mà anco oli aderenti loro doueffero promettere, 8 obligarfi d'offeruare totto cid, che hauerebbe coli determinato à quefto compromeffo furono prefentili Podefta, Rettnti, \& Amm bafciadori delle Cittz Lombarde, trattandofi iui d'intereffe loro, c furono come fegue, cioz

Rettori della Republicz di Milann.: If fudetto Lanfranco Poncaralo Dodeita di Milano. Roberto Concorregio .
Vberto Marziati.
Ambaiciadorïlella Republica di Milana:
Teodore Vilia. *

Pagano Pietra fanta
Alderico Pulterla.
Rettori della Republica di Bergamo:
Buzzinardo Vicoardo Podetta di Bergamo.
Lanfranco Ruff.
Robaftello Muzio.
Ambalciadori dellarRepublica di Bergamo.
Lutero Adelalo.
Bernardo Rivolta.
Rettori della Republica di Brefcia.
Pagano dalla Torre, Podelta di Brefcia.
Lanfranco Salí.
Vannefo Lauelloggo.
Ambafciadori della Repítulica di Brefcia:
Corrado Bagnuolo.
Raimondo Vgoni.
Corfado Luzzago.
Ambaiciadori della Republica di Lodi $\cdots:$. 8
Tomalo Maini Podefì di Lodi.
Balciano Beccalodo.
Arnolfo Gutfiryeof
Retteri della. Republica di Bologna.
Spina Sorrefina Podefta di Bolognam
Orlaro Gindice.
Bonifazio San Lorenzo.
Ambafciadori deila Rëpublica diBologna":
Soicello Giudice. .
Tucimano
Reutori della Republica di Padoua .
Bonifazio Conto diSan Martino Podefa diPadourä*
Gughelmo Carturo.
Enrigo Vicoarzkro.
Ambatciadori della Republica di Padona.
Giacomo Delefmaino.
Nicold Lozia.
Vitaliano Giudice.
Lunizio Megionardengo:
Vgo Coruo.
Arnaldo Maggiore .
Rétori della Republica di Tretieo:
Giacomn Tepolo Podeita di Treuice:
Vguzio Giouanni Bopapice.
Corrado Solare.
Ambaiciadorí della Republice di Trenigi :
Ziramende Arzello.
Giouanni Celario Giudice.
Giouanni Liberjo.
Azso Giudice.

## Rettori di Vicenza:

Gaffredo Giudice.
Gherardo Lofchetto .

* Rettori della Republica di Piacenza Bernardo Balda:

Rettori della Republica di Faenza .
Manefotto di Giouanni Msiefcoti.
II
Benghetto Vgo .
Rettori della Republica di Vercelli.
Giacomo Orario'.

## Vgo Claro , e

Brogonzino Blanc̀ardo. Notaio d'effa Republica, 5 qualiànome di quefta patria lorn, infieme co'ifudetti Retrori, \& Ambafciadori fifotzofcriflerc à quefti, \& fl altri publici arti circa al particolare del fudetto compte: meffo fipulati ; Percio il fudetto Podeftà di Milaus, come arbitro, dinonzid ad ambe le parti la Tregua pet elcunigiorni, ordinandoli, che doucfero guardarfi da!le nouita a male azioni. Fratanto il Somano Pontefice. Onolie

# DIALESSNXDRIA: 

 gworite id facceffilil Curdinate. Vsolino Conti; ;intitud dangeinecte fi pighièilnome di Gregorionono :12: 14
 shexi Padefity Resori', \& Anbarciadori flabilita in Wo. paron in pooderserfitorio di Verona, molto folennement
 -ppinsoperche i Genoucf; Aleffandrini, Tortorefi, Altis phai, Albefys e Torinefi cporgli aderenti. Ioro faceffero somprowefo dr tutre le guerre, difcoirdic, liti, e doognt - Inra diciremà ne gli Ambáciadoridi Milano, a nome de'gmali i Giudici, \& Alfelori det Podefra di milano, il qraferazalthera affente, accomodarono alli noue del anetedi No mbrt in Milaino zurte le differenze, che pal taipuso tatribudexipledpoli con ileguenti patti. Che non debbays i Genidef ifteuere pagamento atemno peril pediggio io at jexnleflandrini, che pafiaranno por la Terra di Guio, e per iltho Territorio: Che, fe alcuer cistadino di Aleflandria condurrà in nome d'alero Cittadino mercanyia per il Genouet, ancorche dicêfe entiplat; per nocipagare il pedagion dehba quellír robbareffét deil nitto perduta, es'intenda dawerne efter aghioneuolmente p3drona Le Oemmuniè di Génona: Che'gli Alelsatdtiti soobligfing veplb i Genouefi daintaro, 2 difondett le Terre di Gauio, Montaldo, Amefib, Taffarolo, partrit na, e la Armder, per la quale fiemmintiz Gaviot witp prite che per oguí quinto anno fidebba fhouare queftadiligh done: Che figetti a terrand termine di due mefidintiul raglia del ceftello di Capriata, leutiddofi parimenre Patait palificata y cheifi fpiani il foffo; che vi giace drimbirno: Cheper cingne anni Genooa, de Aléfandria noo fi debai no in qualunque maniera intrwhettere in alcuna: cbf concernente : cosial detto Caftello, cone alk Terri, e giurildittione diCapriata col foo'verritorio: Che fpirate Wi eermine de' cinque anni poffind due prudetikiDortori di leggi, ciot vno per la parte anGehouz, e laltro per la parte di Aleffandria decidere nelt termine di quartro mef. sume le differenic, che fone fra quelte due Cittè , e lóro cittaidfi per la pretenfione', che ambedue hanno Iopra il sudetroCaffelto, e luogo, có patto che i Genouefifacsino Ieuare, e disfare tutto quelle mifechine da guetta, che fono in quella fortezza, e che niumo delle predeteocita videbba habitare', come anco nelfue tertioorio fn'stancoctie nounfarannoterminate, \&e decife turte le-difierenzeloro: Che fi refticuik hi il poffeffo del Caftelto di Mbrfalco ì Guglielmo Marchefe del Bofco, rileruara, perd nyni ragione, che ha la Communira di Aleffandria nell'2 itteffoluogo: Che gli Aleflandrini reftituifchint 1 glin\&t atcritit, cioz̀ a Giacomo Pizzamiglio il poffefo di zutre le lue ragioni, e di quaneo poffedeua prima che theiom minciaffela guerra proffima paffata; a Genouefi ritte le Terre loro, la!ciandogli habitare in quelle e e godere le pofeffioni ; alli Bellingeri di Bafignana, \&e alli P̌aßori df Retorto cattociò, che gil hanno sella prefente guerra vturpato: Che fif geti à terra il Caftello d'Arquate, e che mai piu fir riedifichi, con obligatione, che la Communita diTortona, edi Genoua debba neleermine di quatero mefi sborfare alli foldati-del detwo Caltelio trec ento lire Panefi, peril danno della refituzione di quel Caftello, edelle cafe loro: Che le prefertie Cirtà di Genona, e Tortona non debbano per cinquéami ingerisfin alcuna cela, che fpetti alla Terra, e ginrisdizione d'Arquare: Che nel fine de' cinque atni polimo due Giurifi, cioz tno à nome de'Genouefi, elraltro à nome de' Tortonef decidere nel termine di quatto anninutte le differenze di quetij popoli, per il poffeffo dArquate : Che quella Citt che ragioneuolniente douera poffedere Arquate, debba sborfare all'altra cento cinquanta lire pauef: Cheniun citradino di Tortona, e di Genoma debba habitare nel detto luogo finè̀ tanto, che non farà rerminata la differe2.a: Cbei Gerinuef debbano tenere la Terra di Monizardo, come prima, e reftiruire a Tortonefi il Caftllo con la Terrá di Monreliano con ogni fin ragione 8 giarildizoone : Che non fi dillruega, nè reflituifca alla Communirà di Tortons il Calleilo de'Spinola: Che debbano i Tort toncfit tenere, 2 poffedere lawalle Balberica, fícome li poffedeuano prima: Che la Terradi Paflurana non fi reHituifchi alla Cite dr Tortona: Che I Tortonefi refltuitchino alli Marcteff Corrado; 20 Oppiztbne Malafina eutre le Terre co i Caftelli, che gli hanno nella profima puffasa guerra océupato: Che la Côm. d•Atif reftituifchi
 mandraha (Rocchema'Ralafea; Seriano, Lourzolo', Soi-









 trizio Aleftiditring life eento por if dohinib, che luities
 obligata lidetta Commonita lifeiarificiotere al fadetto Lanzaicecchia dodeci danati pat ceftetithe iomna, the pafiera pet $A$ Ri.fin'a turno, che farinterameme fodisfatto: Ghei. Genoluefifaccino paeced Todroneff, Alefiandrini, \& Albef, perdonandoli tute lingiurie da loro riceuute:

 ionif; Aleffindring Absf; Totinef jertorconeff: Che i




 di rilieue, trilafto, fomé atreopet ibon fefidire it Letto


 glielmo Eaíborte, Vermio Gardino; Guglielmo Caccatano, Ougielmo Eifini, Gugitimo Vibatio, e Tamafo defla Corre per Ty tiotijithini; Vberto Spinola, Bonifazio dalla Volra; Pietro कento, Vgo Grimaldo, muglielno Pitzuino, Vgo Canzelleri 8 Oppizzone Tartareo per la Cirià di Genoua; Corrado Oeohio di capra, Oberto Malpalciuto, Rogiero Caraxio, e Pageno Giudice prifa Cità di Alba ; Ramberte Ghisleri Podefà di Aléffandrias, Ote Roff, Roffine Guafed; frefingia finari, Otto Lan* zauecchia, Guglielmo Carli, sidhino Foto; Filippo Cermelli, Guido Pionera; e Giacomb Péttenari Agenti della Citrà di Aleflandria loro patria.

Quefranmo, nél quale Beccatio' Brema fu Podeftà di ${ }^{3 \pi 28}$ Aleffandria, Vermb Marchefé \&etBofco in efecuzione ${ }^{2}$ della lentenza data l:annoinnanti da'gli Amparciadori di Milano, come arbitri delle differenze', che paffoiptho tri eflo Marchefe, gli Aleflandrini, Tortonefi, fece I gifntro del mefe di Febraio fuo Agente Vgo Rofiglione $\frac{1}{2}$ pigliar it poffeffo delCaftello di Morfafco, e di Trifobio, \& ancb doenraltraicola, the nel tempodella guerra ghi era fatt occopata . Quefti due Caftelli furono gia molti ami is ámanti acquiftarida gli Aleffandrini, cioè quello di Morfafco pér mezze diguerra, elialtro di Trilobio lifù do nato dalli Marchefidoccimienio: :
Dipoi, 4 Refori della Lega: Lömbarda della Romagna, e della Marci diedtro con lefrere auifo a! Podefa, e contilio enerale di Aleffandria, che gli Aftigiani er aus incorfinella pehadi due milla marehed'argéto, e che gli haueuano đirchiatári banditi, perché neltermine conitiquito fioh erano entratinella Lega di Lombardia infieme con laltre Città:con lifeffe lettere ordinarono al fuderto Podeft, che faceffe da vo Trombctta publicare in A'effandria, e nèl fuo diftretro ilbando , e la pena ; nella qual'era incorff la Citrà di Afti, eche per lyuucnire gli Alefandrini cōcedendol, facultà ditrattenere, e carcerare qualfuoglì perlona di quella Cirta, che nelle maniloro capitaffe.
Fratranzọ, il Poreftà di Genoua in vitul della fentenza data l'anno auanti da gli Ambafciadori Milanefí ; andò ricuperare il Caftello con la Terradi Capriata, e tutto cio, cho hauenano gliffeffi Ambafciadori giudicaro douetí reflituire da slialeffandrini, e Tortonefi alla Comunità di Genous. Per iletre gli A teffandrini (non po tendo fofferire, che i Gendueft haseffero il dominio di quel Luogo) now havendo figuardo al givramento dato dofferuare quanto'era fato poco auantio ordinato, andnzono pieni di idegno \&e odióa dare con una leetra mano di fordatefea improuilamente l'afoiro a Capriata, edopn haverlo per forra nceapato, li diedero il faceo, e poi per tompimento dilla fuarouinz, l'abbrucciatoro, what
 de'quali quanti né. anpiszugno palle mani toza ritutti metr



 seonorciutp, adla neglio of alue dallimpern ser aurpre de'
 Capriarsfi, ptieflanos aripanti.da quella ropa portando
 di poter dipq mopto day alefindriai piglizes.
Furono in fusfivempi della Republica Aleftudrina
 quali hancuano do monartare ationsozij spmuni, però con aurorit ligejtata; ipmpercioche depeadeyapo dalla volonta del Congglios generale, che nella Cigta, $k$ in eutci li negenij haveupr, docoioio affoluto of In qual piae niera poi Loffero li fudegri Anxiaunatest, fi mode quiappreflo, ciok.
$s$
In ciatenno quartiere vifono dye colopeli di fine. glie, che Jono veqtidei rosi per cialcupo ael Canleglig Gemerale, cion ypo de' Nobilidet Ropolo cosi nomiazti,
 eneranomeh'Anziassto in od apche ne 1 Confegli fempre per la meth. Luatero Coloneflo ancheffo; di faneghic, chhanno vemiqui voci pur Nobidi det, Copmune cas parimente ominati; an queficali antarpotolo pe i Car

 I'anno, fr rrouano dellefudette fameglic, of fixuili quatró
 vocial numero diducanto, \&eto ociop per la metà de Nobili del P'opolo, ch'earano nell Apzjusatoe Conleslio per la meta; \& per l'altra meta de'robilidel Comonune, dh'entrano folo ne i Conlegit came di lopra, Paf il detto Confeglio di ducetro, 2 otro congregato come difopra, in prefenza però del Podefta dopd d hauer trat. soto delle cófe publiche, fidiftribuícono gli. Vffizi dellia Cistà ${ }^{\text {b }}$ breue, \& forte $\bar{G}$ delli Giudici de’ detti quatero quartieri,come anchede'Norari ciuili, e criminali, quali Vffizi durano per fei anfi, \& non piu, remettendofi poi nel refto al Confeglio delli quarant'otzo conforme fegue qui apprefín, ciod.
II detto Conleglio di quarantorto viene ad effer elerro - Ia gli Anziani didasia duemek auanti vicifcano dallVffizia dell Auzianato, eleggendo lei huomini doogni Colomello, che viene ad effere didodici per agni quarticre., ed, afcendono al numero di quanant'otto delli piu idonei, perà diltribuepdogli, 2 mutandogli, di due in due ,mefi, palmenteche ógni fameglia al tine dell' anno e. grona effer entrata nelli Confegli per léfuevoci.
Nella creazione de ali Anziani fiofferua, che guefti, th quali a trouano' all'vffaio me gli vitimidue mefogoni ane po, al fine del mefe di Decembre congregatinel luogo dellanzjanato eleggono muttigli A ziani per linhpie? guente à quefto modo, ciocli due Apzions per ciatcun quartiere elibiconole fuderte ventifeimocidel loro Coy lonello, ciné ocrivadi loro per la méè apminando gli huomini delle fameglie folise però di entrare nell'Anzianatn piulilonei, \& abili a ralvfizio a quefto lopra vn foglio di carta in mano del Notaroà cióo deputato. rimicendo poi ciafoun di loro dal luogo delt-Aazianato; \& queltitali nominati, rono poi per il detso Notaro proo polti vno dopo l'altro, \&t per Iifette Anziani reftanti con interuento però fempre del Podeftl, fono balottati. In modo che de gli huomini di quelle ventifei fameglie nominati, nè vengono cauati dodici approuati delli piul idonei, quali poireltane nel numero de gli Anziani per l'annoleguente: \& cosifi oferua per tutti gli aleri Arziani. she all'hora fitrouann all wifizio dell'Anzianaso, incominciando il ouartiere di famondo, feguendo poi Mireuen, Roveretn, a- Borgnglin. Et di tuttigli approuxti rome difobra, -iot dodiciper quartiere, che afcen. dono in unto al numero di guarantoteo, le ne fanno poi rei lifte diotto per cialcuna lifta, leuandone due per ogni quartier - diltribu $n$ no lo perfone feconto il grado lorol: \& ie ne fanno fei balle con cera roffa, le puali poifi tipongono in wna butrila, che thà continuamente nella calfa col gipillo della Cieta nel luogn dell'Anzianato lerrata con cinque churui, delle quali nè reftann quattro appreffogla A!erianisciod vna à due dj lorn per quartiere

 di ciaccuno bimefire, conimeruento del deno petatit aperra la cafla di dere buffota, ty beve wna badbe petalitletcolpadeft, $x$ li nominati in quella, refteno Anjisalis the fegueri mefije cosial fine di ciofcuno bimeftref wipperfo uerando fire all'vilimodell'anno. Li detti 1 Amfanivona volea almeno ogni giorno ficongregano net hoy ar trpis eato per tre, à quatri'hore, \&e piú,fecondoacsorfa, diter tare delle cofe publiche; \& occorrendo abtume caferdi silicuo, fannocon licicaza del Podefta dompanatire; az congregare il Canfeglio de'guarant'otto ;eleto come di fopra, ed iuiper il Cancelliere fanao praporre: quanep refa $亠$ z trattare, fi per benefixio. del Pretipes qumeto della Comunita ; e turfo quella, ehe pers deceóCnalewio viene poi conclufo, e fabilito, effi Aamianidicg wínotos Gfome.appare di tuttef le fudette cofe sely Libri geimen defimi Cenfegli.


Crichuli Barteri Mairoli.

Genmefif: Preupgami Gagueri Graff. Lumelly Cellerpip, : $:$ Amol6.:1.is Pauefi: Roberti ・ホ....
Beccari Bellifani.
Baglioni.
Leta.
uecchia.
rocli
Bentionai
Penaxzi. BorgognoniCornaglia. Baruzzi. Rana: Calchauignit. Genzi. Milanefi':

Le Gamenlie do Nohili del Commune, chienerano folo ne Conlegli, e noa mell'Anziasato, tovo le infroicritte,

19 Tratti.
Lanzauecchia.
Maluicini.
Mirlani.
Canefri.
Caftellani.
Baratta.
Firoffini :
Gamparini.
2 Calcamuegi. Inuerardia Ostobelti. Inviziati. Dal Pozzo . . : Porcelli: 20Breliani. Boidi. Martina . Spandonari.
Engelleri. Roffa

Squarzafichi. Sehaccauclli. yizzia. Colli Scribanis. 2\%
Nani. Acornerij. Aluetgaz. Calfagni. Sardi. Ponna. Refgij.
Iffeflo giorno del mele diMaggio,gli Aleffandrini vnici ${ }^{1229}$ co'i Milanefi diedero venemorabil rotta alleffercito del Marchefedi Möferato,e de'Aligiani forto la Terra di Vignaleidipoi non contenti ancorad hauer l'anno aunansi meffo con ogniforte di danno à facco, e fuoco Capriata, ritornarono id daril guafto con frequenti (correrie ab quafi turtn lo Staro de'Genonefi, che piace di qù dell-: Alpi, \&t in parricolare al Territorio dclla ludetla Terra di Caprixa,oue effendof pli Aleffandrinicnn ngni ripara ottimamente fortificari, ditdern occafinne a Genouefi di fare boniflime prouifioni, per icaciarneli, perciò nelloro

Confglio determinarono diallotdare oinquecerto eatulli, cioc̀ quatroctenzo a pela della Cited, eglialtri cento a spefa del Dittretro Genouefe ; la qual Caualleria voleuznotutté inuiare alla volta di Capriata contra pli Aleffandrini, ma per quell'ando ftetre quefla riloluzione lofpefa, nè per allhora fucceffe nouità di forte alcuna.
L'anno medefino fi fece vna raunanza dilli Rettori della Lega lombarda in Verona, otbe per il ben publice d'effa Lega fu prohibito alle Citta collegate il tenere comerrio co'i Cremonef, Parmigiani, e Modonefi: ${ }^{\text {quif- }}$ fta ordinazionfi lottofcriffe à nome della Kepublica di Aleffandria has patria Roffino Foro Retore di effa Cirì̀.
Dipoi, il leaondo giorno del adedi Decembre fif fee vnaltra raunanza nell'Arciuelconato di Milmo, alla quale furono prefentigli Ambarciadori di cialcuna Cittz confederatainfeme col Guala frate della Rel gione Domerricanas , Delegato Apoftohco i quali eutti, pigliato di nuougil giuramento, alla prefema' d•Enigo Stella Arciuefromodi Milano, e paximente Delogato del Papa, confermarome piftefa Lega già frà loro itibuilitas in no me de'Aleffandrini sobligarono all'offeruanza della detta Lega Coftanzo Notaro, Roffino A finari, e Pietro Alef fandri Rettori, ec Ambarciadori della Città di Aleffandria loro patria.
Queft'anno, nel quale fi fece pace trà in Papa, e linnp:-
1250 radore Federigo, , Milanefi, Q Aleffandrim furono aiti-
1 curati,che Bonifario Marchele di Monferato, e Tomais Conte di Sauoia haueuanoprocurato, e perfualo ad effo Federigo à venire dalla Puglia col fuo efercito aellitalia conira di loro, e de gli' altri popolis Lombardi ; perciò con l'tuutodi tutre le Città confederare mifero infieme gnatromila fanti, 4 lettecento huomini d'arme à catalSo; $\&$ hauendo per losn Generale Vberto OLimo perfo-

- naggio molto elperto nell'armi, cominciarono con quelta toldatefeà wenticarfif col marchele Bonifazio nel tuo Monferaro, douse efendolene andati fotto la Terra di mombarazzo, col duro, e fretto affedio la circondazono dogn'intorno; e dopş hauer con ogni libertà militare faccheggiato quel Territorio, pofero a termine sale il Marchele, chefil sforzato ì renderfi, e giurare la fodelid $亠 幺$ Milanefis, dipoi fuuiarono l'effercito alla volta dell: Aftigiano, che fenxa remilione col fuoco, e colferro polerd per tré giorni cominui fortolopra, hauendénuifutoo bot--' rino d'vm gran quantità di beffiami, e facti prigidni mootti di quei paefani, liquahi infieme cal botider candusfero: Th Aleffandria. In queftomentre, andò Vberto con molteCompagnie forrendo f confini d $\in$-Piemontef, e primie-
- : samente occupò Liffo ; dipoi fi conduffe con la gente alla volta di Cunio, dowe's perche fil aftretso a dopcrar la for22, per farfi padronedi effo Luogo, fece getare à rerra tutte fe cate, do po hamerle raccheggiate : Sauiliano, \& it Boraoin! San Dalgazio, ipontaneamente, a fenza contrafto firefero allifteffowberto. Il Conte diSauoia fdegnato per quefte ftsauagarere, \& rifolura di mequiftare cid̀, che gliera ftazo occupato. \& anco. di venaticarfidello ingiuria fartagli ; :adune fubito con liaiuta defuoi aded renti vn'affai gaglizand efercito, col quate lopragiunice is Milanefreutii jexenti alla preda, e con gucfi vonuro fronte non lungi dal Pò, fotto la spiaggia d'vn Posgio; animofamerte combatmento ruppe quafidine. Reffercito, conerario,e nè conlequì havittoria; in quellànamerimafe: morto il Gemerale viberto; il quale mentre andma feor-j rendo idCampo, \& animapdo i fuoi foldatialla battaglia, topraggiunto della molititudine de'neiniqi, reft́a ammazzato, per la cui marte indilanefí ritirarono il rimarente dell'elercito lorofymilanoic per quel vernd $\frac{1}{\text { r tifolieto di }}$ deporre l'armi, aspertanio più oppertunaioceafionie dir tar vendeter della morte del loro Generaie.
Frartano, glimieffardrini non vollero acquetarf allz Lenemzhgizdata da gli mitirri Ambafciadori di Milano in farrore de'Genonefi per la Terra, sen Gafietlo di Capriats, mà di nuono col conlenfo della partefecero compromefo di terte le differeze, che haveaano co'i Genoneff, By Aftigiani nel Sardo Arcidiacono di Alha, in Gurslieln:o Agente del Spedale di San Giouanni, 8 im BartoInmeo da Vicenza frate Domenic-: oo quali dopa haues diligentemente confiderate il negorio, alla fine girdicamnn.che Capriata ©oueffe effer de'Genouefisal che dilpod gli Accrandrini s'as cquctarono im maniera, che mai pill diedere moleftia pcr quefa caura a Gennueff, mà del "urto polero fine a ita guerra, che con vicendeuole dano: hamevane moffa.

Era Podefta di Altflandria Peffonato Posbonelli mila: nefe queft'anno, quando, hauendo nella Primauera i Mila- ${ }^{123}$ nefi benifimo aumentato lefercito loro, e promoffo in luogo di Vberto Ozimo alla dignità di Generale Ardingo, Marecthinig guerriere molto valorolo, epratico dalla diSciplina militare, lo mandarono con mille caualli, e cinquecento fantil nel Monferato; \& effendogli artiuate in toccorlo le gentide'popoli collegati, ciot de Piacentini feicerto caualli, de'Nouarefi cento, $\alpha$ altrettanto de'A leflandrini, mi quefta Canalleria col tuo elercito; \& hauendo fatto vn Ponte fopra il Pò, per andaricne in Piemonte, iui tretò la gente del Marchefe di Monferato, che con alcune naui faua per guardiadel pafo s mà il Generale Marcellinicon la comodita del Ponte fopra il fume fabricato, affalto eon gran coraggio, $\&$ ardire quelle naui, e rorta turta la foldatefca che vi era fopra, telicemente pafsò il fume, \& infieme huperò l'incontro denemici con lacquiftodi mote Terre, e Caftelli, cosi lel Mopferato, come del Piemonte : na perche leftremo dellallegrezza non terimina mai', fe non nel principio del dolore, auuenne, che nel mezzo delle felicità il valore di Ardingo rimafe interrotro ; poiche mentre flaua egli tutto intento fotto vn Caftello fì da vn palla di ferro colpito, a ammazzaco: quefta gran perdita eftremamente lentita da'Milanefi non Ii froarri punto, anzı da quefto inforturito via più incrudelitifecero maggior danno in quei paeff j.e dopd haser dato con grandeflima rouina il lacco ad alcuni altri Luoghi, fifitirarono infieme col bortino ini fatto, e con la foldatefca a Milano. In eanto gli Aleffandrini e glialtri Lombardi ftabilirono frà le nella Città di Bologna vna nuoua Lega contra l'Imperadore Pederigo.
Ardingo Trotei, che nacque in Painia, ela cai flirpe proviened Aleffandria, fi all'vnz, el'altra di quefte Citta diornamento zrandes Imperoche dopò effer ftato Canonticedeita Cazedrale della fua Patria, il Sommo Pontefire Gregorio trono, in riguardo della bontà di vita e dottrina fusi, manfine di fagra Teologia, nelia qual'era Maefo tro, lo fece quel'anno 123 r. Vefcrno di Fiorenza.
Filil prefenceanno alla Rquablica Aleffandrina motros ealanizofo; poiche nacquero gran differenze trà luoi cittadini, cosidel Comane, conte del Popolo. Percid effendofila Cined dinifa lifatiomi ; tutes era intenta con fue grandifinio' danno atle glerre domeftiche: I Guafchi'; fhefirtouluzas in quei tempi affai comodidi richezze, nór poreavo irsalcus mode foffrire;che la Republice folfe de'popolari goues nata, e fistotżauano di leularli quell:autorilie prominenza; il che accefe di tantoldegno ght animi dis quelli, the tutti mitamente andutono cort grend - itopere a'rovinarli le caxe, ez a dargli il fucob in manieray she non lolamente quelle refaroto abtrucoiate, tal enco non porendofidiuertive lypeendio, rimafo arfa vnagrarr parre di Borgoglio, wo deighattro Qgara evesidiqueltar Catta , oure abitavento i Guafthi.

In queli sempi limperadoré Federigo fecondo diede


 faniglia, fusono chiamnasi Guarehi d'Alixed:
$\therefore$ Mentre ha Lombardia trin ionh le fazioni de Guelf; é 233

 Mapifreddamalispinz chgnourimizo it Lanzizs, howome di
 uo it wemerame, tove effindofileaza contrafo alcino futti pabroni dealcunte Terit, le laccireggiarono atlo vituza'de' foldari, ciod com ngni forte di danibe'; p dipot. voltati verfo Cafine, vifcoerio vina memorabirftheds qtei Terrteri, \& vfandogitbgniforee dicrudettis li trasic
 verio gti Aleflandrini bret
Il V eccoue di Fiorenza hrdingo Trotí, padoppo unn 2 gramd' afferto ad aiutare POrdine de serti df Matic Vergine; e diede queft anna 3 133. Ia behedizrowe 1 quei fette principali. Citeadini Fioren tini, che farono ifor-: datori di offo neila Parria toro; fiquali poidiedero à cof efemplare iffiuve fatice principio nel folethue giotno dell $\boldsymbol{A}$ fonzione della fodetta Vergine Santifima.
Amminiftrò daeft amio la PPodeftaria di Aleflad drian 134 Guifredó Pirouani, e alli ventidue del mefe di Novembre Rofino Gitaicn, Gaidn Picuera, Ogerio Guido Tigea, Bona Alperello, Anlejmo Dotta, Lefranco Peitbona,

E 2
cinare

Giacomo Colli, Enigo Gerru, Beza Balbi, Vermo Ghilini, \& alcuni alrri ratificarono à nome diquetta Repubica loro patria la Lega, che dieci anni ayantifial fatca, eftabilita da cffa con la Città d'Acqui, efcludendone $i$ Calinefi, à yuali tu dichiarato, non douerlidato alcun' ainto, come à nemicide' Aleffandrini
2
Segui vn' eccetiuo fredto, il maggiore, che fa mai ftato a memoria dhuomini; poiche oltre all'haucr aggiacciati lifiumi, fice morire le viti, gli rliuj, \& altri ar bori fructiferi; oude ne fegui vna grantifima careltia, \& molti poueri morirono della fame; Yer caúa di quefto fieddo refto in maniera aggiacciato il Tanaro fiunro di Aleflandria, che lopra d'eflo poteuafi co* i carri ficutimente caminare, \& poi nè fcgni ilmancamento dogni loute di frutti nella ooftra Campagna, \&e in particolare Nigidno: alla qual digrazia s'aggiunle il gran Hagello dell 4 Pefte, che non poco trauagiò Palellandrino a.
Non potellanapial iTerrazani di Luperio, Calaman-
1235drana, Giurbazuola, Quinzano, Lintiliano, e Belmonte

- Coffrire il difoneilo, e urannico viuere de'Contidi Acquelina loro Signori, liquali non contereandofidiriicuoter da' loro fulditi li cazuchi ordinarij ', voleuano anche ricouerare i perfonali, dalle diuine, se humane Itggi proibiti, e go lerle primizie delle Vergini, che andatam à marite ; \& hauendo beniffimo ponderata cofi cuorme, 8 ininpportabile difoneftà, rinalero glianimi Joro cofi altameate idegrati, che fenza riteggo alcuno di compafiane, di piecà, e ditimore (quando vi foffe itato ) is fecerolecita ogni, equalunque vendetta; hebbero dunque zicorfo à gli. Aleffandrini loro collegath 3 \& hauendo con eflicommunicato if tutto, gli dimandarono in aiuto, per tare degno rifentinento di'tanta ingiuria ; cofi effi dunque rpeditamente, e d'vn inedefimo animo vniti, al luono della campana diBeimonte, ad vna derta hora determinata crudelmente ammazzarono tutrili fuderti Conti; con la qual rifoluzione quei tiranneggiatifa liberarono vna volea dal dominio tanto odiofo de' Signori loro, de'quali gettarono ì terra i Caftelli, e turre le cale; poicia fabricaronoà pofa commuse nella vicina pianura de Colli vna terra ,alla quale , perche di trouaua lungo la tiua d'vn fumicello chiamato Niz*a, diedero nome di Nizza, doue parendoli queflo afai commodo, ie: opportnno per foltencre l'inpeta dernemici per patuenire; $\mathrm{fi}_{1}$ tifolfero tuttili popolidelle fudete Terre di.Aabilire. 'habitatione loro. A naftri tempi quetto luapo, per of ler mercantile, $\&$ dí pagaggio à quelli, che da la Riuiera: di Genous vanno in Afti, e vengoup in Alefandria, trouafi affai ricco, e popolato sigiace nel negzo didue Tom renti; la Nizza, donde hà pigliato il nome, coipe habbinmodemo, 2 il Betbo, iquali cingendala con proporzionata diftanza, rerupno in vece di foffo ; etrouandofiegli come invaa valle, tutte le acque, ehe piouono, iui sradu. nano in manietra, che impaludando il fuo terremorezulanol'azia dangola; o nociuanlla falute de'corpi:
In Noruif bhe Cirta dell'Igghileerrai Giuder pofero in 2 Croae vnfanculletto chizmato Gagielmo.

Queft' atrio, nel quale gli aleflandrini hebbero per
1236 podefta Pelfonato Postoureli la leconda valer', nop fit
${ }^{1}$ ad effi oziofts ; poiche olere atur contious gutre, che
 fra loro varij.mouimcici, oo'i quali pofero ructa la Patria, in grao. confuffoge ; cialcunorde' Cittadini gareggiaum con l'alero : per hatuez it domintó digouernare la Repu-: blic a, efopraftarea gli alris, il che fu origine principale dieutte le difcoxdie, \&e diferenze loto: I Guafchi; fi quali finialdhara s'erano lempere maptenuti con qualche aut oriudie riputazione, \& orano con ogni profperitz peruenutis qitermo diaffaifelicesfato, non effendoficurati del fatiote doh pmonlo, ic herendo fuori d'ogni ragiose difturbati li curichi, $\&$ vffizi della Republica, afficurari folanieme: nell'elcerkiajorio, furono dal popolo abbandonati, e derelitti in maniera; ohe fecero perdita di tutta quella autosità, e riputatipoe, cheprima col faperfibenifimo gouerbase, s'erato acquiftata. Finalmente il
 con prudenza, e deftrezza uute quefe differcaze, e le accommodarono in quelto modo, cioè, ché i Confoli della Republic a foffera promofi vno della parte del Popolo, elatero della parte del comsune; equeri doueffero haucre cutta l'autorità, \& ogni dominio i in elecuzione dunque di quelto aecemod amento, tarlo Ramal-

## A I II

do hummodi grab valore; cosi nella guerra, come hella pace, tù eletro Confole per la parte del Popolo, e Rolfno Guafco, nel quale per la fua virtì concorreuado infnirs meriti, fu fateo Coninle per il Comaune.

In tanto, fif fece alli noue del mefe di Maggio viz confederatione tra il Podeftà di Aleffandria in nome di quelata Citrà e e Pagano dal Pozzo patrizio Aleffandreno, Rodefa di Curo, a Sauiliano a nome di quefte due Terre; ll quale hauendo anco procura per talefferto delle Communitz̀ del Mondoui, di Benc, e Bulca interuenne parimente a nonse de'fudetriluoghi, e loro abs tatoria quefta lega ton le lequenti condizionifabilica. Che rutti li Terrazzani de' lopranominati luoghi fi dichiarano,e vogliono effer ciuadini di Aloflandria in perpetuo con glifteffi priuilegi', e prerogative, che godono gli Alefiandrini, obligandofi di comprare in quetta Citì vn fito, che fia difficiente per fabricarui vas cata, che gli Aleffandrini difenderanno, 82 ajuteranno in qualiuogla accafione le Terre fudetteconi lore abia tatori, obligandofi anco di pigliar l'armi con tra qualen que vorra il lora Nominio vlurpare: Che il Podefta di Aleffandria facci regiftrare nel libro de' Staturi di quefta Citta i fudetti patti, e capitoli, i quali shaueranno da of ieruara inuiolabilmence da pli Alefsandrini, e da quei Terrazani. I Configlieri deHz Citta di Alelsandria, che alla luderza lega s'obligarono; furono glinfrafcritei.

3 Gacomo Lanzauctula.
Guido Piouera -
Orto Saluatico.
Sozzapilo Arelia.
Florio Nizia.
Otmo Prouinciale.
Manfresto Foro -
Roffino Clari.
Guglistmo Saoli:Antonio Giudice. Nicolò Medico.
Opizzonc Foro.
4 Anfoflo Gualtumini -
Riccardo Gu...... .
Obertazto dal Pozzo.
Benza Touar.....
Obetro Grifo.
Gherasto Bizachi. Guazzino Biczuario. Gazaro Maiolica …… Sappa. Vgolio Conzano.
Rainero Nani:
Gizcomo Opizzone. Benzo Afperelli:
Pietro Corniento. s Carlo Raniondo. Carlo Nolefiona.
Guglielmo Gambara.
Piecro Panizan.: Giordano palat.
6 Gixcomo Groteri .
Lafianco Baratra o :
Oterto Mamelliv:
Pietro Marrelli.
Rierro Zalper:
Mirogio Spandonari
Bongiouanni Capolli.
Vgo Canefri.
Manfredo Rofi.
Guglielmo Marzario.
Anfelmo Malone.
Manfredo Mazza.
7 Roffind Foro.
Gbiliano Ramondo.
Giacomo Mazzio:
Roffino .......
Guglietmo Garobato.
Cortanzo Nater.
Rizza Natta.
Gughielmo Labra.
Amélino Carmelli.
Opizzone Maruelli .
Catarcto
Belengio Toneila.

Manfredo Pariıo;
Otto Natica.
Roffino Gr affa.
Belkengerio Saxa.
-........ Piazza.
Bernardo Futeuetula.
Grafo Alfaturati.
Pietro Graff.
Angelo' Beloti.
Roffino Foro.
Aneonio Signotino .
Nicold Obertazzi :
Salut . ..... . Carberio:
Milano Squarz afichi.
Bubulco Accarini.
Oglone lanz_uecula -
Alberto Ganzi.
Manfredo Guagnano.
aberto Foro .
Obetto Viziati .
Ancelimn Borta.
Ogerio Grilli.
Rento Ruffinazzo.
Vgozeno Antaxia.
Bellimgerio Guara.
Proninziale Borgoflio.
ObertoSquarzefichi
Rolando Telta.
Pamaz Mitani.
Ogerio Inuerardi.
Andezatio.Gatits.
Rietro Gravelli: Gad.
Rubaido Cantroe
Rofino Maffa.
Tebaldo Fantini : :- it
Cagaet . . . . Proba:
Monaco dal Pozzo .
Arert....a:
Benza Affavurati . -
Roffino Ga!ea. ${ }^{\text {: }}$
Guagnone Gragnone:
Nicolinó Grago.
Gherardo Boccadilatte..
Guglielmo Caffagno.
Anfelino Calzauaces. :
Roffino Stranfolati.
Anfelino Squarzafichi.
Aicardo Cortemiliz.
Giacome Pirouzas.
Bellengerio Cona.
Guglietmo Gner.
Oberto Eoro
Giacomo Piella.
Arnalde Baixi.



.

$+$
$\square$,$\geqslant$
$\square$
$\because$- -
$\qquad$
-


$\therefore$
:
$:$

$\therefore$

$\qquad$

$\therefore$

$\qquad$

$\qquad$






<br>$\qquad$<br>

                        -
    
$\square$
元

Fanie.

## DIALESSANDARA.

Eazio Molinari.
Anclino Sappa. Rotino Cellerini. Oberto . . . . . .ba . Enrigo Malcario. Guglielmo Mortara: Tebaldo Tuaiol. Roffino inuerardi. Vgo Gazano. alberico Verme. ........ Oliue. Fazio Anlagi. Ammiano Lecano Beltramo Sachel. Silo Medaliz.
Guplielma Guala.
14 Mula Aukeri.
Anticto Greffo.
Guagnone Bellongeri.
Piesto thatio.
Bongionami Arobba.
Giacononatia.
1 anfranco Guerra.
Gandotio Boueren.
Refino iporzio.
Abberto Natta.
Remimo Sacchi.
15 Eurino Gartono.
Onglielmo Rauari .
Eaffrmeo poorari.
Corraito Pellaseri.
Ampaldo Cilzari.
......... Fazio. Spanden Pizzatefta. Pietso Darma. Gizcomo Banifazio. Bernardo Nauone. Bedlengerio Cappa. Giacomo Rauni. Giouanni Cattaniz. Alberto Ganduzzi. Vbertino Foto. Pictro Balbi.
Guglielmo Bernadí. Guglic:mo Baratta. - Giacomo Cerviane Amadeo Mrilij.
Gandolfo Bocca. Anfelino Balbi. Guerzio Peri.
Roffino Tignoff.
Berazdo Frigido.
Giacomio Inucaren
Lafranco Arnuzzi. Robaldo Orrobelli. Cullia Spandonári. Guerzio Federici. Manuello Paftori. Arfoffo Coppz Antruffo Gorreba. Odazio Guardazia . Giacomo Truarti. Oberto Ottomaria. Fertirio Guafco.

Fra eanta, Milané hebbero notizia, che PImperadose Federicamandaus in Italia alcuni Blefanti,Camelli,e Dronedarij, arimali moftruofi, e pellegrini ne’noftri paec

- Giperciờcóllaiutode Aleffandrmi fi pefero in agazro al Bore di Giouenatra, alpeetando che d'indi palfaflero, centintenzione di trattenergli, e pon lafciarli voltar' ; Cretmona; ma furono da! Cremontif dicicoperti, e pofti inffuga; pofcia con l'arriuo d'alcuare Compagniede'COllegati Bretciani, ricuperatono iubrico i Milanefirde forkes eghi animi in manieta; che con lrarmi, e corfuocorom timarono il Territorio def nemiti.
Qaeftanno gliAleflandrimi alli quindeci di Maggio
1337 fetero leta e pate co ${ }^{\circ}$ Terrieri di Caffine con cond
ziont, chei Cafine $\mathrm{g}_{\mathrm{a}}$ douefferosborfarli cento cinquanta lire ngni ante.
In zanto, vedendo Azzoliwo da Romano , che i Milat-
2 neff vniticon gli Aleffandini, $\&$ aleri Popoti Collegate daunino for corlo à Mantomani, e Brefciani, teo' I quali eflo ruer reggialua; e dibitando, e hequeto aiuto aon doverf apporrarli qualche danino, emetterlo in pricolo di cederad löro, pertuafe a federigo lmperadore, ehe quanto prima, efenza indugio alcuno venffe in Italiz, per fare le venderte contra Milano, e le alere Città collegate di Lombardia ad effo ribellate, \& anco per tenerle in freno, come qualle, che giad nolto molto auanti s'e ano polte in libertio ; e rictiauano d'vbidire allimperio.
133: L'anno M.CC. XXXVFtr. fit a gli Aleffandrini ch'hobbero per Poitefla Vberto Vilcóti Piacentino, calamitofoy e miferabile inficures poiehe nella Città loro, edi fuori ogni cofa andaua foctofopta ín rianiera perle difcordie de Cittadini diuifi nelle maladette fazioni der Cuelfy. Gibellini, che nôn fitratatua pit'nè di pace, nèdi cōconn dia, mà fi betie di guerre ciulf, e di fedizioni inceftinem Alcuni principali cirtadini defla fizione Gibellimatrosano vfcitida la Citta foribidi in tampagna, diedtero nou folamantite 'f giafto con Fcorrerie, e tarecinijalle polfe fionit, eicale campeftide' Guelf loro nemici, ma anco revibiarono con ogni dorte ald damo il Tentitorio di quelta pafria: Nè qui terminarono la malignita loro; poiche non contentid hauter pigliate con tanca tounaz Pijmi coirtial patrioti, vollero anche, fi come a baffo
 nire alla diftuzione di Aleffandria; con animedi proleguire la vendetta con tutte: Valere confedetate Citrì.
 in hitia leguiteno da' Pauef, Bergamatchi, Cremoneci, Paimigiani, Regiani, e Modoneli, Il quali tuiti fauori:
uanol'Imperio; inuid vna parte del fuo efercito alla volk ta di Brelcia; doue cffedofi per tré concihui mefi con ftrétro afredio tenza frutto, \& indarno dimorato, dindf finalmente pieno di vargogna, e fdegno til aftretto leuare Is fúa gente. © voltarla al fume Oglio, doive haueua intelo, \&e era fteto autuertito, che li Milanefi lungo la riua deffo fiume, con affai buon numero de Soldareica s'erano accampati; quius all altera riua Federico pofe il camPo; ementrei fuoi Sold azi faceuano alcume leggieni icaramaceiecon quelli della parte conrraria, falutandofivicendetolmentc consiri d'arco, artharono a mila. nefi aleune eompagnie di popoli confeterati; perilche non poco dubitando l'imperadore, ricorie à glinganni; finfe dunque di ritirare l'elercito, come fe havelle valuto abbandonare Pheominciata imprefasinccioche i ColIegati delia ritirata fia pigliaffero opportuna occafiono di palfar ilfiume, e reftar da effo affaliti, e rotti, come beniffimo per lui, e molto malamente occorfe per loro; poiche haucado eglino pafato il fiume Oglio, e credend $\sigma$, che la partenza dell'elercito Imperial: foffe vera, fi trouarono Copraggionti da nemicí pofti in aguato, da guali rimafero facilmente fconfiti, \&in parte vccifi. Dope quefto fuccefo i Milanefi ritiratono fubito il rimanente della foldatefcs Ioroà Milano, e Federico tutto vitoriofo entrò à guifa di trionfante in Verona .
- Nellifteflo tempo, che limperadore fuderro mando vna parte del fuo efercito alla volta di Brefcia, inuiò l'altra, che contenena molea Canalleria, e Fanteria, lotto Aleffandria, ftando in grandifima fpes anza di poo. ter in breue hauere il dominio diquefta Città, maflime 'con I'aituto de' Cittadini di effa della fazione Gibellipa à luiaderenti, da' quali era ftato con inttanza grande chiama to 3 venire alla diffruzione di guefta Patria, e de Guelfínemici delHImperio. Era vna grande impietà il vedere quetti Gibellini cosi fieramente pigliar larmi contro i loro patidoti, e forfe ztiche cohtro i pial fretti parenti loro: Impercioche tutti vniti co i foldati dellImperadore Federigo, phipofto fumore della Parria, e de'Cittadinf, diedero memoizblliguafo à tutto ilfert'torio Aleflandrino, taccheggidiodo, ti rouinando tutto cio, thie nefle nemiche maniloto capisua. Finalmente ritrouandofila poueta, \& affirta Cited, per alceni giorni flitettantente affediata dafoldati Tmpetfali, e noolto pid da'luol Gibehini cittadith; e inon potendo piu far refi-ftenzi- (poiche fi trouauano fokmente in Aleflandriai Guelficòn alcuni Texrażzzni di'Sant'Agata, che à nofrii giornifíchiama Santia, mandatili da'Vercellefi per foccorfo') con poca dificolè fa piefa, e pofa con ogni feeleraggine à heco, feguendo vna compafioneuole Arage di quelli che la difendeumo; ; quanto foffe grande, 2 calamitofa la miferia de pli Aleflandrini, e Brefcizni in quellaffedio, che a gli vni, ed a gli alri $\mathfrak{A}$ pofto in vn medefinto tempớ! Do reffificito nifimo vna letter 2 dellifteffo Imperadore feritta nella Puglia alli Giuftio niani nel tenore feguente.








 gentivm vieime palusicat, ruffanionis gladius midlume umporis Eingutian mitums, diamotime demafiaror.
- S Fa per'alcuoi apparf prodigij, ed auche per li rumoni dentro dil Alefindria fefcitati memerabile il prefence anno; Imperachéfl veduta vn'orribile Convera in forma diardentifima face vetfo l'Occidetree; dipoi soofeurò alfi cinqut di Luglio in maniera il Sohe; per lo fpazio di tte continue hore, the divebute in quel compo lo tencbre ofcurifiney fividere per trano if Cielo felle, como tefoffe flato di note tempor.

Le fazioni Guelfe; © Gibelline tinourtore quefranns la guerra ciaila dentro di.Aleflandria; poiche hauenda if Gualchie Pozzi capidella parte Guelfa pigliate l'àma contro i Lanzauecchia; ;ed alcuni altri principalidelfà fazione Gibollina, gutha Repoblica flenò nata con tumaiti, e romori grandit notabil danno di effith arme. Imperoche ne legui mon yocelpargimonto phi fague Re'. extra.

Sit tadinit, perdita ineftimabile delle, faculta, rouina in. dicibile delle famegliel, e grauifino, e miferabile eccidio della ipropria Patria.
Dopò hauer il noftro Otto Ghilisi per tp Ipazio di trentalei anni onoratamente amminiltrata ladignita di Arciuefcouo di Genoua, finalmente morinella decrepia vecchiaia, e dupò ha morte ordinò quella Republica, che per l'ausenir efi douefle a cittadini iolamense permertere if fuo Arciuefccuado, enon à foreftieri; Laonde Otto Ghiliui effende fato Pvitimo de gli Arciucfcoui forefieri, Ii diluifucceffori furone tuti, e tuttauia perfeserano d'efere di Patria Genouefi .
1240 L'Imperadore accettò quelt'amo nella fua Legai fuo1 rulciti Gibellini di Alcliandria: e polcia defidetolo di metter in clecutionccio; che haucua pell'animo fun maligno concepito contro.la Santa Romana Chiela, inuid iffuo elcrcito fopra la Romagna, oue pole pn firetto alfcdio intuino ad alcuni luoghi ; \& à perfuafionefua firibeilanno à Gregotio Nono alcunc Città : Perciò dubitando quelto Papa di maggior dilordine, comande, che per turral'lualia ti publicafle conero il detto Imperadore Ia Crociata, In quale fu fimilmente in Aleffandria diunigat: ; e mandò due Legati Cardinali, cioè vno al Rt di Francia, e l'altro al Rè d'Inghilterra; accioche efor. tallero quefte Corone a foccorrere in tante calamitala Nauiccila diSan Pietro, che per l'impieta dell'Imperadore ftata per fare natifragio, con grandifimo danno iella Republica Chriltiana. I fudeti Legati dinunzia;ono droudine del Papa in quei paefi, lilteffo faceodo altri in altri luoghi, vn Concilio, ch'eglijin quefte tur. bolenze, ecalamitole occafioni voleua celebrare in Homa.
1241 Ritornando io Italiz dopò hauet adempitalalegazig. 1 ne loro i Cardinali che turono mandati alli.Rè di Franzia, e d'Inghileorra, ed alli Genouefi, vnitamente con Fna nobiliflimare frequente compagnja di Vefcoui di là edi quà dell'Alpin,e.di minori Sacerdori, ed anche di principali Perlonaggi, frá quali fitrquauano gli Agcnti Li ciafcuna Gitt di Lompardia, che chiamati, fierano pofti di compagna co i medefimi Cardinali y furono all'Ifola Mellora trà Corficis e Pila ftnata, affalitidalls Naui dell'Imperadore Federigo a ede' Pifani, le quafl erano molte, oue dopò vaz crudel battaglia leguita fra J'Armata de'Genouefi, che conduceua li $\boldsymbol{\mu}$ dety Cards. nali, e quella della contraria parte, rimafe quefta vincitrice, con vua fanguinofa rotza delfaltra, econ la prigionia de glifteli Cardinali, e di tutti li compagni foro, ecsatto alcuni pechi, Ii quali per eflerfantes le palere, rimalero nel Mare Commerfa : Mauendo poi Enzio Rè di Surdegna, e Corfica, figliuolo del fudetto Imperan dote, fotro la cui condotra f era fatra la detta ioprefa, mandato l'milo 2 duo. Padre, della vittoria ,e de' prigio. ni, per haverneda lui ordine sfhe, cafa douenz fare di afi., hebbe co i duef feguenti verfila rifpolta.

Omnes Pralati Papa mandange vecati, . . ., ,
Et fres Legaty weniant bury ofgme ligati:a a a:
Furonq tuti dunque mandaty alrimperadpere in Faent za, e quindid'ordipe fuo, vas parte fu wangly, e l'altra à Melf condourz, enelle carferindiafe Gits rinchiula coneuttocià $j$ Francefi alle iftanze dol Rà di lanciạ otz teinero la lib rtà, e gli altri tutti morirono ${ }^{\text {g masì per il }}$ puimente del vitto, cone perlsipyzzadelle prigioni. e frà quelti fr trouatono gocora gli Agenti di A leflapdria, li quali finiromo miléramente li giotni loro. Dall auilo di qpefta rotta rimafo addolorato Grfgorio, ed accoratofi, vilaciò alliventidue di Luglipala vita, ed in fun trogo filaliventityè di Settembre promoflo al Pa to Celefino quatred ot Caltighoni Milanefe;glquale ned i- decimo giognodelfuo Pont ificaso fini di viuere.:

Dipoi; menre il fudetio Rè Enzio andaua chindeindo 3 Ie wis aperimpedistid! fudetoo Concilio, IImperadote, che già enz titeaputo afdietro da' Ramani, : mandò.
 fceleraggine danneggid ma gran parte d'ello Stato, 8 c infrean quedin de', Genouefi, che furoregiauano il Pontafice. Djpoivedonda, che! I armatalua fola non faceua quel profitto, che luifper apa; comandò, chele terre del Genouele, cosi di l cuante, come di ponente fofferoaftan lite con muntamaggior forat foffe pofibile a meaterf infeure eon l'aiuso de' fupi aderenti: f moffe Slunque Marino Ebuli Vicario luo io Lombardia, e col fauore di
quei Genouefi, che faderiuano à Ccfare; 2 de' Parefi, Alchandrind, Tortonefi, Verceilefi, Nouarefi, Albefi, icquefi, Caflivefi, del Marchele di Monferato, del Marchele del Butčo, e di molti;altri fuoi feguaci Gibellini andò fino ad Ouada,mà toltamente il Podeftà di Genoua con tutta la loldatelca forefticra, e con tutto il Commune fí mofle concra il fudetto Marinos \& hauendo prima lafciata guardia fufficiente alla terra di Vortri, caming verio Ouada, oue coraggiolamente venne alle mani co'i nemici, da' quali acquifto due Infegne con loro gran viţuperio.

Queft'anno, furono in Aleflandria, per ordine del fuo 1242 Conigglio generale rinouse le leggi municipali, che $\mathbf{f} \mathbf{x}$ chiamano communemente Statuti, riducendole ad vna otrima regola di coftumi, e di giultizia ciuile.

Dipoi, li Lanzauecchia, Marliani, \& altri peincipalị fuorulciri Gibellini di Aleflandria, i quali adermano alla parte dell'Imperatore, s'vnirono co'i GibelliniTerto. nefi, Albefi, Aftigiani, A cquefi, Cafinefi, VercellefijNouarefi, Paueff, e co'i Marchefi di Monferato, diMeozydel Bofco, Carretti Matafpina; e Pallauicinife cosaleri, se in parsic olare co'i frorutcit Gibellini di Geroorgepod Icia continuaiono à nome dell'Imperadoue lagentra contra 'a Republica Genodefe, ali cui confinideederio con ipeffe icorreric il guafo. Perilche moniponeided ella per all'hora far rifentimento dellingiuriz conseitati Popoti cosera dífe collegati, determinò dirafencinemed


Havenda queftanno Bonifazio Marchete di Monfers-124 tato poflo $\begin{aligned} \\ \text { nitreto afledin culfuo efercito intomeo alls }\end{aligned}$ Città di Torino, con fperanza di farlene padrone, i Cremonefi, Aleflandrini, Rauefi, \& Altigiani, li quali erenp tutic collegati co'i Tonneff, andarono in loro foccorlo: 8 appena fi cominciò il fatto d'arme, che il Marchefe fí diede $\grave{i}$ fuggire, 8 moledimi de' fooifoldati reflarono prigioni.

Dopò efler vacza l'A poliohica Sedia vn'unno, opgia mefi, finalmence fu alli is di Giugno affuneb: al Papaze Sinibaldo Fiefchi Genoucle, che ti chiamo Innocense Quyto íà cquefto, fubito, che fil fatto Papa, i'Imperado. reftderico fecondo mand'̀ Pietro Vnca $e$ Tomaio da Mendraton Napoliseno, per Ambalciadori a rallegrarf condar;:Bo anche a dimandarlila pace $;$ ondeil Ponte. fice li rifpole per li medefrani Ambalciadori,cho grandeq mientedefferauz, che'lamico It folle amico, ma che mon givoleua concedere ciò, che rishiedeua, fe pimpa mon femendaua de' pecgati; Ia qual condizionefudef tut:o rifutara da Federigo, e fidimoltrò per l'zuenire neftito del Papa: Onde i Prencipi, \& alcune Citri ditalia, cht lo renniumo, razuedurefi dell'errore, \& ión, poieodo più foffrire le lue crudeli, e barbarefche. zzionish partirono dalla lua wbidienza, \& aderir ono all'animoritedel Sommo Pontefice; nel nupnero di guelle. Citez, olere a Viterbo, \& aleri Popolidelk,Tolcana, vi. furono nella Lombardiz Aleffandria, Vercelli, Alli, \& i Marchefi di Menferato, e Mslalpina.

11 fudetro Papa Inmocenzo conceffe alli Cardinali if. Capello di colore porporino, per fignificarli, che pir di. tendode'le raggieni della Chiera deuono tpargue il Gurue.

Con oecafiont, chebaldpine:Imperadore di Coftan-re44 tinonolifi trouana in Italia, cominciò a erattafe la p2 ce fí̀ il Papa,e limperadore Federizo; mà per Ie inolte. dificurkà, che a queito trattato siaggiungeuano, ilnego. zio: zado molto in lungo j e di gja erano palfati quaniro mefo, quando foalmente il Papa firidulle il primo ginr-. medi Cingno a Citrà Caftellana, idonde mandò ad auifarelbimptradore del cuo arrivo, e lo eforto, a voler ceguire 女uanto ghi hauepa mandatoa fignificane da funi. Légati;al che rifpole eplich'era pronco ad accettare, \& fotroleriwere $i$ capitoli della.pace, ma che prima volua effereffoiuto della fcomunica; onde il Papa vedendo beniflimo, che quefta dimandzera del tutto illecita, \& ingiufta, ache nonviera fperanap di aegiŭitamento alcuno fecerifoluzione di ritornarfene a Roma, e frattan-ton-anuertito, chel'Inperadore faceua con gran fol: datefrécecupare le ftrade, per te guali haueuz da pafiare,e che li tendeua agguatiper, farlo prigione, lubiro mi: tato il viageio, andò a Sutri, e quindi in abicolconolciato, di wotte ientpo friduffe accompagnatoda fci Cardinali. ed'alc!tni pochi.Prelati z.Genoua, effendo gli sleri

## DI ALESSUNDRIA.

Garingali,\& ilecfanme deflana Cozte per altro viagtio

 Hores mad per caina d cle illocixe prepenióni di quefto, bonif concluse cof a fronampolcin memete it sommo Pontefice volewa partre, of quylla Cume, por, andarlene a Lione, iui s’amalo, equelt fua madatia lofece sardare太no alli cinque del, mefa di oytobre.
Rihanuto dial male lnotercizo, fece il fuo definime viaggio, sel quale páfudda per Aleffandria, A dinsmat queita Citta con grandifima allegrezza incontrato. b: pompolamente ricqueg, canforme, fichiodeux hy polin

 atuled care la benedizpoye alpopolo, che coudiuptite
 sipa Seguente, nel, fpunser dahaipmo prach doAteflist
 lue caning aflla Francia --giunfe a Ligng ofon penfiere dicongregare inià tempo opporamo va Sividdo gemera.
 sadore di mapidar aiuto di gente contra Sminceni; e di callijare ila perfidia, e contumacia deefo dapperadore tutsauplea cbe non fif foffe emendato.
224f. Per ordine delPontefice Innocenzo Quarto, fil pu bicate in Lione il Concilio, al quale far citao limpe. radoze, icon leftere, e con Ambalciadoris mì non entendo cglicamparfo a quell:aduappez, né hasendo fatta atimalcyay della cirazione Apoftolica, il Papa col con faltodi butto il Concilip lo fcompunicò e e príiò dellilim. perio, a del Regno, dando ordige alli Prencipi Elettoci, cbeinfuo luogo n'elegeifiero wn'altro; adunati duaque in Yuirtzburg, Ciets de Frapcoaia in Alaviagoa, promofiero al tronolmperiale Eorigo Lantgrauio di Turingia, e da geufa deaione fulcitarono io rusta l-Europa grasdifimi incendij di Guerra; Inperocbe moliecis dodeljisaliz, che aderiuano aly Imperio fite frà forb celpirazione, pigliarono farmiper mettentio liberct. Pero Foderiga Dos fi perde puntadapimo intentitumes gli, anzi lubito aHa| nuour di queffa congiura sitomb

 Aleffondria rmand be qerpapaie de': Gjbellini aleffant drinis Tontonefi, ede Suditite: Mateherfi di Monforme
 hauresli leangidalla diwnzione, \% $\%$ aderenzaverfo i Ge-
 therra oichperare Parma; dellignale pocos anati li fuo eddoist monici del!'Imperip te n'erano fatei padionis Concortero in aiuto dell Imperadore da ogni bandatan, se Comprigniedi Soldaxi, che in breue trousoff aduníto vn potenufimo efercito di leftapta milla combattenti; piglì Federigo il ramipo alla rolta di Parma, oue fubirosionto, li diede l'a falro, gagliardamente latranag lid con fpeffe battaglie; mì perche haueua intelo. che quella Citta era cuftodita da valorofa foldatefca iui mandata dalle Città frà fe collegate, la tenne con vna parte del fuo efercieo firettamente affodiata, \& egli fra tanto n'andò col rimanence d'elfo alla volta di Milano, il cui Ter. ritorio pofe quafitutto in gran rouina; dipoi hawendo láciata la cura della guerra ad Enzio fuo'figlivolo Rè di - Sardegna, e Corfica, fi riduffe a Verona, doue haucua ordinato, che fifaceffe vn Configlio; e per vendrcarfi in malche parte con Innocenzo Quarte, mando mel Parmigiano 1 faccheggiate, \&e mettere fortofopra ancuni Inoghi diquel Duftrerre poßfeduti da Fiefchi, parentidel anderto Papa; e fice ícteciare da effo Territorio turti li Guelfi, come aderenti, e fautori della Chiela; dipoi mandòdsngdefimo Pontefice alcune lezere piene d'ingurie, edjminaccic con alcani verfi parimenti ingitto riofi, a quali benitimo rilpore egli, e fono del tonere te. guente, ciozs:

Rome don tiembens varjo atrwibus aftid
Corrowt of Mumedi definct offo satur.
zeil Papa li diede cop qieri due fegneoti verfirifofta: cioz,

Nitervis incalww naveriw fubinergree Poni:

Wolerigo replicó nella feguente maniera
Fate wolust, Aollegwe decems, amixmgus thertue. Quod Eridoriom ege mallant ortw ro, .
 verii


Poncouctran ins queflo mizatre felercirol dellohoperad dosenelle fiodio di Pampryquado gli anediaxi non poa tepdo piol fiofoice kntidigigi; fecero da quella Cith vna stliadiof fectita, e stin': yrandznime fearamuceianda suppeso ionemioi-cori Carypuimola lidro: truge. Dal.che uph, pooc aniterivo Federigo atbmatend del twite quetls



 frrauaganze, lenza hayer rigoardo, ne formicl, nt y pai sthoisie conspelfe'; ebenicrudelilearterie, \& con ogni forts id Liburek militere illay peggic trate arono i bent forefi the:Gelfi lono coatraij:
rita Requblica Aldfatdrina goeftonno fece vendita 11247 Gingomo hanzaudetríy dd rituto dicento cinquants I


 quelta: Cittì
, Al:alepe clanemernde


 Monferato, etcongli: hligimmi diedero con affidiefeö̀-



 periecazioni contidde de Gtbelinit, edel Afteltelt'ds
 arpo y e condmetiere il Mhrehele Manfredo Malalpina detto il Laxiziz, effatarono con ogni violenza il Monfarace, rouiarndolo, e corr l'a rmi, e col fuoco in mso niera tale, che del ginfo. rifentimento loro, vna raped rouina li ferui per notabile, \& particolare memoria. I loop hi ingitile teorrevie laceheggiati furono San Salnadore, ill pracikiaioo, Conmano, San Giorgio,Samazio, Torcelle, Conidto : pofeia dopd haver i liudetei Guelf affai bepe dopgedate quelle Terre, ke parendo allorodefferf. appiema delle riceuateinglarte vendicati, ritorazsono, eolbotiono in Aleffandria.
Fratanab, gli A leffandrini fecerovia legge nella Citta lorp, con la quale ordinarono, che fi doueffe tirar l'acqua dal FiumeOrba aclla campagna di Marengo, accioche di quefla maniera p idfrutufteto, \& abbondantéf rendef. Requel Txtritorio.
Nellifitego remapo ancoras il Veftovo Ardinge Trowi che fildtecclefiafica difiplina of eruantifimo nel fuo fpirituale goterno di florenza, dopo hauerifarto queft'anno teftameato, ed aggiuftate le cofe dell'anima, c del corpo, topinione, cher non-fteffe molto $\frac{1}{}$ finire it tmo moadano pellegrinayg id nella fudetta Città.

- La Republica di A leflandiza arete 'queftrannónel quaj 2249 le fu luo Podefà Vberto Cane, ad aocemodare ledifte renze, che paffanano trà fuol Cleddini, onsirguelf, tome fuorufici Gibellini, \&e ad ordfumar ca owsinte ${ }_{2}$ Co falucifete leggi il gonerno detla fur Cheat:
 fecero vendita di Frefonatz, e Bafluzzo, luogki del Ter ritorjo Aleffandrino per due mille; \& otocentolires delle quali r'hebbero ifudetti liditionf duzimilha, il Po defta di Pauia feicento, eli Giadbuidfeefla Cidindrectrto
 norabile confolaziono alla Republica Aleffantrinit; pet R pace, e councortia corxclufa; e fabbilta frà fuci Citradidi. Era elia flata, per molti aunliffermata del peftifero veleno delbe due fazioniGwelfe, : A Gibellima; le quali Iraloroferra rifpetoo alcuno \#amicf, nè di parentipl gliamann correanto danto l'atmis, fnalmente con Praiuto della diuina mifetipordie, e permiezzordella prudenzz; c deftezaz dulcini onorati, e verj Cirtadial A termina sbno queferpuare ciuili, efotiede vollefiderats fine a tante, 8 e cosi calamitofedifoordie, ridocendof ia Republica alfuo primiers fandigran eranquillita; e con cordia ripieno. I Lanzanacenia, 2 altri alfa parte Gía bellina aderenti, li quali per línimicizia , che reneuand con la fazione contraria, volentariamente hauceno abhap:
 grezza ditutti li Cittadini all'abitatione di effa.
 ua gente, par nicomare nelliadiombardia: ; nunfermò in
 combre ; dapothater sreneroifine, zami feduta al fover.


 criddelifiupo nemico se extrapion fil cen isfmitaconfolz:
 anco dal Papa, edathatanggior pacte d'talia'; poiche f dimoltho fempre perfacutote fefta Eedia Apentolica $]$ o
 in Monteteale hebbe fopotcurs witer.
In quefti tempj. Gjodsanixrresti qualificara Gemila huamo di. Aleffapdity di chi ne fa: memsote thabieri nella lua Cronica, fecé da quefta fua Patria partcenes, ed andasofene in Piemonie, deff Pbabicazioné faa nella Citta di Foffano, dous i. idi Mídifuesdenti coatimuafonò Iadimoraloro, efutogo com la apopere lattino do diá ymaric zeminacis come appace da vnlftromemaodi pro-
 Guo fratello, ambiduo figliuoli del fadetto Gjouanni, per







 drift turtochequelfi due, nprxi-habbino, it modefinto fa guificato s perì all'agnomes Sandrionagiangono inmedo fini lorigi nale cogrome de Frexti, chimanandof comern nemente Sandij Trosti. Li qualifono pai forizi, e zah tauia fioriicono con richezze, dignica, honaii, e ticoluth feudi, come à luo hogo if fara in quefti Aonali dittizan menzione.

3215. Queft'anno, ael quale furono ConfolidiAleffancriz 12: loro Patria; Pagano del Pozzo, e Giacompo dinzavec. chia, dopò la morre dell'Imperadore Federigo, Secondo, Cufcitarono nell'Italia nueui incendij di groerrá poiche Corrado, che dal fudetto inperadore, fuepadre, primz che noriffe, haucua oxtenata la fuccefione delitimperio, dubizando che Guylielmo Conte d'Olanda promioffo alla dignita Imperiale da' Prentipi Elettori, dopòthe Eederigo nel Concilio di Lione fu dell-Imperio priuato's non faceffequalche lubbitanez rifoluzione per fabilirí con maggior fondamento, e ficurezza nel pofiefo di quella lupretna Signoria, deliberò di fecndere quanto prima con poderolo efercito in Italiz; delche effendonis afficur ate le Città di Lombardia, $\&$ in particolare Alet. landria, cone quelle, che terneuano, che Corrado non venife alla difruzione, e rouina loro, perche non haneuano à Fedetigo fuo Padre vbidico, dererminarono, tuob tauolte che foffero flete da efforichiefte, di giuratil ha fedoith, 亲 ybidiensa.
intaptos Innocenze Quiarto, che per la morte dellinnperiadorfseriecigo fi tramua d'ogni lofpetto Jibero affatto, fi partida Liame, out alcuni anni haueua fatta dinora iserimant inkalia.
2252 Peffupratono queft anno ancorz nel Confolato di 1) Aleflardrialifuderti.dal Pozzo, Lanzauecchiz; e dopd hauer Bonifasio Marqhale di Monfersio futta consede-
 depm Pepodi turtele Terre, 8 i Caftelli, che dagli Aleffandexini, git eramo thatioccupati.

2
Nel medefino, zempo fif copede in diverte Citei di Lombardia la peflifera Erefia diuifa in quatto Setre, cioé Cataki, Gazzati, Concorezzi, e Condorrenti; \& perche Enetce Pietro dia Verona, dell: Ordine de' Predicatori, Inquiftenre gentrale in Lombardia perieguizauz con gran uelo della Cmatolica fede quefle erefie, cercando di eafliparle, ono de fudettiEreticialli 29. del mete di.Aprika lamanae 2 a a Barlafina, Terra che giace tra Como ic milasos il lao.corpo fa dipoi portaten in detta Citti di Milanopelepolro nella Cuicfa di Sant Euforgio, doup incominciò í fare quefla, gloriofo Martire diverfi mpiracoli. Dalla pericolola nouitì delle fudetre ereffe mofo it Sommo Ponseficelnnocenno, fece alli vent'vo


 acciache foftro da' Popoff inaiolabilmente offeruate:
 Bro de' Stakutidelta Cita*lopo?

Quettanno, Gwounini mot de:Marchef Carrettifece12s: alli venti del mele di Magio etsfoture in qnella paste di Aleffandria, che gudrda vetformezzo giomo, viejno alla haraglia di quefta Cired, vna Chiffa pitciola, mà diaftai bellayrchisertuta; the per:effer fabticata in giro, chia ${ }^{2}$ - jut li Rotonda, ton alcurte ampinime, ac comode care aderfo Templecontigue; la if ig nificénza, e grandesza


 dethanhoomer. II, edapof Marehefe Orto Caretis dopo she fis finto Citestitio di Aleffandrit per conacin

 vn minimo Regiale; poictere furono quelle per taufidefté guerre, a de eenpi calamitof gettate as terra $y$ equita
 sre macchinc da guerridiftructa,e delolata; edernattoni, e dellaltra materia, con la quale era fabricate, fo n'edificò la Chiefa della Vergine Santifima Annmáata, doue hora i Padri Gieluiti hanto IThabitatione foro.
Delle fopradette Cate del Marchefe de Ippativa chizs tilfimo indizio in vna tavola di marmo, che fopra.la
 duta conla feguence inferitione, cioz

 yillations mia
 - Alli venédbe poi del fuderto mefe di Maggio, hemaxe Jumperadote Gotrado ie ne flava in Napeli; fic col hoier zo del velemo, conforme fr dinulgò, priuseo di vita 3 mo decfapuos:cio' da gli Aleflandrimi; ;if pofeto lutico in diberix s.me
rt 4 primbargiarno distetembite, Phetro Btugnone-Reaci
 fordell:Arcidiacono Luo thetenene det vercouro (imperoche il Velcoiro di queta Citta faceua: conere it ce-

 \& ragioniad effa appzartenemi, con pritto, chei predetoi Monzti defferorght fontó, in 'egro di ticognizioge, alli Canonici dquettr Cathedrite vna Torciádi cera di pefo di due fire.
Roffino Mandelli Milanete f( Podefti di Alefandrisis 254 doure non occorfe al rio di memozabile queft- anno, fuo riche la fraordinaria inondazione; che in vn fubito fecero ifumi di quefta Cittd̀, il Tanaro, ela Bormida; e poi pocn ropd ritornaronone Ieti loro in maniera, che i pednini li poteuano fenza barca paffare.

Alli fette poi di Decembre morlinnocenzo Quartoin Napoli, e li fucceffe nel Papato Rainaldo d'Agpanidé Conti di Segna; che chimoofi A'effandro di tal nome Quarto.
Gli Aleffandrini, e Guglielmo, figliuolo del Marchele 285 di Moifferate dronilazio frì loro nemict, vicendeuof : mente fi diedero grandiatimi damin ne' confini de' Territorijlorn; iqualidambedue le parti furnano, e cen l'armi je col fueco maliffimatiente trattari.
Dipol, tornarono a raubiuare in Aleffandria le cala: mitoff fazioni de' Guelfi, e Gibellini; imperoche hauen$\dot{B}$ dofí da difribaite "is quefta Città i rotiti publici Offixi Li Capi della parte Gibellina per interefif particolari della detta diftribueione, I quali dfipiaceua la publicz quiete, fulcitarono con quetta btcafione i giz eftinti odij, che altre volre portauano i Guelfiloro comrarij s percid non hauendo rifguardo alla pace peco inanti cóa giuramento fatta con loro, pigliarono contra deffilatmi, eper maggiormente opprimergli aderirono al Mabchefe di Monferato capitale nemico de Guelfi.

Fratanto, hauchco Manfredo battardo dellimperadore Federigo affalito il Regnto di Napoli, e diSiciliz, fo egli dal Sōmo Rontefiço Alefinadro IV.icommunicato.
Quefl'anno fo del tutto à gli Mlefmadrini nziofo, nonis 56 effendo accaduta cola altuna degnzdímemoria nella Re. i publica loro.

Nel

Net prefente anno, nel quale fu Podefta di Aleffandria - Burazolo Borri Milanele, illetto giorno del mele di Marzo, il Sommo Ponrefice Aleffandro dichiarò alcuni capitoli dubbiofi delle Conftiturioni di gia publicare da Innocenzo Quarto contra sti Eretici Gazeri, Kzalmi; e queftadichiarazione gli Aleflandrini, a qualifü mauda. ra, pofero nel libro de'seamei loro .
In tanto, fal publicata in Aleffandria la Crociata e6tro azzolinoda Romano y impercioche effendofi quafi rutta Plealia riuolea all'armi per caufa di Manfredo figlio baftardo dell'Inuperadore Federizo Secondo, empio perfecuroredolla Cbiefa, fà da lui perfuafo Azzolino à molefrare in molti luoghi lo fato Ecclefialtico, come dipoi con tanto danso pofe in efecuzione, periche Filippo Fontana Arciuefcevo di Ravenna, e Legato Apoftolico fece publicare per ordine del Papa in Vinegia, Brefcia, Aleflandria, a in turee palere Citta di Lombardiadiuote, \& aderenti'ama Chiefa, visa Crociata contra di quel Tiranno.

Hebbero gll Ateffandrini quellanno per Podeftil loro Giouiannono Beccaria Pauele, ed alli medefimi fì per vna tola cola memorsbile, ciod per via languinora guerra, e vicendeuol ftrage, che feguifra loro, \&e il Marchere di Monfexafo.
In quefti censpi vicous Ougliedmo Panizzoni, huomo di grande autorita, e valore, il quate viene honoratamente inominato fotto ill fudetto arno 1258 . da Lodouico Caeirellinegli Analidi Cremona; come vao de Capides Nobili di Milano contro la fazione de' popolari.
Fecero Tregua sli Aleffandrini eol fudetto Marchele, della Lombardia, incrudeli ancoraz contra di eff, e non poco difurbb fa tranquillita della Republica loro:

2 Dopd efferfr Tiranno Azzolino fatto Signore di mol-
si hoghi del Triuigiano, edella Lombardia, edopo hamer fogriogata Verona, e Vicenza, finalmente in raa fearamuecia le guita frà lui, eli Milanefi srà Caflano, e Vimercato dae Terre dello ftato loro, fa mortalmente feritnse condotro prigione in Sonzina, iui fenza cibai mensoatcuno, rifiutando Medici, e cirugici mori difperazo come vna bekia, e come appunto metriz zua.vo tale Tiranno: la fua morte fí con gran confolatione féntica da tatti quafi li Popeli ditedia, \&e ance da gli Alefian-drins; It quali, vivendo coltui, da coftui corresano pericolod effer tiranneggiati.

Glictikfandrini quefranno, nel qual' hebbero per Podeft̀ Almierigo da Cafteluallo: giurarono la fedetè al Marchefe Vberro Pallauicini Cremonele aderenre at S5 $^{\circ}$. mo Pontefice : quefto Pallauicini collogatoficon Martino Torriapi Signore'di Milano, ful da effo fatto Governatore di quella Citad per cinque anni.

Finipoi quefl'anno con vna prodigiof nouith, eron on marauigliofo commouimento d'zmimi, ate fulcitd in zutrala Lombardia, \& hebbe primieramente origine da $7 n$ Reinero Eremita nel Terrizorio di Perugia: Indufle coftui molti ad andare per le Cittì; e'Terre in procefiout ne, chiedendo 1 Dio miferfcordia, predicando il Vanh gelo, 8 e efortando quelli, ch'ersiss di thala vita,adensoms Jaffi de' peccreicommeffinge a comuetrirfal Dia: Crebibe dipoi quefto nuoua modo di penitesiti per la Romagna, e Tolcana; zr audò allarganilof per tutre quafi le: Citṫ di Lombardia, \& anco per Aleffandria; Onde all'erempio dicoftora, moltialuri vefiti di facco fi fagellaronocrudelmente la vita fino al fpargimento del fancu gae i $^{\text {i }}$ fecerdotipatimenre, 8 E alef Religiofi 2ndarono in proceffane coti piedi:nudi, wiftasdo le Chiefe', ed cantendo con grem.diuotione Salmi, 82 altre OracioniDipoi, olere alle giandi, \& infnitenpere.di pieta, chedd ogni lqualits dépetione furono fatte, fi. reftituirono ${ }^{2}$ lepittimi hadeonsmolte cofe malamente aequiftate, setinfero mokitedij, e ranceri, e fi conchufero con vera Tnione donimi Infinite pecitra perlone, che di prima vid veusno nelle inimicixie caggniduressa, \& ofinastiona
 thi, e dinozione ;poiche nella Citradlorodiedero princion pio alla fabrica d'alcune picciole Chiele, che. Fi chiaman on communeméte Oratorii di Dicciplioanti, ne!quali radunandofi gli huomini di buena vita recitano l'Vfiziodí Maria Vergine, \& attendono ad altri Chrifiani se dinati: efercizij.

Alli venticinque di Magrio fini di viuere Aleffandro Quarto, \& in two luogo fut alli erenta di Agofto fatto Papa Vrbano Querto di nazione Francefe, il cui padre fa ciabattino.
11 primogiorno di Otrobrestingroffareno talmentei fiumi Tanaro, e Bormida perle continue pioggie di molti glomi, che vficiti con grand'impero'da'letti loro, inondarono tutta la circonuicina campagna di Aleffandria, e via condufferoi campi gia lauorati per gettarui le lemenze del frumento.
L'snne prefente, nel quale fu Podefta diAleffandria vbertino Landi Piacentino Conte di Benafto. quefta Citta ficollegò l'vltimo giomo del mefe di Luglio co' i Pauefi con i leguenti patti : Che gli Aleffandrini aiuceranno, e difenderanno in perperuo $i$ Pauef contra gaalfiuoglia perfona, Città, e Lnogo , eccetto conera Manfredo Re di Sicilia figlinolo dell'Imperadore Federigo, a cui anno giuratala fedeltà : Che perdoneranno ̀ Pauefí zutte le ingiurie, che dal fudetto giorno indietrohannoda eff riceuve in tempo di guerra: Che per il contrario i Pauefi aiureraniso, e difenderanno gll Aleffandrini contraqualfuoglia perfona Citra, e Laogo, eecerto conera la Citta di Tortona, A Ai, e Vercelli, e turti $i$ luoght a foro loggettis: Che li perdoneranmo tutsele ingiurie: 2e offere da effi riceuute; \& occorrendo che nalceffe qualche difcordia, nuer differenza trà gli Aleffandrim; Aftigiani, e Vercellefi, debbano i Pauef vare ognidifizenza, accioche fi decida co' i terminidi- tagione $8 \dot{c}$ an-. co fijno obligatia giudicare le dette diafterenze.

Queftanno, ìl quale Roffino Menndelli amminiftrola 1263 feconda volua la podeftatia di Ateflandivia; 角 perdue cofe memorabile; ciotper vna legtepuflicita doosdine del Confegtio gene rale di quefta Crute con la quale proibl, che niuno abizinte forefiero poffa, $\partial$ per fo, $\partial$ per altra pertona compitar terreni, or polfiffions, ouero Aabili nel Territorio di Caftemerouo della Valle di Bormida: Dipoi, per hauer' L Lanzauecchiz; ed ateri principali della fazionce Gibellina fuorurcitivonfathente con alcunj. Ioro aderenti parimente Gibelliniłatai notabili danni alli confini di queftaloro Patria, helberto da quetta il merio, eato catigo.
Effendo queft ana o nata difcordin' rià 4 MarcheceVberto PallaulentíGouernatore di Milaro, e Guiglielmo Mara chele di Monfersto', furono dallvno', edall'altro polli in campagna eferciti, e ne legui trà dl loro la guerra; impai roche alli tre dellmefe di Giugno venne it Pallauicini con la fua gente nel Monferato ; fece dannofffrase feorxerie, \& faccheggid moive Terre, come anche Guglichmoraccolta vna icelra, e poderola quantita di toldati, clie manteneua ne lmog hit lui foggetti, fi moffe ad incontrase il nemico, e lo pole a termine tale, che, re nonera prefto 3 : Angirfene, lalciando adietro tutro il bottime fatto nelMonfer ato, arebbefenza dubbio alcuino rimafo in perio colo della vita, ed il fuo efercizo in vilimo efterminio ri-dotto. Alla nuoua di queftofucceffo i Milanefi mandarono fubito Vberto Pellegrini loro Podeftà con veecemeo, Cavail leggierf, e con alcune Compagnie di Exnteria Pauefe; \& Cremonefe a foccorrere il Pallouicini, ed a libe, serlo da tanto trausglio; percie rinforzatoegli col.foccorlo della fudetra foldatelea, ritornd a dare il guafto al Monferato, Accheggiandolo con maggior danno, edjindi riportanidone più copiola preda. Quefti milizari mouis menci furono in quale hie parte fentiti da gli Aleffindrini, per la vicinanza del Territorio loro col Monferato ; ene ricuretero non poco danno.
In queftigiorni venne muous tavn ortendo prodigio eceaduto in Totcama. 1 mperoche, mentre nella Teren dimolfena vn Sacerdofe celebraua la: Meffa melta Chicfat di Santa Chriltina, dubitd della veried del Sagramento dell'Eucariltia, nel rompere la SancifimaORia; ed in. quelliffantevicendo da effa miracotofamenie il langue, cade fopra il: torporale. Laonde anifato di zal fuccefo il Sommo Pontefice. Vrbano, che all'hora fittouaya nella Citad di Oruieso in Tofcana, moffo dalla diuozione verfo queligapramientof ordind che per lauuenire folennemens ze fi celebraffa ogni anno in cialcun giorno di Giouedi dopd lottaua della Pentecofle la fefte: del Sadrifimo Compo di Chrifto in turto il Chriftiantefme; il qnal'ifticute vienedall'vniuuerfale Romana Chiela teligiofamente offeruato, e riverimo.
Dipoi, apparue dol dime di Agofto wa Cometa, che
da Letlante all'occidente caminsua, dallí quale fol pre lagita la morte di Prencipe grande, comie ne legui poi leffetto, effendo la notte auanti al lecondo giorno di Ottobre paffato all'altra vita il fudetto Papa Vrbano, menore dimoraua in Perugia: e nellififfio tempo quella Comera dilparue.
Goueriaua quefl'anno ia Citta di Aleffandria Vberti-中ndi Scipionc Nipote, \& Vicario del Marchefe Vberto Pallauicini, quando alli cinque di Febraio fa in Perugia fattoSommo Pontefice Clemente Quarto,che-per auan' 11 f nomapa Guido Groth, natiuo del luago di Sant'Egidio nella Prouincia di Narboria in Francia. Sceie alle jftanze di quefto Papain Italia cō vu'armata lopra trenta Galce il Conte di Provenza Cärlo d'Angiò fratello del Rè di Francıa Lodotico, che dipoi fu trà Santi annoueraso, per difeadere la Romana Chiefa dall'infopportabile dominio di Manfredo Rè di Sicilia, e fe n'andò a Roma; e poi alliftelfa volea ficonduffe in favore fimilmence della Chiefa, ed ia fervizio delliftefin Carlo, Vberto Conte di Frandra con quaranta milla combatrenti, li quali paffate P'Alpi, feguitaroso per il Torinefe, Monferatd yed Aleffraindrino lefercito del fudetro Catlo. Nellifeffo tempoil Gouernmoore di Aleffandria Vbertino andd confeicentocaustll dare il guafto al Monferatos ed incontrisofi z cald con la coldatelca Monferatele apprefo la Terradinizta della paglia, fudacffa rotto ; epolto in fugzecin la perdita di duegato Cauahi, conla prigionia di: Alipetto Palfaitigini fro Parepte, il quale fic condor to nel Deffinato: ...
EGenjo poiil foptadorta Cone Carlo gíunto per Mare I Roma; i Cardimili mapdati in quella Crè̀ dal Papanche dimorala in Virerbe, to dichiararono Redi Napoli,Sici-s liz , e Gerufalemme, con obligazione, che pagafle ogni anno yome Feustatario della Chiela, quaranta milla fculd d'oroad eifas. Palsis il medefimo Ré Carlo, la cuil anmata intieme can lefercito del Conte. Hi.Fiandra faua thelle parti dalla Ramagna; fi conduffe alla volta di Napoli, e trasferizofia Benieuenfe, douc fitrouata Manfredo con la lua pante, wenne con lui a giotnama in aperta campagnaiy eli. diede via lagguniofilima totta con la, morte delliteffo Manfredo.
Alli citique del mefe di Nouembre, 1 Sommo PoncefiGe.Clemente Quarto sinouò turtc la leggi, ecoffituzioni, da Innocenzo IV.conera gli Eretici publicate, ed à quelle hauendone aggiunte altre fue, ordind, che tutte inficme. fi mandaffero a ciafcuna Città d Itealiza r- Henere di quelLe chie furono thandare a gli aleffandrini, ai per ordine delloroConfiglio generale nel libre de'Statyti fubiza mente regittrato.
Federigo Trotti fplendore della uaz nobile prodapla, fí - ornamento della Citrà di Aleffandria faa Patria, $\dot{\text { Litif }}$ quefti cempi promoffo alla Podeftaria di Milamo n neith qual ditnisa diode della dottrina, e rettitudine fua atino fagio ; ed acqulfoffi delle fuc honoratifithe azioni, parpetua fama, non degener ando da' proprij antenari, e. preivalose-d'arrai , e per eccellenza di lettere legnalati.

- Frà ì. frutetti particolarmente s'amnirò Manfredda, Trotti $;$ che fino delliana M. C. XIX resp: vapo di quelli principali:Muanefi, che goueriallano la Republicadi Mitato ${ }^{4}$ eiportoft in quefto carico moleohonor atamean je y:corrilpoadendo all'antica chiarezza de' Trottı le azioni ifutia:r
i Tuinantinturt, conforme allonpinot del miopts
 Canagliere detto Guglielmonabitante in-Cilterosie anti-
 uacti tiatrito : Qualti dingue: s. in riguardoidel di luik wax

 nel quale $t$ thamainiseneuano illorn contuagli, offendias zitnifaquell'lnuinifinogran Capisanotaconferitrli il ium detto importintifinlo carico; periche nefla refiftoaza fattagilidaHa Cirtidi Marfigli, 1 'hasueua Gugliemoire quellu di Ci ikexone introdotto: E perche, mentrefoco Cefare conducusa il fudetto Cauaglieres rallhos. Che to Jithua latína hebbe nell Iralia il primp lutogo; era egli chiamato citrudiw, diede caula, che dalla torruttela ai que flo vocibalo, Robertof fuo figlio foffe poi adimapdato Trotsts's Lannde is dilcenderiti da affo', plighizrono it cognome de' Trotti.
Hebse anche il Copratominnto Gugliema prtmodid
tuefta faneglia wialtofofilio, the fir chiamd Mecello Trotti, il quale fa dal yolgo detto. Martello, e dindi ia progreffo di tempo Piccos per ufer' in conformita de ral'ordigio, il medefimo fignifie ato di Picco, e Martello; qualiagnome perfeuerò poi fempre ne' fuoi defcondenkis come ne fa tienzione il udetro Merula nelle fue Hiftorie,

 é Pichus idew fint. Ma quefto agnome isalakisiaronoi Trotti non gran tenipo dopò che i Sandrij di Foffano ( conofcendo il pregiucizio, chindi poteuano riceuere dalla continuazione deltiagnome Sandtio) nizadarono feritture alli Trottidi Aleflanidra, per gultificare la trera loro dilcendenza da quefti; maßime pettenado i fudetti Sandri) per Amma deHa fameglia loro le fiteffe de Trotti di Mleffandria: come appare da modte antiche memorie, che fivedono in Foffano, ed in pucticolare nella Capella di S. Frampetco, dettd de'Sandrij. . enel loro Palazzo antico, doue fi vedono in alcune itanze le Arme Trotti cosi rofe dal eempo, che tunifeftano indubitata l'antichrited forojed abche in moke altese çale, luoshi publici della Citez.
Hauera lempre oceafione da: detta Cite di Foffano d efaltare con eterne lod, al Eiela la thitpe de' Troutisas drij, per hauet queftainileserto, alli Chiokici Regolari di Sonatca un Collegio dall'agrome di detra faneglia chismato Satidrio a al quale affegnò fuficieatin matrate: pet mantenere tholí Sacetdoti con obligo di evner aper-
 Filofofia per ij figliuoli de'Cittadini.
GlisAlefandrinique日tanno, nel quale filoro PndeA Giulio Gnteano , diedero wa dedideratb fine alle guerre ciuili, effendofitylsimo siorno di Marza rrìiLanzz uecchia Capid della fazione Gibellina, ed iPpotej Capi délla Guelfa conclula, e ftebilita la pace, nella quat s'inchinfero tutti li aderenti, ad amehdue de parti. In quefla pace dutndue, la quale legui col mezzo della, prudenza,e deftez'za d'zlcuni buoni Gittadmis pest la parte de' Pozzi furono nominati Roffino dal Pozzo, come Capo della fua fazione, e.grinfrafcritri; come fuoi aderenti, Adtomia.Trotti, Dullio Gathbatini - Alberto Guatco d'Alice, Anfelmo Guafco, Mace arino taftoti, Giacomo Spandonari, Gottitredo Pellati, Paduno Clari, Brignone Orio Enrigo Batalio, Emanoello Gatlaldi, Nodo Guz Gauini; Molio Niziaxio. Bonoconto Geati, Alberto dal Pozzo, Pietro Trotti, Ralnero Boccadiarte,' Pagano Gztia, Sinlone Moizi, Giacome Guafco, Paparieo Gua(co; Anlelmo Gaftaldi;Alcalo Garbone, Corrado Grande, Azetanzio Datta, Fazio Patta, Pinata A Ariotri, Picotto Trooti, Vermo dal Pozzo , Roffinello Gallia, Vberto Tapotro, Gipcoma Nartone, e.Goffredo Gaghardi.
Dipoi, per la parre;de'Lanzanecchia fi nominato MiChelel arzanectriz Capo della lua fazione Gibellina, infieme conglinifaferitinfuoi aderenti Vermo Foro, Ahfelmo zoppo ;Giacotre Amafotti, Staccaucllo Scaccauell; Rof.foioglone; Beltramo Marchelli, Enrige Guctzi; Graziobo Roffinazzi, Anriotto Colli, Rofino Marethgo, Ginuansyi Calcamuggi, Enrigo Aurato, Giaco--ma Inverardi, Roffind Bianchi; Pelligrino Bofco, Baltar-
 Federiga Bofta; $V$ go fielizolo dirGiacomo Inuerandi, Baftaidimo figlinola in: Mantredo Lanzatuecchia, e e Flori Cermelli.
-ile dondizioni, con le quar fiftabilila duderta paoey fur mond te fegmenti. Che cueffe due parris sobligatanno a vicenda lyth veis traltra dinuiodabimente offeruare


 Che i foptatiominati per quahuin qoe oceafiones dalla quas-



 d tuep ni viectixtitolimente fatrid da quefte due fazioni, fill beritro fene a fpefa dleund: ©ffe i fopranominati, tanto delia pirte तe'Pozri, quanto der Lanzzuecehia rimunzijn untere le zzioni, e ragioni, che vicendevolmente fi polfono: mouere per caufa de' danni dati, non olamerre in Alac-
fandia,

Fandriz, Majineo foori dellsEita, mentre de parti Guelte, de Gibelline dobtiazuano: Che ifudett difenderanmo, 8 aiureramo la Eitè di Aleflandria con tutti i luoghi, e Cultellidiefla; \& anco la giurıdizione, $\&$ i icittadini fuoi, promettendo di cohferuare quefa Città col liuo
 lacrarlas foteomettere al dominio, ouero alla giuridizione daltra cited'; tè di qualunque perfona fenza il coniento dello topradocto patti, di rutto it. Configlie generale di Aluffactria, a deHetre parti di effo : Chir tutti gli aderenci, y paszieli di quefte due fazioni, higualli fone ltasi banditi, e condann ati per caufa delie prederte parti, fijnó lsberavi; \&ediffoluti dal bando, e da ogni códannaziom me, \&unpartigektel Tergazani di Soleros (quelti furano dichiaratitbandilis. perche accettarono nella Teria loso Tomatorialco fuorucito con i fuos aderenti, \& ampa. percho ric ularonodiconfegnare quelti fuoruciti coni fooi edeteati, se anco perche rieqfarono dicarr. fegnarequofth fuorwfitial Podeftà, ouero i gli Anzizni di Altifalubaif) Che triti li fuorulciti; canto della parte de'Pozzi, quanto de'Laizzatecchia poffino ritornare nella Cità th iAteflundria loro patria, 8 al pofiefio de lòro benizácomeleglttimi padronidieffic: \& ogni volta the fefteraftatspadroni di'pedagi, od d'altre entrate topria Ja Comunità- Ai Ateffandriz; che fe li reftituichine contp

 rate le poffellioni di quelli, che nel predetto tempo farareno flum floori della patria, habbind, e godino la metax de" fruttic che f caueranno daquelle pofleflionida loro 1 acorutes Che le fazioni de'Terrieri di Cafine polino; ite à loro piacerà, effer riominate in quefta pace, \& anco frà irat letro thatilitha, offeruando, e mettendo in efecuzione i inodofinu patti, e capitoli, che $n$ fono concertati frai Rozzt ;e Lenzaueccha: Ché ficafino , \& annullino tutte iepubliche fer itture de gli eftimi, e delle affegnazioni phet tontra'Agnefiua, che fil moglie di Blengio Sanlio, teffituendoli le fue poffeflioni con obligazion: però, che petheutimo jil'quale già molti anni auantili fü ragionecoltionte alfegato, paghi lire trecento tolamente per aifto *semporetre hanio dominato le due fazioni nella Citrà di Aleffandria: Che per l auuentre fi mettino in enseleoqzauederfa.e delturto ettinti li nomi de' Guelfi cirmallibi, 'queft tue famiglie fir manteghino, e conAtrumercon'una Jola parte : Che i predetticapitnli, medianre il giurámentó fijno edargli vni, e da glialteri con ognifedé offerutí': finalmente che il Podeftà di Aleffindria'debba helfermine di tre mefi far' offeruare tutte le fudetze condikioni di quefta pace, la quale con applaufoy
 Aue ramiglié, \& $i$ Toro aderenti conclufa. paria, acco modarenocon gran deftrezza vna differenza, che paffaa polare, come della cortune, per caufa de' negozij publiz Ef, \&̇́tín phrticolare per la rigorola icofla de"tributi; efe ípiedeñi Giaxehi non haueflero con 12 prudeniza loró: acquetare quefedic ordie; fr rarebbe fenza verun dubbio Eagioniato gran'tumalto, ehpn poca rouina in tutta la Cirtà , oue gì̀ it negozio era arritiato all'armi. Accrebbero gll Aleffandrini il lord dominio con la compra, che del mele d'Agofto feccro del Caftello di Serraualle'da Falavello Palauelli Tortonele, per il prezzo dit quindici mila fire páuefise perche pon furnno da effs althora sborfate, firilerud eglitil dominio di quefto Luogo fin'z $\dot{2}$ ranto, che haueffero compitamente pagata tutta fa fomma iel danaro. It the effenio feguitn contra la voo lontà de' Tortonefi, e del Marchere di Mnnferatn, fu cait fa di gran dilcordia frà effi, t la Republica A leffandrina.
Frattanto, Coradino Duca di Suevia figliuolo dell' Imperadore Corrado feefe thilt tith con ozgliardo efercito, per ricuperare il Reghơ di Sicilia à lui domutn per la morte del Rè Manfredo fuo zio, e donato dal Papà Carlo d'Angio; \& efféndo venuro per limonti di Trento, pafio à Verona, e quindi per il paueie fi conduffe a Pifa,
Furono quefrianno gli Aleffandrini oziofi, e quiesi, pet non hauer hiduuta ne la Citta loro perturbazione di iorre alcuna, si pér le dillcardie ciuili, tome per le guerfe foref
oue per laficiar ripofare il fuo efercito, \& aneo per a pettarè 1 Gibellimi, ched, Tolcana, Romagna, e lombadia
 Roma. All au:to delia ferma tioluziont diCorranao, che voleua ricuperare il fun Regno, f partiCarlo da stctha, e venue à trouare l- efercito cuitrarionalla Toicama , oue li era parmente condotto ellu Corradino, oud alli ventitre del iudetro meie d' Agolto fivenne al fatto darme, nel quate reftò ammazzato vn Marefcialle concie--denza, che toffe il Rè Carlo; perciò i Francefi datifì fugeque, furono feguir ati da' Tedefchi, mentre che vna paried di loro lipuas asgazto alpetta: do, che d'indi pattaMero alla stilatr; \& vicita fuori, cö grand impt to ruppe tutto l' eletcito nethico, e fece prigioni Corradino, e Fede rigo Ducád'Aufriáfuc Cugeno, ambedue giouanero ti didictott'anni, li quali furono lubito à Napoli cödotti .
Dopò queftàlegnalatà vittoria, il Rè Carlo tivolle ${ }^{-}$ animo $亠$ loggiogare fa Lombardia; perilche mandò in - Alba Citra del Monferato vina gran quantità di foldateica, \& Ambalcıadoriz Cremoma atcioche iffamunzizto vn publico Condiglió, idimiandaffero 1 a affotuto dominio di equelle Città , chothaneuition giursta la fedeltà alla Romania Ehiefa, e, the storvant quei popoli ad atectrarlo per Signore; perciô holfe Citta di Lombardáa, parte Totoritariamente ${ }^{2}$, $\hat{e}$ parte per panra fi tefert im poco
 ipatha, Mantoux', P4t? gita, Cremont" "e Piacenza, le



 :tredici in la fiorini d'oro, foramente Tortona; Pauia, - Bergamo, \& il Matchere di Naduferato flaftiarono ine rendere, che hauertbberó conofciuto Carlo per amico, thon perpadrone i. Al cheaccete d: tanta coleral' animo futo, che dípointh tralalciò mijoccafone di poterfí vandicare di fimile repulfa; ed inobedienza; come ne gli effettióccorfe. Alli ventinoue pai di Nouembre Clemente quarro che dimnraua, in Viterbo, fini li giorni 'Tuoi, ed tur hétbe iepolura:

Fừ queft' anno Podeltà di Aleflandiay Francefon dalla Torre Milaneizilitqual hobbe per Gúudice Guido Cal. tiglioni; ed vaitigli Aleffapdrini cọ $\begin{gathered}\text { Fortonefi } ; \text { anda. }\end{gathered}$ rono con la gente lord ad affediare Nizza della paglia, ove hatkendo per quarmita giorni continul Aretramepte afludiati quei rerrazani, évedendo che le förze initis: adoperauano indarno, poiche trouiuafi li Terra be: niflimo afficuraix di mlinizioni, rofi pó láquerra, en me per il viaire', finalmente fecero riloluztrne d' abbandonare loimprefa, e'ritirar la gente tla quell affedio.
Corradino', te Federied, che l'anno auanti, mentre guerreggianathe cöl Rè Carlo rimaféro prigioni, firono alli ventiki del micte di Ocrobre periordine dell iffeffo Rè decapitati Ppra Ja Piazza di Napofi, auditi allá ChreKa de Carmelitani'; fanin Cortälfiril'antuchillma Cafa de'Sueui, che phoduffe I' Imperadore Federigo primo chiamato Barbiroiffa:
Queft anndqu Ae Carlo; che brandementebdiaua Gu -:
 pagnie di lolalfi Neffandrint la eftrà a Acqai, e con ogni rouinaila thatruffe; nit nou potèndó égli coli prefte farfa padrone del ( aftello di'effatitta, il mal•ctagagliardamente difefo; e cultodito dà Rálítro. Zío del fude tto Marchele, li poffe intoind diaffedfot ton quefri vifetre tanto, che trouandofiliafiediato hior atmai ridotro allo eftrema neceffita doogni cola ffü sfotzujo arrenderfire dare il Caffello in poteredel ReCatro percio fath pit gione Rainero; firt cơhdortoitt Aldefadiz', ove nelt car-


Fratanto, i Yotroneff, \& ilfüdeto Marcheff gràmdementefdernatiper la vendita, che Ue anni ariantifee Falauello Fal auelli a gli Aleffandrith तt C Caftello di Stra raualle, determinarono diannuflite dítutorol merzo dell' arni quttlo contratto, e ticuperare il Caftello; 'pêr. cì̀ andarono alli ventiuno del neife di Ágofto ion molte Compagnte di fortatefa Monferatele e Tormnefe a metrere l-affedio à quellafortezza; mà topo efieruidimiprati molti giorni , e chiaramente véleqido, ehe quefti sforzi tuti i itufciuano vani, e fuperflui ( poiche il Calleto di Serraualle per ha natria del fito, doue trouaffondito,
era difficilifimo did epugnarfi it modotale, che non fi poteui occupate, te non per tradimento, ó per necef Gita di munizioni da combatete, e da viuete) fectro tjcolutione d'abbandonar l'aftedio, e ritirasfída quelia iñespugriabile fortezza، La onde vennero à patti, 8 al. le condizioni, mallime condefcendendo à quefto, e defiderandolo eftremimente Falauello, il quale fí trouaua in grandifima mileria ridotto, e priuo d'ogni aiuto. Impertiothe dimoraua egli dentro del Caftello con vna Cotibpegthia di fantaria pauefe da effo if fue pefe fatta veHite, la quale per maneamento delle vettouaglie, $82 \mathrm{~d}^{\prime}$ pyal alera coff, fil sforzata dindi à poto z poco partire; dimodo che il pouero, \& abJandonato Falauello refto al. 1 difela di quel Luogo con alcuni pocthi amici, liquali parithente trouandofi ad eftremo birogno di pane ridortif trant afrettia fugtirlene, per non morir infeliceinente della fame. Per il che fu fatto compromefio in Baltardino Monferato, e Gulielmo Pletra, íquali dopg hauer benifimos e con duaturo configlio confiderao il negbzio, finalmente giudicarano, cheilfalauello tedeffe il Caftello à Tortonefi per il thedelimó prezzo di lire quindici mila pauefi già tà efto ete li Aleflandrini ftas bilito, e che reftafe al pofetio della fortezza fin' à eanto, che hautlerb compitamente sborlato il danaro; ma in breue li diedero fintera fodifazione, rimanendo il con tratto cön grandifinto gufto \&' $^{2}$ amendue le parti, e per il contririo cou altrettanto dipjiacere de Alefiandrind, li guali del tutto fece eto perdita d’ ogni ragione, che di gid fopra quel. Luogo hautuano zequiltzta
Isjı Queft anno nel quale ammidiftrò il Yicariako della F Cutrà di Alelsädna Brandelifoo Lambertini Bolognefe, gll Altigiani con molte Compagnie di foldati loro, edi Pauef, e Monferatefi con efi collegati, infieme con rrecento Spagauolifatti venire per operadi Guglielmos Marchefe di Monferato Genero di Alfanlo Rè di Caftiglizs eatrarono ne iconfini dell Aleffandrino, e par otso giofthi contitiui polero con opní frate di danno, e ros bifta il tutto a lactos ne da quefto eran Erauaglio fi potes to in alcun modo liberate gli Aleffandrini, le prima non fidichiafarono Inobedienti verfo il Rę: Carlo, di cui $\bar{\hbar}$ dimbetrauano diuoti, efedelis il che fegufto, gli Aftigiatil fecero pace cón effi, che pet eller malamente fondatas nen durò per lungo tempo:
Fintalinente allo iftanze, è preghiere delli Rè Filippo di Francila ; Carló di Sicilia, li Cardinali eleffero - Papa nel primo giotno di Setterabre Teobaldo Vilconti Piacentino, che fir chiamd Gregorio decimo.
Fu chiaro, edilluftre in quefti tempi Accorfio lans zauecchiad'Aleflandria Giureconfulto Eecellentifimo, che per li molri meriti fuoi if fatto queff anno Podeft di Genoua, nelle qual dignita perfeuesó folo fei mefí poiche andatofene al ceruizio de'Baloghere, ortenhe if Capitanato del Pópolodella Citta loros.
In Aleffandria, ed alfirove ando artornó la careftia del grant, il quale fi-vendeua due fierini, do oro per ftaio:


Non orcörfe queft' anno cola memorabile in Aleffan$12 \%$ N Non occorie queft anno cola memorabicin Ahefiatio
-1. ma folamente $\eta_{1}$ attefe a godere la pace \& \& quiere, che dalla buiona conglyntura dé tempi veniua lonminiftrares Nel reffo lata if Breflente anto memorabile per la morte diElzio Rè di Sarrdegta, e Corfica, illquàle dopo effer ftato prigione in oologha ventidue annis, nobe mefi, e due giorni, palsóJuiall altta vita li tredici di Marzo; ed molui finila progenie dell'imperadote Federigo fecondo : Alluo corpo fir data pompofifina fepoltura nellt Chiefa di San bonieñict di quella Citià
Ekendo poi sitarpato in It alfa il. notio Pontefice Gre gorió X. dall' Afa Oue come Cardinal Legato, faceuz refidenxa, giunfe alli yentinouedi Decembre in Viterbó, ediui fil con folenne ceremonia confegrato. Quefti nel principio del luo Pontificato non hebbe cofa maggiormenfe a cuore, che it reftituire le core della Chiefa al luo Iplendore; 'ed indrizzd i penfieri alla celebrazione d'vn generale Concilio.
in 13 Mentre gouernaua la Città di Aleffandriat Velderando 2 Tanghetrini Vicario del Rè Carloed era Podeftà di effa Cited Odoards de' Comitipi, Guglielmo Marchefe di Monferato, gli Aftigian!, e Paueff vennere, contro la Fede data a gli alefrandriai, efuori diogni opinione a

## A L

danneggiare la Campagha del Tetriteriblioro; deare per quiodiet giorni continui, con ogni libertà militare, e coulorme all vianza de nemict, diedero vathembrabil guafto, e pofero il tutio i! gran rouina, e diftruzione.

Frattintb, furodo fatte molte deggi per il buoth geuerno di Atefandria, 8 in particolare fu publicata quefta con vna penealli trafgrefoti, checiarcuncitiadino, \&e altra perfona; che godeua beni, e poffefioni nel Tetritotio Aleffandtino, le manifeetiafte, affuche notate al Regiftro publizo di quafta Citrà, f pofefle ad ogrunno la porzione:del pagathéto dell eltimo, ò fia grauezza giuftamente affegnart.
Di poi, Giouanni, Manfredo, Alberto, e Grimalda, turti Marchefi di Gauio fi dimofrarane, liberali verfo gli Aleflandrini ; poichealb venticiowe del mefe di Laglio li donaroino la Rocea della Valle del Sume Orba, infieme col pedaggio, co'f Mulini, efitti delleixime acque, cacciagioni, percagioni, e qualfuggiy tofa al dexe Luogo ppettinte ; la qual denazione fitn:nome di quefta Cieta accertatada Gandolfo Palatrelly Yidario del Re Carlo in luogo del Tanghettini.
Giacomo Lamzamecthia Gentil huomodi Jeftandua fo fatto queft; anto per lifuol infiniti meriti Cxpetanto del popolo di Belogntajla qual dignità fil da cefo temso onoracamente; amminifrata, ches acquidio nucotrima, © perpetua fatma delle fue nobilifine szioni peeffo a turta quella Citta, ehe riporbi infieme grandifini e.primilogiati onofi.
Nel fudetto anno fí celebrò du ordine di Gregotio de cimo il Concilio generale in Lione di Francia, che fil it recondo, nel quale fi fecero molti decreti alla Chriftiana Republica molto vtili.
Rifoluti gli Aleflardrjni di vendicarli della grasififaia ingiuria ${ }^{1}$ ando auanti ticeuluta da gli Aftigiani s Raccol. lero tutte le Compaghie dof foldati Ioro, cha indiuerf Luoghiteneuanoalloggiatis \& hauendo per Capo Alberto Gualco loro printipale patriota, anderono eon infertiffimi fegni àmetter'a íxco, e fottofopra la Campagna d. Ati; nè tontentidi quefo, fecero prigioni moltidi quei Terrazani, ti quali infeme con yn ricco botcinodi beftiami fatto in quel Tesritotio, conduftero in ulef: fandria:
Roffino dal Pozzo in ríguardo detlamola lu ficiepza tua in ambedue le leggi, ottenne queft' anpo la Podefteris 'di Piacenza; ma petileuerò efli' pochi mefi nelli apmis hiffraziohe di quella dignity ; poiche fu coftremo a rit nunziarla con qualche laa mortificatione.
Hauchdo fatta menzione del fudetro Roffipo, tarà molto $a$ propofito trattare alicuha cola delliantichird a, \&. origime della fua firpe, cauata drveridici auteti. La famiplia dunque de'Pozzi difcende da quel Luzio Scribonia hibone nobilifimo Romano, il quale effendo Pretore di Robut rece fare il famofo Pozzo vicino all arco fabimeache vedenafifabricato vicino al Tempiodi Fautina;e perche il Pretorio,doue faceua refiděza il detto Libone, era fituaxa vicino à quel Pozzo, percio fù chiamano Puteale. I diltendentidunque di quetto Luzio Scribonio Libone, in menoria del Pozzoda effo latto fabricase, traflera il $\mathrm{cop}_{\mathrm{p}}$ gnome dell antichifime, e nobilifitina kamiglia loro, Chiamàndofi dal Pozzò, del qułleíc nèlectirono anco per arme, portandolo nell iftefa thaniera, con la quale fu. fatto edificare da quei Pretôte, cioà con due Draghi, che ftando in piedi, abbractiano il Pozzo il che viene chiaramente corroborato dalla copia delle medaglie, che fiveggonio batrute con 1 effigie di Libonio da vna banda, e zon il Pozzo dall altra coaquefte paroie do intorno pmzal scriboni cifo.
Quefta famiglia dunque fi puì degnamente gloriate del: le fudette medaglie, e confentirfele per tuttili rijpetti ben care; poiche veramente a pochi st conceflo il poter ditendere con reftimoniankz cofi veridica li antichita; \$ origine delle cafare loro, come di quefto fe ne puó dare probabil vanto la lirpedé Pozzi.
Da quefta è prouenuto anco quel Mileto Pozzo, chè accusò Socrate, perche non faceua flima alcunade' Dei Ioliti ad efler ríueriti dalla Città di Roina; e perche in effa nè haueuà introdotti de' nuouf, \& anco per altre cauife, onde meritaua la morte.
La fudetta profapia con la gloria delle lettere e dell: armi fà fempre mancetbtachiasta, e principale in ogus

## DI ALESSANDRIA:

tempo,de occafione, hiuédo preroriti, cosi in pacejcome It guerrs hwomini fegnalatifimi,t per le dignità, e per le ticcliezze, come in Cremonz, id Piacenza, in Lodi, in Milano, 2 in Aleffandria, donde i difcendenti di quefta gerierola famiglia fi iparfero poi in Piemonte, in Nizzadi Provenza, \& in Nizza della paglia in Monferato.
Haveua ella va pizzza nel Quartiere di Rouereto is Aleflandria, la quale và tuttauia conleruando il foo nome, chiamandof la Piazzerta de' Pozziy il che come in altri ludgi di quefti Annali habbizmo trattato, e tratcaremo, a indizio di nobilta ; poiche quefte Piazze now fi concedeuarto fe mon à eafate mobili $\mathfrak{\alpha}$ antiche di quor fia Citta.
Qyeft' anno, dopo vencidue tnni do intertegno fla letgio Imperiale lublimato Rodolfo Cotie d' Aipurgh ch'era maricalco, $\partial$ fia maeftro della Corte di Ottocaro Rè di Boemiz.
Continuando tuttauia gli Afticimin nella malignita verSo gli Aleffandrini, quef' anno, nel quale mminiftro Podefaria, di quefta Ciati Loafio dalla Torre Milanele ritorsarono con l' aiuto, e foccorlo de' Genouefi à fare dannole feorrerie nel Terricorio di Alefiandria; endei Cittadini di effa, che già s'eratto corageiofmente accinti all armi viciromo in Campagra ec veauri alle man ni co'i inemich, sll abbbaffaroho cen fegnalata brauura je orgogliofo ardire; quefta battallia riulci ad amendue le parti non poco fagguinofa, effendone mohi stmaffor riti, \& alcuni vecifa.
Dipol, $H$ rimanente dell anno al calamitolo, cofil gli Alefandrini, come agli Atigiani, Ii quali vicendemalmente fifecero continue focorrerio not confini, \&t agara l' vno dell' altro di quefti popoli, fii depredurono sutto ciò, che fi poreua rapire.

Prattanto, fu fatta del mefe di Maryoin Pauia vna generale adunanza, allaquale, oltre a Pauef, fuciono pree lenti li Milanef, Comalchi, Genouefi, Aftigiani, Albefi, Torinefi, Vercellefi, Nouaref, Veronefi, Mantouani, il Marchefe di Monfetato yell Terrieri di Valemea : vi futono anche prefenti fi fuorufeiti dl Aleflandria, Tortona, Lodi, Brefcia, e Parma; ie fudeliberato in quefto Confeglis della misitera per difenderderfi da' nemici, e per difendere ancora la Sanes Romana Chiefa, mertendo in fervizio d'efla la vita, e le facoltà ; il che frà loro fas. bilito, mandarono fubito $i$ Milanefi quatcro Ambafcizo tori al Papzazfinche li riferifero tuito cid,che in quell-adunanza s'eta, determinato.
1 Fuorufciti, Alefiandrini, e Panefi, che per Capo, e Condotriert haueuano Guglielmo Pierra, affalirene alli diecinoue di Settembrecon alcune Compagnie di valotoroli fanti li Pauefi loro nemici us confini dol.Monfozato, e con poci dificalta, ocon gratrouina li polero in rotta, e fuga, fecero anche prigroni cinquantaincirca principali Pauefi, e frà quefti Rocce Strada Ricteardo Giorgi, Rogiero Corse, a Guglielmo Siccheris ed oltraciò, ut̀ furono altri patimente nobilid dPaitia vacio $G_{1}$ ed il simanente $;$ ritrouandof sia li cearawnccia all eftremo, fif lalud col thezzo della faya.
 Tegui in Alcfandria con eanto ecof fraordini Genaio regul in Alcfandria con tanto, e coliftraordinario rigomafero gelari affato, e fopra di effi poteuaf comoda. mente cathibate con carti carichi, come fefoffero fiz tie due publiche, \& frequentate ftrade $!$. fil cofiecceffiua quefta eftremità difreddo, che anche le piante, \& le vitilo tentirono, delle quali la masgior parterimaloarida, ted infrutuola con notabilifímo danno de gli Aleffan. drini, ed altri popoli ancora.
2
Agli vadici del fudetto mefe il Sommo Pontefice Gree gotio decimo fini di viuere in Arezzo di Tofcana ; ed in fuo luogo fu alti venetici delf iftefo Genaio promoffo al Papato, Infocenzo quinto; frate dell Ordine de' Prodicatori, che prima finemaut Pietro da Tarantailedi nazione Sanoiardo. Dipoi fi diuulgd per tuteo il Mondo, non che pet Aleffandria vn prodigiofo cafo auyennoo is Fiaddra cioé nell' Haya, vna delle pid ricehe, $\&$ p popolate Terre non solo dell Olianda. on' ella giace, ma di cutta eziandio ! Europa, effenio didue mila, epilu can le copiola. Quivi dunque abitaido is Contefla Marghetita figlivola de' coniugati Florenzio, e Matilde Conti
della fudeta Prouinzizdi Ollanda, ed anche di Sillandas ed effendo alla di lei prefenza venuta vna pouera donna con due figliuoli ambidue in to parto nati a chiederli la limofina, effa Conteffa, oltre al non hauerli dtta cola alcnona, lá burlo, edifprezzò dicendo che ron fi poreuano partorite in tna tola volta due figlinoli, fe non haueuano parimetre dae padri, ed in conlegsenza verilua vao di quelli ad effer nate d' sdulterio. Percio la mef chras vedendof cofi fehernita, e difonoraca, pregt Iddio a voler manifeftare la pudicizia hua con permerteo re, che la Conteffa gia granida partorice altrettantifis glivoli, quanti giorni concieme liannn come ie ne vide poi a fun tempol' effetio; Imperache partorie ella nel loo pradetto anno, che fil il quarante fimo fecondo dell' etz Fras, nell ifteflo giorno del Venerdi Santo alle nowe hore, trecento feflanta, e quattro figliooli ira m/chi, e femine, liquali dicono effer ftati piccioli, côke pulcini, e turei viuis ed hauer riceumato il battefime dal Suffraganeo Vefcoue Guido, con effer flato impofo ilnome di - Giouanni alli maichi, e di Elilabeth alle feminei di po effer turti tucceffruamente mortil' vno dopo l'alero in Gieme con la madre, \& con effa fepolti in vn Reale feo pofcro, che fi vede nella Chiefa delle Monache dell' Ordine di San Bernardo, chiamaro Loldune nella lopraco cenmata Terra dell'Haya, conl' Epitafio del tenorefeguente,

- Ilmpintir Domind Flowenty. Comisis Hollandia filia, atoine whaset fuie Macthildis, filia Henrici Ducis Brabansiis, Fratrems quio givkodete Guliolmum Alamaria Rogete : Hec pafate Domi-










Efiendo poi morto alli ventidue di Giugno Ianocenzo quinro, li (uccefferel papace a gli undici di Luglio Adriano quinto di Cata fiefchi de'Conti di Lauzgra Genouele, il quale mori nell' ifteffo amor allideciorto di Agefto; ed in fuo luogo alli tredici di Settembre afcefe all' Apottolico trono Giouanni XXI. Pertoghele.

Queftanno, vel quale fo amminiftrata l-Aleffandrio na Podefteria da Guglielmo Oddoni, patsò alli dieciotto di Maggio all' altra vita, il fudetro Papa Giouanni: del mele di Agofo ; Milanef, Pauef, ed altri coti iloro Confederati, infiente col Marchefe di: Monfer 200 , athda rono con molta foldaticica alla volta del Tertriterio Tortoneff, one can gramdifimo dantio polero in (compiglio, e rouino turta quella Campagna; dopo hauerla con opmi liberta milizaré affato lacchegriata. Ffatrinto pH A Pef Landrini, e Tortontefi collegri infitme, lif gali dimorai unno dentro delle Citt loro, elefleroper Capo ilMars chefe Mormelle Malapina. e con צupho triti in campagna, valoröfamenze rinemzzarono $l^{\prime}$ orgoglio dénebici. Finalmente effendofi tra quefti popeli trattato accomodamento,'i Pauefi vnitamente con iloro Confederati , e Guglielmo Pietra Podenta dil Tortona, in no. me di quella Citti, e deYuoi aderenti, fecero compro meffò ne gli Aftigiani ye dati frattanto vicendeuolmertegli oftagai, feeero rregaa dicomun contenfo, e volonsa; porcia furono mella Terra di Voghera decite le diffe. renze trà le parti, ed a ghi orto del mele di Nouembre f cenclufe la pace, dopola quale eme rarono alli ventitre di quel mefe infieme con gli Arbitri con grandithima cono cordia, ed allegrezza in Pauia s equindili Granoni, fathegliz principale di Tortona coni loro sderenti ritornarono à cafa, ed i Lanzauecchia infieme con turtili parziali Gibellini vennero alla volta di Aleffandria loro Partia.
Alli venticinque poidel fudetro Nouembre, Nicolo rerzo di Patria Romano, e di fameglia Orfini, flin luogadel defunto Giouanni XXI. affinto al Pontificato.

Nel medefimo anno finaimente andarone attomo per molti giortile Carallette in tata copia, che olve alla moleftia, che dauano ì gì huomini, imbratranano ancoradi maniera.col tato loro le viuande, che veniuano appref.
appreffo demodefimi atchifo ne mangiarle.
Dopo efleri Granoni ritornati a Tortona, Guglielmo archeledi Monterato, pighoali quindicidel mele di Maggio il poffeffodị quella Città col conlenlo di tutti quel cittadini.

- Del mefe di Giygno, i Milanefi, Vercellefi, Pauefi, Mouaref, Comafchi, Genouef, Aleffandrini, Tortonefi, Albefi, li fuormiciti, Lodigiani, Boflo Douara con ifuarriciti Cremonefi,li Lodigianı parimente funrulciti, ed altri popoli, che habitauano dila del fiume Lambro, fecero vn'-- 7 dunanza in Vercelli, nella quale, dopo hauer trattate molte cole intofno alla ficurezza, e difeta loro, eleffero il Marchefe di Monferato per Generale per cinque anni, con tipendio di diecimila lire Imperiali ogni anno, e di altre mila lire Pauefi per ognigiorno, nel quale fi fofte trouato pryenteà cialcuna fcaramuccia fatta da fudetti popnli.
In quefli giorni, il fudeto Marchefe fifece parimente padrone di Aleflandria, efeacciò da quefta Città ilPrefir dio del Rè Carlo.
Pofcia, non andò molto, che l-ărciuefícovo, e Signoredi Milano Otto Vifconts, alla fama delle valorofe axioni ded fopradetto Marchefe, lo eleffe per Gen'erale del. popat? Milanefe; percioceglilubito partl d Aleflandria, oue $\$$; moriua, có vna fcelta e valorofa Compagnia di trecento Cauai leggieri raccoltid da Gibellini Aleffandrini, Tortonefi, e Vescellefíando à Milano à giurare al fudexto Arciuelcouo la fedeltà.
La promozione del Marchele Guglielmo al Gomotalo-

13. to del popolo Milanefe, l laffenaz fua dalla Citrd dintlefe fandria, cagiond à gli Aleflandpinivn'pzio trangustlo, e da ogni pericolola noaita ficutio.jpoiche mentregli dimorô con loro, regnò fempfe difcordia, ed inimicizia «rà Cittadini : per ogni benchemininra occafiene fuccitarono rumori, e differenze notabili 2, f commifeco fuctidi qualfiuglia forte : EII omicidij, furomo cosípeffi; che di saio pallaua gionno, che non s'vacidefle qualcusos in fommares Gg li cagione di qualungue difordinay eth inm conueniente di quelta Citta ; e con artifiaio grande procurò lempra, chegli Aleffandriui fimanteneffero nelle fazioni sagcioche di quefa maniera confumando le ricchezze lorged impoueremdofi, fofferö più facilmente da lai'trauagliaxi, e difturbati dalle colpirazioni contro la fua perfona a ilx he per lui maggiormente importaua.
14. degno di thentroria!il prafente annosciod alli venticinque di Genaio s'olcurò per due hore il Sole, ed appena ricum però la tur priftina luce, came appazue la 2 pna ofcuriffo
 uenteuole afperto cen voalonghigimacoda;ed alli dieri di Apridewenne sapta brina del Cieto; the per ilfreddo; eghipesio morirone gif arbori, chefpmtauauo igermos
 póick nothoflo mefe cominciarono il vanir le pioggits lequall haquando perfeuerato infino alis mect di Giugnod cogionarono à tutta quafi litaliaja careflia di grano, wiy no., e daltri frucuidella serra: laqual difgrazia fil porto dopoleguitara da vna crudele peftilenza: :Tanti prodigio è opinione, che foffero prefaghi della marte del Sainno Pontefice Nicolo, effendo mancato al Mondo alli quina dici di Agoftoin Sorsano, Terra di Tofe ana nella Dio' cefi di Viterbo.
Illuftre poifi refe ilmedefimo zano:M.CCIIXXX. pas l'acerelcimento di nuoui Religiofi fatto ̀̀ quefta Parria Imperoche i Frati dell'Ordjne de'Sermidi Maria Vargine veuneroad abitare nella detar Cittas, con haucreffipigliato alloggiamento yicino. alla Porta del Ponte, che giace fopteail. Tanaro nell'entrate in Borgoglio ; e li fù data ad effo quartiere contigua vna picc iola Chiefa fotto iltitolo di San Bernardo: In queftaera flata vna Confram ternita, ó fia Compagnia di laici, par attendere à gli efercizij (pirituali, che hora fif chiamo di San Sebaftiano, kz quale con l'occafione della venuta di effi Religiofi in derita Chiefa . \&fendof pigliato l'abito della Beata Vergine (come del terzo Ordine) coftumò poi di portate per l'auuenire lindegna della Religione de' Serui lopra le. fpalle, e militar fempre fotto l'Ordine de'Suderti Frati': bile fameglia ynitamente co'i Bofchi, Guerzi, Longalpadz ed altre cafate di Aleffandria fecero fabricare vna Villa, dे Ga Cafale inficme con vn Caftellonel Territorio, e ne i
confini di Gamondo, ouer Caftellazzo Terra del Diftretto di quefta Città ; \& affinche fí conferuafle perpetuamente delle ludetie fameglie, tectro vn patto eipreffo frà lorn, che non poteffic effer alienata, nè ceduta ad altre famegliedtal che fe fi foffe contrauuenuto, che l'alienazione folle nulla. Quella Terra pigliò il nome det cognome de'Cermelli,come quelli, che piè numerofide gli altri, abitauano nel dettoluogo,ed hora chiamafi à noitri giorni Cafale de'Cermelti.

- Mellifteffa maniera lat fameglia de'Bagliani fece fabricare il fuo poco longi da queita Città tuori della Porta Genouefe, il quale non sò fe prima, d dopotquello de'Cermelli, fia ftato edificato, efichiama Cafale de'Bagliani. In quefto luogo mancengono in vn cerformodo il loro anxicol poffefo i Bagliani, hauendouili fr atelli Valerio, et Commiffario Generale di Cauallewía Raimondo dellifteffo cognome vi bello, e comodo palazzo, che con giudiziola, ed elegante architetrura fabricato, rapprefenta la forma d'vn Caftellos e molti de'Bagliani, che per la várietà de'tempi, e per le mutazioni di ftato, come anche per caufa delle guerre fonoà poueftà ridottí, vi continuano J'antica loro abitzzione'. L'hauer'io trattato del fudetto Cafale de Bagtetni, mi porge opportuna materia di fare vna digrefione virce. Hantichira della fudetta fameglia, conforme fi tegre neHttotia della Giuerra lagra di Ge . sufalemme da Gugliclmo A rciuefcoun di Tiro, \&c. in vencitre librixaccolta, che fu poida Giufeppe Orologgi volgarizzata, dalla quale Iftoria ficaua, che li Bagliant willero con collebte fania nella Prouinzia di Tetra lanta tatinamente rhiamata Paleffitha erent'anni incifrea prima, ehe la Citua di A leffandtia loro Patria foffe fabricata in Lombardia's cioe dellianio M. C. XXXVMI. incircz. Scrive dunque l'Arciuefonio Guglie!mo foto li foglo 45 1. 504: 57 ö. e 649 . the volendo Fulcone Rè di Gerulalemme, \& i Prine ${ }^{\text {pl del Regno, infifeme col Partiarca, e }}$
 tatori drasalona Citta di effo Regno, the forrendo con
 so per,quel paéfe, łecero di comune confentimehto fabrìs care con lyofitenz a'di groffo numero di gente; vn Caftel: lonella piamura fübridella Città di Ráffafnelomedefimo Regno; e quefto fintro, diedero tutticoncordeviolnainte a Bagliano A verchio, humo nobsifịiniof pader diere prin-i, eipall perfonaggi, cioe Vgone, ch'hetbe per moglie Agnefa donna tifuitatredéBatdouino Rè di Gerufalemme, in riguardo della parentela, che paffaud' frà loro, come matrimonio fateotcoha ro il agri Canioni; Baldoutha padrone della fudetra Cifrà di Rama, la qua? 'e!; per cler'eqli poí morto bonua figliuoli, peruen ie afinpran mifiato Vgones 2'Bagliato il gianine, che to martto de'la Reina Miaria; mogliegiathel Rydt Gerubalemine Almerigo, efigla di Gioulannitupuifo : la qual'hebbe in dote la Citra ci $\mathrm{Na}_{\text {a- }}$ plation Terra Santa, da lei poffeduta fórtotizolo di cos


 Fu dunque dal Baplimabil verchiä cona grandafoma diligenzéz giar data quetla Fortezzzz, con la quale rimafeópportanameare frenato limpeto 甘e'némicl Séaloniti; e dopo halfua morte i di lui figlinofit, tome nobili, ' evalo-s roff nellarmi, perfuerazono nel pofeffo dicquel Calfe bix to, tenendolo coffgrandilimis cultoala firta zanto, che la Cittz di Scalona venne in porete de Chriftiani. Lá moglie poridel fuifeto Bigliato il vecolio, 'timafa veo doua, palsò alle teconde nozze con Manafe huomo di gran valore cugirb di Melefinda Reina di Gerulalemme:
Ad érompio, ed a fimiolianza del thdetro Cafale. faparmmente fabricato quello de'Baratta, it quale vedeuaft anticamente fituato poco lontano da effo de'Bagliani; ma per canta delle guerré fù rouinato in maniera, ché nè pure vn minimo veftigio di quello appare a noftri giormi; ma folamente vi fivedono alcuni nuoui edifizi. E anche opinione, che la famelia Baratta faceffe fabriéare il Torrione, che tomunemente f' chiama de' Barrata in quei tempi, nè qualifu fortificara, e cinta ditmuraglia Io Cittd di Aleffandria, effendo all'hora quefta cafata comodiffima di ricchezze, \& molto zelola della ficurez. $z a$, forterea di quefta lua Patria.
Nelliftefo anno;M.CC. LXXX. Giouanni Ghilini fglinolo di Vermio, del quale fi.fa menzione fatto il M.CC. XXXIV. in quefti Annali, tiufcito nell armi, e
dileiplina nititire molto efperto, e valorolo; edhauendo inmolio occiffoni dato lagyio detla fingolare branura fua, tu eleto da rutta la Citta di Aleffandria fua Pagria per Capog-nerale à condurre tutza la gente Aleflandrina cauatz da ela Citta : edal di lei Contado, in ainto dell'arciueicoun Otto vifconti di gia eatrato in Milano, per refficte a Torriamifuoi contrarij, e concorrenti nel Pierendere it poffeflo di quella gran Cietrà.

In tanco, Guglielmo Marchefe dl Monferiso, che ry tornaua diSpagna, patsò par Aleflandria con cinguecento fanti Spagnumli, che ad effo furnno ari dad Rè di Ca. stiglia Alfonto fuo luocero, per potes conemuare la digià cominciara guetri co'i Torránis: az andatoiene alla yoly tadel Milanefe, vnili fudetti Spatgumeli alli loldati de Vifsonts, e con quetta eletcisa prinisramejute gccupò Lodi;poicia effando venite alle naticeri nemici apprefio lxTerra di Vasero, li diede alli ventiquates di Giugno tha grandiflima rotta con la mortedi Gaf wre Topriano, - d‘aitri Capitanı con più di çivquecento lof dati s econ la prigionia di ottocento ipcirca di toro, i quali furono mandati all' Arciuefcoto Otto Vifcoiti in Milano.
di A leffandria Guido Capiena, oli nefandripi Pauefi Tortonefi, Comafehi, e Nouarefi tutti prrti co'i Garrocci Loro andarono con affai numerofo efercito vetfo Cremona con intenzione di metser'a laecoril, Tgrritorio di-
 effi controuer fia; mutarong parene veralemoria lagente in altra parte.
Ei poi, nacquedićordia ttà glíAlefandrini, e Paueli, Con la quale fi rinuouarono gli antichi odij frà di loso
 differenza col mezzo dell'armiz zooconfd'ambedue la paeri ilfegar della battaglia, e venatso frà fe crudetmens te allt pani conimorte di molti, e contefferinfiniti rimafí
 in maggiot numexo. e digran luaga píd valorof de'PaueR, fi pofero in rorta, e lifeguitatonoferapre fin dentro della muragliadella Cited loro. Yercibé opinione d'alcmir, chein queflofatio d'arme gli Aleffandrini pigliafo terotinfegno di vitporia le catene, ehe attraucr@uano il Poatefnpra il Fjume Tefino, per itquale s'entapua in Pay uis, e le portaffero infieme con alsratpoglie,s saifa di senci trofei in Aleffadria oi In quefta. Pacriadunquerad eterna memorizdi icofi tegnalata vittocia, furono affifia alla Ferrata della Gapella della Crocenel Duosso, ed a noftri giorni finace vedute.
! In:queftomientron le fizioni de'Guelfire Gibellidi raut uftaronoin Aleffandtias Imperoche iRpzzi, eGuzichi Capi de'Guelf non protendo pid loffyipele periecuzioni de'Lanzauecchiaptincipali Gibellini, edejoro aderentis,
 2t e tauore di Gugielnio. Marchere Hi Mor focato rmpa neggiaunno il rottoid guifa.loro., fatomapoderecti di abm bandonare la Parria;encon-quelle cofe sichipsano neceffat fio, 8 facilidaconderre oritisarfaterende.
Lipoi, li Lanzznecchined altó Gibellioi and arono.al; Cerusizio del fudecto Marchefe, il qualo alpirandopal dao minio di Milano, s'appatecchiaua di naicolto, per,mithos uer guerra controi Vilcanei; poicha trpunmdofi cglipet, molet vittorie otremice; affaipaderoforepercià dineniso Iuperbo, ed altiero, riublgenp i penferituoi ad altri pia, regnalati fatti'; maffret fondan tori (opra la (ua potenzas e lopra l'aiuto dalcuni principali Milanefi, c d'altriz chor chinezzod'hauefli kotialcuns doni, ebencfuzi, te gli ora
 lenati dalla fodektà yeslo flirciuefcema Vifoanti: ©om quelti penfierifi pituainua Gugheimo:di poter rengciare i Vifconti, e. Eirf padrone di Milanoje via pill fabiliua quefa fua opinione; quardo vide, che l:arciueicollo confermó relezionedade faterdi-Gront $\cdots i$ Podio Monferasefe per foo Visamid; sha: sia ern al: porfetho detirto.
deftaria di Milingi e governauz quella Cits . Per quelte colé tatso il Marchofe pid taldo, e ltabile eel fuo propoe nimento, fi rufolie di abbandonare la Ciera di Ailano, efi ritird nel Monfesato, doue con pid maturo propofío, e pio comodamence aridò preparando, \&e accomólando le lue cofe, per poter fenzaderindo alcuno metaerin do cuzione l'animo fuo, \&e aocjpgerfe alta defidenasimpres fadell'acquitto di Milanodicil.

In queft tempi gli Aleflanditio facero fobsione fopti - n molvo largo e práondonforfo wa posita di antoni, che chiamolfidelta Tridite, per effen viainm alla, Cappliz di quel Saneifhmo Miltero, fuori della Borsa delle Vigne; ì fia di Valenza : furono elletri arbieri di guelta fabrica Angilberto Guafoo ceraulgio Squatzafichi: papitty. di quelt Citrà :

Hf fecondo giomo di Mazn di quotizapo nek quale a Podefta di Alefiandria Banifazios Puftona, Minancte, i TerfanaridelBofen, beh-Alefiandrino firdiederofoto al dominio, 86 ajuto de'Pozzi, tíquafisterada fapi de'Guel? fi, eprincipali di Aileffandria ; patewanco fieatameate ajutare, \& difendere quei Terrieri
, Porcia; del mefe di. Giugno fughielma, Marchese: di Monferato pole a perfuafioise derqubelibai, A utEandijaj I'afediointomo a Gamondo che ainmofyigiapnl.¢hizns? fi Caftellazzo', doue nolti det quzzi sharapotaterati; e e dopo hauer'egli quefto Luego par: wodios sopirgutertan mente affediato salla finefe:ns fee padrone, sandend op feglif:Terrazani con condizione; the dant yonti oftage! de'plu principali di quella Jerta potefero i G\&men defi fare i fattiloro, e negoziare liheramente, fonza impedimento alcuao.

In quetto mentre, il fuderto Marchefe dimorana con grandiffme quiese in Alba, quando alli dice isinue del mefedtagolto i Tortonefi feacciarono Guglicho Mone temertoinfieme confiro figliuolo, ikquale a nomedeffo Marchefe cufordiuar, e guasiaua con alcunif Coldati la Citta di Tortona, efir edero al dominio deli:Atciuctcouo Vifcontis La'andésbigotrito, e contulo il Marchefe, firitirò fubiro in Alefladrna; dipoi, hanerdo conogui sforma pefibile raccolve akune Compagnie di folidaci dalle Città di Como. Nemardz Vercelli Alba \& Alefiandriz; Brinuiò catiamamoctudelead occupar Tortonas $1 x$ quales bencbe faffercultodisa congual dia di pasa fanteria (efferndoui deateo folamente cento Milanefi; \& alcuni pochiPiacerminis: \& Ataffandmini della tazione (Guctra) contutoció fi. duede cosi cotaggiofamonte da'nemici, e pofe a termine tale it Manchefe, che vedendo dinon poter piegareal luo volere queila Citti, fil alltetto d'abbaido narla confua gran vergogna; però̀ egli via più incrudelito, - pieno dimaggior colera, lurnre, sfogò i animaluo col
 ogaicrudelombarbarate a getpax'a tisforxurfe le calc cam'? pefti, diedorih fupop a:Mulimis teudig forlo all a cque fos
 fcid cols; cho potefie eferdigrandifiqu, dange apopepi Tortonefi, rounando; e faccheggimado Aftato orutia fa is cina Campagna: con guefe; ahre-venderte ben lazio, elatolloil furibonto Murchere, dyndi qoany riccobottimo di. nnolti beftiaidí fi. eitixòapl, Suo efercito, condueendafeco. sleanipmigion di quel cifa वпиiciap Diffres sandirTbrtona $: 1$ of ? $\because$


 fpoidifegnis e sicierating fer farf padrenedi Milano, fusonodificopenti idallatrivefcouo. Vifagnti, il quale pi-
 Pretorio con gente armatä, e d'indi ne fcagciờil podio

 delmofe di meceitbre da bitellaGiget b:


 e con alcuni pochi piemantefirothd 1 i nupup, circa alli quindici del mete di:Maggio a sraweqliare it, Territorio
 sian. Si trovamon, ill'hera deniro,di. Toriona: in-piefdio, e per guardia mille chyallimandarindatle Cirsà cga cfa confederite, le quali fursongadidana a fohe diede tre-


## 48

A $\mathbf{N}$ N $\mathbf{N}$ LI
li, e cinquanta Sagittarij; Cremona aleri cento caualli, St otenata Sagitrarij. A quefta loldatelca s'aggiunfe voa fcelta, e valorola Compagria di Guelf Bretciani, \&e Aleffandrini, el'aiuto fimilmente del Maschele Alberto Malalpina, che vi haueua mandato vna buona, e valorofs mano di. luoi amici. Ma, trouandofi, le Compagnie del Marchole Cuglielmo in mageior numero, \& effendo elle arriuate allimprouifo nel Diftretto di quella Citta, non ji fad diffile thanerne it feo intento con souinarlo, e delolarlo fnfieme con vn danno molto calamitofo,s \&c ineftimibile. Saceheggiato, o diftrutto il Torronefe, voltò eglif fubitol'efercito ad oecuparil Bofco, il quale s'era dato t'mno inoanzi aldominio, Le allajuto de'Pozxi; ma quì refto egli alquanto mortificato, \& ingannato dalla lua opinione;poiche i Terrazant di quel Lnogo cofi valorofamente foßtennero l'impero, e furgre de'nemici, e con tanto coraggio vemoero alla battaglia, che il Mar chefe vedendo la fingolar br aimatoro, ela grandifficul: tà, per farf padrone di quella Terra, fece frifoluxione d'abbandonare limprefa, e. ritornd in Aleflandria col bettino, ch'baucua fatto nel Tortonele.
Pofcia oon fette troppo Gugliehno a ritornare al danno,de alla rouina de'Tortonef, imperoche fate lega con gli Aleffandrini, Tortenefi, Comalchi, Vercellefi, Lodigiani, \& altri popoli, i quali haueua con doni, e larghe prometre ridotti alla fuadiuozione, tornblii nuouo con maggior fierizza, E:odio affai pid grande di quello, che haveua dimpofrato prima, ad infettargli, etanto fece eon inganni, eftratagemi; che fifece padrone della Citta: tubito entrato, in dilprezzo, e fcorno dell'Arcibricouo Vifconti fece troncare il capo al Vefcouo di effa Città , la quale forto al fuo comando f gouernaua; quefto sienorme ecceffo commile il Marchefe, poiche beniflimo fapeus che il detto Veicouo haucua fatta gaghiarda refiftenza; accioche egli con la fua gente non eatraffe in Tortona :
Frattanto gli Aleffandrini atteclero con ogni diligenza a riformare con nuoue leggi' la Republita loro; chedt già cominciaua a viluere con mali, efcandalof coflumi:
Fù queft'anno abbond antiffimo di frumento, e di vino a fegno tale, che quello fi vendeua otto foldi per ogni ftaio, e quefto quindici per ogni brenta :
Oziolo, e tranquilloinfieme fù queftanno alla Repun blica Aleffandrina; ed a quefta non effendo accadurta cofa memorabile, faremo paflaggio ad aleri accidenti; fegni-tono dunque fa motte del Sommo. Pottefice Martino quarto, e l'efakizzione del fucceflore Oniorioquarto dell'Illuftriffima furpe Sauelli ; quella occorfe alli veut'ot to di Marzo in Perugia, nel cui Duomo hebbefepoltura; equeAta ful in Roma dopo trè giorni.
Il ludetto Papa Onorio cleffeper fue Segretario Gue slielmo Santi, che prouiene dalia Citta di Aleffandria, il quale con quefto carico ff fece omoratameate valere: Quefta nobile fameglia Santuhà in ogni ténppo protorri huomini cosi nelle loterefe; tome nellarme famofis ed ild luftri $;$ ed effendolg (parfa per Europa, hè fono nel kegno di Navarra, in guello di Napoli, e di Sicilia, 'in Piemonte, in Tofcanainellivina, e nellpaltra Marca, in Aleffandria, ed in altri Luoghidi Lombardia.

71 primo della fuderta firpe chimsoff Tondorn, il qualt effendo dellianno nouecentefans fecondo Capitano di Arnolfo detto il prudente, \& fefto Conte delic Fians dite, guerteggió ton ylinglen dintorsoidla Tetra detza Caiflanti, oue il primn ad entrarefil il Capitano Teodoi
 Luogosonde poili dileendentifuroioo chiamatide'santi, Ji qialfy dope che ff tabricate Aleffandria, yennero inat fieme ton disuetle altre fanteghie: a' far popolatequafia: nuoure Città .
Lijnnt prefenté jnel quate:anmoiciftrela Podeftariadi
 c quafi tutti gli alet's popoli di Lbmbatdia; peril grande; Q Atrmonditiorio mancamenco, chéfegui nelle biade; e nelle vue, dal quate nè rífled císi nel hofferritorio ; cou: me in tuttu quaflia Lombirdtesida grandiaifa careftia con notabild danno della powera plode.
[Pozzi, che infitme conglis aderenti loro fitrouauano dalMarchefé di Monferato nella Terradel Bofeo affediati, finalmente'fatta la pace con effo, furono.dell'afledioliber ati, e efitomarono in Aleffandria. Ollari, o fia yitiari,' parimio di queßa Citrà, il quale fa
fatto nel prefente anino dal Marchele di Monferato;"; per fit fuoi molti meriti Luogorenente in quelle Terre, che fono di lit del Tanaro al di lui dominio forgetre.

Alcume cofe accadure in Aleflandria queftanno, lo ret fero affii memorabile; poiche Marzia Gallina Gentildonna di quefta Città virtuola, e da bene, dopo hauer prefo l'abito di Maria Vergine'da'Padri dell'Ordabe de'Serui, che fette anni auanti erano venuti ad abitare in Borgoglio, dond alli venticinque di febraio al Padre Vberto Chrilta Priore di effi Erati il. fito, per fabricarui il Conuento loro .

Morì poi alli tre di Aprile il Papa Onorio quarto; ed allitredici diSettembre TArciuefcobo Otro Vilconti celebrònel Duemo di Milano il Concilio Prouinziale, 2 cai furono preienti, olere alli Velcoui, ed Abbati, molti Sacerdotidella Prouinzia Milanefe: A nome del Capitolo, edella Catedrale di Aleflandria, vifi trouarone Aperterio Arcidizcono, Roffino Arciprete, \& Giouanni Merlani Canonico, e Vic ario di effo Arcidiac ono allthora Lubgorenente del Vercouo di quefta Citra.

La Republica Aleffandrina hebbe per Capitano del 1288 popolo Nicolino Merlani huo patrizio, e per, Podetta Simone Beluifo queftranno, hel quale accidentalmente s'abbruccid il dilei' Pretotio nuouos di poifífere vna diligente raccolta di limofina perla fabricadefla fua Chiefa magsiore, in riguardod'via Indulgenza plenaria, e remifione de peceati concelfa mediante la -limofina, dat Pontefice Nicolo euarto, ch'era fottentrato alli verti= due di Febraio ad Onorio quareo mella Pontificale Mow narchia.
Hatendo trattato del fudetto Merlani, ditò oualche erfa dellorigine della faz firpe, la quale prouiene dai Meruli antichi Romanis e di quanto pregio fijno ftati re:nuti, Io dimofrano a fuffizienza Tito Liuin, Cornelio. Tacito, Marco Varsohe, ed altri Iftorici; effendofialla fameglia loro anmairata la dignita Confolare come anche riferifee Pluturoo d'vn Luzia Cornelio Merula, che fu fatto Edile Curuleje pofcia ottenne il Confolato, come huome di granftima', ed autorita prefio al popolo di Roma.
Soleusno quegli antichi Romani, conforme viene da Marco Varrone atteltazo nel fecondo libro della! fua Agricoltura, pigliare i cogromi loro da gli Animali, come.引Porzij, Ouinij, Caninij, Caprilij, Equizij, Alinij, Tauri, Vituli, ed altri ; dipiul treuiamo , che alcuni ancora volenano effer denominatida gli Vccelli, come Tircelio Payone, Minuzio Pica, Perronio Paffere, \& Cornelio Merula da i Merli.de'qualii fuoi difcendenti ie ne lénirono per Arme : De'nomi de Pefci parimente fi valeadro quei antichi per li cognomi loro ; cioè Sangue Orarz, e £uzio Murenaje finalmente de i Legumi, come i Ciceroni, iLLenruli, i Fabij, $\mathbf{i}$ Piloni,ed altri .
Ma reor Bando alli Merula,tiéd, ehe niuno hà onorate pid oueffa fameglizsquanto ilfudctro Luzio Cornelio Merula', il quale mentrera Conlolo di Roma, recile dodici mila di quei popoli, che Boi erano chiamati,li quali sthis rauano in Lombardia crà il Pb , e la Trebia fernise di elfi nefeceancora nouantadue prigioni infieme con cento, e ventilecte di loro, ch'erano a cauallo, conere Capitani di quellpelercito.
Ftanche vn Cornelio, ch'era figliuolo drvn' Fratello đeffo Lutio Cornelio ; il qualeffemio Sacerdote di Giom re, e parziale diScilla, lubito che Mario fil entrato in Roma, per fuggire l'ignominiofa coadannazione della morte, depofto il manto Pontificale hel Tiempio di Gio.
 chifagri. Marco Varrone nel zerzo libroidella lua Agri.: estara fa menzione del fudetto Cornelio, dicendo, ch'cra nato da fameglia Conrolare.
Cornetin Tacifo nel libroquarto de'looi Annaliferiue d'vn'Apidio. Merula, che nelftempo dellimperado re' Tiberio erà deferitto nel numero de'Senatori di Roma.
Vedefi aneot'adeffoin Milano', nella Torre dellimpe-radore, vicino alla Chiela diSan Giorgio al Palazzo, vma pietra di mapmoke on quefta Ifcrizione intagliata, che trat. radi Luzio Tiuzio Merula,

Trobia . C. F. Filmmomi fibi, $\dot{d}$
L. Tiwdie Movmla VT.VIR. III.VIR. IILI.VIR.
reflamows fori inffr.
'Dału Letti-Morula'Romanitono prouenuxi li Merula, 8

Bueró Merlani di Aleffandris, e da'Merlanihà Grigine la fameglia de' Caftellani; poiche vno dı quelta ltirpe fù depucato alla guardia e ecuftodia d'vn Cattello; nel qual carico died con le valorote, \&e onopate aztoni ottimo Caggio di fe neffo, perciò ù chiamato Caltellano de'Merlani, e dauna fola cafata fe nefecero due, cognominandofi à vicenda i Mallani de'Caltellani, ed i Cafteltani de' Meriani : contuttociò e gli vini, e ghatri portanol Atme finilicon tre Meili; come anche haueuano anticamente due Piazze frà loro comnn, cioc vnachiamata Piazza vecchia, che fi vedoua lotto le cafe de gl'ifteff Meriani, hora polfedure dal Cauaghier Tiburzio Milaneie nella Piazza grande di quefta Citra, el:altra chiamaca Biazza nuoua vicino alle cale di. Girolamo Perbono Cona fignore di Ouiglio, diecto al Duomo, nelle qualifi riduceuanobeperione di efle fameglie, ed iui, à per negozij, ̀̀ per panifa rempo faceuano i congreffiloro.
Qen'ano, nel quale Anfelmo Berruti amsiniftro - la P.,defteria di Aleffand:a, e Nicolino Merlani consinub nel Capitazato, la fabrica del. Duomo di quefla Città fu ridotta ad affai booa termine ; per il qual' effetto stimponeua ognt anno vnataglia, ò fia grauczza partiColare; ed oltre di cio. alcuni Arcinelcoui, e Vefconi d' Lealia conceffero va' Indulgenza, ò fia remiffione de peccati quelli, che haueffero dato anuto alla hudetta fabrica, ò oon tanari, òson altra colà.
Effe. dof fatti alcmi ordini circa alli danni, che fifor ceuanu no Campi, Borchi, Prati, e Vigne di quelta Citta, il fuo Configl:o generale deputò Ema uello Santacuglia Giudice lopra l'vifizio di efli darni, e cinque de'fuoi Gureconfulti, cioè Giacomo, Matteo, è Guglielmo tutti trede' Mantelli, Beltramo Marchelli, \& Oberto Piothera, affinche cerreggeffero li fudettio ordini, li quali furone dipor iegiftratifà gli altri nel libro de' Statuti dell nitella Città.
L' hauer trattato de fudetti Mantelli, mida occafione didire, che quefta famiglia fi può vantare d'hautr conla nobilta congiunto $\mathrm{vn}^{\prime}$ antichiffino, e chiarillimo Cplendore, che deriua ennforme alla comune openione, da quegli anuchi Ronani; auenga che pigliando i noftri Mantelli l'origine da'Metelli Romani, hanno con la lunghezza del tempo a poco à poco murata la lettera, e, in a, \& aggiuata la lettera, $n$, fi fono dipoi chiamati Man--relli. Quelta famiglia dunque de'Met:lli fù annouerata frà le principali di Rom: ; onde Cicerone onoratamente Icrime di Qiinto Metello in alcuni luoghi del luo hbro de Claris Oratoribus.
In tanto, Guliclmo Marchefe di Monferats fifece del meie di Giugno alfoluto padrone di Aieffandria, e di Tortona; poician'andò col fuo eiercito alla valtadi pauia, per:occupare fimilmentefquella Citta $s$ il che effendo ftato da'Pauefi prefentito, fubito fecero rifoluzione d' vicire in campagia, e coraggiolamente incontrarlo; ma il Capitano Manfredo Beccaria, ch'haueua boniffimo intendimentocol Marchefe, lofece col mezzo di inganni, eltracagemmi entrare in quella Citrà; \& il giorno leguente per opera fua fù dichiarzo Capitano generale: \& pofcia pigliò col conienfo di zutti li Cittadini il pofeffo, e dominio di effa Città; Laonde vedendo egli, che il turto profperamente gli accadeua, feguitò in farfi padrone del sima ense; in fuo nome dunque il Conte Filippone Lanzolio Pauefe pigliò la Terra di Baflignana, mentre alcuni Alefiadrimi, e Tortonefiadurential deto Marchefe, in nome parimente d'effo ciscondarono in maniera il Borgo di quel Lungo (. quelto vedefí non molto lungida Ballignana, \& à nottri giornifi chiama Borgo franco) che i Borghigiani impauriti, e dubrando di qualche facco nelle care loro, fubito fe li relero à patti, 'e diedero il Borgo nelle mani del Marel:efe.
Pattuerauano ancora li fudetti Berruti nella Podefteria, e Merlaui nel Capizanate di Aleffindria, quando Mofca, \& Orech Torrianic conalcunialtri principalidi queil,, the hineuano cofprato contrai Vifconti, $s^{\prime}$ vnie rono con Guglielmo Marchefe di Monferato, co' i Panef, Nouarefi, Tortonefi, \& Aleflandrini; e pofcia andatia - Eafignana, iui alli venticinque, $\&$ ventifei del mefe di Febraio dererminarono d' apparecchiar la guerra, \& anta lire conl'armi li confiad de nenici loro p perciò nel priocipio del iegnente mele entrat con grand' impeto aell Attigiano, forlern, e faccheggiarono turto quel Territorio : Dipoi Gughelmo andò contutto ly efercioò̀ Vo-
ghera, oue lafciò ripofare la fina gente, e lifece parte del botuino fatro nell Aftigiano ; e mentre fc nè itaua egli tatto contento, equicto in g̣uefto Luogo, fie con lettere auilato, che Aniedeo Contic di Sauola era gunto in Afti con fette mila fanti, e cinquecuno cansili per accingerfi all imprefa del lace hes gian-nto del Monferato; perciò eglifubito fice mucteicin ordunc al tuo etercito, per andariene alla volea del $n$ : trico, e l' ittello giore no, che partida Vogheta, giu. ie in A iellandia; il dile suente arriuò in Monterato, dolle dittributa per thttix Luoghi fufficiente guardia di loldatelca quindi fi molle con alcuac felte, \& valorote Compignic di fanceria, e
 che all auio di quita molla tececel! fub to metter in ordinanza le fue genti; con que e vicit: in campagna so accofto allpinimico, e venuti anciafue gii cieicitia tronte, fi diede vicundemolninte al iegno cilla batag ia, dalla quale nè rilultò al Marchcie grandinimacotra e rouina; onde ù̀ coltretto per laluare la tua pertona \& ! pod co auanzo delluo elercito, fuggiffene ber pretho, tiongare in Monferato, doue non ando molto, c'ealloliò nuoua gente., par ritornare in Campagia, e farc l'vitumo sforzo contra i Vifconti, e Muanell; hauendo a duaque raccolta da ogni banda foldareica, e formato wnallai grofo efercito, paitò enn tifo 1 I Cfino, e died ngan liberrà à foldati, acconche facch copialiero, e roninalfero untala Prouinzia, che giace dila di qual furme; poicia -quindis' auulò col betmo fatto in quel Tentiterio verfo dMilano. Intanto Matreo Vifconti mipore delí: Arciuefcoco Otto, all' auiló delle icorrtric dci marchele, tali fubito in campagna con tutcala gente, che pote raccopliere intcofi poco tempo, \& andatofene al Ticinello doue ${ }^{\circ}$ : inimico faceua aito, venne con effo a fingula: battaglia, chererminò con fangunofa frase diambeduc lepirtis peiciò vedendofi il Marchefe ad egual patito col Viconci, e che non poteua refittere alle forze della contraria loldatelea, ila quale era delia ma nolto anaj pù numero1a, ritirofí colrimanene dell efercito matia Pa

Mentre dunque in quella Città ingerflatua er ile Com'pagnie grandemente fiminuite nelfatto d'anme enito al Ticinello, per poier nuonamente mucut: w:erracontra i Vilconti. ? Guelfi Aleflandrini parte indorti cia ol o, e maleungle za verio il detto Marchefe, eparte Atmolati dagli Altigianideliberaruno co loccafionc oppiathaz dell aflaza fua. di leure dal collo della parmal duro, \& infopportabil gioge della fernitù fua, delh tramaz $d_{1}$ effo, $c$ ridurla alla primicra, \& anticalibertà. percià collegatifi con alcune Citta y cinc, che molto aberriuano il tiramico dominio del machele; operarnno, che tutio il popolo Alefa drino folleuato con gras tumulto - pigliò coraggiofamente l'armi, e ponl'ainto, che da ogni bandali fuldato da Concederati, liqualifochitameate in buon numero, fia piefi, come à cauallo concontero in Aleffandria, fipule all' ordine, $p$ s vicite in campuguas e perche alla perfezione di cofivalorolo, e porente eiercito, altro non mancan3, cheva Generale, fil fatto in neceflicà coli grande, \& in oscafione di canto rilieno. convoto, e contento vniuerfale de ioldati A lberto Guaico d'Alice, huomo neli' armi di gran pratica, e jpctien za, \& in particolare molto amatoda rutta quafi la citta di Aleflandria lua patria.

Onorato, che fi vide alberto di quefto fupremo grado; fubito fece i fuoi Capitani, \& altri Dffziali neceffariiz tener' in regola, e frenoi foldati ac di quelt, Capi alcuni erano delle famiglie de'Pozzi, e Troti principali nemici del fudetto Marchele. Con cuefto ben vimo, \&a -ordmaro efercito entrò egli animofanerite nel monterato, laccheggiando, e roulinando il rurto con ngni liberta militare ; onde il Marchelesbigottito. equafi abbandonato da le fteflo, talciò da parte tursi linegozij, e con la
 uioli con gian preftezza kuro Alchandria. Fratranto, glit Aleffundrini, che di già con efercito erano arrimati alla Terra di Cafeclletro, alla nuota delo la veruta del Marchefe, fecero alto per pocolpazio di tempo; dipoi, effendo molco defiderofi di combittete, non ve:teuano 1 horadifargiornata con l'mimicos perciò andaronn congrancorargio ad incontrarlo; \& - effronratifi preffo alla Terradi San Saluadore amendue
 drini cominciata la batagha, che il Marcheie, dopo ha-

## 50

wer, valorofamente combattendo; foftenuto un pezzo il loro impeto, fopraggiunto dalla gran quantità de' Collegati, fu aftretto voltar le fpallezila icaramuccia, e ben prelto foprà d' va cauallo fuggirfene s ma fubito il GeneTale Alberto feguizandolo con vna fpedita, \& animola Iquadra di Caualleria, dopo hauer pofto in rotta, e rouina tutto $l^{\prime}$ elercito nemico, alli dieci del mefe di Settembre viuo lo fece prigione, trattenendolo con vna collana d' oro, che li getto al collo, mentre fuggiua ; e legatn convna catena di ferro, lo conduffe vittoriolo e erionfante in Aleffandria, oue fu dato in fretta cuftodia fin' z tanto che fu fatea vna fotterrana caua foderata d' intorno di tauole, nella quale due giorni dopo la lua prigieniz, fit mileramente rinchiulo. E' opinione, che quefta cauz foffe fatta doue adeffo vedefi il Palazzo de'Gouernatori di quefta Cirtà, nel qual luogo era in quei tempi fabricae to il Pretorio.
Con occafione d'hauer trattato della prigionia del Marchefe Gughielmo, larà propofite far menzione da ciò, che riferifee Donato Boffinella lua Cronica; dice egli: Il fudetro Maichele, la notre innanzi al giorno, che fü prefo, filognò d'effer circondato da maquantità d' afni, che con vrli, e gridi lo fordiuano a con la qual falía relazione, fotto velame di quel fogno, il Boffi in perfona d'altri taffa gli Aleffandrini, nominandogli $A$ fio ni: quefta fcioccheria, che lui, e non il Marchefe deuefi effer fognato, à fomigli ante à quell' altra, che farà da me accennata fotto $l^{\prime}$ anno M.CCCC. ${ }^{\text {. }}$ con la quale il medefimo autore afferma, che gli Aleflandrini mangiarono il loro Vefcouo con i caoli. Dal che chiaramente fi vede la malignità fua contro gli Aleffandrini, accompagnata da gran bugia; poiche quanto egli dice ne fudetti particolari, non fi.pud in modo alcuno foltenere con vna piccoliffima parte di verifimile.
Frattanto, hauendo Otto Mandelli Capo della foldateica Aftigiana intefa la rotta, e prigionia del Marchefe Guglielmo, andò fubito con vna felta, e valorefa Compagnia di foldati ad affalire il Monferato, che da effo fil con ognidanno poffibile alla peggio faccheggiato.
Dipos, gli Aleffandrini occuparone Viarifo, e San - Saluadore, due principali Terredel Monferato; \&all efempio loro, gli Aftigiani feguitarono à trauagliare quello Stato con la guerra 8 farfene padroni ; prefero dunque la Terra, \& il Caftello di Tonco, e di Caftagnmole, e la parte, che haueua il detto Marchefe Guglielmo in Felizzano ; e finalmente impauriti li Terrazani di Calliano, con ogni prontezza fe li refero, dandogli il loro Luogo, e Caftello per il prezzo di cento lite Turoneff. Parimente i Vercellefi, Inbite ch hebbero muoua della prigionia del Marchefe, ad imitazione de' fudetti popoli, lacceheggiarono, e róuinarono le altre Terre del Monferato.

- In quefto mentre, il Podefta di Mila no tece publicare Citṫ̀ di Aleffandria lua patria pigliò il cognome, il quale per li meriti della fuagran dortrinx, \& innocenzadi coftumi, fu promoffo alla dignita di Miniftro Generale della fua Religione de'Francelcani. Veggonfi di quefto Religiofo le leguenti Opere, cioz in asafifrum Sentrnziarwim: Pofilla, que incipit Annwnciabo tilt in Emangelimm: Ioornis, 由in Epifolas Pauli: In Rcclefiaficum: In Efaiam, - Tobiam: 2ueftiones Qmodliberien: Tradarws de V (wris: In libros de Anima, $\phi^{\circ}$ in alios drifoceclis: In Meraphyfrea. I quali libri, benche vadino attormo fotto il nome di Aleffandro Alenfel, feno perd veititi dal felice ingegne del noftro Aleffendria.


## A LI

Queft anno, nel quale Ganoberto dalla Tórric Mila. 1zyl nefe amminiftrè la Podefteria di Aleffandria, è opinio ne che gli Aleffandrinit:facefiero vendita di Montecaftello, che da'Pauefi haueuano effi comprato, e che de' danari di quefta vendita fe ne feruitiero per riedificare la Chiefa loro maygiore à San Pietro dedicata, la quale da fondamenti gettata à terra, fil ridotta in guella grandexza, e pofitura, che hora fi vede.
Andreolo Pellati di patria Genouefe, \& dorigine Aleffandrino $\sqrt{f}$ fece in quefti tempi con molta famadal fuo none eccellentemeate valere's poiche effende Capitano di due Galere de'Genouefi, faluò con la fua braturra, e prudenza il Rè di Cipricon molte pcrlone, il qualo trouandofi nella Citta d' Acon da Emilech Alaraf figliuolo d' Alfir Soldana d' Egitto crudelmente foggiogate fi fottraffe quella Corona col mezzo della valoroia indubtriad'Andreolo al barbaro furore'di quel potentifimo nemico, falmandofi in alquante naui, che erano fuori del Porto.
Hauendo fatta menzione del fudetto Andreolo, tratte. te parimente in queftoluogo della iua firpesiiPeliati dur-: que, ouero Prati, li quali, e con l'vno,e conl' altro di quefti cognomi, tutti prouengono da vna medefima famiglia fono ftati fempre reputati nobili, e de'primi del Caftellazzo, Luogo principale nel Territorio Aleffandrino, donde pigliano la difcendenza loro, e filparfero indiuerfe Città, come in Genoua, in Lodi, nell' Aftigiano, in Francia, e nel Regno di Napoli, oue ancora perfeuera l'abitazione loro, effendo delle prime famiglie di Lectie Città di quel Regno, efichiamano de' Pratti ; iui fitrattano con pffai riguardeuole magnificenza, e decoro degno dell' antico, e nobile nafcimento loro, matime efrendo padroni di Apiglizno fendo affai principale nel detto Regno. I Pellati nel Caftellazzo fianno la quarta parte delle voci del Configlio, e delle onoranze della Comunità di quel Luogóo : vengono anco chiamaricon titolo di nobilida Francelco primo Sforza Ducadi Milano, e per tali :fono ftati, e vengeno teruti, non lolo ia Italia, ma in altre parti ancora; onde quefta tamigliada molti nelle Iftoric, ene gli Annali loro viene con degne lodi celebrata ; eflendofi ella in ognitempo, \& eccafione trattata, e niantenuta nobilmente in molta riputazione, eftima, cofi nel Caftellazzo, come in Aleffandria, \& in altre parti, oue generofamente operando, nof, é dah ${ }^{\circ}$ antico luo primo nafcimento degenerata
Pafs̀ all' altra vita queft' anno Alberto Guafco d-Alice, nientre amminiftraua la :Podefteria di Milann ; cerafportaro il fuo corpo in Aleflandria, fu fepoler forto al Chioftrodel Conuento di San Marco de Padri Domenicani, oue fi vedeua la di lui effigie foprad' vi cauallo nel muro dipinta, che reneua in mano wh baftore in fegno d'effer' egli fato Generale contro il Marchele di Monferato conforme fie a fuo luogo fatta menzione in quefti, Annali ; e fotrodi effa effigie G lleggenal' Ifcrizione det tenore leguente.

## Albersus Gunfour de Alica <br> Mages Magifter militum.

Nell' Ifteffo anno, nel quale fortentrò al Guafco nella Podefteria di Milano, Nicollino Merlani Gentilhupmo Aleffandrino, eff fuo Collega Guidetro Vilconti, PImperadore Rodolfo moriaflai vecchio nella Citta di Spisa, ed iui hebbe fepoleura il fuo corpo, effendo nell' età di feffanta, e tre anui.
Gli Aleffandrini hebbero queft'anno in anmedefino $\mathbf{2 z g}$ tempo due Podeftà nella Republicaloro, cioè Antonio I Galluzi, \& Antonio Maineri Milanele ; riduffero à qualche perfezione il Duomo della Città loro; e diedero principioalla fabrica del Campanile d'effa Catedrale: hauendo I Arciuefcouo di milano Otto Vifconti conceffa vn' Indulgenza à tutri quelli, che haueflero fatm limofina per la ludetta fabricata.
Frattanto, Guglielmo Marchefe di Monferato, che due anni ananti col luo efercito rimale rotto, eprefo da gli Aleflandrini; dopo effer Itato diecilette més prigio ne, fatto fpettacolo di mileria, d' affanno, e malinconia in quella fotterrana caua, nella quale ful rinchiulo in que$\mathrm{fta}^{\text {Citial }}$, palsò alli cinque delmefe di Febraio infelicemente all' altra vita, effendofi rinchiufi in vna angufas carcere i penfieri, e l' ambizione di colui, che prima appena capiuan itermini di tutta Lombardia: cofi panlno le cole di quefto monde, nel quale del concinuo regs
giamo, quanto vasit. e milerabile fia la forte humana, equanto incerte ad ognuno habbino ad efferenc eempi futurile proprie condiziori. Con quefta mifera moste pagò eghla pena del facrilegio commeffo lanno M.CC. LXXXIItI. havendo fatto ingiuft amente decapirare il Vefcouo di Tortona. Il corpo del Marchefe Guglicimo fil da Giouanni tuo figliuolo ricuperato, il quaIe lo fece portare in Locedio Terra del Monterato, es iui con gran pompa fi fece dare onoreuole lepoltura nella Capella maggiort della fua Chiefa alla Santiflima Vergine dedicata, doue hora è vn Monaftero di Monaci dell Ordine Ciferciete. Latcid egli quattro figliuoli hauuti da Bearrice fua moglie, figliadi Alfonfo Ré di Caftiglia cioc illudetto Giouanni, che fil erede vniuerfale del Marchelato, e di tutre l'altre fue ricchezze, e ere femine, delle quali la prima chiamata Margherita fut moglie di Giouannifiglio del fudette Rè di Caftiglia con dilpenla papales la leconda nomata Alafia fal maritata à PonzelloOrfini Brone Romano, efyltima, il cui nome era Violante fil fofata ad Andronico Paleologo Imperadore di Coftantinopoli. , comandarono con vna pena à trajo vn publico editto, cunluogo della Citrà, e del fuo Territorio affatro fileuaflero; efcancellaffero le inlegne, arme, intcrizioni, \& i nomi, equalfuoghia menoria di effo Marchefe, e diluo fighuolo, \& anco di ciafcuno dell- iftefla fanuglia; e che tuttigli Aleflandrini, che sbitauano nel Monferato, fene partiffero, e del tutto abbandonaflero quel pacie, accioche per l'auuenire niuno della Citta loro viuefle forto al dominio, e la giuriltizione de figliuoli, enipoti di Guglielmo. Mà it fuderto editto non fû del turto pofto in elfecuzione;poiche nó paffordo molti anni, che filono vedute l'Arme lue dipinte nel muro della Chiela di San Stefano in Borgoglio, per difuori verfo la ftrada, con valforizione, che perl-antichita era talmente guafta, che non fi poreua pid leggere. Le arme fono in quefta maniera, vo Scudo egualnent e agliato per trauerfo , la cui parte luperiore è di color rofo, e linferiore d̀ bianca argentata.
Ordinareno parimente gli Aleftandrini, che'il Podenta lero leuafe dal libro de'Statuti della Cirtà qualfiuoglia mermoria, che faceffe menzione del fuderto Marchere, di luo Fglunoloz e di ciafcuno di quefta, firpe, \& anco di Carlo Ré di Sicilia e e di Nicolino Baftardo, che fit Capitano del p polo di Alelfandria, i quali turti furono nemici, e perlecutori di quefta Citta.
polamorte del Marchete Guglieimn. Matreo VifDenciontro alli tentiotto del hrdetto mete di Febraio in Aleffandria e e pigliò il poffeflo del Capitanato del popo. 10. d poilalciando intatte le leggi fatte da'Cittadini, lo approuò e e permife, chedi quelle fe ne potelieroleruire come prima.
Intanto, ficultodiuano le Rocche di queft Citta con ifoldati nome di Giouanni Marchefe di Menferato; perciò fitrattarono molte cole intorno alla refa di effe con i Caftellanl, che vi dimorauano dentro ma non potendofi all hora aggiuftare la differenza per le condizioni, che diuerfamente siandauann proponendo, alla fine il giorno feguente, s'accomodo il theto per mezzo d' alcun, prudenti, e difcretimediasori.
Paisò poi alli quatero d'A prile all'altra vita il Sommo Pontefice Nitoló quarto ${ }^{\text {ed alli ventiferte del mefe di }}$ Giugno fu fabilita vna Lega trà gli Aleffandrini, e Terrieri della Rocca della Valle del Fiume O. ba cona'cuni patti, trà li qurali in particolare Rogiero Bogieti, Pietro Pugna ambedue Signoridel detro Luogo, ed ifudetei Terrazani $\sqrt{1}$ conituifcono, e dichiarono Cittadins di Aleflandria,fottopone dofi alla giurifdizione del Podefa di quefta Citè̀, e come Cittadini srobligano di foftenere le grauczze, edi carichi, conse glialtri,godendo pet il conerario turtili priuilegi, e l'efensioni de i medefimi Aleffandrini ; echeilloro Podeft fia dato dalla Citta di Aleffandrò̀, cioè ma volka; che fia del Comune, \& alrra, che fia del Popolo.
In luogo del defonto Rodolfo, á́cefe all'Imperio Adolfo Contedi Naflu, Che in Aquilgrana fu coronato.
1293 Queftanno, nel quale amminiftrarono la Podefteria
1 di Alcfandria Tallione Villa Milanele, 8 e Pietro Eorlani,

Matteo Vifconti Gouernatore di quefta Citta, Nouara Vercelli, Como ,e Calale, aggiunk anche al fuo donynioilMonferato.
'Rofino Guafchi patrizio di Aleflandria, in ricompenfa del fuo valore dimeftrato nel fatto darme. che fegui due anni auanti col Marchele Guglielmo, dopo hauer con lua gran lode amminiftrata la Podefteria di Bologna; fü fatto Podeft di Piacenza queft'anno, e'l feguente ancora.

Alli qentiquatro poi di Marzo, il fudetto Podefta For- 3 Iani e gli anziani del popolo col confenin di rurri gli infrafcritti Configlieri di quefta Citeà diedero in Emfictofi, ò fa fitto perpetuo a molri Cittadini, ed a glieredi lorole ragioni di fabricare i Mulini nel fiume Tanaro,fin doue fi ftende il dominio di effa Città, per vfo, e beneff ziodella Republica; con che pagaffero alla medefima loro Patria ogni anno per cialcun Mulino lire quattro e dinari trè di moneta Tostonele
4 Pietro Trotti . Oglerio Bafteri.
Michele Lanzanecchis. Giufeppe Stracca.
Giacomo Amarotti .
Giouanni Boidi .
Viziato Spandonari.
Guerzo Roffi.
Federico Troti
5 Luigi Bianchi.
Durante Spandonari.
Alberto Pellati.
Giacomotro Roff .
Giouanni Milleft.
Daniello Bianchi
Cuglielmo Lanzanec. chia.
Oglerio Merlani. Vgo Canefri.
Bonec Boilani
Ottaie Yfdre.
6 Negro Merlani. Emanuello di Rolando Lanzauec chia.
Francelco Canefri
AnrigoSpandonari.
Rainero Bianchi.
Anfelmo Canciri.
Guifardo Carelli:
Pagano Gatti .
Alberto Ardizzoni .
Rofino Borghi.
Bonino Farufla.
Lafranco Stracca.
Pietro Antichi.
Franceico Bianchi .
Belengio Bianchi .
Manfredo Otcobelli.
7 Daniello Merlani.
Filippo Cermelli.
Gherardo Lanzauecchia.
Andrea Stracca
Guglielmo. Fantinit.
-...... Rizzo .
Riguarda Bofchi.
Maeflro Notari.
Fulco d'Afti.
AreccodiAfti.
Giacomo Tagliatore.
Rolando Bulazzi.
8 Sferrarino Botti.
Rodolfo Bugia.
Gurlielmo de Pña .
Rolino Odono Fornari
Vincenzo Moizi.
Vbercono Alfardi.
Bonino Rizai.
Francefco Armencano.

- Roffino Roberti.

Emanuello Firalcara.
Pagano Clari.
Manfredo Clari.
Gerasdo Pettenarl.
Bonifazio Fanţini.
lierro Bulazzi.
Tonfo Feramoica:
Dullino Dulli .
Pagano Calcamuggi.
Nicoló Inuerardi .
Giacomo Sperorco.
Rofino dal Pozzo.
Federigo Bianchi.
Giacomo Marchelli .
Paganino dal Pozzo.
Guifcardn Viziati.
Pierro Anfaxia.
Taffono Conca.
Vincenzo Calcamuggi.
Bertolino Ghilini.
Federigo dal Pozzo.
Albercano Bonini .
Guglielmo dal Pozzo.
Fazio Brizio .
Fazino Anzani.
Rofino Stordiglioni
Giordano dal Pozzo.
Luca Accarini.
Alberto d'Alice.
Albertazzo Accarini:
Oberto Negri.
Antonio Sardi.
Antonio Cellerini.
Fazio Stranio.
Rodolfo Squarzafichi :
Arecco dal Pozzo.
Murta Vicenco.
Pagano Arnuzzi.
Antonio Squarzifichi.
Bernardo Culf..
Abronin Accarini:
Anrecco Odoni .
Anfelmo Boccadilatte.
Otto Zerconi.
Graziojo Accërini .
Aragono Gorto.
Pagano Batbi:
Nicolino Armazzi.
Giacomo Narbana.
Marco Cipan.
Corrado Schiaub.
Vercello Ciredim.
Emanuéllb zecca.
VberroSquarzafichis : $\because$
Fazio Calcgari. .
Rofino Rafs.
Reffido Cornaglia:
Grafio Arolda.
Fazio Cacciarè.
Milano Sacchi.
Forello Gaftaudi .
Roffinolliz.
Orecchia Gbilini.
Bernardo Ferrari.
Oberto Pioucta.
14

## 52

FazioBuzin. Ogeno Dulli. Albergono Aliardi. Tacco Rapa . Oberto Aleramo. Pi=troGazz. Giacomiro Gualchi Gerardo Yacca. Reulgio Squarazfichi. Fatio Guatchi. Viniano Gualchi . Defiderato da Gauio. Rainero Antichi. 5 Picrro Nani. Gallono Scontragrilli. Guglicino Zuftra. Aleffandro Crue. Fremondo Guerzi.
Giacomo Moizi. Pietro Pertulatia
Filippo Guerzi .
VincenzoSquatzafichi.

## Carboiso Natta .

Gli Aleffandrini maudarono queft'anno alcuni loro 1 patriotti à Milano, accioche affilteffero al Conteglioge. nerale, whe iuifa fece per, cagione della dignità conceffa dall' Imperadore Adolfo a Matteo Vilconti, di Procuratoredi tutta l'ltalia. Dipoi fù alli ierre di Luglıóafuụo al Pontíficato Celeftino Quinto natiuo, della Ciftà di Sergna nell' Abruzeo, per zuanti chiamato Pictro Motoni. Mà vedendof egli del tutro inhabile à fottencre il grauifimo pelo della Pontificale Monarchia, la rinuqaiò alli dieci di Sertembre, hänendo poco auanri promofí dodeci Cardinali, frà quali fù Tomafo Amuzziluona. zionale.

Mentre nell-ifteffo anno 1294. LItalia era per:le 2 abomineuoli fazioniy de'Guelfi, e Gibellinichuila, ed ardeua di gleare pidecbey ciuili, la Madre di Dio pore tò leco la tanco mecefaria pace:, 4 lature all' Italia, con haver alti dieci di Decembre collocat a ta lua fanta Gala, oltsila sagque, e fil anche alleuato il tuo filio Gieti Chifto, nella Marca d'Ancona. Era la , Metta Cafa primieramente nella Gallilea, Proninzia dipaleftina in Satis, puentette infino alli (ei: di Maggip dell' anno 1291 enell Iffllo giprno fì da gli Anselitrasportata in Schiauonias: Regione al Mare Adriatico etpafta nell'Europas: (camino dipit di due milla niglia) eprofcia dopó effer':ui dimoran rrí anni, eftetenaek, ha portarono glifteri Angcli per illudetto Mare nella:lopranominata Matea-Ancomiona, ed ini-alli diect dipecembre lepodarinosin yndilelua del Territorio di Reganati, dal Abra mbr uiglim incirca ibonatmaz: pofifdpta da vna G:inildomoerdi efla Citra , ingmaga Laurerta; ondcifi, ahiamò stal dilua nome:f Cafrlagreçana, ò fia di Loreiต̈bila quala . viene da turto il : Mondo Chrir itiano con prectof doni dinotmithtate yidifethye


Alkiventicingue poi ded fudetto mefe di Digonbre, fit in luogo dícolettinogninto eletro Sommo Pontefice Bonifazio: Ostano dedfontica, e nobibt \#irpe Caierani, che nacque isy Az nani. Ciftà di Campagae di Romase fichiamaun Bonetetros:
tzos Guido Cmond oMberef fu Podefticdi Aleflaidia 1 quefl'animenel auatoi-Erayi dellordine de SeruighMa-
 bitare in Borighdio di quefta Città, hebberoalli, diaciotto in domos del Gexakgifere Giountino Gualgo. Copitano per il Re difonacia, e de' primi Gentilhuaping
 ti ogni anoessalipoi dieqero effi fretigioli tal fagio dellabonta lowto vith, she itpapota di borgogliogs e maflime ${ }^{3}$ ? Paroch hani della Chiefa adisan Srefanoy la qualcra fregathent Dhorno di Alefindria exteperadal. l'Arcidiacemo di efta Eafedrale, chiammon Aicinerio, c I confenid anobe deigli ottorianoniff, rehe alisisfli Fr ati folleía ib perpetua padroni delterdutaticichic la di San Stefann con le foe ragioni, e-pertinenze-i \&

 fu alii fettedi huglio flipinato; ed inprimo Puores the

## 

gouernalfe i fudetti Religiofi, dopò il poftefo.di San Stefano, fichiamo Solteneo da fiorenza. Con l'occafone poidel fito, che a quella Chiefa contiguo, $A$ th donato, conforme habbiamo derto, 'del 1287 . da Marm zia Gallina, iuià poco à poco fabicatono irConuento loro, e riduffero così quefto, come la Chiela ju quella forma, graudezza, e bsllezza, che hoggidifivede; hauendo in riguardo della generola liberalita del topranominato Ginuannino Guaico dichiarato il PijoreGenerale di quell Ordine, che fi chiamaua Pietro da Todi, effer la fameglia de: Guafchi fondatrice del fudetto Conuento, e partecipe in perpequo diturtii beni, ciuffragi di untra la Religione de Serui.
Il fuderto Cauagliere Gioundoino, il qual' eramolto inclinato alle opere di pietà z non 'contento d'efferfidimoftrato liberalifimo verfo l'ordine de' Serui di Maria Vergino, con hauerdi donata la metà delle loe ricchez$z e$, volle anche per teltamento laciare. il rellarite di quelle per la fabrica, e'l mantenimento d'vno Spedale. con vaa Chiefa lerto il titolo di SagriAntonio, con ordine, che iui fi allogoialle qualfiuoglia Pellegrino; efeli differo i neectlarij alimetuí per trè giorni : Quefto luogorpoi fù dato in perpetua Commenda con le lue eatrote alli Monaci dell'Ordine diSant Antonio, con obligatione, che fi manteneffe primieramenre lo Spe. dale, e poleia delliauanzo dell'entrate fe ne teruiffe il Commendatario per vfo fuo. Finalmente il Papa a no. Itrigiorni hà conceffa quelta Commenda conle tue rendite at Padre Inquifitore diguelta Citah.
Palsò delmefe dı Agofta con gran difgulto di tueti i buoni all'altra vita l'A rciuelcouo Otto Viconti, nell età diottante tette anni, à cui Cucceffe nel Principato di Milano Matteo Viconti luo nipote. Il quale fù dall: Imperadore confermato Procuratore di turta litalia, e Capitano del l opolo della fudetta città, di Como, Vsrcelli, Nourra, Aleffandria, Cafale, Pauia editatta quafis 4a Lombardia.
Apminiftrauano queft anno in AleGandria Luchingi 296 Duelli la Pordefteria, e Giacomn Secondino, eNifohia A!puzzil'Abzianoto, quando l'ifteffa Citrà fu grapadeg munte sbateuta da yaric fedizioni, edicordietionduos Cittadini lufcitate.
-Piatro Trotti Gantilhyomp de' pimi diatellindoia. di'molta prodensh,e deftreaza net maneggio idisgatiope gotij dotato; fil per quctido ed glerimeriit, tuph 9 apoparg de la Podeftaria di Piacemza.

- Era Podeftà di A Aelfandria queq̣anno Muriobo. Vidatir 297 ta Modontfe, \& goternauano quelta Patianglantyait fcritti fuoi Anziani., cicè Rodino Sappa, Vbzlzuph Al: Gatti, Giacomo-\$cherardi; Orto Gurmanis! Geglye mo Borelli, Andrea Sexacea, Inglefín Otobeity Mars tine Écrrari, Giouannorio Mulii, Roffno Mantelli hADfelmino Gaftardi, e Giacomo Pertulati, guapho fut
 affinche vinatiente facuftero con li fudetin, fraitans

 Gho Lanzauećctia, Federigo Bianchi, RiceardoiAnIaffry, Vbertp:\$qaccauelli : Dullio Gambaridi, V!beri tinaMerlant: Manfedo Acati , e Giouapnikalcamuggi nliqualistatutu fupono di por regiftrati, pleparecon glialtrinel libro fommuntmente cbiamato de' Stathti di Aleflandria.
- Il Duomo diqueft Citrà firiduce ibprefeme anap à pertexione ; sdalla fabrikz di effo, à compurie opinione che ésuerofanente fiz concorfa con egregin fomma di danari la Eamegtja, de: Periantica, nobile jo gucha Cittidiniche probabilmente fi;caua dalíntme di quefla cafara, le quali fi veggono fqolpite in:pana pievra dímax moilopra la facciatia ed ip alera pario di eflo Duonioy Hesamense furogo copiofeje larghe le limofrae, che fili-

 disuaderf dejdinai, fhy haycuano da kerure pervio di, guorra; poicherogni volor, che occoseus à gi Aleflandini d'armate qualche efercion, il princo cheifinctremal rolo de'foldati, era San Hieto, à cuipertutco il - tempo della guurtaintppréa, onme segh haucfequerregeixo fi pignta il fipandio; equeft danatififpendevano pola benetequanimitadudecta labica adeto Sáto
dedicara: E anche opinione, che la Republica Aleffandrina per il medefimo efferto fi valeße del prezzo rifcofto per la vendiaa di Monce caftello, ch'ella haueua per muanti acquilikad da' Paueff. Limprela, ed jil carico di fabricare it tudetto Tempio maggiore tui dato alliArchitetto maeftro Roffino Bottini da Cafale di Moaferato come beiniffimo loteftifica tna pietza, che fi vede marata in vna Colomna da baida finittra, enurando in quelle. Chiefa, con liferizione del tenore legueate, cioct
M.CC. LXXXXVII. Imdic. X.

Fáam frit bar opus.
Par Magifrum fuffinm Dittinnom.
DH Cafalo Sancii Emajij.
$\dot{N}$ Nellifteffo tempo ancora fu del turto finita la Capellix della Santifima Croce nellafudetta Catedrale, che fifa bricò alle fpefe di quefta Communità, come appare dalli, Arme fue nella detta Capella dipinte; ma hora è affateo derelitta, per efferfi atarous nel Duomo, conforme for dirat a fun luogo, coffocate le fante Reliquie, ed in particolate illegno della Santiffama Croce, che fi riveriuanc nella medefina Capella.

Dopo hauer Pietro Trotio onoratamente zmminiftrata la Podefteria di Piacenza, li fottenerò nellifteffo vffiza Vgiero Merlani patrizıo Aleffandríno di molí meriti. bò Confalonieri, fiordino in quefta Citta, che fi faceffero le frade publiqhe per tetto il fuo. Territorio, affinc he fi poteffe comodanente andare dall'vise autalatroluogos perciò git arziani di effa Citta depurorono Giacomo dal Pozzo, Octunio Id draalli, Dulmo Dulli, Roffino Pió uera, Manfredo Mangiaperi ${ }_{2}$ Federigo Trotei, Oraziolo Accariní, ed Ensigo Bottazzi tuttiloro patriotti, perchie atrendeffero jilsefecuzione di cofi buona,e neceflaria facenda . Dipor, li medefimi Anziani fecero elezione del; fudeto Federtoo Trotti, di Carranto dal Pozzoe di Vgo Inuerardi a affinche fteffero alla detta operalafiftenti: come anche Vberto Milant, Emanuello Eerro, Guglielmo Ardizzoni, e Benzo Mozzi, furono alli ventiquattro di Febraio depurati dal Conieglio generale di quefta Cittì ad effer fopraftanti all'acconciamento della conerada de* Mercanti, doue Sonoli Portici, cen farla ridurre allve: gual pianura deH'altere Atrade. Li fudertio Ordinj furono dipoi tutti nel libro de' Stacuti dell'ifteffa Cirtà regiftrati. Ma, pafiamolene in Alemagua, oue effendo venuto Pimperadore Adolfo á fingolare battaglia vicino a Vormazia con Alberto figliouglo del fù Imperadore Rodolfo, iui rinale vccilo. Haucrido poi Vgiero Merlani finita con rottitbdine la
fua Podetteria di Piacenza, fuin ino luogo cletto da qued la Citta Carnuto dal Pazmo Gentilhuomo.Aleffandrino di onoratiffime qualitio.
2300 Nel prefente anno 130 o, hel quale amminiltrarono la Podefteria di quefta Citià, Muzio da Modona el Capita nate del Popolo di effa, Federigo Garotti, ordind il Sommo Pontefice Bonifazio ditatio il fantifimo Giubileo ${ }^{2}$ bentfizio dell'anime Chritiane, cheifu il prima nella Cattolica Chicla altituito , col quale conceffe laremifion ne plenaria de' peccatia coloro, che ricenoftendo cou vera penitenza if alli compeffi, vifiterannole Cbiefe dea dicate in Roma alli Prencipi de gli A poftoli, Pietso e Paot lo: Ordinò parimente, che nel fine di ciafouno centefit imo anno fi rinotiaffe quefto Giubileo. Con quefta occat fione dunque attefero a palare tutto gueft'anno per Alefu fandria infiniti Oltramont ani, e Lombardi, li quali in hat bitodi Peregrini andarofo in proceffioze a Roma, prid participare de tefori aperti col mezzo del fudeto Gubileo.
Il Configho generale, \& glinfraicrizi Anvianidi Alef fandria, ciod Fulcone ..... Manfredo Ottobelli, Anfelino Maeftro,Oglerico Piouera, Roffino Oglia, Vercellino Gio rolino, Antonio Leng1, Oberto Ollari, Otto Cerrone ; Giacomo Agranio, Aleflandro Cellerini, e Giacomo Cacciaguerra; come anco lquattro Retrori della Conipaenia deliz Giuftizia , che furono Orecchia Gibellini, Roffno Roberti, Formone Guerray $\&$ luano Squarzafichi fecero alli dodici di Febraio elezione di quattro de’pial efperti Fija queranno, nel quade non occorfe in Aleflandrix cora degna di memoria', ppomulgaro vn'ordine erà gli altri Staturi di quefta Cista, dipoi regiftrato che niun Citar dino potelfe compraxe polfeflioni nel. Tercicornadi Acqui, ̀े goder quelle, ahe ivi haveffe gizicomprate .

Giureconfulti di quefta Città cioc Otto Viziati, Borgaro Orabona, Galuagno Squarzafichi, e Roffine Borgo, affinche faceffero alcuniftatuti, \& ordini, per ridurre a mis. gliof fornala lo ftato di effa Citrà , \&imp particolatel'Vffizlode'Notarí del Campanile.

In quefti cempi, $\sqrt{2}$ familiat Onafehi generofamente concorle alla fabrica della Cbiefa', \& anco del Conuento de S.Steffano di Borgoglio in Aleffandria fua parria; imper roche effendo, e l'vao, el'altro di gì̀ incomincia to, ella diede corrogni piat; edithota liberalità cempitifimo fine alle volte, capelle,crlie 8 ad altri edifizij, per vio, c bencGzio de' Religioti d'eflo Monaftero dell'Ordine de'Serui, Del che ne appare chiarifima reftimonianza per le Arme de'Guafchi, che fotto le volte, \&e per tutza quafila Chie. fa, \& nel Commerke fi vedono in diterfemanior e dipinte, \& fcolpite:
Con molitaprudenxa, e confomma integrità dívita fi fece in quefti fempi valere Bertolino dal Pozzo Arcidia. cono della Catedrale di Aleffandria fua patria, e Giurecondiuko, il quale con carico di Luogotenente del Veicowa di quefla Ciset, che faceua refidenza in Acqui, gouernò eccellentemente la fua Chiefa, econ le honozatiffime azioni apportò al cuo nome, $\delta z$ alfí tiux nobile famiglia non poco fiftendore.
Guelielmo Inuiziati, hnomo di molta fíma, e ríputazionain Aleflandria fua pattia ottenn: quelt'anno per hi mresti delle fue riguardeuoli, equalificate partio la podeftatiadipiacenza, nella quale, fecefi conoícere fuff: cientifimo ad ogni maggior grado .:
Hauendo tratrato delitidetto Guglielmo.s farà molto a propofito il fare qualche menzione della fua famig'ia, la quale fat in ogni tempo abbondantiffima dhuomini cofi eccellenti nelle lettere, cont vabrofi; \& C (iperti nellyarmi. Era ella zanto numerola, che voa partedi effa chiamauaficon varij fopranomi, li qualipotcia con la continua, lunga confuetudine hanino idifendentidi quelta ftirpe e conieruati, e tuttavia conferuano anoftri giornis non chiamandofilinuiziati, ma fi bene col fepranome, che a loro naggiormente aggradiua, come; Berctini perche difceff erano ;da Beretta Inu:ziati Dotore di Ceggi ; i Carboni da Carbone parimente Dortore; gli Arecchi daAreccos e cofi anco i Gavani, Reuellini, Piftoni, Priori, Viola, Sappa. Bonifazi, e quelli della Corda, dalla Valle. e dall Oglio, is quali iono viciti dalla famiglia de' Inuixiati, e filerucno de'fuderti topranomi in vece del cognome originale de' Inuixiati. Quefta fameglia viene ancora chiamata de' Viziati ue glinfromenti antichi;e benche tiri Yorigine fua da Payone picciolo inuero Lugo alla riua del fume $T$ anaro firuaro, e due miglia incirca diltante d'Aleffandria, contuttociò fori ellain ogni tempo, e per la nobile nalcita, e per le ricchezee ancora. Il primo dieffa flitpe fil vezio buomod'arme (quefta forte di milizia, cosji.chiamata -i era in quei tempi ancichi tenuta in molta ftima; e riputavione ) it qualic nel principio della nafcente Aleffandtipa Republica, quiui fa ridu? Te con la moglie, co'i figlivoll con tutta Ia cafa, econ vna molto ampia fupellettile ; ed i. fuoi foglimolf furono poi dal di lui nome cogrominati. Viziatis: maperche li defcendenti da quelli abortivano la mala figrificavione di eflal parola, polero ananti di quella la nogatiua prepofixione, In, e cominciarono a cognominarf Iriuxiati, Li quali non tantofto hebbero in Aleffandria eletto il dormicilio Ioro, come furono trà le principali fameglie di quefta Città connumerati, come quelli, ch'erano cofi di ricchezze, ed athorità potenti, come di mafcolina prote numerofir: Lionde fifparfero per tutta quafilitalia, ciot in Torino, Ferrara, Vinexia, Rama, Napoli, ed altroue; \& da per tutto viffero corrcelebre noime.
Poffedeua quefta cafata vna Piaxea nella Piazza grande di quefte Cattal, del che ne appare a quefti giorni teftimonianea euidentiffma, per le Arme d'effa famiglia dipince fopra il huogo di quella Piazxa; e quefa prerogativa fi concedeula, fenon a calate nobili, \& antiche, $\&$ in effe Piasece, 00 fif conmpemente chiamate, fir riduceuano i particotari di quelli famiglia, ò per dicorrese de' loro affiri, : ò per paffaril tempo.
In quefti tempi gli Aleffiandrini donarono alli Monaci Agoftioiani di San Martino di quefta Città, vna frada contiguaial Conurentadi effi Religiofi, affinche chiufa d' ambi li capi ; tefaffe congianta, \& incorporata col lite loro.

Nc!

## 54 <br> $\mathbf{A} \mathbf{N} \mathbf{N} \mathbf{A} \mathbf{L}$

Nel ludetto anno hebbe principio 1 Ottomanico Im . perio, di cuifù autore vn Turco di nome Ottomano, così chiamato da Ottomanno infigne Terra di Chiangari, ò fia Galazid, vna delle Prouinzie dell'A fia, dond'egli traffe da vaile inuero Itirpe lorigine fua; nulladimeno s'ammirò in luitanta grandezza d'animo, e brauura militare, che in breue acquiltatafí vna grandifima parte dell'Afia minore, tondò a le teffo, ed alla lua pofterità vnnobile Regno.
Amminiftrò il Capitanato del popolo di Aleffandria Aleflandro Tanghettini, efu rinouata la Compagnia della Giuftizia, la quale, così in quefta Città, come nelle altre di Lombardia fi faceua col mezzo d'vna nobile vnione de'più pregiati, e valorofi citradininell'armi, per ditefa dieffe conirai nemici, e ful chiamata Compagnia della Giultizia. Quefta fu intituita ne'primi tempi dell'edife cazione di quefta Città, \& hà perfeuerato jempre fino à quefti anai : Erano Capi di efla il Capitano del popolos J'Alfiere, che chiamauafi Confaloniere, e quattro cittadini Rettori della Giultizıá, i qualli turti in'vn medefimo rempo, hora per vn'anno, 8 hora per fei mefi erand eletti con i voti de'Anziani, e del Conficlio generales di queftane fà menzione il libro de'Statuta di Aleflandria, 8 e era chiamata col nome di Credenza, perche tutte quelle cofe, che in quella Compagnia fi trattauano, fidoucнano credere al fllenzio, oper meglio dire, tener lotto filenzio: à quelli ch'erano delcritti,keletri per Vffiziali, con tirolo di militanti, erano date a lpefa conune della Republica armi, caualli, \& erano ftipendiati ogni anno, ouero ogni fefto mele; \&e acciòche piu allegramente, e con maggior coraggio fopportaffero i. difagi, e le incomodità della guerra', fi faceuano efenti, e liberi da ogni grauezza, che imponeua la Città . Frà gli altri oblighi che haueuano, era particolare it tener rinimicolontano dalla Città; difendere la liberta, e trouandofi ella perduta, ricuperarlaı rifentirfi delle ingiurie fatte alla Republica; e finalmente effer prnnen, \& apparece hiato ad ogni fazione ; e le foffe accaluto, che la Gitrà per qualche imminente, e gran pericolo hauefle hauuto bifogno di maggior numero di ioldati per guerreggiare, all hora era obligato ciafeun cittadino darfieci anini fino alli Settanta pigliar l'armi, e con giuramento farfi mettere al rollo de glialtri Soldati, con obligazione diferuir'à piedi, \& à cauallo, conforme alla volontè, \& al conandamento di quelli, ch' etano Ctpidella fudetca Compagna; il chefe non haueffee reguito, e fe per forte fí offe partito dal Camporfenza licenza, \& ordine de'Capitani, era d'ognionore, grado e e dignità non fenza gran vergogna del tutto priuato: A guefti va iolo Podeftia comandaua, il cui particolar'vffizio era, non folo d'intrometterfi nelli negozij foreff, e fopra quefti giudicare, ma anco per como.tità deCittadini efercitare l'vffizio fuo nelle cofe diguerra ; à gli altri poi, fi cone habbiamodetto, comandaua il Capitano del popolo. Quefta era la difciplina militare di Alefandria in quei tempi, efurono e'etti Rettori della fuderta Compagnia della Giuftizia Ro'To Ferrarotti, Emanuello Ferro, Germano Calui, \& Antonio Cellerini, turti cirtadini di Aleffandrıa. Quelli, cherrano in effa defritti;nori paffaanno il numerodiotocento; che cosi veniux inuiolabilmente offeruato; e ve n'er ano di tutti quatrro i Quartie-' ri di queta Città, ccioc di Gamondo, Rouereto, Marengo, e Borgoglio, come qui appreffo fe né fa diftinta menzio. ne, ponendo $i$ nomi, e cognomi di ciafcuno in quelfa Compagnia annouerato, amertendo i Leggitori, che ifegnati con 4 hameuano il titolo di Signore.

Del Quartiere di Gamondo.
FRoffino Borgo.
中Roffo Ferraretti

* Giacouno Fantini.
\& Giacomo Mattei i!
Maeftro Notaro.
\#Florio Cormeli. Marchifio Peri. Anfelmo Bofco. Picern Amico. Bo:ifazio A mico. Mantredo Bu\{azzi. Riua Rizzi.
Bonino Rizzi.
Ortonello Nono.
Pietrino Farulfa.

Roffino Baffo.
Emanuello Riccaldone :-
Roffino Fornaro Tauernaro.
Antonio Loaro.
Giacome Ferrati .
Ogerio Bafteri .
Pietro Ferrari .
Giacomo Ferratore.
Giverto Croletti .
Anrietto figliuolo di Bara-- Ho Ferrari.

Guglielmo Mura Ferrati Guglielmo Bonini.
RoffinelPerfia.

Roffinone Zapatarelli. Fulco Afti .
Martino Afti .
Arecco Afti.
. Rolfino Sexamo.
4 Tebaldo Zoppo. Bonino Farulfa. Enrigo Fraicarolo: Marco Cibriano. Ciacomo Seuario.) Giacomo Vairolio. Roffino Bigorra. Francefico Staffola. Roffinol Vacca. Francelico Boico. Guglielmollia. Franceico Porcari : Suzino Paxeta.
s Obertino Falameri. Francefchiao Guilienzio. Abielmo Bertalocco. Giouannino Abetatore. Oberto Orfo.
Fazio Pataraudo. Anfelmo Ferrari. Pietro Capalla . Guglielno Staffola Ancelmo Guargalio. Francelico Ferrarotti. Villano Bonini. Manfredo Fornait . Donadeo Fornari.
6 Guglielmo Borgo. Bazano Barberi. Roffino Stellati . Anlelmo Guaineri. Giacomo Carefano. Benzio Moizi
Gug'itlmo Oniodei . Enrigo Dente . Roffino Ferrarotti .
Nicolò Razio.
1 Roffo Anolfi .
Manfredo Gambaruti -
Federigo Ardizzoni. Manfredo Ouala. Giacomino figliuole

Roffino Sexamo. Emanuello Pateri. Anjelmo Bottazzi. Bottazzio Bottazzi . Francefco. Armenzana: Gheratdo, Rana ${ }^{-1}$
Pagano Rana.
Antonis. Rina.
Regardia Bofco
Giounamino Bolco figliuob
lo di Regardia.
Gherardo Clari.
Enrigo Moizi.
Emaruello Vereri. Mrehele Paraccioli. Lorenzo Fabri. Lafranco Fabri . Gherardo Fabri Rodolfo Bugia. Ottauizno Bugia. Zalauegra Tauernaro. Giacomo Gamba. Otrollino Bonetti ; Belengio Bixa.
Francelion Borelli . Tarteno Preuofto. Glacomó Gaudini. Vicolino Gamondone. Ogerio Bichi. Giacomo Moizi Marolicá. Daniello Moizi Marolica. Pietro Moizi Marolica. Giacomo Bolfi, Michele Salado .

Rolando Burazil.
Pietro Bulaži.
Paximo Peri.
Pagano Preuofto.
Guglielmo Ardizront.
Blengio Ardixzoni.
Opizio Borco.
Multone Corfio.
Roffino Corfio.
Faxio Corfio.
Emanuello Frafcara:
Cerrato Falopfa.
Manfredo Cauaterra *
Pagano Teaudo.
olordano Rauzeri.
Guglielmo Gambaruti. e.s
Raffino Roberfi .
Guglielmo Lucerna -
Enrigo Cafale.
Perciualio Benzi.
Inuerardo Preuofto. Gualfredo Lanerio.
Manfredo Aruzei.
Cacciaguerra Broceo.
Nicolino Granari.
Ogerio Secondo.
Pagano Truzri.
Giollanmi Mazza.
Roffino Vellerandi.
Otolello Vellerandi
Anlelmo Maeftro.
Tomaio Gotta.
Pagano Cilierdo.
Giacomo Repatrero.
Benzio Bulazzi.
Obertinb Pupino.
Guglielmo Vallerifa Fornari.
Roffino Scarfo.
Perciualio Piorti.
Roflo Gamondone.
Giouanni Porro.
Roffino Candellero:
Ottobone Gamondone.
Ruffi Repattero.
Giacomo Rizzi.
Gigliclmo Ollari:
Ghigone Ollari.
Roffino Saliani.
Manfredo Barberi.
Antonio Bugia.
Rainero Guibero.
Bonino Rizzi.
Agoftino Manza.
Pagano Saliani -
Enrigo Bufazzi.
Giacomino figliuolo 14
Roffino Caretano.
Lafranco Torta.
Enrigo Palidio.
Opizio Palodio.
Lafranchino Pavia.
Talpone Trefio.
Ogerio Gazro.
Francelce Bofco.
Pietrino Carelomo figliuo:
lo di Francefco.
Manfredo Corizari.
Giouanni Rixzi.
Giacomo Figliuolo diAl-
berico Chiefa.
Giacomo Varxi.
Guafta Fornari.
Borto Cermelli.
Giouanni Peteri.
Giouarni Brocco.
Antonio Brocco.
Antonio Pizio.
Stefano Rizzi.
Bonino Scapella -
Arragone Cilierdo.

Pierrino figlinolo di Gher $\Psi$ Francefoc Cermelli. 19 Ottino Parma . zardo Clari. Gizmo Bonfanti . Colombo Cerrone .

Antonio Preuofto. Giacomo Rapallo. Guglielmo Calimeris. Paganello Torre. Pollerio Tabarro. Obertino Gamondone: Vatazio Zauatarelli . Franceichino Treflo Giscomo Gnizone. Bergondio Filiberti. Gugliemo Forte . Pierrino Salado. Carlone Torre .
Giacomo Peteri,
Francefco Pettenari.
37
Gacomino Manza Palquale Mifela.
Manfredo Alti .
Giouanni figliuolo di Spellino Fornari.
Fulchello Alefiandri,
AndelmorBarlozzi.
Ortobello Caffine.
Guglielmo Onighio Sartore.
Ogeria Valdariuo.
Bufazzo Bufazzi. Bellebono Camprores.
Poroza Formari.
Faciolio Trefobio.
Giacome Biemo.
Guglielmo Arnuzzifigliuo: lo di Manfredo.
Guglielmo Porco.
Giouamino Preuofto:
Gherardino Aualone.
Ardizzone Ardizzoni.
Bichebono Botrazzi.
Florio Ouiglio.
Pietrino Fornari.
Manfredo Pupino:
Eozolino Ardizzonia.

Michelino figliuolo di Roffino Perfia.
Gizcomo Ardizzoni.
Pollino baffo.
FGreppo Siracea.
Francefco Ronga .
Matteo Ronga.
Andrea Stracca.
4 Bonifazio Fantini:
Manfredo Clari.
Giacomo Gultra.
Aleffandrino Preuofo:
Ferraro Fabri.
Bartolomeo Repartero.
Antonio Fantini.
4 Ogerio Fantini.
Obertipe Bufazzi.
Anfelmino Pertenari
Giacomina Gotta.
Pietrino Allegra.
Antonino Dente.
Negro Cucurrigio: :
Pietrino Ferramienta:
Aariertofiglivolo di Florio

- Ouiglío

Franceico Veza.
Franceico Crofafigliuolo di Areco.
$\pm$ Giouanni Trefo.
QuefticheSeguitano,furono aggirmti in luogo di quelli, che moris roso.
Antonio Borco.
Guglielmo Cermeli:
Obertino Alaico.
Guglielmo Rauazzi:
Nicolino Scario.
Giacomo Pizio dal Frega:
ruola AncelminoCorfic.
Giouanni Bal:, ..
Pietro Araudo.
Anfaldo Petere.
Inriga Gandelero:

## Del Quartiac di Rovereto:

促 Florio Cazarè Aleffandro Orecchis: 4 Pagano Parma . Pagana Mialia. Saladòne Biza. Perfo Mialia . Gandolfo Mialia: Nicold Armuzzi.
R.i ízzdne Amuzzi!

Fermondo Guerra:
$\ddagger$ Federige Farina:
Roffino Capetti.
Obertino Balbi.
Bonello Guerra. Raffinello Laboratore:
Paganello Cattellazzo.
Paganello Capo.
Bellone Belloni
Ópinello Bellonit. Germano Calui. Guiazio Calui. Guglielmello Bazari.
Aleffandrino Scazeri.
Antonio Farina .
Pietro Reftagno.
Gionami Bufgnoli:

Lafranchello Armizzi:
Fazio Renno.
Pagàno Czzarè:
Torello Gattaldri:
Giacoma Garto.
Giounni Caftelli.
Borgognode Pelo:
Aligiano Maettro.
Giacomo Gutturina?
Pietro Lenga .
Albertuzzo Occimiand:
Perciualio Burghefia.
Benzio Preuegnano.
Otto Cerrone.
Piecro Corazza.
Pagano Clari.
Pietro Figliuolo di Rubamdo
Ogeri.
Otro Occimizno:
Scopellino Lago.
Emanuello Parma.
Pietro Ceruo.
Oddone Parma.
Blengio Gutturino:
Nicolino Parma .
Gizcenpo Cerver
${ }^{20}$ Parmigiano Parma:
Paganotto Garano
Granèro Pixino.
Giacomino Occimiaso:
Fazino Cervo .
Emanuello Figlinolo difederigo Parma .
Manfredino Parma.
Guglielono Parma.

- Ogerio Panizzeni.

Succino Parma.
Emanuello Carogna /
${ }_{27}$ Paganno Melazzo.
Roffino Melazzo.
Antonio Melazzo.
Nicolino Melazzo.
Bernardo Cauigola :
Pagano Cauigola .
Giacomo Scanabecchi;
Bugerio Ceruo .
Rainèro Ceruo.
Negro Buttatello.
Giacoma Carrara:
Marzzzo Oreochiz.
Perciualio Orecchia,
20Giouanai Genmro.
Fazio Capra.
Aròne Raltello:
Manfiedo Carrasa:
Guifcardo Coparia :
Pagàno Pederana.
Obertello Olliari.
Tebaudo Olliari.
Roffino Carranto -
Tadeo Guftra.
21 FrancefChido Melazzo
Nodino Cerso.
Giacomino Orecchia:
Horabdna Scarella.
Giouanni Bianchi.
29Filipino Caftelli.
Maeftro Guglielmo Cremona.
Francefchello Ambrogio.
Paganino Torrazzo .
Roffinafiglinolo, di Torello Gaftaldi.
Obertino Guffra -
Giordino Calui.
34 Orto Papa.
Roffino Gatri:
Fazio Eabri.
Trotto Sacchelli.
Guglielmo Franconi :
Emaruello Dotteri .
3© Bartalòfo Baffo.
Riccarde Palizzzo.
Cortado Prevegnani.
Rogiero Gagliardo.
Emanuello Gagliardo
Lafranco figlivolo di Nicocolino Ferrari .
Giourani Lupine .
Antonio Belloni .
is Giacomino Pederana: Pace Foro.
Gugliclono Farina:
Guglielmo Anzano:
Ambrogio Maluezzi.
${ }^{1}$ Alberico Murolio.
Roffino Coparia.
Amblanato Scotti.
Federigo Prenegnani:
Roffo Chino.
bation figlimbo di Pietre

Raua?
Manfredo Frañcone.
Roffo Araudo.
Albertone Bonini.
Gherardo Scaffarda:
Roffinello Paparini.
Gıouanni Carelli.
Manfredo Cerrone.
Vacchino Coparia.
Obertino Robutti.
Refegnano Albarella:
Bonino Carelli.
Otrolino Cilierdo ,
Giouannina mellazzo.
Albertino Eatina.
Scopellino Farina.
Accurfio Piacenza,
Graziolio Coparia.
Antonio Figliuolo del Sas:do.
Gherardo Occimiano .
Fenicolo Bottá.
Ottobòno Bocta:
Guglicino Gozí.
Ogerio Curro.
Rainèro Mazzachero:
Pagana Scarella.
Ogerio Porratazzi .
Maefro Dierro Fíaco da Fur? bine.
Emanuello Bozardo .
Giacomo figliolo di Ambrogio Matuezzi.
Manfredo Scannabecchi.
Roffino Parma .
O tobèno Pixizio.
\# Gherardo Gatti.
Nicolino fgliuolo di Germano Calai.
Francefico Clari.
Anfelmo Robba.
Bonino Borelli.
Anfelmo Galtaldi :
Manfreto Sacchelli:
\# Gaftaldo Gaftaldi :
Perciualio Gulfo.
Pagano Amuzai.
Guglielmo Melazzo:
Giacomo Burghefia.
Anfelmo Ferrari.
Quefti, chereguitano, furro:
Do aggiunti in huogo di quelli, che maris rono.
Roffino Gocta .
Farinoteo Farina:
Gilberto Guerra.
Antonio Lénga.
Antonio Guerra:
Antonio Sgarrio.
Pietrino Occimiano:
Giacomo figliodi w Nicols 36
Amuzzi.
Ferrario Lenga:
Guglielmo Carraria:
Oberto Baglioni,
Gallone Scotengallo:
Roffino Gurturiso.
Lanzarotta Parma.
\# Pietro Pietra.
Mavfello Melazzo:
Guglielmo Ranino.
Gherarde Coparia.
Aofelmo Boccadilatte:
Giomman Chief.

## Del Quärierö di Marengo.

37
出 Emanuello Ferro. Ogerio Paualione. Giacomo Secondo. Oberto Negro. Gherardo pettenari Guglielmo Stortiglion:
Qpizio Zauararelli. Roffino Milani. Bernardo Milani. Fazio Fazij.
Giacomo Mille: Pietro Pizzi.
38 Giacomino Pettemari: Giacomino Pizzi. Gherardo Catelli. Guigzado Aleflandri: Giacomo Ghio .
Franceico Ghio.
Vercellino Giiolino:
Pietro Cisello.
Daniello figliuolo di MaeAtro Guglielmofifico.
Guglielmo Tacconi.
Aleffandrino 2 mataralli,
Otto Fabrl.
Granaro Granari:
Roffino Bollito.
39 Guglielmo Belloni: Guglielmo Alfardi.
Guglielmo Ouiglio.
Giacomo Cairo...
Enrigo Faa.
Giacomo Malanotte:
Entigo Oddone.
Emanuello Zocca:
Rofino Spzatio.
Guglielmo Fas.
Accurfio Sellarii
Giacomo Càluino.
Giacamo Roccherta :
Manfredo Muroli. Pagàno Horalona. Guglielmo Poltronello: Toffino Milani, Buttazzi. Anfelmo Damifio.
Raffino Stortiglioni: Gicuanni Cuto. Giorgio Robutti. Petro Negro . Percjualio Ballaconuería.
Manfredo Ottobelli.
41 Oberro Serano. Rubino Stortrglion: Defiderato Gauio. Giacomo Remuzzi:
Rufcalia Santi. Ruffignano Santi.
Giacomino Santi Giacomo Secondo:
Papagna Stoppa. Pellenato Coco. Pagado Rubini, Daniello Rubini.
42 Rofino Da.Pò. Occa Barberi..: Oberta Piouera: Andrea Pettenari Guglielmo Da Pò. Giacomo Ocella . Bongiouanni Conzado: Giacomo Oragnolio. Ogerio Piouera :

Rainero Amico.
Orecchia Ghilini:
Roffino Ghilini .
Pietro Treccato.
Glouanni Aitana :
Giacomo Pugno.
Pagano Streppone:
Manfredo Negri .
Obertino Maccari:
Giaconso Guerra.
Nicolino Mefturello:
Francefo Ouiglio.
Giacomino Treccati:
BernardaSpina .
Cremòna Oddetto:
Noetchino Binafco.
Giotiami. Fersari .
Anfelmo Scaluafichi:
Mignene biaua :
Ogerio Nible .
Oberto Berriuol)
Pagano. Muizeoni.
Oberto Milles
Ogeio Garingiodoj
Colombo Cuccaro.)
Rainèro Sarazino.
Taliola Forami.
Guglielme Cuccaro:
Fzzio Dogmate.
Anfelmo Lauezzo:
Perozza Attacco.
Roffignano Razzi. .
Roffinollia.
Mollo Ilia.
Peròne Groffo:
Annevo Mutiolo.
Roffino Biaua,
Guglielmo Araudo:
Giacomo Filippino.
Manfredo Vercelli Paualio: ne.
Giacomo Razionazdre. :
Tebaudo Coppa.
Bernardo Orecchia. ....., i
Guglielmo Negri.
Guglielmo Orti.
Oberrn Garingauda:
Vacondo Pettenari.
Manfiedo Perelli.
Giacomo Ouiglio :
Pietro Ouiglio.
Rolandino Milami Bottarét.
Roffo figliuolo di Germano Maeftro.
Pietro Stortiglioni.
Anfelono figtiuolo di Guglielmo Serraualle.
Bernardo Ferrazi.
Manfredo Damifio.
Guglielma Rolandi.
Oddonetto Milani.
Vercellino Mafo.
Giacomo Gauio.
Franceíchelio Mondatore:
Nicolino Vellerandi.
Ottokello Vellerandi.
Perciualio Freddo.
Giouanni Mafo.
Obertino Ferrari.
Francefchello Vellerandi.
Cortado Sellaro
Delfino Zocca.
Giacomo Guargalio:

Bertolino Tauernaro: Lafranco Limotto. Peretro Serraualle.
Pagano Gen. di Baucema Bellorata.
Perciualio Milani.
Barozello Barozzi.
48 Oberto Stortiglioni. Bongiouanni Muretto : Bellebono Raualo.
Guglielmo Rausfo.
Tebaudo Laccone.
Giacomello Strangolati?
Pollino Mondatote.
Giacomo Clerici.
Oberto Strangolati .
Bergondio Ballaconuetfa:
Carleuario Coppa:-
49Guglielmo Ghilin.
44 Pietro figtruolo di Enrigo Fornati.
Guglielmo Caluera ${ }^{4}$
Orazio Olmo:.
Anfelmo Datio.
Biodetio Corfo.
Anrietto Gen. di Otto Cantone .
Francefchino figliuolo di Manfredo Fornari da Car-pancto.:-
Omodeo Fornari.
Roffino Guanapo.
Blengio Srrangolatia--.
Tebzuja Gluua.
45 SOAnfelmotto Pagni.
Bulgaro Horabona.

Francerco figliuolo demax nuello ferro -
Tadeo Orrobelli.
Roffino Rolandi .
Obertino Amico.
Pierrino Milani Bottazzi,
Giacomo Graff.
Obertino Oglone.
Quefti, che feguitano, furo:
no aggiunti in luogo: diquelli, che mos rirono.
Dulzio Dulchi.
Giacomino Ghilini:
4 Giouanni Dulli.
Emanuello Santi.
Gizcomellorigliuolodi Porrono Grafla.
Niconino fglinolodi Oberto Piouera.
Guglie!mo Dulchi:
Gugliclmo foliuolo di O...:

- Me. Barberi .

Giaconine Vellerandi .
Anic tanno Tercato.
Ggerio fighuritodidGios uanni Dufli:
Gisfami Buarollo. - $\quad=$
Gregorio fighiadoro di Giaz como Mille.
Corradells. Armanne:' '
Tadion Mıalia, . . , :
Bernardo Oddono:
Opizzino Scntti figlíuoló baltardo di $\ddagger$ mblauato.

Del Quartiere di Borgoglio.

52 Paolino Guerzi: AllegroGraff:
Anrietto Boccazzi:
Guglielmo Marca :
Oberto Stublone.
Guglielmo Borelli.
Carleuario Anglono -
Tomafo Mirabello.
Guglielmo Pappero:
Dauidde Busbarra.
Giacomo Angrano.
46. Giacomo Bellefano Perciualio Ferrari. . Pellegrino Ferrari:
Francefe Quagtia:
53Antonio Celletimi ${ }^{\text {a }}$
Fazio Stranio . $\therefore$ : 1 ,
Giacomo Carena:
Blengio Coa.
Gazduuol Mombaruzzie:
Aleffandrino Carii.
Michele Boccazzi.
Manfredo Fazio.
Pietro Lemuggi.
Roffino Cornalia!
Otro Pertufati.
Tebaudo Biorgio.
Lafranco Littz.
17
Ottazzo Grande.
Rotino Trazo.
Pietro Baudo .
Bongiouanni Caualli?
Fazio Calcari.
54Antonio Arobba.
Guglielmó Stranio;
Roffino Graffi
Guglielme Cellerisi,

Gherardo Stranio
Aletirandro Celletini? :
Tebaudo Caleari:
Oro Repattero.
Oberto Bonfilio *
Railino Mezema:
Giacomo Pertufati.
Enrigo Cremonefe.
Flotio Calui.
Cerranto Cellerini:
Gherardo Purdello.
Giacomino Ferrari figlivole. di Banigo .:
Giacomo Viarifo :
Guromo Miftrazzi.
Bianco Fornari.*
Pietro Bonini.
Lafanco Rubo.
Acato Panzz.
Roffino Ferrari .
GriolioLonazolo:
Grullerio. Grulleri ,
Bellai Amico.
Pietro Borgo.
Taceo Rana.
Guglielmo Busbarra :
Guglielmo Boccazzi.
Oberto Curto.
Guglielmo Peri.
Anfelmo Speltá.
Rainero Genouefe:
Giacomo Tiliolo.
Albertino Guerzi.
Enrigo Pome
milano bafo.
Gherardo Dardano.
Fazio Mazza Fertari.

Oberto Ballofti.
Fazio Bazana.
Obertello Alamanni.
Giounnni Bocca.

Enrigo Panza.
Daniello Buado:
61 Faxio Ferrari figtiulo di Guglielmn.
Giacomino figliuolo di Ghe. rardo Maeftro Ozano.
Ciacomino Cauafanti.
Bono Segrio Angeleri. Giacomino Biorgio .

Obertello Busbarra.
Manfredo Louazolo.
Manfredo Burollo.
Roffino Louzzolo.
Pietro Faxi.
Giacomino Beccari.
Fazio Repattero.
Buzardo Caftelli.
Scotto Conzano -
Milano Comzano.
Guglielmello Moixi.
Srignanto Squarmafichi .
Tebaudo Barozzi.
Pietro Serraueza.
Enrigo Beomzi.
Gugliclano Nizia.
Baudino Squarzafichi.
Gupliclmo Carelli.
Rofino Busbarra.
Rodolfo Squarzafichi.
©iacomino Scribani.
Paganino Ollari .
Gherardino Squareine.
Durante Roberti.
Pagano Balbi.
Pagano Gaia.
Dafante Martinazzi.
Giacomino Ponclano .
Enrigo Pa etti.
Vercelio Appellari.
Gaglielmo Saetta .
Nicolino Maiocco.
Roffo Crinelia.
Roffino Ottoni.
Roffino Culiani.
Buza Caleari.
Roffino Baudo.
Guglielmo Muzeri.
Milano Carli
Antonio Alerani.
Milano Cellerini.
Roffino Carena.
Ciacomo Spetra.
Ogerio Gallo
Bonifazio Guerzi
Bonello Engreloai.
Vizono Bando.
Giacomo Roberti.
Carbỏne Natta.
Opizio Lodola.
Tadżo Genouefe.
Aleffandrine Baudo:
Fazino Gagliardo Squaresó fichi.
Alberto Arobba fratella di Giacomo.
Vermo Albertene.
Matteo Stranio.
Oddone Squarzafichi.
Arioteo Maruelli .
Pagano Gulfo.
Verma Genoucle.
Emanuello Cellerini.
Bernando Panizza.
Bentíno Coa.
Giacomo Cacciaguerra: Giacomo Engeteri. Faxin Angillonio. Iu ano Squarzafighi. Gherardo Belloni . Pietro Ruuno. Anlelmo Raua: Giouanni Capretto.

Quefti, che feguitano, fu: rono aggiunti in luogo
di quelli, che morirono .
Pagano Cornagia -
Roffino Bar 2uali.
Giouanni Calegari. Giscomo Bonflio.
Pagano Dulli.
Laz.a.........
Bonifazio . . .... ...
Anerico
-........
Gilberto. liquali erano in maggior numero, aderiuano à Torriani frà quefii, oltre a molti principali Milanefi fuorufciti, fe ne trouauano de'Berganiafchi, Comafchi, Nouarefi, Vercellefi,Cafalalchi, Pauefi, Aleflandrini, Tortone f, Cremonefi, Lodigiani, Cremalchi, e Piacentini; liquali popoli effendo tutci contrarij a Vifconti, li cofpirarono contra, elimacehinarono vna congiura. Percio fecero del mefe di Luglio per tal' effetto in perfona de' loro Ambalciadori vn'adunanza in Piacenza, alla quale fu prefente Alberto Scotto Signore di quella Città, che da effi fù per Generale eletto, \& accettato. Dopò hauer quil frà loro trattato allungo del modo di far la guerra, finalmente deliberarono dimettere per allhora in campagna à fefa comune, lettecento loldati a cauallo, con due caualli per 64 ciafcuno, ahtrettanti fanti, e tre cento fagittarij; e cho non s'hauefle da fare nouità alcunalenza il confenlo, ela participazione del Scotto Genérale. Mentre s'apparecchiauano quefte cofe in Piacenza, fi leuarono grandifimi eumulti deatro di Milano, dou efra loro dinifi li Cittzdini, parte leguiuano i Vifconti', 'e parte i Torriani, li quali effendo numerof prenalfera. Del che non poca auterito Matteo, e quafi perduro dil peranza di non potes con tua riputazione con traftare con loro, hebbe ricorfo alla Republica di Venegia, ia quale per effer'ad ambedue le parti afferionata, ricusd di darti aiuto e cominc io à trattare accordo frà effice gia fiera accomndata la differenza e con folennita parimente fiabilitala pace, quandolo Scotto inconfante, e nemico della quicte cominciò à macchinare sēza caufa infidie a Matteo;ond'egli effendo Sene beniffimo aecorto, per fuggir l'incontro del nemico a lui di gran'lunga liuperioreldi forze, fír ritirò di nafcofto co $^{\text {d }}$ alcuni pochifoldatia Vico, hoogo del zerritorio Comarco: allauifo della rititata del Vifconti, $i$ Torriani con laiuto de' Pauefi, Lodigiani, e Cremoncíloro collegari andarpuo con'gran preftezza alla volta di quel Luogo: \& appena firrono alla metà del viaggio arriuati, come i Comafchi, à quali s'aggiunle Matcee, andarono ad inconerarli. Percióo affrontatifi amendue gli eferciei, vennero a battaglia, che per alcune hore fin con egual partito valorofamente foftenuta; mà finafmente la vittoria cafed foprai Torriani. In quefle fatto d'arme fegui voa gran mortalita, cofi per inna parte come per l'altra; perof de* Comalchi, ede' foldati di Matteo ne furono mo'ti fatti prigioni, \& il reftante infieme col Vifconti fi falud col mezzo della fuga. Contuttociò egli non fá perdé d'animo, anzicoftante, \& intrepido fece rifoluzione di ripigliar l'armi, e rendere la pariglia allinimico; raccolfe dunque da' popolif fuoi adereriti, ciot Aleflandrini, Tort tonefi, e Piacentini ortocento caualli legrieti, e cei mila fanti. In quefto mentre fo Matteo condennato alle filio, eli furomo confifcati, come a nemico, tutri i beni; dipoi lo Scotto con molte Compagnie di fuorufciti, trà quali motit erano Tortonefi, Aleffandrini, Cremonefi, Nouarefi,Vercellef,e Bergamafchi, s'accofto a Torriani, li quali con I'ainto, e fauore doalcuni principali d'kalia mancggianato il tutto in Milano 2 loro compiacimento:
Mentre queffe cofe paffauano in quelle parti, rauviuarono in Aleffandria le fedizioni, che furono caula di 67 motriomicidij, che fr commetsero in quefla Città.

Matteo Vifconti con l'aiuto di trecento caualli, e quatrro milla fanti mandatili da gli Aleflandrini delia fazione Gibellina, ed'altre Cittì à lui aderenti, andò alla volta di Como, e li diede l'afalto', mà con fua vergogna ne fu cacciato de i Cittadini, che dentro di quella Citrà dimu-
rauano con buoniflima prouifione di gente, e di munizio ne poco innanzi mandatali da' Torriani. Si voltò poicia il Vitconti verfo Lugano, dellia qual Terra con molta facilità fi fece padrone, \& haueua anco in animo diritornare all'imprefa di Como,nel cui Territorio haueua gia occupato il Borgo di Vico,e della Porta della Torre comalca, ma effendo ftato auertito, che i Torrizni li venimano allincontro con poderofo efercito di foldati, cofi a piedi, come d̀ cauallo, cioc̀ di Noúarefi, Vercellef, Comaf-

- Chi, e di Gíouanni Marchele di Monferato, giudicó bene mutar parere, \& abbandonare limprefa; ritornò dunque a Piacenza, equindi voltò il camino verfo Veroma, dore con Cane della Scala fuo parente, ar Signore di quella Città fitrattenne fin'a tanto, che la buona congiuntu12 de' tempi lo fauori.
Sifece valere in quefti tempi Bjengio Merlani efpertif2 fimo guerriero, che ful chiarifimo fplendore, cofi della Cittì di Aleffandria fua parria, come della fua nobile, 8 a antica famiglia. S'adoprò egli molte volte in feruigio di eflia Cittz , e del fudetto Matteo Vifconti, la cui parte fequilus e dopò hatuer in molte occafioni dato del ; valor fuө eccellentifimoraggio, finalmente merito d'efler fatto Capitano generale di efercito, e dipinto a perperua memoria de' luoi gloriofi fatti fotto li chiofri de' Padri Dominicani nel Conuentodi S. Marco di quelta Parria, a cauallo con vna mazza nelia mano, e cenla reguente in. fcrizione, cioè .


## Bilangius Merlanms

## Magnus Magifar Militsem

Dalle quali parole, $\&$ anco dallifteffo ritrateo fifa certiffima congertura, ch'egli foffe Capitano generale: mà havendo li ludetti Religiofi fatti imbiancare, 8 e dipignere lifudetti Chioftri conimagini di Sánti, dà in quellooccafione cltinta cofi bella, e nobile menoriz, della quale 2 noftri pizininon appare altro indizio, fuorichelefudette parole ne. loro primiero fito rimpuate dopò l'abbellimeato di quelli chioftri.
Effendo poi morto a gli undici di Ottobré Bonifazio Otrano, liftic ceffe nel Sommo Pontificato alif ventidue dellifiteffo mele Bencdetto nono da Treuigi, che fù Prion re getierale dell'Ordine de' Predicatori, chiamato prima Nicolo, huomo di baffa condizione.
Pagaño Calcamuggi figliuolo di Pietro, patrizio di Aleflandria, infieme con alcuni altri delliftefla famiglia tutti defcendeniä da' Jigliyoli di Roffino, comprò alli vemilette di Marżo da Bopifazio Guafco d'Alica figliúlo dí Alberto Gentilhuomo Aleffandrino, la quarta parte del dominio, e della giuriflizione del Lbogo, Territorio, e Pedaggio di Sezê la quale haucua efio Bonifazio riceuuta in dono da i Marchefi di Monferato.
Mentre il Sómo Pontefice Benedetto trattaua cō grâr zelo 1 pace tràli Potentati d'Italia, per il qual'effero fi era da Roma trasferito à Perugia, quini da malattia opa preffo fini di viuere ahi ventilette di Luglio.
fano ft anno, nel quale Guglielmo Inuiziati of Capr tano del popolo di Aleffandria (ua Patria fi, fecero ia quefta Città a!cuncleggi minicipali, 8 alcuni decreti, che furono nel libro de'Siztuti regiftrati; onde tafudet. ta Republica fa riduffe a boniffino ftato, \& a a perfezione:
Intanto, Giouanni Marchele di Monferato, che pid volte fiperimeatè con fuo gran danno il valore, e la brạurá de'Aleffandrini, mosi fenza figliucli, e'l fuo Marchefato per ragione di confanguinità fu legitimamente occupato da Teodorn Paleologo figlinolodi Androy nico Impestaore di Coftantinopoli, e di Violante forella del detto Giouaniti.

Alli, cinque poi di Giugno fal in luogo di Benederto affunto al Pontificato A berto Gorto natiuo di Bor deatix; che fi chiamò Clemente quintp, e trafportò la Sedia Papale da Roma in Lione di Francia, e di quinin Auizmone di Prouenza.
Defiderando il fudetto Papa di eftirpare l'erefie lianng 306 innanti fufcitate in Lombardia, ordimò, che fi factiero alcune Contituzioni molto leuere contro di effe, 8 ancoracontro qualunque altra, e comandò ̀̀ turti gli vffizialj; e Podefta, she le faceffero nelle Città, e ne'Luoghi $2!$ comando loro foggetri inuiolabilmerte offeruare in Aleflandria furono fimilmére publicate, e nel librode'Star tuti di quefta Citti ad eterna memoria regiffrate.
Segui dipoi vi ftrzordinario, \& ecceffiuo freddo, per il quale il Tanaros e la Bormida fumi, che fcorrones,
quello pet mezzo la Cittid di Aleflandriz, e quetto pocó lungi dalla muraglia di efla, rimafero in maniera agghacciati, che ficuramente fi poteua lopre d'eff con qual fiuoglia gran pelo caminare, e quettoincontrofì dannolamente fentito da'Mulini che fono fopra il Tanaro di quali reftarono per melen giorni jmmobilt, \& oziofi mel loro girare; dal chenè riuultò non poca fame, El carofo tia di, pane, alla quale fil in particolarela pouera plebe foggetta.
Queftranno , Kinaldo Leto Tetoriere \& Canteriere $^{2}$ magriere di Carlo fecondo Rè di Sicilia, che di giz̀ s'era collegato con Filippo Prencipe dell Accaia, occupd alcuni Luoghi, e Caftelli di Teodoro Marchese di Monferato, e pole à facco, e rouina vna gran parte di eflo Marchefato e perciò dubitando gli Aleifandriai, che quefte fcorrerie perla vicinanza del Diftreto loro con quello del Monferatto, non ariuaftero ne'loro Confini, ftetrero sul l'armi 8 attefero con ogni diligenza i fertificar benifíno la Città, con furle quei ripari, che per ogni improuifo affalto iono neceffarij, cofi per loffta cone per la difefa.
Mentre Nicolo Opizio Lucchefe amniniftrauailgouerno di Alef̃andria, \&e era Vicario del Rè di Sicilia in Lombardia, laicitarono trà li Aleffandrini alcune dilcotdie, le quali rinuouarono le piaghe de'antichi odij, e le inimicizie frà elli. Del mede dunque dî'Febraloteguirono trà di lors alcune guerre quili, szin particoldrei Guat chi col fauore de'Minittri del Rè Carlo, idatquali erano aiutati, e difefi, feceromandar in efilio $i$ Lanzauecchia, \& occuparono iloro bedi, diuidendoli frà fe: Abbant donata ch hebbero $i$ Lanzauecchia la pattia; comin ciarono fubito $z$ colpirare in danno, e rouina de'Guaichi, ed’altri a quegliaderenti, \& effendofi vniti co'i principali Gibellinid'Afti parimente cacciati da quella Citra's \% anco di tutte le richeqze loro prtuati, con l'ailutodi queftidivennero cofi poderofi, e galiardi, che viciti in campagna, fifecero padroni dalcune Terre dellisleffandrino, le qualicon ngni feeter aggine pofero a faccos dipoi hauendo affaliti li confini delf'Altigiano, li diftruf fero all'vfanza de' loldati difloluti; poiche 'dopo hauer gettati àterra quafi tutti li eetri delle cale de'poueri contadini diederoad effe it fuoco, e finalmente.fecere va groflo, e ricco bottino di tutto cio, ch' era dí qualebie valore.
Frattanto, Robertone Trptil Gentilhumo Aleffandrino e Capitano del popolo diAfti, giudic ando non conuenise alla fua reputazione il diffimulare fenza debitor rifentio mento cofi grande, e cofir manitefta ingiuria tartali fob pragli occhi, urci tofto coatra di effi in campagna con molre ben gagliarde Compagnie de'fuoi Akigiani, $\rho$ de* Brefciani. Ma di quefti fubiti romori, e dell mione dale la foldatelca furono i fuoruiciti da'loro amici, e parenti, che dente d'Afil dimamuano, prellamente asilari I aonde fenza dimora alcuna apparecchiarorio altizamiz dimandando in aiuto, e foccorlo i fuorulcivi di quatron dio, e d'Inciia con altri alla fazione loro aderemí : $\&$ in pocofpazio ditempo fi trould frà loro adunato vn buon numero di gente, cofi à piedi, come j-cauallo scherap. prefentaua un groffo, a potente efercito: Cón quefti apparecchi; e con bella ordinanza pigliarone il camino verio la Terra d'Annone con animo rifoluta d'accingerf alla battaglia, e con l'armi decidere la differenza ; ed Wauendo nel viaggio.vedut certi luoghf folti, $e$ benipeff d'arbori molto opportuni, per iui termar la gente; \&e imboicarla, fectro in quefte Selue aito, e. fr mifero in aguato, alpettando l'inimico, che alla volta lora preftamente veniua In quefto mentre, conparue auanti Robertone, tome Capo con tuttala foldatefca, non giz̀ có quellordine, cal quale s'era partito d'Afti, ma fi bene alla sfilata,e confulamente,per fuadendofi dottertre ficuramente la vittoria da'fuorviciti, e che niun'incontroli doweffe accadere; mentre dunque frà fuoi foldati vantandofi dilcorreua di quefte cofe con ogni credenza di ficurezzs, e con l:animo pilu che foaive, e tranquillo, arritù̀ al loogo doue fi trouaua Pimboleata, $\&$ in vn fubito fitvideroloratire da turte ie bande di quella Selua i fuorufeiti; the cort voci gagliarde, e con gran ffrepito gridando, diederoaddoffo a Robertone, 8 alfuo efercito, il qual vedendaf cof allimprovilo affalire, reftò talmente sbigotito \&e abbaadonato da le fleflo, che per tutto doue vedeui comodità di poterfi dà quellidcentro fourarte, procuraen, econ
la fuga,

## DIALESSANDRIA.

1a fuga, e col nafeonderfi in quegli arbori di faluarfi con ogni miglior modo ; va parte firitirè in Annone, el'altratoppraggiunta dal groffo dellefercito, fù fenza remilione alcuna fieramente vecifa; alcuni pochi, che fi refero, venneroin dominio de'fuerufiti, che furono circa à cente, trà quali, reftò in particolare prigione il fudetoo Robertone; non riufci, però quefta vittoria del cutto fauoreuaie, $\rho$ lenza fangue a fuorufciti; poiche ole tre à molti altri, vi rimafero morti due figlinoli di Gherardo Lanzauecchia, giouani valorph, \& elperti nell'armi. li quali effendò capallo, paffarano con grand'animo, e coraggio fin dentro del mezzo dell'efercito di Robersone, e depo hauer dato gran iaggio della valenteriay 0 brauura, loro, finalmente cafcandole fotto i caualli furo no amendue con le fpade da bands à banda pafati, e morti. ponio'Aleffadrino gusiemo Inuiziai Capitano de adimanica, edi torno ingiorno - gagliarde, che pill non la poreua luffire, ne farlicon la tua autorità refítenza, Spontaneamente abbandonò la patria , per ichifare qualfiup lia difordine se leco condulfe alcuni principali Cittadint della lua faxione Gibellina, cioc̀ Merlani, Firoffini, e Sgarzafichi (quefta familia de' Squarzafichicra Guelfa, ozelfendofi poi accoftata a Gibellini, fil fempre di effi parziale, mentre perfeueraronole faxioni) lis quali erano rimafí nella Citta, effendofi da efla già partiti gli altri G!bellini : appena furono viciev, come: Guelf pigli ande quefta opportuna occafione, tleffero colmezzo del fauore di Nicolò Opizi Gouernaore diquefla Citta, e Vicarịodel Rè di Sicilia, per loro Capitano del popolo, Gaucarano Villagranada, it quale - Fifeucrò in quefla dignità fíp à santo che la faxione Guelfa dominò in Aleflandria. Ritornò poi del mele di - Marzo il fudetto Guglielmo Inuiziati alla lua pària, dalLugale fa ben veduto, e, cortelemente siceuuto, reftando però i fuoi aderenti ancora fuoruiciti.
Limperadore Alberto fa da Giouanni fuo nipote vcci-
 rati, ed in fuo luogo aicele all'imperiale trono, allivensiquattro di Nouembre Enrigo Settimo da Lueemburg.
Moriancora l'annofudetro is Napoli Carlo fecondo d'Angiò Rè di Sicilia , elifucceffe nel Regno Robertofuo figliuolo Duca di Calabriz.
Amminiftrò la Podefteria di Aleffandria Moruello 1 Ifrubardi Pauefí, \& fufcitarono in quefta Citeà alcune graui nimicizie, con le quali turti li, Cittadini eranotin pericolofi tomori, e tumulte sidotsi impercioche effendo Roberto Rè di Sicilia ritornato in Italia do Auignone, oue cra flato a vifitareil Papa, \& a baciargli il piede ; \& hauento cont preghicke, \& altri opportuni mekei têtatitutti li popolị Lombardi acciochegiuraftero d'efferli fedeli, \& obedienti, li Guelf aleffandrini, fatto erè di loro configlio, delíberarono di readerfí al fuo dominio, e riceuerlo dentro della Città
Queft'3nno, nel quale fü Podeftà di Aleffandria Marco Vifconte figliuolo di Matteo, le Albertano de'Albertani

1. efercirò il Vicariato diquella Podefteria, fece rifoluzioneilRe Roberto di trisferirfi col luo efercito in Piemonte, ote oceupò Bufca, Cunio, e la Valle, Luoghi del Marchele di Saluzto; e dopo hauer vifitati. alcuni fuoi Caftelli, entrò in Afti con la Reina Sanxia fua moglie, Sorella del Rè di Maiorica; e dopo ofterfi con quella Citrà collegato, la riduffe à termine, che sobligo di dargli annualmente vn tributo di alcuni rubi d'argento - Quindi venre alla volta di Aleffandria, oue fece l'vitimo giorno di Lugliololenne entrata, e ne piglio il dominio: fi tronaua all'hora quefta Città tutta fotto fo praingran confuffone, non folo per le difcordic, che paffauano frà cittadini, man anoo per lifurti, \& omicidi), che ognigiorno dentro, e fueri della Città fi comAmetreuano; al che, fe con ogni diligenxa non fir foffe prouveduto, farebbe ferica dubbio, alcuno andata in fltimo elterminio. I principali dunque dell'via, e l'altrafazione Guelfa, e Gibellina, fcancellatta del tutto la memoria de'odif, e delle nimicizie, che haueuano verio il Rè Carlo padre di Roberto, e defiderofí dellvniuerfal concordía, ie pace deicittadini, giurarono alli nuoue'del mefe d'Agoto la fedelta alla ludetta, Cozona, e fi diedero fotto al fuo domino con certe condizioni, e legsi ofebene Guglielmo Inaiziati, e gli alcri
della parte Gibellina fecero alcuin volta refiftenza, impedirono, che non fi deffe la Cattà al Re; ma polcia. moffidalle preghiere, $\&$ anco dalle lagrime del popolo, e della pouera plebe, accio che non, foffero reputati autori dell'vltima rouina della patria, effi ancora acconfentirono al parere, 8 z alla volonta de gli altri In quefta refagli Alléandrini fi rifervarono tuttele Robche della Città , le quali vollero con ifoliti foldatí per maggior ficurezza renere, \& cuftodite affinche, le Roberto non haueffe offeruatili paxti gid tabiliti, porefero con l'aiuto, e col riparo dieffe piu, facilmente feacciarlo, e leuarlo dal dominio della Citta. Pigliazo ch'hebbe Roberto il poffeffo di Aleflandrias la prouifiond di fafficienti munixioni, el'afficurd con buona foldatefca, talciandoui per Gouernatore Vgo Bauzio Capitanto de Cauilhi . Dipoi onorò della dignità caualerefca Bohifazio Guafco d'Alice e e Tomafo dal Pozeo capi principati della fizione Guelfa, col mezzo te quali haueua il Rè ocrupata quefta Città loro patriz.

In quefto mentre, Enrigo fectimo di quefthome, Corise di Lucemburg dictiarato Imperadore, entrò in Italia, per pigliare, conforme affolito, la Cozona, \& anco per recar qualche prefentaneórimedio a vari tomulti, \& alle maladetre faxioni Guelfa, \& Gibellina, che molto lathig-






















































 landria.

In quei gionni viueua in efilio Matteo Vifcoari, il quale H 2
perla




$\qquad$

[^7]I
$\qquad$
$\qquad$


$\qquad$
$\qquad$



[^8]perla mallgnitz de'akici, per la lubita cofpirazione de' nobili Milanefi, \& anco per la perfidia di Alberte Scotto, b'era partito da Milano, per cedete allinuidia; quando alla ،untaa dell'arriuo deflimperadore in Lombardia, il pouero Matteo gia leffagenario andò in Afti, per fupplicarlo dẹ fuo potente aluto , veflito con abito da contadino, pet non eßer conolciuto, Rein quetto fuo vinggio paisd per Aleffandria, done trouandof egli fracco, e fiacćo dal cathitió, fif cortefemente tictuuto, e rilforato da vṇa abbietta do inna, dalla quale tuato vergognolo haueua dimandito acquá da bere. Givinto, che fu Matted in Alti, n'andó pieno d’umilıà a tar riverenzá all'Imperadore, e cön affettuole parole tece la lua dimandá, a crixil benigno Céfare dimoltroffi pronto, 8 amoreudie a cons cederia ; e nos andò molto, che fa alla fua priftioli grans dezzia reftruito. Con quefta caparra di futura felicitd Matteo ereffe flanimo fwo , e pienód dinelplicabile allegrezza fitratene vicino a Milano, fin'a tanto che l'impes radote v'entrò alli ventitre di Decembre, doue polcia li fu concetia la fupplicata grazia.

Qyfizano; ilfefo giorno di Genaio alle Epifania dee dicato limperadote Entigófunel Tempio di Santo Ame brogio di Milamn con gran folennita incoronatd, effendolf poffóo fópra il capo il fagrô chiodo per niano di Cala forie Torriano Arciuefenuo di Milano, con l'affiftenza dell'Arciuefcouo di Treueri, édi Genoua, e de'Velcoui di Brelcia, Vercelli, Nousrí, Bergamo, Lodi, Acqui s Aleflandria, Padoua, Vicenza, Treuigi, Parme, Piacenza,Luccia, Trento, Coftinza, e Bafilea : vi fi trouarono and co preséti il Duca d'Auffriz, Theodoro Marchefée di Mona ferato, Amedeo Conte di Sauoia, Enrigo di Fiandra, e finalmente i Marchefi di Saluzzo, di Lunegiana, Carretti, e Malafpina, oltrea grandifimo numero d'Ambifciadori mandati dà quafi tutre le Città d'Italia; fuoriche d'Alefa fandria, e d'Alba , le quali poco ainanti haseuano giurata la fedtlià al Rè Roberto ; e perche limperadore vuolfe effer'in $M$ lano della Corona ferrea incoronato, la quale confornie allintelikione data a Monzefi, volena prenderein Monza; perciof fece alla prefenza di tanti Prencipi the prorefta ftipulata da Notaio, che, fe bene haueua in Milano prefa la fadetta Corona, non intendela d'effer d'alcun pregiudizio alle zagioni di Monsi.
Mentre IImperadore attendeua in Milano ad acco. modare le core di Lombirdia; fufcitò in quelia Città vn grandiffino rortiore, nel quale furono dalla plebe ammaz ziati molti A lamaríi della guardia Imperiale, infieme con alcüni principali Milànefi; del che non fapendofì à chi dare la colpa, fua Torrianif lubitamente attribuiti,effens dofi di gia duulgato, she hìuéuano fatta contra l'mpea radöte cofplraeione ; pertiò grandentente \{degnato egli, comañdó, chie fi getaftero à tetra i Palazzi; le Cafe loro e che fif facefern prigioni l'Arciuécono Caffone,e Guido come confapeuoli di tale congiura, efollevazione. Furono dunque da'Ted. fehidefolatili pallazzi, e le Cafe; e Caxfone; e Guido appena hebbero tempo di fottrarfíal bare baro futore di'quei Coldatis contuteo ciò amendue fi faluarbno, effendofetie quelli fuggtro be gli horti vicini, equefti mantato fopra diviz generofa, e veloce canallo, parti da Milano, e venne di lunerin Aleffathdria, ficuro da oeni incontfo in quefla Citta, la qual'era cuftodita dal prefidio del Rè Roberto amico molto parkiale de ouelf, 8 in pafticolarede Torriani, quindi ñ'andò egl a Cremona, \& hauendolo limperadore cirato à compa jire, \& zd apprefentatfin giudizio, e non effendo come parfo, lo condannò à perpe uo efilio, e lo dichiarò nemia to, e teo dell?offfa Cefarta matfa .
Le vetrouaglie queftanno furono in tanta abbondanza, the nè il frumento, nè il vino hebbero prexzo.
dil Aleffandrini, che haveuano mandaro à Bologna Manfredo monaco Eremirano di Sant'Agoftino loro paa uriota, pet hauer da quella Republica un Pod cita, ortenaro alli tredici del mefe di Aprile Orlando dalle Hafte Tidipoi tutro il rimanente dellanno di molte milerie, 82 calamizà ripieno.
is 13 Continuò il fudetto Otiando nella Podefteria di Alef́. 1 fathdria, e furcitarono varie, \& calamitofe difienfionf in tutti la Lombardia, 8 in particolare in quefta Cited. doue. \& anco nelluo Territorio fi getearono a terta molte caree, e fi comifero atrociomicidij, ladroneci, \& altre infinite fcelerageini. Perilche regnò frà gli Aleffandriai tha vicendevole crudurà nelle dircordic, 8 inimicizic,
che frà loro paffauano s eturto era esprato dalle fazionil Guelfa, e Gibellina, conte quali nà feguiuano grandifima dieordini, $e$ fi vedsuano i fighuolı diuiderfidal padri, \& tn tratello abband nat liatro, tolumente per affezionati più ad vna parte, che all-altra,ieta vna gran compaffione Il vedere vna fazione ficactiar l'alera fuori della pattiaz 6 alla pattelcacciata gettar'a tetra le Caie, perfeguitatla e nella tobba, e nella vita ton efilij, ingiutti, prigionie inique, e depretionil milerabslis in iomma era tanro lo idegnotra quefte parti, che tra grandilimi nemici non poteua effer maggiore; e quinto p.u erano congiunti ia itretta parentela, canto piul crudele regnaua frà loro Pinimicizia'; dal che nè deriuarono le diftruzioni di molte principali Famiglie, chedrl tutto timafero annichilate.
Frattanto, limperador Earigo, mentre dimortua in pifa, priuò ditutti gli onori,priuilegi, immunità, \&\& efenzioni, e cond annò, come rei dellatua Cefarea Cornai, cosi di Aleffandrini., come alcuni altri popoli Lombardi, che furoro quelli d'Acqui, Vercelli, Ati, Alba, Corale, e Valenza, perche ticulande di foetometretf allimperio fuo, haueuano giuratala fedeltà al Ré Roberto .

Dipoi , mentre del mefe di Marzo il Gourera atore Vgo Tauzio veniua diAfticon alcune Compagnie di Guelf, Meffandxini, 8 Aftigiani alla volta di Aleffandrias sine contrò preffo à Quatordio in Guarneto Verticuz Conte d'Alpurg, Generale de gli efercitidell-Imperadore, e fivo Vicario in tutta la Le mbardia, il qual'era accompagnato da Galeazzo Vifconci figliuolo di Marteose da Teodoro Marchefe di Monferato, con utha bauda difeicento valo rofi ioldati : affrontatif e quelli,e quefti, vennero frà loro a fcaramuccia, che veramente riufci al quanto fanguino fa, le bene poila vittoria fol di Blazio con perditá colas. mente di tre Altigiatri; tha della parte contrarian nè teflarono ammazzati circa à venticitiqué.
Poco dopo, i Fudrulciti Aleffandrini dedero con oghi forte di crudeltà il guafto a enfini della patria toros laende gli altef Cirtadini fatta coràggiofa lortità, yaffrontarono animafaniente can eff, ecombattendo; ne vecifero alcuni. In quefta roted til prefo Raimondo Cardonz Marchete d'Incifa, fildàto itigtan coragegin, \&e ar* dire, infleme con mol-i di Cara Lanzauetchia, i quali futono nelle prigionidı Aleffatria condotri.

In quei gierni, dopo hauer Filippone Langofeo fatto prigione Manfiedo Beccatia, occupò 2 nome del Ré Rom berto, la Citta di Pauia, e colttinlel Cittadini di effa a giurarli la fedelta, ; e fotronteterff al fuo dominio con alcune condizioni. Perciò Matteb Vilconti and S. Cubito $x$ quella volta con moltá foldatefca Milanefe, cosl a piedi, conie a cauallo da luiftipendiata, efeorie con grandiffo mi danni totto il Territorio Panefe ; del che auifato Bauzio, che molto li premeua it tenere i confini di quel$\mathrm{J}_{2}$ Città liberi, eficurf da ogni danno, e moleltia di nee mici, thife lubito infieme da ogni banda vn'elercito affai gagliardo, col quale ando ad incontrare il vifconti, enel paifare il fiume Stura; oue per vn poco s'eta trattenuto, fil da Milameff foprag.giunto, e pofto in gran rotta, reftana do parte della fuaz gente vccifa, e parte in quel Torrente uffogata de gli altri foldati; oltre a quelii, che fuggirono, nè rimafero prigioni più di mille, trả quali forono il Ge neto di Bauzio, e Bertramolo fuo Nipore. Mehtre iMi. lanefi altieri per quefta vittotia paffauano ll fudetto fiume, per facchegsiare i confini de'nemici, s'incontratono procolungi da quel luogo in tna compagnia di Aleffant drini, e Valetizani, the alla sfilata, e enz'ordine feguiua. vo Bauzio, i quall furono tanto improuifamente alaliti da'Milanefi, che nox hebhero tempo di meterfi m ordia nanza, e pigliar l'armis onde nè rimaferb molti dilorovecifi, egli altri fi faluârono col mezzo della fuga.

Alli ventitrè del mefe di Agotto mori limperador'zat. tigo iil Beneuento, hon feoza fofpetto di veleno fominio Ifratolinella Santiffima Eucarifia da vn Frate deflºrdine di San Domenico; \& ilfuo cadaucto portato a Pifa Fd iui fepelfito, effendof mandaro il fuo cuore in Germa nia,doue li fil datafepoltura preffo all'iperadrice Marghe. rita fua moglie. Qiefta morte folleuò non poco gll ani. thi de'Guelfi Aleffandrini, li quali per due anni continui erano ffati da'Gibellini aderenti all'Imperadore con gran perfecuzioni trauagliati. Fù dipoi eletto in fuo luogo Federizo tetzo Duca d'Auftria , figliubto dellimperadore Alberto.

Dopo hauct Matteo Vifconti ptomoffa atha dignita ei


Cenerale delfuo efercito Marco fac figlivolo, entrò il priDos iotno di Ottobre in Torrona, e ne pigliò il poffeíso. Giouanni dal Pozzo Oentilhuotmo di Aleffandria, fü queftratino per li meriti del furo gran valore onorate del souerns diAlti, oue lalciò particolare memơtia della moltafufficienza, edeftrezza fua maflime hauendo con Ia fura br auura non pocabbaffatol'orgoglio de'Fuorufciti. deffa Cittz.
Fù dipoi, il reflante dellanno molto careftiofo di fruo mento, effendofi venduto più di venti reali di quella mon netz per ogni taio.
Dopola morte dellımperadortrrigo, i Guelficominciarono a diventar fuperbj, \& altieri ; imperoche pafiando tutsifrà loro d'vn'iftefo volere, \& hauendo vnite le forze, adopertropo ogni arte, \& ogni ftudio per abbaflar La fuperbia de'Gibelliai, e risentiffin qualfuoglia manic. ra delle ingéurie da eff riceuutre . Percióo i Guelfi Alofsandsini congiunti coi Paveff, Crensonefi, Parnigiani, No warefi, Vercellefi, e Pizcentinl, tutri della medeffma fazione Guelfa, havendo per Generale Alberto Scotto, pofeto vn fretto afsedio intornoz Pizcenza; nua efsendo nata frà loro vna grandilima difcordia, diedero il fuoco al Ponte, che fopra il Pd per comodita di yarearlo, haueusno fabbric ato,e ciafcun di lorolafciando insperfecta limo prefit, rifornd a cafalua noue giorni dope líncominciato afsedio .
Apparue Liffeffo annio vas Comets verfo Setten trione; Lidizio di fíniftre accidente, come oceorle per la morte del Pontefice Clemente quinto alli ventidi Aprile, accaduta.
Il Cauaglier Bonifazio Guafco, e Nicolò Canefri comfprarono dalla Patria loro di Aleffandria, due Cattelli, ciò̀ Bonifzio compto Genzano, e Nicold la Rnechers sa Palafea, oude til per decreto del Configlio generale di guefta Citt: determifituo, che alle condizioni per la detta vendite fabilite, fi doueffe flare, e del tutto mantenere, cosi al Guaico, come al Canefri le ragioni de'fudettí Caftelli.
Triauglid la Citrta di Aleflandria, e l'Italis tutta, viaz fí grande, fie eftrema careftia, che ad ognuno pareua di ve-dere d'hors in hora la faccia della morte, \& hauerefti detto, che gli huomini foflero qui tofto immagini di viti, che di viuenti; \& era a tal termine ridotea quefta caretia, che non folo regnalua selle cole necelfarie al vitto, ma anco nel proptio danaro, che moltifinte volte mans cò a perfone porenti , per cemprarí ciơ, che per fofteptarfilif taceua di meltiere.
Dopo, incrudefi nel principio dell'autunno in ruliaj 2 in particolare nella Lombardia vna igran Pefte, per la qualcogni giorno nè moriuano a migliaia d huomini $\alpha$ era cora veramente compaffinneuole, ze degna di lagrime il vedere il padre fuggireil figliuolo, il matito abbandonar la moglie, vi fratello ritirarfidalfaltro, e caluolta fi veděua neceffitato il padre condurre il faliuolo morto - oprad vicarro, evicendeuolmente ill fighuolo condurre il padre; finalmente altro non fi vedeua, che il pauentofotrioofo della morte, la quale per cutto a cuttila fua gran falce vibraua. Equanto grande. foffe la mortalita delle perfone per la fuderta peftilenza cagiotara, chiarzo mente lo dimoftro il vilifimo prezzo del frumento per eutta gnafi la Lombardia, e maffime in Aleflandria, doue fi vendeua dieci foldi al faio, non efiendoui chilo comprafse, nè chi lo; potefie contumare.

Furono queftranno fabricate in Aleffandria due Chiefe co'l Mohatteri koro, ciod vna per li Frati dello Ordine di Satl Francefco, chiatiati Conuentuali, che da Guglielmo Inalziati priquieramente cominciata, fuddal Re Roberto finita ! lalrra poi fil edificata dalla Reima Sancia fua mo-- lie per le Monache di Samea Maria Maddalena delliftef Fo Ordine, \& all'm'e l'altro Mondftero affegnarono affai fufficiente rendita, per mantenere, te alimentare i (adetti Religiofi. Parimente Gionan'Antonio Boidi parizio di quelta Citeal fi dimoftrò diuoto vetfo la fudetta Chiefa di Sanfrancelco, hauendo fatto per vfo di effa fabricarez fua feefa il campanile, oue $f$ leggeua in memeria di ciô vna iferizione; ed anche vna Capella che donarono poi quei Frati dellianno as83.ad Illano Gomez Medico Spagnuolo, il qualela tece di piture abbellire, \& fapradi elfa collocare l'Organo aflai belloda se alliffefa Chiela donato. Il fudettosoidi erá reouto in molea ftima, perlif. meriti delle vitul) e graliti fuedat iopranominato lit

Roberto, da cuif fil egli erà fuoi Configlieri amnonerato mentre poffedeua quel Rè la Citeà di Aleflandria.
Queltranno, Aleffandria deputò alli diecilette di Sertembre quattro de'luoi pity eccellenti Giureconfulti, cioé Giacomo Fantini, Gambarino Gambarini, Giacomo Cersuti, e Daniello Palazzo, afinche faceffero alcune leggi al buon souerno di quetta Patria concernenti, le qualt fin rono di poi regifirate nel libro, done fono lalere comune-- $r$ nete chiantate Seatuti -

Gli Aleflandsini rifutase il dominio del Re Roberto; fifotromifero del mefedi Decembrea quello di Mattea Vifconti ; Imperoche i fuorurciti Lanzauecchia, Merlani, Inviziari, Squarzafichi, Firoffint, Gualtauini, \&c altri della Gibellina fazione, quando videro, che per la morte dell'impleradore le cofe loro a fmintiutno se per il conterario quelle de'Guelfi excíceuano, e mighioratano di gierno ir giorno per opera, e potenza del Rè Roberto, hebbero ricorfo da Matteo protetrore de'Gibelini, accioche de'fuoi fanori folleuati, \& aiutati poteffero mortificati Ii Guelf,ricuperare vna voltala patria, e le perdute faculèे. Quefta cosi opportums occafinge offertait, non 1alció da fefuggire launeduto Vifconti, come quello, che per operaloro (peraua, ( erano le fudetre famiglie principali della fazione a \& haueuano nella Cittzà molti aderenti) $\delta$ eof valore, ouero con l'inganno di farfi con ogni fácilità padrơre, e Signore di Aleffandria, fo come poco innantifi erx infignorto di Pavia, edi Tortona: perciò hasendoli certefemente accertati nellafede, 8 protezione fua, non folo li fomentò liberalifimamence con danari, ma conl'armi ancoragli andŏ aiutando: quefti dunque rinforzati, e fatti gag liardi con le Compagnie mandatelida Matteo, fecero con ogni Iceleraggine alcuae feorrerie nd confini della patria, e traueftiti eft. trarona nella Citte, e poi in Borgoglio, doue turti quelli, che incontrauane ( poiche non effendo auvertiti, Q auifati di tal rifoluzione, non hauemano tempo di pigliar l'armi, edifenderfi) con ferize malamente trattauano , $2<$ anche con ogni crudelè li dauanola morte. Quefta cofi atroce, \& fanguinofa ftrage per alcuvi gierni continuata Cagiondtanto fpautento, eterrorea tuttili Cietadini (Ii quali redeuano, che in nian luogo poteuana far ficuri, eche Pitteflo pericolo, cosi dentro della Cítrì, come dí fuori li fopraftaua) ehe determinarono d"aceortodare le differenze, mediante la pace : conuocato durque il Configlio genetale, tutri in vn remoto, e legreto luogo s'adunarono accíoche Banzio, ch'era Gouernatorè zome del Re Roberto, erittando in fofpetto di qualche tumulto, ò colpirazíone. non li foffe dimpedimento ; i principali delle faxioni confidetato benifinto il negozio, smalmena fe tuttid don valere, e d'pn conlenfo diederol'arbitrio, \&z il dominjo tupremo a Matteo Viľ̃onti, a cui, come anco a Marcofvo figlizolo hautendo di nafcofto mandati Ambafciadori, li fecero intendere cid, che pel Configlio fu determinato. Pofcia Bonifaxio Gualco d'Alice, e Tomafo dal Pozzo, ancorche fofero ftati amendue poco innanti dal Ré Roberto della dignita Canallerefca, e di molee al-. tre grazie onorati, nientedimeno, per non vedere la patriain vitiona, rouina, efe feffi conle riechezze affatoo diffrutti, lalciata da parte la gia data, oe obligata fede alla fudetta Corona $\&$ hauendo rifguardo alla falute propria, edella patria, perla quale il patire anco limelfa morte non z̀ cofa indegna,andarono dal Gowernatore Bauzio, 18 a nonde di tutta la Republica efpreflamente li comandarono che da quefta Città, edarfuoi confini incontanko te partife. Da cosi mala, e non peniata nuoua sbattsto, e quaria atterrito esli, vedendo in vn fubito la Citta rurta, $\&$ i foldati delle Rocche in gran cumuleo con l'armi alla mano, e conofeendo beniffimo, che fi trouata in gran' pericolo तella vita, abbandonò preffamente Aleflandria, efi titirò con le lue robbe, \& bagaglio in Afti.
Con occafione della partenza del (untetto Bauzio , alcu. ni principali della Calata de-Trotti partirono dalla Citeà di Aleffandria toro patria e e ralnutranono l'abirazione in Ferrara, ove a noftri tempiiloro nobili difcendertiviuono con gran fplendore, \&e magnificenza.

Quefianne, nel quale Marco Vilconti it la feconda volca Podefta di Aleffandria, e Fafolo Cafale amminiftrò il Vicariato di effo Podefta, Matteo Vifconti padre del fudetto Marco accettó l'arbirrio offertoli da equefta Cirtà, con la quale fece lega con molte condixioni, ma le principgli furoao geetie. Che gli Aleffandrini, simefi alla
patria i fuorulciti, e leancellati, e perdonati vicendeuol-
 leggi : Che in per petuo, e con ogni fincerità offeruaflero La pace:che finalmente non fi partuftero maidal grudizio, e parere delitetio Matteo: con le qualicondizions e con altri atti trà loro pafiati, qualli, che fitrouauano fuori della Città, fur ono alia patria rimetii. Pufcia fù concelfa La libertì a Raimondo Cardona Marcheie d'Incifa , 82 alii Lanzuuccita, che giàtre annifi trouauano carcerattin Ailfandria.
Frittanto, afinche non fi tralaiciaffe cofa che alla co mune; e priuata concordia di tuttill Cittadini apparteneffe, venuc Matteo alla volta di Aleffandria (fi trouaua duce to paff lontano da quefta C:ttà vna Capella alla Santilima Tribstà dedicata dilà del fume Tanaro, verfo quella flrad ${ }^{\text {, dulla }}$ quale a Valenza fi camina.) In quefto luogo fi trouarono $i$ Deputatial gouerne della Republica Aleflandrina, enolti altri principali d'amendue le parti Guelfe, \& Gibelline, $\& 2$ in partic lare Roffino Guaftaurni, huomotrà gli altri, cosi nella dottrina, come nellelperienza delle cole molto pratico, \& efperto, il quale haucua da'fuorulcite libera procura di trattare l'accordo. In quelfan Capelladuaque Matteo, e gli Arbitri Aleffandrimi contraftarono affai frà loro delle condizioni fudet'e; però fuperate turte le difficulta, \& aggiuftato il negozio, alla fine entratono tutti vnitamente nella Città , e flabilirono la Lega nella Chiefa di San Ciouan- $^{2}$ ni del Capuzzio, nella quale i Monaci Vmiliati faceuano refidenza,\& hora vi habitano i Frati di San Francelco di Paola dell'Ordine de'Minımi . Dipoi Bonifazio Gualeo d'Alice, Belengio Merlani, Guglielmo Inuiziati, e molti altri Cittadias, che alla lolenne ttipulazione di effia Lega furono prelenti, per acquiftarfa la grazia, e bencuolenza di Matteo, lidiedero mediante il giuramento, a nome della R f fub'ica Aleffandina, la Cifta, il Territorio, Ja giurifd:z:one, tutte le ragioni, efalmente fe feffi, de' quali, c della Città hauc ndo il vifcouti pigliato il patrocinio, promied difenderli per l'anuenire da ogni forza, \& inguria, he da qualfiuoglia perfona li folfe, non folo fatta, ma anco minacciata; poffia, dopo haver col mezzn della pace vnitigli animi de'Aleffandrini ipigliò il pofferfo della Città , larciandoui Marco fuo figlinolo, accioche conrinuaffe nell'amminiftrazione della Podefteria; $\&$ inifieme amniniftrafie quelia di Tortona : onoiò anco Matteo della medefima dignita per fei mefin il Gdetto BonifazioGualco in Milano.
Intantodopo hauer gli Aleflandrini per due mefi af fediato Viarilo Terra boniffima del Monferato, finalmente la pighiarono, \& iui fatto vn ben ricco bottino di molte cofe di valore, la milera sutta in vtimn Aerminio. Nella mela di queftoluogo, Perciualo Pantera d'alba, \& Alberto amendue Caltellani della Rocca di effa Terra, vi laiciaiono la vita, mentre la difendeuano con vaIore ; polcia i loldati, che ftauano allat guardia di quella Forrezza, furono tutti prefi, econdotti prigioni in Alelfandria.
Dipoi, li Trotri, e Pozzi poco affezionati verfo il vifconti, il quale fauoriua i Gıbellini, edifimulaua ogni lorn arroganza, \& infolenza, zbbandonarono quefta patria, \& elefero labitazione, parte ne'vicini Luoghi di Aleflandria, eparte in Alii con Bauzio Ioro partigiano ; \& amico.

Mentre quelte cofe palfauano, Riciardo Gambatorta Gouernatore d'Äti entrò a nome del Rè Roberto circa allifette del mefe d'Agofto nella Campagna di Aleffandria con cinquecento caualli, che dal Delínato poco innanti condotti haueua, e dopo hauerla con ogni fuo gafoo benillimo lacchegiata, fi fece d'alcuni Luoghi, parte con la forza, e parte con le minaccie anloluto padrone : occupò anco Corniente, Ouiglio, Solero, Caftellazzos 8 c il Boico. Terre dell'A leffandrino ; dipoi, perche Fubine non vuolfe cofil labito renderfi, e fotromerrerfial dominio fuo lo pigliò per forza , è lo diede in preda a luoi foldatt, accioche con ogni libertà militare lo faceheggiaffero: Laonde Marco Vifennti Podefta di Aleffandriapreftamente wfi in campagnare con fpedite Compagnie di fanteria, e con mille caualli, che da Milano sli haueua maro dati Matteof fuo palre, diede l'affalto al Borco , e Caftellazzo, delle quali Terre effendolene fatto padrone, lidiede il funco. Dentro del Caftellazzo dimorauano moki di quelli ;, che poco innati erano vfcitid'Aleffandria, e
eutci turono fatti prigioni; tra quall ve n’erano vent della famıglia de Pozzi; glialtri pui aderenti, \& amicà lore, paflaunos nume.o di mille, i quali con catene Atrettamente le gati, lurono da Marco raandati du luo padre in Milano.

Finalmente dopo linterregno di due anni, a gli otto del fudetro mele di Agofto alcefe al Papato Grouanni XXII. di nazione Francele, che prima ch amauali Giacdí mod'Otla, huomodi vilifima condizione, ilcui.padre cra Zauattino, ò fiza racconzsucore di icat pe rotre :

Enerarono quett'anno i tuorucctu A cifandtimi viniti cói Guelfi Aftigiani,e con Bàuzıo nel Tearitorio di AlclGandria, bue facche ggiarone tutte le Teire, e con ineiplicabile rouina vi lafciarono delle azioni loro notabile memoria.

Hauendo poi la Cirtà di Aleflamdria venduta a Guglielmo, ed Otto Inulziatt, ed al Cauaglier Giacenio Marchelli fuoi citradiai la terza patte delle gabelle'; chefi rifcuoteuato alle lue publiche Porte, ordind per decreto, che fi doueffero offeruare i patti per quefta vethdita fabiliti.
La fudetta nobile fameglia de'Marthelli poffedeua via Piazea nel Quartieto di Rouereto, ciò̀ nel medefinio fro doue fi vedeà noltri giorm la Chietetta di Santa Matia di Monferratos il cual fio ohà fempre conieruato il now me di Piazza de'Marchelli chiamandofi comudemente in Marchellor ed iui fíriduceuano i nobili di efla Cafata, ò per difcorrere de'foro negozij, a pei panatempo, cofi facendo gli altri, che haucuano di fimili $\mathrm{Pi} z z z e$.
In quefti tempi tu per publico decreto di quefta Citri ordinato, che fi douefle dar's iuto aili Firofini padroni di Sezè, accieche poteffero fortificare il Cafello di quella Terra, cioè la Torre ed il Mufchio, ò fia Torrione, ogni volta, che ciò fofle f: ato richielto da'udetti Firoffinis ed in particolare da Temato Calcamuggidelfitefla fire pe Firaffini.
Dipoi, Lanzarotto Merlani, e Nicoló Sacthf bmbedue parrizij Aleffandrini fecero fegnalato acquilto di due Feudi, cioè quelli di Capriate, é quelti di Occimiano de* migliori e e principali Luoghi del Monferato; del che, come anco dertuderti ordin! pettanti. cod falle gabeile di quefta Citted, cone alla fortificazione di Soze, the ne vede memoria nel libro de'ftatuti di effa Republica.
Queftranoo nel quate fí tecero nuoue leggi nella Republica Aleffandrins' Marco Vilconri, che fù tarto Vicario de'Fuarufciti Genouef, andò alli vel:riquatro del mete di Marzo a campeggiate con gran Caualleria, e Fanteria, cof Alamama, conc Lombarda fotto la Citra di GenoLua: Perciò il Papa fece intendere a Matteo Vilconti; che s'afteneffe dal trauagliare $i$ Guelf, e e che leuaffe Marco luo figlivolo dall'afledio di Genowa; al che non hauéldo egli vbidite, Fù infieme coni fuai figliuolitcomunicato.
Polcia, con occafione dellpaffenza di Marco Vilconti, che cuttania concinuaua nellimprela di Genoua, i Fuorufeiti di Aleffandria congiunti con $i$ Gudfíaftigiani tecerodel mefedi Ottobre alcune fcor erie per turta la Campagna di A leflandriza doue pofero ospic cofa a ferwo, fuor co fin preffo alle Portedi quefta Citta ; perilche grando-
 tamente ferma, e flabile riloluzione di rifentirlene; viciti dunque con prandimpeto, e coraggio, \& affontatif coi nemici, venneroal fatro d'arme, che d'amendue lo particon incerto lucceffo, \& efito di effo animnianmente fif foftenne, alla fine 'velli ch'vicirono dalla Citts; eflendo dalla gran moltitudinede-fuorufcicifopraggianti, furono vinti, e fconfiti, onn cfer dertro della Citrà precipitolamente ributtati. Di quefti nè furono fatti prigioni circa a cinquanta, e ne timafero vecifii veritidue, trà quali nè furono quindici delle eafate de'Merlani, e Lan. zauecchia.
In quefto mentre, $i$ Gibellini adunarono vn buon numero di foldatefca in Gauio con l'aiuro di Matten Vifo conti, fotto al cui comando ftanano i Milanefi. Lodigiani , Piacentini, Comafehi, Bergamaichi. Vi fcellefi, No uarefi, Aleffandrini, Pauefi, e Tortonefi ; \& effenendofi appareechiaticofi a piedi, come a cauallo, peraiutare $i$ Gibellini di Genoua, doue per quefto effetto campegeiaua Marco Vifconti, andarono fin fotto alle Porte di efla Cirtà, e polero à termine tale ${ }^{\text {Guelfin affediati, che furo- }}$ no coltretti, vedendo beniffimo, che le forze loro nen erano
dano fufficienti, rperfefifere alla parte contraria, di ricorrere a Raberto Ré diSiclia, ze alli GuelfidAfti, Alba, Marfiglia, Nizza di Prouenzi, e Piemonte, per haues da quefti qualche aiuto di gente. Perciò Raberto li mando ben prefto ducento huomini drarme ; dipoi, vedepdo egli di guanta confideratione forse la Citta di Genouz, iui fir ridulse alli vent'vno del mefe di, qiugno soo la Reina lua moglie, e due figliyoliz $e$ fifece da queícita dini giurarela fedelè̀ per dieci apui.
Perfeueraua ancora Marco Vilconti nel Itresto agedie di Genooa, quando egli beniffino s'accorfe, che quefta imprefa riufciua contra la fua afpettazione infelice; e che indarno confumaus il tempo intorno ad elsa; perciò allifei del mefedi Febraio l'abbandonò cor tuto lefercito , e parsato l'A ppennino, fi mife a faecheggiare cutto il paefe., che il Rè Roberto haueuz occupatodi là del Giepo.
Frattahto, hauendo il fudetto Vifconti inteligenza corr alcuni afigiani, andò di notte tempo alla volca d'afti, con penfiero d'occupare quella Citta, ma efsendo itata difcoperto; e vedendo per allhora molto difficile quellimprefáa, ritornò inglefsandria, hauendo in quefto fuo ritorno pigliato per forza la Terra di Gamalero, che tutta mife fottofopra ingran conforione, Finito l'a alsedio di Genoua, il Rè Roberto, che fi trouzua libero affattoda - ogni forpetto, parti da quella Ciera alli ventiotro del mele di Aprile, \& accompagnatoda'principali perfonaggi, e corrigiani, ando in Auignone a vifitare il Sonmo Pontefice; ma noin tantoflo vici egli da Genoua y come fubit9 Matteo Vilconti mandò nuouamente Marcof mo-figliuolo à porre l'afledio intorno a quella Citta.
Mentre paffauano quefte cofe, Bonifazio Gualco, che haueua finita la Podeiteria di milano, ritornò in Ale iflane ria; \& hauendo ritrouata quefta patria in grandiffimo romoré, per caufa de'Gibellini, che il tutto maneggianano z © ompiacinento loro in màniera, che i Guelfi eranoaftrer si d’abbandonarla, e ricouerarfialtroue, non potendp egli Coffrir e fimile nouità, e frauaganza, mandò̀ à chippare Bauzig, che dimoraya in Noue (quefto Luogo, chagiace alle radici del Giogo, era flato da effor poco auanti occupato ) \& il primo giorno di Nouembre li diede Borgoglio (quefto è la quarta patté di Aleflandria fituatz dila del fiume. Tanaro, che (corre trà effo, e la Citrà ) doue eatrato Bauzio, lo forticò fubito con buona foldatefca; ly gual cola poiferui per vn gran freno alla Citta di. Aleffandip, che già vbidiua.à Vifconti.

Intanto, ritrouandofila Città di Genoua flretramente affediata, i Gouernatori dul Re Roberto, che in effa dimotauno, per difogliese Marcoda quell'aftedio, e ridurlo inaltra parte à difenderc ilfuo, mandarono à Valenza Simonino Torriano, chedimoraua in Alti, affinche tradagliaffe con le fcorrerie lo Staio Milanefe; quéli effendo feptiato nella Lome!lina con feicento caualli a date it gualto à quel Territorio, iui fece ricchiffumi bottini, \& abbrucciò àlcuni Luoghi ; oade Lucchino Vifconti figli. uolo di Matteo all'a uifo di querti pericolofi ecceffi, fubito ivalleria, e Fanterials \&e accioche tutta quefla foldatefea pöteffe vitamente fopraggiutigerei inemici, comandò, che ifoldatia a piedi faliffero ingroppa de'cauali; diquelta maniera dunque arriù Luchimo tanto improuifamence addoffờ a nemici intenti à depredate, che non hauendo elfi hauuto tempo di pigliarlParmi, vi rimafero quak futtir rccif; ande Simonino da tanta frage défuoi foldati grandemente atterritó, fíaluò con la fuga, 8 in Bergon glio of riduiffe .
In queffo mentre, B uzio, chedefiderauad occupare Aleffandria, e mancandoli la materia, per farei Ponti le Torri, \& altri edifizià fimili imprefe neceffari; veci da Borgoglio con vna !quadra di Caualleria nelle vicine Seloe a pigliar coò, cheli faceua di nuefieri, \& à cafo nella pianura poco. diftante dalla Gollina incontrò Luchijo, ghe dopo haver rotti li yemici, reguitaua gagliardamente quetli, che fuggiano zon penfiero forfi d'entrare cón ngni flacilizà in Borgaglioionde affontatifi amendue valorolamente, vennera con le sentiloro a battaglía, nella quale dopo hauer Bauzio con gran valore foftenuto Jimpeto di vanca foldatefoz fenza paragone di numero luperiore alla fua, finalmente combattendo fempre, Fud con piol di venti ferite gettato da cauallo, \& ammazzato;

tri fuoi foldati parte furono vccifi, e parte fi faluarono fugpendo nelle wic ine Selue, \& Colline. 11 cadauero d Bzuzio fie pofcia portato in Borgoglio, e con pompofifunerali depofitato aclla Chiefa dí San Sefano-fin'z tanto che gli Altigianicel confenlo de'Borgogliefi lo mandarono à pigtiare, enella Cited loro li diedero con molte lagrime di quei Cittadini onorevole fepolmura nel Tempio de'Frati delliOrdine di San Frencefoo ; a noftri giorni vedefiancorailfio Sepolcro netla Capella maggiore di quella Chiefa.
Palsà queft'anno allaitaz vita Gadielaso Inuiziati, e la fua gran perdimefil con giufifinmo dolore fentita da' $G$ ibellini, deequaliera Capo pella Gittà di Alefandria fua patria, e.de'quali pigliò in rutte l'occafioni con ogni co raggio, 2eardire il patrocinio, ela difefa.
Onoratamente fir fece valere in quefti.tempi Oddo Guafco Arcidizcono, e Luogorenente del Vefcouo della Citch di Alefrandria fua partia, il qua'e con la dottrina, e con Pintegrità di vita s'acquifto eccellente fama, amminiftrando con gran decoro,e magnificenza quella dignità la qual'era per tutti li rilperti molto riaerita, e pregiata. Imperoche l'Arcidiacono in quei tempi gouernaua la Chiefa, e Dioceff Aleflandrina, comeie foffe fato il medefimo Velcouo, il quale faceua refidenza nella Citta d'Acqui.
Viffe in quefti tempi ancora con opinione di Santità il Beato Tomafo, del cuicognome non habiamo alcuna nocizia : Fil egli natiup di Aleffandria, e veftitof l'abito dell-Oidine de'Serui di Maria Vergine, fece tale riufcita nell'offeruanza della fua regola, enella fanticà de'coftumi , che meritò d'effer trà Beati del Paradifo annouerato, ed iltino nome nella Tauola de'Beati di quell'Ordine deferitto.

Queft'anno perfeuerò Marco Vilconti nella Podefteria di Aleffandria, \& il Re Roberto, che non haueuz cofa pil - 1 cuore, quanto l'opprimere i Gibellini d Iralia , trattè molte cole citca à quefto particolare con Giouanni XXII. Sommo Postefice; che dimor aua in Auignone, col quale derermind, che quando non foffe ftato poffibile il poter;, ò conle preghiere, ò conle minaccie diforre i Gibellini dal trauagliarei Guelf, fi moueffero contra di Foro l'armi. Percio ambedue ícrifero à Filippo Rè di Francia, inftaptemente pregandolo, ctre volefle porger qualche aiuto 2 Guelf, accioc he poteftero refiferc alla maluagita eperfecuzione de'Gibellini. Da quctte preghiere moffo if Re, mandò fubito in fuffidio loro Filippo fuo Nipore, figliuolo del Conte Carlo Valois con mille hoomini d'arme in Lonibardia, della cui partenza dalla, Francia per -Italıa auifato il Rè Roberto per vaa lettera di Pietro Mouretto , mandò fubito lifteffalettera, iafieme con vna fua fcritta d'Auignone à gli vffiziali, \& a al popolo di Borgoglio in Aleffandria; che già s'era dato alla lua diuozione, \& vbidien $2 a$ : il tenora delle dudette lettere e l'infraferitto
Rabertus D.ci gratia Rex Hyormfalom, do sicilia, Dwentics Apu. lia, '̛, Principatus Gapma, Prowimcia, Forcalqmerij, ac Pedomantis comes.
Di/cretis viris Rearaibur, er Officialibus, Comfilio, Popalo, io Commpni Burgatij dilactis fdelipus fuis, gratians fram, of bonam voluxtatem. ASnotitiam vefiremp perducimps per pra. fontes, quod nuper recepismus littorat.contimemis jubfequentio. Sacra Regio Macisfasi petrus Mourcti terra ofculump amse podes. Sercaitafi veffict tesore pra/ontimm zoture fats, qued Dominus Pbilipput deValofio carigiomus Nepos vafer, die Leupa foptime decime buius menfos Martij, iter faum de Cenomano faliciter varfwt Limgdupums continmasis dictis fuis arripwit. Eodem dis fimiliser Dos ninus Carolus do Valefoo frater ejus obtenta licentia 2 Domine Pasre fue, iter fumm de Comitatu Valesij arripuis verfus Lugdenum, ite quod inffellibilier Domiso concedente pot tostum diom Sabbati in vigilia Pafctho ad tardiws prafouses erxne ibidenn. Ego ancem de licerntias prafati Domini philippi perweni
 wefrormum, dimijo Indice Luca. de Nenpoli focio meo panes rumdom Donninump Philiphume adjollicitandimm ipfum incafanterjo quia ad prefons onf fumt is Regno Frabcis isumdationes aquarums. ' it inera lwiofa, equi ad arma, o arnifia iqformen Domisorumos, © aliorumn Comismm, Baronmm, \& gencis armigera, infra diawm
 wnicut fuccoffiue; Prafatks .vero Dominus Pbilippus monfram



[^9]$\qquad$ .

$\square$ .

$\qquad$ .

$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$

[^10]$\qquad$<br>$\qquad$

$\qquad$
2
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
 ?




$\qquad$ $\cdots$

## 64

## A $\mathbf{N} N$

 ort, Cmimini veflio follicirì roforabo. si Naner Excell. Regia Gulialnams de Monteregali formiens armornmin Donmini Regis Frä-

 cde alijs plensws yos informabit. Ecrape. Lagdmi die «xxyid

 rrimews in samfo Remigio cum Earomidos Provimain damos Doo,ad ordinandum, quod afocient Dominum Pbelippmode de valefio, it



 patm finio adwasat, 'i profpristatio de proximo amonitan do-

Frattanto Filippo Vallois, palfate l'Alpi,giunle del mele di Giugno in Lombardia, efubitos'vnitono feco infniti Guelfi, \& in particolare moltı fuorilciti Aleffandrini, hi quali con quefte opportuna occafione afaliti hi codini della patria, li diedero con ogni forre di dannoilfacco, e poi con l'armi, e col fuoce li pofero in gran rouina. Da quefti mouiméti atterrito nó poco Matteo Vifconti,dubicando di maggior nouita, edifordine, per liberar sè , \& il fuo Stato da ognitrauaglio, e folpezione, diede vna gran fomma di danari al Vallois, \& a fuci foldati; e con quefto porentifimo mezzo;placatol'znimo del Francele, fe lo fece talmente obligato, che lo induffea ritornarfene con lafua gente in Francia.
Il fecondo giorno di Noucmbre, Orio Tizzoni Ciudice, \& Vicario del Podeftà di Aleffandria confermò col conlenfo de'Depuratial gouerno di quefta Republica, il dominio del feudo di Sexè alli Calcamuggi dil cendenti de* figliuoli di Roffino.
$332^{2}$ Queit'anno il Cardinale Beitrando Porretto, che dal
1 Sommo Pontefice Giouanni xxij: era Bato mandato in Lombardia, per dar leccorlo, 8 e aiueo a Guelf, che da* Gibellini erano grandemente rrauagliati ; arriud, paffate l-Alpi,con ogni forte di militare apparéchio in Aft,e poi venne a Valcnza, nel qual luogo, per effer'alla Sede Apofolica divotifimo, fece per alcuni giorni dimora a fine di trattare con alcuni principali Guelf del modo di far 12 guerra: e polcia citb i vifconti, e li prefcrife vn termine à giuftificarfi, ot auanti al Papa, ò zuanti dife.
In quefto mentre fitiferto al Sommo Pontefice, che i Guelf piemontefi, Lombardi cominclauano vacillare nella fed eleà verfo dí lui ; perciò conferito quieftonegozio col Rè Roberto, per tener in freno quei Popoli, e per darli qualche aiuto, mandò in Lombardia con ogni autorita Raimonde Cardona, Ammiraglio d'effo Re', il quale venne in Italia con vn poderofo efercito, econ gran quantità di danari, per pagar la gente per molti meff, e di lungo entrò a gli undici del mefedi Maggioin Atti. Perciò Marco Vilconti, alla nuoua dell'artiuo del Cardona, entr' labito alli tredici dellifteffo mefe in Corniento col'conleio de'Terrieri di quel Luogo: il giornofeguente occupò Solero, e lo diede in preda à toldati; dipoi n'andò alla voita di Noure; e perche hebbe occafione diadoperar la forza per entrar in quefta Terra, la faccheggiò con grandiffina rouina.
Frattanto, il Cardona mandò cinquecento feelti foldati à Valenza, oue dimoraua il Legato Beltrando; \& effendo guefta gente nel viaggio paffata per Montecaftello, li diede con grande impieta il facco, \&e il fuoco; ed'indi conduffe feco vna gran turba di huomini, donne, \& fanciulli prigioni. Nel refto, Beltrando, ch'erá venuto in tealia per caftigare, Gibellini; vedendo che quefta fazicne crefcella ogni giortho diforze, e che non fi larciaua impaurire dall. armi del Cardona, né diqualunque altro Capitano, determinò di Icomunicargli; onde effendo egli in Valenza, comandò all Inquifitore Vberto Sparouara Frate dell.Ordine di San Domenico, che fcomunicaffe Mateo Vilconti, if thoi figliuoli, e tuttili Gibellini: L-Inquifitore dunque alli venticinque delliftefo mele di Maggio fulmind tind terdetro contra di effi nella Chiela di San Stefane di Baffignana:

Dipoi, Raimondo Cardona entrd alli dodici del mefe di Giugno col rimanente delle fue Compagnie in Valenza, doue di confenfo del Legato dinunziò la guerra à Gibellinijnè molto dopo, effendo allidiecifette andato à Corniento con yna fpedita mano difoldati; occupd; e mife

## A I.I

fottofoptatutto quel Luogo , havendo Sposfliati d"drmi, é rolti li caualli à gli Alamanni, che iuí nome di Mareo' vifconti tauano di guardia , i quali dopo hauer egli condotti feco prigioni, li conceffe la libertà mediance fei mita Fiorini, che da effi furono per la liberazione sboriati: Da Corniento poi effendofi condotto ad Occimiano fi fece parimente padrone di quefta Terrz, la quale lemza cootrafo fe li releà patti.
In quefto mentre, arriù nell-Aleffandrino va ceto Hinaldo conmille cinquecento foldati, parte à piedi; e parteà cataallo condottidalla Prouinciadel Delfinato; confa qual gente facchegrì̀ egli, e rouind turto quefto Terriborio, mendendo per cinque giorni continui a darid il fuoco alle cale campefri, à tagliar le Vigne, e gliarbo. ri, \&e à gettar'à terra ma gran quantità di ruftiche abitazioni: dopoquefte fecleragsiní s'inuida Tortona, per occupareffa Citt̀, ma dubitando egli delliofidie di Merco Vifconti, che d'Aleflandria haueua intefo effer'vicito con molte Compagnie, tornd̀ addietro fenza far mofla alcuna, e nel ntrorno preie due Luoghi dell-Aleflandrino, cioè il Caftello della Spina e Sezé.

Queftanno, nel quale Paffarino Torriani fu Gouerndtore di Aleffandria, e Simonetto Scapifio amminiftrò la Podefteria di effa Città, ili Cardinale Beltrando Legato Apoftolico cito di nuouo Marteo Vifconti, \& 1 fuai figliwolia ritrouarfi vn certogiorno determinato in Borg n. glio (quefta parte di Aleffandria era anco tenuta dai Guelfià nome del Rè Roberto) per giuftificarf de'loro commeffierrori, fotto pena di nuoua icomunica contra deeff, quando non haueflero vbidito; mà non hauendo loro fatta ftima di quella citazione;alli due di Febraio, nella Piazza auanti alla Porta del Vefcouatod'Afti,doue allhora fi era egli ridotto, falito Yopra vnalto pergamo con Aicardo Arciuefcouo di Milano, \& altri Prelati, fcee innarborarel oftendardo della Catrolica Romana Chieía, in cui erano dipinte le chiaui di San Pietro, \& éfortò con ogni affetto, \& inftanza turre le perfone à feguitatlo per rouina, e fterminio de vilconti, concedende a cialcuno ampifima remiffione de'peccati. Dipoi, alli ventiuno dellifteffo mele, Belerando mandò il medefimo Arcinefenuo, e quattro Inquifitori 2 Borgoglio, accioche fui ma lediffero Matteo con ifuoi figliuoli, 8 aderenti; il che fa -daeffy con ogni cerimonia prontamente eteguito fopra yn "pergamo nella Piazza auantialla Chiela di San Pietro, balia prefenza dí tuteo il popolo; nella qualoccafione priuarono ancoi fudetti Vifconti con iloro Nipoti,dogni onore grado, e dignita militare.

Polcia , del mefe di Giugno entrò il Cardona con buon numero di caualli, e Sagitari nel Territorio Aleffandrino, doue, dopo hauer diftrurti con grande impieta i fruti della Campagna, e meffo il rurto à iacco, e rouina, fece vna fanguinofa, e crudel ftrage de'poueri Contadini, de quali ne reftarono pid di cento cinquanta miferabilmente vecifi, infiniti furono con ferite nortalmenté percoffi.

Allitredici di Ottobte; il Podeft di Aleflandria col confenfo de gli Anziani; e Retrori della Compagnia dedia Giuftixia , \&e anco dituttoil Configlio generale di quefta Cietà inuefti Periano, Tomalo, Nicolino, Muffo, Pagano figliuolo di Aichero, e Pagano figliuolo di Pietro, e elit eredi loro malchi legitimi, turtide'Calcamuget defcendenti da'figliuoli di Roffno, del Caftello dl Sezè con tutto fl ped aggio (olito a rifcu.terfi nel Luogo e e Territorío di effo Caltello, e la meta della grurifdizionc à quella Terra (pettante, cioè de'bofchi, paicoli, acquet, cacciagioni, lucceflioni, e finalmente di tutto il dominio, che haueua la Republica Aleffandrina loro partia in quel Ferdo. Perilche i fudetti Calcamuggi pigliarono giu ramento di effer fempre, \& in ogni occalione fedelia quefta Città; \& octorrendo, che foflero effi, è gliaderentil loro sforzati di abbandonare per caufa delle parti Guelfe, 8e Gibellina, quefta Patria, poteffero in tal cafo ritirarfi; e difenderfi nel ludetto Caftelto di Sezè s delle quali; \& altré condizioni alla fodetta Inueftitura fpettanti ne fù i? medefimo giorno fipulato in publico Inftromento.
Delmele di Nouehrbre cominciò a fare on gran freddo e e continuò gli altri due feguenti mefi cofi eftremo, \&e ecceffiuo, che efsendo agthiacciatili Fiuni Tanaro, e Bormida in Alefsandria, fi poteua fopradefficeminare co'i carri; limnlini fopra deffi fiumi collocati fettero per qualchetempo oziofis il vipo nelle botte rimafe dato,

80 pgohiacciato; le querzieiftefle, benche grofsefilpac. carono con gran itrepito; finalmente por quefto gran treddo furono tronate alcune perfone morte : in fomma a memoria d'huomini non f̂ fenti mail più eltremo, nè il piul rigoroto di quefo.
$1323^{\circ}$ Eisendo fucceisa la morte di Matteo Vifconti, alcune Citrà con altri Caftelli abbandonaronoi di lui eredi, c fi diedero al Papa; 8 in partic lare la Città di Lodi, la quale con alcuni Luoghidel fuo Territorio fi fortomife allvbidienza della Chicia, comeanco focero lifiteffo Tor-: toria,$\&$ alcune Terre del Diftretto di Pauia: finalmente, gli Aleffandrini, effendo mediatore il Legato Beltrando, giurarono alli due del mele di Aprile la fedeltà a Raimondo Cardona, e fifotomifero all'vbidienza delSommo Pontefice con alcune condixionitrà loro, effo Papa, 8t il Re Roberto ftabilite.

Queft'anno, Eulebio Tronzano Vicario di Aicardo Arciuetcouo di Milano vifito la Cathedrale di Aleffandria, ela riduffe in buono ftato con molti falutiferi ordini, cofi al culto diuino, come alla regola di ben viuere, \& de'coflumi appartenenti. Accrebbe alcune enerate alli quattro maggiori Benefizi di quelta Chiefa Aleffandrina, che comunemente fí chiamano Dignità , e fono Arcidiaconato, Arcipretato, Prepofitura, e Cantoria, affegnandogii ancoralentraredi certe Capelle forefi. Polcia diltinzamente diede iloro titolia ali altui Canonicati, come ad alcunidi Diacono, ad altri di Sottodiacono, ed ad alcúni di iemplici Sacerdoti.

Trouandofi la Republica Alefsandrina afsai quieta dá moumenti di guerra, cofí ciuili, comeforefi; e vedendofi in itato di poter'alquanto relpitare, atrefe con ognidiligenzà quelle cole, cheale ftc'sa poteuano in onore, ed ornamento fuo ridundare. Si dimoftrò ella liberale verfo il Collegio de'fuoi Giureconfulti Giudici, concedendogli alli dodici di Febraio l'Elenzioue, la quale fü poi da'Prencipi, e Signori di Milano, ed anco da quelli, che di quefto itaco, e di Alefsandria pigliarono il dominio, confermata con ogni generofits. Sitrouaua in quel tempo Priore del fudetto Collegio il Giureconfulto Roffino Afinari.
In tancofiurono in quefta Città publicati tutti gli ordini, e decreti, che l'anno innantifi fecero da Eulebio Vicario dell-Arciuel cono di Milano, nella Vifita da lui fatta di quefta A leisandrima Chreia.
3326 Eisendo itato elerto Imperadqre Lodouico Bauaro in
1 feftillimo nemico della Chiefa, mentre viuena ancora Federigo, il qual era ltato fatto Imper adore co'i vorid'alcuni Prencipi, il Sommo Pontefice icommunicò i Vifconti, i Milanefi, Cremonefi, Brefciani, Bergamafchi, e gli altrí popoli di Lombardia, che ieguinano la faxionedi effo Lodovico.
1327 Gli Aleffandrini queft amolontani daHe ciuili diffenfioni, attefero à godere la pace. \& quiete, mentre che gli altri popoli d'ltalia, ed in particolare di Lombardia erano turti fortofopra in grandilfime diccordie, ed in guerre ciuili milerabilmente inuoltispoiche vedendo Galeaxzo Vifconti, egli altri principali Gibellini, che i Guelfi loro contrarij erano grandemente aiutati, non iolo dal Rè Roberto, ma anco dal Papa, il quale, e con l'armi, e con le icomuniche piglizua il parroxinio loro, chiamarono in Italia l'Imperadore Lodouico Bauaro fauoreuole della Fazione Gibellina a e tutto contratio al Somino Ponrefice, con haucrli promeffa vna gran iomma di danari, de'quali egli fitrouaua molto penuriofo ; Perciè defide. rando di riceuere le Corone del Regno d'lealia, e dellImperio, pigliò voleatieri quefta offertagli occafione. Apparecchiato dunque tutto quil neruo di gente, che potélubito, ciod feicento Caualli folamente, paffate le Alpi circail principio di Febraio, infieme con la moglie, venne per la Valle Camonica del Territorio Brefciano alla volta di Milano ; ed effendo ftato da Galeazzo e e fuoi fratelli Vifconticon nobiliffimo corteggio incontrato, entrò con loro in quella. Città, oue con magnificentifimo, e pid che regio apparecchio, e con tuttigli onori polfibili riceuuto, in fermò fei mefi, non curandofi frattanto d'altra cola, che dieffer, conforme all'vfanza, della Corona ferrea incoronato, ele li sborfafferni promeff danari. Seguidunquela fua coronexione l'vltimo giorno. di Maggio per le mani di due icilmatici, efommunicati Vefcoul Guido Tarlati,di Arezzo,e Federigo Maggio Bre\&ciano nella Chiefa di Sant'Ambrogio ; e dopo quetta ceri-
monia; fif fermò egli ancora in Milano alcuni giorni, attendendo à lentire i lamenti de'popoli, ad aggiuftare le differenze, ed ad affoldare molta gente: alla fine volendo egli profeguire il fuo viaggio verio Roma, e non cffendoli shorlata la fomma promeffali del danaro, impole moflo da idegno, vn groflo tributo a Milanefi, li quali per epera di Galeazzo ricufatono di pagarlo; Perciô venne in tanta colera, che dimenticatofi delle ricenute çortefie, priuò allırei di Luglio lifteffo Galeazzo del dominio di Milano, e poi fatroto por infidie arreltare, infeméton Azzo fuo figliuolo, e con li fratelli Luchino, e Giouanmi, li mandò tutti nel Caltello di Monza prigioni : ed hauendo fraz tanto eletro Guido Monferio, che gouernafe la Città, e ventiquattro Cittadini, che prouedeffero, alli bilogni della Republica dopo hauer da quefti riceunto vn dono di moltiflimi danari,fece alli dodici di Agofto dindi partenz2. Nel refto poi, Luchino, ed Azzo ingannati li guardiani della prigione', fuggirono da quefta alli diecinoue delfuderto mele ; $i$ quali non molto dopò hauendo sporfazi dieci mila fiorini, ricuperarono la grazia di Cefare.

Chiaro, e famolo viffe in quefti tempi Iamberto dal Pozzo, nato in Nizza di Prouenza, ma diorigine Aleffandrino, Il qualte per li meriti della fua dotrina, e d'altre nobiliflime parti, che in lui s'ammirauano, fil dal Sommo Pontefice Giounni XXII. promoffo col titolo de'Santi Apoftolfah Cardinalato.
Entrò queft:anno l'Imperadore Lodouico Bana po à gli 3328 otto di Genaio in Roma, efù con applaulo díturti chian. mato Senatore, \& Duca per vnoanno: Dipoi, allifedici di quel mefe riceuè d'ordine del Clero, e popolo Romano la Corona nel Tempic di San Pietro da quattro di quei Cittadini, Sciarra Colonna Capitano del popolo di effa Città, Buezio Proceffo, Orfino de'Orfini, ambidue Senacori, e Pietro Montenegro Cauagliere. Romano; ed il. giorno feguente fd conlegrato da due fcifatici Vefc oui ; e perche l'Imperadore portana vn'odio grande à Giouanni. XXII. per effer ftato da quello interdetro, elcommunicato; promoffeali dodicidi Maggio al Pontificato Rainaldo Corbariefe, frace:dell'Ordine de'Minori contro il fudetto Giouanni, e lo chiamò Nicolò quinto. Era coflui baffamente nato, hebbe móglie, che ripudio, econtro la dilei volonta fafece religiofo. Riverito dunquedal Bauaro per vdro Papa, elefle Cardinali, eVefcoul, e di conreglioloro condannò Giouanni com’Eretico, e lo prià̀ del Pontificato, e finalmente publice molti editti.- Dipoi, alli vent'vno del fadetto mefe vuolie al Bauaro effer di nuouo coronato Imperadore dall'ifteffo Papa Nicolò affinche foffe legistima la detra coronazione.

Frattanto, Galeazzo, e Giouanni Vifconti hauendo alle preghiere di Caftruzao Piencipedi Luca, de'fratelli Sciarra, e Stefano Colonba, e di Giacomo Sauelli ottenuta dallimperadorela grazia, vfcirono dalle carceridel Caltello di monza; ma non pafsò molto, che il fadetto Galeazzo fini di viuere ip Pelcia, \& allifteflo imperadorefil deuoluta il dominio di Milano.

Morì parimente quefr'armo il primo Rè de' Turchi Ottomanno, hauendo lafciato dopo fe Orcana vnico luo figlio, il quale, come anche gli altri difcendentiRè, furono chiamati Otromanni.

Il fudetto Imperadore Bauaro fece alli quindici del mefe di Febraio del prefente anno, Vicarial Imperiale di Milano Azzo Vifconti figliuoto di Galeazzos ed alli ventidue lo confermò in quefta dignità. Dipoi, ali trenta di Marzo il Sommo Ponrefire Giouanni fcommunicò,ed interdiffe il Bauaro, il falfo Papa e tustig gli aderentil loro, e li priuò d'ogni nore ; \& grado :
Incrudeli nelliAleflandrino vn mancamento grande d'ogni vertovaglia, per il quale eftremamente patila poueraplebe $\&$ poilegui vn freddo cofi rigorolo in AlelLandria, ed in altre parri, che molei per caula di effo diuenuti infermi, finirono miterabimente i giorsi horo.

Fu celebre in nueftitempi Tomafo Calcamusai Dotonre in amendue le leggi efpertilimo., edi qualche antorita in Alefauduis, il qualeffendo vno de gli Anziami ti quefta fua Parria; procurò che fí publicaffero alcuni decretial Collegn de'Notai concerncati.

Bertolino Comazzani fil Podefià di Aleffandria queft':anno nel quale il fume Tanarocrebbe à tantalcezza, che. inendò con grandillimo danno delle biade tutala cism conuicina campagna; ed hatendo rottala muraglia, che cinge dintorno Borgoglio entrd luperbo, ed orgmelio-

## 66

So in queft Quartiere ; doue $;$ oltte à molti altri dañai'; gettò à teris utute le cafe picciole, antictie, do non ben fondate:
Bonifazio Conte di Pifa, pér faré cofa grata al Sommo Poncefice Giouanni XXII. fece prigione il falfo Papa Nicolò quinto, e glielo conduffe in Augnone, oué rinunziato il Papató, e dimandato perdono de gli erroti ; fil in vn peffimo carcere rinchiufo, nel quale dopopoche giorni, fini mile ramente ly vita.
Dopo efferfato l'Imperadore Federigo trè anai prigione dord line di Lódouico Bauaro, conteguila libertà; e poi non andó molto; che infermatof per rante dilgrazie patite; ;pafsò all 'vitimo de'giorni fuoi .
Non fu memozabile per altróquefranno a gli Alefranfri , fuoriche per vna concrouerfia notabile, che fulcito della giutidizione, \& alcuni Luoghi per forza occupari dal detio Marchefe, i quali erano prima dagli Aleflandrini poffeduti.
Alefolo ; e quicto fu lanno prefente alla Republica Aleffandrina, per non effergli occoria cofa alcuna degax di memoria
Perfeuero la quiete nella Cittì di Aleffandria ; viue
ella forto ed in particolare fotto il telice dominio del Pomtefice Giouanni, il quale, come anche gli altri antecefforivicarij di Chrifto furonoda lei con vtileluo fperimentati, godendofotto di loro vina pacifica , e lieta vita.
La pia, edinota liberalita vata da Marco Carelli di ofigine Aleffandrino; è di abitazione Milanele.yerfoil Duomo di Milano, à cuidonò più di srentacinque mila du cari, frà memorabile il prefente annio; e con occafione d hhauer qui erattazo del fudeto Marco, farò menzione ancorads quel Carello, che, mentre dell'anno BC. LVII: feruiua di flaffierea Rodoaldo Rè de'Longobardi, ed era da vin maldicente calunista di adulteriola Reina fua moglié ( figlia del Kè Agilulto, e della Reina Eeodolinda,
 Monea per difendére la riputazioné di quella Sighora;
 dite : coon quefo ooiordtiffimo rifetitimiento feke conofcere linnocenza detta Reina. Coftui; doppo la intorte del fuo Re, de della Reiná fíriduffe ad abitare in Milanio, dopo hauer cumulate molte ricchezze, ed inidiede principin alla fua Faneglia, i cup pofteri dal di lui nomerraffero it cognome de'Carelli.
Effendo.poi occorfa in Auignone alli quattro di Décenibre la morte di Giouanni, XXII, in erà di nouant'ainni, lifucceffeallidiecinouredel fidetro meie nel Pontificato Giacomo Forneri Franzefe di bazione, monaco Cifter: ziele narino della Terra di Sauare nella Prouinzia di To: lofa, che fi chiamò Benederto decimo.
LaCittà di Aleffandria fece nel fudecto anne perdita diGioulanni Fornari padre di cinque figliuoli, fuo Citta-: dino, il quale ricchifirre di cento mila Fiorini doro, abbandonò quefta Parria, ed eleffel'abitakione fua in Geno: ua, oue fatrofi deleriuere niel numeto de'Popolari, acqui-fto la cittadizanza.
1335 Degno di non poca memoria douerz effer queftrannò a. ad Alentirdria ; poiche Gugliefmo, \& Ogerio figliuolidi Dullio Gatibatini, dal qualhebbe origine la fameglia de Dulli; diederol'vltima mano alla fabrica dello Spedale diSan Giacomo d'alto paffo, cofi chiatiato da vn'altro: delliftefio nome nella Cint di Siena, di cui è parte que: fio di A leffandria : Di quefto Pio luogo tengono il poffer. to le due fudetre nobili calate di quefta Citta, cioè Gambarini,e Doilli; dalle guali fu di anfai ricche rendite in tanti terreni dotath, afinche fi deffecon quelle allogiamen*: tn $\grave{2}$ peregrini, che fonndi paffacgio per Aleffandriaist an: chele Ii Comminiltraffe ilneceflario vitto per trè giorni; fe tanto tempo vi hatieffero fatta dimora: Quello, che hà curá di quello. \$pedate, deu'effer dellifteffa fameglia de' Gambarini, huono e per Ii coftumi, e perl'integfità di vita eleniplare : ed hà obligazidne di diftribuire a poueri sutto ciò ; che auanáa dall-alloggiamento de'peregrini; riferuatofi però il vitio, e veftito; mà perche dellaftirpe de'Gambarini di quelta Citrà vin'ramo é Iparfo in Lucca, prefentano vice: deuolmente quello, che hà d'huser cura di effo Spedale, che vierichiamato Miniftro, cioc̀ vna yolta li Gambárini di Aleffandria; e l'alria quelli di fucci:

## A 1

L'hauer fatta menzione de'Fondatori del fudetto Spedale, mi porge occafione di icriuere qui appreffo quel tzto, che dell antichita della loro fameglia fi è trouato. Li Gambarini dunique pigliano lorigine loro da Lodouico Dortore dambe le leggi, che vilfe nolto tempo auanis che foffe fabrictatz la Città di Aleffandriá, \& abitaua ne. Caftello di Mariengo, chiamato ancora Villa Pompeiana: Da Lodouiconarquie Chrittoforo, chera parimente Giureconfulto, \& abitaua nel fudetro Caftello, e dal qual prouenne Roffino, per il cui conteglio fù diftrutta infeme. col Caltello la fudetta Terra; per fabricare con ia materia dell'vno ; e dellaltraia Città di Aleffandria. Quiui egli fi eleffe l'abitazione infieme con tutta la lua fturpe tanto numeroia, che lei fola occupaua la maggior parte d’vno de'quattro Quartieri della Città , cioèdi quello; che dal nome della fua primiera Patria era chiamato Quartiere di Marengo, nel quale incominciandole cale de' Gambarini del Monattero delle Monache di Santa Maria Maddalena, fif tendeuano, e per il lungo,e per il laroo infino alla Chiela di Sin Bernardino. Dal fudetto Roffino dunque fù procreato Dullio; dal quaithebbe origine la fameglia de'pullis poiche hauetido egli due figliuoli, ciod Guglielmo , 8 Ogerio, furono quefti comunemente chiamati figliuoli di Dullio, fenza nrezione alcuda del cognome antico de'Gambarini; \&c effendo loro nelle publiche, 8x priuate frritture nominati Guglielmo di Dullio, \& Ogerio di Dullio; à poco à poco il nome del padre loro fi tramuto irir cognome, tralafciandof affatto. il primo cognome de'Gambarini, e cofíli fuderti fratelli, come di fopra fiè detto; fondзrono in quefta Pairıa lo Spedale di San Giacomo: la qual ftirpe de'Dulli fini poi' per mancamento di figliuoti, nel fuderro Cuglielmo.

Nell'ittelfo anno, nel quale. Francefco Trotti partizio Aleflandrino e Giureconfulto fu fatto per li fuoi molri meriti Podefta di piacenza, alcuni della fteffa fameglia deTrotti di Alefiandria, i quali con onoreuoli ltipendij con:dotri da Obizo d'Elte Marchefe di Ferrara, mentrera in vatic guerre occupato furono da quetto Prencipe in diuerfi militari chatichi nobilmente impiegati abbindonatila Patria eleffero con le famegliè lorol abitazione ia. Ferrara ; fommamente alletiati., non folo dalla grazia di Obizo, e dalla magnificenza diquella Città , ma eziandioda gli altri Trotti, che iui fi erano vemi anni aqanti anni-, dati. All'clempio dingie di quelti hauendo li difcen-t dentiloro perfeueratídi flanziare nella fudetia Citè ${ }^{\text {j fi }}$ fono learpre mantenuti ; e tuttauia fi mantengono con gran iplendore, \& con onorenolifime, \& Caualleretche azioni, malfime trouand ofi molto commodi di ricchexze, \& padroni di feudi con titoli à quefti corrilponderti .
Si fece nominare con celebre fama di valorofo, $\&$ efperto nell'efercizio militare Pagano Guatco Gentilhuonod Aleffandrino, il quale in riguardode'luoi molti meriii ful fatto da Pietro Marino Arcidiacono del, Duomadi Parma, e Vicario generale di Giouanni XXIÍ. nella Proo uinzia del Piacentino, Gouernatore di Piacenza, edi. tutto il lno Territotio, con Itipendio di mille fiorinid'oro per ciafchno femmettres siel qual carico fi portò egli con tanta prudenza, e deftrezza; che quei popoli per la troppa libertà vacillanii nell'vbidienxa, e fede, viffere, mentre perfeuerò il Gualco in quel gouerno, del continuo verIo il fudetto Papa vbidienti,e fedeli.

Non óccorle queftrannó al'cuna cofa di memorabile in Aleffandriajed i fuoi Cittanitis attelero à godere con gran concordia, e quiere frà loro, la felice congiuntura fommipiftratalid daltempo corrente.

Nel prelente anno 1337: Gaüćàrano Villagranada, 1337 huomo veramente di gran giudizio, e prudenza dotato, nella dotrrina, enell'efercizio dell'armie éperto, fu probroffo al Capitanato del popolo di Nleffandria, e Milano Manzolini Bolognefe amminifrò la Podefteria di quefta Città.
Cafcò in A leffandria nel principio dely mele di cènaio tanta quancit̀̀ di neue, che le contrade pareuano trincierate; onde nè fegui vn freddo intollerabile, the anto dallifteffe piante fu fentito; effendolene molte di effe (paccate; i vinirimafero nelle borti agghiacciati; dipoi lifiumi Tanaro, e Borimida, conforme era occorio altre volre, diuennero cofi duri e congelati, che fopra di effi poteuafi on qualfiuoglia ben graue pefo caminare.

Il fudetto Villagranada accrebbe alcune rendite di qualche confiderazione à quefta Citta, e conterù̀ noa
fola-
i336

Holanenté la gieriffizione dieffy' ma anco la dilato, \&e aumentò marauiglioiamente; poiche alli ventinoue di Ottribre, col configtio. e parere del fuderto Podelta Manzolis., che per Aflifiore fi hisueas eletto, dechiaid col mezzod'va afentenza, che le ragioni, giuriidizioni, \& il porteflo de'vadi, e mulini della Terra di Montecaltello, 1 quali erano ftaxi da'Marazzi della Pietra, e da'B. llin. geri di Rinaröne víarpati, fofero reftiturtia gli Aleflandrini:
Non Contentan lof lifteffo Villagramada Capitanto del - popolo Aleffandrino della fentenza lanno auanti data controi Marazzi, e Bellingeri, fece alli quatero det mefe
 nàro, affiñche fir pereffe conofeere; fifd tbre ftendeuafla giveidizione della Cirtidi Aleflandriz: cibé vna fa potha preffoà Monteeaftllo, l'altra diithp:tro al Caftello defla Pietra; ela terza fí po'e vicino à Patone s ordinò phefmente il fuderto Caucarano ch: fe ne metteffero alcune'sulere ancora' ne'confini thell'Aleflaid itho; atinchic col mezzo di guefte Colonhe il fito Terrirorio \& diltingueffe daguello ife'popnli citcosuseint:

Apparue queltanno per quattro continui mefi ma
 ettinta, nt fuccente vi'sltta dall'A gurloné; che fu vediuty 1 per due meff; ed'zmbentue firono d'mintitenti mali'prete 4 laghe ; auengat he del mefe di N ouembre tutei ht popollf detl'Alamagna fi eqiarono contro la Romana Chiefa in fanore dell'Imperadsire Baurso, ilquale publicd molitideereti, e coftiturftiti in pregiudizio dellautorità del Sommo Pontefice.
'Dipoi atteferó gli Aleffandrinì áare nuoue leggi per il bunoti gouerno della Republica loro ; e perche le gia fatte leggi baueuano bilogno di correzzione, per ouniare alli dilordini, che dindilarebbero feguiti, d putnrono à quefto effetto alli vent'otto di Decembre fei patrintti de'più efperti Gureconfultí, che furono Otto Viziati, Auido Lanzaneechia, Negro Merlani, Tomato Calcamuggi, Rolo: fino Sacchi, e ............
Quefranno le locufte, ouero Cauallette in fraordinaAis quantira fecero col morfolors in ftimabi dantio $\boldsymbol{z} i$ furti della campagna, cofí del Territorio Aleffandrino come di tutto quafi il reftante della Lombirdia in manicra, che molri Agricoltori, nelle poffeffioni de'quali dimotò quefta pefte, fi riduffero à mifeine eftrema, \& a!cuni, morirono infelicemente della Fame. Dopo ch hetbero quelti animaletti gualti, e rouinati molti Campidi biade sipieni, e non trouando frutri per cibarf, effi ancora cadern in teria norti;perciò dala corruz ione, $\&$ dal fetore di etfi; \& anco perche i pouerf fie erano di cattiui cibi nodriti, nề rifultò la peltilenza, la quale crefcendo à poco à poco, dilatoffi per tut: 1 l'Italia, \& in altre Prouinzie a fegno tale, chele Citrs, e Terre diuenute fpopolate per la mortatitz delle perfone, pareuano tante folitudini

Dipot, Azzo Vifconti Prencipe di Milano . confumato dalliz gotea d fia da i dolori delle ginnture mori alli outatcordicidi Agofotenza figlinoli mafchi ; e tré giornidopo, li fottentraiono nel Principato Giouanni Vifconti Arcluefrouo di Milano, e luchinofuo fratello; mà perche mon era conmeniente, che Giouanni attendeffe in vn'ifer Co rempo al gouerno Ecclefiaftico elecolare, lafcid tutta Ta lomma del donmio temporale d Lucchino.
Sofpertandd it Papa, che nella vacanza dellimperio giuridicamente leqato all Imperadore Lodouico, perle frommunic he contro di effo filminate, poreffe venir qualche framiern nemico da farfene padrone, perfuafo dofinol fidati Configlieri, eleffe molri principalis Signari Italiani per Vicarij in quelle Città , che di già poffedeuano, afinche poteffero con quefto opportuno mezzo più animofamente opporf ì gli Oltramontani nemici, e tenerli lontanida quelle Cittż, doue fi trouauano giz Vicarij. Tra quefti furono particolaronente dichiarati $l$ fudetti $\mathrm{Ar}_{-}$ cinefcovo Giouanni, e Luchino per Vicarij di tutto il Principato Milanefe, i quali vedendofi di tale dignita pinorati, penfarono dhauer'aperta la frada per ritợnaf nelfa grazia del Papz ; onde nel principo di Nouembreli mandarono in Auignone per Ambafciadore Guido Calice, aecinche lo ringraziaffe in ndene loro della dignitz conceffagli. \&e infieme lo fuppliciffe à levar la foommunica à loro, \&e Milano linterdetto, con promeffa di viner fempre vbidientiffimi 'verfo la Santa Romana Chiefa; adempidquque il Calice l'ambaficiaria' preffo al Papa, il
qualectendofi reliè coofe fupplicite compiacciuro, promife di concederaz Viconei cib, che diniand uano purt che metteffero in liberta i Torrian, e lit reftrtuifleto. quanto gli haveuann ingiultamente virrpato. Limpesadore poi, ah'efempiodel Papa, eleffe co: autor:tà Imperiaie molti Vicarij ne lo Stato Eeclefialtico.
In tanro,glir Aleffandrinid dordine del Sommo Pontefice, fottola cui fedelrà, \& vbidienza viucuano, riferuata Ia 'iberta loro, forcro friburan) de Vilconti, li quali mandaraHopoia gouernart cuctla Citra con titolo di Vicario it Cauzglier Nigrifoclio Aniolds.

- Fivide queft anne cofi in Aleffandria, come in altre 1340 patrivna Cometa grandiffima erinita, e rilp endere, che mando fuori talla fuace da permoliginemi in fr zordindriolplendore verio Settentrionic ; e mentre quefta appariua, fi lewaromo i venti conf gagli ardi \& inperuofi che fecero rovin rei camini, cine quella parre chefeefopra il tetto per éalazione del fumo.

Appírue anco vn lunghilfimn traue, che ft veduto in Alerfindria turto accefo per di dentro, ilqual parue, che czideffe dal Cirlo:
Net reffo fr parso tute il fudetrh artino renea neve: 2 Cenza difturbn intorno alla quiete ifff teria.
Fu memoribile nieftrmo, po ch datylodici del mete $x 342$ di Maggio fred'te'tre la paretrs il Pontiffice Benedetio decimo, e Luthino Vifoomicon glifferde aftil? Calata,




 acciocheconfetmaftercila detra pare al foprannminatn Papa, ottennern dz effils grazii?, 8 a atolaz ione della fcomunica, món olo per TVile nnti ma anco per la Cietz di Milmo eof quefta condizione in paricolare tra talo tre, che doneffero mettere in liberta i T Torriani, e reffituitliciò, che gll humeuaio viurpato.
L'anno 1342 fil nortile per la mbite di date. grindil. 1342 fimi Prencini, coè di Roberra Rè di Sicilia; in ruale di otrant'anni paiss alli cidici del mefe d: Genaio all'alter vira in Napoili fenza fucceffinte di figtinoll; ; perciol fucceffe $i$ : quel Regno Giounnna fua Nipote, alla quale givo raronola tedeled gli Aleflandrini:

L’altro grandiffimo Prencip', che'morij quell'anno, fa! Benedetto Sommo Pontefice morto in Aurgnone alli vemiquattrodi Aptile: eli fucceffe net Ponifitiso alh Serre di Maggio riella detta Citta Clemente lefto di nazione F:ancefe, nativod: Limnges Cirea di Aquitania, c chiamanafi per auanti pierro Monftrio. Quefo Papa iftato da'Romani, riduffe il Giubi' co al cinquancefimo anno; ed ordind che fi dinumziafle peril venturo 1350. havende egli hamuto rilguardo alleet brene de gli huomini, per la quale non portcuano godere di tanroteforo, thitrauoles fi foffe perfenerato a puiblicarlo in cinfcuno centefino anno, conforme l'haucua di quefta maniera iftituito Bonifazio ottann.

Fintlin cueftrempi Andrea Ghilini pattizio di Aleffandria figliwilo de' enniugati Francelco Ohilini, e Margherit M's'piglia nobile Fioréntina, Quefi noufolamente di belle lettere ornato: ma'di Fitifofia, e TheoLogia intendente molo, e delloviz; e laltra legge Dotto refufficientintmo, conle fingolati qualita file s'acnuift feruita con Fi'ippo Villois fígliu-lo di Carlo Rè di Franzia, e permetzo fuo otennic il Vetrouizo di Tornais dipoi in molre ambalciarie adnperaro, perligran faggi, che di le Perfor diede in Ceruigio della Santa Chiefa, fal dz Clementefefto, choper lunfa rperi-nza di molec cole, hebbe vn gran siudizio in conof cereil valore de gli huomini, promoffin al Cardinalato; nella qual dignita ffece il Cardinale ghi'ini conofcere di tanto valore preffo grel Pontefice ;che da effo fu mandato Legato ad Alfono fr vadecimo Re di Spaena, per negozij di grandilimo rifieno: Fece eq'i fahricare in Parigi \& Collerio de Lombardià cuiaffegriô lufficienti entrave, per miantenimento de'Giousni, che attendeuaro all $i$ fudijidelle ciuili, e camoniche leggi; dipnifece edificare vna Capella nella Chiefa de ${ }^{\circ}$ Certofini della fudetra Cieta, $\&$ ancoin Fiorenza il Monaffero di San Benedeto.

Hauendo faputo Clemente nel principio delfuo Ponti- 1343 ficato, che lita'ia eraturta fotofopra in tomori grandi per dagione delle due parti aderendo vina allimperado

## 6.8

$\therefore 1 \mathrm{Ar} \mathrm{N}$
rc, 8 IPalera al Poncefice; Pertantopazfinche poreffe cop, 1s prefenza trouare iquefta malattiá qualche rimedio. paffatel'Alpi, venne alla volta di Milanoda'Cardinali, ed altri Prencipi accompagnato, effendo egli prima ftato dz Luchino, e dall'Arciuefcouo Gionanni Vifcontican nobillfima corona di principali Milanefí incontrato, e dentro 12 Città con grandiffimo applaufo, e giubilo di turro il popolo, per le ilrade, di frondi, ditapizzerte, ed altri ornamenti abbeilite condotto alifauguta :Tempio di Sant'Ambrogio, ed iui per alcuni giorai conyregio apparecchio tratetato. Fu iui fatta vna radunanzza del hagro Senato, ede'principali della Corte intorno allifceomodamento delle core d'lalia; e confermo di conceglio di tutto quel congreflai vilconti vicari), nan falamente dello ffato di Milano, ma di tutta eziandio la Liombardia, li quali erano giudicati abili a poter refifere ì gli infoliti moximentidel Bauaro: A gli altri Prenceipi diede in cua. ftadia le nedefime Citta, e Tetre, che gli erano fato date dal fivo anteceflore Papa Benedetto in nome delia Chicia.
Bruzzo poi Vifconti figliuolo baffardadi Luchino tio dufe in Aleffandia i, fuorurciti Lanzauec chiz con gii altri Gibellini aderenti lota, i quali vidimior arono poco.

- sonpo perit gesliardo.conuralto, che li laceunaci Guelfi, che all bora er,anopptenti, ele hautenano molto leguito; perciò furono sfortanti ad abbandongt La, patria, dalla quale İectero affeytiol itce à diciott'aini contioui
Sife valere in quefi rempi Bizgifo. Trotit patrizia. Atefladrinos, Datene nelle legst eccell entifitio, che diede in ogni occatione, oprimor aggia delli fua dotetrina conginnta con gran praticanel mazfasio qénegozij; \& all'hora in particolare, guando elexo Arbitro.jnfieme con Oddo Marchefe ditncifa a comporre le differenze,
 detto Lhogod dracia, pradentemente. le açcopadò con gufto, e locisfazione d'amenduele parti.
Mori quefíz anno il Cardinale Andrea Gifitit, efl data 21 fuo corpa \{epolturatpella di lui Cbiefa di San Benedectto in: Fjorenza

45 Dopo haueril fudete Marchefe Giouanniricuperate tutte le fue Terre da gii Aleffiandrini, moffe guerra contra Giacomo Prencipe dell'Accaia, col quale eflendo prefo a Seombino venuto à fingolar battaglia, finalmente it Prencipe Giacomo con liaiuen de'Guelf di Aleffandiaz
 mafe vittoriofo.
Il flagello della peltilenza trausagió gtandemente $\frac{1}{a}$ Citta di $A$ iefiandria,e tntco il rimmante della Lonbardia in maniera, che vi ceftà perflungo rempola memoria di tfio per caufa de:molti danini, che feco portar fuole.
 hauendo Gioulanni Marchefcdi. Monferato ionueftiti Gugliclmo e Santello figliuoli di Ancelmo Firofini della guarra parte della a iuridizizione, del pedagsio, delle porfeffioni, e di qualfuongia ragione foprail Caltello, efa Terra di Sezé, della qual porzione fi trouzu ano già in ponefo Bernardo Crucca, e Manfredo Marengo, chiamatozafo, mandò eplio ordine alli ventiduc di Settembre ad Oddone March hefe di Ponzone finc Vicatio, affinche metteffili fudetti Firoffinial podeffo, riferuaza però a le la rapione de vaffillaggio. Pertmto il Marchere Oddone alli iei di. Nouembre impore a Giordano Fitoffini. e Periano Calcatuuggi ambedue Podeffad di Sezé, $\&$ ad altri delviteffa firpe; accioche deffero alli medemi Gugliel. mo, e Santello fenza oppo frionce aicuna il poffefo della quarra parte delfiuderto Feudo.
1347 Queftiannogii aleffandrini furono gouernatida due
1 Vicarij, cioè dalGiurecentulto Nitnline de-Salamoni, e da Zapellono Afibabudo cittadiné di Reggios enon, vol?
fero piu vbidire la Reina Giouanna nipgee di Rebent Rè di Siciliama fi dichiarareno aderentia Luchino Vifo canti Signore di Milano; \& il medefino fecero li Terrient di Valenza, i quali, fi diedero a Gioumnдi Marchode di Monferato.
Dipoi, apparue alli yentidue nel méredi Genain th gran vapore in Cielo, efo veduto in Alefandria, cherefe gran pauento $\mathfrak{j}$ si in quefta Citti, coppespfo in alari Lчoghi di Lombardia fu lentitoil'Terremoto per lo (pazio di quindici giorni , fon continuamente f ma coa joteruallo, dal quale ne tilultò la rouina di molt tefti, el'aborto delo ls donue grauide.
Rolcia, apparuerocertianimglecti, liqual c cadendoin gran copia e e dippl porendo cagionarono tzntz puzziz che poco dopo ne legui vna mortalifima peftifenza, per. la quale nel numero di mille huomini, appena nè viucunno dieci ; zpprefso alla Pefte, venne yna careftia cof grande, e coli calamitga, ch'era Ipettacolo di gulexiail vedere le perfone per non hauer da anjogiarecadfr mor-: téin zersa: Fratianto fifeceroin Atel sandria quope leggi, e le già fatte per l'adiecro, furono à fine di buga gouerno, ecoy ragoge coriette.
Ne medefimi giorni fil dal Confegtio seperale d AlerCandria ordinato, che tutii gliabitanirdi quela Citta, peregrini, e foreftieri ( eccetco però alcupe originali famedele) folerofotropoltial Paroco delly Chiel'a Cate? diale in quelle cole, che apparrengano al ciceuimento dé'Sagramenti, Eccelefiattici: il qugl decreto if per i: auuenirc interamente oferuato infrop all'a me a fuo Iuogo fe ne farà menzione.
Queft'anno, il Giareconiulto Tomáo Parma, Vberro Arnuzzi, e Benzo Buffazzi parrizij Aleflandrini opeciarono, che fi apriffero due Porte nel Quatieredi Ruvereto, già molti anni addietro tenute chinfe, cioc Reżolia, e dell' Albereto, quella fu cofi chiamata, per effec nelfito comuneménte detto Rezolia, \& al prefenté fitiene chiufa se quefta à noltri giornı fichima Portadeglif Orti, giacendo fuori di effi i bellifimi, e truttiferi, Orti diquefta Citra.
'Con occafione d' hauer tratanto della fudetta Pórta Rezoliz, dirà che il Clero, e li Regolari dieffa Città ff cero a loto Spefefabricar la muraglia, nel cui mezzo. vede lamedelima Porta.
Hauendo i Principi Elettori giuridicamente depofo ${ }^{j}$ Imperadore Lodouico Bauaro promofiero $\ddagger$ gli vndici di Euglio all'Imperiale Ceggio Carlo quarto figliuolo di Gio. uann Rè di Bocmia. Di poimentre il fudetto Lodouico andaua per fua ricreazione a'caccia di Orfi, fil divnadi quefte fere di ftraordinaria grofezza getiato da Cauallo, e da tale cáduta rimalo, grauemente offefo, fini frà pochi piorni li fuoi giorni a gli vndeci di Ottobre, ed al dilui corpo $\{$ dic de fepoltura nella Cinà di Monaco.

Amminiftrò la Podefteria di Aleflandria Ouralipo Borri, e fu Vicario di effo Podefta Guglielmo Stradauerti Creminnele queft' anno, nel quale ando turiquia perifeue. $^{\prime}$ rando la pefilenza, e gli Aleffandrinidopo efict fati felicifimi nello ofaro, egoueroo della libera loro Città con l'aureo nome di Republica fecero perdita dellizanto cad rai, 2 amata libertà e fi fottopofero, non potenda far dimeno, all' altruidominio. Era veremente. degna dinoil poca ammirazione, la granderza, e giutidizione della Republica Aleffandrina, la quale fartopiofamente padrona di molti Caftelli, e Luogi, parte de'quali açuind col gran valore dell' armi fue, parte con efferí volomariamente refi li popoli d'efle Terre ì quefta Cittì, efopo, le infralcriete per alfabetto diftinte.
Alice, Alliano, Altsuilla, Acquelana Arquate.
Barberio, Balaluzzo, Beimonte, Bionio, Bargorate s Boico.
Calamandrana,Calloxxo, Cannelli,Canouico,Capriata Carpaneto fuperiore, Carpantto inferiore, Cartofio, C2Gale de'Bagliani, Cafale de'Baratta, Cáale de'Cermellis Calenoue, Calfinaico, Caftagnuole, Caftello Belmonte Caltelceriolo, Caltello del Ferro, Caltello della Spina, Caffelnuouo di Bormida, Caftellazzo, Caftelletio della Viffe doiba, Cóntade di Lorrttol, Consang, Cornicato, Cremolino, Cuniòlo.
Fiaccone, Frácato Fregaròlo, Frero, Frefonara; Fubine.

Gamalero, Garbzzola, Genzano.
Lunerio, Louzzòlo .
Maren-

Marengo, Marenzana, San Marziano, Melazeo, Mos\#ecaftello, Monte chiaro, Montemagno, Montaldo, Montaldello, Moriafco, Moalcz.

Occimiano, Ouiglio.
Pallodio, Pauone, Pezeto, Pietra deMarazzi, Pomato, Ronsano, Preafca, Predola, Portaduoua. Ketorto, Ri\#nlra, Rocca della Vallo d'Orba, Roccherta Palafea.

1. Sun Saluzdoré, Serravelle, Sesàmo, Sezaina, Sexd, Soi申 sapo, Soldro, Spigdo, Torcello, Trefobio.
Viarilo,Videfana, Vignale, Villa del foro, Vinzio, Vifo-
-Giuse duague, lo Cituà di Actrandria la fadeltà a Luchino Viscontigle.f fotemife al fün doininio; e perche uoleua richiedere molte cole ad effo Luchino, le quali dependeuane parte dalta giuftizia, e parte, galla grazia fua, fece radunate il Confeglio Gencralc, è finf di itabilite, qualidmande fi haveltero a fasc $\&$ \& ingeme depu-: co quartro di quei Confeglieri, ciod. Martioo Malutcino, Guglielmo Dulli, Cabrio Farina, ed Vbertg Grafl, accios: the Induceffero le fudetre sichiefte a guella equita , che maggiore G potefle defiderare ; come dipoiné feguileffifto jie porcia furono effe da quefta Cittia colconienio di turti li Conceglieri mandate alifitefo luehino, per outeaerne la confermaxione 3 mà eglific compiacque di condefcendera folamente à quelle, cheleguono, cioè , Che fidubano perdpnare turte le ingiurie, etuti Ii danni doogni forte fatti da qualfuoglia cistadino di Aleffantria,e del luo Diftretto,cofi nelle vite, come nelle faculta à Mulariofis, \& ad aleridello Stato di Milano Sudditi di 4 Behino Vidgonti; Che, le la Comunità di Aleffandria Eofle debiertice dixeqpoy lalario, e di qualunque alera cofa à MateeonVifconei padre del detto Lachino, fi metti tal debito in perpetuo filenzio, e del urto fe li faccia grazia, per effer quefta Citti pouera: Che Luchino fí debba consentare di qualc he cenfo, che li darà ogni anuo la Comunità di Alctlandria fotto titolo dieributo,e che le altre Taglie, ouero graucze impofte, \& anco da inporfi, ze-- Pine libere alla Città per pagaril ralario al Podefta, 8 aglivfiziali, per altri benehzij fpetcanti a Caltelli fuoia 8 -ancoalla detta Cittz: Che Luchino debba mettere 13. Comuniti di. Aleffandria al poffeffo di turti i Luoghi fpettanti ad effa, \& ingiuftamente dal Marchele di Moiffezato, edealere perfone occupaci: Che non Gisoncedaz perfona particotare alcuna cofa, che apportí danno a quefta Cittì: Che fi mantenghino i foliti onpri, e le pre. ipgatiue a gli Aleflandrini, permettendo, che perieuerino selle vecrhio, \& byone loro vianze: Che trouandofi pholit feacciati da:Luoghi-foggettia quefa Citta , pofino son le famiglie loro abirare in Aleffandria fin'a santo, alc per mezzo di Luchino potrzano ritornate alle paterpe.ftauze nelle fudette Terre : Che per diạci anni sano nullino tuttiglierdinidi carcerare qualungae cittadino. di Aleflandria, e del luo Territorio per caufa di debito di quetta Città verfo altra Cirtà', e Terra foggeqta a Luchiao: Che, effendo ftato Biago Moizi traditore alla Citta di Aleflandria lua patria, egli, de i fuoi figliugli debbapo effer'in perpetuo banditida cfla, \& il fimilefi eleguitc; con Giouanni Brignone, e con i voi figliuali, per hauer ederito alli Marchefi d'Incifa, \&\& anco per hauer', e nella mita, e nella roba offefa la Città di Aleflandria loro parria: Che a qualfuoglia di quefta Città, e delfuo Territorio, che fia bandito dalle Citta ; e Terre a Luchipo fogette: S perdoni in maniera, che poffilla fua patria ritornare, a che fi annullinoturte le condannazioni, \& i bandi fatti dal giorno d'boggi indietro per caufa di delitto, eccetsuando perd da quefto priuilegio $j$ fuderti Biagio Moizi, e Giouanni Brignone, con i figliuoli d'ambedue: Che per mezzo di Luchino fi eftinguino tutte le nimicizie, e difcordic, che fonofrà gli Aleflandrini, e Terrazani loro, \& anco foreftieri di qualunque forte al tominio di Luchivo ooggetri: Che non figettia terra!l Caltello vecchiodel Bofco, ma filaici conforme al preienle fir rroua: Che il detto Signore difendi qualfuoglia cittadino di Aleflandria, e Terriere di quefta Cictà da qualunque perfona, e li dia ogni aiuto per ricuperare turte le ragioni, e iurifdizioni, che li foffero vfurpate da aleri ; equefto paraticolarmente sintenda per ii figliuoli dilfnardo Afinari, Ii qualifono ftati da lfnardo Malafpina Fuorid'ogni doeerefecacizti, e banditi dal Luogo di Cremolino, $\&$ anco cintenda per Galuagno Merlani fcacciato, e bandito da - Eapradano accioche poffino amendue cieornare in quet.
 varpater Ches se alcuno Alellandrino aneditore di da nari dally Cittì di Alcfandria fi feceffe per caula di tal credito padrone di qualche Caftello alla derta, Citta loggettor, in taícalo non pofia e Beriafretroà reftituiclo, ie. pripaq pon lara fodisfato di qupnos legix cimangente pre-:



 detto Signore dia ogni aiuto alla Commenta dilikiontandrianaccioche pofta rifeupeororquansord wo hoppereda
 Che pofa quella Citti rifarcire, rdanni patiti, a a deppoi:
 Corniento, furono alcune cofe vierpater Che Luthing aiutigli Aleffandrini, accioche polizno ricuperare hatert. ra, $8 \frac{1}{}$ Caftello di Monealdo, ch't fic compraroio, epar fíla fi fo dal Marcheie Tomalo Malafpina indebitamente viurpato.

Dppo a cerimonia, potipuiazione do'fudetti capitoli, confeffe Iuchigo th tio cileflandaini faculte di fcoftase dalla muraglia della Città lora il fume Bormida, allop

 giaua fudete puri s il che ocsorreus tutta volce, che quelo Torrente io mondaua per caufa delle - feffe pioggié quafi curtala Campagaz fin lotto alia Cicoz; poiqhe vaito, con alcuni altri fiumic elli, 8 in particolare combQrbas che fcorre poce loncano d'Aleffandrias diqueftampaiera gonfiaua con ocçafione delle picggie, \& appontaua nop fol amente danno alla Campagna, ma anco non poce perif colo alla mouraglia di quefta Citta.
Dipoi, guando Maure Víconti perdè lo faro di Mila: no , alcune Eamighe principali di Aleflandria yciod Lanzaueçchia, Viziati, Firofthi, Squarzafichi; \& altre à quefute ader enti, furono neceffrate di abbandonar quefta $P$ atria,come quelle ch'erano.parzialidi eflo Matteo;eviterfenequafi fuorucitic; Percio con joccafione di efferfi gli. A Cefandrini dati a Luchino, le luderte Calate lo fupplicarono a farligrazia, che potofero ritornarialla $P$, eria, e ricuperaribeni ioro; come da quel Prencipe li fa, el'vn, e l'altrobenignamente conceffo.
Finalnente $l^{\prime}$ 'ftefig Luchino fece alli tredici di Nouembre un decreto fotion ona certa pena alli trafgreffori, che tutil li Majiftrati, \& Vffiziah al fuo doninio Ioggetti, nel rermine di otto giorpi auantia ciadicuna di quette Fefte, cioz del Natale, e della Refurrezione di Chrifta, e dell'Affunzione di Maria Vergine Sapcifima, li mandaffero ogni anno in notai nomi, e cognomi di cialcua prigioniere, la caufa della lua prigionia, $t$ anco fe darfuoi con' trarij havepa la pace, con altre circonfanze di fmil lorte. Quefto faceua egli, affinche porefle, conforme aldelieto di ciafcụp carcerato: prouedere co'i termini della giuftizia, e far la grazia: quaftordine, che fu mandato al Podeft, \& a glialmi Vffzialidi Aleffandria, vedeli rezifiraro nellibro de'Statutidi quefta Citta.

Quefranno, nel quate amminiftrò la Podefteria di Alef. fandria Simone Manteg azza Milanefe, dopò effer Luchian Víconti ar riuato al colmo delle fue grandezze, $\stackrel{\text { dopo }}{ }$ efferfi infignotito di quindici Città, cioc̀ Milano, Alti, Aleffandria, Tortona, Alba, Vercelli, Nouara, Bobia, Bergamo, Brelcia, Como, Crenona, Piacenza, Parm2, e Lodipalla fine trouandofi gia da lunga malattia grauemeno te oppreffo, d'età di feffantadue anni, finili fuoi giorni, alli venti del mefe di Genaio, non fenza lofpetro deffer ftato auuelenato da llabella fua moglie. Genovefe di Cala Fiefchi. La quale dubitaua djinon effer trattata à quel modo da Luchiao per caufa de la mala opinione, ch'egli -haueua di lei concepira in materia d'adulterio. Giouanni Vifcontifuo fratello, 'ch'era.: Arciuefcouo di Milano, rimale erede, $\& \&$ padrope di tuttili Stati di effo Luchino.

Furolnodi pai fatti alcuni ordinida querta Citti eoncernenti al !uo retto gouerno, fön Pafiltenza, e parricīpazione de' eguenti fuoi Giureconfulti, cioè, Guglielma, Guafco, Pifie Parma, Giouanni Cermetth, Riccardo, Firoffini, Carbone Vizlati, e Manfredo Troeti -
I'ifeffo anno, il Sommo Pontefice Clemense leno famprd Auignone da Giouanna Reina di Napoli, Ia qua tà fè dipoifempre mancenuea foesp al doninio della fa mana Chiela.
 I da Bonifazio oteauo otdinato douerficepebrare，？at por per ordine di Clemente fefo ridotto al cinquantefimo， comincioff di quefta maniera a celebrare ；perciठ paffa－ rono turto il prefente anno per Alefandria infinitio Oitra－ montani＇，per andarfe：a a Ronha a partectpare de＇grandif： fimi tefori apertidal Papa col meszo di quefio Grubilio． Dalletempio di quenforcmend monl git Alefiandrini， and areno in Bowifitnonamerwe cofi d thuomint，corne di donse in proce有ibne；Roms＇petigoderela fudetta ple－ narta Indalgenza． Ahefmania，come in altre parti vna Cometa，$\partial$ Gaz Stel－ la＇çimita，né altro dimemorabile occorfe． no Biouanm ，Bofchino Mantegazza nobilifimo Milanele， －d＇ngni forre di dottrinz ornaro，\＆ylleuni Dotrori di leg－ gi épertifimi aderentia vilcont eflimimoto tedelmente ${ }_{3}$ gli undici del fudetro mefe di Ottobre turte le Citrà e Terre，\＆Caftelli della giurifdizione di Milano；\＆hx－ uendo il tutto in ire parti giuftamente divilo，cialcuno defudetri Prencipi cauoin forte la fua porzione di que－ Aa man era．A Matteo totcarono Bologna，Lodi，Pla－ cenza，Parma，Bobio，Maffa，Lugo，Pontremoli，ellBorgo di San Dominocon tutto il Territorio oltre il Po ；e l＇abirazione dell－Arejuéconato di Milano：Galeazeo hebbe Nouara，Vercelli，Como，Afti，Alba，Aleffandria， Tortona，Vigeuano，Caftelnoue，Baffignanu，Bereguardo col Pante del Tefino，Sant＇Angelo，Montebuono，Marlia－ no，\＆il Palazzo，che la Corte fi chiama ：toccarono fo nalmente a Barnabò Cremona，Brefcia，Crema，Bergzo mo，Sonzino，Valcamonica，la Riniera del Lago di Gar－ da，Carauaggio；fiuolta，Vatero con tutto il Territorio dell－Ada，le Riniere di Genoua verfo Leuante，\＆il $P_{2}$
＊lazzo vieinoal Tempio di San Giouanni in Conca：fila－ friarono indiuile le due Citta Milano，e Genoua，con com－ dizione，the vn folo Podefta per cialcuna di effe Città amminiftraffe à nome de＇fuderti Vilcontila Podefterià：

In quefti tenipi Caftellino Becearia Sigriore di Pauna era padrone daicuni Luoghi，e Caftelli del Territorio Alefiandrino．

## A L

zo Arcidiacono，\＆Ordinario dellz Catedrale di Alefiano dria goutrnaua quefta Chiefa，Ftate Santo dal Pozzo Pre－ cettore dellordine di San Giouanni Gerofolimitane dl Riua，e di Aleffandria，Curazio Gualco d＇Alice，Cantote di effa Cated rale，il Prepofto di San Giouanni del Captra－ ziode＇Monaci Ymiliati．e Frate Pietro da Muldrano Prio－ re di San Giacomo di Gamondo di Aleffandira：：furono da tutto il Clero di quefta Cltri eletri a correggere la taffadi tuttili Benefizij facerdotali della Dioceff Alof－ fandrina，conforme all entrata di ciafcuno di effi－
L＇Imperadore Catlo quarto rimalo tibern，e ferrice del graue pelo delle guerre，che hateua mofic confa quelle Citta，che furono parziali di Lodoricofuo come petitore，venne in［ralia per riceuere fopra il capol＇Im－ perial corona，te innto che fu a Mantona，Galeazzo；e Barnab子 Viftouri andarono adincontrorlo，e con gran Colénnitàlraccompagnarono a Milano；quindiandatolened a Monża，ini nel Tempiodi San Giouari battifa fuc con la cotoni ferrea cotenatio Rè di Lombardia ，alla qual cerís monia furono prelentialcuni．Veticoai $i_{2} 8$ in particalato Guido Vefcomo di Alefsandria，e diAcgui．Dopo querfit folenniṫ，ritorndegli a Milano；e confermb allifretẹtil Vilconti il privilegio di Vicarij Imperiatidl tutte le Ciry tà ad eff Coggette s dipbi n＇ando a Romin；oue il giorno dif Pafqua ciod li cisque d＇Aprile fa in Sap Pietro folennes mente coronato，e gridato Celare Augifin．Finalmente ritomò in Germania，hauendo lat ciatallfealia con qual－ che iperanza di quiete $s$ e frattanto defiderofo il Papa dif ricnperare molte Citta，e Terre della Chefla，offè \＆per－ fuafione dell Imperadore Lodouico＇eramo＇R解e da＇ahtrit
 Spagnuo＇o il quale tiaçuifto tütto quello，chérrella Ro． magna hatetua la＇fedià A poftolica pérduto．Rafsetzate cthebbe il Legato te cole ditaliat，\＆anco afficurati li Statidi Santa Chiefa col mezzo d’alcune fortezze fatte im effifabriçare．fitornò in Frinzia．
Dopo la partenza del Cardinale Albornoz，Mitalia ri． 13 cadè nel lolito male delle guerre，efsendo che Afti＇ 8 ．Al．＇ ba con rutre le Terre del Piemonteallo statbia Miano 2ggregate，fi tibellarono a Vifconti per opera di Liomardo： figliublo naturale dell－Arcinetcouo Giouanio e fidiedaf ro 2 Ginlianini Marchefe di Monferaeo：Genoua parta mente con te fue Rinierefece l＇ifeffo；dal qual＇ctemple moffili Parmiciani，con confenfo del Papa pigliarons frarmi，per farf liberi；onde Barnabó Vifoonti，a thi molts premeuano quefle nouirà，per elser＇egli signore di Par． Tha，n＇andd con buoñ numero di foldati a quella volea，e Galeazzo fuo frate llo pigliò il camino verfo－Alefsandriad e Tormn per tenerin freno il fudetto Marchefe，eper efser pill comodo a dare il guafo al Monferato che da efso fal e enl ferro，e col fuoco in vlemo efterninion ridotto．
Occorfe nel prefente anno M．CCC．IVI．Pimmatura e＇violenta morte di Matteo Vifeonri Prencipe di Milang ed vmo de＇nipoti dell＇Arciuelcoun Giouanni，il quale mentre fi trouraua in Crëfcenzago，Terra del milanefe con molta allegria in vn conuito，infieme coniluoi frao telli Galeazzose Barnabo．filafciò vicir di bocez vn terto placeuole motro，col quale pareua，che fi volefse affetrare lיafsoluto dominio dello flato di milano，perciò entratí lorn in qualche forpetto，li fecero dare nella leguente rena illento velenn in vna viuauda di lombi di Cingiale． de＇qualicon gufto，ed auidità grande fi compiaceuà；edi quefla maniera egli perdè in breue la vira．
Queftanno tegul mn marauigliolo influfso dr Caualler－ re，ouere Locufte，delle quali nè regnò tanta quantizá； non folo nel Territorio Alefsandrino，ma anco in tutta la Iombardia，che hauendo eftremamente dannificati turtili fruti della Campagna，causd vna gran careftia，per Ia quale moltidi fame ridotti alleftremo，e molti atico amnalati peril fetore inlopportabile di quelli animales－ ti，ch＇crano morti，miferamence finirono igiorni loro； nè reguì dipoi vna peffilenza tanto crudelef，che per tatto fi vedeua il Ipettacolo della morte．

Giouanmuzzo Aliprandifu la feconda volta Podefta di Alefsandria quefranno，nel quale Galeazzo Vifconti fece publicare vn＇editto，che niun cittadino di quefta Citrd，ò altra pèrfona di quefol Tcrritorio faceße lenza fua particoliar licenza edificaroCaftello，Torre，of fimike Forrezza．Iotto vna graue pena a gl＇inobe dienti．Queffo decreto fil per ordine diquel Prencipe alli cinque del

# DI ALESSANDRIA. 

mefe di Nouembre publicato à fueno di tromba, cosi inf Aleffandria, come in tutto il diftretto di quelta Cittès.

Kicardo Firoffini per lı meritu della fua bontà e e molta fufficienza nelle leggi, fil dal fudetto Galeazzo Vifconti onorato della Podeltaria di Nouara, e poi non paisò molto, che ottenne dalloflteffo Prencipe la Senatoria dignità nel Senato di Milano;
Mentre Secondo Concorezio amminifraua la Podeftaria di AleHandria, e Nicolimo Bolco, Giacomo Pettenari, Benentino Milani, \& altrı erano Anzianı di quelta Città loro patria, fì dalluo Configlio generale ordinato, che vndici Dotzori di leges pratics, \& elperti, If quali furono Filippino dal Pozzo, Gughelmo Gualico, Bernardo Calc amuggi, Tomafo Parma, Manfreddo Trotti, Molino Inuiziati, Luchino Gambarini, Caflalino Bofco, Bartolomeo Squarzafichi, Vgohno Gualco, e Martino Ardizzoni rutti patrizij di Alefiandria, correggeffern le leggi municipali di quefta Citta, che Seatuti fi chiamino, per buona regola,\& otting gouerno de' Cittadini : quefte leggi poi da Galeazzo Vitconti approuate,furono alli ventidue del mefe di Nouembre in publica radunanza letre, $\$$ promulgate.
Per ordine dellylmperadore publicoffi quell anno la pace tra i Prencipiltaliani, col mezzo della quale Galeazzo Víconti ricuperò quanto del luo gli era fato vfurparo.
La Peftilenza quefl'anno trauagliò molto, \& afthife, non folamente ia Città di Aleffandria, mà anco il reltante della Lombárdia, doue con gran danno, e perdita di perione era fuccitata : dopò quefta diggrazia, ne teguià gli Aleffandrini vnaltera non inferiore; poiche Galeazzo Vilconti impole alla Citta loro alcume granezze, che furono appunto grali, \& inlopportabili, trouzndofi ella hora mai tante itancada' paffati aggraui), che non hauena più bifogno dimaggior pefo s e;'carico. Imperbehe effetciofi fatto matrimonio tra Giollan Gateazzo fighuolo di Gat leazzo Vifconti; \& Ilabella figlia di Giouanni Vallois Ré di Franzia; che li portò in dote il Contade di Vitù in quel Regnor; ondegli poi chiamoff Conte di Virtu; e douendo ella venire à Milano, conuenina fare pompofi, $e^{-}$ fignorili apparecchi, che corrifpondeffero, cofi all'occafione delle nozze, come allo ftato, \& alla grandezza dell'vno, te dell'alero ; perciò vedendo benillimo Galeaz20, che i danati della fuateforeria nō erano lufficientia cofíecceffiualpefa ; aggriùò di tributi li popolià luifoggetti. Condotta la noua Spofa a Milano con folenniffima pompa, fi fecero iui , \& in tutto lo Stato del Vilconti, e di giorno, e di notte grandifime allegrezze per molti gior ni con ifuochi per tutte le contrade,con ilumi accèfí tutte le fineftre, con publiche danze, con varic comedies, congioltre, con tornei, con diuerfilpetticoli, finalmente con ogni altro fegno di fefteggiante dimoftrazione.
In quefta occafione la Citta di Aleflandria, benche fis trouaffe dalle grauezze nuouamente inipofteli non poco oppreffa,\& anco molellata dalla Peltiléza, che perleucraua ancora cô qualche fuo danno, côtuttociò per la molta fedelť̀, e diuozione, che tencua verlo il luo Prencipe, fece Ia partelua, e storcoffidi manifeftare al poffibile ifegni del giubilo, e della contenticza per caula di quefto matrimonio.
 di paidore Carlo Quarro lo Studio publico nella Citra Lettori, che viuefero in quei tempi, affinche publicamente fpiegafero, cof le ciluili, e canoniche leggi,come. la medicina, e le filofofic he lcienze, \& acciòche quefta Scuola fofte grandemente freqúentata, mandò vna lett-: radel tenore leguente à tutii li Podeflà delle Cità ; é
 cioce.
GalonZ Viccomes ivediolani Cec. Imperinlis Vicarius Comeiralis.

 beamus iti Doilores fufficicntes, mandamns vobis, quarenms proelamari faciatis in Cunitations vaftris in locis confuetis, quod gwilibet Scholaris debicat ad Cintatem nofrram Papia fiatiom fub pana nofro arbitrio ainforenda. Et fo qui miffont ad alinan stmdia, finsim mitratur pro cis ; © compollansur vanire Papiam. Is ipfa omin Ciwitate popplo acquifammes prixilegia folemnia


In Decricialibus, of logibus, to guitibes frultati. Data Medio: lani 27. Oft obtes;
Períeuerò anicora la Peftilenza, cofí nell' Aleflandrino, 3 come in iltte parti di Lombardia.

Effendo gia lulcitata la querra trà Giouãni Rè di Francia $\&$ Odoardo Ré d'Inghilterra; palforono in Prouenza di Giouanm Aucutolnglete, le quali; perche non turono pagate, tralcuraiono al feruigio del ke loto, tsimpitgatono in quellodi Giouanni Marchete di Monferato; perciò a duggeftione d'Amedto Conte di Savioia, che haueua guerra con Ga'eazzo Vilconti, accoordò a Marchefe le fudette genti per quaranta mila forini; le quali paffiando in Lombardia per l'Aleffandrino, e per il Tortonete, diedero in quelti f(rritori) grandifimo danno, e maggiore veramente fartbbe flata quefta ruina, it Luchino dal Vermo Veronele, Capitano di gran brauura non vi hauef. fe daro opportund, e fubitó rimedio: porche cffendo egli a nome del Vifcont Gouernatore di Aleflandria, edi Tortona, auifato dell'arriuo di coftoro, vilci incontanente d'Aleffandria convna Y'celta mano di veterani toldats, che tig gatnigione flauano in quefta Cittì , e con mag* gior numero di medefini cittadim; teon quefti ando di lungo alla volta de nemici; onde afficurati coftoro della moffa di Luchino, \& infieme de' Tortotrefi; li quali nelfifteflo tempo haueuano contra di effi pigliate l'armis, fi rititarono con vn groffo bottino ne luoghi ficuri, cioè tra parte di loro ff falud in Caftelnuouo nel Tortonefe, e gli altri fítiduffero in alcune Terre, chè da effi erano ftate leuate al Tifconti : Frattanto, Luchno all'auifo della titirata de' nemici; titornò in Aleflandria, 8 a aflicurò per qualfiuogliaimprouifa octafione quefta Citrà con lufficienti munizioni, e con altra foldatelca. Furono cofi dannofe le fcorrerie di quefli Ingle fin nell'Aleffandrino, e Tortonefe, che di effi timaie per molti anni la memoria $z$ glia abitateri di quei Tetritorij.
In tanto, Vouhera, vua delle nigliori terte dello Stato di Milanó, ed àlcuni altriluoghi di caleazzo Vitconti, 反斤 diedero à Giouanni Matchele di Monferato
Alli dodeci poi di Settembre fí otcurò maraugliofatnente ilSole, e nell'ifteffo giorno paisó all'altra vita in Auignone Innocenzo Sefto, à cui fotrentrò nel lyapato Vrbano Quinto Francefe, benche foffe affente, trouandofi egli Legato appreffo i Vifconti.

Le compagnie della Caualleria Inglefe, che l'anno 1363 auanti cofi dannofamente fcotlerol'Aleffandrino e'l Torronefe, and aroto in aiuto de'Pilani, li quali haneuano crudel guerra co'i Fiorentini; e con la partenza di coftoro, Galeazzo Vifconti ricuper̀ Alba, Caftelnouo, Romagnano; \& altiniluogti, che da'fudetti Inglefi furono octupati. Fioflin quefto tempo con applanio di gran lantita Guglicltio Zucchi citradino diAleffandria; e Maffaio della Cathedrale di quefta Città, (con quefto nome era chiamato il Priore defla fabtica, e di tutte lecofe jal ditino cultro neceffarie nella detta Chiefa) il quale da fanciullo fù da'parenti incaminato alli ftudi, mà più alla diubzione verfo Dio, ela Vetgine Santiffima ; onde pareua, che dz'principij cofi buoni, e fanti fi poreffe con ogni ficurezea conget turare la fantita di vita, ehe laccompagnd fempre in tutto il corfo difua vita, e che dalla bella autora della fua fanciullezza fi doueffe giudicate un lietoje lereniffimo giornó della fua crefcente etade. Fuggiua Guglielmo ne fuoi teneri anni la puerile conuerfazione, e riv tirandofi nelle paterne flanze ; oueso nella Sagreftia della Chiefa; mañdauà à memorlà ciò, che dal fuo maeftro gli tra infegnato. Cofa veramente marauigliolz erà ilvedere quefto fanciullo far tanto profitto, tofi helle lettere tome nella diunzione à fegnotale, che $\boldsymbol{f}_{\text {f }}$ poteina dire, che Li lerviffe per Academia il Tempio, per libro il Cielo, e per maeftro Dio. Giunfe poi alladolefcenza, nella qua* le fi conferuò lempre intatto da ogni maechia di vizio, \&t à tutti mantencua Ia certa f peranza della fantita fua, mafa fime notandofi in lui due particolari, e fegnalatequalita, due preziofe geritine nella fiouenti, cioè il dilprezzo del corpo, e la candidezza dell'animo; non fi curaua di pontpa nel veftire, mà comparendo con vn pouero, \& abietto mantello, poteuafi appenta con effodifendere dallecceffiuo sigore del vertio,e pareva, che non ficuraffe delfue corpo, come fe non foffe ftato fuo. Nella virilita per maggiormente obligarfia Chrifto NoAtro Signore, fi fece Prete ; enon andè molto, 'che ottenne l'Ordine Sacerdo-
tale; con cucita occifione potcia incaminarifalla ftrada de cit onoij, e dulie dighita, ma coliche da fimiliambiziou fa fenprealieno, difprexzò qualunque buona \& oppor:una couguntura di otrencre benefizij,e dignità di Chiela, poiche pid figloriaua del fuo ponero, \& abbierto thato, col qusli viucua con quiete, \& ficurezza d'animo. à D:0, 8: alii tudituoi, che fottentrare al pefante carico dell Ecclobathche grandeaze.

## 1364

Huendo l'mperadore Carlo Quatto confermato a 4 Guido Vercouo d'Acqui, (che parimente era Velcouo di Alcilandria) \& alla fua Chiefa tuttili priuilegi, che da. fuoi ant, natt Ctfari furono alli Vefcoui, \& allaChiela di quella Cità conceff, volle anco nuouamente onorarli con aluregrazie. Imperoche fortopole all'ifteflo Velcouo Guido, oltre à molti altri beni, tutte le raggioni di qualfiug lia Corte alla Cathedrale Aleffandrina ipettanti, eflendotlia per conceffione, \& decreto di Aleffandro Terzo, \& Innocenzo Terzo Sommi Pontefici vniftefla cofa con quella d'A cqui, come chiaramente appare dalla confermatiqne di rutti li fuderti priuilegi, della quale la Coftanza, che fà al propolito noltro, è del tenore feguente.

Caferwen sum fape dictus Venir. Guido Aquonf. Epifcopeus of, Princeps noffer. dilecius per quafdem lictoras bona memoria quondam Domini Innosentij PP. 111 nobis mondramerit Aquen.. fem, Aloxandrinam Ecclefias per enendem Dominum lnnocossown, fíus per pradecoforem fuwio Alexandrisen Papaan olim vnius fuiffe , prowt v/g; badic vnus effe digno/cisur Pontifex virinfque . Cwmq; sidem Epifcopo /piritualinm omnimmpradi. De Alexandrisse Ecclefia Folicitudo, \& cura incumbies 5 \& ras eums bonore fuo zranfire debeas, firque indignem, fis, quiad. onus alıgitur, exclufus manear à miercede. Desirnsmes, tatioi-' vus, volumus, ç imbemus deppadicianofiramagnaplenitudins pusefatis, vt vrisuer/a temporalia, puta, callra, terre, ville, loca, eura, 宀́ ixrifdsitiones, serriseria, regntia, domintia, er alia vuinerfa, ín fingula dirks Alexandrine Ecclefas in pociefate, dmanm
 qua fobi, fuifque fucseforibus, © Ecelefsa fwaprediata concedi-
 plentudire poteliatis corims somfirmamus, \& de nowo concedimos, $0^{\circ}$ donatimb, vt ficme cidem Eccleffa, do cims plabi faminat (piranalia, ifn etiam metore tomporalia gratnlatur dec.
Si videro di' meic d'Agoito in Lombardia le Caualette, ouer lpenfte in tanta quantitd, che nell'Aleffandrino duoraro 10 col morlo loro i fruti della campagna, e poi caularono da Pefle.
Dopò hucif Galeazzo Vile onti fatta rfegua col Maía cisee di Monerato, ricupero voghera, e gli atriluoghi, li gualiquattionaniausati a lutribellati, s'erano dati gl hadecto Marchele; perciò glideffandrini, cofí co: pandatida Galeazzo, tralarciarono l'armi, e le contianc fcorrerie che facéuano ac' confini del Monferiato.

Quettano, nel cuale feguirono in A leflandria alcisia, parte del commun; , Barnabio Vifconti moffeguerain fan>se dé cienonefi contra la Città di Sauona; con La qualoccafone gli A leffandrini furono aggrauati dall'al. lozgiamentode' ioldati, che per la fudera imprefa pafia. rono tuto queftano per la Cittaloro., e per ill Territorio dieffa ; e feutirono, eftetrero à parte dei dann; che fogliono gortare i mouimenti di gucra.
il prefente anno, chendofi del nuefe il Pontefice Vrhay: \$367 no Quinto partito d'Augnone, giunfe con prolpera, e fe-

1 Lice nauigurionc a Genoua, per andarfene di quìa Romas: ed apportare (f hueffe poturo) con la lua prelenza, qualcheaiuro ali'stalia quafi rouinata. In quelto viaggio, paffarono per Alenandria i principali Francefi della lua, Corte, \& molti Prclati, che lo feguitauano per terra.

Sara memorabile ancora queftanno ; poiche Galeaz-:

$$
2
$$ ent.contidiedeVnolante fua felia per moglica Lionele. Io Dect di Chiareara figliuolo di Odoardo Rè d'Lughilterra; egliaticgnò purdote Alba, Clasufco; Mondoui, ei Cunio con-alcuni altri Callelline! Piemonte, e li dicde anco duecenco milia Ducati.

3
Perieucrando aucora la guerra dégenouef contro Si-- unna, Baftapò̀ Vilconti mandè a quella volta Baldaffaro, Intiziax parrizio Aleffandrino per Capo, e Condortiere. dealcune Compagnie di Finterie, il quale vennto a battaglia colnimico, mentre daua del fo valore onoratifia mo faggin, fil diGenouefi, cherano [cco, abbandonato, e rimaic in cuelfarnd darme con la maggior parte della fua gente vccifo. Era cgli de giointimi Configlicri del

## A LI

Duca ' e di cffo Barnabò tuo fratello, e Capitano druruo, mini d'arme.

Dipoi, mentre la Caualleria de' Genouefi, che 2 Noue ftaua alloggiata, e iotto parola di Aurione, e Tomalo amendue de'Gambatini patnzij di Aleflandria, fi era del tuo polto partita, andaua inconfideratamente ad occu. parela Terra d'Ouiglo nell'Aleffandrino, til allimprouito pigiata di mezso da Galeazzo Vilconti, che cosi cra palfato d'accordo co'i Gambarini, e dal fuo efercito hebbe vna grandiffima rotta. Ma Aurione inuentore dello Atratagematolto ne pagò il foo s impercioche ritornando egli da Gavio in A leffandria, diede innauuertentemente in vaa Compagnia d’Alemani, che veniua al foldo del fu. dutro Galeazzo, e da quefti, non sò per qual caufa, ful con mol:iffime ferite crudelmente vacifo.
Hauendo Galeazzo Vifconti hauata nuoua, che il Duca Lionello figliuolo del Rè d'Inghilterra veniua a Milano à riceucre la fua fola Violante, afdò egli alli dieciferte di Maggie, vigilia della Pentecofte ad incontrarlo fuorl dieffa Citta, infieme con Bianca fua moglie, $\&$ Ifabella forclla del Rè di Francia, e moglie di Giouanni Galeazao iuo figlivolo (che di poifù il primo Duca di Milano) accompagnate da ottanta Dane principali, tutte pompolamente veltite à liurea, e da gran quantità di Signori, e Baroni : dopò quefti feguiuz il fudetto Giouan Galeazzo con trenta Cauaglieri, sutti anch'eglino ricchifimaneente veititi a liurea fopra bellifimi Caualli, \& altri nobilíGinu: Gentilhuomini, trà quali fi trouò ancora Domenico Ardizzoni, che comparuc al pari d'ogn'altro pompofo, c. ricamente veltito.

Fece menorabile queftanno vn grandifino Terremuto, che la nutte anantial primo sionno di Febraio fu ientito, per caua del juale malti evinzimafero in Aleffandria dannficati, 8 alcuni di etif, ch'eraño deboli, andirono a eera.
Queltiunno, nel quale Pinarnonte Narione fu Poderta di Aleffandra, Galeazzo Vilconti con Paiuto di Barnabò fuo tratello, e di Cane Scala pole del mele di Marzo l'alfediointorno a Valenza, la quale era ftata poco innanzi Ca Giouanni Mirchele di Monferato occupata; \& hauendola dognincorno di buoa numero di foldati circondata, impedlua the nifuno de' Torrieri portffe da quel luogo vfcire, e che dentro di effo vettouaglia di forte alcuna, ò munizione da guerra poteffe entrare; ondel poneri Valenzani ftettero di quetta maniera per alcuni mefi affediati.

Fratanto, hauendo Galeazzomeffo infieme vn'efercito dituta la foldateica, che in Aleffandria, e nelle circonulcine Terie teneua alloggiata, \&z anco de'foldatiftipendisii, che da ogin banda haueua fattivenire, lo mandò forto il comando di Luchino dal Vermo ad affediareil Calale di Sant'Euafio, hora Citta nel Monterato; il quale, dopò hauer quel luogo per alcuni giorni combattuto. enon posendolo ridurre in luo potese, per effer egli di bitonitimaioliatclca afficurato, e dimunizione, cosiper: la guerra, come per il vitto afui prouifipuato ; vi lactoo condifoluca oflinazione cutto il luo efercito, é diquefta maniera lo cinle, 8 ftrinie con duro aftedio.

La Terra di Valenza, che per l'afledio poftoli dal Vifconti era à termine tale ridotra, che non poteuz in modo. alcuno haner'aiuto, ne foccorfo di vetrouaglie, non po: tendo pin refitere a igran difagi, che per dicei continui, mefi haueua patiti, finalniente per non morir della fame," firedc, e fifuttomife al dominio di Guleazzo :

Dallefempio de' Valenzani, mpoff li Terrieri del Cafale di jant Enafio, i quali dal mancamento d'ogoi cofa erano. eftremamente aftretti, efi vedeumo leuata ogni (péranza: díoccorio, alla fine fi refero al Judetro Vilcoriti.

Mentre Vrbano Quinto ritornauada Róma in Francia, inferimatofi in Marflia, quiti alli dieciotto di Decembre paisòall'altra vita, e fì nella Chiela di San Vittore (oue gouerno quel Monaftero col carico di Abbate, prima che foffe Papa) con folenne pompa (epolto. Dipei, altitren-" ta delliftefo mefe, fù al Pontificato affonto Gregorio di ţal nome XI. huomo in vero e per virtì, e per dotrina riguardeuole molto : il quale fi chiamaua prima Pietro. Conte di Belforte, nato nelluogo di Malamorte nel Tertitorio di Limogesin Francia, e figliuolo d'va Iratello di Clemente Seflo, da cui fù egli promoffo al Cardinalato. La perdita di Cafale, e di Valenza apportò grandiffimo digulto, errauaglio al Marchele Gioranni di Monfera-
to, H

4
to, it quale per ricupeŕare i detti luoghi affoldo molta Coldateíca fotto il comando del Conte Luzio di nazione Tedelco, che per Generale del tuo efercito shaueua eletto. Coltui entrò con molta fanteria, c caualleria nelİ campagna di Aleffandria; e dopò hauerla con ogni danno, e rouina faccheggiata, \& à maliffimo termine ridotta, andò ad vnirfi con la gente del Marchefe, affinche safficuraffero con vna parte dell'efercito i lunghi del Monferato, e con l'altra s'andaffe contra il Vilconti alla volta di Cafale, nel cui Territorio faceua egla dannofiffime foorreric.
Alla difgrazia della guerra fucceffero poi la fame e e la peftilenza, la quale fegui con tanta mortalità di perione maflime in Aleffandria, che nella Pizzza grande, \& anco nelle contrade fi vedeua l'erba cofi alta, come ne'prati. Nel principio del mefe di Maggio il Marchele di Monferato ando a pauia per ftabilire la pace con Galeazzo Vilconti; mà non eflendofi poturo aggiuftare il negozio, rimaie per all'hora folpeta. Imperoche pretendeua il Vilcontí 12 Città d'Afti, chégli era ftata occupata, \& il Marchefe nongliela voleua reftituire.
In tanto, mentre del mele di Luglio Galeazzo teneua affediato Afti, furono in quella Citta mandati d'Aleflandria molti valorofi foldati.

La Mrincipeffa Ifabella moglie di Giouan Galeazzo Vilconti pafso alli dieci del mefe di Settembre alloalera vita, per la difficultà di partorire vn figliuolo, che fi chiamò Carlo e fü il di lei corpo fepellito nella Chicfa di San Francelco di Pauia.
Fu tale queft'anio la careftia del frumento, che in Aleffandria fi vendè fedici fiorini d'oro al moggio di orro faia.

## Non occerfe queftanno cofa alcunain Aleffandria, che

 fia degna docfer in quefti Annali regiffrata; mà Colo vifi attele a godere la pace, \& quiete.Mori poi alli dieciotto di Settembre in Milano quel Marco Carelli, che donò dell'anno 1334. alla fabrica del Duomo di quella Citta più di trentacinque milla Ducati, come di quefta fualimofina ne fa chiara menzione l'Epitaffo in verfi, che fí legge ir vna lapida intagliato lopra il di lui fepolcro contiguo alla Capella di Marıa Vergine detra dell'Arbore nel ludetto Tempio, cioc̀.

Hac admirande Marcns requif/cis in arch. Quide Carallis gnomine diflus erap.
Hic tibi danotus Sandlifima Virgo Maris Pro fabrics Ecclefo maxima done dedit.
Milianam plofquamenginto quingme Ducatum Conswlit ergo Anvese re miforets fun.
Qui Dominws Murtws obijt die xutio. ouptondris M.CCC. LXXIII.

Tadeo Pepoli Cauagliere principale di Bologna amminiftrò queft'anno in nome di Galeazzo Vticonti la Podeftaria, \& il gouerne infieme di Aleffazdria, doue, \& in tutta IItalia icgui vna gran careflia, dopò la quale fucceffe la peftilenza'; di moco che fí trouarono i poueri Aleffandrini trà Scilla,e Carridi, nel mazxo di due calamitoff flagelli, ede' maggiori, che Iddio mandi per caltim gare gli huomini: Si vendeua in quefta Citta , e nel fuo Territorio il Formento due Fiorini d'oro per ogniftaio.
Il nono giorno di Genaio Galeazzo Vifconti emancipò Giouan Galeazzo fuo figliuolo, dandols con grande autorit: il dominio di Nouara, Vercelli, Aleffandria, del Cafale di Santo Euafio, e d'alcuni altri luoghi; percio Giouan ealeazao il primo giorno di Maggio fece luo Luogotenente in Aleffandria, in Tortona, $\&$ in tutta la Prouincia che giace di quà del Pò con grandıfima autoritä Matteo Mandelli Milanefe luo Zio materno.

Mentre quifte cofe paffiunno, alcune Citts d'Italia, che haveuano giurata la fedclta al Sommo Ponttefice, non potendo piul foffrire il tirannico dominio de'Gouernatori, lecero trà di loro lega con ferma rifoluzione di leuarfi dal collo il giogo inlopportabile della feruitu, e ridurf alla primiera libertà ; onde alla noua di quefta lega, e ribellione.jl Papa mandò fubuto il Italia il Cardinale Pietro di Berrij Vefcouo di Gencura con lei milla caualli, quattro milla Fanti Brittoni, accioche riduceffe all'vbidienzadella Chiefa tuttili popoli ribellati; perciò hauendo egli tatto il viaggio dello Stato di Torino, gionfe con la fudetta gente nel Teritorio dI Alffandria, equindi n'andò alla volta di Bologna per foggiogarla, elfendofi quelta Cittè infieme con le altre, dopò fcacciato il prefidio del Papa, ridotta in libertà.

Dipoi Matteo Mandelli, che confua grandiffima lode; e con altretanta Iodisfazione di Giouan Galeazzo amminiftraua la luogotenenza di Aleffandria, e di tutto il paefo di quà del Pò, confegui alli ventitrè di Ottobre in ricompenia di ciò dal medefino viliconti la Podefteria, ed il Couerno infieme di quefta Cittì in luogo di Tadeo Pepoli, con mero, emifto imperio, e con facolè̀ di condannare alla morte i delinquenti fenza participazione del fudetto Prencipe.
In quefti tempi li Terrazani di Sezè tentarono di leuare il dominio di quefto luogo alli Calcamuggi difcendenti da' figliuoli di Roffino; ed efendo paflato il negozio in lite, gl'Inuiziati, \& Ardizzoni, due fameglie di Aleflandria furono figurtà de’ fudetri Terrieri. Frattanto, i Calc amuggi occuparono per forza il Caftello di effa Terra; ma poi dubitando eglino di non effer per cofi fatta nouità in qualche pena condannati da Giouan $\mathrm{Ga}_{2}$ leazzo Vifconti, glielo reftituirono ; ed eglich'era beniffimo informato delle virtuofe, ed onorate qualita di Giacomo Lanzauecchia patrizio di Aleffandria, diede à quefti il fuderto Caftello, accioche in fuo nome fedelmente loguardaffe.
Ne' nedefimi giorni conceffe il fuderto Prencipe al Clero di Aleflandria l'efentione della gabella pertutte quelle cofe, ch'erano ad effo neceflarie.
Illultre, ed à tutta l'Italia degno invero di particolare 1376 memoria fà il preiente anno M. CCC. IXXVI. per ilritorno della Pontificale Sedta della Francia in Roma ; Imperoche vedendo beniffimo il Sommo Pontefice Gregorio XI., che le cole dellitaliz erano ì maliffimo rermine ridorte, e che non poteuano accomodarfi, benche vi hauefle afifito vir Cardinal Legato, anzi diueniuano tuttauia peggiori, determinò dopè efferfí pacificato con Barnabò Vilconti, alla di lui elortatione, ed alla perfuafione della Vergine Cattarina da Siena(in quei temps tenu $\downarrow$ ta in fima di Santa, come trà Santi fu dopò morte coñnumerata ) di ritornarfene in Italia, e reftituire l'Apoftolico Seggio, a Roma, donde era ftato leuaro. Pertanto fingendo egli di volerfene and ar'altroue, affinche non fofie da'Francefi trattenuto, fece apparecchiare le Galee, topra le qualifalito con la fua Corte, indrizzò il coría dellafua nauigazione verfol'Italia; ed in breue peruenuto à Genoua, e di quì Corneto, le n'andò per il terre. ftre viageio à Roma; nella qual Citra fnalmente nel quinto anno del luo Pontificato, enel fettantefimo, ed vno della eralmigrazione della Corte Roman a in Auignone, entrò felicemente alli tredici di Genaio con applauto, e giubilo di rutto il popolo.

Ma dopò cofigrande allegrezze ne fegul poi appreffo vna grancareftia di Formento, per la quale rimale turta quafilitalia fommamente affitta; ed in confeguenza la Città di Aleffandria fu a quefta difgrazia foggetta.

Dopò haucril Beato Guglielmo Zucchi dati molti, efe- 13 $g^{\text {nalata indizij di gran religione, e bōtà di vita,'finalméte }}$ alla vecchiezaz ridotto, fece alli fette del mefedi Febraio da quefta ofcura carcere di miferic alla ppatria celefte vn felice, e beato paffaggio. Il fuo corpo fo fepelhto in Aleflandria, nel Conuento di San Marco de' frati Domenicani, \{qto i Chioftri, cioè in quella parte, per la quale direttiuamente fi camina dalla Chiela nel Refettoxio. Fu inuero Guglielmo, mentre viffe, vn chiarolume di vir. tù celefte, \& dalle fue più che vmane, \& quafi diuine azionifi videro del continuolcintillare ardenti raggi, If quali dauano a tutti fegno manifeffifimo, che in lui foggiornaua il Diuinn valore. In grazia di quefto Sant huomo, \& in vita, \& in morte Idतio moffrò alcumi indizij della lua Santizà: mentre era viuo, in lui sfauillò tempre vn’ardore dicarità ranto efficace, \& intenfo, che oltre alle large limofine, che faceua à poueri mendichi, son permife masi, che alcuno, il quale gli hauene dimandata limofina, $\&$ ainto, da lui partiffe di ma'a volia, e nonfodisfatto; perciò da Dio ortenne vna fegnalata, e particolargrazia, cioè che la borfa, la quale ogui giorno, per folleuamento de' poueri portaua con lui piena di danati, maifi votaua, anzi (cofa veramente di gran marauiglia) quanto più diftribuiva danari perlimofina, tanto maggiormente fi vedeuano crefcere in effa. efpeffe volte, quando penfaua d'hauerla vota per caufa delle continue Ilmofine da luifatte, ritornando à cala la lera, la trouma nel primiero fazo, come le allhora l'haueffe riempira; perciè ne nacquei in Aleffandria quel prouerbio cofidiuulgato,
nulgato，cioè la borfa del Beato Guglielmo，perche mai fi vorauz．Quelti furono i legnali della Santità di Gugliel－ mo da Dio per li meriti fuoi，mentre viffe，dimoftrati： morto ancora perfeuerd la prouidenza diuina di palelare al Mondola Santità fua col mezzo d＇alcune graziè à mol－ ti infermidi varie malattie couceffe，che per interceffio－ ne di Guglielmo，il qusle te l＇haueuano per loro diuoto， e protetrore eletro，ricuperarono la prifina fanità：final－ niente alcuni anni dopò la fua morte mêtre à perfuafione diuotifima del popolo per li miracoli，e per la Santità fua fù cauatn dal primiero，\＆antico lepolcro il luo corpo， accioche in più conueniente，\＆onoreuol luogo foffe collocato，oltre alla foauita，e fragranza，che dagli afli－ ftenti con grandifimaloro confolazione fo fentita，ritro－ uoffincl fuo capo rn iciame d＇Api，che in effo haueuano marauigliofamente fatto il mele．Perciò quefto miraco－ Iolo tetchio，cofi pieno di mele，con le Api morte à temı－ pre flato da quei Religiofi，infieme col rimanentedelle ofla del tuo gloriofo corpo con grand＇onore，$\&$ vene－ razione conleruato．Vedefillafua immagine dipinta nel－ la fudetta Chiefa di San Marco，in quella di San Dalma－ zio，e nella Cathedrale di queita Città con le leguenci parole．

## Gullielmas Zucthus Cinis Alex．，ob Mafarime

 buins Ecclefa．3 Del mefe di Aprile，Galeazzo Vilconti ad inftanea del Papa，fece pace con Secondotto Marehefe di Manferato， figliuolo di Giouanni，eli diede per moglie Violante fua figira，ch＇era rimaia vednua perla morte di Lio rello Du－ ca di Chiarenza fuo marito，hanendogli oltre à molti mil－ liara di fiorini d＇oro，affegnara indore 12 Città d＇Alti，che già s＇era vfurpato il detto Marchele．Dopò hauer＇cgli celebrate in Pavia le nozze，n＇sindò del mele di Noucm－ bre alla voltad＇Afti，mà il fratello di Otto Duca di Bran－ duic，che da effo Marchefe fù iui polto per Gonernatore， non viole，che vi entrafle，poiche fe，$n^{+}$era egli tirannica－ mente infignorito s onde molto fdegnato per fimile in－ giuria Secondotto，ritornò fubito a Pauia à richiedere aiu－ to a fuo Suocero，per la ricuperazione di quella Città ee per rifentirfid del torto fateoli ：Galeazzo dunque li mand Giouan Galeazzo luo figlio con trecento valorofi foldati 2 cauallo in Aleflandria，affinche poteffe in quefta Citta vnire 12 fuagente con quelia di Secondotto，${ }^{2}$ amendue s＇accingeffero allimprefa＇，come dipoi riufci，effendofene andati có ha fold atefca loro vnitaméte alla volta d＇Alti có penfiero，e dererminaxione di ricuperarlo，ò per forza d－－ armi，ò per affedio，ma venne inloro porere fenza com－ battere，e fenza fpargimento di fangue．Imperoche lubito che iui furono gionti，entrarono fenza difficultà nel Ca－ ftello，il quaje fi teneua in nome del Marcheie；perciò im－ paurito il Tiranno，che benifimo vedeua di non poter re－ fiftere，se non con gran pericolo，alla contraria parte，ab－ bandonò la Cittì，e preftamente fuggi in Francia．Ricu－ perato che fù Afti，saccordarono con alcwi ipatu fra ic il Marchele，e＇I Vilconti，il quale benche fingeffe di haveriui pofti a nome di effo Marchefe il Podefta，Maeftro del poo polo，Cattellano，ed altri Vffiziali；contutto cio il Vilconti s＇atrribui la Signoria di effa Cittż．
Queft＇anno i Lupi dalle tane loro viciti per la fame，in－ feftarono tutto il Territorio di Borgoglio，con hauer sbra－ nate， 8 dinorate più di leffanta perione dell＇vno，e dell＇ad－ tro feflo；alla quale calamità finalméte，benche tardi，fu da gli Anziani di quefta Città rimediato con vna mercede affegnata per publico decreto $亠 幺 十$ chi haueffe confegnato alli fudutti Anziani vn Lupo，ò morto，ò viuo nel publico Ioro Palazzo．
3378 Il pretente anno 3378 ．fil memorabile per 12 morte di molti Prencipi grandia ed in particolare il fudetro Se－ comdotto，il guale vedendofida Galeazzo fogliato del dominio di Alti，\＆z hauendolo perció interpellato pid volte fenza frutto alla reftituzione，finalmente fdegnato， mentre da Patia fe ne ritornaua in Monferato，fua Mata－ letto，hogo del Territorio Parmigiano（peril qual paete viangiò eglia fine di fchiuare le infidie di effo Galeazzo） da un Villano crudelmente vecito del mele di Febraio； iliuo corpo di li portato a Parma，hebbe fepplturancl Duomo：di quelia Città ；e li fucceffe nel Marchelato Giouanni fro fratello，al quale giurò poi la fedelrà di confenfo dil vifontila Città di Alfi，e nellifteffo giorno il Marchcie diede l＇amminiftrazione dellifteffa Città a Giouan Galeazzo fglio del fuderto Galeazzo．

## A L I

Gregorio XI．ancora di dolore di veffica oppreffo fini di viucrein Roma il primo giorno di Aprile，mentre pro－ curaua con gran zelo la pace in Italia；e li fuccefle nel Pontificato a gli ottn defl＇ilteffo mele Vrbano Sefto di Patria Napohtano，e di fameglia Pregnani，cheper auan－ ti haueua il nome di Bartolomeo．

Alli cinque poi di Agotto palsò in Pauia all＇altra vita Galeazzo Vifconti nelletà di cinquantanoue anni，ha－ uendo laiciato erede，\＆fucceffore di tutto il fuo dominio il proprio figlivolo Giouan Galeazzo．Quefti del mefe di Settembre fece procura in Riccardo Firoffini patrizio di Alcffandria，Dortore di leggi eccellentiffimo，ed in An－ toniolo Luxini Comaico，accioche poteffero in fuo nome fpofate Maria fighuola， 8 erede di Federigo d＇Arragona Rè di Sicilia；ma non hebbe effetro quefto matrimonio， effendo itato con ogni sforzo impedito da chi haueuafo－ pra quel Regno legittima prerenfione，cioè dal Papa Vr． bano Sefto in nome della Chiefa．
Nelliiteflo anno mori l＇Imperadore Carlo Quarto，ed in Luo iuogo gli Éertori dell＇Imperio，dopó va lungo con－ trafto promofero il di lui figlio Vincislao．

Queftrauno M．CCC．LXXIX．non leguì cofa alcuna di memorabile in Aleffandria，ma Colamente vi fiatrele a godere la pace，\＆quiete．

Nel principio del mefe di Aprile Barnabd，e Giouan Galeazzo Vilconti collegati co＇i Veneziani，vicirono in campagna con molte Compagnie di Caualleria，e Fanteria leuate dalla Città di Aleffandria $\boldsymbol{e}$ con quefte alfaltaro－ no i confini de＇Genouefi，contra de＇quali haueuano giz pigliate vnitamente l＇armi．

Fratanto，Caftclnouo，e Seraualle due principalifuoghi firibellarono a Genouefi，e volontariamente fidiedero a Giouan Galeazzo Viiconti，a cui parimente del mele di Maggio gli Ambalciadori di Cafale，\＆di Aftigiurarono 2 nome di quefte Cit tà la fedeltà．

Dipoi，Giouan：i Marchefe di Monferato，mentre guer－ reggiaua contro la Reina di Napoli Giotianna，rimafe combattendo vecilo，e li fucceffe in quel Marchefato Teodorodital nome fecondo．
Alli diecifette pdi del mefe di Nouembre il fuderto Prencipe Vifconti pigliò per moglie con difpenia papale， Catrarina forella di Barnabò Vilconti fuo Zio，con dote di cento milla fiorini d＇oro，allaquale ：pofcia Giouan Gale－ azzo donò Monza ；luogo molto celebre da Milano dieci miglia dilcofto Laonds fecero gli Aleffandrini，e tutti gls altri popoli a Vilcontifoggetti，molte allegrezze，e dimo－ itrarono con gli effetti ia particolare diuozione，che tene－ uano verio di efi Prencipi．
La Città di Aleffandria fece non poca perdita per la morre queflanno feguita in Federigo dal Pazzo fuo Cit－ tadino，Capitano valorofifino，e molto flimato，e tenuto caro da＇Vifconti：fù il fuo corpo con bella funebre pampa fepellito nella Chicfa di Santa Maria chiasnata del Caflel－ lo in quifta Città，in vn fepolcro di marmo bianco，lopra del quale fi vede folpito effo Federigo di，rilieuo，tutro armato，conforme alla profeffione，nella quale era egli valcutiffrmo．
Quieftranno，Lodonico figliuolo di Barnabò Vilconti Sposò Violante forella di Giouan Galeazzo Vilconti，ve－ doua prima del Duca Lionello，e policia del Marchele di Monferato．
Dipoi，occorle alli vent＇vno di Agofto vn grande in－ cendio in Borgoglio di Aleffandria；poiche effendofia cafo accelo il fuoco da quella parte verfo gli Accatini tamiglia Nobile，\＆antica di quefta Citta，aiutato dal vento，fídiatò in maniera fenza poterui rimediare la di－ ligenza，ò fattica de gli huomini，che oltre ad infinite sobbe da effo abbrucciate，guafò con grandifimo dar－ no mole cale，cioè la quarta parte di effo Quartiere．
Fù fegnalato queft＇anno per la Pace figuita trì Giouan＇ Galeazzo Viliconti，\＆Teodoro Marcheie di Monferato concondizione，che amendue poffedeffero $i$ Caftelli，e Luoghi，che vicendeuolmente haucua l＇vno all＇altro vfurpari．

Quefranno，｜nel quale Francefeo Scotto amminiftrò la Podefteriadi Aleffandria，efu Vicario di iffo Podefta Guglielmo Fifiraga Cittadino di Lodi iarànotabile ；poi－ che li guafchi voleuano con ogni ftudio，\＆induftria in－ trometterfi nellelezione deviffiziali，\＆in particolare de’Anziani，che s＇haneua dafare in Aleffandria loropa－ tria；e prefumeuano di concorscre nella promozione di
efic contro gli ordini, \& il coftume antico a loro compiacimento; il che tù caufa di tanti, e cofigraui mouimenti, che cilendofi ta Citta diuifa nelle parti, mè leguiro no frà cittadin! grandifim: nmicidjj, ax in particolare né furono molti ammazzati delle famighe de'Inụiziati, Mangiagatti, Pertulati, Grafi, e Panizza.
In quefto tempo Chriftoforo Guaico figliuolo di Lo. douice, Gennihuomo di Aiefiandria, e per la nafcita, e per le ricchezze Hlultre, fece vendita di trecento,e quindici jugerı, ò fiano mogia della noltra mifura, diterreno allif fratelli Alberto, e Pietro Guafchi, per il prezzo di mille feudi d'aro.
Altro non eccorfe queft'anno in Aleffandria, fuoriche vaatolenne proceflione fatta da gli Aleffandrini, con occafione d'andar'a Genouz a vedere, \& riuerire la preziofillima gioia della vera, naturale immagine del Saluadoredel Mondo Giesù Chritto, quella medcfima, ch'egli mando ad Abagaro Prencipe d'Edeffa, il quale glie thaueua con grande inftanza richielta. Queita effgie fil dipoidonata dall'mperadore di Coftantinopoli a Lionardo Montaldo Doge di Genoua, mentre era Capitano dri due Galé ; $\$$ effendo eqli quelt'anno venuto a morte, la paleisò, e laıciò per reltanento alla Chiefa di San Bartotomeo de gli Armeni di quella Città fua parria.

Segui nouamente vn'altro inceadio del mefe di Marzo in Aleflandria in quella parte mede fimamente di Borgo. glio, nella qualle quattro anni innanzi s'era accefo il fuoco, il che fe folle a polta, ò cafualmente occorfo non fisù. Fü celebre in queftrtempi Tomafo Ghlini figliuolo di Giouan Giacomo chrera fratello di Giouanni di cui fi tratta fotto il 1280 . patrizio di Aleflindria, il quale ful fatto da Carlofefto Rè di franzia, Capitano d'Huomini d’arme, $\&$ hauendo onor atamente leruita quella Corona nella guerta contro i Fiaminghi, da ela du eletto per li meriti del. tuo gran vaiore vne dei quattro Marelcialli di quel Regno.
Luzio Santilfigliuolo di Teobaldo, che proviene dalla Città di Aleffandria, Fu fatto in quefti tempi Conieruatore di Roma da Vrbano Sefto;mà perche i Romani veuevano all'hora con qualche dilgufto verio il Papa, non vuollero accettare Luzio,come ellerto da effo, ma nuouamense lo promoffero, e per Conferuatore lo accettarono.
Gli Aleffandrini lontani da'mouimenti di guerra, cofi ciuili. come foreff, attelero a godere la pace, e quiete.
Tumalo Ghilini non perfueuè molto nelle diguità conferiteli dal Rè di Franzia; poiche eflendo egliftato, come vaffallo, chiamato da Giouan Galeazzo Viconti , fillicenziò da quella Chriftıaniffima Corona, e venne a leruire it fro Prencipe con carico di Generale della Caualleria, per caula dell'armi, che 1 ludetto Vilconti hantia pigliate contro i Veronefi, e Vicentini. Diede Tomafo in quefta imprefa grandifímo faggio del fuo valore, \& prudente giudizio con intera fodistazione di quel Prencipe. a dui nè ríul ò la virtoria contro ifudetti popoli, e l'acquifto fegnalate di Verona, e Vicenza.
Segui poi nel ludetto anno vn'orribile Scifma nella Chita di Dio; per il quale il Pontefice Vrbano, che non fivedeua in modo alcuno ficuro nel dominio di Roma, fil cottretto di trasferire per qualche rempo l'Apottolica Sedia in Liguria; Imperoche hanendo pocoinnanzi alcuni Cardirali contro il legittino Papa Vrbano eletto vn'altro, che clamarono Clemente Se ttimo, cioè slCardinale Roberto Conte di Montagna "Auvergne;ed effendofi frà gli altri Prencipi Chriftiani dimoftrata verio quefto Scilmatico Pontefice pazialiflima la Reina di Napoli Giouanna; Vrbano per vendicarfi di cofi legnalata ingiuria.priuò di eflo Reqno liff effa Ginuanna, e lo drede a Carlo figliunlo del Rè d'Vngleria, il quaie benefizio compenso pni coftui con gra sdiffima ingratitudine; aueng, che fingendo d'hauer dal Papariceuuta offefa, conuinciò a perfeguitarlo con tanta malignità , che mentredimorauanella Città di Nocera nellombria, oue fi era, perfchinare le inkidic, rititato, fù ini dalui frestamente affediato. Mi fivalmente per virtù di Antoniolo Adorni Doge di Genoua, e di Kinaldo Orfini de'Conti di Nola hiomini per grandezza d dammo prontifimi ad accingerfi a qualunque pericolofimimaimprefa, eglintecine la liberta infieme con la magnior paste dellaCorte, ed in purticolare di quei Cardinoli, che banua nel tarro Collegio nouamente delcrittl; pniche fei devecchi Cardinali, che fi erano contso di fe dimoftrati nemaci, e congiu-
rati; fece mettere in prigione; \& cinque di quefti dentro de'cuciti iacchir rinchiufi, furonods ofdine fua gettati nel Mase; ed al lefto in grazia de'principedi Inglefi concefle la liberta. Dipoi condottofi lopra vn'armata nallea $\mathbf{G e}-$ noua, vi fi fermò tutto l'anno, attendendo frattanto alli negozij, ed a dare a fuoi vbidienti popoli grata valiemza $L_{2}$ onde per if frequente loro concorio, e per it commer., zio delle merc anzie, non iolamente Genoua, mxexiandin le confinanti Citta fi fecere nellocecafione della Corre Pa. pale grandemente ricche; $\&$ frd quefte fí connumera. principalmente aleffindriai cui cittadim per la vicinanz a 2 mentre iui dimorò il Sommo Ponrefice; non fece to altro, che condurre in quella Citrà Inpra carri, e beftie. da bafto,formen: o, e vino ing grandiffina quantita, ed ogns forte di frutti della terra, edi viuerı, de'qualıé il Territorio loro abbondantiflimo et
Non occorfe queft'anno altro di memorabile, fuoriche vna partucolare procura, che fece Grouan Galeazzo Viiconria Beltramo Gualco di poter trattare il matrimonio di Valentina fua figlia nata da Ilabella lua prima moglie, con Lodouico Duca d'Orliens figlimolo di Car!o Quinto Rè dı Francia. Trattò Beltramo quefto matrimonio con tanta deltrezia, e prudenza con il Duchi di Berrij, e di Borgogna Zij det detto Lodouico, che con applaulo, \& ammirazione diquei Prencipilo tece rinucire, promettendoli per dote a nome del Vifconti ducento milla feudi dooro, e la Città d'Afticontuttil li tuoi Caffelli, con patto che, le if fratelldi Valentina foffero venutia morte lenza fuccethione di figliunli matchi leoittimi, effa \&e ifinoifighuoli tuccedeffico nel dominio dello Stato di Milano.
Fratranto, hauendo Beltramo con mirabite fodisfazione del fuo Prencipe adempita l'anibqiciariarcol trattato; e conía conclufione del iudetro matrimonio, ritornò in aleffandria, e tubinatele a daroordine con gran diligenza, follecitrobivienlle flanze della fua (afa, facendovi que: abbellimenti, \& apparecchi, chemaggiori far fi poteffero, effendo egh certuffino che la principefla $V$ alentina haveua da pallare per Aleffandria, \&- alloggiare. nella fua Cala. Laonde hauendo egli riguardo alla grandezza di quella Signora, non tralatéo di fare con ognizffidua cura rutrociò, che iapeua conuenirfi alfuo nobilifGimo, e generofo natcimento.
Furonogertati queftanno in Milanori fondamenti pert fabricareil Tempio maggiore a Maria Vergine.

II carico d'accompagnare a marito Valentina Vifconti da Milano inferancia fü dato a Francefco Gonzaga Signoredi Mattonala Te Tedoro March fe di Monferato. ad Antonio Porro Concedi Pollenza, \& a Beltramo Guafco, che Yanno innanzi haveua tratrato, e corclufo il matrmonio. di quella Prncipefa. Circondata da quett Perionaggi, eda molei aleri Valentina, pasò alli ventiquattro delmeLe di Giugno. gicirno al Natale di San Giouan Bartifta dc:dicato per A'effandria con tanti abbellimenti d'oro, d'argento, di perle, \& d'ogni forte di pierre preziote, he nè prima, nè mar sť̀ vedura andar per viaggio fofáa Prıncipeffa con tantofafto, $\alpha$ a pplaufo; in particolare pendeua dál fun collo vn monile ditanez chiarezza per l'abbondanza de'vuiffimi diamanti, che potcua illuminare le più dente tenebre de!la noite. Accompaenarono la grandezza, e maguificenza dell entrata di Valentina in A leffardria i principal, Gentiohuomiri di quelta Citia , 8 in particolate il fudecto Beltramo Guatio, Andreno Trot-
 belliffimi caualli con felle riccamate d'oro, feguiti da* Staffieri, e pagei vsititi a liarca, diedern faggindella nobilta, egrandezza loro, non degencrando dag'i antenati, li quali, e con labbondanza delle ricchezxe, e con oli oncrenoligrandi fono con oran ripurazione an coni ctà nobilmente viffuri. Entrò Valentina inferme co'i Porionagoi. che lacenmpagnauann, in a ala dul fudk to Guaf-- co, da cuifit con mar fina. ciolenuin- ma pompariceura. conforme alli meritidi coli gran Signora, dipoi parti d'Alcflandria.e per il dritto camano d'Aft, edel Piemonte n'andò in Francia.
La Principefla Cartarina partori alli venticingue del me fe di Agolto a Giouan galezzzo Vilcontiluo marito vn figliuolo. a cui simpofe il nome di Ginuanni Maria.
Dipoi, chendesi il fudetro Vifensicollegron co'i Viniziani con condiz:one, che rieliandof Padruate Teri-
 foggetta, e quecta doucfle peruenire nelle mandorn in-

## 76 <br> : A N N

uid egli del mefe di Noutmbreil fuo efercito fotto a quel. le Citta, le quali debilmente difendendofi, venneso in breue con paso contrafto in fuo potere, infieme con Francefco Car rata, efuo figliuolo Signori d'effe Cittè, qualli furono 2 Mila"o condotti prigioni. Perciò conforme allaceordo ftabilito, fù Treu:gi confegnato $2 \mathrm{~V} i$ niziani, P Padoua perucnne in potere di Giouan Oaleazzo, il quale per ranta grazia otrenuta, come le haveffe voluto ringrazian Dio, effendofi eqlif fuori dellopinione, e fenza Spargimento di fangue, cofif facilmente fatto padrone di quelle Città , fcrife letere stutto lo Stato di Milano, \&
 Aleffandrini, conforme all'ordine di Giouan Galeazzo, fecero per tre giorni continuifolenni e liete proceffioni, e con altri fegnii di grande allegrexza chiaramente dimofrraronola Fedele diwoxionc werio il Prencipe loro. Il tenore della lettera fcritta da lui a queffa Città à it feguente.
Vltra ingentia, \& rrbbra alia benffcia, qua nofira /Mergrodiens nertita, immo nullis fatrmur nofrris sxigentibum meritis baitenus nobic diuina munifrconsia contulit , nec per /nctefjum profperos profperioribu aggregans. Not imprfia nofita consta Dominum Paduanum, qui vniurffum Statumm fuum , quema diffdchat viltoriw mutari poffe, deditt, popxitque in manibw noAfris, compoces veif fucit, ve quod procuterus femper optaximuts, stmpofite iam gurrarrum Artpitibus fine, ad quos inuiti, \& coukit

 pus agere valeamus. Dequibus, omnibwi © fil lagitori gratiorum omnium regratiari nulla jufficiat hmmana. conditio, wt tumem mofrum, pro oa quapofinmus parte debitum faciamms, volmmes,
 Cbrfit, cumque Gosierricis Brata Virginu Maria, ó totimu celeIu curia decuotau, ó inbilantes Proctffeness ribime conemuatie dibbu fert (olemmiter faciatiu. Das.abbime XXVI. Nowembris. m.ccc. Lxxxpilit.
Barnabò Mantelli patrizio di Aleffandria , e Dottore melle leggi di molta fufficienza, per li metiti della lernitu, che tempuz con la Priacipeffa Valentina Virconti, fil fateo Podettà diz Brà luogo affai celebre nel Piemonte.
3 Queft'anno, Giouan Galezzzo Vifconti mandò con

Fù anche memorabile il fudetto anno per la morte, che alli tredici di Ottobre occorfe in Roma nel Sommo Pontefice Vrbano Sefto.
Dipni viene affai nobilitzto l'ifteflo anno con la generoía, e pia liberalied di Fiorino Merlani Gentilluomo di Aleffendria, il quale alli ventiloi del mefe fudetto latciò per teltamento, chenel Quartiere di Gamondo, vicino alla Chiefa di San Marco di quefta Citeta fif tabricaffe vil Spedale forto iltitolodi San Bartolomeo, e che folfe erede vniuerfale di tutri li fooi beni, eccetto alcuni pochi, che safciò per altre occafoni nellviltima volonta lua, con condizione, che fi debbano tenere in quefto luogo pio del continuo pronti, \& apparecchiati quartordeci letticompitamente forniti per li poueri peregrini, ele perione inferme; che fidebba mantenere vn Sacerdote, il quale celcbri ognigiorno la meffa, ed haucrà d'entrata ogni anno cinquanta Fiorini per il vitto fuo, e d'vn chierico ; che il derio Sacerdote debbat hater cura del Spedale ie tutto ciò, che auanzerz̀ dà la rendita di cinquanta Fiorini, fpendere in benefizio de' poucti peregrini, e delle perlone inferne iui alloggiate. Ordinò ancora in quit tho reftamento, cle, effendoui alcun pouero della cal'a de' Merlani Sacerdote, debba effer'egli eletto alla cura deffo luooo pio, \& alla cetebrazione della Meffa; eche gli elettori, e padroni di prelentare, \& nominare detto Sacertiote, foffero Baldaffaro Melazzo, \& Illabella mingl.e di efin Fiorrino.e dopò la tnorte loro, foffero Giorgio Metlani Sghiuolo di Barnabò, c Piecro Cattellani de me ilani.
Alli dne poi di Nouembre fî affunto alla Pontificale Monarchia nclletà verte di trent'anni folamente, Bonifazio nojn Napoltrano, della nobilifima firpe Cibd.
Nellifiteffo anmo cominciofifà celcbrare in tutro il Chriftiantimo la fetta della Vifitazione di Maria Vergi-

## A L I

ne, che poco aunnti era flata iftituita dal Sommo Pontefice Vrbano Sefto : equeftanno 1389 . finalmentefu dal fuderto Bonifazio Nono promulgata, per impetrareldall'iffefa Vergine aiuto contro il pericololo Seilma.

Mentre Stefano Piccardi Veroneie amminiftraua la 1390 Podelleria di Aleffandria, il Duca Lodouico marizodi Valentina Vilconti,accompagnato dal Duca di Borgogna, é dalla primanobiltà ditutto il Regno di Francia, paifato 1-Apennino, feete per il Piemonte in Lombardia, e douendo andare a Milano, palsò del mefe di.Genaio per Aleffandria;onde alla nuoua del fuo arriuo in quefta Città, venne Giouan Galeazzo Vifconti ad incontrarlos ed alloggiò nella cala de glieredidel valorofo Cauagliere, Federigo dál Pozzo, da’quali riceuè con ogni magnificenza , a iplendore grandilimi efferri di cortefia : Lodouico poi, \& ill Duca di Borgogna pigliarono alloggiamento in cafa di Beltramo Guafco,che litrattò con dımoftraxioni veraz mente maeftofe, e degne di quei Prencipi, \& dell'animo: fuo generofo affarte corrilpondenti. Polcia partizono il giorno feguente da quefta Città per la volta dimilano, doue fecero con grandifimo applaufo, \& onore lentrata.

Fratanto, ritrouandofimolto efauto didanari Giouan Galeazzo Vifconti, per caula delle querre da lui mofe contra Fiorentini, Bolognefi, Padouani, $\&$ altri popoh del1Italia;\& effendone in grandifimo bilogno, per loccorrere illuo efercito, impole à tutti gli abitatori del luo Stato esceffini tributi, da'quali né pure vuolle, che foffero i $S 2-$ cerdoti efenti ; perciò raccolfe dall' Aleffandrino vae gran fomma di danari.
In quefti giorni fi fece vna Lega rrà il fodetro Vilcóri,\&c Theodoro Marchefe di Monferato con condizione, che i fudditi d'amendue quefli Prencipi, che poffedeuano beni, e poffefioni, l'vno vicendeuolmente nel Territorio dell'altro, poteflero godere i frutri, e farli condurre libersnente lenza pagamento alcuno di gabella, alle cate loro campeftri. Di quefto decreto, che à iuono di tromba fì alli ventilei di Giugno per tutto il Territorio Aleffandrino publicato, fe ne teruirono i Terrieri di Bergamaico, e di Caftelpuouo di Bormida, \& altri del Marcheiato di Incila.
Havendo Ginuan Galeazzo Vifconti ptclentito, che a richiefta, e perfuafione della Republica di Fiorenza, conera la quale haueua eqli moffe l'armi, veniuano in Italia Stefano Duca di Bruiera con gran caualleria, e Giacomo Conto d'Armignaco Genero di Carlo Rè diFtancia efuo Generale, parimence con molte compagnie di ioldari cofì à piedi,come à cauallo, fubito diede ordine che s'apparecchiafte vn poderofo efercito, e che fi fortificaffero beniffimo tutti li confini del fuo stato, ageiungendoui per maggior guardia, e ficurezza altretanta ioldatefca, accioche fi poteffe con quefti mezzt limpeto de' nemici foftenere. I primi confiniad effer fortificati furo:no quel§idi Aleflandria, effendo queft a Città la chiaue, efrontiera dello Stato di Milano, e la prima à ric cuere, come ber12glio, i colpi calamitofi di guerra da' ftranieri, \&c oltra montani.
Fratanto, il Conte d'Armignaco arriuò del fudetto meSe di Giugno per il Saluzzele, e poi per il Torinete in Lombardia col fuo potentifimo efercita di diecimilla canalli, equindici millafanti,la cui venuta pote gran ipz. uento, "e tertore, nonfolo à quella Prouinzia, ma anco alI'Italia tutta: fi trounua in queftotempo l'elercito di Giouan Galeazoo nel, Vicentino a fine di ricuperare la Città di Padoua, la quale con Iftratacemma di Giouanai Augufto Generale de'la Lega, haueuano poco innanzi occupara i Fiorentini ; La onde l'Armignaco per diuertire il Viiconti dallimprefa di quella Citti, e per dargli occafione di difendere lo Stato di Milano, venne con la lua gente nell' Alefsandrino, e nel Tortonefe; e dopò haver con dannofitime forrevie, e con ooni (orte di (celeraggine quetti Territorij in ogni parte laccheggiati, arriuò alle tredici hore dell'vitimn giono del fudetto mefe al Caftellazzo, e vi pofe l'affedio dognintorno (quefto luogo era giziaz to a fpefa de' medefini Terrieri beniffimo tortificato, 2 quali il Vifconte in rimunerazione di ciò, conceffe va' efenzione delle raglie, overo grauczze per diectanni) nel quale fi difefero brauamente: Terrazani, e dimeftrarono in quefta occafione gran corraggio, e valore. In tanto crano paflati molie eiorni, che P'Armignaco eeneua fenzz profitto alcuno aflediato il Ciftellazzo, quando
gli affediati per vna volta liberarfi da quefto trauaglio,
 nemici,che lifecero daila muraglia difcoltare;8: oceuparono vo Ricetto affal forte, che haucuano fatto poco longi dalla Tersa innalzare i Capi dellefercito nemico, per rin enuerarg dalle ingiurie del rempo, cofi per le pioggie,come per il calore della fageinne elfiua ; dipoi l'aborucciarono infieme con trecemo caualli, \& alcuni fansi, che in eflo faceuano dimora.
In quetio mentre, Giacomo dal'Vermo Generale dellefercito di Giouan Galcazzof, foldato di graa valore, e mella dilciplina militare fufficientifimo, veime in nome dieflo Vifconti con dorleci milla caualli, e quattordeci milla fanti nel Tortonefe, e nell'Aleffandrino, e dopd hawer lafciato baftcuole prefidio in Tortona, fir riduffe col reftante delia gente in Alefandiza; poiche fi trouaua quefta Città più vicina al nemico, \& per confeguenza più che Tortona a maggior pericolo foggetta ; e con ogni preftezea attefe a fortuicarla, $\&$ a renderla per qualfuoglia incontro ficura.
Alla nuouzdell'ariuo del Vermo in Aleffandria, l'Are soignace pigliati lecomille cinquecento loldatra a cual10. havendo lafciato il rimanequa delleecercito all'aftdio del Caftellazzo, venne alli venticinque del melée di Iuglig - Lla volta di quefta Citta ; ise hawendo fatro alto circa ad wniglio tontano ad vi luogo detto il Ponte della Ca. palla, ini feceimontare tuttili foldati, e con Inro a piedi s'auiò fano allo ltec cato di legno, che auanti alla Porea chiamata Genouefe fu per fortezza idi effa collocato: Nontantofto fusono arriuati i Francefi, come il Vermo jmpaziente delloro to merario ard re, tubito vfci da quel12 Porta con cinquecento valorofi combattenti icelti da sutto il tho efercito, \& andatolene alla volta de' mémict, cominciò con grand'mpeto il fatto d'arme; e benche per alcune hore fi foffa d'amendue le parti corraggiotamente combattuto, conturtuciò la viteoria flaua in dubs bio ${ }_{2}$ a qualdi loro douefle inclinare; alla fine effendo vcifa dalla Porta, che Marenga fichiama, la giouenta Aleffandrina, della qual'era Capo Andreino Trotti, proregurrono i noltri con maggior'ardire, \& ardore la battaglia, e cominciarono a rompere con gran brauura ine: mici, mafime con l'aiuto, e col foccorio di Tomato Ghilini, che parımente vicito a cauallo da quefta Citta con vna icelta banda d'huomini valornfi armari a tauallo, entrò cof à tempo contanto impeto, e corraggio per fianco nel mezzo de' netn ci , che tuppe, e mili in thea tutiz quella gente, \& afficurò la vitcoria, ch'era pericolola, metteddola in mano del Vermo.
In quelta icaramuccia relliò vna gran parte dell'eferciso Francefe ammazeata, \& il miferabile auanzo di quello fù a termine tale idetoto, che per faluarih, li bilognò to ftamente voltarle (palle; fe bene pocoli giouò, poiche feguitato lempredal Trotti, e dal Ghilini, fù fatto quafi tute prigione. Il Conte d'Armignaco, effendo in pia parti della vita malilfinamente terito, e vedendo tanta mostalità de'fuoi, come dılperato montò a cauallo, e precipitolamente corte nel vicino fume di Bormida, oue aftittodalla fracchezza, e dalla fere, cauiata noniolo dalla tearamucsia, ma ancoda gli ecceffuicalori delta ftagione canicolare, mentre come forfenato, \& in impazzito fi getta, tù prelo da Benzio Buffazci cittadino di Aleflandria, efoldato a cauallo armato di barda, che in compagnia dealcuni cittadini della fua Squadral haueua feguitato e e deritro della Città lo conduffe. Poficia il miSero, \& infelice Conte aggrauato dalle terite,\& accorato dal dilpiacere, cofi della rotta del tuo elerciro,come della prigionia della fua petiona, venne a morte la notte del giorno feguente, \& il fuo corpo fù per ordine del Vermo pompolamente fepelito nella Chiela di Sab Marco di quefta Cittz. Occorfe quefta battaglia, e tirage ditanta Caualleria Francefe nel medefimo luogo, doue ieguila rotta data da gliAleffandrini all'Imperadore Barbaroffa: rimafero in particolare prigioni Kualdo Gtanfigliazzi, e Giouanni Rizxi, amendue Cauaglieri Fiorentini, che baueuano in nome della Republica pro condotto l'Armignaco in Italia; quelti furomo condotti in Aleffandria, oue il Vermo li fece con buona guardia cuftodire , e pofcia alcuni gierni dopò li mandö̀ a Giouan Galeazzo Vifconti infieme con alcuni principali Capitani Francefi,gli altri poi prigioni furono mediantelo sborlo d'yna buona fommadi danari liberati .

Prattanto, effendo arriuata la nuoua della fudetta to tta al rimanente dell efercitanamico, che all'affedio del Callellazzo dimorata, fubito abbandonò limprcia, e n'andò alla volta di Nizz. aclla papliz. Pofcia il Generale Vermadiede ordine, che tutti licadaueri de'Fracefi filepelliffero, parte nelie fofie a tal effetto fabricate,e parte in una gran caua dal volgo chiamata Carniere, fatta da mattoni, che vicino alla muraglia della Città fi vedeua in quellifeffo Campo, nel quale legui la (caramuccia, fuoxidella Porta Genouefe, apprello alla ftrada, per la quale ficamina al Cafale de'Bagliani .
Ful veramente mifteriola, e prodigiofa infieme quella giornata; poiche in effa celebrauafi la felta di San Giacomo, il Generale nel notire efercito fi chiamaua Giacomo, \& il Conte d'Armignaco nemico, parimente fin nomaua Giacomo. Dipoisper sutto lo Stato di Milano \& in particolare in Aleffandria, e rel Caftellazzo fi fecero per tre piorni continui folemifime fefte, \& ablegrezze per quefta vittoria; onde, \& anco per altre valorofe azioni reftò molroftimato preffo a Giouan Galeazzo Vifconti Tomato Ghlini, il quale, oltre a molt! privilegi a lui, 82 alla lua Cafa da effo conceflied in particolare l'efle nzione de'cas richi, ò fiane tagélie ; Ful promoffo alla dignirà di GouerDatore di Bergamo, nella quale petteuerò fin che viffe, $¢$ mantenne fempre quella Citta, diuota, efedele verio il Vifcontifuo sis nore.
In memoria della fudetta vittoria ploriolamente conSeguita contra Francefi nel giorno di San Giacomo Apoftojo,Gizcomodal Vermo comprò alcune Caie in Alef\{andria co'i danari farti del bottino delle (poglie nemiches enel fito di effc fece con maraugliofa preftexzz edificare vn'affai bella Chiela forto il titolo di quel glorolo Santo, che dipoi chiamoff, come pure a noftri tempifi chiamasan Giacomo della Vittoria: A quefta Chicla afo fegno alcune ricche entrare pur mantenere, \& alimentarealcuni Sacendoti Preti iui per la celebrazione delle Meffe deftinati. Alcuni anni dopo, in luogo deffi Preti, furono pofti nel detto Tenpio i Frati dell Ordíne di Sane: Agoftino chiamati Offeruanti : Pnfcia effendo ffatileuati dallafudetta Chiefa quefti Oferuanti Religiofi , vennein luoge loro ad abiate in quefto Conuento i Frati della medefima Religione chiamati Conucntuali .
Finalmente gli aleffandrini per conleruare in perpe tuo la memoria di tanto fatto, e di vittoria cofilegnalata ortenuta il fuderto giorno ventefimo quinto di luglio, al gloriofo San Giacomo Apoftolo dedicato, potero la feguente Inícriziobe lopra il muro a mano finiftra della Porta, per la quale palfato il Pontedel Tanaro, s'entra in Borgogho.

## M CCC. xCl die XXV.

In foffo sands lasobi Aleffandrina inwontuu in
 Cafiru confftutum,

## Exiftante Capraneo D. Iacobo Vermo.

Quefranoo,cofigli A leflandrai, come gliaitri prpoli dello Stato di Milano furono da gran tributi; eftraordinarie grauezze miferabilmente oppreff da Giouan Gajeazzo Vifasntiper caula delle gucire.
In queflitempi fiori Lucca Accarini nobile citta dino di Aleffandra, il quale per li meriti dellantica fua nobilrà fu alli dodici del meie di Ottobre di nueftanno accetzato nella Religione de'Caualicri Gerofolimitani; perciò con le azioni degne del grado,che folteneua, e conlintegrità di vita s'acquiftò fama di conipaso, e virtuofo Cauagliere.
Erane Gouernatore di Aleffandria Brifio ......e Podefta di effa Città Secondino Soardi, quando Giouan Galeazzo Vilconti ordinò per publico decretn alli ventidue del mefe di Luglio, che ogni anno fi douefferel giormo feftiun di San Giacomo A poftolo offerire yn Palio co'i danari della fina Teforeria comprato, alla Chiefa di quefto Santo in quefta Cittè, ciod per ornamento deli'Altare, \& anco ordino, che fe li douefle donare ngni anno quattro Jire Imperiali, per memoria della fegnalata vittoria it quel giormo dagli Aleffandrini ottenuta contra i Francefi, come appare dal priuilegio della moniera, che fegue. Notili vire Pootfati, noc non Reforendario naftric Aleffandria
Dominim Mediolami, © Comes Virtuswm, Impmialiu Vicartux Gmeralis.
Obrenerensiam falicici vicioria, quam in fefro Beasi latabi

tra a nobis dedit. Volumiuq quod in bionorem, do veucientian diati gloriofi Apofnli Palium vnum illios valoris ,yde quedifcrestieni: weflre videbitay in die fofti eius proxime futwri ad Ecclefiams conffrstham ibi fub eiufdem vocabale faciatis offorri: faciendo expenfam ducti Paly de juibufcumque denarijs folui fpectanti. bus Caneranofre. Namiexpenfan pradictam faciemme bosam fieri in rationibus folidandis. Volnmeu orimis, quod di hasere commusi inofiri Alexandria parmittatic expendi pro ofintione fienda diafe Etclefis in dicte die libras gwattuor Impexiales ob reuerentian dista Vititoria, $\sigma$ aduersatis bene, ghod in bacien fit fallum, fi deberetis bene devarios matno recipere. Dat. Papia die XXII:Iuly M.CCC.XCII.
Seguil'tello mele diLuglio vn gran tnmulto in Aleffandria ; poiche hanendo Giouan Galeazzo per caufa delle guerreda effo moffetcontro alcune Città; e contro alcuns Fotentati d'ltalia aggrauari con grandi, e flrzordinaric gabelle tutti li popolia lui fogetti, gli Aleflandrini come dipetati per rante granezze, 8 accefidigran idegoo, ricuando di pagar tante, \& cofi grolfe Taglie, cauato faori lo Stendardoloro, pigliarono l'armi, \& andati fu. rinfamente al Campanile ruppero, e fecero in mille pezxi lalporta di $\in$ ho, \& iui pioliati ilibridella Città, nevguall fi contcueuano initrumenti publici, confitcazioni dibeni, Condannazionia'ognl iorte, pleinlegi de' Romani Portcs fici, dImperadori, Rè, \& altai Potentati, co' i qualiere ita to il popglo Alelfandrino da effi per il fuo valore, epett le lue virtople azioni degnamente onorato; turti quaffi con notabil danno, e difonore della Città, accefo nel mezzo della Piazca vn gran fuoco,temetariamente, e con poco qiudizio abbrucciatono.
 ni, 1 Terrieri di Valenza, i quali molli parinéte dalle ftraordinarie granezze a loro impofte, come imitatori della forlennara, eturibonda rifoluzione de' circonuicini popoli, ruttele antiche fetitture loro diedcro al fuoco. Pe il che non poco fi commoffe Giouan Galeazzo, e dubitandd, che vina tal riloluzione non foffe principio \& oria gine di qualche congiura, e ribellione mando lubito in Aleflandria, per mantenere quefti popoli nell'vbidienza, e fedcltà verfo di lut, cinquecento caualli, nè hauendo fatto aluro ritentimento; lafciò impunito vn cofi grane misficto, ricordeuole del benefizio poco inhanzi da guefta Cittàricenuto, hauendo la fua giouentù cofi valorofamente polit in rotta, $\&$ in fuga inemici Francefi Mai Valenzani furono caltigati; \& acciòche non faceffero per lauuenire di fimili nouità, li condannò del mefe di Agofto à fabricare a fecfa loro vna Rocca fortiflima, che dominaffe, e lopraftaffe alla detta Terra di Valenza.

Pofcia,fece egli'pacecó Carlo Sefto Rè di Frãcia,e máa do Giacomo dal Vermo contra i Fiorentini, $\&$ a faccheggiare con 13 . milla caualli,fe 3 - milla' fanti iloro confini Nacque al ludetto Giouan Galeazzo in Milano, alli
ventitrè del mefe di Setrembre vn figliuolo, a cui impole ventitrè del mefe di Settem
il nome di Filippo Maria.

Andrcine Trotri comprò' queftanno dal Sommo Pontefice Bonifazio Nono San Lionardo, e Campagna, due luoghi della Diocefl d'Acqui nel Territorio Aleffandrino, per il prezzo di quattro milla Fiorini doro ; equelti fi mantengono ancora nella famiglia de' Trotti.

Amminittraronola Podelteria di Aleffandria Giacomo 1 Marziano, \& il Vicariato di effo Podefta Franceico Miglio queftanno M. CCC. XCIII. nel quale il fudetto Giouan Galcazzo Vifconci, inon ftimando punto il mouimen* to, che l'anno auanti fecero gli Aleffandrini, e Valenza. ni, maggionmente aggranò ditributi, cofi quefti popoli, come curti gli altri a lui logoetri nclo Stato di Milano.

Andreino Troti, che l'anno auanti fece compra di San Lionardo, c Campagna, ottenne priuilegio il fecondo giorno di Luglio di quett'anno, (che lifí conceffo dal me. delimoGiouan Galeazzo) di ridurre ifudetti luoghifn migliori fortezze, alficurandoli con le difefe neceffarie alla 3 veta forma de' Caltelli.

Allilederi del mele di Decembre, il fidetto Vilconti conceffe alli Pieti di San Giacomo della Vittoria di Alef fandria vna generale efenzione di qualfuoglia grauezza in ricognizione della vittoriaduc anni innanzi ottenuta da oli Aleflandrini contra i Franceff, come dal leguente primicgio appare.

Nos Dominus Mediolani, at Comes Virtutum, Imparialis Vin earimg generalis.

Cwho fit, quod Ecclefra ob rewerontiam, \& /ub vocabulo Beati

Aacobi Santigrini Apofoli in memoriam coletris, fo triumphaliu victoris; quam in ciuldem Sanctifeflo, de menfe lulÿ, anni MCCC.XGI. proximetapf Desprafante, de Comite guondam Armeniaci, dr gentibuijuis obtinutmus. con ifrutia ab-inde citra in Cizitats nofira Alexandria, prope quam onfitios ipfi Comiti datus fuit, won fit in aliguoaztimo CleridiRa Comirationefta nominata, foudefcripta. Ex guo ipfices Ecclefiz Clenici non ted *entur per confoquens, thec teneri debent id aligua onera cum dicio Clero fubeanda. Nibilominue noripremiforion confsterazione, कr ex fingulari devotiont, quam gerimon ad prafatum Eearifimum Apofolum prouidere di/p fuimies, quod nee etiam ins futurnm difla Ecclefia, fine Cleriei regestravi, fine extimari valeant, neque ad aliqua onera breuter ch̀m drito Clevo, fiut aliser /ubfinanda conseniri; net violari gionquomodo prous intes. tionis noffra rotalin eff, o omnino /orwari volumus. Tenore pros fentimm ipfam Ecilefiam, prasbiterofque, 系 Clericos ad eam deo putatos, fek etiam depuiandis cam omnibus pofeffionibut, © boubs tàm acguifitu, quàm de catero diaa Ecclefia iulto, br retto riculo acquirendia, nec non earum peffeffonem, b bonerum mafo farios, ir laboratores, ficabiles, 'o red dituarsos, if inguilines,
 fatimus à guitw fiumque oneribus realibus, paifonaliben, atque mixtis impofiris, © imponmulis quomodoliter prefaite Clere; wel etiam Comment, fine aliter in pradicta noffre Cinitats: Inbio bentes/pecialiteri; © exprifo, quod Ecciofia memorata, fen Clo sici, neque eims, vel corum pofeffiones, $\&$ bona iam diffa, mor eriam alyproeifaem poffefionibus, bonts, frue cornmatm ref polis hufquim in aliguo regifiro, veliximo iam wemorati clor ri, quàm Comimunis, vel alter nqiainaris; fou compururi, ant defiriti non valcant quequomido. Mendantes quibufcumque Poteflatitus, Capitanets, Vicarijs; for alys Kitforsbus, nec now exalioribus, te cateris Officialtbasnolfors, Co Commanisnofri 'inmdits, Prafintibus é futaris, ad quos fpritat, co flactabit. quatenus bat noflyas lifteras Immeutiatis, é gratsa noffre iuxte promiffam difpofiticnem noflram, ix insencionem inutolabiliter objernances, ac facisntes per aloos questibet in perpetwhm obferuari cum effeciu. Contra eas, bean non veniant, ner faciant alio
 inffimus, to regifirari, moftreque figilli appenfone muniri. Datum Mediolans Die XVI. menjos Decembrls M. CCC. XCIII. Indictione prima.

Dipoi, Pefteffo Vifconti, che del valore, \& della fufficienza di Andreino Trotri nellarmi era benifimo informato, lo rimunerò alli ventı del ludetto mele di Decem: brecon va etenzione, che non folo a hin, ma anco a funi fratelli concefle delle Taglie, e.quitifunglaa grautzza reale, e pertonale, eofi perli fudettilunghi di San Lionardo, e Campaga, come anco per tuti glı altri beni,cheffo, \& i fuoitratelli sodeunno nell' Alellandrino.

Queftanno, nel quale continuo Giicomo Marziano nella lodelleria di Aleffandria, Giouan Guleazzo Vifconti rinouò, \& ampliò alli quatro del mele di Marzo vn antico prinilegio dal Clero di quefta Città goduro. d'immunità, $\&$ elenzione de' carichicinili $; \&$ in particolare della gabella di rute le vettouaglie peril vitro d'effo Clero s del che ie ne vede chiara menzionenel priuilegio infralcritto.

Quoniam Uniuerftas Cleri Ciuitatis nofirs Aleflandris foonte, © libetalizer per fuas patentes litteras conceffir nobis ins, datia, efe gabellas. qua per cum Clerum, is in pradifa Ciuitare, © Diftristu fóaicon/uetum, ef pro zebus; 家 vititualibus neteffarïs. © caufs $n$ iffors litteris maltiplicter alleg.ite, do $c$. ficut inctfdem fcriprig fuis continetur. Idcirco buius trneficij now immemoras, fed one volumtati vniwerfitaris preditia condigna pramin reddere volumus, tenore prafentium valumus, edicimucs © mandamus, quad de cetero quilibat Clericus benefriatus exiflensindelis Cinitate, © Difirictu immunisexiffat ì contri butione expenfarsm Pontium, é Viarwm. Et quod prescrees cum fuis famulis defcriptis, \& taxatis pro fraudibus enitandis libert pofint, © ablque folutione alicuins datiy, pedagiy, í gabol la macinari facere, for in domibus cius babtiationes condwas finguloanno v/quead numerwm modiorum trium frumenti, fes alteriws bladi, fi farfan alio blado, guàm frumento vieretwre: in toto vel in parte broniarum ofte vini, flariorum duormm le. guminam ad menfuram Mediolani, óplauftorums trimen lignorwm pro qualibes buchartus, é fzmiliarium fuermm raxatoram, be fadoram, ze pramitutur. Et fimaliter dicimus de Monialitus, or Humiliatis Pralatts, ep /uss con/uetus ctiam immuniratibas volumus gasdere. Mandantes vero immunts effe volumus, © Exemplionis pruilegio gaudere proea pavte videluss viGuziam, © rethm pradiliathm, qua ad v/um neceffa-,
gium funt. Infupar volumss, if mandamss, anod pradicia perfona Ectefiafisca nullo cafo compelli polfins ad folutionem smbotatura pro vino, quod fupar poffaffonibus /nornom Benefotoorum nafcetur pro en parte videlicef ipfins vini, qua fwa arat. omni alia acquiftione vini, do frande cellante. Mandantes omnibus, 'br ingulus Potoffantibs, Capitawers, Vicariss, ReCloribas, Referendarijs, ór Offitalibus, Datiariys, ó Gabollatoribus Cisitatis, do Diftrictus noflris tàn pradictorum, sèm pra/entibus, quàm futuris, quatenus hiu poftras litteras jub pana indignationis nofore focut iacent, ob/erwent, © faciant inusolabiliser abferuari, in guorum seflimonixum prajentesficri infimus, nofrique figells munimine roberari. Dat. Papic Die iiij. Martij M. CCC. XCIIII. Inditione vij.

Parimente il ludetto Vifconti ordinò Potrauo giorno di Luglio, che non oftante l'ordine da effo per auanti fatto, fidouefie per rimunerazione della vitroria ortenuta da gli Aleffandrini conera i Francefi nel giorno di San Giacomo Apoltolo, donare in quetto giorno vn Palio egni auno alla Chielia di efio Santo in Aleflandria; onde comandò alli Depurati, \& Anziani diquelta Citta, che faceffero determinazione del modo, col quale hauereb. bero offitto quel Palio, come nel medefimo decreto del tenore fegucnte appare.

Nos Dominus Mediolani ©́c. Comes Virrmome , Imporialis 4 Vicarius generalis.

Intendentes ob reueromiams falicis vifinoris, guam in feffo Benti lacobide Menfa lalij Anni M. CCC. XCl. proxime praseriti, dinina nobis eius fumma clementra dedit dextera de cosise Armexisci, do gentibus fuis Paliwm vanum in honorem, do renerentiam ainidem gloriofo Apostoli Sancia lacobi, in die ipfius feftiad Ecelefiam fub sius vocabulo conflruitam in mition Cinitate Alexandria, ubiprope fuit conficicus dicis Cemsitis Armeniaci, deberi boc anno offerri. Quemadmodum factum fuis anne proxime lap/o, io fic etiam fieri debeal is modofongulis annis, Mandamms harmm tenore Poteflati, Reforendarioque, ac Sapiensibus, is Anianis, nec nom aliys Offitualibus nofirts, $\mathcal{O}$ Comunis dicie nofira Cincisatis prafentibus, \& futwris . quibus
 ordinemappowere debeanz, per quem in futuro fofo cumfdem Ben-- Li lacobi offeratur, © fat busu/modi Palij oblatio. Es mens rom lam prousdeant, ac opportunнm ordinems, vs prafertur, apponams, quod fiat ifto anme. Et quad etiam fiat fucceffine qualibet anno. Et por modum, quo rewocari now poffit: cum omnino di/poo fwerimus, quod irresocabiliter fiat, vt pramitsitur fongulss annes . Nec pofumus maiorem habere dipplicentimns. quàm fi fentsamus -blationems ipfams omitzi, propter qued admeysant pranominatis vi aly prafactiomnes Offitiales noftri, © Commmis memorati
 sere continme affectuabiliter ob/eruari /ub noftra tosalis indignasionis para. Mandamws in(uper Magiftis Intratarum nofirarwm, quatonvs circa expenjam oblatronis prefacianunc, oin futurum fendan, faciant prout factum, to ferwatman fuit difio anno proxime praterito. In querum reftiononimm prafonces fiers infimus, in ragifirari, noftrique figilli nownimise robopari. Dat. Mediolams Bie vij̈. Inlï. M. CCC, XCILIL. 1Edsctioe me vij.

Querto decreto ful letto nel Configlio publico di Alef. fandria, e colconfenfo, e parere di cutti gli Anziani, e Configlierifu ordinato, che l'ofterta del tudetto palio fi doueffe fare, portandoff in procefione, accompagnato dal Podefta, da gli Anziani e da tutti gli aleri Cituadini, il giorno feitiuo di San Giacomo Apoltolo, alla Chieta di quefto Santo,e che s'oflerualle l'ittefla cerimonia, che fi via nella felta di San Pietro'A poltolo prutettore dilqueßa Citta. I fudetti Anziani furono

Giouanni Illia.
Federigo Fantini .
Perpetuo Cellerini. Giouanni Natta, e

Emanuello Milani.

## Guglielmo Trefoldi.

Li Configlieri poi furono glinfrafcritti; auertendoi Leg. gitori, che itegnati con la 4 hanno il titolo di Signore.
¥ Marco Lanzzuecchia. Secondello Stordo . © Domenico Rana Giure. conlulto.
Emanuello Colli. Giouanni Arnuzzi. Parauelio Lanzzuecchia. Onofrio Ardizzoni. Guglielmo Inuiziati .
Erancefíco Rofi.

9 Beltramo Gambarini Giurecontulto.
Giuliano Piouera.
Rotho Calcamuggi.
Hiagio Natta.
Antonio Genouefe .
Sieffano Panizza.
Mentre paffanano quefte cole Gargamifio, e Fazino amendue della nobile tamiglia de' Trotti, per li meriti dell'antica loro nobilta furono fatti alli dodici del mefe di Otrobre Cauaglieri Gerofolimitani, $\&$ apportarono cō le causllerelche azioni vn graniplendore, \& ornamento alla Città di Aleffandria loro patria.

Del fuderto ordine fatto in quel Configlio fil fubito dato auifo à Giouan Galeazzo, il quale à gli vndeci di Decembre lo conferinò col feguente decreto mandato al Podeltà, \&z Referendario, \& à gli Anziani di Aleflandria.

Dominus. Mediolami foc. Comes Vaturwan, Imperialis Vicarius generalis.

Incellextmons fadinm effe ofquede Menfo Inlï proxime pre. zeriti certaw prowifonom ordenic in Confilo Antiamorum sllisk nofira Cisizatis, ó Communis, \& vmanimi ipformm Antiano. rum confenfo, fcilices quod Poteffies, Anisani, do emnes alia Sucietaces dicia nofira Ciustatis de cetere awnis fongulis in com. memoratsonem falscis vicioric obsente contra Armensincos. gwan-
 lacobi Apofsolis, vadams cum fuis Confalonibus ad oblationems facsendam in Ecclefina confloultaibi, of firuata in dicta mofirm Csmisate fub vocmbulo and dem Apofola glorsofs allis modis, fo forman, quibus vadunt, © fit in Feflo Santis Petri Cipostols pao arone dicka nojlra Cinitatss, de qua quedem pronifione merno concensi, candom lawdamus, or pra/enition texore duximus ap. probabdam. Dar. Papzaxi . Decembins M.CCC.XC1111.

Effendofi collegato in quefto tempo Giouan Galcazzo Vifconti con Carlo Rè di Francia, ordinò egli, che fi dipingeffero loprai Palazzi de'Goucrnatori, e Podeltà di qualunque Citra, c Luogo a lui loggetto, le Arme della tua famiplia Vilcont, che contengono vna Bifia, infieme con quelle deffo Rè di Francia ; perciò fì queito decreto proinulgato, $\&$ eleguito anche in Alcflandria.
Quet'auno, nel quale amminiftrò le Podetteria di Aleilindria Pietro Gualaudo, e fù tuo Vicario Teodoho Ferrari, il luderto Giouan Galcazzo Viiconti mandò z Praga Pietro Filargo Arciueicouod Milano, frate dellOrdine de Mmori Conuentuali di San Franceico, ll qualefu fatto Cardinale, \& dipoi promelfo al Papato, e chiamofli Aleffandro Quinto, à dimandar grazia, e pribilegio all'mperadore Vincislao del itolo di Duca di Milano; il che li fù benignamente conceffo al primo giorno di Maggio, infieme con la perperua Signoria, e con l'arbitrio di quefte Citrà, cioè Milano, Brelicia, Bergamo, Como,Nouara, Vercelli, Aleffandria, Tortona,Bobio, Piacenz2, Parma, Regio, Cremona, Lodi conleterre contigue, Trento, Crema, Sonzino, Biumo, Borgo di San Domminoa Pontremoli, Mafferano, Felizzano con la Terra, c Roce, d'Araflo con tutto quello, che ipetta al Territorio d'Alti Vicenza, Feltro, Bciluno, Baffano con la fua giurifdizione,Serrauale col Contado, e con la giuritdizione appar ${ }^{-}$ cenente all'Imperio, Verona, Scrzana, (Lauenta, Carrara' San Steffano, e tutte le fortezze, Terre, \& Ville, che fono mella Diocef di Luni.

Fù di poi Giouan Galeazzoalli cinque del mefe di Agofocongran felta, efolemnità co onato primo Daca di Milano lopra la Piazza di Sant'Ambrogio di quella Città, alla prefenza de gl'Ambafciadori di Vinezia, Fiorenza, Siene, Genoua, Bologna, Pifa; e Sicilia; come ancotutte le Città foggetre al dominio di effo Giouan Galeazzo mandarono per tal'effetto i loro Ambafciadori. Vi fureno parimente prcfenti Teodoro Marchefe di Monferato, Vgo Marchele di Saluzzo, Franceico Carrara Signore di Padoua, \& Antonio Conte di Vrbino, con altri Perfonaggi, e Cauaglieri in numero infinito. Per onorare quefta coronazione fifecero in Milano per quattro giorni cótinui allegrezze fraordinarie di felte publiche;giofre, tornci,e luperbi conuiti:Dipoi, fece l'ilteffo Duca dipingere ne'luoghi publici delle lue Citrà , e di qualfuoglia Terra à lui foggerta l'Armi dell'Impetadore, e volie ancora, che s'uniler ofa quelle della fua famiglia Vifoonti.

In nome di Aleffandria lua Parria, fi compiacque di andare a proprie fpele Ambalciadore per la fopranarra-
ez caufa Chriftoforo Ghilini al fudetto Duca Giouan Galeazzo Vifconti, con maguificenza, ed onoreuolezza degna, cofi dell'ambalciata, come del fuo nobile naicimento. Quefto Chriftoforo fù figlizolo di Giouanni Ghilini, e fratelle di Giacomo, dal quale prouicne la itirpe dell'Autore di quefti Annali, come appare dall-Arbore di effa; ed effendo egli huomo non men pratico ne i maneggi, che dottiffimo in ambele leggi, la iciò in dubbio gli huomini, fe in lui douenano maggiormente lodare, ò la dotrtina legale ò il valore nel trattarei publici, e priuati affari Con looctafione dunque dellaludetra ambafiaza fattofi eght conofcere appreffo quel gran Ps encipe, fì da quefto contantilegui di beneuolenza riceunto, ed accettato nelIa fua errazia, che trattenuto da eflo in Milano, confeguì onoratiflimi vffizi, efù in diuerfe occafioni d'importanxaimpligato.
In tauto, fî riedificata la Chiefa di San Bartolomeo fituata iopra la Plazza de Pozzi in Aleffandria, poffedurada' Canonici Regolari del monaftero di Santa Croce di Mortara : la qual'effendo già ftata molti anni addietro quafi da' tondamenti diftrutta, alcuni della Calata de Fozzi di quefta Città, cioè Corrado, Antonio, e Lodouico,\& i fratclli Biorgio, e Giouanni ottennero licenza da Galeazzo Gambaloita Milanefe, Prepofto del fudetto Conuento, di riedificare à propric fpele la detta Chiefa, conallignarli alcuic rendite; \& anco d'iftituire in effa vn Padrona'o per la famiglia loro in perperuo, con facu'tà di porer prefentare à quel Bencfizio vn Sacerdote per la celebrazione della Meffa. Quefto pofleffo fie è fempre mantenuto nella ftirpe de Puzzi ; ma hora la fudetta Chiela è eftata venduta dalli Canonici Regolari di Santa Maria del Caftello di quella Città alli Padri Gictuiti, li quali hanno nel fito di quella dato principio alla fabrica d'vn Tumpio in onore del fondatore loro Sant' Igatio Loiola, di che le ne fà menzione a luo luogo.
Era Pudeftà di Aleflandria il, Cöte Gottifred do Vbaldini, quando l'Imperadore Vincislao contermò con folenni priuileggiil Ducato di Milano a Gio: Galeazzo Vifconti ; encll' iftelfo tempo Theodoro Marchcle di Monferato pole in campagna vn buon numero difoldati, cofi a picdi,come a cauallo, con cinquecento lanze dateli per tuo aiutn dal Duca Giouan Galeazzo; e con quefto efercito guidato da Fazino Cane Cafalafco fuo Suddito, moffe guerra contro Amadeo Conte di Suooia. Aiutarono in pasticolate illuderto Marchele in quefla occafione i Gibellini dl Aleffandia, iquali condoteifi a feruirlo in boniffimo numero. fifecero conoticere valorofi, e ben affezionati verio il Marcheie.
Fù chiaro, \& ullulte in queftitempi Odoardo dal Pozzo, il qual'effendo Cauagliere di qualificate parti, edi nobililimi coltumi ornato, apportò non poco fplendore, cofi alla fua nobile ftirpe, come à quelta Città lua patria.
Come anche nelle lettere fifece affaiffino valere Alberto Trocti patrizio Aleffandrino, il qual effendo in ambe le leggi Dotrore preftantifimo,emuld il Baldo fuocnetaneo, tamofilimo Giureconfulto di quei tempi, con hauer con grand' applaufo interpretate nelle publiche Ac-cad-mie le legoi ; onde meriteuolmente fa di luiloleusIt memoria Enrico Farnete nel luo libro, De Simalacre Reipxblica.
3397 Perfeucraua nella Podefteria di Aleffandria il fudetto 1 Conte Vbaldini, infieme con Giouanni Pufterla Mulaneic, \& erano Vicarij di quello, Giouanm Meti, e di quefto Agoftino Ozoly, quando IImperadore Vincisla promoffe alli due di Febraio il Duca Giouan Galiazzo Vifcontialla dignità di Conte di Pauia, d'Angera, e ditutte le Terre fopra il Lago Maggiore : Laonde furono prelentialla cerimonia di quefta promoxione oli Ambafciadosi di tutte le Città al domimo di effo Duca foggette conre anche di Aleffandria, la quale doordine del tuo Configlio generale, e de'fuoi Anziani, cioè Biagio Bofro, Martino Forte, Chriftofforo hilini, Giouanni Biaua, Blengio Coua, Kotfino Ollari, Antonio Farina, e Pietro Melazzi, li ma'dò alli 25 . del fudetto mele il Cauagliere Tomaro Guafoo, Antonio Trotti figliuolo di Robertone, Tomafo dal Pozzo, Corradino Lanzauecchia, Ottime Inuiziati, \& il Giureconiulto Beltrano Gambarini, tuttifuoi Cittadini princtpali,e di molta autorità, i qualicon quefta occafione, oftre all'efferfi congratulati col Ducade' titoli dallimperadore ottenuti, li giararono anco, in nome dclla l’atria loro la fedeltà.

Li Configlieri, che internennero al fudetto eonfi- . glio generale, furono Ii lequenti.
2 Corrado Lanzauecchia. gliuolo di Pietro MartiEmanuello Merlani.
Francefco Lanzauecchia
Pietro Caftellani.
Farauello Lanzanecchia. Giorgio Merlani. Blengio Lanzanecchia.
Francefco Caftellani.
Biagio Bianchi.
Matteo Lanzauecchia.
Beltramo Griffone.
Domenico Engeleri.
Tomalo Pettenari.
3 Giacomo Fantini
Fiordolido Fantiní . Gerardo Ollari.
Blet:gio Ottobelli. Glacomo Ardizzoni. Girolamo Zauatarelli. Giouannino Ottobelli. Silueflro Ardizzoni. Beltramo Pettenari. Giouanni Cermelli:
Onofrio Ardizzoni. Ftderigo Tr tii. Perciuallo Boidi. Bizgio Rolfi.
4 Chriltoforn Canefri .
Antonio Roffi.
Mutteo Canefri. Beltramino Spandonari. Baudracco Boidi.
Dtonigi Trotti.
Antonio Trott feglinolo
diTomao.
Antonio Boidi, detto Boidello.
Nicoli: 0 Frafcara. Guglielmo Trefoldi. Giacomo Frafcara. Francelco Rogna Lionello Portauino
s Gionamnello Trefoldi.
Steffano Veipa.
Lachello D nefi.
Opizino Bolco.
Francetchino Bofco. Pietio Ferro.
Bartolonea Porzelli. Roffino Calcamuggi. Pietro Anlafia . Maifreddo Calcamuggi. Beltramo Inuerardi. Barnahò Calaramuggi . Pageno Calcamuggi. Domenico Calcannuggi.
6 Guglielmo Calcamuggi. Giouanni Firoffirli figli uolo di Antonio.
Beltramo Calcamuggi .
Antonio Firoffini figliunlo di Nicolino. Roffino Inuerardi. Biagio Natta.
Lorenzo Bellaconuerfa. Giorgio Corto .
Beffonaz zo Coppa.
Giouanni Biaua.
Paolino Tacconi.
Gerardo Claro.
Giacomo Perfica.
Giouanni Illia.
7 Antohio Bernera:
Dalmazio Gambarini.
Francefchino Ganduzzi.
Bartolomeo Ganduzzi.
Antonio, Gambarini figlinolo di Roffino.
Giacomo Gambarini fi.

## no.

Lodonico Gambarini.
Giacomo Gambarini figli. uolo di Lodouico.
Carranto Ganduzzi.
Antonio Gambarini figliuo-
lo di Martino.
Nicolò Gambarini .
Roffino Nani.
Filippo Stortiglioni,
Gughelmo da Pò
Gualchello Caluini :
Giouanni Stortiglioni.
Giacomo da Pó.
michele Stortiglioni.
Giacomo Ghilini figliuolo di Tomato.
Ponzello Ghilini .
Dullino Dulli.
Gioumni Milani figliuolo
di Bonifazio.
Guglielmo Graffi.
Giuliano Piouera.
Simone Stordiglioni.
Simonino dal Pozzo.
Giouanni Melazzi figliuoIn diGafparo.
Gregorio dal Pozzo.
Clemente dal Pozzo.
Lodouico Bianchi.
Antonio Mangiaperi.
Giargio Bianchi figliuolo di Gregorio.
Alcherello dal Pozzo.
Giorgio dal Pozzo.
Antonio dal Pozzo figliuo-
In di Franceico.
Lodouico Melazzi.
Michele Marchelli figliuolo di Giorgio.
Beltramoro Parma figliuolo di Roffino.
Lorcazo Petrenari figliuoIo di Guglielmo .
Oberto Gatto de' Galtaudi. Ie
Federigo Pelo .
Antonio Farina.
Domenico Parma.
Antonio Zoftra.
Melchior Guerra.
Domenico Ferrari
Gerardo Rana.
Pierro Rana figliuolo di Domenico.
Ambrogino Arnutzzi.
Simone Inuiziati.
Emanuello Guaftauini .
Tomaio Inuizizti figliuolo di Bartolomeo.
Emanuello Inaiziati figli-
:: uolodi Tomafo.
Giacolno Inuiziati figliuolodi Oberto.
Pietrolnuiziati figliuolo di Berettino.
Onofrio Inuiziati.
GuglieImoInuiziati figliuo lo di Ginuanni.
Luchello Inuiziati Gigliuplo di Antonio.
Nicolò Guaftauini .
Nicolino Inuiziati della Corda.
Vincenzo Inmiziati.
Antonio Genti.
Domenico Garlauda .
Giouanni Robutti.
Gabriclio Melazzi figliuo-
lodj
ladiGiacomo
Teodoro Ferrari.
Giacomo Pederana.
Emanuello Calogna .
Antonio Caoli fighuolo di Guglielano.
Agottello Melaszi figimolo di Anterino.
Giouanni Murti. Antonio Melaxzi.
Chriftofforo Oreechia .
Nicolino Pietra.
Tonulo Guafco Canagliere Oiomanni Guafeo diAlice fig liuelodi Francefco.
Agoltine Guafco figliuolo di Roffino.
Gabrijno Gualco. Bertolino Guaico.
Luchino Cuaíco figliunolo di Giournmi .
Giouanni Guafeo d'Alice figlinolo di Bonifizio . Antonio Accarini.
Iuchello Gualco figliuolo di Gio: Giacomo .
Antonio Guaico. Giorgio Guaico Giglivedo di Oddo.
Steffano Guafco dAlict. Vinceazo Graff. Ottimo Perculati. Pilo Arobba.

## Dalmazello Graffi.

Barnabò Matitelli .
Anguffo Grillo.
Lodouice Guenzi.
Tomafo Paperi.
Iodouico Couz. Andrea Falani.

Demenico Drapellari.
Matteo Squarzafichi.
Lione Squartafichi.
Antonio Scascauelli.
Matteo Collí.
Enrigo Sacchi .
Domenico Squarzafichi.
Roffino Squarzafichi.
Giouanmi Accarini.
Gimeomo Caflagao.
Pietro Squarkailichi.
Robino Sacchi.
Gregorio Squarzafich.
Giousnar Roff.
Iuano Cornaglia.
Michele Mombarazzi.
Giouanni Natta.
Gizcomo Panzz.
Steffano Panza.
Lorenzo Barauagli figlivon
lodi Calerano.
Antonio Barbd.
Lodouico Marnelli.
Antonio Roberti, o
Gieuanni Beccari.
Furono anco prefenti al fudetto Configlio, confor: me all vlanza della Cutat, gl'intraferitti Dotrori leggi, cioċ.
Beltramo Gambariat.
Antonio Inuiziati.
Giouanni Bianchs.
Lerenco Zauatarelli a Domenico Rana.
Paolo Bernera -
Armino Parma.
Lorenzo Squarzafichi,e
Oivuanni Bernera. anni'co'Vencesani, co'fiorentini, con Alberto deite Signore di Ferrara, cbn Prancefio Oonzaya Signore di Mantoua, econ Francefóo Carrara Signore di Padoua: percír i popoli di Lombardia, \&e in particolare quelli del Genouefe, Iz dello Statn di Milano rimafero liberi del tratagito della gueraie gli Aleflandrini eominciarono à refpirare vn poco, dopo tanti aflanni patid, e c carichi fortenati.
Fratanto, Giacomo, dal Vermo imimo, e prinćipale Configliere, \& Generahe deh'olercizo del Duez Giouan

Galeazzo in ricompenfa del fiuo granvalore, \&e delle fue eroiche, \&immortaliazioni, ottene da effo Duca in donola Città di Bobio,ela Terra di Voghera; quelto grando huomotono grandemente obligati, cosi gli Alefandrint, 14 come i Tortonefi ; poiche per cauia della valorola, e diligente opera lua, rimatero liberi dell-vitimo etterminio, che alle Citra, ed alli Territori, loro haueua il Conte d' Armignaco minacciato.

Queft'anno nel quale il Buca Vifconti del mefe di Ot ${ }^{1}$ 139a bre trasferi il titolo del Contado di Angera in Giovià Maria fuo Figlivolo, perleuerò tuttauis la Pettulenza fin Nefiandrias la qual Citta ful anco die vn'alia Sciaqura noni foco trauagliata; poiche nel prithcipio delle Etate icefe anel fuo Territorio la Neue alraltezza d'vn palmo con grandifimo danno delle viti, e de glt arbori fructiferi.
LImperadore Vtrcislizo, per hauer riculato di ventro in Italia à riceuere la Corona, ecompotre la Republica Chriftiana dal dannofifimo Scilma oppreffa, fù del mede di Nouembredalli Principi Elettori priuato dell'Impetio; Laonde difdegno infermatofi, foppragiunsali lapoplefia, e paralifiz, infelicemente finidi viuere nelleta di cioquanta letr'anni.
La Podefteria di Aleflandria fit quefiannno M.CCCC. amouiniftrata da Giacomo Melchior Cavalcabó, \& eftendofi celebrato il Santifimo Ciubil to in Romia, per ilgran concotfo dogni forte di oltramontani, iui fi fcorpefe la Pefte, la quale di poi fif farfe per turtalitalia; efece grandifimo profitro in Ateffandria, doue gia due annl innanzi era filicitata. Fil vertmente miferabile il danno, che per caufa del contagiolo male ne fegirla quefta Cittìs poiehe oltre ad vna gran parte della plebe, mancarono molve famiglie illuftri, e principali, delle quali, non vi a rimafoalitio, fuoriche il iolo nome.
Teodoro Marchele di Monferato refliuì alli tre di Marzo al Duca Giouan Galeazo Vifconti la Rocca, e Terza della Val'e del flume Oiba nel Teritorio di Alcflandria': Dipoi effendo ftato inluogo di Vincislao electe Imperadore alli dieci di Setrembre Roberto Duci al Batuicra, fucceffero in Italia gravì móuimenti di querres poiche colla mutazione dell'imperadore, la Tofeana comincid $\grave{\text { ¿े }}$ fare nouità; nè la Londbardia flette in quefto diëntre oriotz: efér do che il (endetto Marchele Teodoro conl'ziuto del Duca Gionan Galeazzo miofelarmi controil Conts Amalleo di Sauoia, e Irdou:co luo fratello Prencipedell-Aceata, conhatuer'all'éercito dell'vno e dell'altro data non poca totta colmezzo di Fazino Cane fro Capiran no Genterale in quelloceafir ne.
Hautndb poi nellifteffo rempo il fuderen Duea pofio 1'affedio dintorio à Bologna col lób sfercito; vi entro lenza (pargimento difangues ne piglio il poffeflo, abehiffino la fortiffers di Caltello, baffione; efoffa d'ognine torrio a lla muraglia di effa Citeza.
Fu clebre Marfilio Panizzoni Dottore in' amendue le leggi elpertifthins; il quale per li tuoi molti meritiottenne. per quefto; e per il reguente annd ancori la Yodetteriz di Piacehzà dowe laféò delfe fue orior zrifithe zzioni ortima fama, con molta gloria delRe CIta di A Feffandria lua Patria .
Sifece anche valere in quievti feftipi con delelebré nome Pietro Ohilini Dotiore Aleflamfrino; me canoniche tefgi et cellentiffinto 'il quafe' per il valor fuo metito ; cheil Duta Giouan Galeazto li conicedefe vna publicy Lerrura di leggi nello Sradio di Pania, oue in tutre le parti indisfece aflop inione del luo Prencipe, \& al difide io di quelli, che ingrandiffino numero dauno alte futeleziont vdienza. Compofe, is publico vn Trati tato, the ha per títolo De Idometitate rocrum, \& pop/onative. Opera molto pregiata da glintendenti profefiori della scienza legale; \& di quefta'n' fa menzione il Firmiato gelfuo Repertorio, forto fa parola idometier.
Farà memorabile quefrizno la gran piteal di Corradjo no dal Pnzzo figlrualó di Antonio Citradino di AletLandria, il quale fece fabricare nella Pua Cafa in quefta Cierz vn Mohafterodi Mönache dell Ordire di San Fran. cefto, infieme conla Chiefs forto it titolodi Santa Mariá de gli Antefis alla quale fa dipni dato il nome di Santa Chiara slaprima Abbadeffa deffo Comento fir tordine Cel Pap a életex Agriefina Trotti matrona Aleffandrina Si moffe Corradino a guentopera tanto pia, e chintiaña vedendo, the il Monatero delle Monache della Congre, gaxione diSan Benedettofotto il titolo di San Martino,
che nella Villa delfore, tre miglia diftante d'Aleffandria era fituato, fil per caula delie guerse, che nella Lombare dia, \&e in parttolare nell'Aleffaidrino erano incrudelite, del tutro rouinato, edafondanenti gettato à terra onde infpirato egli da Dio fece nella fua Cala edificate il detto lungo, acciò che quelle Religioie donne; che faceuano vita monafticanel fudetto Conuento di Sad Martino poreffero quiui ficuramente ricouerarfi: e perche la detta Agnefina era di quefto Monaliero Abbadeffa, fil parimente dal Sommo Pontefice Bonifazio Nono in que-位 dignità confermata nel nuouo Monatteto di Santa Mar ia degli Angeli; che hora di Santa Chiara vien chiaz mato, frà lelucetre Monache, vi erane ancora, olere ad Agnefina Trotei, vn alera nompea parimente Agnefina dels It fameglia Rappa e Fiorina Lioni, ambedue originalidi Alleffandria, le quali fiorirono àtempi loro, e per vithl; e pér bontadi vita.
Si fece gueft: nnmo ya Confeglio di Prencipi nella Cit, $z o$ mando in tuo nome Chriftofforo Ghilini Dotrore di gran fuficienza in anxeqdue le leggi, cen libero, épar: cicoláre mandato d'approuare quanto haueffe in quellia raduninza operato, mella quale foftenne con mirabile virtu e maruro fennole ragioni del fuo Prencipe; La onde, oltre a moltiduni fatrili lo promoffe alla dignita di Prefidente del Magittrato Ordinario di Milano.
Fu queftranno ve lura alli ditci del mefe di Aprile vaí maraugliola, e fiam neggiante Cometa, che per quaranta fiorni ands tempre croicendo in tanta lunghezza,che lec6do la vißz vmana fin giudicata di duccento braccia,e poi cominciò a mancare il fuo iplendores $\&$ effendo horamai Janguida,del tutto díparue. Quefta fu prefaga di guerre, pefte, terremoti, \& altrefciagure, che in breue occorlero hell-Italia, come anco della morte, che fegui nel Duca Giouzn Galeazzo Vilconti, il quale,e di porenza, e di glo ria poteuafi pareggiare à grandifini Rè.Mentre eglisdung gue dimóraya il Melegnano luogo principale, per forirarf algran fipgello delfa pefte, ehe con infeftifrmil legni ura uagliauà (a, Cità diMilano; pasò alli tredi Setternbre. nelleta di quar2nzs, e ferte anni allialtra vits, hauendo Kafiati due ig liuoli legitiminati dalla Duchefia Catteri. na fua moglic, figlia di Barnabd Vifconti fuo Zia, \& vn altro narurale, che pofela legittimo. Ikprimo fitiuola chiamaro Gioy an Maria luceaffe nel Ducato di Milano, e nel dominio Ji Cremina, Lodi, Pizcenza, Rezo., Como, Bergamo: Brelcia, Bologna, Siena, Perugia, Az Alfili, Alfecondo figluolo, che Filippo Maria fichiamama, la scid queftocitca, Pauia, Nouara, Vercelli, Cafale , AherCandria, Tortom, Vereaa, e Vicenea con tustoil (wo Terrícorio fino à Irento; l'vltimo pni naturale chiamato Gabriello Maria fu egede di Pifa, e di tusto quello, che Gno a Sa ezana haueua effo Duca aqquiftato, la madse del fudette figliuolo naturale nomata Agpefe Mantegazza Milance chebbe in fua viza Colamente quelli Luoghi, cios Binatco, Chiarella Setcimo eSant Angalo. AUa Diup chefre lue moglic lal cio centomilla fiorini doro oltre a tuite le gióf i a gitme cole di gran valore, chefla gia polfedeus.

Il Corpa dal defupco Duca fl da Melegnano legrećamente porpaso a Milana, doue li furone fatte-le piu fop Lenni, epompole efequie lche vn-pezzo auanti fi gano maifatecal alero Prencipe; del che.ñ fil degnitimo, effendofi cglitraynto (empré co animo cofi grande, \&igejernfo, chenulla cedeua a quelli Bè, 8 .lmperadori antichiconco:te ad onorare ilfuo mortorio turtala nobilt dfealia, come di guello, che alle principali Citta di efia dominana, $6, q 4 e f t$ tutte mandarono Ambalciadoif,ad effer prelemi a luoi funeralis, Alfitandria mando Andrér no Trotti, e'l Cauaglier Dómenico. Inuixiapi, amendue Capitani valorofi e e legnalati di quefta Citta, i qualitrk gikaltri principali Signori aiutarono a portareil Catalerto, doue giaceuz il corpo del Dufai: Vi furono ance pieferti a none delliftefla Cítà di Aleffandria, \& acrompagnarnno il cadauero alla fepoltura Fazino Trotí Car uagher Gerofflimitang, e Corradipo Lanzauecchia fupi par rizi, \& Lypmini. e pet lanáaiza e per le asionifonmismente.rigumfdepoli

Fl dipoi in tue para diui久o il corpo del Diva, te a cjalcunz di efff fil data in tre luoghi feparats fepoltura, ernforme havian, fgli nelfuo Teftmentaadinato, ciga -nappartec 4 porlata in Vientaje nella Cella di Sado'Ana
tonio-fepellura; il cuore portofif in Pauia, doue netta Chtro Sa distan Michele fal fotterrarn; 1 refto finalmente del live corpo hebuc iepoleura nella bellifima Chiefa della Cersola, yuatto miglia dijutute dalla fudetta Citta. Sopra del tuo ifpolcroleggefia va bello, \& elegante Epitafioo in verfi latini lsgiadramente fpiegato,cou alcuni dequizli del tenore infaicritto vien benilimo celebrata la brauura della Citta di Aleffandria nel refillere al'efercito dell-Imperadore Barbaroffa, e la fertilict del luo Territorio per nioliecofe, majia particolare per il grano, e vimo; in.eff vien parimente efleata quefta Città, comefoconda madre di tanti Perfonaggi nell'armai valotofi, 8 eiperri, ciod.

## If occidus guat mangralm wiator adiuis

Nomen Clexandri resioens erbs fortilis wis
Syequeses egregies is pralia mietict alwannos.
Dopo la morte del ludetto Duca, Giouanni Vignati alli ventiquarro del mete di Nonembre occupò Lodi, hauendone facciari li Eifiragha. I Senȩfi col mezzo di Francefco Sabellicoleaccieronedalla Citrà loro i BariLotti, Rofi, Gabini , Malauerfi, e Giorgio Carelli, che a nome del medefimo Duca era diguella Città Rettore, fif poficroin liberta $; \&$ altri parimente alle erempio desudet:i non vollero pid vuere loggetti al dominio de'Vilconts, il quale da tutti era per le itraordinarie grauezze da loio ippoteli grandemente abortico.

Queftrano palsò all'alera vita Tomalo obilini goucrtumpie di Bergamo, dopo hauctren fia grandifioma lode emoratanente amminiftrato il Gouerno di quella Città , e dopd bauerla dallimpero de'nemici valorofamente liborata, nella cui difefa, e nel munirla, e guardanla da loro, ficome io non poffo facilmente dire, qual foffe la fua virtu, cofi haucrò ardirci di affermare, che effo non mancò mpi aquella Città, nè conle fatiche, nè col configlio, nè con l'opera lua; onde vi lalciò perperua tana delle fue, valorofilfine azioni .

Queflanno, nel quale Zanotto Vifconti, Milancefe fil Gouernatere di Alcfiandria, venne tanta neue nel Tertizorio di quefta Città il terso giorbo di Maggio, nel quile fi celebr a l'Inuentione dclla Santifima Croce, che le frap de pele eampagne n'erano piene, 8 i fumi piril. rigoredel freddo rimafero agghiacciati, come fe tolle ftato di mezzo lauerno ; peril che gli arbori, cle viuretharo. apinfrptaple con gran danno de'Alefiandrini, e decirconuicini popoli.

Fratanro, alcuni principali, che viueuano loggersi a Viאcoñti, s'vfurparono il dominio di quelle Citta, doue dimpramano come Erancelco Soardi, fcacciati li ColLeoni; occupd Eergamo; i Torniellifi fecero per forza padroni di Nouara; i Roff ynati con Otio Terzo, pigliarono il poffeflo di Parma; Nicolò d'Elte Siguore di Ferraraoccupò Regio;Crcmona tù telluta daVgolino CaualcahṘ; Otto, e Eranchino Rulchi fi feceroSignondi Como; Torrona fidiede a GioumniLenaingre Francele. detro il Buccialdo; Verona fil riprelada Gug!ielmo Scalas \& aluri d'altre Citad parimente al Duca di. Milano logge:te, fi fecero padroni,de'qualf il yolerne far monzione. , iarebbecofa rroppolunga, e tediofas ditò bene, che i powfipopoli dolle fudetée Citta, collotromerter fi al dominip di quei Perfonaggi ofifpolíarono atiatto della lore per molti anniauanti goduta Laberta.
Nel numero de'fuderi popoli furon'o in particolare gli Áleflandrini, li quali effendofi leuati dell'vbidienza werfo it Duca di Milano, a finc di mettorfi in liberti, vennerediṕpicon rouinaloro in potere di Fazino Cane, che per. ki mali,e crudeli coftumi poteuafi chiamare Tirauno. Impopoche non potendo pil i Guelfi di Aleffandria refi-
 s'erano gia pofli forto la protexione di Tendoro Matcheiodimonferato, disdero alli fei del mefe di Sertembreda parria à Carlo R ̧े di Francia, effendonedi ciò Capo; \& autore Gabriello Gualco fold ato molto walorofo di puoftaCitca fua patria; Perilche filcud tutra in armeAletfandoia congrantumulto, efufcitò ona guerra cinile, che Mrgliò principio da' Gambarini, E Firoffini gia per, auantí molranemici fra loros finalmente fuggitidi Firoffini act Ia Cirtadellaz, \& ingagliarditili Gut it, fiteceto padrenal dplla Piazza, 8 affediarono tute le flsade. Zanotro Vifconti Gouernatore della Citra impaurito da quefto inppinara calo, c come fuori di fe lleffacon al. cuni asingipali delfa fazions. Gibellima preftomente a
falad
raluò nella fudetta Cittadella, la qual'era/suardata dalla Soldareica del Duca Vileonti, la note feguciute per caula dé granditimi dígutli, e della perdita della Città aceoratoff; milerameme finì li luoi giorni. Erano all'hora irimafí nella Citrà alcuni delle famiglie Lanzanecchia, \&: mniziati con penliernd'acquettare il romore, \& aggiuf tare la differenzareà le parti, ma hautndo vedato ilnegozio affatto difperxio, effi ancora partirono fubito da quefta patria onder $^{\text {ond }}$ ha nolla di quelte turbolenze $i$ Terrieridebeattellatio dennero di lango alla volta di Aletfandria, doue yniti con alcuni della fazione Guelfa, rouiniaronocosi grando itripieta, e pofero fortalapra tutto le caic de' Gibellni, havendoui frinn frtoo wnatlai ricco; o groffo bottiao. \{peranza de' Gibellini Gabriello Guafcofece rifoluzione di mertere l'affedio intorno alla Cirtadella; perciò adunate alcane Compagnie di fanceria con molti Citradini della lua faztone Guelfa, e con trecento huomini $i$ cauallo tutiarmati di barda, diftribuite le guardie per tatta la Cità comincid a battere con I'Attiglierie la muraglia della Cittadella, 8 effendofi per vn pezzo indarno affatricato per foggiogat la, difendend ofi gagl iardamente quelli didentro, pigliò nuouo configlio, e ftece altra deEerminazione. Sapeua egli, che gli affediati perilgran mancaméto delle vetronaglie fi trouauano a m ) lifimorermine ridotti, e che dandogli occafione di conlumare toItaméte quel poco auanzo di pane, che a cora douellano hauere farebbe fata caufa oppormana difar'i quanto pria ma rendere; deliberò dunque di pigltarele mogls, e figlie, cof de Ğibellini, come de'foldatidi Zanott, Viconti, e condortele tutte auanti alla porta della Cittadella, in vilta de' aflediati mariti,e padri, li quali haveua chiamaso a parlaniento, liminacciò di volerle dare in predaa fuoi told ati, e lottoporle impudicamente alle dishonefte voglie loro,tutrauolta che non le han-flero dentro di quel luogo introdotte; il che non volerdo per alcun modo offrire gli afediati. fubito introduffero le doune; percio li crebbe maggiormente la fame in modo tale, che ftauz no per renderfi. Ma quefta cartfia fuper arono ancora con Painto repentino de' Terrieri del Boico, cioz̀ dı quelIi della parte Gibellina, i quali di notte per vna porta poficciadi dietro della Cittadella, introduffero di nalco fotanta fanina, che gli affediati foftennero la fame fino alli vent vno del fuderto mele di Settembre, nel qual giorno vedend of efí all'vlima nectffrà di pane, cominciarono a trattare d'arrenderfi à Gabriello.
It quale farebbe fenza verun dubbio entrato in quella fortezza; fe la forte non gli toffe flata in vn fubito nemiea, e contraria. Impercioche mentre flaua egli aggiuftando le condizioni della refa con oli afledixi, Fazino Cane, che da foldato priuato ch'egli cra. col mezzo del tuo $v a l o r e ~ f a ̀ ~ f a t t o ~ d e l l i a n o ~ 1396 . ~ f i ~ c o m e ~ b a b b i a m n ~ d e t t o, ~ ; ~, ~$ Generale del Marchefe di Monterato, abbandonata Bolos Ena, doue a nome di Giouan Maria Vifr onti Duca di M: 1 ar un dimor aua cö molta foldakica per Goutrnatore, venne con feicento canalli al'a volta di Aleffandria. \& effendogti vniti molti Gibclini, cofi del Mor ferrato, cone d'alte parsi; \&e in paricolare Tomato Malafpina con alcuni Paucfi di cafa Beccaria, entrò alia terza hora dopòil nafcer del Sole del fuderto giorno ventefimoprimo nella Citt adella, efubito lpalancata la porta, diede con grand ${ }^{\text {imperto ne }}$ Guelí co' iquali venuto generolamente a batraghia, che per alcune hore con pati brauure fil d'ame hdut le parti foftenuta; finalmente ingr, flandofis viapiu il numero de' Gibelliri, che dogni banda concorreuano, ruppe tu'ta la gente di Gabriello, il quale non porendo più refifiere alnemico, perfaluarfi fù aftretto a fingirfene con alcue ni pochi Quelf a Borgaglio ; e dall elimpio tho mofili Trotti, e Pozzi, abbandoniza la Città preftamente fifaluarono quelli nel Cafellazzn equ $\mathrm{Al}_{\mathrm{i}}$ in Ouiglio ; perciò id furibondo Cane attefe ad occupare la mifera patria, che per otto giomi continui mife a lacco, e poi,dopo ha uer, come barbaro Tiranno, vfata contra i poueri Alcifandrini ogni forte diferleraggine, molti de' quali fece mettere he flrettifime prigioni, ditanta rouina latollo, di Jungo n'andò alla volta di Borgọ̧ fin per foggingarlo, che ancora fíteneua in nome di Curlo Rè di francia; quimi havena egli per il Tanaro fattic condurre fopra le naui alcuni pezzi d'Artiglieria, co'i quadi'batrendo la muraplia di quel luogo , e trauagliando gagliardamente i,Borgoo
glieff, li riduffe a fegno tale, che non trouauano luogo per दaluarfi da gliteratı colpi di quelle Böbarde ; perciö̀ ditfidädofi Gabriello Guafco di poter tung amére refiltere alle forze del Cane, alli ventilette dellitteffo mete di Settembre, col parere di quelli, cherano feco, s'arrete, ediede Borgoglio allinimico, che ia nome del Duca di Milano to piglio, effendofí prima capirolato, che gli abitarori foflerolalui da ogni lorte dingiuria, e di libertà mulhare, e che effo Gabriello, \& i fuoi aderenti hautfero facuita d:andare do ue li pareffe, portando con lore tuttociò, che fi potcua condurres flipulato dunque l'inftrumento dilla fudetta conuenzione, quelli chrerano flati autori della sibellione, furone i primi a partire da Borgoglio; alcuni de' quali andarono m Afti, altri. ncimonterato, e pofcia alcuni della famiglia Guaica fi ritirarono ne' Cahtelis, che poffedeuano null'A leffand:ino, Gabrielio finalmute, dopò hauer beniflimo accomodaze. le cole lue, andèla notre feguente con turtala fua cala, e con alcuni fuoi amici nalcoltamente in Afti, e quindi paffatel'Alpi, finidufle nella Francia, oue in quelli noltritempi vivono con plena dore di nobiltà alcune famiglic de Gualchi:' Quelli che timalero in Borgoglio, \& erano colpeuoli della ribellione, furonocondanati nel pasamento di ventidue milla forini dooro; la cura di iffuotere detti damari ití data al Dottore Pietro Corte Panefe Refuretidario di Pamia, ik quale effendo fato in quefta imprefa poco fedele, li flin quella fua patria poco dopò rroncazo il capo.
Fratanto', rouinata, e diftrutta Aleffandias, i Gibellini Pauefi, Catalalchi, e Valenzami vennero ad cher tpettatoni delle gran miferie di quelta Città ; e con quefta occ cafione comprarono daf foldati di Fazino Cane tutte te robe; ch'hauenano nelle cale de' Aleflandrini faccheggiate, e peral fume Tanaro, che per le continue pioggie trouauafioltremodo creiciuto, le co:adufero fopra lenaui alle calt loro.
Hauendo Fazino Cane intelo, che in Brefcia i Guelfa perstguitauano alta gagliardal Gibeilini, parti fubiso d-Aleflandria con Caualleria, e Fanteria, e nandò a quella volta per tenes in freno quei popoli, e per matenerti netla fedelta verfoll Duca di Milano. Dopò chib bbe acquetatili romori di quella Citta, riturnò in Aleflandria, facendo il viaggio della lomellina, oue rouinò con ngni impietà il Ciiro, $\&$ altri luoghi di quel Territonio. Si trouauano all hora nell'eferctio di Fazino trà gli alert Aleflandi ini, Caltellazzini dell'yna, el'altera parte Rizzo dal Pozzo, e Domenico Trotti Capide'Guelfic belich it Cane foffe contrusio alla Eazionedieff, contutteciò cto tendo lorodi fingolar brauura, e Cufficienza nell'armi, fe li tene:ua ben cari; quelti pejònon fidandofi di tarize cȧ rexze, determinarono di leuarfí dalla iua compaeniaj perciò mérre elgi atrédeua a darc il guafto côleicorrcitie al diltretto Pauele, fuggirono dalui; c condotti con lore moltide'tudetti parriotti andaz onn di longo al Caftellazzo, efeasciata la foldaricica del Vicomic, occuparono il Coftellodiquel luogo, $\&$ jnnaitoraio lo Stendardo del Rè di francia, vintroduflera in nome di quella Corona il Buccicardo-francele; da quelio efempio moffi gli altri circonuicini popoli fecero il medefimo. Laorde il Cane all'auito di gucfte noujià, parti fubito dal Pauele, e venne col fuotiorcito in Aleflantria contra i ribelli. Afrafod prima la fortceza del Caltellazzo; \& hayendo in darno adoperate le forze, per effer que lla molto ficura, efortes ma più valorof gli abitatori di cffo luogo; abbandend l'imprefa e n'andò alla volta de gli altri Villagei, citè a Gamalero, Borgorato, Caftello della Spina, ouiglio, San Lionardo, Campagna, e Frefonara, i quali rurti hauendo loggiogati, li rouinò, e diftrufic in munier a. cheper molo to rempo conferuarono la memoria di cofi fiero Tratino ma il Cafiello di Portanuouz, luogo della famielia dal Pozzo, che poco innanzi era llato trattenuto datoldati Aleflandrimz a nome del Ca : e , fi fortraffe a quelta rouinas e ritornò in porere diquelli dal Pozzo . .f.,
Mentre occorreuane cuefte turbolenze nell. Aleffandrino, alli quindici del méfe di Marzo la Citta di Piaceri za ad inflanes de' Guelf fi ribethorabDuca di milana, e fi diede a Pandolfo Malatefta.

Fratanto, il Buccicardo horamai firacco da tente fati che di gucria, fece treguà per vn'anno con Fazfno Cane: perciò quelle compagnie che tlaúano di guardia nel $\mathbf{C a}$ : ftellazzo, andarodo conitra. i-Raveff, e comimcisrnos trauagliare conl'armitit Consadodi Potring che dalfi Beca

[^11]taria erí gouernato, hauendo in partieolare a nothe det Canc dato a facto la Stradella, luogo vicino al Pd. In quella fearamuctiz Domenico Trotti ful preio, pet liche Kizzo dal Pozzo luo compigno, e grende amice fl pigliò tanto difpiacere, che vi larcio la viea. Il Trotri fú condotro nel'a Rotca del Borgo di S. Mattino, donde poi non ftette molto ad vicire; poiche hauendo egli dati per oftaggi due fratelli, 8 e vn higliuolo trì gli altrid deta magiore, fil per ordine di Fakino rilarciato libero dalla prifionia con condizione, che feruife per foldato nella Compagaia di Otro Terzi Capitano del Duca Vifconti.
Di poi, circa allifette del mée di Maggio andò Fazino con molta foldatefcà à piacenza, e leud̀ quella Città dalle mani de' Guelfi dandola alacco, ediltribuendo il bottino a fuoi foldati, li qualiallegramente lo portarono alle cale loto.
Seguriano quelle cole in Piacenza, quando Domenico Trotii, abbandonato il leruigio militare del Capizano Octo Terzi, ando a leruire Fazino, da cui fu cortelemente accolto, \& ottenne grazia, che ifuoi fratelli, \& il figliuolo turono polti in libetta, e liberaci dalle prigioni infieme con Tomaio Trotti, che da effo fil poco nnanzi prefo.
Dopò hauer' il Cane afficurata piacenza, \&e acquerati li romori d'effa Città, titornd carico di predz in Aleffan drıa, oue fi diede a trauagliat di nuouo i Guelf, \& in particolarei Guatchi, che dimorauano ne'loro Caftellii trà quefti era il Caftello di San Giorgio poco lungida Cornietto, che à toftri tempi fi chiama il Caftello de'Guafchi, oue serà ridotto Viuiano Guaico infieme con tutta la lua famiglia, d. Indofa a credere d'effer'iui aftatto ficuro,ma vedendof circondare ll Caltello da t5ta moltitudine di foldati, enminciò a temere, $\boldsymbol{l}_{2}$ a lollecitamente penfare alla lua lalute ; onde prima che fui follero condoti lilpezzid-Artiglleria per battere la muraglia d'effo Luogo, s'arrele a: Fazino con patto , chené egli, nè alcuno della fua cafa folfe offefo, nè fatto prigione; mala cola riufci al conerasiopoiche fubito entrato il Cane, fect condurte Viuiano in Aleffandriz, e quini contra ill suramento pigliato, lo 7 Sece porre in; vna ofcuriffoma prigionte.

Soggiogó parimente, e diftruffe il Cantello diSant'Antenino tabricato nella fomita delle Colline in quella parte, che guarda verlo Valenza, quattro miglia diftante d'Aleflandria, \& iui ammazzò cueri ti Gualchi, eglial. tri, ch'erano in detro Luogo ; e per acquiftarfila bencuoglienza de'Inuiziati, dell'opers de'quali fi feruiuz contra Guelf, li donõ il fuderto Caltello, che dipoi, crefcendo Le fazionie le guerre, fì infieme col Caftello di San Giorgio diftruto, e gettato 2 terra ; pord.; e dell'vno, e dell. zitro fi vedono ancor ${ }^{3}$ adeffo if fondamenti, le rouine delle muraglie.

Dopò haver Fazino foggiogati, e meffi in gran rouine i Guaichi, andò a Valenza, del qual Luogo fí fece con pocadifficulta padrone infieme cơi Cattelli, e Villaggi di zutto quel circonucino paefe, che furono Felizzano, Mafo, Annohe, Rocca d'Arazzo, Calfine, Borgoratto, e Seze ; imperoche dalle fue gagliarde forze impaurit li Terrieri d'elfi Laoghi, fe li retero con ogni prontezza:
Dopò quette imprefe felicemente leguite; ritorno il Cane vittoriofo in Aleffandria; \& hauendo fatta grazia a Gibellini, ch'erano banditi, li timeffe a quefta patria, e di ntouo ancora pericguito alla gagliarda; Guelf, ammazzandone quanti nè trouauas a quelli, ch'erano fuggiti dalla Città, confilcò tuttili beni, e li fece, come a nemisi de Duca di Milano, touinare dalondamentile Cafe. Finalmente fi tanta, e cofie enorme la mortalità fatta da queftocrudel Tirannn, che Xleffandria, la quale,e per laf equenza del popolo, e per l'altre condizioni, che Gir richiedono al compinento d'vna perferta Citrà,poteua flare al pari dellaltre, mutófembianza, e flato in maniera per tutto il rempo di noue anni, the la tiranneggid Fazino, che pareua vn Luogo folitatio, \& ermo.

Agueftctantedifgrazie fe n'aggiunfe vn'altraz pouep Alctiandrinis Imperoche fecero perdita de' rre Corpi de Santi Marriri Euafio, Natale, e Proietto, 1 quali per lo Cpazio di cento, \&enttantramni s'erano fempre con gran venetazione conteruati nel foro Tempio maggiore a San Pietro dedicato, oue da effi furono portati l'anno M.CC. XV.quando dledero yn tacco notabile a Cafalalehi, efi rolfero trà l'alere fegnalate cole i fudetti tre Corpi Santi. Quelitanno dumque fazino vuolfe, che Cafale fua partia ctrmafle a grdere di quelle sinte Reliquie, facendole pti-
mieramente trafportare nel Borgo di San Martino, Ter ritorio Calalafcoj e poicia il quinsodecimio giorno dopò , li lece con pompa, e folennita grahde veramence degna di.tante Reliquie portare nel loro antico je pramiero Luogo di Cafale.
ul fudeto Fazino, che haueua da Bologna condotto, feco prigione il Monghino Gentil hupmo di quella Cittaे, lo mandòil fecondo giorno del nuefie di Agoto a. Valenz2,\& iul poco dapo lo dece viuo gettate nel Pòjehe licorrefotto al detto Luogo a affinche.di eqefta manjeror fiaife in quel fiume la lua vita.

Alli quatro del fudetto mcie, jl Duca di Milane dtede ia Gouerno di Aleflandria ad efio Fazino, ill quale con in ganno fifece fubito padrone di tutte le Rocrthe, e pofcia Lafciato il nonze dic Couernatore, pigtiofi in titeoto di Signore di quelta Citta.
L.hauer'il fadetro Prencipe data quefta Citù da goo uernare a Faxibo, il cui odio verfo líGuelfic era tantottre arsiuato, che non tralaiciauz qualunque occafione di rouinarli, fù cauta, che alcuni principali Citradini Capi della fazione Guelfa, per non viuer foggetti alla tirannica perfidia deIl'arrabbiato Cane, abbandonata quelta Paeria, fir ricouerarono altroue, \&in particolarei Guafchi, Trotti., e Pozzi andatono ad abitare nel Piemonte, cioè in Cheri, In Carmagnuola, in Alti, 8 e in alteri Luoghis come anco alle Cempio loro Giouzn'Antonio Baratta, per allontanarfidalla perfecuzione di efio Faxino, trafporto da quefta Patria Yabitazione di tutta la fua Cala parimente in Piemonte, cioc̀ in Foffano, doue i fuol difendenti viffero in affai fortuncuole fato, commodi dimolte ricchezze, \& riguardeuoli per ligradi, \& onoricorsferitili dalla generofita de'Duchi di Sauoia . Dal fadetco Giousn'Antonio fono pronenuri due figliuoli, cioè Giouan Giacomo, e Lazzaro, che fù Alfiere della Compagnia d'Huomini d'arme di Francelco Maria Vilconti Ca pitano per limperadore Carlo quinto s e pigliata moglic In Aleflandria, cioè Biagina figlia di Giouan Frabefefo Trotti Genrilhuomo di quefta Città cominuro infieme con ifuoi figliuolil'abitacione in Foffano .
Arpino della nabile, $\& e$ antica famiglia de' Colli diedi anch'eqli con la digniti di Arcidiacono, che fofteneua, grandifima iodisfazionea tutta la Città di Aleffandia fua patria, maflime hauendo anco il carico della Luogo tenenta del Vefcouo, il quale refideua nel Vefcourto d'Acqui ; onde tutta la fomma del Gouerno pirizuale, cofí di quefta Città, come di tutta la lua Diocefi dipendeuadall Arcidiacono del Duomo, che rapprefentaua la medefima perfona del Vefcouo: Ful Vicario di effo Arpino nell fudetta Luogotenenza, Ottolino Gratone Merlani Prete Aleflandrino.
Fiori anco queni tempi Guglielmo Guafcho Gentil huomo di Aleffandria, il quale, merce delle fhe qualis. cate particongiunte con vna gran dotrina, e prudenza nelle cofe del Mondofù degno d'effer'aceetrato da Cario fettimo Rè di Francia per Cameriere. Fu egli huomo letterato, e laiciò dopo lua morte alcuni Scritti, li quali dm. no chiaroindizio del fuo gran valore aella coguizione delle ottime frienze.

Finalmente figillarono il 1404 . Ia morte di Bonitazio Nano, e la elezione del fucceffore nel Pontificato Inno cenzolettimo, che prima fi chiamauz Cofmato Meglioratída Sulmona Città dell'Abruzzo: quella occorte il pri modi Ottobre, cagionatali da'doloride'fianchi, che di gia molto tempo l'affliggeuanoje quetta fegui alli vent'vno del fuderzo mele.
Effendo ftatili pind potenti Guelfi di Aleffandria, parte vccifi e parte banditi, maneqgiarono li principali della fazione Gibellina col mezzo, e fauore di Fazine Cane. il tutto nella Citta a pufto;e compiacimento loro, diftribuendo tutti gli Vffizidella patria a Oibellini folamente; e con la fcorta del Tiranno Cane, dacui fi prometteuano in opni occafinne vna ficura difela, divifero trà lorole poffefioni de Gaelf, che per opera deeffifurono in efilio mandati. In fomma tutta la Città di Aleffandria era ía mano della fazione Gibellina, \& a poneri Guelfi pienidi moreificazione per ogni modo conuenius diffmulare il tutto, e fopportarlo con gran pazienza.
In queflomentre, hauendo Innocerizo fettimo accomodata la differenza, che paliaua tra gli Aleffandrini, \&e Acquefi per caufa della trallazione del Veicouato d'Acqui in Aleflandria; \& anco per caufa dell'vnione d'amenduele
due le Chiefe di quelleCitta, conceffe queftanno ad Aleflandria vo Veícouo particolare, che fi Bertolino Beccari patrizio di quelta Citea, frate dell Ordine de gli Eremizani di Santingoftino, chiamati dell Offeruanza Maeltro di Teologia perfetro, e di tutre le virtul ornatifGmo: queltifut confagrato Vifouo alli venticinque del mele di Genalo, giorno alla Conuerfione di San Paolo Apoftolo dedicato, dopò efter vacata la Sedia del Vefcom uato diquefta Città per lo' f pazio di ducento, e trent'an. ni incirca; nel qual sempo il Vefcouo; che a gli Aleflandrini, \& Acquefi era comune, vuolic contra gli ordini, e comandamenti del Sommo Pontefice fare continua refidenez in Aequi ; \& inluogo fuo gouernaua quelta Chiefa larcidiacono della Catedrale .

Il fudetto Vefcouo Bertolino fece fuo Vicario generale. Biagio Ghiliaínabile Cirtadino di Aleßandria, huomo di. gran doctrina, eprudenza, in cui concorreuano infiriti reriti, coll di quella dignita, come di qualunque alera.

Con occafione d'bauer rrattato del Vefcono, che particolarmence fil dato alla Citta di Alefandria, mancarel. del debito unio, le non faceflidel tusto conolcere falia ${ }^{2}$ opinione d'aleuni Ltrorici, e maffime di Donato Boff, Lodouico Cavitelli, e Gafparo Bugatti, li quati dicono, che pli Aleflandrini polerole facrileghe mani nella perfona del Vefcouo loro, \& accompagnano quefto eccefio con inueazioni per certo degne dirifo, e d'effer piu tofto raccontare dalle Nurricialli fanciulli per acquetarlinel pianto, che da effer regiltrate da tre Aucori di qualche nome nelle Iftorieloro. Dice dunque il Boff, che gli Aleffandrini,mangianono il Velcouo cosi caoli; afferma il C2uitelli, che dopd hauer efi amazeatoil Veicono loro, nè vcciliero anco il fucceffore, e deuorarono le fue carni ; 8 . il Bugarti narra, che li mangiaromo il fegato, el cuore; al che fir rifponde effer del tutto falgolime quefte tre opinioa ni ; poiche fi trous feritto per le Iforie, che gli Aleflandrini d'Egitto ammazzarono il Vefcouo chiamato Gior: sio, ciot dopò hauerlo con molti vituperi, e fcherni per zutta la Citta coodotto Copra vn'carro', l'abbrucciarono viao ; perche haueffe indotto Coftanzo loro Prencipe rapace, \& auidifimo del danaro ad imporli nuoui carichi, efraordinarij eributi : e quindi fanno errore quelli, che zenfano effer lati gli-Aleffandrini di Lombardia ; poiche T commello quell homicidio al tempo de' Imperadori Coftanzo, eGiuliano, i quali dominarono pid di ottocêto anni prima dell' edificazione di Aleffandria noftra. S'insannano parinente quelli, che prefuppongono, che per effer hati tanto tempogli Aleffandrini Cenza Vefcono fra proceduto per caftigo datoli dal Papa, forf perche bawéffero vccifo il Veŕcomo loro ; il che t parimente falfo, non effendo mai Bari priuidi Vefcous gli Aleffandrini, ancorche Ia Sedia del Inro Vefcouato fia inata vacante per caula delle differenzetra effi, e gli Acquelf fufcitate, come cui appreffo fi dira: : Ma perche reflinn i Lertori capaci della caula dell'afenza del Vef cowo lore, narrerò lilfo ria tutta. Nel tempo che I' Imperadore Federigo primo chiamato Barbaroma Arrettaméte affediò la Città di Alcffandria, fopportarono gli Aleffandrini quell' afiedio di fecte mefi con ogni coltanza per la Chriftiana Republica; e per la riputarione del Papa; onde Aleflandro rerzo in ricompenfa di ció li conceffe $i$ Vefcouo, e diede faculta ad Cleto, 8 a Canonici della Cited loro di porer lo ejeg sere: il nome del primo Vefcouo non fi $\{3$, Paltro poi, che li succeffe, chiamoff Otto, i quati mon effendo frat confecrati, bibberotilolo Colamente di Eletto;e perche mell' iftecuzione di quel Vefcousto il Papa leuò molte Chiefe dalla Diocef d'A cqui, e le diede alla Chiefa Aleffandrioasdal che parcua ne regaifie grandifimo odio rra quefti popoli, perciò Aleffandro terzo, per ouniare alll difordini, che poteuano occorrere, Jevó il Vefcouato ad Orta, \& ordinò, che il Veicouo d'Acqui veniffe conla fua Sedia in Aleflandria; la qual cofail Papa commife ad Algifo Pirouano Arciuefcouo di Milano, alla cuiinfanea haueua egli farta quefta rifoluziones onde egli con l'zutorità Pontificale ordinò, che il Cardinale Ardoino Vefcouo d'A cqui veniffe in Aleffandria, c che fi chiamafte Velcouo Aleflandrinos poícia affolfe gli A leffandrini dal giaramento dell'vbidienza verfo Otro, e la fece giurare al nuowo Vefcouo. Qnefta traflazione, ancorche foffe ordinata dall' Arciuefcouo per decreto del Papa, contuttociol non fil mai compieamente efeguita, fiper la
morte di Aleffandro terzo, e dell-Arcivefcono Pirouano, si anche per caufa di molti, e varij negozij da quali erano gli Aleffandrini impediti ; onde rimafe ral decretofolpefo fino al Pomtificato d'Innocenzo terzo, à cuigli Alef fandrini mandarono Ambafciadori, lupplicandolo à dar ${ }^{\text {b }}$ ordine, che fi mandaße ad efferto la traflazione, conforme alla mente, \& volond di Aleffandro terzo. Fr at anto gli Acquefi inviarono fimilmente Ambafciadori al Papa per l'ifteffa caufa, il quale hauendo, e gli vni, e gli altri benignamente fentiti, conmmife ad Opizzone Veicoro di Tortona, \&à Bongiouanni Canonico di Vercelli, che atrendeflero à quefta differenza, equante prima la terminaffero: in conformità dunque di queft ordine giudicarono, chela Chiefia di Aleflandria, ed Aequi fofiz in pere petuo congiunta, \& ad ambedue comandaffe vn folo Vefcouo; del che a fuoluogo fi e fatta menzione ; quefta fencenza fil confermata dal Papa, e perciò gli Aleffandrini infatino, chelvnione'dell'via, e l'altsa Chiela haueffe trogo, ma per il contrario gli Acquefi faceuanograntefitenza, accioche non feguiffe nouità alcuna, \& il véceso loro non partiffe dalla fua prima Sede. Queforogozio rimale per molti anni in gran differenza; e gli Acquef furono fempre oflinati, non volendo confensire , cte il loro Veicouo gli abbandonafle, venendofene in Aleffandria ; perciò nè feguirono trà effi popoli grauiffine dilcordie, Iequali eominciarono, quando fid dall. Arciuefcono di Milano otdinata la traflatione dell anno M.C.LXXX.e perfeuerarono fino 3 quefthnan M.CCCCV. nel quale gli Aleflandrini; annullato il priuilegio d'Innocenzo terzo, ottennero da Innocenzo fettimo. per loro Vefcono particolare Bertolino Beccari loro cittadino, a cuidipoi fuccefferogli altri V (fcoui, che gonernarbno in quefto loro particolare Vefcouato la Chicfa Aleffandrina : con le quali ragioni benifimo fi conofe, 'che gIi Aleffandrini non fono mai fati priui del Vefcouo loro; efe non ha egli tatta refidenza in Aleffandria, deuefi ato tribuire a mancamento de' Acquefi, che non ftimando gli ordini, né i comardamenti del Papa, vuollero pil tofto efpotrela patria alle fcorreric, a i Sacchi $;$ \& a $\mathrm{g}^{1}$ incendij, cho fopportare, che la Chiela loro priua rimameffe della prefenza del Veicouo. Con le fudette ragioni ancora s'abbattono del tatto lopinioni de'fudetti Bolii, Cauirelli, e Bugatti, le quali fenz' altra rifpoffa fono tenute in conto di fauole. Veramente quefti Autori non doveuano effer cofi facili à credere fimili cole, nè cofi prontia icriuerle infieme di tante altre, 'che fono vere, come puredeue effer veriffimo tutto ciò, che fi ícriae mellifforia, la cui A nima è la verità.

- Nel fudetto giomo verítefimo quinto di Genaio, il Duca di Milano encrò Fazino Cane del Feudo, e titolo d Conte di Biandrata.
In quefto mentre, il Bucciardo entrò nel Caftellazzo, - Kendo paffaro il rermine detla tregua fatca l'anno innazi ura effo, 8 il kuderto Cane; il qual Luogo beniffimo afleturò con, icelra Caualleria, e Fanteria, che poco inninzi haveua giurata le fedeltà a Carlo Rè di Francias pofcia hauendo chiamato dalla Francia Gabriello Guafco, li diede quel luogo da gouernare, \& difendere da nemici.

Delmefe di Febraio Fazino Cane per voa differenaa, che paffaua trà lui, \& il Duca di Milano, ancò fcorrendo, e lacchegeiando il Tertitorio Pauefe con vna gran guanrita difoldati à cauallo; perciò il Conte Giacomo dal Vermo, Orto TerziNicolà Tolentini, e Batifa Montefiote turtiCapitani principali del fadetto Duca, andarono conle Com pagnie loro alla volta del furibondo Cane; e vicino $\dot{\alpha}_{1}^{\prime}$ Ber Cguardo, Luogo del Diftretro di Pania, lidiedero vna fanguinofa rotta con la morte, si prigioo nia di molti di quei foldati; Fazino poifiritirò, con circa mille Cauallinel Borgo di quella Città, ma quindi etfendo ine cacciato, andô 1 Valenza, e poffia ventie in Aleffandria.
Allitette poi di Nouembre finidi viuere in Roma Imocenzo lettimo, ed alli erenta del fudetto mele li fuccelle nel Pontificato il Cardinale Angiolo Coratio Viniziano, che fichiamb Gregorin XII.
Queftanno, Fazino Cane Tiranno di Aleffandria io praggiuníe nal Tertitorio di quefla Cittd, vicino al Bolco, e Fregarunlo le Compaghie de'Milaneff, de'quali erano Capitani Francefco Barbatıara, Bonifaxio Valido , e Triltano, efrancelco amendue fratelli de Conti di Meda;
e dopò haver con grandjimpeto rotta, e diftrutta la detta foldatelca, fecepijgioniquei Capitani, epoco dopò li fececon agni crudclià, \& ingiultizia ftrangolare .
Frattanto, andò Faxino a Valenza, e mentre dimoraus in quefto Luogo, li fù dalcuni Gibellini riferto, che Tomalio, \& Opizio amendue de'Troxi, e Guido dal Pozzo Gentil'huomini di Aleflandria, valorofi nell'armi, e molto cari preffo a Carlo Rè di Francia; \&calcuni loro aderenti indotti con danari, haueuano congiurato contrala perfona di effo Fazino ; perciò egli coninganni, e cautamenteli fece tutti prendere; eb;nche con la forma di tanti, e ben granitormenci, che per ordine fuoli furono. dati, non confeflafiero cola alcuna, nè tanpoco foffero da' teltinoni conujnti, nilladimeno fece appicare per la gola turti gli aderenti de'ludetti Capi ; dipoi Tomalo, \& Opi-: zio furono fquartati viui; condannò finalmente Guido ad elfer legato ad vn palo, e pofcia con vna fada paffaro da bandaa banda, aftinche reftaffe di quelta maniera morton: perciò face quel Tiranno publicare vn'editto, ordinan-. do, che qualunque defideraua d'effer luo amico, mesteffe. le micidiali mani nella periona di Guido; nel effepdo compario alcuno a commettere tanta fceleraggine; alla fine vil certo Zanotto Orecchia, huomo infane, \& omicida s'accinle all'imprela di leuare la vita conla lpada al. compafioneuole Guido.
Nel fine del mefe di Ottobre venne vn diluuio d'zaque tanto gagliardo, che il Tanaro fume di. Aleffandria diue. nuto alticro, orgogliofamente entrò in Borgoglio, wno de: quarcro Quartieni di quelta Cirtà, e fece rouinatemodti edifizij, che, ò perl'ingiurie de'tempi, ò per la wateriz catiua, di cui fi tronauano fabricati, erano deboli, e mal ficuri; apportò anco non poco danno al timanente delie Cale diello Qiartiere, oltre alla grande vmidità, che per alcuni mefr tcllò in quelle con gran danno della falute de' abicatori .
Fiorina in quefti tempi con molta onoreuolezza Pagan: no Calcamuggi figliuolo di Antonio, Feudatario di Sezet, il quale fi dimoftrò con le virtuofifime azioni vera Gens: til'hunmo, $\&$ imitatore de'veltipi de'fuoi antenati mobsli, \& antichi nella Città di Aleflandria loro pattia.
lendofi Giacomo Arcellano fatto padrone di Vercelli, il Duca di Milano Giouan Maria. Viiconti chiamd in fuo aiuto Fazino Canc, cheldimoraua in Aleflandria, e loman. dò alli venti del mele d'Agolto à ticuperarequella Giutas. \& $̀$ lottomerterla di nuouo al luo dominio:
Fil quelt'anno cciebraso nella Citrà di Pilajl Consitio generale, per leuare lo Scilma, per cagione del quale ftas: ua quafi cadentela Chicfa di Dio. Si trouarono a quello prelenti. oltre à gran numero di Veicoui, molti principalit Sacerdoti, e gli Ambalciadori di tutui quafl li Prencipk Chriftiani; come anche vi furono alfiltenti ventidue Cardinali mandati dal!'vno,e dall'altro Papa, cioè da Gregos rio XII. legistimo Paftore, che dimoraua in Roma, sida: BenedertoXI. chiamato prima Pietra di Luna SpagnuoJo,che haucua in Auignone collocarala faa Sedia. Tutti dunque dopo vn luago Conieglio, firalmente derernismarono, cherinunziato d'ambedue al Pontificato, fi eleggeffe vn nuouo Papa, il quale padre di tutte le nazionif, folo amminiftraffe il gouerno della, Chriftiana Republica; máperche né quello, nè quefto vuolfero acquetarkalla fentenza,ed al decreto del Concilio, furono come eratici da tuti li Padri priuati tel Pontificato,e delle cole fagre, \& della comunione de Fedeli interdetti. Dipois $\in$ ffendofi li Cardinali in vn fegretoluogo ritirati, eleflero alli vé. cinoue di Lug'io il Cardinale Pietro Filargo Arciuelcoun di Milano, i] quale chiamofii Alcflandro quinto. Era eglifrate dull'Ordine di San Francelco, e per li meriti cofi delle vintu, come della doterinafle fatto Vefcouo primieramente di Piacenza, e poidi Nouarase dindi fromofro all.Arciuelcounto di Milano, hebbe luogo trà i Cirdinali, e finalmente alcefe al Sommo Pontificato.

Troumafila Lombardia tutta in grandiflime difcordie - inuolta, $\&$ in particolarela Città di Milano, la qual'era dall' armi de'circonuicini Prencipi grandemente trauagliata, quando il Duca Giouan Maria Vifconti fù coltresto, vedendo il pericologrande, che li fopraltaua, di ricorrere alliaiuto d'altri; perciồ hauendo egli boniffima; informazione della brauura, e prudenza nuilitare de: Buzzicardo Gonernatore di Genous per il Rè di Francia, con doni, e promelfe à le lo fece venire, accioche conl'armi
difendeffe lo Stato di Milano, e pigliaffe la cura di tenere da'fuoi Confinili nemici lontano. Buzzicardo adunque accettato di buona voglia la carica offertaghis e rinunziato il Gouerro di Genoua ad Vgo Aluernia:, andò alla: volta di Milano, doue alli vent'orto del mefe di Agofto entrò accompagnizo da molti Perlonaggi Italiani, efa: dal Duca con grandi carezze, e con miol: autorita onorato del Gouerno di turto lo Stato Milanefe: In quei giorni viueua in efilio prefio a Teodoro Marchefe di Monferato, Battifta Franco Lufardo inimico del Buzzicardo; perćiò ad inftanza, \& え̀ perfuafione di coftui, Teodoro riuolie l'animo all'acquitto'di Genoua, maflime indotto dall'afferza del Buccicardo; e comunicato il negozio con Fazino Cane amico luo, e compagno nella guerra, incontanente ambedue s'accinlerí allimpreia, cioc̀ il Marchefe con ottocento caualli, e mille de orto-: cento fanti, e Fazino con mille, $\&$ ottncento huomitiod'arme, e con due mila fanti; con la qual gente andarono alla volta di Genoua, che già cominciaua ad hauer in odio il fuperbo, e licenziofo dominio de'Francefi. Dopo hauer'il Marchefe ftabiliti alcuni parti co'i: Genouef; entrò alli cinque del mele di Settembre in Genonaz con tutta la lua Caualleria, e Fanteriaze col mezzo delli Doria, e Spinola ostenne per vn'anno il carico df Generale' della Coldatefcaloro con ampifimo flipendio. Il Cane poi bebbe da quella Citrà rrenra mila fcudi d'oro concondizione, che foggiogaffe il refto del Genouefe, come da lui fu fubiramente, efeguito; poiche lifteffo giorno paflate PAlpi, venne i Noue, e le ne fece padrane lenzá contratto alcuno de'Terrieri, ma folo con Hintendimento, ch'haucua co'i Gherardenghi Gentithuomini di quella Terras però la Rocca rimale in mano de'firanceff, la quale perahe non fi rele, ful freitantence affediata, e con grand'impeto combattuta; ma funalmente dopo ha-: uer per qualche ipazio di tempo foltenuto l'affedio, e vedendo che alla lunga non portua, te non con gran pericolo refiftere al nemico, fir refe.

Frattanto, il Buzzicardo, che dimoraua in Milano,:hebbe fubito nuoua dellynconftanza, e della mutazione díStato de'Genouefis; ondetuto accelo di colera, ab-: bandoaato Milano,ivenne convn baon eiercito alla volta di Fazino coníperanza di facciario da Noue, e di ricuperareinfeme il daminio di Genoua; matiufci il penfiero del tutto fallace; imperoche andando eglitcon la fuagente fenz'ordine à ritrouare il nemico, che auifato già della fua venuta, s'era con ogni diligenza preparato alia battaglia, \& era venuta ad incontrarlo. ful da effo rotto nel Territeriodi Aleflandria, cioè nella Frafcheta;che giace trà Sali, e'l Fregaruolo; percio Buzzicardovoltate le spalle alla fearamuccia fugeicon ogni preftezzaal Caltellazzo, equindi per il Piemonte n’andò in Francia. Fazinn poicarico di fooglie neniche ritornò con grande allegrezza vittorioto ${ }^{3}$ Noue, e polcia artdatolene à Vigeuano, pacificofli col Duca Giouan Marias dal quale fiu pramoflo al Gouernodi tutto lo Stato di. Milano.
Gli Aleffandriai nel fiae di quethanno, doppo effer partito il Buzzicardo., che nella Francia era ritornaro, moflero guerra controi Terrieri del Caltellazzo nell:Aleffandrino ; ecircondata d'ognintornp con ftretto affedio la detea Tcrra, la ttaluagharono con gran brauuxà;mà i Cafteliazinioftinati pia che mai nell'opinione loro, non vuotiero mai renderfi, fondandofi ragioneuolsachte nella Fortekeadi quel Luogo, il qualera in quei zempimolto forte, ficuro, epopolato digente bellicofa, \& allarmi auezka. Imperoche haueuano d'intorno alla Terra fatti fabricarel cinque buoni baloardi tutti đ'vna mifura, e diftaniza eguale frà loro, circondati da ogni banda con vn affai largo foffo; ciod vno alla Chiefa di San Siefano; l'altrodietro à San Sepolcro; il terzo vicino à San Ciouanni; il quarto apprefo à San Giacomo ; il quinto finalmente verio il fume Bornida, in quella partedoue fono i Mulini; e gli haucuanodare il nome delle Gudette Chiefe, vicino alle quali ermo fabricati, eccetto i4 quarto, il quale perche guardaua verfo Aleflandria, lo chiamarono Aleffandrino, e l'vlimofu da efin nominatozardo.

Sarà finalmente memorabile queft'anno; poiche Tro. doro Marchefe di Monfetaro fece dar pincipin alla fabrica della Torre di San Saluadore, hozo principale del Monferato luperiore. Dipei, athi sed di Giugno fini di $\quad$ iwere PImperadore Roberto, a cui fuccefle nell laperiq Sigifmondo. Rt Wegheria, e Bnenia figliuoto di Carlo Quarto , efrztellodi Vincislao ambidue Impenadori ; la qual ptome. sione Amblto ifmadal Pontefice Oioumai appreffo zia Efetcori, e dasutto il Chittianeimo con lonno giubile fentita, per l'efpettaione grande., che di Jui haturuane. - livno, elralrro concepita.

Dopd hamer da Tersa del Cafiellazzo per alcuni maf valorofmerne cofenceo l'affedio d'vi' aftai pederofor, efercito finalinenite afendo mediatori Dauide, 2 Gughist mo Boidi, patriaij di Alefandsia; hronini digrian confo flio, e prodenzi, fi diede alliz 3 . del melé ds Lintionat Duct Giouan Marin Vitconti, \& \& Faxino Canc, che git fettevolte, e.fempres. indarso. Thaurua cot. fuo efercito Arettamente. affediate. In quefo affaioi Cafteliazeivi dimoftrarono la naturale braunara loro, e liportarono con tanto valore, che in Duca.perf'unmenire li tenne fempre aella fua grazia con grandifiaifezni di bencuotenza; 8e in particnlare motrò grande affesione i dodoci giouaní della famiglis de= Trotci, li quali eleffe alla cult odia della Tua perlona, orà quefi fil Lodouico di cofi bello, elego giadro alpertoyche il Duca felo tenne pil de gli altri cas ro, \&camato.
In quefto cerinpo ibeccaria, li.quali-erano in difyrazia del Duca Codetfo; ritomarono nella grazia faz. 9 onde Caftellino principale disefie Cata Ii reffitur la Citra di Paula, o piglio giuntryencio a nome fe, e de pli alrri Beecaria d'efierli perj'amuenirefedele; nen non fu ofiernatos poiche Lanzarotto, er Manfzeddo Beccaria con alcuni dellagibellina loro fazione, thediato il fudetro Duca nell Caftelle , diedero quella Citta a Fazino Cane; e con tarmi dı coftui la dilteplero s topd hauerla con ognilibert militare rotomotusermante laccheggiata; percio il Duce per biberarf da- tantotwanaglio, til coftresco a dare all Cane la Citta di Tertona con tutto il Territorio, che Vefcousto fi thiama, \& infieme ricti li Calielki, chally Caftoslondi paw ia, il guale eonfegndijkmodefino Ceaed canote Linmautechia paniejo Aleffindrinofuo grande amico, 2eaddrente; dicui molto fifidada; accioche ae

Q:eft'anno gli Aleffandrïnidella faziones@uelfa taro
 non eralafcio alcuna occafione per efegairo ogni inwis tata cradelen minfo di loró, Le-in paricolare verioi Guafchi, alcunindo' quadi solfendimouo erudelnente!dal mondos poichsulopo hauort ali remuteicon grandiffimi patimenti in-ma nícurifmataprigione Yruano Guat co, ehe partigia fette anii mankifegli-cra refo mal fuo Caftello di S. Giotgiostar condannd id efser decapi mazo, come di poif quefte contannzionte con ogni ort deteà efegmita :

Ne' medefmi giorni,menme Gaveriello; e Chmifisfor
 cofi a piedicome a cuallo di pipliate ff fíogo di Sm Sad mdere cond!intendimenio'; chimplehme dentio dreats

 C dalla Catelleska di GhrifolfiñöOntitart Getherafe di
 Fazino. Cane, fe gli foce lubitb confeghtete thatere dronagran fomma-di dunari; ctre sobne o yethinitertivelte
 eapow..
 Tebaldo Derraks cirnadinto afl'Alba" net Monferytocie' Vicario diongo Pedefin A nrotion Rizzty.


Ccala Cegreta, che aneor'a noteri giomiti yiede molpalanzodella Corte di Milane, a fentir Mefia nella Cheeta as San Gortarde ; fulalli quindeci del metedi Magtio per Li froi pefmio coltman da.quaranta;principali congiurati Milanefi aflalsato, econ due mortali ferite colputo ciot lifa con mafpaccito il capo finp alla froper, $t$ con liaitra tagliara di netto la gambadeltra; cesiquefe ferite cafes a terra lintelice Duca, \& elald fabico lamima.
 Giouan Mana vccilo, Fazino Came ageramanadádaiopi
 di Pania; ome'stera sidimoltoinsanzi fatco postase, dopo
 fitepellizo nella Chista di'Sanc' Agonlno di quallarCiuta. Cenla morte di coftui, Eilippo Maria Vifeodti frattllodal Duca morto comincid ald buure ceptaiperiendificupt sere affarto lostato paterno di Milano, malline pigtiand per mogtie Bearrice Tenide maglie git del Iudeno fasino la quale bensthe foffe dowas do quarantammi o, $\& 2$ lui per catti li rifpotu difaiceuole; contuceocid. fi compiacque di fpofarlalliventiquattro del íadesia meio sy ondectia

 le forze, e con glinganai farto paidrono jo potere li die de indore pilu diquarasocemoo milha teudi d'oresche nell attodeImatrimonio li farono da effa sberfatr ; conl*aiuto di quefti danarifcacci iabreubs. Tranni, eronfoiti is fucceforae di stoteo amofi bo Scato di mulane ; prichesil Daci Gioman Mayia nowilafcid figlivoho alcumodaiAder nin Malatena fua moglie.
Intanto, il Duca Filippo Maria con lintendimento, chegli haueua coi Bianchi, \&e Anfolfi Terrieri primcipaJi di Noue, $f 1$ fece padrone di quefto lwogo, banendoris feacciaxi Lodomico, eManfredo Cani parenti tikaziol Cane, 8 Signori d'cfia Terra, poficia la Rocca, she fite nens ancorsin nomelore sfil da foldati y ctie it guacise: uano al fudetto Ducarenduta:

L'iftefio Filippo Maria confermo alli ventiduedel aiefe diSettembre il primilegio delléénzione delbe Taglit, et di. qualfinoglia gravezen, cofis retale, socie pervomale ad Andreino Trotti, ed a fuoi fratell pertle pofiefiorictioni -godeuinone' hioghi di San Lionardo, e Canipanesjed is orome mel diftretro di Aleflandria.
NelPiftefo amio, Vber tino Guafco, tho wipito dalesfandria, fit haveus eletta l'abitatione, in Alth ; pighidi par anoglie Lucia fig buola di Muntredo figliop di: actoho Mate-
 de' quali valeua trentadue. foldi di moneta Menfermete.

Palso queftanno alleatera vita Berrolino BeccariVcfcour di. Alefundria, of in fuo luogo promoflo mapia dignich Miclacle Mantegazea mobile Mitanefesfonte: dell' Ortise Eremitano di Sant゙Agoftiuo shasome digheppotr bonta, edortrina, e nella Teologiz elper ufaio rillgitle eleff" fro: Yicarib gencrale Sebaltiana Andizdoni paraiwio di Aleffandria; prave den Minori dissin Franceico 4 , Dotiotenelha Teologiadi:molea fufficieoza.

IIn queftomentre, jGuafchi, e Trotti con eltridelfafizione'Onolfa , depóta nique di Fatino Canetióinarane congrande allegreaza in: puefia do 80 packin, fra gate, mentr'eft erwvifuro, haueveno percania delle fie perfecuzioni del tateo abbandomata s.

La Tórre, che dritanmor ilios fi comincis afthbiotire nel fuogo di San Salnadoreyel Mopferato stil gacfeato ron.ogni perferibat fintra.
: Polcia, IliBucarilippo Maria Vikonei , xhenatinenit. ©cima : iphluogite, occafione di rimumerehe-ifuoi fedis e benemeriti fego toriqualianno alli fedicidianimaoptomoffeGiacomonfiginolo di Tamafor Chillidi, mislo di Aleffindria sfotionitnome di Regolacoro di Wirntory ath


 utmontescol tieolp dipindibe da faderma Cindiationra.

 foult Berhara, fidiodeptincipiaretiallegrenjedrmuti Hibuoniadon Conciliontode coleproin Coltanianetel deha)PromincisulrMerema, per lẹuad To woinrif che git -ohfines andam ittombzameaper controzetyeliver woivis he con: mano dannodef Chiftiancfimeroriso holds


## A. L I

tiot Cregorio Dodicefino, Benedetro Decimoterzo , e Gioumani Ventefimo tetzo, de'quali cialcuno fi sforzaux di difendere alla gagliarda la digniti contettati, credesdofi deffer fato a quella modarshia legitimamence, innalzaro.
Viuewa in queftitempi Antonio Fireffini Feudatario i Sezè, be Conte Palatino, il quale trattandoficon iplendore; \& effendo veria custi vefieiolo, dimoftraua benifiand la mobilad del foo natcimento, con molva glotia di quelta Cita dea patriz.
Amininiftre quefto anno la Podefteria di Aleffandria Nave Rulli Sencie, ak ful Vicario dieffo Pedefà Giounni Volati; nel qual anno attele a pafare per quefta Citta yna granfrequenta di Weiceui, \&e altri Prelaxi,che andaumo al Concilio di Contarika, al quale furono mandati Ambalics dorida dimeri Prencipi, eocioche vi foffero in nome loro pretenti $;$ a in parricolare il Duca di Milano Eslippo Mar ria Vifconti vi mand alli 14. del mefe di Getaso Elichele Mantegazza Vefcouo di Aleflandria, l'Abbate' di Sanco Ambrogiodi Milano, 1 Oafparo Vitconti, Otto Mandelh, Antonio Gensile Dottor di legai, e oaleazzo Cafati, z quali diede pididicento camalif per leco geardia, e ficu:resta froc Coftanza, Ar ogini pronifione a quel viaggio peceflaria . Rurono. dunque prefentia quefto Concilio, olitre a ventidue, \& piu Cardinali, ventiquattro ancora Patriardi; quaranta iette Arciuefcoui, oquaterocenso, e Ceffota: Wefroui de ogni parse: del Chriutianefimo iai chismxi; ed infinito numerio quafi dizorinori Sacerdoti, - dialtri Secolari buomini di qualunque gepere di doterina eruditi, che huueuano ,d leco condetti per compagni gl':fexf Veiconi, ò mandati a nome proprio 1 Prencipi da negavij orcupati. Vi affiftettero anche l'imperadore Sigitrondo delle infegne imperiali ornato, con ia tuz Coste di princi pali Periomagi doogni מakione, ed is Poncefice ciomenn XXIII. il qualedi molti grauidetitu fago reo. te dubitapdadf qualche frutiroincopluo efuggida Coftanza fconof iuto, e traueftito
Prhemoo, vedendo i primcipali della fazione Gibeltina, ciod i Lanziueechia. Iouiziatir Merlani, Firofini, Squidtizafichi, memolri aluri, che ; Guelfiloraconcrarij; e.fyort-- Sciti eramaintati dal Duca Filippor Maria Vilconcinceno - oho riborpafieso in Aleflandria loro patria, fi ribellariono ad effo Duca circa al fine del fudetto mele di Genaio, et dildere: quafta Cie: nelle mani di Teadoto: Marchere坡 Monferato, perciò FilippoMaria diede fubito parte di duefta whel lione al Generale del ino efercio Frangef noo turonipdecto il Carmagnuoladal luogo ittelio.di Catnurgmiala tel Piemonte, bue nacque, il quale inueraaua


 Frencipe', venneifubioo con la lua pare allavölta dely Meffandrizi, $n$ l. cus Territorio giunfe alli quatero del -neiedi febraioí nel riedefimozior qofil ancio introdontho nella Citradela di Aleifondrgx do Gàbriello Eariceas Caftellano di effa, che la cuftodiun in roode det Duci -Ritippo. Maria. Da quelta improuifa nouira' non plico suthifi, il Marchete Tebdores remiéndoidi gnalohe:dif. - aci 2 ; ogmi volrs, he foffe venuto athe mani col aemien
 fece rifoluzione d'viciredaliz Città, \&zemeratoui cubito
 chapd hapicha concognata al Caroanoeffinchocon oghitio dele diligenza la quardaffe, andठía misian a partioipace

 di Sccinatobri titoho di. Conte diefor thango!:
 tyo finterisit th curselio di Coftancai ibfieme con Gifog ar







 Aì ferdinajetor lt quefto CumalibiBarrolomed: Capta Ádinofs umpdi Milapo, e Michelo: Mantagazze. Veldowo


galuo fcolare, ambedue Bocni, li qualifurom dipoiviui abbrucciati.
Nella iudetta Ecclefiaftica Congregavione: $\operatorname{Cerairono}$ per Procuratori Giouanni Scribani, \& Emigo Peri Alelfandini, li quali, e eon ladottring, con la prudenza diedero di ie theffi pttimoliaggio, egran fodiakacione a urta quella generale aduanza.
Quando Fazino Canctiranricamenté ordupò A !eflantriz, a!cuni de' priocipafr Guclfi di quetta Citti, vedendofí con pelfimicffeti pericguitati, abbandon arono per fuggirela di coftui periecuzione, La pacria, e le facultà: il Cane, che aitro non infideraua, fuociche il lemarfi d'acantililiuot contrarij Guelfi, da' quali dubitana diefier offaio, e ma'trattero, diftibui le posetrions loro ad alcuni Gibellini fuol particolari amici, ze aderenti. Efendo poi
 alixfua patria, menuruch $i$ Gibullini aserndeuano a gor dere conogni quiter la facolta'de:Guelfi, it in particolare quelle de gli.ecedi dı Corrada dal Pozzo, i quali eramo Capi. della fazione Guelfa. Percio quelti Pozzi ricorfero al Duca Filippo Maria, eda effo alli veatinoue delmete di Aprile ortennero urdint trhe: gli fofe tuttociò reftituito, che poffedsuano, mentie Fazino tre Tirathna di A lefandrian:
Vedeua benifima il Dura Ellip oo Maria Vifconti, che suttilif luoifaddita, per coufa delle maiaderte fazioni de" Guefe $\mathcal{C}$ CGbeling ognígiomo andmanıo di male in prggio, eche molte famighe riguardeuoli erano all'vitimo efferminio miferabilmente ndottf; percio per ouviare $z^{2}$ colugrinde inconueniente, , \&e accioche $f$ lewaffe, \& annihillafle del tutto la memoria deffe nella Città di Aleffandpia', \& il popolo Aleffandrino con indiffolubile, \& Atretto legame d'amiciz ia e concordia pacificamente viraeffe, alli noue del mefe di Genaia conceffe per priuilogid particolare, che molve faniglto di quelta Cittiz is ,quali vicendouol mane fir odianaso, \& erano frà loro io igrandifimadifordio poreffero portar l'Arme te'puchi di Milariocon gakto, e condizione ; che fi obligafero con -gistmento d'pferuare tetro ciò, che conteneumo iczo siroli per alrefferto da quefle Cited publiciti! e-quefte damichte frchiapar rono per l'aumonire della. Caxja Ducale
 4ipere, lo quti erano conziunte inffieme. cambienolo
 yericofi vnite Enfamo vi cra pra Crnce rofiz in campe bincto Quefte, Armefuro:io dal m defintigiona, che furoso concefo; per len? pic portate nella medifima fore man cemes'sds' trex da quelidel'a parte Bucale, come chiaramente appare dall'infiacriteo priuilegio per la

 suring me capes.






 procidere cupiontes, ercifia fuers ordomata dr fatuate nowa pars





















 infigme portaye, quim folumodo arma pradicio modo, if forma anitedilits, mandantes in/uper Poteflatibuis, Capitatici, \& Ro-
 vnimetf Titricerij noffri. prafonsibm of fituris, quatenm pro-
 \& faciant fryitar obformari is ommibum :roptriontibue com/or-





 Pumbiot

-ri Capiodiper lofferuanza di quefta'parte Divcale fóspentrome fegue, Che ciafeuno della parte Dicale fra Vighlate; \& accorto circa alla confermazione'; \& allaccrefcimento del buono flato del Ducadi Milano, ede
 occafione nop debba adetire ad altra parte, che al preferí

- exfaxd per lizudenite folle inAlefsàdriajo imaltro Lubso ma lempte, \& itr qualunque Luogo fídebba chizmare della parte' Ducale, in cui fauore Nouers porre lis vita, e comfrmirefe fae factulta contra qualfiuogfia voleffe colpirare cötra lo Stato, cofi del fudetio Ducaf de'fuoi e:edi, e fucdella perdita de'beni;e della vita:Checiafcuao della parte Dicale, chein qualunque modo rentiffe, \& lapeffe, che altri cof piraffe contra lo Stzodel Däet', \& anao contra quello di quefta Citta, e della det́ta plaree, fía renuto
- Hotificar!o infieme con rutre quelle parolle, che hanera -dito, al predetto Duca; onero ig gll Vffitiali luni, non thizendo sifpetro alcuno alle perfone, zncorche foffe liféfo padre, \& figliuolo, ö altri forte pena dello perdiza della roba; e della vita, \& anco deffer in perperuio fracelatili fuoi fighiuoli con'zutta" The hia hamiglia dalla Citti, e dalfuo Diftretto: Che, fe pet quilche dilgraxia nafeeffe dilcordia tra Cittadini- di Ateffandria, i quall feguiranola parte Guelfa, ouero Gibellina; debbano urti gli zalcritti nella detea parte Ducale vintamente col Podeftà e con gli altri fuoi V fiziziali prendere, tratenere \&e andare contrai fopradetii Guelfi, e Gihellini, non aderendo ad alcun di lorn, ine dandogli alcum aiuto, configlio,e fauore in maniera tale, che quefti della parte Duea le nonfijno, nè debbano effer chiamati delle fudette fazioni Guelfa, e Gibellina, nè di quefte effer parzialifoto pena, come fopra.

Pettena:i.
Mellazzi.
Muzij.
Zauatarelli.
Tori.
Bazani.
Buffacti.
Robutti.
Gents.
Porcellana.
Antichi:
Manchi.
Piderana.
6 Anolf.
, Farina.
Piliani.
Priori.
Cellerini ,
Arobliz.
Frafcari'.
Porzelli.

Maxzij.
Lemuggi -
Barboni.
Ranz:
Bellini.
Sambuellf,
Gtaffi.
Codega.
Corti .
Gambarutti.
Stamij.
Ghilini.
Ardizznni.
Pertulati.
Varzij.
Guerzi.
Loidola.
Barberi.
Angelert.
Nicolimo Porrata perlui loo

Bertiarello Bouianoper lui Caligari:


- Lefuderte famigitie della Cala Ducale haucuano vna pizzza par:icolare (come défimili nè haucuano molte

16 altre famighe) fotto la quale fi tadunauano loro fola. mente, per fehiuat loccafione di trattar', ò conuerfare
 Le famiglie pói; che no n erano della Caía Ducale fono If $\{$ eguenti, cioè edel Quartiere di Gamondo, Falamén Aulari Granari, Vetpa, Bágiazza Autelli, E Bobbij: Del Quartiere di Marenzo, Clari, Parachioli, Caluini e Copo pu: Del Quartiere di Ruereto, Conzania, Vitiaucgia, Gauigliani Lomelli, e Borelli.

Alis ventiferte di Lughoio Concilio di' Coftanza depofe del Paparo Beriederto, \& in in ivo luogo innalzò al leggio Apoftolicoa glii vidici di Nouembre, giorno a San Martino dedicato il Cardinale Otto Colonna Romano; il quale chiamoffi Martino quinto, per effer nel fuderto giorno diqu Ato Santo leguita la lua efalrazione.

- Circa il fine di queft'anno, il Duca Filippo Maria Vifconti , Giouan Giacomo figliuolo di Te doro Marchele di Monferato, e Cirlo Marchefe di Carretto coltegati trà laro per accinger fi all'imprefa di Genoúa and irono con mille, \& cinquecento caualli; e due mila fantì a quella onlet; e con tanta preftezza giunfero a San Pietrod'Arena, che Tomato Fulgnio Dnge di quella Citta hebbe appena tempo d’aiifare la foldatelcane'circonuicini Luoghi alloggi:ta, per mandarla contra i némici; conturtotiò raccolre con ogni miglior modnle fue Compagnie, le inuiò con grandimpeto infiene con vna parte del pó polo Genouiele contra di eff, co'i qiisli vennero ad vri fingolare', \&' fanguinolo fatto d'arme, che durò alcune hore con gran mortalita drambedue le pani; e maggior farebbe anco fatala friage, fe la fopraluegnente notte non haueffe impedito il combattere; perõ iGenouefí ritiraronfi dentro della Città, \& i Ducali cói Monferini, paffato il Giogo, tornarono addietro per la Pozzeuera; nel ritorno che fecero, faccheggiarono,e diftrufero tutti li Caftelli, e Linghi della giurildixione Genouele, nc qualifecero un ricco, e groffo bottino. Dipoi, non contenti li Genouefi di quanto era fucceffo, inuiarono Bartolomeo Arcelli, Fillippo fino fratello, e GiouannifigliuoJodieffo Bartolomeo con feicento caualli, e mille, 82 ducento fanti mandatili da'Fiorentini per loccoslo, a dare il guafto alli Territorij dí Tortona, 8 e Aleffandria,

Come anche in quefti rempi fiori Bartolomeo oallina patrizio Aleffandrano; il quale no folimente fil nella Medicina eccellentie Dotrore, ma eztandio netli Arte Rertorica rinlcidi gran valore ; il perche metito d'efler dia Bolognefi condotto à leggerla nelle dubbigbe" Sciuole loro; ed in quefta Lettura perieufrò cop haderanlodeinfino allanno 1426 :
 Alefandria Giorgio Cartetti, de whirchef dis agonanfet ce il Duca di Miláno livitimo sfotzá per himptefa di Genoua, lá quale dopò molte difígola, s grann mpuinfay miluari, venne finalmente in flic poterf op cophuer paxie mente occupata Albenga, Sauopare Brecific, Lande ne diede egli fubito aurfo con lettérea tuite lecita dalelug Stato, elortandole à dimoftrarne grande allegrezz a, rip graziar Dto per queftextquitize vittorie; percid la Città di Aleffandria, che ful (empre duota,e fedele verfo il fuo -Prencipe, fece per tré contianisiorni tolenni proceffioni a diede il fuoco ad alcunceranatte di legna nelnezzo della Piazza grande intialeate, ode fi chiamano comunemente fald ; pofea tursele finelite ilumi, che renderamo ben chiara \%ofcura notec ; e dimoftrò aleri efferti di ginbilo, ed alleggrezza grandè ma nel timanente fù à gii Aleflandrini aflat malanconico queft'anoo ; poiche ano dando itsprtha gongran ftage de gli hyominila pefilemo ta, proibiad elid con piblice decretoil Senato dellitiano il commertio de oll infetti, ouerof fópctui di támalexog voa pena alli trafgreffori $:$ onde fur ono conficácilibenj
 het ion hatier'allotdiñe fudetto vbidito

- Hauendo por quefta Patria farti alcuit, tatuti al zug Guan soucrng cpicetnentl; thatdà à Mapo Fraincef chino Lanzatecchia, ed Anfelmo Melazzo fuoi citradin bi, affinche otienefero dal Duca la :confermarign Ci coff.
 Ordine di San Domenico, il quale eflendo Inquifitore di
 cicmaz fua nel Coftenpre piripottintitumo luo caricas eccellente faggion con fodisfazione di futia la Cità

Il Sopuno Pontefice Martino quinto, che tuttauia dit moraua in Fiorenyz, dinándato da'Romani, partidalla fudetta Citta, eq alli ventidue di Set tenibre giunifo ip Ro. wia; datitto if papolo con allegrizza, ed apphulo indicibile riceututo:
Furono gueftannog gli Alefland: ini molto trauzgizáti 14 ! dalla pefte, she copmorsalità grande infeftaua raiahdia Ci circonuicimi poppli i dipoi timatero dalli iltraordinarii ti buri che dauano per mantenerela foldatclea del Ducadi Milano controj Genoliffi, eftrcimamente aggranati; ne altro di notabile occoŕe à queffa Parria.

Pefleuerò ancora la milera Città di Alethandriza nel s483 thauaglio, non Colo della pefte, ma ancora dellecceffiue grauezte, fhe fofteneua, permantenetelefercito del Duca filippo Maria, il gualc faua pronto per marciare in loccorio di Grouana Reina di Napoli, perla reqperazione di quel Regno da Alfonfo Rè d'Apragona occypato.

Fiori ih quefif tempi pafquino Inuizati, il quate per li meriti dell'antica fua nobiltà connunterato trài Causglieri ecrofolinitani, fù promoffo al Priortro di Lombardia; nella quale molto importante dignità ritrouandofi cgli blfognofo d'ajuto, conlegui priuilegio dal Gran Macftro di quella Religiatue Auronio Fluniefe, difare un CaLagliete, mentre foffenobile, atcioche per if giado, che amminiftraiua di Priare, foffe da quelto in qualche parte folleuato. Petció̀ parendo à pafquino, che la detta dignita Cauallerelca douefle effer nella fua fameglia raginnenolmente collocata, conic guello,ch'era deliderofo di renderla più tamofa, ed illuflue, deliterò diconferirlas, come fece, à Giouanni Inuiziaxi nel Duomo di quclaz Citta fua Preria, ilterto giomodi Genaio, col conienio, ed alla prefenza di Lodonico Afinari, Obertino Bulfeti, e Iotehzo Valperga, tutti tre Cauaglieri della fudetta Religione ; e col concorfo ancora di tutta la Nobità e e cio tadinanea,

Effendó pai fato dinunzizto in Aleflandria il Fanco Gencrale Concilio da celebra fiin Pauia con fotme al tas. bilion and Sinodo di Coltanza, ed al decreco di Mart tino Quron, il Collegio de' Canonicidella Caredrale di quefta Clited mandd ini li fuoi Procuratori, affinche ant-

Iftero
feffero in furo nome. Mentre dunque a quefto Concilia con affai concorfo di Padrifi attendeua, talmente incrudeli la pefte in Lombardia, che firtralafciè di celcbrarlo il Pauia, e fù in Siena di Toíc ana trafportato. Fratanto hauendo il tudetto Papa Martino eletto Kè di Napoli Lo douico d'Angiò, timale da quetha nouità cof offelo il Rè Alfonio d'Arragona, che mandòal dere Concilio (i) quale fiera incomincizto allora in Siena) Aonbafciado. ri, perche fanoriftero la cauia di Pierro di Luna fcifmatia co. Laonde Martino, per rimediare a cofi grande inconueniente, leuò dalla ludetra Citrà il Concilia, e lo urat portò al prafinmo mefe di Settembre in Bafilea, vna delle prime Città di Alemagna nel pzete té Suizzeri.
Perfeuerò tuttauia la pefte nel-Tanitorio di Aleffandria con perdita di molte perlone, come ancora contimuprong itributi đal Duca di Milano jmpolti, per mantenere il fuo elercito, con aftai notabile danno de'; poueri citradinà liquali nel mezxo di due flagelli.come trà Scilla, ee Caiddi, non lapeuane doue katarf ; paiche nella vita, snelfe facoltà contifteua il loro trauaglio.
In queffitempi Ti Fiorentíní con altri popoli collegati mofero guerra al Duca Filippo Maria Vilconti, e tentafono doncupare la Cíctà di Ferlifald doninio di efo Prem cipe foggetta nella Romagna, combartendola gapliardan mente, 8 e. con Arerta affedio, cependola ccircondata; ma utrti q!estio sforzi riulcirono vani, s fuperfuia nemicis poiche tromandofidentrodi quella Città inficme conaltribuone:Capi, Bongiouanni Trotti figliuolo di GabrictJor patrizio Aleffaidrino, e Ca pitzo di gran yalore, chs jui per guardia e cultodiz era Atato dal fudeto Duce mandata, an da effo, e da gli altri Capi con ognidiligen2a, e brauura, difera in maniera, che furono aftretti li Fiorentini ad:abbandorare quell aftedio, e lificiare con grandilimolcorno loro impertetta limprefas onde il Trotti s'acquifiò inparticolaroappreflo llua Prercipe vna gran lode, dal quate fí poialle occafioni premiato.

Nell'ottantefimo dell' etàfua mori queftrauno Agolti--no Inuiziati figliuolo del Giureconlulto Carbone, il quale imitatore delle paterne virtu, fir refe celebre appreffo i fuoi patriotti, e la fua nobile profapias Imperoche samnirarano in lui le ricchezze grands, loiudizione, la bontà divita, edaltre dell'animo qua ificate parti; ma Coura tutte l'atre cofe, ful da lui la pieta, e religione fommamenteabbracciata, come diciò leruira per teftimonio la nobile Capella fra tute lialtre del Tempio di San Marco diquefta Patria la pid grande, da effo in onore diSan Pietro Martire fenza rilparmio alcano di lpefa infino da' fondamenti fabricata, e difuffiziente rendita per la celebraxione delle Mefle dotata. Ful il tuo corpo (epolto nella detta Capel在) ciod in vn lepolero dentro I'incauata muraglia collocato in alto, con affai belle ftatue di terra corta fabricate, \& corvn Epitaffio in vna lapida con lettere dorate antagliato, le quals per lantichicà Conognafiaffatto fmarrite.

Def mele poi di Settembre, il feiimatico Papa Bene. derfo XI. che ftaua nella fortezza di Penifola, Terra del Regno di Valenza fini milerzmente lifuoi giorni
La Città di Aleffandria, rimafe, conforme a glianni decorf, di maniera mortificata per le infopportabili graucxie dal fuo Prencipe impofteli, come anche per Ia pefte, la quale nel luo Teritiorio perteueraua, che fenz'altro mezzo ifuoi Cittadini latiarono le diffenfioni fra loro per auanticon tanto danno del publico fulcitase; con te quali calamicà fi troulauano ta mente siatuti, che non poteuano appena mantenere le famiglie loro; ondes'allontanarono da gliodij, e rancori, che per qualfinoglia ben picciola ocrafione fra effi nalceuano.
Moffo it Duca Filippo Mar ia Vilconti dalla fama delle valorole axioni di Francefco Sforza figliuolo diSforza Attendoli, guerriero de'primi, che viueffero in queitempi, lo chiamo al tuo Ceruigis con onorenolitimo ftipendio, affinche equitaffe la guerra moffa nuouamente contra Genduefi . Perciò égli venne ad alloggiare nel Caftellazzo territorio di Aieffandria; e con occafione della fua dimora, 8 abitazione in quefto luogo, hebbe da val Concubina vna figlia, che fi chiamò Poliffenaje fi fece amici alcuni Gentilhuomini di quella Città, co' iqualiftette la maggior parte del rempo in affabile conuerfazione.
L'mperadore Sigifmondo confermò alli ventil idi Luglio linueftitura del Ducato di Milanoa Filippo Maria Vifconti .

Queftanno Ginuanhi Clauzto amminiftrd la Podefteria di Aleffandria, e fù mofto celebre in quefti tempi Antonio Lanzauecchia patrizio di quelta Citť̂, il qual effendo Abbate di Santa Giultima nel territorio di Seze nell'Aleflandrino, ottenue per lif fuoi molti merati da M; shele Mantegazka Vefcouo di Aleffandria la luogotenenza del luo Velcouato, e la generale Amminiftrazione delJa Chiefa, e Diocefi Aleffindrina. Il ludetto Abbare eleffe per fuo Vicario in quella Luogotenenza Giorgio Lanzauecchia luo patriota, huomo di gran bontà di coflumi, e Dottore nella Teologia molta eccellente.

Queft'anno, nel quale furono Podeftì di Aleflandria Antonello Rarbzyara, e Nicolino delle Ocche, ottenae Arpino Colli Arcidiacopodel Duomó, e £uogotenente del Vefcouo di quefta Citrz̀ da Martino Qinto in Commenda l'A bbidia di San' Pietro di Botgoghio, ch'era potfedura inguéitempida'Monaci di San Benedetro.

- Dopd efer effeguiti alcuni fatti- d'arme vicendeuot mente fanguinofi trà ilDuca Filippo Maria Vifconti, 8 e i Venexianicon altri Prencipi collegati, finalmente per opera del Sommo Pontefice Martino Quinto saggiultarono tuttole differe:ze; e fi fece via folennifinia Pace trà illuderto Duca ;8, i Collegati, li quali furono 1 Vinizieti, i Fiorentiai, Senefi, $^{\text {i Marchefidi Monferato, di }}$ Ferrara, di mantoua, \& altri Prencipie Signoris Percio aillauifo di quefta fegnalara Pace fi feceto alli dodeci del mefe di Giugnoin Aleffandria grandifine allegrezze ; is she fil anco efeguito nel rimanére' dellossito di Milana.

Poicia ad inftasea, \& all'elortaztioni del Papa, ludetto Duca Vilconti pigliò per mogliealli quatero del mefe di Ottobre la Principeffa Maria figliuola d'Amedeo DucadiSauoia; per il quale matimonio gli Aleffandrini circa il fine del fudetto:mele dimoltatono con gli effetti, quanto foflerodiuoti, \&e affizionati verfo il Prencipe loro, come anco da gli altri popolidi quefto Stato, edral tre partiad eflo Duca foggerti, furonoi fegni di giubilos e contenterza perid'ifteffa occafione manifefti.
L'anno medefimo, la Cittz di Aleffandria yell tuo Territorio, e tutta quafila Lombardia pari effrc mamente per caula d'vna fraordinaria ficcità, non effendo piouvto dal mefe di Giugno fino à Decembre; ondene legui vna calanitofa carettia drogni forte di vettouaglie, 2 e per confeguenxa vna grandiffima fame degna di compaffione per La pouera plebe.

Pervarij accidenti fil memorabile il prefente anno ; Imperoche fiurono in Cislo veduti trè Soli: l-Inuerno a Ftce pil del folito fentir freddo, e rigorofo con hauer leccate le viti, e dindi cagionata la careftia del vino,ed il dr lui prezeo molto alto : li fumi poi aggiacciarono di maniera per il freddo, che refilteuano a carri, e giumenti nel paffarui lepra: in Vineziail Mare, che icorrein mezzo delle flrade, diueone cofigelazo, che gli huomini andariae no douunque voleuanolenza barchette. Rettanto fil in Aleflandria taluolta fentita la fame, nón tanto per il mancamento de frutti della terra, quanto per effer'i Mulini divenuti di mantiera immobili per la fodezea del ghiaccio, che non poteuano fate l'vifizio loto.

Fratabto, il Sommo Pontefice Martino, fatta la pace colRè Alfonfo d'Aragonz, mandò in Spagna vn Legato ad aurullare iffcilmatico Papa, ed a conferirgli inicontrodel Pontificate, vn’afai ricco Velcouado: Perciàlo Scilmatico guafi di cinquant'anni, hebbe queft'anno il defiderato fine.
Chriftoforo Ghilini Prefidente del Magiftrato Ordinario di Milano per li meriti del fuo valore in quefta dignità dimoftrato, conlequì priuilegio il primo di Marzo dal Duca Filippo Maria Vifconti,d'effer elente da turtele grauezze, cofir reali, come perfonaii, dal pagamentode Dazij, ped aggi, imbottature, e da qualunque altro carico per tutuili funi beni, cofínel Milanete, come nell'Aleffandrino, ed altroue.

Allitredici poidi Maggio li Padri Domenicani di San Marco di Aleffandria donarono al Giureconfulto Luchino Gambarini, ed a Lorenzo fuo fratello figlivoli di Bia. gio, infieme con i fucceffori loro legirnmi in infinito, $l_{2}$ Capeliamaggiore della fudetta Chiefa; e fi obliparono di celebrare ogni giorno nella detta Capella vna Meffin fuffragio dellanime di- effi frarelli Gambarini, eloro difrendenti. Quefla douazione fecero quei Religiofi, affinche Luchino foffe loro Auuocato, e protettore in qualfruoglia occafione, \& contro qualunque perfona Ecclefia-

3427
ftica, e fecolare.Si vedono dunque le Arme de Gambarini nella ludetra Capella in teftimonianza del dominio loro:
Ful celebre ancora Gualuagno Firoffini Monaco della Congregazione di San Benederto, il qual-effendo di gran dottrina, \&e integrità di vita dotato, meritò d'effer promoffo all'Abbadia di San Pietro diBorgoglie nella Città di Aleffandria fua patria, mentre quefta Chiefa era porfeduta dalli Monaci della fudetra Benedertina Congregazione.
Si fece anco vadere Giorgio Baratta, il quale col mezzo della fingolare fufficienza fua nell armi, e nella difciplina nilitare fil tatto Capitano di Fanteria, ediede in ogni occafionéfagio del fuo gran valore con modea loide a fe ftefo, e con ottima fama, e riputazione alla Citta di Aleffandria fua patria.
11 Duca Filippo Maria Vifconti conceffe alli so.del meSe di Genaio a Bongiouanni Trotti, \&e a Franeefco fuo figliuolocon i fuoi defcendenti maichi il Feudo di Patturana nello Stato di Milano verfo i confini del Genouefes perciò quefto Prencipe fece vna procura in Galparo Vifcenti fuo parente, accio che in two nome inuettifle ifudetti Tratti.

Fratanto, Francefco Sforze fal da' furoi ennuli pofto in difgraqia, e folpetto preffo al fudetro Dmea, il quale dipoi informato benifimo delle fue arioni , yorto ad accertar Io, comediuoto,e fedele nella fua giaziz ;e pia che maiti portd grandifima affexione. Dipoi ad laftanza, \& alla preghieredi Martind Quinto Sonmo Poncefice lo prefe per figliuolo, lo acceerè in cafa vifcoati con cuttilifuoi difcendenti, e li promife di dazli per moglie Bianca fua figlia naturate con dote della Citta di Cremona, e di Port eremoli con il Caltellazzo, Boico, e fregaruolo, trè prinà cipali Terre dell'Aleffandrino; liptomile anco, tuttauol: ta che non hauedehauuti figlinoli, di lafciarlo erede, $\&$ fucceffore di tuttili luoi Stati.
1431 Amminiftraua la Podefteria di Aleffandria Rafaello - Vilconti, quando alli dodici del mefe di Febraio s'ofcurò marauigliolamente il Sole; e pofcia id Somme Pontefice Martino Quinto defiderofa dí eftirpare PErefiefucitate in Boemia, le quali andauado di giorno in giorno maggiormente crefcendo, dimunzio vn gemerate Concilio in Bafiteas ma non potè vedere il frutto di ello.s Imperoche mentre attendeua con gran ftudio, a metterio in efecuxione,edad altri graui negozij, affalito da febre, fini di viuere alli venti del ludetto mefe con grandifimo dolure di tutto il Chriftianefimo.

Dipoi, verio il fine del mefe, Francefco Sforza entro in Aleffandria con due milla caualli a raffrenare, 8 trat renere il popolo, che gia havera cominciato a far curnulto, con pericolo di qualche cofpirazione; pofia, dopò hauer condannati circa a cinque nilla cittadini autori, e complicidital dilordine, inuid lafua caualleria a erauagliare Gipuan Giacomo Marchele di Monferato, eli pigliò per forza Cafale diSane Euafio, Lu, 8 a altri luoghis à̀ contento di quelto, li diede vn calanitofo, e mifera. bile facco; e dopò haver'in effy fatto vn ben riceo bottino, li diftruffe ill maniera, che gli habitatori di quelle Terte ne cöleruarono per vn pezzo la memoria;pirciè il Marchefe impaurito, e come fuor dile feffo raccomandd il fuc Monferato al Duca di Sauoia,e pofcia paffatel'Alpi, ando per la Germania a dimandar' aiuto a Viniziani .
3 all' Apoltolica Sedia Eugenio Quarto patrizio di Vineo zia, della fameglia Condelmeri, nipote di Gregorio XII. per via di forella, che primieramente fi chiamaua Gas briello. Quefti, otto giorni dopd che fú fatto Papa, confermò il Concilio, che fi celebraus in Bafilea.
Fratanto, effendo venuto in Italia lImperadore Sigilmondo ad inftanza del Duca Vifeonti, fu alli ventifei del mefe di Noucmbre coronato nella Chiefa di Sát' Ambro. gio in Milano, per andarfene poi a Roma. Alle preghiere di quefto Imperadore, il ludetto Dueafece pace col Marchele di Monferato, e diede ordine allo Sforza, che s'afteneffe dalle fcorrerie, che, facena nel Monferato contra il detto Marchefe.
Girolamo Ghilini, che oltre all'antica nobilka, haveua imeriti della dotrtina, 8 integrità di vira con alere bel. Jiffime parti, recò vn gran iplendore slla Città di Aleffandria fua preria; poiche fuin quefti tempi promofo al Vefcousto della Città d'Acqui, e col mezzo di quelta disnità fece conofere il fuo gran valore, \& la molta fuffi-
cienza fua attifima al gourerno fpirituale, 2 degna di qualunque tupremo grado.
Fù anco chiaro, \& illultre in quefti tempi Domenicos Calcamugei figlinolo di Pagano; Feudatario di Sezze , \&z Gentilhuomo di Aleflandria, il quale col mezzo delle fue rare qualità , e virtul fingolari fi refe fra tutti, e da tutti amabile, \& commendabile:
Effendofi nel principio di queft'anno pentizo Eugenio Quarto d'hatser lanno auanti confermata la celebrazione del Concilio generale di Bafilez, ftante la guerra, e dentro, e fuori delli Italia fufcitata, fece rifolozione di lemarlo di là e e con participazione del Sagro Collegio de Cardinali trafportarto in Bologna; Laonde quella cofa fà con tanto dilgufto fentita dali Padrí, li qualierasferitifi colk , haueuano di gir rifoluti molti affari; che meffa da banda ogni riuerenza, cominciarono à dir male di luif, ed a minacciare di volerli lecirare il Pontificato, fe hauefle tertato di trafportare il Concifio đa Bafilea in Bolognạ; dalle quali cole impaurito coli, muzato conitro la propria volontà ilfuo parere', fú coltrecto di confirmare dingo uo lifteffo.
Alli tredeci poi di. Febr zio, il Duca Filippo Maria promile nuouamiente di dare Sínca Maria fua figlia per motlie a Francefro \$forza?
Vedendo beniffimo if Sommo Patefice Eugenio Qari to, che la difcordia, e difenfione crà i Prencipi Chrifiani non poteua continuare, fe non con grandinimo danno del Chriftianefimo eutro; perciò come auueduro padre, \&e paftore vigilantedefaderolo, che Ittalia pra volta frit Auceffe in ftato quieto, e che i Potentati di effa viuefferb con pace, e concordia, leppe con la prudenza, e deftrezza fua talmente operare, che riduffe con ginbilo vniuerfale de gli amatori della quiete d'fália, il fudetto Duca Filippo Maria, e li Viniziani, co' Fiorentini collenati a pacificarfi trà dile. Laonde il medefimn Duczelefle alli ${ }^{\text {dit: }}$ di Marzo per funi Ambalciadori Chriftofforo Ghilini Prefidente del Magiftrato Ordinatio di Milano, ou arnero Caftiglionti Dottor di leggi , e Laricerotro Cortifuol intimi Configlieri, con libera procura di traterare; \&e fta bilite a nome fuo qualfruog lia pace, lega, eonfeder azione col Papa, e co'i Viniziani, e Fiorentini. Con fodisfazione dunque di nutti olfaderenti fegai la pace nel principio del mefe daprile trà il Duca Filippo Maria, e le fudette Republiche con alcune condizioni, le quali furono: Che la Ghiarad'Ada rimaneffe libera de' Vinizieni : Che il Duca rellituiffe a Fiorentini tutto ciò, che ne loro Stati occupato haueua, \& il fimile faceffe co'i Seneff, e Luchefi: Che il medefimo Duca rendeffe al Marchefe di Monferato tutto quello, che infuo nome haveua Francelco Sforza pigliato: finalmente che filiberaffero vicendepolmente tuttili prigioni.

Stabilita, econclufa ch' hebbe il Duca di Milanola pace co'i Viniziani, Frane creo Sforza andò per fua ricreatione a flanziare in Cremoina, per iuri godere lozio, ela tranquilita, chéla buena, efelice congiunturade* tempi con la pace poico innanzi feguita, li lomminifir aua; ma i maligni, \& inuidiofi dello Stato fưo lo milero in fofpetto, e maleuoglienzz preffo al Duca, e pocomancò, che d’ordine fuo non fofte eglitolton dal mendo, haviendo già fatta iopra ciò rifoluta deliberazione. Imperoche Simonino Ghilini figliuolo d'Andrea, cittadino principale di Aleffandria ,il quile hauendo congianta col valoredella periona vna lomma prudenza, era attiffino an ogni gran manegeio, hebbe ordine dalludetto Prencipe d'andarfene a Cremona con tutto l'efercito,e dindi leuando lo Sforza, a lui condurlo, \& anco dammazzarlotutta volta, che haneffe ricufato di venire. Percid con ogni prontczza andò Simonino a Cremona, \& hauendo trouato Francefco Sforza prontifimo, \& vbidientiffimo a ciò che il Duca comandaua, fece chéfeco montato a cauallo, andò in lia compzgnia a Milano; alche fare non replicd punto lo Sforza, come quello, che fapeua non hauer cömeffo cofa, che foffe contraria alfuo Prencipe e e che del tutto fi confdaua nell innocenza fua; di modochefir compiacque tanto il Duca della proitezza, \& vbidienza dello Sforza, che vedendofi del tuto difingannato dille male in formazioni hauute, lo riceuè di numo, e con maggior beneuolenza nella fua graxia, efubirodiede ordine, che foffe con grand' onore dentro della Citta riceutro, come di poiftil efeguito; effendo prima fato due niglia dilcofto da Milano incontate da' pincipalicittz-
diní; ©inppariceblare dalla Duchoffa Maria accópagramsa da molti Cortigiani, e dalle Matrone Milanefi, la quate come Principeffa benigna, e cortefc conduffe Francelce alla prefenza del Duca Fulippo Maria, dacuifu con lietas cforena fromté siceuuto, etenuso caro.

Saccuifto poi tama afezione Sumonino Ghilini prefto - quel Prencipe, chein ricompè́a dicofi fegnalatanzió ne ful fattofuo Configliete di. Stato, eSegretario, nel qual carice moftrolegli itho gran valore, ef foce conolcere funficienstifamo in: egri zffare:
1433- Ed confermato Rafallo. Vifoonti nella Podeferia di 1 Aleflandris's \&in queftitempi fusono celebri Chrifoffo20, EGirolambamernatre dAla nobile thirpe de' Santi; che
 ThereSigifiondo:onorato della dighaza Cazallereica, de quelti efrondo petta Filofefia te medidena occellentifis madartese, ferife delte cuire delle fobbri, lecondo in regola diquei tempi, opera piena di curiola doterisx, $t$
 montpocoorbamento alli'Città di Aleffandria fuapartín, aifendo mana alisidieti dal mete di Otrobre dad Duez F2 dippo Maria impiegatonelcarico di Giudicedelie Voutsusglie:ia maknat. delmeídiderembre limeffa efenefonit, che delltanno crese canceffaa Curiftoffowighilini tub Prefidente nel Magiftosen Ordivario di Milano.

 ainti gencilfinatio Ai quefta Citta, reftituia Lorenżo Gua--fod rao indide pratriots il Cathollb dic 8ihr: Amanino, luogo poco difcofto da quefta Crtad, itel-quale, come anco di wate le'faculta fue, menere witankeggima A leffandria -Pacino.Cane, stra glizani andietno indetro Nicotno tas--er pexdrooe; Imperache Fazino corivoccatione ; chei Guafchitupi della fazionce Guelfzinifontecon alcuníab eri paribndate Guelfi funorko aftrteths perfuggire le infidie dieflo Tiranno abbandonarella pasila, el le facotrajerimia rarfa altrouexdiftribui tuntii loro beni a luoiamici, \&e ade. semiaGibeltini, ure gualicerantiali hora fuoi paticolari, عkinatrinfoti thutori glinaiziani.
-Verfo in fine dol mefe di Secrembite, quefta Patria fece -ardica diGjacemo Ghilino duo nobile cittadino, che
 ra delle Vettouaglie in Milano; ed al di lui corpo fil data Sepolaumella fua Capella fitto il titolo di Santa Gatsacina nel Deonso de queffa Città.
Effendo sornata a rauuiuare la differenea; che gì erth - efinta trà il Clero, \& i Daxiari di Aleflandria per caufa deltedenzione da ogni grauerza ad effo gli anni addietre conceffa, iMaeftri dell'entrare Ducali, che fichiamano Queftoridi Magiftrato, a quali (petta la cognizione, 8 e efecurione di fimilicole, fecero vi' or'dine alli 23. del efoidi Marzo, che il Podeftà, egli altri Vffiziali di Aleffand ria tofems protertori, accioche il iudetco Cero poreffe quietamente godere lifefla efenzione, che per il paffato lif in daSignori, e Duchi di Milano conceffa : il tenore delleordine fudetto è l'infraferittb.
 Anif(Nemi.eriecipis, © Excellomiffini Domini; Dotisi Ewick Me





 mwn vini, bladormm, © fani ipfus cannd, is quo adnotata funt
 inra facientia pro ipfo Clero, \& incantus, \& Datimm cwow alijs invibus normmanom Datioriownim: Invellatia stiam continotsia indiaji, in afrcmionem littaramen! profatorum Dominorton Macifreryon ad pradiamm Vicerafurowkarimm tran/miff: ode. muma incelloin fontontin data in canfa bwiufinodis per Spritabi.




 fpeïabit, quatenus prouidere velint, dr debraw , quod anlius


 pri \& immontes pra/armentur iuxta conciventiate exempiomis




Effendo fucceff lià niofte dí Lodouico d'Angiòje di Gigusama Rema di Napolifilfonfo Ré di Aragona fidilpofe alla récuperzz ione ti quel Regno, ecomincià a porre l'mfedio intitho atrllola'di Gaieta, $i$ cui abitatori heb beot Hicofoal-Ducuidi Milano, \& à Genouefi; perciò pofero fifordine wa poténte; \& numerofa Arbata, chened fine det miefe di Etiglio imbiticaroso nel maredl Genoua per quella volta. In quefto mentre attefe il Rè Alfonfoa far grofio appareceitio disfalee, per far refiftenza alla parte comratit; :e pbicta affrontatef coraggieramence quecte due Aimidet, tennero ad vn fegnalato fatto d'arme nelquate; topol fatief nipexzo frà loro combaturo, alle ntertho vinta'e rottri quella d:Alfonfo, rimanendo effo
 Cónetrdatore dis, Giatomo'*' Spagna; \& il Duca di Sefa con moti aleri Perfotiaggt,li qaili tutfifuroizo condortià Milang, 2 in particolaret tue Ré foröno dal Data Pilippo Mayia con tealir, 2 amichenoli caret \& e rictuuti; e dopd effer flat pet alcuni giomi con felte, $\&$. paffatinpi
 adetentiloro'. Dignefta sloriofa vittoria il Duce di ins--lanorine diede parte äturif oli Vffiziall delle Cittedill - Co dominio fogetre, etortandodia farrie publiche allegrezze: percid gli Aleflandrini per tre giortiicomtitui fecero proceflioni, \& oraxioni a Dio in rendimetto di graxie; e conn alcunifegnt di girbilo, e fefti dimoftrarono la diuozione' Ver !o il Pfeficipe loro

Qneft'atne, riel quale teffe la Podefteria di Aleffindria 1436 Glouan Oaleazzo Bàrbauara Milanefe; e fü fuo Vicario Vberro Zapari ; \#l Padie Generale de' Domenicani corifermöla dotiaziont, che haueuano fätta i frati di quell Ordine, della Capella maggiore di San Marco; c lobligo Heffitwa Meffa rotridiana verfo li fratelli Luchino e Lorenzo Gambarini, e difecadentiloro.
Hautnd p poi quefta Città riceuvti molti fegnalati benefrii da Enrign Pettenari tuo benemerito patrizio, non Ingrita conceffe alli dieciotto del mefe di Aprile a lui, ed allifuoi eredi in perpetuo ampla, libera, e generale efenzione di tutte le gravezze, 8 taglic.
Lorenzo Ghilini in ricompenla dhater bene amminiAtrata la Giudic atura delle vertouaglie' in Milano, condegui alli due di Nouentbro dal Duca Filippo Maria Ia contermaxione di effa per otto anni ancora, e fece firo luoborenente Giouznni Ghilini figliuolo del 'Prefidente Chriftoforo.

Amminitrarono la Podefteria difleffandria il fudetso Barbauara, e Pietro Sc finchinelll, e totmarono a fufeitare le differenze erà il Clerò, ed'i Daziatí diaguefta Citta, per caula defl'efenxiöice ad effo Clero conceffa; è quefte terminarono con via litefradi loro.

Effendo ftato eletto in giefti tempi Enrigo Pettenari per li fuoi molti meriti Commiflario generale di Parma dal Duca di Milano Filippo Maria Vicconti, fi portô'egli cofi bent in quefto flio carico, the fr moffero quei Cittadini ad-ohorarlo alli dodici di Maggio della cittadinan$z a$ loro, e che poreffe vnire all'Arme della fua fámeglia Pettenari quelle della fudetta Città.

Hauendo poi il Prefidente Chriftoforo Ghilini feruita col mezzo di benefizi grandi la fua Patria di Aleflandria, con efferfi verfo di quefta, ewlin generale, edin particolare dimoftrato in ogni occafone amoreuolifimo padre, lifteffa per gratitudine conceffe per fempre a gli vndeci di Luglio a lui, ed a fuoi figliuoli Barrolomeo, Giouanni, e Giuliano Petenzione di tutti li carichi, 'o fiano caglie.

Benche haueffe il Sommo Pontefice Eugenio, fei anni auanti con vo Breue approuato il Cocilio di Bafilea, concuttociò queft'anno hauendo egli riguardo alla commodità delle Orientali názioni, lo traf(porto alli dierintto di Settébre col confeglio del publico:Conciforọ a Ferrara.
Rele ameora degno di memoria il prefente annola morre,yche fequialli noue di Decembre all'Imperadore Sigiimondo nella Città di Praga in Boemia.

Alli quindici poi dell'ifteffo mefe confermò il fudetto Duca di Milano al fopranominato-Prefidente Ghilini
l'effer.

## 94

Jalenciane conceffali dell'mang 1429, il primo di Marzes anzi volfe, che in quefta confermarione fofero cornpre. G.lidi IJui fudetti fighuoli. della Chie Greca zione alla dignita con ha lana, eed anche per lelatiaBoemia, e Duca d'Aultria, in luego di Sigimpondo, ta quale tegui alli. dieciutto del méredi Genaio.
Vedendofi il Clero di Aleffandria ingiuftamente.mos Jeftata da i Daxiari per caula delle gabelle, e delle efennione; hebbe ricorioal Duċdi Milamo Eilippo Marin, il quale moffo da gran pieta, e religione farife can ogat prontezea il primo giorno di Marzo a gli. Vfixiali dj Alefandria la lettera del remore foguente in faugre del fudetro.Clero, ciot.
-Dwx Mpdiolani der. Papion Amgleriagre Cames ac Iamma Do:-
 pane cleri veriufqs foxws illiws vefra Cimitetis, en: dithing simfdem notis exhibitis, deliberamus, of volumswe,quod exomplito-



 . Wedsolamid dia prame Martij 1438.
Simonina Ghilinì Segretario, e Configliere di Stato idel fuqetpo Duca, in ricompenfa di polsi feruigi frria iquel Rreapipe, otrenne da efo allivent' otto de mofedi Mtaggioj Feudi di Gamalero, e Borgoratto, Juopbi dsl - Territorio Aleffandrino, co'i Caftelli,mulini, dazij, pof -feflioni, giurildizioni ad efe Terre appartenenc; ; ed in-- firmeotrene, che lif fudetti feudi furono affatto leparati dallazitutidizione de ffa Città.

Fiortrong in quefti tempi Giquanyia e Dome ico, fryrellide' Firoffin, figliuoli di Anronio, parrizi, della Citua di Aleffandria, i quali furono dal rudetco Dulca:promofi 2 dignita ed onoris cioè Giouanni, ch'era Giureconfulto ottenne il grado riguardenole di Senatoreiff Configliers in Milano; e Domenico fil fatoo. Segretario del Coniegho fegreto; come anche Luchinodillintefa firpe feruincty jfteffo tempo al fopranominato Duca por yno de' fua fegretarij.
Si tece parimente nominarcicon fama divalorolo guerriere Bongiouanni Trotri, il quale fal dal medefimo Ducapromolio alil nouedi Lugho alla dignità di. Generale dellefercito, ch'egli mando di la del fiume Ada verfole parti del Brifciano, a fine di occupare la Ciuta di Brectia nella qualimprela fi porto.iI Trorti consanto yalore, che mentse viffe, fil da quel prencjpe caranente amato ed onotatiomeme inicarichi militarimpiegato.
1439. Dopò bauer'allidiecifette di Genaio del prefente anno

1 il ludetho: Filippo. Maria confermara lelenzione, che i gli vidici di Lugliodel 1437 . haueuz conceffa la Citta dy Aleflandria al Prefidente Chriftoforo Chilini, ed a fuoi figliuoli, palisò eqli allalera vita il primo giorno difebraio; ela cua muree fi, edal medefimo Duca, e dalla fuderta Era patria.grandemente fentiza: Hebbe illiuo corpo con pompofo funerale fepolturanclla Chiefa diSanto Euttorgioin Milano appreffola porta della Sagreftia , oue in iuz lode filegge in vna lapida intagliato I'Epitaffo leguente in dieci verfílegantẹmante fiegato , cioè.
 Sacra cobers,animans, nomese of Urbis hatere.
Chrifophorus Gbilinus crat celeberrimus vnus. Inftuia, © Magnus 2 waftor te vrbe fuit.
ZHvic pietas, bulc prifca fides, buic anclyta virtus, Huic micuit facra relligtonis an:or.
 Landibus, bac cineri Barmuna fcolpta dedi.
Maille quadrangentes trginta nonemque fub annis: Is prima fabrue luce /anex abyc:
Dipoi, mentrei Padri del Concilio ateendeuano in Ferrara con grande ardore alle controuerfie de'Capiroli jui propofti, cominciò a pullulare vna graue peftilenza in quella Città, cagıonata dalla gran moltitudine di huominida ogni parte iuii concorfi. Percio fitrasteri alli 26. del fudetro Fabraio il Concilio a Fiorenza, oue i Greci, che difcordzuano da' Latini, cominciarono a concorrere nelle opinioni di quefti, ed a rauuederfi de gli errori .

Dopò effer flato Enrigo Pettenari Commiffanio genesade di Parma per il Duca Filippo Maria, ottenne alli 29. di Aprıle da Nicolò Piccinini Luogotenente di ello Dar-
ca, e fuo Capitano generale, il.carico di.Capieano Duct le nelle parti della Riuiera del Lago di Garda, con ampia autorità contro i ribelli det medefino Duca, Conforme he ful data per tal'uffizio nelia liua patente.
Fratanto maluolentiert loffriuano i Prefadenti dèlCōcilio: đi Bafilex, che j.Greci, e Lat'si, ed j Prehatid dadere nazioni, e Sacerdotififoffero srasferiti non ale, conform me reneuano per ficuro, ed era ftato per decreto Papale ordinato, ina primier amente a Ferrara, opoià Fiorminas la onde alli venticinque diGiugno in publica radumanza priaarono a periuafone del Ducididilano Pilippo Maria, Eugenio Qiiarto def Pontificato: Dipot, allii fei Ae Luglio la differ enza y che niolto tempo paffanà wín Greci, e Latini, Ginalmente fí tetminò con: grantide thegreece de gli afilitenti; od a gli otto fidiede fine athe dífinue; dal Le quali rimafi glifteli Gresi connimst; onncoriera del gutto nelle opinioni delle fanta Catolice: Romana Chiera.:
 Sesmentare fata sed a Lorenzo Giudice delle vertonaglie nella dera Citsà ernendre fratelli de Ghilinil'Efentiope da turtele graucere per le pofiefionida, lono godute: aelbinleffan' Grino.ed in ogni altra parte allifteffo Duca fogeretai: ::
Pofcia, findtral'ite effo Duca malta mmencuine vierfo
 li:per glininiii marri del padre toro confremalli due di Ottobre l'ifteffa Efenziont : he gialliftefo Desciknueua coterefa al.futerto Joro padresnelguel prinitegio fi comp efero anco i.figlimoli de'fudetri fratedli eed idifeeidentiloro in parpertuo : ied alli tre dellhfariámete confermò il fudeto, Dacaliffenzione allit oprationeinati fractelli Simonino, e Lored 20 Chilini.
$\therefore \because$ Ahi diesiome poi detmedefima Ottobre; I'Imperaió -re Alberto ritoxivico vitroniotodat'ImprefadiSoria conitroi Turchi morid drdifsenteria, ouero, comealcump voghono, di veleno nella, Città til Strigonia'sn Vogherria.::

- FInalmente il Sommo Pontefico fugenid, allidiscif eo te di-Novembre licenziò il: Cancalio celebrerto in Fiorent$z z_{z} e$ per innare al Concilio di Bafilea lautoritajed accrefcerla al fio ac acrebbe il. Collegio con la piomorione difedici Cádinali, e di due Graci ancora; confomentle opinione di alcuni, affrache con l'autodrita Jaro conlierpafero i popolidella Grecia nella Catrolica fede; ma trotes palsò molto, che coltoro ricadettero ne'medefumi ertorí' di prima.
Nel primo giorno di quefanno, nel quale furono Podu fta di Aleffandria il Conte Chrifoforo Vaient, ePaolo Lampugnant, a cuiterui di Vicario Filippo Calanuona . fui in luogo del defunto Imperadote Aiberto promoflo all:Imperio Fed rigo Dura d'Auftria, e Conte di Stitia , Casinthia, Tirol, ed Aufpurgh, che fì il quartodital nome.
Edalifei delliftefto mele di Genaio, Amadeo primos Duca di Sauoia, ilquale confumato dalla vecohiezza, dopo hauer rinunziato il Ducato a Lodouicolú fighuodo, fi era nella Lolitudane di Riualta infieme con alcum nobili, e pij hoomini titirato a contemplare fe coiediuine, fa contro la propra volontà nel Concitio di BafiJed', pasoperaded puca Filippo Maria Vifepnti suo geneto edetto Pipa inluogo del depolto. Engento quaro, e.fi chiamò Fclice di quefto nome quarten
i Ne'medefimi giorni, venne dal Cielo uel Tertrorio di A leffandria ranta nouesche palsò çuattro brazza di altez. as, e.cagionò pqi.vniturolletabile freddo.

Alli cinque poi di Maggio, il Piccinino Luogoteneme, \& Geileraledcl Duca ludetro di Milano confermò alli due Antonini dal Pozzol'Efenzione datatte le grauezze per li beni loro nill Aleflandrino, la quale haueua egli alli mede fimi di già conceffa.

GuglieIno Berruti Tertonefe; Medicn eccellentifimo, che haucua elettain Ateflandria l'abitazione fua, diede nella cura delle malattie coficompiratodisfazione a tut ti, che a lui, ed a difcendenti fuoi fù da queffa Città con. ceffa la cirtadinanzz alli dieciotto del mele di Glugno.
Dipoi, alli tredicidi Luglio il medemo Disa Vifconti concefle ad Enrigo, e Stefano tuo nipote, ambedue Pettenari perpetua, 'egenerale Eienzione di tutte le gravezze per gli haueriloro cofi nell'A leffandrino, come in ogni altra parte dello ftato di effo Duca.

Fimalmente hauendo litteffo Prencipe riceuuti per al.
cuni fuod geaui bifogni in preftito milla, we nouecenta Ducatida Giouan Galezzzo Trotti patriziodi Aleffandría, figlipolo di Andreinos fi fiede allinedncro alli ventyno del ludetto niefe di Lugiio la Hoccadella Valle del fiume Orba, feado nel Territorio'di quetta Citta, che di poi chiamofy, e pericuero' con tal nome, la Rocca de Trotti\%
Amminiate $\delta$ Ta Podefferia di Aleflandria il Conte Ghe: sardodi Zemio efur Vicario di effo Podetà Rinaldo Malarolea Senefo queftaino, nel quale Érancefco Sforza Caq pitano gerierale dell"erercito della Lega contro il Duci Eilippo Maria, diede fotio alla Terra di Spizino nel' M, lanele yma menotorabil rotta alla Caualleria di efo Duçot ésendo reftaziin poter fuo circal mille, e cinquecernta. Cualli, con l'zicquifto ancora di tuito il Territorio del fudetro Luogo fino à Bergamo. Perciò vedendo il Ducz, che le cole lue andzuano ogni giorno di male in peguio. eche lef pefe di mancencre l'elercito eranóo tanto eccenti. ae, che appona etra Cufficiente la fua Teloreria a dar le paghe alla foldatefe a, fece tifoluzione di tralaciár Ia guerra, e procurare, la pace al che fi moffe egli ancora: per la poca difcrezione, \& molta imprudenza dalcuni: Cupi, G Generali del luob efercito, i quali elferdo creditori. đi gran fomma di dinari per li dounti tipendij loro, li di-' tazdarona in contro alcune Cittz, e Terre, cioè 4 Pica ciano riceicò la Citzà di Piacenza, e Talizno Forlano il Bolco , e't Fregatuolo neil? Alcflapdrino, \& al trialtrí Luoghi preteleró, iquali a cialcuno egli zifolueaneate negò di voler dare, anzi per caufa di quefte ingiufte, zemerarie dimande loro non poco degnato y gli hebbe. tempre in lórpetro, e detertrinò di fare quauto primà pace co it moí nemici .
Launde tegretamente ordind a Simonino Ghilini fug 3 Segretario, e Configliere di Stato, che accompagnato dal Dottore Guafnero Câtiglioni, da Nicolò Arcimboldi, a da Vrbano Giacomi, tutti Milanefi, andafie a negoziate con francelco Sforza circa il particolare della pace, che deffderaua di fare co'i Viniziani, Fiorentini, $\&$ aleri Collegati : ando lubito Simenino ad céguire con agnifedele prontezza, quanto dal fuo Piencipe gliera fato comandato; \& effendo egli pronto, e molto pratico de' nee gozij, e della ragine di Stato ${ }^{\text {p }}$ propofe allo Sforza alcuae grani circonflante, \&r ragionfiper le quall fo doueuano muouere quei Pocticati ad accertate prontamente la buone volonta del Duct', e con luf terminare la pace : prot mife dunque il Ghilini a totree dal fuo Prencipe aftane cifco Sforza, che, le per metzofuoi Viniziani, e gli alter della Lega haueffero accetratill partiti per coircliudere la pace, larebbe flato eg li dalDuca, come proprio figliuolo trattato,\& in qualliuoglia onefta dimanda compiacciuto: Operaronio grandemente le condizioni da Simoo pino con efficaci parole propofte allo Sforea; ond' egli moffo dalle richielte, che pint tofto chianar fi douénano fommeffioni del Puca, leppe in manieta negoziare ; che pet mezzn luo furono trà i due eferciti for peic l'armíge per alcuni giorai fa dinunziata la tregoa. Ritornò paiu Ghilini a Milano, e riteri al Duca cid, che operato hat ueua 3 nel qual'inftante s'era partito lo Sforza per la volta di Vinegra, oue in publico, e pieno Configlio propolie à quei Clarilimi con tutte le ragioni da Stato la pace, dalla guale fartbbe a loro, a Fiorentini, \& al Duca di Milano grandiflima veiliè, e reputazione rifultata. Perciò effendo fato da tutti il parere dello Sforza come bonilimo, e prudentifimo accettato, fi pacificarono di comun confeniol'ottatiogiorno d'Agolto col Duca con alcune condizioni, che per fa'do mantenimento di effa furono all'ard betrio del medefimn Sforza thabilite. Parti egli poida Vinegia, e n'andò alla volia di Cremona, e nelliftelfo inftante Bianca, ch'era gia flata promefla per moglie al detto Sforza, fù mandara dal Duca luo pudre a Cremona; accompagnata da molti principall Cauaglieri, e Cortigiz ni, 8 in particolare da Simonino Ghilino molto caro preffo al Duca, e lo Sforza, col quale haueua pià volte conueríato, e trattati varij negozij di gran rilieuo; dipoj n'andò ella alla Chiela di San Sigilmonda poco dilcofto da quella Città, oue non ftette molto a giungere Francefcosforza accompagnato da due nilla caualli, \& altretantifanti, $\&$ duila fato con gran folennità il matrimonio alli venticunque del mele di Otrobre ; polcia pigitio enli il poffeflo di Cremont, che dal Duca tuo Suocero gli era frata affegnata infieme con Pontitmoli per la tote di

Biancalua iroglie, nellaquale eqano. fimimerre comprefill Cuttliazza, Bofco, e Frcgatuolo, tre pitimeipali hoo ghi del differto fitellandrino.
Viueujisutiauia in queffitempi Enirigo Pertemari molto ltititato, ed onorato per le lue rarequalica dal Duca
 onoreuoli gradi comimumense impiegaro: come in particolate fi vede queftanno 144 tr nel quale hauraa cgti luogo tra gli altri Queftots del ghajithato nella Cifiddis Milano.
Queftiano, nel guale fu podefta dityaidria Gio: tanna Montalto, \& ammigharòil, Vicariaro di,quells Po, defteria Caftelluno Momemerlo, vanne alli tetre di Dé cembte y e dopö nucorz. tanta meae in Aleffandriz, \& al troure, cie a memoria d'truonini ton fa mai vedute pria fimile.
Pericierto queft anno it Montralto nella Podefteria al Aleffandria, ela neue, she fuor di tentpolcete nelpalafandrino * \& in alere patti fü di gratiditiaro danao alla Campagna; Imperoche venne il lecondo giorno di Mag gio,e duparás foprà la terra custo il fegrente mele di Giugao ; percid il gaccoltode'fratti campeftri fat trolto dea
 $a$ beftiami.
In canto, it Duca Filippo Maria mand Simapino Ghilino fuo Segretanio, e Gonfiglere di Stato çon alui Amtaiciadori ad Alfonfo Rè di Napqlí; accioclie in nome fuoperiuadeffero quella Coroma a monef gucrra contra
 c. 'egi, inell'Abryzzo tcueuz oco upáto. Inperoche have ua il Duca per cof́a cerita intefo, che lo Sforza voleia condurse Bianca fua moglie in Vinegia, dalla qual Republipa fegretamente ancora dependeuz; perciò il Rò Alfonto, pet coripiacere alla richiuta del viconti, diedelubito ordine, che col fup efercito fi cteguife quanto defideraua il Dura j la qual cofadiede oscafione a Francéćco Sforza ditralaiciane tutilínegozije elpeditament se abbandonare Cremona, coune fece, elleindoiene andató con la; luz foldazefca alla; volta delibenico, col quale tenuto valorohnente alla batcagliz, n'acquitò poca frutto, efü sfofzato, hauendo rrouate le forze della parte cageraria delle fue più gagliarde, e vigorole, a riesarficoni litua gente daqueli jmprela.
La Citqidi Aleflandria fece perdíta di Michele Mantegzzza iuo Vefcouoce yigilantilimo Palfore, che con gran difpiacere di tutilibuonifini la lua vita; \& in fuoluogo fu promoffo a quefto Vetcouato Marco Marinoni Miladefe, Prelato di gran dottrina, \& integrita divita.
Motiparimente in quedti ternpi Gisolamo Ghilini Vef. couo dAcqui, la cui morte apportò gran difpracerea tuits quẹlla Città , per haner fatta perdita d'yn Paftors, che füin ogni occafone vigilantifimo, \& elemplare.
Quefranno, ncl quale gaueqnòla Città di Aleffandria Pietro Pulterla Milanele, Ducale Senatore, gl'incendij delle difcordie, \&e diffenfioni, che tè gli Aleffandrini pan feuano del tutra eflinti, sitornatono con grandiphmo joto danno a raiuiuare. Tinpetoche viutuano ancora in efilio alcunide'principaliciuelfo eparticolarmente dh' Guaf Ichi. Pozzi, e Trouti, li quali huvendotentato di ritornare alla Pattia, \& infieme ricuperare tuttili beni, che da Gibellini col fauare di fazmo Cane Tiranno di gucfta Citta, erano fati vfurpati, furono caufa, che fufcitarono molei pericolon tumultis ma finalmente col mezaodella prudcnza e edeltezza del Velcouo, e del Gouernatore della Citte, furono raffenati, 8 e affettati, hatendo effe Goueriatore minacciate ad ambedue le parti alcune grauipene, tuttauolta, che hauefero rinouata cola alcuna circa li ludetti particolari.
Tornarono queft'anno a rauuiuare le difoordie era gli Alcflandrini, e pofcia furono grandemente tranagliatida nuoui grauezza a loro impolta. Imperoche trouandofi il Duca filippo Maria da molti debiti e dall eccelliue ipetic, cheffaceua per mantenimento delle guerte, non poco oppreflo, \& aggranato \& Effendola ina Teforcri.e di maniera vota, \& elaulta di danari, che altro nont conreneua, che ll iolo nome di Teforesia, hcibe ricorfolad yna nuova gabella, cioc̀ che cialcuno per ogni cafa, conforthe alla rendira delle fue poffefioni pagafe va tanto , che dal vulgo Taffa de'caualli vien chiamato: 12 qual granezza fui impolta a cutto lo Stato d I Duca Filipp Matia, pet alloggiate tuisa in Catalletia, she do quetiy

Hikn

3

Prencipe era in grandifimio numero mantenuta netlo Stato di A-lano. Quefto carico fat impofto con intellxione, che folfe per qualche rempofoftenuto, ma per mera negligen za tie' popoli fià fatto di maniera perpetuo, che a notrig ginini và continuando ancorafenza !petanza di efferne mai difgrauati.
Fiori in quefti rempi Giouan Pietro Invixiati nobile cittadino di Aleffamitria, e Caudgliere Gierofolimitano, il quale fù perti fuoimolti meriti promoffo alli noue del mole di Marzo diqueft anno alla dignita di Commendad tore della Commenda di San Giouanni nella Terra del Catt Chazzo poco difçfio d'Aleffandria; la quale ortenne da Michele Fertandi Priore del Priorato di Lombardia, effendone di quella Itaso priusto Batifa Fiefchìin vna Affemblea, a che poco innanzi fatta haucuano i Cauaglieri in Afti.
Mori queftunno Gio: Giacomo Marchefe di Monferaso, eli liciceffe nel'Marchefato Giouanni terzo di quefto. nome, luo primingethito; lafcio anco cinque aleri figliuo-: Ii , cioè tré maichi, che furonn Gughielmo, Bonifazio, e Teodoro, edue fertine, cioc̀ llabellamoglie di Lodouico Marchefé di Saluzzó, \& Amedea lp̄ofatza Giano Rè di: Cipri; li quali figliuoli hebbe da Gionanma lua mogliefosella d'Amedeo primo Duca di Sauoia Ia (econd anoo', riel gatio il Conte Chriftoforo Valeri) fri: volta Poderta di Altfiandria; moci alli ventitre Febraio Eugenio Quarto, a cuii freceffe nel Pontificizto alli fei di Marto Nicolô Quinto; che prima fi nomatia Tomafo, natiuo di Sarzana in Liguriz', figliuolo d'on Medico tanto pouero, ché neceffitaua la moglie a vendere l'oua in mercato: contutton cià il detto fuo figliuolo tuperò con la ricchezza delle virtà fue la posera ignobilità: Loonde il Scilmafico Felice Quartorimunzió (pons taneamente il Papato, é fu lubito da Nicolò dichiarato Cardinale, \& Legato di Alemagna :
Poicia il Duca Filippo Maria Vifconti- dopò híuer dos minsto trentacinque anni, due mefi, édiecinone giornY; finalmente con febre gagliarda; e flufo per otto continut giorni ammalato, circa alle tre hore della nọte, dopò g!i tondeci del mefe di Agofto mori in Milano, \&e in thi, the non lafeiò fighuolo alcuno maichio legitim intente naro; fini la Cafara de' Vifconti, cioè di quelli, che dincendono dirittamente dalla firpe Ducale. Appena fù dílulgatà la morte di Filippo Maria, che tutto lo Staró di milamo cominciò a leuarfí in romori, e tornarono a rauniugreí tumulti per la Lombardia. Imperoche, come s'e detto', eflendo egli morto fenza' figlivoli. legitimi, motit al do minio de fuoi Stati afpirauano, etra glia alrui,', Carlo Settimo Kż di Francia; coftui dunque rifoluto di tentare il poffeffo di cofi rieca eredità, pretendendola egli per cairfa di Valentina Iorella d'effo Duca, e fua Auola, mandò in Italia con poderolo, e forito elercito didieci millaciualli Rinaldo Dinfaai, che nelli Stati del Duca di Sutfoiz fece dimora fin'a tanto, che fegli offeri' opportuna octizi fione d'hauer P'ititento fuo.

In quieforo mentre', tuxte le Citta, che al Vifconti erano foggette, goucrnandof da fe fteffe, ritornarono all'amica libertà e fra quefé quella di Milano, la quale come capo principale dellóStato, defiderofa di mantenerfi amici, è confederati gli-aleri popoli, fece elezione d'alcuni nobi-: fi Cittadini da lei chiamati Capitani, e difenfori della fl: bertà Milanefé; i quali haueffero cura di lcrinere a turte le Cittal , che vitretano fotto al dominio del Buca Filip:po Maria, clorrandole, eprégandole infieme à confederarficon lei. Percid feriffero a gli Aleflandrini, preqan: doli, che fi comes'cranofemprecon gli effettidimoftrati fedeli e diuroti verfo il Duca, parimente voleffero quefta fedelrà, e diunzionc, dimoftare verfo i Milancfi, it quali per magginrmente mantenerc l'auréa libertà, defideramano di collegarficon loro, promettendo di tenerli semprefotto buona protezinge, $\&$ in tutte loccorrenze ditenderli contra qualfiuoglia, che la quiete loro haueffe difturbata.

Frattanto, haucua la Città di Aleffandria eletti per Conteruatori della lua liberta gli Anziamidel popolo, i quali dubitando di qualche calamitofa guerra, tuttauolta cbe non haueffero condelcelo alla richiefta de'Milanefi, fecero rifoluzione dicompiacerealla gitifa, \& onetla dimanda lore. Alli norse dunque del mefe di Settembre
congregatili fudetti Anziani con glialti Depurati al gouemo della Republic a A ieffandrina, fecetólibera procurain quattro nobilicittadini, che furono Altonio dat Pozzo figlìiolo drChifio , Roffino Pecternyì fegliuo lo di Roffino, Luchino Ghilini figamolodi tasomo.e Bateiftino Squarzafichi fighuolo di Luchino, tutti huomini digran prudenza e deftrezza nel maneggio dinegozij, li quali haucffero con alcune condizionifacqlè̀ , ed autorita di confederatfia a nome della Republicaloto con ta Città di Milano. Andarono queftiad eleguire guantơdilla patria loro gli era flato ordinâto, eflabilitono' con effa Cittala lega con le leguenti condizioni . Che' la Clita di Al Ifandtia, e la Terread efla loggeite finno dilla Cattà di Mila no à fue Ipele preferuate nellá libertà, efranchigialoro con tutte quelle circonftanxe, che leco porta il nome di Liberta : Che Milano fia obligato à reitiłuiire tutti iLuoghi, e Caltelli alla Comulita di Aleffandria, cheda lei altre volte'dependeuano, cióe Montecaftello; Pauone, Corniento, Solero, Ouiglio, Borgorate, Ganalero, Caltello della Spina, Caltellazeo, Rocca della Valte d'Orba', Montaldcllo, Predofa, Bafaluzzo, Frefontara, Dotco, Fregaruolo, Caftelériòlo, Motta de'Sappid, overo de'Zanardi, Reuel'ino, Riuaroné, e tutte l'altré Terre, che alla Città di Aleffandria fogglaceusno: Che Aleffandria; coli in generale come in particolare debba effer libera, e franca da qualfuuogia debito, che hà fatto con Ia Camera del Duca Fllippo Maria: Che fía lecito and Città di Milano mandare difei in feimefivn PodeIta in Aleflandria: Che i Cittadini, cofi di Milano, come di Aleffandria,che hanno; e per 1 atuenirt hatueranno beni vicendeuolmente l'vno fopra lo itato defloplero, fiano chiamati Citradini di quella Città, nel cui Themtortio hà uetanno i detti beni : Che Alefind dia fia tenitra di sbor, fareoogni anno in tre tęrmini alla Comuite di Milano tef mild Forini à ragione di trentadue foldi limperiali per ciatcun Fiorino, incomintiando alle calcude di Genaio dell anno proffitno futuro M. CCEC. XLDIII. cioè due mila forthi al principio di Maggio, altriduc mila al principio di Sertembre, \& il reftante alli veñti del'mele dr Decembre : Che tutte lefenzioni conceffe dal Duca Filippo Maria à gli Aleffindrini, cofi nel Territorio loró, come in quello di mifano, lifane, coifermáre: Chefe lá Citta di milano nion offruaff le fopiratette condizioni; in tal cato fia lecito ad Aleffandria umoutrfi, e leuarfí đ̂a quelle: Raffermati, e efabiliti quefti paztu d'ambedue Le part, nè fa fatto publico lifromentio alla prefenza delli Giureconfulti Giouan warco Gratli da Caftelnuone di Scriulia, Raufgino Squarzätchicitradino di fleflandria, Giotian Antomio Gandinida Sezztabitante, \& cittadine di Aleffandria, el noftro Simonito Ghilim Configliero Ducale, \& Feldatario di Gamalero; ë Borgoratto, due Terre del Territorio Aleffandrino : Pofcia conchinda con giuramento la Lega, gli Aleffandrini confermarono Pietro Pufterla per loro Couernatore, che gia dal Duck fillipo Mariagli era fato deftinato. Malcuni Guelf primeipali ron' vuollero in alcun modo fle: ptefenti, ne contentire à fudetti capitoli ; poiche haueuario intenzione di fottometterfi, e dare la parria à Franzefi'.
Mentre paffauano quefte cofe in Aleffandria, i Genouefi con vna bunna mano di foldati verinero di qua dal Gingn, e prefero Fiaccone, Ottaggin, e Noue, icui Ternieri volontariamente fe li reterondipoi Icorlero iTerritorij di Tortona, \& Aleffandria con grandifimi danni, mertendo fortolopra ogni cofa col fuoco; e co'i rui bamenti.
Allecempio de'Genoucfi, Lodouico figlio d'Amedeo Duta diSauoia, come Vicario dell'Imperio, saceinfe con efercito allimprefa di voler'infignorirfi di Alctandria, Pauia, e Nouara, hauendo gì pigliate alcune Terredi quelle Citrà, cioè Valenza, Ballignana col fuo Bergo, Pezeto, Pauone, e la Pietra de'Marazzi.
In quefto mentre, Rinaldo Dinfnai Generale del Rè di Francia. che dimoraua in Afti, venne conla fua Caualleria nell'Aleflandrino, doue col fuoco, e con l'armilafcià vna compationeuole memoria dellatua crudeltà; Imperoche affali primieramente la Terraid'Annone, che fenza contrafto fe li ele; dipoi perche Felizzano fece vn pocodi refiftenza, dopo hauerlo preín. lo pnie con vn grand:nimo incendio in vatimo elterminio. Allefempio di Felizzano, Corniento, e Solero duc Luorli idel Territorio Aletlandrino tardarono alquanto à rendericgli;
-onde il Francefe con ngni fue natural furore in effrentro, clidittrufe con quella maggior rouina, che imaginar fi poffa. Dipoi n'andò con la lua gente al Cattellizzo delha qual Terra fi tecelubito padrone con l'aiuto di Giouan Galeazzo Trotti Guelfo,e Capizano per il Rè di Fuícia, il quale haueua molri aderenti, e tanto feguito in quel luogo, cbe potena con ogni facalità dulporre glianimi de' Cadtellazaini a renderfi, $e$ dare a qualfisogliail dominio della Terra loro. 11 luogo drsezè fece refiftenzaz lostometterfial nemico ; percid hau ndo egh hausp zacrafione di prenderla per forza, diede ogni libertà a Soldati, aecioche con futti i pelfini termini lo erattafferos settarono dunque a terrale Cale, profanarono le Chiele, volaratele Vergini, foteopofero alle ditonefte lora voo glie rutte le donne di qualfuoglia età , e condizione in poblico, alla prefenta de' mariti; in fomma non tralaThiarono cola alcuna, ehe poteffe effer di grandifimo danno, e vitupero a quei poueri Terrazani: da Sezè venne Rinaldo alla volta di Aleffandriz, e quiui fù egli inerodotto in Borgoglio da Lodonico Guafco Gentil'huomo di quefta Cizta, giouine valoroto nell'armi, il quale mentre erafuorulicito, e dimorana in Cheri nel Piemonte, fil da effo Rinaldo con fipendio affai liberale accettato nel luo efercito; coftrinle dunque Lodouico gli habitazori di quelluogo, il qual contiene la quarta parte di effa Citta, a giurare la fedelta a Carlo Re di Francia. Finalmente il: Dinfinai occupd il Fregaruolo fenza contrafio, e fpargimento di langue; vi reftaua olamente il Bofco nel Terricorio di Alelfandriz ; percid remendo gli Aleflandrini, ogni volta, cheildeuo luogo foffe venuto nelle mani del Francefe, d'hauer' a fottometter il collo al giogo della Ceruitul fua, mandarono alli Bolchefi, che molto impasricifícromuzano per la vicinanza, e potenza de nemici, Paolo Giouanni Inuiziati, Lorenzo Gambarini lorapttrixif, huomini prudenti, 8 e efpertu nel maneggio de'ne. gozij, aceinc he elortaffero quei Terrazani ad efier fedefi varfoimilanefi, da' quali hauerebbono contguito ogai ziuso, e diferz, quando l'haueffero ricercaso. S'acquetig rono 1 Borchefi al configtio de'Mleflandrini, e mathdsrono tubiso it medafimi Inuiziati, e Gambarini a Milanos quefti dange montre onn ogni! folfecitudine procurauano dithauer aiutb fuficiente, Rina Ko pofe il Campo fotsa ai Bofes alo cinie dognintonno ton l'efercivo, 'e comincid a batterlegaghiardamenver. Trouauafíall hora quel liogo affal forte, \& ficum per effer tucto circendato di murastiase batioese col foffo d'intorno, \&e anco per efler guardato da vna ben gaglianda: Roce2, oueda ogni bandadtefto lvogo i medefimi Terrieri efeguiumo con gran diligenatiet con looffefe, e con le difefe tutto cidे, che poteuari defiterare da ben pratici, \&e elperti foldati a mafuteo guelio fir riducepas a riente, mancandoli lemunizioni da viuere, $\&$ in pasricolare la farima ;ilqual mancamenton

- metreva a termime di poter per poco tempo foftener:Ialfedio ; perciò dopo hauer' eifi per zicuni giorni fatra vaz lopola,d pnorata refiftenza a Ftancefi, fi halmente venaerocon loro a patti, che, fe non li veniua focebrio nel ternime di quatro giornj, folifarebbenoirefi; mentre s'attandeu a a quelto trattaso, (oprauemerogli anil, che arriumano in auto de'aflediati, tre milla, e cinquecerto - capalli mandati da ${ }^{\circ} \mathrm{Ca}$ pitani della liberci. Milanefe, fotto al comando di Bartolomeo Colleoni Bergamalco, d'Eftore da Faensa, ed Angein Lauclli detto il T artaglia ; e che glierano anco inuiatida gli Aleffandrini mille.e cinquecento fanti, e fettecento causlli, Ae' quali cioz della fanteria orra conduttore Pietrox Pulterla Gouernatoredt

 pia, elarea pianura trà iTersitorij di Aleffandria, edí Iortona une Piouera, e Sali, e com belliffima ordinanza marcid allif(edeci del mefe diottobre: contiza i franceß a la volta delBof co s effendo. adunque venura poco lotigi da queflo huogo a vifa de'nemrici, fi da cialemo detiuoi Capisapid 82 in particolare :dal Coflooni ciortata a comp battere valorolamente con effidi numero veramente fote periare, ma difares, d'animo a teinti gran la oga inferiosir Erazapro, |vedendo Rinaldo-, cha s'approffimaua :la paite contraria, incomanense ahbandonaso l'affedio, e l'imprefa del Bafco, '. 'pinie utto il fua efercito contro di effa, vanne fecoa battaglia, nella quale mentre s'arten. deua con: pari bravura a menar le mani, li Boichefí feceto wnimprguifa fortita s ediedero addofio a Francefi : il
che pere la virtoria in mano de' nofiri; imperoche il Colleoni, e glı altri Capitani milanefí ripigliati li ipiriti, e gli animi , leguitarono con magytor coraggio la bartaglia in maniera, che auniliti li Francefi, e mancandogit il foronatural furore, cominciarono a cedere alla icaramuccia, \&e a voltar le fpalle; onde la Caualleria noltra lifeguitd fempre, \& vccile tutti quelli,che nella fuga voleuano voltat faccia e far contrafto; gli altri, cherano quafi rutti, ò leriti, od'arme ${ }^{\text {P }}$ pogliati, fif ritirarono parre al Caftellazzo. e porte al Fregaruolo ; molti anche ne furono fatti prigioni, \& in particolare Rinaldo Generale di tutto l'efercito, Oior G aleazzo $\mathrm{T}_{\text {roti, }}$ \& altri Capitani, li qualituti furono a Milano condorti prigiom Fr zante, dimor aura in vna Campaęna aperta vna feelta cons pagnia di loldati Aleffandrini, che inipediua, e ferraua id paffo ai nemicis onde vn Capirano di cauallifranecfe chiamato Gallozzo vfci con la fua compaeniadal Freparunlo, dou'egli dopò la rotra s'era già rittrato, e cofi alls improuifo arriud addoffo 2 quei foldati, che li taghiò quafir tuttia pezzi. Fid veramente fegnalato; emolto fanguinofo quel fano d'arme, nel qual rimale l'efercito di tanta Caualleria Francere poco mieno di tutto, rotto, e iconficto, e de' noftri ne manc arono iolamente cinquecento, trit i quali, circa a centofurono Aleffandrini, la maggior patre de' Lanzauecchia, Inuizi axi, e Merlani.
Entrò poi Boneiouanní Trotzi vittorioto, e trionfante in Aleffandria, tonducendo teco molri prigioni Framese fi, li quali hauendo potti in cala fuaje non hauendoliteofi lubito fatti con guardia cuffodire, eli Aleflandrini ent trant tumulto pieni di furore, e ricordeuoli di tanti danai da efi riceunti . di pighiarbno, e empodoti nella publica pixzza, per farult lono pid bello, \& efemplare fpettacolo, sutti crudelmente ammazzarono. Eircondo poi arriuzto
 piglit di quefta Cirta it poffefio, eficacciati fuori alcuni cuelf , 8 in pareicalarei Guakehis, che in Borgogilo hameuan i Francefi introdotti, ordind, ches'3bbrucciafle queftoluogo; e che tirto irremifibilimistite fi toainaffe, e gettafle a torta, conte habito fil eleguito i In quefto mencre hausadoi Mi hanefif fitta pace col Rè di Francia, liberarono dalla prigionia Rinaldo Dufthe e eli alri Capin tani, li quali rexti rimomarosocto on=poca tipqtazione in Francia.
Queft'anno nel quale fal Poderta di Aleffandria Beline gerio de'Marcheff di Bulca dopd efferf Franicefoo Sforza collegato co'i Viaitiani; comincid a mover geefra a fint di ricuperare il dominio dello State di M:lane, che prea cendeua per cautadi Bianca fua moglie, figlia, \& erede det Daca Filiapomatia. Percid fece venife in fuo aiuto perquefa impreia Guglielmo fratello di Glouannt Terzo Marchefe diveneferato, al quite dipoi donà in ticompen fa del fuo flipendio, contradicendo i Gvelf citzadini, it Città di Aleffandria, toh fe Terre adtells tontigure, cioc Caftellazeo, Bafco. Pregaruolo; Cafle de'Cermelti; Peze. co, Pietrade, Marazzi, Montecaftello, Soteró,Seze. Caffine, Dorgorstco, Redzbo: GImalerf:; Ploturer', Reuellino; Caftellodellta Spima;Recra della Valle do: bajPredofa;Poze zurold ;\&C Ouigtio; i quali tunghili giuratono tara ta fedelè̀, eccerto il Bofco i cui Teriieri ditiharamentéricts.
 zio 暲atello deduderto Marchele moffe l'armi Conitra' di qued hogo , e con molta foildacefer fifettamente lo cinif's af Arinie.
Ancorche la donazione diaMeffandria fatta al fuderto Guglielmo foffe dar Guelfi di quefti Cith molto mala mente fentira pet lansica inimizla, 'ch'hauenano con effo, e con ifubiantecoffori Marchefteontuttotio futono altretti, comégli altri cirtadini a yiurarlì la fedeltà.
11 inedefimo Marchefe dond queftratho al Senatore Giouznni, ed el segret ario Doménico fratelif Firoffini Sezí, ce't Cantuldaldelle Spina, dive Febdi del tervitorio Alefindrino, tom ogniffanchigia, e con mifto imperio, - giarifdizione

Continul it Marchefe Ruifea nella podefferia di Alcra 1442 Gandriz queftrinno pelquale il tudeto Marchefe fece di Eafcofto pace coti Capitani della liberti Milanefe, e s'ap2 parecchiò di foggiogare i Bolchefi, che gia etano find lannoinnanzi affediati da Bonifazin fuofratello a mentre dunque fi preparaua per la Hetta imprefa, fla da gli emuh Gooi pofto in difgrazia preffo a Francefco Sforza, il quale dando credito a ció, che di, eff li fu riferto, con occafio
te, che il detto Marchefe ando per vifitare Bianca mo$g^{\prime}$ ie d'clfo Siorea nel Caltello di Pauia-, in fece da quelli che iui thauano di guardia con ogni modefta far prigione; e benche tolle tenuto lotro biona cultoria, contutsociò fù fempre corteleme ite trattato, e continuò turtia? uia nel poffelio di Aleflandra, e del territorio di queila Citsà

In tanto, ritrouandof ii Bolch $G$ horzarai fracchi per cofi lungoatiedio, ad inltanza, \&e a pirluafone dello Sforza, hireicro a Bonifazio fratcllo delludetto Marchefe, eli giurstono la fedilia.

Amontrarono queft anoltrotetteria di Achand: Bona elli A nconitano, e Lollanzo Sandamiaṇos e furone Vicarij di quello Luigi Cerreti,e di quefto Mar. chetto Groffo: come a ico Tibevio Glouani Zerbifit il primo Fifcale, ch'habbia efercitstel.queft'vifixio ia Alefandia.
Si celcbro ink onta il Giubilio con trandifimo enncorfo di itrramontani, ed'altri popolif, iquati paffando per Aleffandria, andaranas atticipare de'teforidicof - Erande Induigapzá.

Finalmer te dopò molte difficolrà- Francefo Sfoma infieme con Biancalua Moglie. eGateazzo Muria loso fie gliuolo, entiò alli venitiette del onete di Febraio in Milano, e fù congrandifimo applauto di tuto id popologrí dato Duca; e poicia quafi zutci li Prencipi, d'Europa mondarono Ambalciadoria vifitarlo 8 a rallegrarfi delt La lua promozione Cirta al tug dorminio fogeetre, $\xi_{2}$ in pareicolare Aleffandiv, come dinotag fictele e eptrvaflatios cio, e per com plimento manto quatero de luari:nobili Cittadini a fare in fuø nome riaerenzaal Duca. \& a fico rallegratf, cioc Bongiouanni. Trotti. Fazino Inuiziatituchino Oambaris ni Diteor di Leggi fighunlo di Biaggin- e Moffino Squart safichi huominidi grande untorita, e motwo el perti nela leoccafoopi ii qualinque aminaiciara .i

In quelti prive pij procuraus is Buca FraricifcoSforea. d'accuattarif ecan donipereon, bent fizijlamicizia, non folo devaldatifugi, ;na anco de'foceftieri vionde poté in: liberta Quglidme Marchefe di Monfemzo ve he dordine duo fù giavadiceit mefi auarriper fofpettordi tratlitmento: pofto prigione nel Gaftello di-Paui, e diphili kù̀ it do-a mino della Citrà di Aleflandrla; e del tertimorín diella; il che Gl di gran galtope conolazione a sti Alcftandrini, liqqupli peril natuanle,odio, che porraumino a i Murcthefi di Monferate dorionemici, vilueuano alui sforsasamente Inpgetti; ansie nom tantolto filiberarono dal giuca:nento della fedelea werfor it ini, conne lubico:se di buona rogisa If diedero al Duci francefcosforiza; dellifeffa lamiubia. Jelenzione, che dat Duchidi Milat no groi ameceifori fù ad effi Trotricouceffa, non fola per li beni, che gradcuano nel Caftellazz'o, nel Bofco. \&e in alere pirti daly'Aleflandrino, ma anco: in rutto il fimanence fallo Stato di Milano.

Hinen in oueft a do il Sammo Pohtefice Nicolò quia ò so canoniz zo jl Reaco Bernaxdino daSiena, trate dell':

## A. LI

Oidine de Mirtori OTeruanti di San Francefoo, alcunt iduoti Aleffandrini di queito Santo, cioz Ghlinii Clariz Mantelli, Mizzoni fecero in Aleffandria per voto fabri- $^{\text {a }}$ care vna Chiefa in two onore, infieme col Conuento. per abitatione de' frati della ludetta Religione. La faneglia Gíhini fidimoltiò un pareicolare.verto quefti Religiofi liberalilima; imperoche lei fola feore fabricare vna parte della Chieia, e del Conuento, con hauerli donato il fro, doue hora li vedono it Chioftri, il Dormitario, e'l Giar: dino col Prato contigu); come a nche Manfedo Ghiliai fece fabricare la Capeila, che a quetti rempiè al Beato Saluatore da Oreadidicata.

Fratanto, hauendogil A leffandriai piǹ polte in publè en Configlio trattato, e propofto di fare ikPote adi pietra, chepimacra li travi. \& alle farto poltircio topradil 6 ues m e Fanaro, che duide Aleffandria da Borgoglio, pieq comolit̀̀ de' Citeradini, e paifaggieri, hebbero ricorfo ad Duca Francelco Sforza, lupplicandoloper at effire del tuo aiuto; Oide il Ducaper quefta fabrica $K$ copiveffé con molta liberalita, e cortefia per tre anmila gabella; che dal vulgo visn chiamara Dazio della Scannatura,impofto foprale beftie quidru. edi, che s'ammazzano ab macello; e di piul lipromile.per ciafcuno di quelti oro anni, cinquecento fotini, d'oro d'applicarfi aila 1abries del Jerm Ponte, con paero, e condizione, che a queftifiosinila Città ne aggioncefe aleri milie del fuo, e che ciafcuncirtadino facetre fare oh viaggio col carro per qualGuoglia mater:a, che alla fab:ica di eflo folfe neceffaria. Finito, e tabilitn che til nel fine di rre anni il Ponte,nrdindit Dica, che l'reite delle due parti di quella gabella fafledell, fua Telor-ia, \& il reftante foffe per feruigio diquefta Citrà, cicè per sifare, \& reftaurarela muraglia, cixe la ciage d'ognintorno, e per la tabrica del Campanikedel Dromo.r

- In autlo mentre. Lanzarotio Boffi, che frilprimoad animiniftare farfizin di. Keterendarso in Aheflandria forto il primo Dura di Mitano di Cala Sforza pafsờalle elera vita, e tidata al fuo corpo fepokara nélla Chiefa di Sar Marcodi queffa Citta.

IHViniziani, che mal volentieri vedeusno Prancefeve Gforza padsone dalo Staito di Mila no, dubithado, chereort bipirafleal domihidractleiCith, e de' Cnitille' tomynhe fono altuo:Stato vicini, fecesolcga detmeftidib. eerna
 di:Monferato; \& eleffero per Oenerade dixitaughclefos fratello del tudersowarchete, a cutin ricompenia séluoí Elipendij promifeso: la Citte di Ak fland ria'i -
$\therefore$ Liberio Bonar elli, be lanno inantiful Podeltà Hi Alef rafs fmdria; otremo quefl'aono dal Duca Frinctico Sfarent
 defteria Barsol: med PorruMit ancie del quald fot Vicario

-'Fulalli dieciorsodelmele di Magoon confermatsl'elens: sione diqualfuonlia grauerza , cof-reala, come perfonaLe a Gionanni, Bartolonenis Riulianofrax elit Ghulini fi: gliuoli del Prefidence Chiftofoto per tarti. ti beni, che haueuano enfinell-Alefundrito: came in altteipartidel. Io Srato di Milznojonelhainarl! Eienzione pertequmtono


Dipoi, la fámiglia: dé Podzzi donò̀ alli vemine tié dé' fude tro mefe alit trati dis. Qiacomodella Ditioria in A tef: fandria fua patria', to ipidale de Peregrini da cuelta Cw. farafato Fabricarect fion della Porea Genoucie dixquelta' Gitta , forto il titolo di Rertorra diSan Chriftofiofógeon suttelentrate, de ginsifulzioni al dettoluogo pioraiticer. meni - Laninde i fedetriRcligiofi s'obligat onndrdicare, wnadelle Capelle della Chitela loroz S. Chrikntimo; con
 alloggiare nel Sinatteroloro r Pereerinijcterepef tielta Citta faranno di Paffaggin, \& anco di donare gonf antio ${ }^{-1}$ melta'vigitia della Natmirà di Chrifo montrn Siffibre; á ciacun Capondi cala de' Pozzi di Aleflandria vn Camdelt. lateodi peio ditre orze peŕricognitione dádditinio, chieflihaitno net hudertotpedate.
 narmon a ranuiuare per calila. ea Gibelfini, li qualicon l'aiurn, e col faucre di ${ }^{\text {angllalmo Marchele di Monfera- }}$ no, commilero molei omilidij nce contrdif Guelfirípoi nel medefimo iltante al fuderio Marchefe cintrd co quattro mill? caualli, edue milla fonti nella chmpagnadi Aleffandria, pacchegoiarfo, emettendo iltutio in grandillima rouina, e contufione.

Ne medefimi giorni ancora la Lombardia fa non fola- Gli Aleffandrini cominciayman vacillare nella.fedsl-
ed verfail fudetto Ducz, quando effendotene fubito actorto il Gouernarore Corrado, atte\{e con ogni diligen: za a trattemerli ne sermini;\& accioche non cadeffero in gualche fubitaneacofpirazione contra il Prencipe loro andò oglicen preghiere, elufinghefecondando gli animi d'efin, fn'a tanto, cbe n'hebbe dato auifo al Duca, il quale mandò (peditamente ad alloggiare in Aleffandria ere milla caual li, e cisqui cento fapri, fotto il comando di Andrea Biraghinobilifimo Miladde, ca' i quall mortif. cò i poueri cittadini; \& afficurò la Citrà da qualfuogia moumento. Erano all'hora is tal maniera lulcitati alcuni incendij di granditime difcordie:tra gli Aleffandrini, cho rinouate le maladette faziomi de'Guelfi,e Gibellini, queili dimmandrano aiuto a Francefi, equefti a Monferatefi, di modo che frà effi ne feghiuano grudeli mortalica, 8 alle famiglie grandifimi danni.

Dipoi,Guglielno Marchefe di Monferato ad infanaza de Viniziani, e d'Alfonfo Rè deAragona, in nome det quali giserreggiaua, venne di nuouo a mettere fottofopra col fuo elercito di quatero milla caualli, e due milla fanti, il territorio di A leflandria, $\$ 2$ il Tortonefe ancora, metfendo a ferro, e fuoco ruttili Caftelli, e Luoghi di quelle due Cirtà ; onde atteriti quei poueri Terrazani fe li refeto quaf eutti : non puote pert mai foggiogare il Calteh Jazzo, necafine, ancorche piocuraffe d'occuparlicon impetuofo sforzo; perciò vedendofi eglı fuor difperana 2a, abbandond l'imprefa, en'andò con la luagente nella Lumellina, fcorrendo, e faccheggiando quel. territorio tutto, one fi fermò poco, dubitanda delle infidie de' nes mici. Imper oche mentre faua egli intento a far bottino, il Duca Francefco, che dimoraua nel Brefciano, mando Iubito al Gouernatore Corrado fuo fracello, da cuiera ftato auifato del pericolo, chelifopraltaua, Giouanmi Noce Cremonefe con mille huomini d'arme. Fraranto, il Marchefe abbandonata la Lumellina,ritornò nell'Alef. fandrino a porre vn ftretto affedio vn'altra volta intomo a Caffine; laonde Corrado, che dimoratua in Aleffandria; e che per cauifa d'vna infermitz non poteua vicire in campagna, ordinò al Noce, che pigliata vna parte della foldatefca del prefidio di quefta Citta, infieme con la fua canallerian'andaffe quanto prima a facciar il Marchefe dall'affediodi Caffine; ma perche il Noce pocoinaanzi haueua vnitamente col detro Marchefe colpirato contra la perfona del Duca Francefo, voleua diferire fino al giornofeguenrel'elecuzione di quanto gli era ftato ordinato; perciò effendofi accorto Corrado di quefto tradimentonfece (ubito far prigione il Noce, e diede il carico a Pietro Pufterla, al Pallauicino, \& ad altri Capitani, li qualicon la fudetra foldatefca, e caualleria marciarono alla volta del nemico. Trouauafi all' hora nel campo il Marchefe tut o difarmato per caula del gtan calore eftimo, furori dogni fofpetto di qualfuoglía cattino incontro, quando fopraggionto-da' Sforzefchi, fù da loro colto cofiallimptouilo, che appena hebbe tempo di preftaméte fuggire alla volta di Cafteinono della Valle;di Bozmida, il yual luogo è Inngi da Cafine vn miglio, oue fano, e laluo ricouerolit; perciò i Sforzelchilliberarono i Caffiuefi dall'aftedio. $\boldsymbol{p}_{2}$ infieme cō on.ricco bottino ritornarono vittoriofi in Aleffandria. Auifato di queffa virtoria il Duca,follecitò con grande inflanza Corrado, arciòche ricuperati li Caltelli, e luoghi dell'Aleffandrino, fi paciEucale col Marchele di Monferato, e policia mandaffe
. Pöfercito nel Bretciano $;$ mentre dunque stattendeua al -trattato della pace per mezzo de' Arbirti d'ambedue le parci, venne aufo, che Aleffandro Storza fratello del Duca era ttato nel Lodigiano rotto, e tconfito dalle compagnie de' Vmiziant, per negligenza de'(uoíoldati, che ienza lua taputa erano andari per foraggio; onde í Gibellinidi Aleffandrix cominciarono a vacillare, te il Marcheie rucusdrdeaccettare le co dizioni della pace.

Il Noce, cheiftrouna prigione in Alefiandria fialit ventiquattro del mefe di Settembre mandato al Duci Franceico Slarza, che dimoraua in Cremona; oue per it mancamento dieifo pocionuanti fatto dentro di Aleflaim dria, li fil d'oŕdioe di effo Duca mozz aro il capo.

Quelt'anno, trel quate $8 \subset$ nel ieguente ancora amminiArò la Podefteria Aleflandrina Giacomo Porti ; e fù fuo Vicario Giuliano Laborante, Barrolomeo Colleoni, che per cagione d'alcuni folpetri haueua molto prudentemente abbandonato il teruixio de'Vaniziani, 8 era ritore mato à quello det Duea Sforsa, venne d'ordme di effo Prencipe con molea foldatefca nel Tertitorio Aleffan. dérino, per rxcuptrare con la gierra i Luoghi dal Marchefe di Monieratoviurpati ; perciò $f$ fece dare da Corrado Sforzale Conapagnies, che di guanigione dimoranano in Aleffandriagricon le quali infizme con la fua gènte andd fcorrendo, elodcheggiando tutroil Monferato. Dipoi, conl'aiuso di tinquecento cavalli mandatili da Rinaldo Dininai, cheper Gouernatore dimoratia in $\boldsymbol{A} \boldsymbol{t} i$, and fotto à Cornicoto per loggrogarlo; quiui fterte egli dalla mattina fino al veipro gagliardiamenice combatrendo, e Sempre indarno, per il granvalore de'foldati di Lodouica Ducz di Sauois, che denrro di quel Litogo atrendeuano conognicóraggio; cofialla difela, conde all'offefa; onde vedendo il Caiteoni, che i sforzi flubi riutciuano tutif vani, e fuperflui, abbandonò l'impreis.

1. In queifirempi, Renaro d'Angors, che dal Rè Alfonfo era ftato ded Regno di Napoli poco zuanti fpogliato, pafo solinitalimoon on groffoclercito diFanteria a c Caualleria in aiuto del Dica Francetco Sforza : e perche quefta gente fi crouader per caula di cofi lungo viaggio molto臽anca, la fece far'alto dentro di Aleffand ria, ou'egli anin corafi fermò per ziforarfi alquanto $;$ con quelta occafió ne dunque hauendo il fudetto Duca compromelle in Rea thato tutze le differenż c;che haneuai col Marchefe di Mons: ferato. Fid dacfo agiuftato in maniona s che fi contenti: difar iregup cond'in micose polcia chiamato in Aleffandria il Colleoni, che gia s'era inuernato net Tortoneicy con effo cominciòia tractare dethapace.

Al fuderto Renato ; mentr'era Rè di Gierufalemme \&o Sicilia, terui di Medico per moleı anni Francelchino Paa nizzoni parrizio di Aleffandria con tanto valere nella lua profeffione, che acquiftat fila grajla, e bemueglienza di quellix Coronıa, meiritò deffer da lei fatto luo Confia cliero. Dipoi effendof eghi pofto alla ferultu de'MarcheI di Monteraro firefe appreflo di quefti zanto benemerid to col fpender largamente del fuo, e faticare in leruigio dos elli Marehefe, che in ricompenfa fu da Guglielmo, il quaie pocoauanti era flato Signore di Aleffandria, ineeftito queftranno i493.del feudo di Corticelle an Monferato, cori priuilegio. ed aurorità di poter'angariare il popolo di effa. Terradi Corticelle per venticinque mnis

Segui alli noue del mefe di Aprile di queft'anno la pace trà i Viniziani; \&il Duca Franceico Sforza con alcune cbndizioni, delle quali fo principale, che poteffe il Duca ricuperare con larme i Luoghi, e Caftelli, che teneua occupati Guglielmo Marchefe di Monferato nell'Aleffandrino: Perciò effendo fpirato il termine della tregua fatta l’anno auanti trà effo Duca, 8 il Marchefe per opera di Renato, Tiberto Brandolini Fendatario Piacentino, e Capitano Generale del medefimo Duca venne col fuo efercito alla volta di Aleffandria con penfiero d'andarfene in Monferato, e ricuperare tucto cio, che il Marchefe occupaiua di effo Duca Storza. Percid diffidando il Marcheledipoter, fenen con euidente pericolo tefilfereal nemico,hebbe ricorfo a Renato, che dimoraua in Piacen. zas\& hauendolo richiefto à volerlo difendere, \& a pigliare in tanta occafione il Coo patrocinio, mandò eglifubito à Milano per quefla caufa Nicolò Pancrazio dal Duca, dal quale otcenne, che mediante la reflituzione deffor Luoghi, gli husertbbe molto volentieri conceffala paces perciò aggiuftara di queft a mariera la diferenza, il Marchele andó à Milano à vifitare il Duca,dal quale con ogni
cortefia

[^12]1

## 100

coreefa riceuuro confegui da effo due Luoghi del Difreco Alefiandrino, ctoè Caline, \& Felizza o coniotro nila alcudi d'oraogii anno. Tiberto fract anto andd por ordine del Derca j ricuperare VhlenzasiBatfignana, $\langle$ aluri Luoghi diquà del Pro, che vbidiuano al Ducadi Sanoia end ternine di tre giornidi founomife al dominio sforzefo:
Qutft'anno, nel qual'e nel feguonte: ancona fil Podefts diAleflandria Gistuanni Aimicremarele;s \& Giouann Otto de'Contidi Medalo lerui di Vicario, mori alli vensiquatro di Marzo in Roma Nicolò guinto, ed à gli otto diAprile tù in luo luogo fatto lapacalalifo terzo, che prima chiamauafí Alfonfo Borgia: ozdiuo di Xatina, Dio cefi di Valenza in Spagna, huomo da bene, in ambe le leggi dotifimosed amatore, \& fautore de'letterati il guj* lc haluendo fubito riuoki li penfieri contro i nemici comuni del Chriftianefiona, ordinò, che fi publicaffe in tut. re le partide'Chriftiani $\mathrm{l}_{2}$ Crociata contro i Turchi; la qual'eroica, eianta imprefa defiderando eglieftremamen te di eondurre à fine, anandò Predicatori per cuutez Euró pa, acrioche animaffero y \& clortaffero $j$ Chriftiani à pin gliar l'armi contra quefto nemico, \& \& àishorfare qualche danaro conforme alle facotrà di ciafcuno persianadar'ad effetto quefta guerra. Nella Lombardia fimmadato Frat ie Giacomo Miz2niga Theologo e Miailbro generale della Religione de'Minori di San Eranctice affincthe efortaf fe con ogni affettole perione à cofl lanta, e floriofa im prefa. Venne polcia per tal'ciftetto il detto Frate in Aleh landria, e trouò turtili Cittadini prontifinui, e molto infa mmati ad vbidire, e compiacere allvniverial padre, \& paltore Califto, promettendo-daiut are centutte le forze loro polibulilimptefa della Crociaracontra Turchi. :
Frattanto, gli -Aleffandrini alli venticinque del mefo di Ottobre drederoprincipio alli fondamenti debPoite fopra il Fiume Tanaro, che fcorre per la Cist loro, e fù folennemente gettata in effila prima pietradd Emanuello Trotti Dottor di leggi, e da Alberto, \&s Anoorio ambedue de'Gualchi,Citeadini nobili di A leffandria.
Fit molto chiaro, \& illufre in quefi rempi Giacomo dal Pozzo figlinofa dicorradino, pattizio ds Aleflandriat - Dottore nelle leggi famofiffimo, e dd'più é perti, \& eco cellentis che viueffero in quel liccolo, come di ciò bè fallm mo chi arifina celtiononianza le fue dotifinc Opere, fiz le quali fivedoro thampate quefte, Letrones, of Imerprosaziones /uper foctunda panse Idferticti : Supor prime parte Digefil yoni: Fragtotita guadion in Jure cindli: Difpucaio de Mon netw: Allegazio pra Comeimnirase Tonva:Valentia. Fu colí côn grande applasio, e lode il.primo Lettore leggilta nelli Studij di Bologa, ; Padoua, Ferrara , Toorino e e Pauia, doue frà glialtri, che dauano vdienaa allefue lezioni, vno, e principale fa Giafone Maino, il quale riufcila Fe qicetras quanti Dottori legoifti fimo llati per liaddietra celebri,e fanofi, e forfi anche frà quelli, che niffero dopo Lui contama,e nome diefeettifimi; nelle Opere fue chiz tha egli il Pozzo Maeftro di affettuola memorria ; Finalmente dopo haver Giacome ottimamenec. amininidrate atcune dignità nellitalia, in ricompenfa del fuo gran va lore, $\&$ \& di tante fatiche in feruigio d'infiniti fludenti pial che volontieri foltenute, ottenne dal Duca Franceicn Sforza la tiuerita dignità di Senatore nel Scnato di Milano.
1456 ...Queftanno, nel quale funono Anzianidella Città di Aleflandria Imen patriz Scbaftiano Filibettiza Fazino Porco, L::chine Ghilini Baruzzo Motrbaruzzo; Antonio Bel\% Ioni.Girolano Gauighiani,Galaxio Curti,\& Opizio Anols fi, hauendo il Mezaniga fatta relazione al Papa della prones volonte, \& vbidienza de'Aluffandrini per ioceorrere Timprefa contra Saraceni, ictilfe il Pontefice allifei del mile di Getnain vn'amoreuolifima letrera piena di gran carizà e e zelo verfo l'onore di Dio,à gli Aleffandriui, efore indozli ad alurare con onni praftezza, conforme alle promelfe da loro fatte, quelta coff fanta, e neceffatia guerra che tanm iniportaua per la conferuazinue dell'vninerfate Chititiana Republica. Il tenore della lettera cil iepuente.
Califus F. P. III. Dilectis filijs Nabilibui Virix. Conflio, dr
 dictionem. Exprimi verbis noin potef, quanfe nos gavdio affece-
 niga facra Thenice,, sofoffor Ordinic Mineram, Generaliu Mio

folicm in Prowincian Lombar dia pormagna, tis primín neceffaria fider canfa aumigion; modo radiens tantopicre was ammes ancenfos, of inficmnatos nobis reculit ad exphenda Wifta dofitio-




 progenfor Conflantini piffimi exemp/umm;"女 promptiaxdinome



 nerali partincbant: noc non ad prosifoneos afiorpus Orto-






 expedutionem wotimam ommin prout offisiofs; 'pinque edpific, ise





 merali prodibata, it quanprimemen ad voekm ad not expedisus ice




 tum, cum aterna animi tranquillutase yepartabsisis. Datum Ra

 ts. M. losnnes:
;Dalia fuderta letrera, e datla cofcienz a delle promeffe fatesal Sommo Pontefice pér Pantio della guerra conaro Saraceni, grandemente commofe gli, Aleflandrint; adempirono lubito con ogni prontezza, e liberalical cib, che di adempire fí rrounuann obligati; ela tardanza loro fì con altretranta piettezza lipplita à màndar'ad efferto La giutta dimanda del Papa : Laonde raccolta dal publico vina bunna fomma di udanari, e fattaiceltadi Citradini, che dalla mera volonta loro mothi voleuano à quefta (anea imprefa accingerfa; el'vn', e e.'altro mandaroso ipedie ramente à Koma:

Pietro Lodouico Gambarini frà he Girmeconfuti di quefta Patria molto eccillente, fùquelt'anno cletro Podedtà di Lucca doue fi fece conolcere per huomo dincorrott: giultizia, e di grande integrità : Conocrafione, chegli peythd jui per moplie Elilabet della nobil famiglia Guidiccioni, perieverò in quella Citia la fua abirazione come vanno tuttauia perieutrandoi fuoidicendenti, li quali hanno litteffa ragione, come li Gamibadinidi Alelfandria nel prefentaril Miniltro dello Spedale di San Gia como, toccando vicendeuolmente vna voltà à quefti, e $e$ Palera a glelli.

Amminiftraua la Podefteria di Alcflandria Gheraido Colli da Vigeuano, \& era Viratio dieflo Podetiàil Gillreconfulto Antonio Colli parimente Vigeuanatico, quardo Marco Marinoni iponeancamente timunzid il Veico uato di quelta Citta, 8 in fuo luogoil Papa elefte ${ }^{1}$ abw bate Marco Capitani Nnuar. fe, il quale perche nom pote fubito venire al pofleffo della fua Chiefa Alefknotrina, mando procura a Francelen Trotti Arcidiacono' del Duomo di quelia Citt ${ }^{2}$ a afine he lo pieliaffe;come difoi lo pigliò al'i venticinque di Agofo da francetco Merlani patrizio di ella Città A rciprece della tiudetta Catedrale \& Economo del Sommo Pantefice.

Nelliffeffo anno ancota, nel quale fo Referendariodi Aleflandria Abramm Ardico, Luch:no Ghilini diede Sofanna fua fielia vinica per moglie à Marco Trotti parrizie di quefta Citrà, che fu Capitano di Giullizia in Adilano, co idote di mille Finrini d'oro, dote in quei tempi delle migliori, rhe fi poreffe dare.

Sarà memorabile ationta lanno prefente, poiche Pao. lo Ghiferi che fi padre di Pin ounto Ottimn Pontefice, nacque iel Bolco, Terra del Diltretto di Aleffandria.

Con-

Contimuòil Collinehla Podefteria di Aleffandria, il quale d'ordine del Duca Francelco Sforza fece un'editro, che rutci It Cittadini, \& abitatoridel Territorio di quefta Città, i quali erance foliti di effer comprefi nelk tafla del fale, compraffero ogni anno due mila ftaia di quel lale, she foleuafi per vlo dello ftato di Milano portare da Ouata Terra de'Genonefi in Aleflandria neila Salera publiez, à ragione di quatero lire Imperiatipericiafcun ftaio: effendofí cofí conuenato trà la Citrà đi Aleffendria , e la Republica di Genoua; e quefto poifi diuideua per le Terre dell Aleffiandrino.; aftegnandofene a ciakun capo di cala la giulta porzione, conforme alle lue freulta, \& entrate:
Dipoi, furono deputati g.infraferiti Cittadini df Aleffapdria, perche vnitamente col Commeffatio Ducat le atréndellerp alla riforma del regiftro, àfia eltimodi cutri liftabili, cofi di quefta Citrà,come di tutso il fuo Ter xitorio, cioć filippe stordiglionin, Matteo Bargiaaza amb bidue. Dottoriteggiti, Martinn Canefri, Rofinna Petret mail, Nicold Cafellami, Nicolò Firoffini, Raftel Gambap flni, Srefano Biaua, Pierro Inuixiati, Giacomo Pederañ, Luzio Ferrarí, Gounannidal Pozzo, Battittino Squarzafichi, Nicold GraG, Biegio Panza, e Csiftofore Scribani; e quêtri Riformitori feceso nel medeffopisampa wa coniepzione cor Tomafa Bianchi, \& Amprogio Lanzzo uecchia patrizij di quefa Citth perdi mabiludaboro pooreduti nel Territorio del Caftello del Ferzasmperidoteidano cataftarê.
Galuagno Firoffini vicario generale ded vaicoso di dileffandria, ottenue dal Sommo Ponvefice ealifto terzo in Commenda liabbadiadi Saa Pietredinzorgoglio ia gquefta Città, poffed duta da'Monaci di San Bemederto.
Dipoi fece perdita il Chriftianefino Adelliotuino, $c$ Sommofuo Pontefice Califio terzo'y che nelloredi nouanta, e piulani, morialli due di Agolto;, eli fueceffe nol primo giorno di Settembre, Pio fecondo chianato per zuanti Enea Siluio della nobile fameglia Piccolomini, chenacque in Corfiniano, Terra della Diocefrdi Siena in Toicana; Quefta fua Patria , effendofata dajlui onoratz della Vetcouile Sedia, ed in confeguenza del sitolo di Città, chiamoffi poi dal di lui nome, Pienza.
Filippo figliuoló di Giouanni Firoffini, Segretario del Prenclpe Galeazzo Maria Sforza, fece alll diecinoue di Nouembre di queft'anno acquifo di cutte leartrabe della Cónunità di Sezè, cioè fopra l-ORteria, Forno, Macello, Zx altri emolumentià quella Terra fpettanti; ma effendo naggiore l'acquifo, ch'egliturtauia faceua dell ${ }_{2}$ graxia di quel Prencipe, apporraua fplendere alla Lua firpe, \& à quefla Patria. .
Fini queftanno con ma fraordinarianeut, che cafcò in Aleflandria, \& alitroue, la quale ockupò talmente le Itrade di quefta Città, che nuno poceya canainaite. per afzenderealle fue facende, fe prima non furono fatti, \& aperti li fentieri da vea all'altra cala per ciafcuna contrada.

Queftanno, nel quale fla Podeftr̀ di Aleffandria Benedetto Corte Pauele, 2 efercitò il Vicariatc dieflo Corte, Giouan Stefano Colombafi, farà memorabile; poiche con l-autorità del Papa Pio fecondo $\mathfrak{f}$ fece va Concilio generale in Mantoua; effendoui concorfi molti Principi, \& Ambafciadoridi varij Porentati; e vi fì ance prefente Marco Capitani Velcouo di Alefandria. In quefta publica radunanza fo eratraza, eftabilitala fanta imprefa d'Oriente controi Turchi, allefecuzione di che tuttidi comun confenfo aderiuano, vedendo chiaramente il grande, \& euidente pericolo, che fopraftaua $\frac{1}{2}$ tattoil Crifianefimo, tuttauolta rbe fi foffe tralafiaza, mafime hatendo elfi Tutchi occupata la Grecia, e Schiauonis, con (peranza anco di farfi padroni d'alere Prouincie. Fù dato it Comando di coff grande imprefa à Giorgio Caltriotti chiamato Scanderbecco, Rè dell'albania, e reila Macedonia, guertiero inuitifinno, e capital nemico, e perfecutore di quei Barbari.
Biagio Panza Cittadino di Aleffandria, di cui fi fä menxinne l'anno inanti, moflo dalla diuozione verio Maria - Vergine, fece l'annio prefente fabricarin onorefuo vna Chiefa fotto il titolodi Santa Maria delle Grazie, Fuori delle mura di quefta Città, ne'con iaidi Eorgoglio un Aftiglizno: Perciò alli quindici đi Agotto,gionno feftiuo dell'Affunzione fu polta con molta lolenhita la prima pietra ne'fendamentidi effa Chiela.

Lifrateli giouanni, egiuliano figliuoli del Prefidente Chriftoforo Ghilini fondarono con oherata-lufficiente alidieciletre dell fudetto mefe nella Catedrale di Alef landria due Capellanie in wha tolı Capella', cioè Giouarni forto al titolo di San Chriftoforo, e Giuliano foteo'al tritolo del Santo del proprio nomie, con obligo in perpezuoiz due Capellari dicelebraze ogni fettimana zre melfoper ciafcuno in fuffragio; conforme difpone lilitro mento per le fudette Capellanikinè medefimi mao, mefo, \& giorno,come fopra, is puilato is:

Non occorfe queft mat akowa cora di memorabile in 1460 Aleffandria ; ir eflendontata quefta Città del turtolorka-


In quefliempl frotibiagiogothini patrizio Aleflandrio no, Aonado' Ambergiand stefl Ordine Cifterciele, il qual'effendo vo'atca didottrina, e de'primi letterati del faoudinpo, actet ebbe orramento ; coll alla Patria, come tiluf ámiglia fia . Fü egli Abbate di Sam'Ambrogio in Mỉ̉anojen titolò di Gonte, fece fabricar'i Chiottri veé--timdi quel Monaftero, doue fifono vedure à noltri giorsi t-Amie de'Chilini col thome; \& cognome di ello Abbates
 delli rioftra famiglia ;' abufo'vetamente facile ne-frati, e del wutto conitrarfo alla grat tutudine;poiche offendoui tho tépofte per conferuar la memoria de'benefizijuiceuuti, eftinguendole, fif it vn noc abile mancamento, che portí Yecol'abomineuole vizio deflingratitudine: Nelik kutert to Monaltero fi vedeua l'effrere del tudetto Abbate ia abito Pomtificale, in fegro dela dignità di. Arciuefcor uo di Milano conferitolì dal Somino Pontcfice; mà mon dia lui accettata, benche net foffe degntfimo, per li meriti, cofi della fingolare lua lecteratura, e gran bonta di vica, come di tutte quelle riguatdeuoli iphrit; che fi poreuano ie vn perietci fitiono Prelato, come linis shefidetare; antiuicepli pial di viuere dentro de'focisehfoftri) yira pribata cooz quiete attendendo á feruir Diofed a fooi tada); ohe loo etentrare'al pefante oarico del róouerho di' tante animne 3 com'c̀ quello della gran Città dy Milano.

Giouanni Otro de Coffide Mcda fu Podeftadr Alef fandria queft'anno, nel yral'eliendofi grauemenfe zomis lato il Duea Franoefcó Storza, fufcitarono a kuni romori nella Lombardiaz-made Fa Duchefla. Bianca fua . ntogite feriffe lettere à tuttili Capitani, i quali hautua conoternti fedeli verfo lúo marito ;-élorrando ciatcun di dorozi: pigliar'il patrocinio di quella Citta', olie dimoraua 3 a a to aer'in fienoi popoll, she per caula della malatizadel Duragià comincianano à ivacillaremelfa fedeltà verfo di luj. La cura; - a il catico en euftodite Aleflandria ta, tato da quella Ducheisa ad Andrea Trotti figlinolo di Giouan
 to, 11 gual Trotti, adunate fubito da ogni banda, col miexzo de'liooi amici, 8 aderenti, alcune Compagnie di Ioldafí, - wificurò con quefte lafua Patria, e la ridulse ì termine. ratedi quiete, \& concortia cheperl'awenire non vi fil - Citta nello Stato di Milano più di lei verlo ill Yuo Prencé pe fedele, 8 vbidienre ; onde sacquifto egligrahdiftinua beneuoglienza prefso al Duca; dal quade; memere vifse,fal fempre tenuto in molta tima, \& afferuotanrentic amata. In quefto mentre fi rihebbe il Duca dallafua graue infer -mité col mexzo della molta fúficienza, e deftrexea di Antonio Ferrari Medico eeccllentifimo, il quale non folo nel ricuperar la ialule del Duca fifece bemifimo conoicere di quanto valor'ci folse nella fua profethione, ma anco in molte altre proue, onde arequiftofi prefso à tutti fama immorrale ; 8 infeme arrecd boniffino nome alia Cittè di Alefsandria fua paria':
Frattanto, alcuni principaliGibellmidi quefta Citta inuidiof del fortuncuole fato di Andrea Troti, tentarono di metter', e lui, e Giouan Galeazeo fuo padre in dit--grazia del Duca, con haverli dignificare alcune falfità contro di toro; tra elli prudentilimo hauendo a fe chismati, 2 il padre, \& il fighoolo e e ritrouatigli innocenti. come anco difsoperte falfe le caturnie darfudetti Gibellini attribuireli ;prima dificens iarli, - e rimand arli alle cale loro, vuolfe rimencratlicombellifimi dont, 8 in particolarelifece grazia di poter'vnire altArmedella thirpe loro quelle de Sforza, in ricompenfa d'hauer conferuata la Parria nella fedeltà e divozione verfo dife. Conturtociò non acquerati ancors li Gibellini, evedendo, che non ghi erano riutcire le da lorol inuentare calunnie conexo litudetzi Trottic fidiederoiz calunniat tutrigifahti,
diquat.
di quella famiglia; perciò Biagio Trotti Dottarèdi gran lufficienza in amendue le leggi, \& Oratore molto eloquente, non potendo fofrire tanta periecuzione machinata conro tuttala lua Catata, n’andò Cubito à Milano, \& orrenata licenaa di eatror'in Senato, iui alla prelenza del. filteiso Duca, e di tutti li Senatorí giultificò tanto bene Finnncenza de'Trotti, che il Ducai to il Senato beniffmo s'accorfeso elser tutte menzogis:le:querele date da'Gibellinià rutu quella famiglia, \& il medefimo Duca piu efficacementela ripigliò nellia grazia fua ricon maggior mortificasione de'maletelifuot contrarij.
Porcia, il ludetto Giouan Galeazeo Trotti, che alla decrepita vecchiaia di nouant:anni era felicemente peruenuto, pafsò alli are di Sescembrè nuiglioz vita nella fua Patria, con hauer lafciato famofifimonome delle fue valorofe azjoni.
Ginuanni Aimi amminiftòla feconda volta la Pode.
 Giureconfulto fllippo Stordiglioni, Gughehna Axdix: zoni, Gionaani. ........ Giouanni Parma, Dalmazing Pederana,Nicolino Coua, \& Enrigo Panza; nel quas'amo Yufcitarono alcune diflyrenzegtrilif kudetrianziani, '\&il Capitolo del Duomo di ofla Cittès, per cauladella fabricia dir quella Caredrale ; onde Galuagho Firoffini Comendar zore di San Pietro di Borgoglio, e Vićario generzle dd Vefcouo, e glinff aleritti, che rapprefentamand tut to il fudecto loro Capitolo, cige Francelco Trotti Dottore dé Sagri Cano i, \& Arcidiagono, Franceico Merlani Arciprete, \&eli Canonici Giouanni Colli, Paolino Ferso, Paolo Canigia, e Stefano Lanzavecchia, il qual'era parimente Prepofto di Santa Maria della Corte, fecero vna tranfatione, $\&$ alcunt capionli fopra le detre differenze, le quali furano dipoi afgiuftate; \&alirutro fi ftiputo da -n Notaio alla pretenzz del Giureconfulto Matteo Bafgiazs3, Fiancelce Gambarini, Giouanni dal Pozzo, Nicolò Guaftauini, e Gialiano Lodola Monaco di San Piotro di Bargoglio. Qucto religiofo ż dellifteffa famiglia, che fece fabricare nelle Vigne della Cofta poco longi da quefta'Cittas; la Chiela disant'A atonio, la quale per qualche sernpo fi chiamò Sast'Antonlo de' Lodota s ma dipoi corrotroil cognome Lodolas fil dal volgo detta Sant'Antonio de Loza, econ quefo nome vi tuttauia pero feuerando.

Lorenzo Guafco, huomo di gran bontà di vita, e di onorati coftumi lartiò alcuni fabili. Re entrate alli Chiefa di San Marco a perciò Li Padu Domenicani di effo Conuento $\boldsymbol{G}$ obligarono con. Iftomento di celebrare ogni giorno una Međa in fuffagiodellpanima fua, e de fuoi nipoti.
 ria di Aleffandria queftranno, nei quale nacquer vna dif ferenzal, che dipoi fu aggifftata, frà li Cauagheri aurati, \& i Giureconfultidiquefta Città , per caula dells precedenza fra loro. Imperoche vicendeunlmente wa parte voleua effer'antepoita all'altra, pretendendo nelle pibljche radunanze il tuogo piu degno ; li che effendo venuto in eonernuet fia frà loro, e difcodendo li Cauaglicrinon perragiona tha per farva d'armi th pretenfione lorn, cagionò gran pericolo a turta la Citta, che già incominciaua a leuarfi in tumulto. 1 amde il Collegiode Giurecare fulti, che volena diffinire il pegozio son la ragione ordinaria, e nen conl'armi, hauentor riguardo alla concordia, e quiete delia Parria, fupplicó it Dura Frasceico Sfores, che voleffe affolu fanente dichiarare intomo alla procedenza, che d'ambedue le partiera priteia; il senore della fuppliea è il feguente, cioè.

 Alexandriapullulat , © in dies avgeri videurr, contendnntque milites qummuis iunsiorses, \& qualefasmque firb, aitrcire, © praceder Dattores Iuris Canosici, 'it' Ciwilis quammis antriquicres. gmod in dyrifum, is ridipondium in papule babeewr sintalligitg; Collogivem Invipifarum ditifa vefors Cinitatis, gnod Dos fanonis nwmord bono Doilurum (ciensta, waribus, of gravicate praditiorum fufutisị af paralia Collegie Cinitatmon veftransm fpesialiticr Papra, en quaffientia viget, ex gua merito catera excmo pta fumere debent, prosifiones obtentav, '仑 fornari, we quis Miles iuniar antiguiorem Doiforem antectedar, fod /erwndwn trmparin gradunes adepiorum ita, vt aniguitati gradus dignitatis deforooyur. Cum antem oijerruantig bec howofatis, (o attračionixad

vfum deducatur. Cxmq; " fimili Bectiffinas Pater ot moilernis compardhus mulciphicatums mumerxio Romanorxm Prosero-
 Epifcopes , oco/dom declaraneris ipfis Ranerenduffims Domanis Epijcopis pofiponi, cums foleast dici: rarums prosiofum. Cminqs
 in Prourncijs aluents, of longinquis mithests aples, or gradiox

 dem ritum, of offervanuiam in ipfo reftra Cinucte, \& diffic-
 commijum facit.
In conformità dunque della fudetta fupplica, it Ducà Franceico per compiacere all'yna, \& all'altra parte, or dinò alli venticinque del mele di Giuguo, che ln qua lunque radurania, e nel caminare in qualfíoglia oce:fione per ̣̆uelta Cites̀, fi doueffe trà Cauaglieti, e Giureconfuts hauer rilguardo al tempo, nel quale ciafoun di loro havefle quella dignità otténuta; e chi fofle ftato il prino add effer fatecro Cauagtiere, ò Giureconfalta, quepli all altro preceder doueffe; come appare dal decreto doll'infraferitto tenore, cioc̀,
Frantifow sfortia Viccomes Dax Mradidion!; Piphi; Aggle. viague oumespide:Crmmose Dobrinem. Supplicutunas of nobe


 bes indiciums rreframm. Cwm iasor perfonme dignitate pollon-
 gmod in mitrechlosidry. fes in via, few feffione, fam alio quomis



 per nos ordisabisur, duraturio. In givorkm zefimonimm prem fontesferi, it regifirari imfinmin, nofirigue figills impreffions cownirr. Dac Medolasider XXV. imnij Ami M.CCCC.LXIIT: signata, lansmes.
Non contento il medefimo Duca d'hanct gli anni addietro conferito 2 Giacomo dal Pozzola dignita di Se natore, queftanno parimente con nuoui fauori, e prifilegi premia il fuo gran valore ; poiche alli due di Luglio fece grazia àlui, \&i Gloumni fuo figliunolo Dotrore io ambedue léleggi efpertiffimo dellinueftrura, e del titolo di Feidatastio di Retorto, Terra nell'Aleflandrino già da ludetio Senatore poffedura.
L'ifteffo Duca feuò a Filippo, e Luchino fratelli de'Firoffini lidue feodi di Stzè, e del Caltello dclla Spina \& in fcontro inueftili medefimi con i into figliuoli maf chidel feudo di Candia Terra della Lomeliina, con condizione perd, che del lentrate di effo teudo non poreffero hater, te nón quaterocento lire, e che il reftante do ueffe effer del Duca'; mà poilifucceffori Duchidi Milano concefferoà griftelfi fatelli wute letitrate del fudetto feudo.
la Podefteria Aleffandrina fil retta da Giorgio Pifca relli queflanno, nel cuale il Duca Franceico Storza fife ce padrone del'a Città di Genoua, ed i Cauag ient di Aleffandria non vollero acquetarfial decreto del tucterto Drea circa la differenza, che paffaua trà effi, eli Giureconlulti per catia della precedenza frà di loro, ma perfeverarono tuttauia nellofinazione di voler precedere: Ia onde il Duca per ouniare à qualche gran difordine. che fra effi poteffe occorrere; e per trouare opportuno timedio all'inobbedienza de'Cauaplieri, trà quali era principale Biagio Gambarini, feriffe alli ventiquattro di Magpio la lettera leguente à Marco Capitani Vefcouo di - Aleffandria affinche faceffe diligentemente offeruar glt ordini da le dati Copra la differenza d'ambedue le pasti, minacciando alli trafercflori alcure pene.
Francijcus sfortia Viercomes Dnx Mediolani, Papia, Anglerra Comes,ac Ianas, ©́ Cramona Domonm.

Reucrendo in Chriffe Parri Carifiwo nofire Domino Marce Cixitats nofra Aloxandria Epi/copo.
Rewtrendo in Cbrifto Pater Cariffimenoffer. Anme proxime decurfo per noffras patentes lizerms jub vigofimp quinto die Menfis Innui modum declarasimm, gwant ferwari volumm oth Doftores, of Milites Axpatos illims noffra Cixitatsts in pracodendo, も fedendo, guamadmadum Paternitatem veffram non ignorare putamus; nunc autem intelligentes nonnullos adiffe in ille Cisitats, gri buinfmodi dechartationi soffre parere recujant, now

## DIALESSANDRIA.

 Patcrmitatis vefira autioritat valeat; operam, or surem exhi. berevalutir, quod pradicta noplra Patomes litiers, bo sis cona tenta, qua mon fine confiso, be matura di/cuffome fatia/men, onnaine offormentmy. Datmen Mediolani Die XXIIII. Maig M.CCCC. LXHIIl Signata loammes.

Scriffe parimente il Duca a tutti gli Vfiziali di quefa Città, cioé al Podeltà Pifcarelli, ad Achille Seampa Cauazlier Gerofolimitano, e Capitano della Cittadella, A. arancefco Cambi ago Reterendario, elortandoli, che facefferp deltutto offeruare gli ordini dale dati circala precedenza d.fudetti Cauaglieri, e Giureconfulti . In plecuzione dunque di io, che haueua il Duca ftabilito, fece il Velcouo dinunziarlafconmmanica, 8 il Podeft Fna pena di cemto Ccudi al Caugglier Bianio Ganbarini, eome Capo de gli aleri Cauaglieri, $3 x$ aurore di fmil no: uitả, ogni volta che non haucffe ollirua:i gli artini Din. cail per latprecedenza promalgati; dipoi fecero turtili fudexiDelegaci incimarealliftello Gambarini ildecreto Lel tenore, che legue, ciod.

- Wifis inprimisl Ducabhus listaris patsuritws, dec. Vifis alïs Ducalibus latseris Prafato D. Epifcopo, tre. Ttem wifis wity Du-
 cio diraftimis, \&e. Volestes, ve drees ownino prouiders., of fus
 demxaralentur, volenter quoque, of quamplupimand cupeentes,

 - Prafatorwom Dominorum Epifcopi. Poct ffarss, Capuatiti, to Refosendarii Comnifariormm, vt fupra, poctetur, gr int bimsest copis cmainm fuprafcriptarmin litrerarmm cum tort zanori de vorbe Ad verbums prowt iacent. Spuilabili Donime Blafre $G$ zmbarine


 weq quowis modo pra/umer Doitures Collegij Vanspandi Iwrifemem Comisatis Alesumdria a ad gradum Oecloratms promotos, smandacnnaque ipfo Dominus Blafors milite ates fugrit adapruy.:
 spamatian alicer, $\delta$ inm in lvais facris, $\delta$ vel publicis; quidn




 fis larsifoncobets; quamemet eff prof: D. D. Epifcopirpre parey


 Conmidariarum. thyo Domine Piffor pro. qualdet wres yna cpnersfacersi in






Mapcus Apl/copu4.. Giergaty. Achillen Francefas. Smblarep:
E Dipoi, mentre if sommo Porcefice Pio dimotaua in
ancora Ja Podefteria Aleffandrina, e fil fuo Vicario Gia: como Gherardi da Batignama; e nell ilteffo tempo fori. Fazino Stefano Ghilini parrizio di Aleffandria, e Monzca Ambrogiano delf Ordine Cillerziefe, il quale dopò effer lfato Abbate otto anni in Santo Ambrogio di Milano, e poi in San Paolo di Miffano nel Pacentino, fit it prefente anno per li funi molti mețiti pronsoflo da Paolo Secondrial $\forall$ efcouiado di Bobin.
1466
Il Duca Fradceico Sforza, eche già fi crouaua da lunga
in₹emnità d'idropifia trauaglizto, nell'età di feffantacinque anni paisò all'altra vira l'ottano giorno di Marzo, la cuigran perditaf, non folo dallo Staro di Milano con dolore inefflicabile fentita nuanco da tutta i'stalia, per effer d'vn tanto Preni ipe vedoua rimafta, il quale meritò in quel tecolo il primo onore di vera giultizia, e di formma firtu nelrarni. Dalla Duchefla bianca fua moglie lafció quefti figliuoli, cirè Galeazzo Maria, Fhilippo Maria, Sforza, Lodouice Aicanto, Ottauano, Ippolita, \&e Elifabet; 'latciò anco molti baflardi: lif lucceffe' nel Dus cato Galeazzo Maria primogenito, il quale.all'auifo del. Ia morte di fue papre, parti fub to dalla Francia; ouedimołaua contro i Rebelhi a tauore del Rè Lodouico XI. e veane per le polte a Milanoः qurui eglifece allivenri di Marzó la fua folennce eniraté; ed alli ventidue piglió il Poffeffoe fil gridato Duea; onde la Citrà di A telifandria li mandò por Ainb ifciadore Teodoro Ferranituo patrisio a condolerfi della morte del Ducarnancefen fuo padre, ed a rallegrarfi della dignitł ottentita; il che fil ancora efeguito da turte lalitre Citea al dommio di quet Prencipe foggette. Ritornd daila Francia in compagniar del Duca Galeazzo Maiia , Nıcolò Ghil ini partixio Aleffandrino figliuolo di cherardo, il qual'efendo cofi nell.eliercizio militare, come nelle politiche virut di pari vabore, fù fatto Capitano d'Huonini d'arme dal inderto Duca Frapcefco, e doodine di eflo a udó in compagnia deldi lui figlio Galeazzo Ma:ia in aiuto del opranominato Rè di Francia controi mbelli. Fece Nicold in quella guerra molto fegnalate proue della fua brauura ;ed in particolare venuto a duelio con vin Barn e Francefe, e luperacolo, riceud in premio del fuo valore dal faderto Remole lasti, ed il gran Collare dellordine di San Michele, dignità la pid ptincipale, che polzano conferire i Re di francia. Con quefto dunque riguardeuolifimo Cauallereico grado effendofene ritornato alla Patria's viffe guei fuoi yleimi annifolamente a Dio artele alle opere di pieta, ed unitamente con fuo fratello Tomafo, e Manfredo Cuo cugino, che fù Onuernazore di Burgamo - anch'e, ha de' Ghilini figlinolo di Gioul mi introduffe in Aleffandria i Frati Carmetsanti, a quali donaronotutroil firo, doue hor a vedefi fabricatall. Condenito infieme con la Chiefaloro; ed anche alcune poffelinit, e renditedel. parrinonio loro. SI vedono ancor' at-fo l'Arme nofre fotto l. volta della detta Chiefa casj nomíe cognomide fuderti Ghilini ; dal che chiaramente fi comprende-il dominintoro, ede dificendenti nel deteo Fempio, nel quale Nicold' particolarmente fece fabricare la Capelly: dis Alberto, come appart dalle feguenti parole dipinté aella fommita di effa; ciot,
 peliadipinte t'Arnye te Ghilime circhndate davna Co. lanna, da'la quale pendeunsati michele inmedegfialcol', pito shiaro inditio : ch'egtrem Canagliere defthater'Ordirieied vederc bbero ancoríquelle A rme nella hateis ta manisradipinte, ie la poradilcrezione, ed il poezon
 vento; quando simbi amco que'tlachiefa, terthateffe pero: meflo, che fic cancellafére trella quatorda fothe penfara.
 ta di effo Tempios:e digizli era coithinciato a calfarleoluando anilatifublto i Ghlini, conftrinlero quel buon Priore a arle di nu no dipingere, come pure furono ne medefimi luoghi tipinte'; del che nè appare manifefto. fegnale per la diuerfita della nubuia, e vecehia pittura, coñla quale fono quette dipinte.

Si moftro parimerte liberale verfo la Religione Car-melita a il Giurecönfulto Giouinni dal Pozen, il quale eoncorie alla fabrica della fuletra Chicfa, édet fao Conuento ancorta, con hizuer fatto edificare' il quarto arco appreffo plialeri tre della fanmeglia Ghilini, ed anche fit Chiofti Portici. Refétorio, ed altro per vío, comodià diquei Religiofi; detche fe ne conferua memoria con le Armé de'Pozzi, che fívedono fotto il fudetto arco dipinre coll nome \& cog tome di Giournni, e ffmilmente ne eapirelli delle colonne dieffi porricilintagliate.

- Finalinente i Torrora, via delle nobili, e ricche fameglie di Aleffandria, che horà eftinta, fecero allefempin de'furettl fabricare la cäpella maggiore della deria Chiefa del Carminé; il Coro, e la Capella di San Nicolò,
che


## 104

che è a noltri giorni Santa Terefa dedicata; comechiaraminte appare dalle Arme di flaltirpe, che $\mathbb{I}$ vedono ne' Capitellidelle colonne del fudetto Coro intagliate, \& Cotco la volta delliltelfo dipinte.
Affinche fir rendeffe pill fruttifero il territorio di Aleffandria, e cofili Cittadioi, come li Terrieri che in effo godono poffefioni. poreffeco da quefte camare ogni poffibile vélita, fif fecero alcuni capitoli circa il piankar arboin ne,canpi di detro territorio, diquelta Cirta, eonll anfifzeona de gifintrafcritti fuoi Anziani, cioè Lazzarino Filiberti, Giacomo da Pò, Teojoro Ferrari, Vincenzo Coua,Nicolino Bulano, Michele Perbono, Lucea Ferrasi, eGiouan Masco Lcunugzi ; come ancora vi furono prefenti quartro Gentilhtomini pet cialcuno de' quattro Quartieri, cioé per Gamondo, Emanuel Boidi de'Trorti; Matteo Balgiazze, ambedue Giurtconfuli, Manfredo Lanzautcchia y ed Antonio Varzi : per Rouereto, Paol Giot:anni Inuiziati, Pietro Mangispere de' Marchelli, Bartolomeo Robutti, e Luchino Arnuzzi : per Marengo, Filippo Stordiglioni, Beltranno Firoffini ambedue Giureronfulti Erancefco Gambarini, e Giacomo Tacconi ; per Borgoglio, il Giureconfulto Agoftimo Squarzafichi, Gio: Steffano Guaico; Luchino Stranio, e Bizgio Paizz; i quali cap itoli futono dipol dal Duca di Milano confermati.

- Gnuernimala Città di Alcffandria con titolo di Commifiario Ducale, Guido Vilconti Milancle, quando la Ducheffa Bianca Maria Vifconti, e'l Duca Galeazzo Mayia Sforza fuo figliuolo fecero alli noue di Genaio vendita di due Tesre del diftretto Aleffandrino, ciné Solero, e Corniento al Cauagliere Giousnni Tolentini Milanele loro Configliero e Cugino,ed a fuoi legittimi difeendenti, per il prezzo dilire ventimilla letrecgntose tredici con $\operatorname{lol}$ di dieci, ed altretanti danati moneta di Milano; nella qualoccafionefeparò it Tolentini affatto le fuderte Terredalla giurildizione di Aleflandria. dall Aleflandria fufcitarono alcuni, romori capionati dalla guerra, che appreffo alli confini di effa Città noofra haveua Filippo fratello dol Duca diSauoia cötro il Marchele di Monferato Guglielono; però vi fa fubito rime: diafodal Duca Galeazzo Maria Sforza, con hauer quefti mandato in aiuto di effo Guglieleno vn buoniffimo nerıo digente, come quello, che difegnaua di darli per moglie Bitunca fua forella, che dipoi li diode; fa qual foldatelca fiu leuzra dal Prefidio di Aleffandriz, e dialtre Città.

Pokia, nacque in quefla Citta una differeñáa rra pli Angiani, ed atcuni Citradini, pretendendo quefti di preceder a quelli; perciò hauendo hautra notizia di., pl noui. ez ill Duca di Milano, mandò fubito ordine alli liete dí Marzo al fuo Commiffario Vilconti; afinche operaffe; che per ogni conuenienza quei Cikadini cedeflero per l'ausenire il luogo a gi Anziani, enme aquelli, che rappretent auanola periopa fua, ediffeffa Communita, Iltitenors dellatestera forita dal Duca per il Yuderte ordine allilteffo Commiffario, è ilfeguente.
sprictebill Militi Domiso Gwidomi Viscomiti Cownifaria Ahenpadria mafro dilocin, Dus Medialani, dra. Dilctitime: nefor.


 do coa/weto lung bifigimp tompo, come fiamp pienamencte in formett; \$ anche rapprefensendo deti Anziomi da perfone noffra, als Communsito, ci pare, deblaus pracrdera debiesimente, quabdo nos vi fofe efferoodines per la qual cefo vogliamo, e vic commetticat
 te, cbe le prasompinati smeiani. provedemo, forwando gliardini




 manionte -

## Ca, Jinarum Barbadone, /apimo Martij 1467. Sign. Patrus.

Queftrano, nel quale Tomenn Trouamala ful Podeft. 1468 di aleffandia, il Veicouo di quefta Citta Marco Capicani b nillm informato dill integrita di viea, e timorata cofcie:za di Steffano Pertenari figlinolo da Francefes. fratello di Enrigo Pertenari, dipensò alli veuti di Genno io a lui, ed a rutalitu fameplia, dipoter riceuer il battefimo, eglialeri Sigramenti Ecclefiafici da qualfiunglia Sacirdote dicio complacimento, fenzaliceizza del proa
prio Parbcho, ed'ogn'altro al Vefcouo infériore; con facoltà cṑ effa alli Confellori, che faratino da eflo Steffano, edaila fua fameglia eletri, di alloluerli da qualonque calo, fentenza e cenfura all'vifizio del Vcicouo rileruata.
Trouandofi poi li Caionici del Duono di Aletandria rtanto poucri, iche apena poteano conle poche diftribucioni viuere, fupplicarono Paolo Secondo, affinche li concedelfel'entrate del Priorato de'Santi Giacomo, e Fílippo de'Spandonari di quefta Città, con vnirlo alla menfa loro capitolare. Perciò eghordino allitre di Maggío all'Arciprete di Santa Maria di Bnrgoglio, che efegaiffe la detta Vnione, citando l'A bbate co' i Monaci Benedet. tini del Monaftero di San Grudenzo nella Terra di Sat Steffanodi Belbo, come poffefforl di effo Priorato.
Dopò haner alindecto Duca ftabilita la pacecol Re dr Sicilia Ferdinando, e con la Republica di Vinezia pigtiè circa il principio di Maggıo per moglie Bona figlsa del Duca di Suuoia Lodouico ; e poco dopò effendofi eglidichiarato aemico di Filippo di Sanois tuo Zio ed havegdoli dinunziata la guerra, fi moffedel mele di Settembre a dare col fuo elercito il facco, ed yna gran firage al di lui territorio di Vercelli.
Fratanto effendo lifteffo. Ducz defiderofo di conokere in pretenzatuttili Feudataxiy, fuoi fudditi, ordino , che comparifera in Milano auanti dife tre volre ogni amos, cioè nelle felte del Natale di Chriftondella Relurrezione, \&e di San Giuleppe, nel qual giorno piglio il pofferfo del Ducato. Laonde hauendo conletrere pregatilt ludorti Feudatati jad efeguire loordine fuo, icriffe parimente alih ventitre di Nouembre a Giuliano Ghilini Signore dicafitelceriolo, ed a Baldaffaro Trotti Signore di Pafturana, figliuolo di Franceico, ambidue parrizij Aleffandini.

Perfeuerò queft'anno il Trouamala nella Podefteria ${ }^{1469}$ di Aleffandriz, della quale Giacomo Firotfini parrizio fit Referendario ; IImperadore Federigo Quarto nel prima cipio di Genaio venne in Iralia perrictuere la Corona: Nellitteffo tempo trouandof la pouera, e mileraltalize noltotrauagliaza dalle continae guerre, che cok eane danno de'popoli paffauano tra: Prencipi Chriniantsore God'Efe Duca di Ferrara moflo:da buon zelo; mandd Giacomo Trotti, che difcefe dalła Gittà do Aleffindria y wo Ambafiadore, huomo digriniprodenza;e deftreztz Del maneggis de' negozijal Sommo Pontefice Razlo Set condo, auanti al quale recito wn'cloqutnte Oraziones, efortandole in nome del fuo Prencipe a procurare; che wha volea per mezzo luo fiftabilitice tra Prencipi Italiation 12. defiderafa pace, e perpetuamente ficonieruăfe in Italia. Potè dunque la facoudia nel dire di Giacómo Trotti,che tenerantente commolfo 11 Papa, tece a le chiamare gli aleri Ambaiciatori de' Prencipi, che apprefiodi fe riiedeuano, ecoß quefti- conincid a trattare gagliardamente, e con gran feruore la pace.
In quefto mentre efferndofi tra Gughelmo Marchefe di Monferato, e Bianca foretta del Dica- Galeazzo Maria Sforza labililo il nratrimonio, ghaleffandtimi noal poce: ro \{perare le non innga pace, quiete à câgioné delà vicin anza del diftretto loro col Menferato..
Nel medefimo tempo il Cavaglier Biaggio Gambarini alle opere di pieta. e refigione midto inc finató, döno alli frati Carmelitani di Aleffindria alcune rendite
Perfeuetaua turtauia il Ttouamala nella Podeferiad quefta Cittai ed orano Anziani di effa Nicolino Fralcara, Domenico Botrazzi, Grovianni Farina, Domenico Melaxzi, Giouanni Perfico, Domienica Gehoueie, LazzatiDo Fi. liberti, e Marino Pifani, quande effendo tifto il Regna della Sicilia ridoto a tale liberràdı viiuere, ćheini f commetteuano fe non latrocinij, affamrazizenti; onitodij; e qualunque forte di eqorme fceleratezza, deffderofo if Ferdinando di ridurse quel fuo Regno a buont coittimi ; mandò in quelle parti alli venticinque delmele di Gius. gno Pietro Trotti nobile Aleffandrino figluolo di FilipP', Giurecomiulto, Canagliere, fuo Confíliere, \& Giudice della fuprema. Curia, con grandsfimia autorith, affincie vifitaff:tuttala Sicilia, e la tiduffe dol tuo prudente valore hbera, e ficura da ogni affafino, etralumenté.
Venne alli ventidue di Luglio nel Territorio di Aleffandria vna tempefta dipinggia e vento cofi gagliarta, ed impetunfa; che ruppe, \& fracafsò vna gran guantirà d quelle Torrette, cheper efalazione del fimo detcamini auanzano tuori dalli tetti : Gctrò̀ anche a terra molti arbori fno dalle radici; ed a cag:one della fudetta fing.
 fero modec cafe gualte itr maniera；che ridorte a gran de－ bolezea，in brene cafearono con haporte dimolti，the dentro di quelle fí troumana＇：
Fricanro Amaded Duca di Sauoiac Filippofuo fraxel－ loche dimorabano con l＇armin nel－Vinizianó̆́tennexo tō alcune Comparnie di．Soldasin todify piedit，tome a ca－ uallo nello itato di Milano，dotue second dganofifime：
 Campaghz，furono cofi prette da＇Sforzefohi，fopraggiuar re，the mon havendo havuto rempo di pistiar liarni，e refiftere arwemici，riceuetcerola pegio．Einsumente il Duca gimezzo Maria fi conterxo alle preghere della Ducheffa Bopaz fia moglie di－fas pack，coifuderti＿Ama－ deo，e Plippo．
Viflero in quefti zompi coa telchie nome due Nuffan－ deini della nobile fameglia Panizzoni；ciof ja Cumeglier Francetco，il quale con le fue onoratifime axioni：fr dr monts vero Cauaglierereac Luchiso Gglimole di Marfiliog ohe perielies fato di molta letreratura ermedito，encl maotgrio de $\operatorname{li}$ a affari fuficientilimo，meritò d＇efier fato col Segrentrie del Marchefe di Monterato，e dalui ottenae modit legnalasi fateci

Quntor net quite ammaitiso Gacomo Biglia la Pouetwerih di Aleafindi ia，e ful fuo Viearioil medefimo Ghesardi ；di Huifi truta fotro l＇anma Tits．Cicico Simo Deftu Gegachatio＇det Daca Oaleazso Masia，dal quale di－ pegdear wutto in manegeio dello liato di Milanm，e l＇arbi－ arib－trogni－cofa，diede a Borifazio．Gualico patrizio di Alefondrix，＊Doteore di molta fufficienza nelle leggif eon hbers，ed affolvaz gitritutizione，xd autoritil venza frappellaz ione del Prencipe，il Goueipo di Sartizana，Gas


＂Portahenb medoteia Italiaco pre prodigiote kiot alli matiquizttoidi cemaio appasurena－Conicta conlunghi， efintoent erimi，＂che di quella maniera pericuerò quar
 anatin ？mia wh＇Gatro；lą leconda in Brelcia vn Canc $;$ \＆ Ia sethain Torionas due gend himentatio，e lemina；quello beveupla refta，a bocca di Scimizs，quefia it mulo，ela codxdicatuo y．Dipoi wen nerodal Cido pioggie in gran copix，e neuiditpalua．hbezzai，monde il fieddo thitan to al－ pro，eutecefinonctreyefe fect arele visi；e rizaibori Coz dettero：polciain Lodryucusocheahtrods le grandens di
 Sexal deltowodi Scruzzy；te te prefo paffuanoil pelo dr

 bearzo Maria，il ğsale venendo da Flolenza per ta flrada
 quini giorre callimprenío sizonvitul rempe dispdi iquei


 Alli ventifei poi di A prize，，marenia Trotti Gentithuar

 Je ive riguifidevoli qualiod promaffo dal ludetro Rremci－

II giosno It
 re var Cupelinforés fixiblo dellig Doncezzione di Maria
 per lif feterithavando egli col eonkenfa delliffeffo Velcowo affe－ znati alla detta Capella ventiummogia io ofiano ingeri di
 manty ia qual celebrasiotiontithumia perieueraquto nella fatext 2 Capella．
Apportafono poi nompicea fplandore à quefla Pacria，
 f quati ifurono in ：riguatdow dolisimobile nalcita lorio
 uaglieri．
Alli tiociocto delviaffo mote，il Sammo Pontefice Protef fermido，che vad tatriv fue fogeplate azionifi ant nouerath the riftivatio l＇abiso dicolore porporino per li Cafliobli；afolito dzlla repentinta inferminà di apoplef fia；paifò athalera vita．Ed allinoue di：Agofioliforteñ
 560．4．19
la＇Terra di Albizola nefla Diocefí di，Sauona，chiamate： per auadi Francefco dalla Routre，che fal frate，\＆Ge－： nerate dell Ordiac Francetcano．Quefti nel principio： del fuo Pontificato ordind，che il Giubileo，il quale prima
 l＇aumenire at venurfimo quineo；equefto foce whito di－ munziare per il profino 1475 ．
Il Terremoto fimahneate alli diecinoure del，Cudetto Agofto fífeco fencire di thoono sols zagliando，che glit． edifixi roumarono in moitriluoghi della Lombatdia，erie maferoeon pericolole apeiture．
Fù quefl＇anno Poulorta di Ateffandria Ciouan＇Antonif 14 ís $_{3}$ de Conti di Sparouarized appanue vna Cometa di ftraor－， dinaria grandezzz：con lunga，e rifplenderte codz verfo： Sertentrione ；per quidici cominui giorni；h quali con minciartono alli fette di Genaio；．ed a gli onto deltifteffo motient tal veduta，wralesa diminore grandetza sill quali prodigij，come anche ly fudeti accaduris e eheaccadep． tamo，tuiono prefagidi grandiflime eahanità．

Periév erò lo Sparouara nella Podefteria di Aleffandriz： 147 quefl＇anno，che fir nel priqcipio molto nonofo，pioudo，it grandemente freddo＇；Gichele viti，ogliarboninon pred duffero le non pochifimi frutti；e pola ia nè egui xia gian ficcité．In Aleffandrize ed in altti luoghi di gui：det tè fi dicopri $l_{a}$ careltia delle vettouaglic；$R$ dopo gue－ －fta，lubito la pelitenza fí dimoftrò cofi ervdele e ohe infi－ nili huomini peroiò vi lafciarono milenagiense la vita． Trälif furmi，Tefino，\＆Adda fie fenito．vn；grin Teres－ motor pea it quale pin diduremila Cafe andatono a serta con la morte di numero infinito di pertone，che inquelle abitauano．
Si publico in Ateflandria li vent vapdi Nouembre ia Legaseruigua per venticinque annitrì il Duca Galeaz－ 20 Maria Storan，i Viniziani，e Fiorentiali，efcladende－ ne Alfonio Re di Napoli．
Nell illeffo anio pheara it Velceio di．．Aleffandria Matco Capitany fù fato Confighers ids，Guglielmo Mar chefe di Montir rato．
－Brago Panzzoni fra li migliotiforiseconfulindique－
 \＆ra haterifluoi pactionti Dot tori ade effer prefemia－ailh eit formazione del fatuto del Colle gio de＇Giureconfuhe Alefliandrinis soue $f 1$ tratta delle quatita，che fificercano

－Bole anchi＜guo di quals he fomoria jo prefento amó Ia mopre，chetaguidel poftog Biagio ghilipistche fat Ab bace delmodelloio di SaskiAnbroziongo Milano sidela

 fue lodi non fi dillendiamo，per hauerle lotio lianoningo．


Leanno pulfertqnel quale aminiftrò ta Podeficrim sti Aleftendra Pialonfarpanie fú fuo Vicario Ricrarda Gaogiorgio，palia plly deravisa Giacc mo de＇Terzi natiuso della Terra di Quigho nel Differto Aleffandrimp Vifco－ sodi Triuento amphifina Cittz đel Samniofrà i con－ Gnidell A puglizadd－Abruzaio nal Regne dis Napoli fituata
 Orditue di San meacderesed Abbase del Manaftero di Sanistefano di．Tortoni，poffeduro allhorada＇Monaci Benedettins：：Dipoi alli dieciotto di Ottobre del＇anno － 245 r：Nicoldequanso lo fece Commendaratio dell＇iftafia Chiela；ed alliventifetredi Setcembyt dolleguente anno l＇illefo Papa Ponordidel fuderso Velsouado．
Ilfut etto Giuseconfuro B iagio ；Ranizzon，che di fià era fato fatco Canaghies Aucatm dellimperadore Fedesigo quarto，meriedidi！extencre．detliftefo alligdo：
 Conte Palsuino ，opfiper te．fome ancho peplifluoi figl uoli，ed eredi nati dalegitcima matrimonio si Ael priact－ pio di efforpriaitego fi teggona leinfraferiteparale ig lode delta frameatab eztrizzonis rioè．





 bun，br：
Gouanoi Berutci Tortonefor Dotore diflotona， medicina eccellentifinte，othe per alopni adnithapeua 0 fatte

$\qquad$ ：

$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$

$\square$

106
$\therefore$ IA:
$3 \pi$
frise della culticienka fuavelcutare glinfermi fupente prove in Aleffandria, fil quef'anno in ricompenfa delle bee, onorale, \& virtuote fatiche accettatio de efla'per cite. tandino, latto efente da tute le grabezze di quefta Città. - Queltrenno i49s poflaronn per Aleffatdria mumerole
no, ed inparticolaredalla Frasica, dalliemonre y Ge da Lombardia, li qualizandmano $\frac{1}{\text { Roma per goo }}$ detci teforideliantifimo Olubitoa zidotto dal Sommo Pontefice Sifto quarto al sedtefimoquidto apeno.
Nella Città di Trentoi Givdei polfero alli dieciorso
 glia•de'firoffriti pattitio di Alefavodria, e Canonito Regolare Laseranelc; dopo efferftato l'ande inanti Vifo eatore ddlafurlichigione, conlegui hel Capitolo gener stle di Rautnne, la fuprema dignirà diRettore generale di edero quellondine. Quefti, prime che fi facceffe rea
 STMilano; eidopo ch'hebbe piglizto l'abito nel. Monaftetoidisanta Martia di Caforecto vicino: ̀̀ Milano, fece tairta riulcita, e d'ariuò à tanta vmilta, ohe dimenticatof tffattol fubi priftini enori, merrena le moni volnntiexi, e con allegreztaigrande in qualunque. widifimo efercisio de'più infirmi Conuerfi, a feght tale, che tutioreftaiaño edficati delle efemplate fur rita, od infeme' fupiuano; che vn'hudmotofi venermido, e di ranta thma prefin a Prencipi, foffe iufcito cofi perfetto religiolo, di sutte le miellori virtilidenamime dell vmitrà ot ath: arala farcia, or Galezzzomata; iz quateftenoon alh ventio quatro del meie di Agofto publicato ith Alefiandria. f relero grazieta Dio con molti feni di allegrezza; che per alcuni tiomicfitimoflrarono in gurelta Cittis, e nel rimanente dello ftato di Milano. a por per le contifue
 Ia Bormide inon dat dfo: con grahdinlmo diane hicit convicial campis is
 Gnalatoraluenghe he nel territorio Wercheft nequte whis




 Aleflandria.
(benot:b?
Verlo it fine del preferite anno regri la violenta thatre
2. ded Dica Galenzo Mirta sforza; Imperotherffandozgli
 Que coznite haueta-sidostyrquet popolf allandiuopiont

 Cometa, che tha molti fl. gindikatal prefagaimigrasidignt zia; come dipoi occorite alififfehar Duta giuntorhed fù in Milanoteffend ogli anche dutolprecturodanntiftrou logo in ghertempi tenurbieccellente ill quale partaindo vn gibrino ch qual Preneipe, li diffeche rórreual pericolb delfor dd vo fisouaffalio tecifojalthora Galeazzo Maria
 morte hai da morire: picondentemeore jilitilofe, che In publico tanema da fidire fa fue vite, per ja difgrazia W中h:traue; che fopratil fuo capo if darebbe caduro; I
 irrologn, comisuda cho :ha déoapitate o shapparechia il phibulo; if fuena la esmpana, che per loodimario noth
 concofte tongifi binda il curialo paplolo per vedere il funeftro Ipettacolo dell infelice Afradigoritetri, le End fre jele cireonticine-cafe al fuogoyowe fidd la morte
 'erailtadetó innoteres ; fopo datto perfone di qualuo-
 intflite Ahtrologofhd de paffare; vengoine taimente da ogniforte wigente impedite, the appera yi timane luo Ro perili paffaggeri; fi cana fuori della prigione il teo, che ben potellatíchiamzix lenxa colpà ; zconidototollas certilitha friote: Ge il Dack dendera di vederlo primaj che 14
fia al patibuto condotesos menerre dunque pet grofia cast: fa entra nella Corte, ouero lialazzo Ducale, fafca d'alses: deHa Porta, vn trave; che fubito, animazan linitroloco. Infieme col Carnefice; ondeall hora incomincio Galeazzo Mariz ittqmere, \&è dare qualche credenza.all'ATtrologla; il popola li fese cittino zugurio, dubitando. non pocerdella fiar vialegta prunolticata morte, Imperocho era cefli desuteti hi: milanefi perill fuo licapziplo, e lulluriofo whese moteo odizte, effendo à termine tale con la fua dishduefta ridutto, the non fololibatamales uareimpudicamence l'onore-alle doune eziandio principali, mianaaco voleus dopo il libidindo vinfryato , manifefterle, se ealuolta forioporle a le dishondfe voglic d'alcunifuóifamigliayj ... Pipefti finifri modi di procest dere indulfero tre principali Milanefi à qacchinard coritrisuna Congiurzas efurono Oiralamo OIgiati; Giourizandrea Lathpugrani, e Cullo de'keefri dectade'. Vifconti, turti tre per, langue, 8 \& per richezze mabia
 cicol are per caura di donde ingiurisej, guefis dunge alli ventilei del mefe di Decembre, gionomfefivo di Sontion fano protomartire, nel quale il Duca wido atencir to Meffa nella Chiefa di quel Santo, nodienteates sheri for ce in effa alle dieciowhore, il Lampenanapaik arimo ad affalin'o corrdad ferite, yna nella gola, edeatoramel petto; el:Otgindi pximentelo pertoffe aelliftede parats il Vreonti poly che addiet forimantéa, lo feri melbip ipaly
 gnali cofi. preflamenre, the won poté il wilerp, \& infac lice Duca effer d'akuno forcarlo pile caimata, max fun bizo caddè in terra mouto. offendematlitela di crention duè anns.
Dicone, the dubitatuto Ilifudertoctanpugnani dibaues. täta audacia, per efteril prison adtaffalintil.Duftughtate









 intrto Ducas cheliteguicataper padnderii ne
 fris MElgiatisifatpó porind magior diggragia, xt dopa effer flato tre giotna nalcoflo ofindmencufindiccopittoy











 ghorifi lathpo ithapei dommeffantl Dueadjenilano, Mar:-


 EU duboue ilfeobndo giorno diGenaio comotojfure:


 ebrcieffo al hudocturmaireo Troots la gabella, del Porso di Bormida fiume della Città di Alsflandria, xpentiabio la Duchefla Bora oblinimzo Oiouan Galezzeodmo fighuo-
 bella' ronfolo alieffa Motrood pena anco a troifglióolit, e difcendenti inopetpetria, laguode yà perfoutrotodoiz itoUri giorni nella famiglia de'Trotti.

 tazione di Prencipe nello Stato hi thidana, richperakene la libert's tra fubito ta Bucheffa Bona midra'del Duca Giouan Galeatzo', Liodoliico,i\& Oetauiast fratellided fudetto gileazzo Maxia, . Eecero da vatis:partizzector
sliere
diere moles foldatefea, con la quale adunato vnoffai gagliardo cfercito fotto al comando di Roberto Sanfeuefini loldato famofo, e principale di quei rempi, lo mane darono alla volta di Genouazquiui dopo molti conerafti, circa alle hore ventidue de gli vadicí del mefe d' Aprile entrò egli vittoriofo; $e$ dopo hauer d'efla Città pigliato il poffelfo, induffe i Genouefi z̀ ginrare nuouatoense la Sedelta al Duca di Milano.
Della fuderta vittoria, e della ricuperazione di Genoou, ia Ducheffa Bona, e'l Duca Giouan Galeazzo fuo figliuolo diederọ parte con vna lettera à gli Vffizialid Xleffandria, hauendo effeguitto il fimile congli altri di usteele Citrà al dominio loro foggete; percid in conformità dell'ordine, ehe contiene la luderta letter2, la qual' e det tenore infralcritto, gli Aleflandrini adempirono diligentemente il tutto .



 sime della notitra Ciuth di Ganona, come hieri cirrea alla XXIt.
 - fatuif altoppof to $i$ ribelli nofri, foulmente fegsigeri , a fows cieni eff mofrimomici, eol nowe di Dio, e di sam Gorgio, a ant. tivato, edopo bawer itrafoor fa la Citra, li'ba ridetsa (ouce l'obodi-.


 gioff di quella nefra Cind, com Jmonifatawi di campane, e.c40,
 molla, iscomincinardo riemwis gmofa; " cofa farcter fars no ${ }^{\circ}$. Imoghipristipalidal Difrecto d'fle ciren. Date in Milame, idjixit. d'Apuilo. M CCCC,LXXYII.
Dopo la ricuperazione diGenova, e dopö haver'aflettati li negozij d'eff Città, Gioman Galeazao d"erà di noue anni piglis nelDuomo di Milino alli rentitre dilifudetto meie d'A prile confolennildma pompa ló teetro Ducale, efigridato Duéz: Alla cerimonia diquefta coronazion ne tra gli aleri ambarciadori delle città al dominio di quel Prencipe fogette, furono prefenti quelli di Alerfandria, i quali con ogni fílendor, e inagnificenza a derpopirono a nome di quefta patria loro egregiamente lambafciata.
In quefto mentre, effendof diccoperto, che Ortauiano, Alcanio, Slorma, e Lodniuicoturti Zij del Duca Gioyan Galcizzo hauerann. fatta determioazione di voler' oceupare il Duczio di Milino, furono da quel Prencipe loro nipote banditi da Milano.
Seguidipoi vna ftrauaganza di flagione moleo notabiIe ; Imperoche I'Eltate fil accompagnata, hofa da eftremi calori, \& hora da grandifinnifred di, à legnotale, che non fi, poteua difeernere che forte di Atagione vi foffe in quel tempo; nel fine di Settembrefui in moltiluoghi jeduto il ghinccio, come fe foffe ftaro di mezzo inuerno ; dipoi nel principio del mefe di Ottobre incomincid a farfi alpramente fentire il freddo ecceffino, \& infopportabile, che durd fino all'vitimo di Märzo dellianno, leguente dianeue, che venneà grandifima altezza, $\mathbf{6}$ mantenne fino a gli otto del mete di Maggio proffimo; i ventifurono (peffifimi, econ grandimpeto; e finalmente vennero pnchifime piogge , fe diniun momento Pecciola mala difpofizione dedl'aria, ela ftraordinaria quality di fimili tempi cagionarono febri maligne, \&e malattic mortali, che leuarono dal Mondo molte per.

## Nel principio delmefe di Decembre fù confermata la

 Lega gid fàtá trà il Ducz Giouan Galeazzo Sforza, i Vinixiani, 'efiorentini.Li fudeti Duca, e Ducheffa di Milano Giouan Gales azzo, e Bona lua madre contermarono nel fudeito anno 14.79. il priuilegio di Conte Palatino, e Cauaglier Aurato al Giureconfulto Biagio Panizzoni, che del 14*4. haveua per li fuoi meritif ortenuro dall' Inperadore Fede; rigo quarto . ua quefta Podefteria Carriocoln Spinola Genouefe, guando il Vefoouo di effa Città Marco Capitani cóncefo re nel principio di queltanno il titolo di Prioraro alla Chiefa di Santa Masia delle Grazic fuoti delle muri di
effa Citt); \& il primo Priorefl Clemente Garibnidi Mi: lanele, frate dell' Ordine de'Seruat onde al Conuento di San Stefano delliftefa Re ligione in Borgoglis ha poi mátenuto fempre il: poffeffo del ludetto Priorato, mediante il confento della tamuglia Mantelli, alla quale per ragion' ereditaria lpenal lelezione diefo Priore, in liogo di Biagio Panaz fundatore detla detta Chieia.
Il primo giorno di Marzo pafso all'altra vitail ludetto Vefcouo Mario Capicani nell'età di ottant'jnoni uncircz, e la fuaz perdica fin da gli Aleffandranic.n elti eino dolare Centita, per effer'eghl liato Paftore vigilantufimo, e Px dredi quefta Ciets:-Pnfe ogni fudio, e penfiero in affettare le cofe del fuo Vefeouato;fece alcuni ordinia buoni coftumi, \&a alljntegrità di vita concernenti; ricuperò molti beni del parrimonio della fua Chiela che da altri veniusno viurpatis efece a fue (pele fabricare il veicne uato in quel luogo, dous in quei rempi erano le Cale, e la Chiela di San Matteo Apoftolo, \& al prefente fi vede il ColluentadePadri Capuccini; pernile che fi faceffesoalcuni Oratorij di Difciplina:ati : diede al Colleggio de'Canonici della fua Cathedrale l'vrile, se vn cerro tributo, che egli foleua ogni anno rifcuotere per mododi ricognizione da'fodetti Difciplinanti ; del luo accrebe aftai comodamente $1 \cdot$ entrata dell. Altare maggiore del Duomo lorto il ritolo de' trè Rt, affinche vn Sacerdote vi pateffe ogni giorno, \& in perpetuo celebrar la Meflaz comprò per vo della Sagreftia molui paramenti di fera. di varij colori, \& aleuni. Calici, \& alus vafi d'argenso (реeta iti, e ресеffarij, cofinl (eruigiodelia Mefta, comes dell'Altare maggiore e finalmente lafcid altre memorie: dell'ottimo fuognuernn Ipirituale degno veraméte deef, fer darfuccuffori fuoi con ogni diligenza imitato Fu il tuo corpo con bella funebre pompalepellito in va' Auello di marmo con bellifima lcolura fabricato nella Capella magoiore del Dudmo di quefta Citeza, fopra di cui fi vedo la fua ftotua eccellentemente leplpiza conI'Inferizione. in verfi del renore infraferitio fíegata .

Nistizur bie Pafor ig gio mivo inconfon amert Quarit oper formifi, impercrata nowar.
2 nnera dar tomples demanailandis bomeref, Edocsis Clervim, qua hane falifa manome.
Hen samdom fenio confecimu morra. gmienict. Tonturis /pecndmant Relligianis honas:
 Vritev Augalocra fatía buata chatis .
 In Iwogo dal Verroup Marco, il fanusic Pontefice Sifto. quarto preapolfe ì quefta. Vercomaco diAlefandria Gios uan'Anconio Sangiorgio Milanefe, . Prelata illultreper Ia nobiled, chiero per lericchez zes afamolo per la doen trina. Era egli nelte civili, e camoniche leggifufficient tidimo Dotrore reome dalle operie fue date in luce benibi fimo fi vede, frà le quali s'smmirang Ledive /aper Dervorales: Commentecrianal Tirulums foccusdi Decrocalommo.de 4p-

 nem Smunno Pontiface bebies. . Fù egli Prepofto deNa legna lata Chiefadi Sant'Ambrogio maggiore di Milano e e lod. fe molti anni te Cannniche leggi nello Atudio di Pavia, nella qual lettura fiacquift̀ nome digran. Legifta; onde per quefti, \& altri meriti fuoi alcefe alla luderta dignità, \& ad alere maggiori grandezae , come à fuo luogo die. remo.

Diede enlila Ruogotenenza del fro Vefcoustosela: dignita difuo Vicarin gederale ad Antonio Squarzafichr nobile Aleffandrino, Dottore nella Teologin \& in amondue le leggi monto celebre, 2 elperto, e di qualificate parti ornatn, che prima era Arciprete diSanta Matia della Neue di Borgoglio :

Si publicà ágli vndeci del mede di Setrembre in Milano, 2 in turte laltre Citted di queffo Stato la lega fatta trà Lodouico Rè di Francia , \& il Duca Giouan Galeazso Sforza.

Dipoi venne nel Territorio Aleffandrino vna gran copia di Caualletre la quale apporto non poco danno alli frurti della terra ; equefta difgrazia fu porcia dalla maggiore di curtele dilgrazie feguita, cioc dalla peftilensas

Imperoche Infettatal'aria dalla puzza di quei animaletti morti, nè ruititò vna cof crudele contagione, che dopó efferfi alquan o mitigata, diede occafiotie à Cittadini di fabricate pervnto in tutte le frade, Capetle in onore di Maria Vergine, $\&$ de Santi Sebaltiano, e Rocco delle quall fe ne vedono a quetti tenupi molte ancoraintiere, \&e le altre per cagione, ò dellantichita, of delle guerre
miezzo rouinats.
-mininita hauer'Antonio Trorti con iuz grandiflime lode mininittrato per lo pazio di vndici anni if Capitanato noicere la fua eramprudenza congianta con incomparad bile fedeltd, fù di priuitegi, e grazid onoratoda Giouanni Bentiuogli Signore di quella Citeà; d'Ariminí; $\&$ in particolare al alli venticinque del mefe di Decembre di effo accettato, infieme coni fuoi figliuoli, e nipoti in perpetao nella faragla de'Bentiungli, coin faculth ai portar l'A rme loro vnite a quellè de'Troté.
Paolo Eirófini, dopo eller Rato Retioréoenetale delia Congregazione de CanoniciRegolati lite traèf mentr. era Prioce ír Bulogna-del Monattera di Sid Giouainifind Monte;iui paliso à mighor vita, con dolore, ditutti $i$ buo. ni, per la fus gran bonta di vita.
Fece queftanno pérdita la Città dŕ Aleffandriadi Mańfredo Ghili:i fuo patrizio; Il quate dopo hauer'attefo, come Venturtero, alla guerra, e crelcendo tucta via il fuo valore, fù farto Capitano di Cauallie poí hauento hautro Cotto ilfuó comá lo atcure Cmpagnie di Banteria, éCa. ualleria miorito defferic on quefta gente poilto di prefidio in Bergamo, per coltodirlo, e gonernarlo come fece con ogni vigilanza; e mentre in riguardo diquefti, ed al: trifuoi puntuali iertizi fi era egli acquiftata la grazia. del Ducz di Milano Giouan Galeazzo Sforza, edifuz madrela Direheffa Bona, finalmente non tenza dolore: de'fuderti Prencipi's mori alli tredió tl Mar⿻o in Bere. gamo, da graue malatia oppreffo, carico di molti anni.

DipoilifadetiDuada, e Ducheffa oon grandifirnagemerofirà rinsuneraronola fedelıà, e diuozione della Cit-
 e maffime nelle curbiflenza di guerra: Ia'teócic dunque il primo giotno di Sertembre in'perpetub kibera, de el enre del dazio dellimbotiturits chera \{olita di phigarc per rutte le vertonaglie it fur vitrór neceffarie, come chiarameltec appafe dal'privilegtó pet quefta ciula conceffo nella manicra , ehe foglie.

Bone, or lacosies Gitent Maria'sfontix Vicecomises, Dates Mediolani far Pafis Andicriagme Comives, ac Yama, Er Cramona Domini. Cmom bibini reimpore Cimminitas Cinitatis no






 manalizetiam aligno Ary

 min, *ximimafque;

 evinotes, gwod cafa dicts Datë awllo futaro itionpore derefte; net.
 valeant, evand antas Instatarem Commifario, th Reforndario ipfius Cinitsest, af rellquis omnibue Offusiatharanofits; quibut

 affimonsmen prafentes fierion fimm, © regifinmi, nofirigue
 Die proma septembris M.CCCC.LXXIX. Boma quibryainj Milame. manu properias. signata. B. Oalcut.
Dipoi, la medefima Ducheffa Bona'con fue letterí 4. foritte allidieci del fudetto mele-di Sortembre diede atuto alla Citti di Aleffandria, come Lodouico Sforza fiera leco riconciliato, ecth'eraftato promofforalla dignità di Gouernatoredi tutto lo Stato di Milano; polcia elortd lifteffa Cieca a rallégrarfi con effo Lodouico, e per la ticonciliazione, \& ance peril carico bouamente conferiroli; le quali cofe far ebbero ftata carala d'vna langa pace; Kr quiete, tofi ad Aleffandria, come-ì tutte Haltre Citi
dello Stato Milanefemaffime effendofifati prigioni Ciz: co: e Grouami fratelli de Simonetta, Giouanni Bortz Cremoncle, ©e Orfeo Ariecani Fiorentino, pagatore della foldatelca, per mezzo de'quali pareua, che il tutto foffe in confulione; eche alla prigionia loros'era ogni cofa pacificiata.

Dopo hater Pierro Biraghi per due anni beniffimo go uernata la Città di Aleflandria à gli mndici dell'itteffo meie di Settenitite andò à Milano, doue era fiato chiamato dalla Ducheffa Bona. Fu la parteñza fua con gramdilfintifegni d'amore degnamente onorata,'\& ith patticolare con vha clogueneilima Otazione, 'ché in fualode recitd Endnuello Trotti Dotiore dileggi, e Con yn priuflegio,col quale concufe à lut, fuoi figtitedi; t nipoti cón eurtilidilcendenti loro in perpetuo la critadintinza, cak facultà di portare l'Arme di quefta Comúnitả; ciờ vía CHoce roffa in campobianco, vnita a quefle delliffa fathiglia tlidono anco vn bacile, \& on bortale" aodendie darisento, idi gran pefo, e maelfreuolmente laporadi, e
 pagnato.

- Anronio Trotti Bentitroglliper li meriti della fedeltz; e diuozione lua verio ha Ducheßa Bona, e'l Daca Gionart Gälezzzo, ottenne da effi due Eeudi, cioè Ouada, $\&$ i duè Rofigliom, Terre del Genouefe, il dominio delle qualif fižpér molti aníi matntenuto nè difcendenti del Sudetio Antonio.
${ }^{-1}$ Fù celebre Rafaello linuziati figinolo di Priamo, pao tifzio di Alefandria; édureconfulzo di mofta dotionit edi pratica, e"deftrezzagt ande nel maneggio de gli affari ;'il qual'eftendo vnó de'Vicarij Generali, dello ftaro dimilano fu dal fudétoo Duca promófo per li merini fuol alli tei di Ortobre alla'Podefteria fi Parma con mero e minto Imperio', e facolta dikondannai e f delinquentíalla morterenza raputa deliffeifo Prenclpe.
- Fioni fmilnente no queft templ Giouan Giacomo Ghilink bilauo delld for fé filuoto di. Tonazo hiomo nella vata latina letteratura molto dotro, e cofi díniafibne ti Ratp, cóné dí Politica interidentifimo. Il qualectétui de Segretario, e Configliere di fatnat Duca di Barit Lodoufés Sforza, mentre teneuda tutela del giouinetto pucz
 be da effo Lodouico ordine di alleuare quel prencipe; ebme dipói fa daluicor ogni puntuile diligenza relle
 doafco fatta dellafede, ed integtita del Ghilipi piu volte ferfenza, felo tenñ cófízarto, ené fece lempre canta ftima, che nè pllimperrántí affari dello fato a níente faceua egfi, le primiádonlo partic pán coreffo volendo Cempre in ogni fua operazione depradere dal di las giudiziofo, e prudente confeglidí

Refe memarabile queft'anno la lega, che blti ventiquattro del mefe di Marénfece tra il Sorime Pontefice Sid to quarto,"Ferdignndi RZ' di Napofi, ilduct Goulá Galeazz Sforzä, elaképublica di riorenja, rimanen? do efolufli Viniziant; la qual leoa not fimatenne luni* gamente intiera; poiche appena pafnto vn mefe, Itpa: paabbandonatili Collegat', fece pace con la Requblica di Vinezia.
Dipó, 広 Duchefla Boniz made del fudetro Goouan Oalearǐońmándò alfrventifei di Aprité Marco TrostiCapitano digiultizia, per Ánbafciadore al fudetto Redi Napoli, col quale tratid átcuminegozi, di gran rifieao ó

In ouefto meñtre, Baudolino Colli Confoliero Ducale; Gentilhuomo, e per la nafcita, e per le richezee riguardeuole nella Citta di Aleffandria tug parita, che al Trostiéra fotientrato neltéarćcodi Capitano di dult́zia êamino infieme con Teodoro Piatto Dótor díeggi, ecol Notaio Francelco Bolld doodine del Dilct Goun Galazto, e di Lodouico Sfrizz, Cicco Sinmontta, che l'antio suianti' fù pofto prigione per moltitifpetti, ma in particolare, come dicono, per elfer fato troppo aderentëalla fazinne Guelia, \& hauendógiudicató reo dinorte, locondand ad efer decapitato; la qual condanaziohè fülli ventinoue tel here di Otiobre efeguit nel Co-
 eta difeffintacinque anoí, séfnfermo della podediaz che con etceffui dolorilo trauxgliauz,: Il fuo corpo lu Cotto li Chioltridi Santo Apollinare di quella Cittálepellito \& allion iepolcro furono affiti molti rerfitaini, \& alde conipofizioni egregiamentéfate.

Era Cis.

Era Ciceodi paeria Catabrcfe, huomo digran prodentico \&efperto icoltui dopoche in Ducti Galeameo'Marin finda' Congiurati vecifo prele con fede sanito inuiodabile In tutela del Duea Gionan Galeazzo, che da molti princlpali della lua contraria fazione, ma in particolare da Roberto Santenerini, e Pietro Putterla fu eftremamente thuidiato. Queltioperarono tanto preffo $3 \|$ a :Duchefia Bona, \& à Lindoxico Sforta, the il mifero Ciecoportan do la pena della fua coftanza fatale, fil condannato a morte, Giouani fuo' fratello; dopo moite Aroppate di corda, \&e altri hameht tormenti datili penfarlo confeffa re alcune cofe, rimafe finalmente in vita, \&cin libered

- efdavercelli cominaino Scriffe in linguaratina adimi zazione de'Enmenti di Cetare; i fatei del Duca mrancefeo Sforza, che dipoi furone dalle stampe publicati.

PletróTroetialli fere del mefe di Noaembre fa fatw dal Cuca conie ziufte azioni spacquißd la ibeneuog fienza di quei Cittadini; ed appored a fefeflorghoriajed al fuo Prencipo onimafodisfazione.
Filippo Piroffini :Caitaglitr' Anrnto cho nelladela
 Yuefto alli quindicidel fudecto mefe l'Vfizto di Teforie. yeGenerale; e fil coffermato nelle:ragionn del pediggio, éd'altri vali dal teudo di Senè dipendenti.
x: Sifece anche valere nelle Cannniches, \&exiuili leggi
7 Giouanai Figlio del fudetro Filippo Firoffini, If quale - meritò di legsere queltranno nel Canorlitry! epoirkl' Ciuleigli altri tre leguenti anni con'sumi fama del fuo aome.

Vineua in queftitempi con ottima ialute, bénchenelia

- olioriMedici,' chefiano foriti all'età fuala fama del cuí $\forall$ alote moffe quateso Re, cioe Renato d'Angers di Sicilia; Carlo; 'e todorico di Fráncia, e quell od'Inghiltersa a ricorretedalui nelle infermità loro:
Margtierica Bisaghi Gorella di Audrea, figliuoli ambed 2 due di Muffiokr ctauglier princtpale Milanefe, az moglise di Ciuliamo Ghilinu, vendè infieme con Andrea fuo fia glio alli tredici di Decembre al Canaglier Girolamo Ouafee, prop H prezzo di tre mila fudi d'oce; tutcili fabili, ohe haureua in Cafteiceriòla, nella Pietra de'Ma razzi, 8 in Montecaftello, ciod Cafe, Vigne, Bofchi, Campi, Mulani, e tutzo ciò̀, chepofedeua ne'Territorij de'nuderti. Laughi, eccerto it Caltello di Catuekecridlo, e li beni di Villanoua, ed aleri nellafralchèta Territorio Mleflandrinto .t.
$\rightarrow$ Del mefo di Febraio, l'Armera del Re rdi Mapoli Al ;forito d Arragons pofe con grandilimatrittoviaim rosta; 'edíperfione quella del Turco vicino adildrontervitina Citta di Calabpia nel ido dell Adriatico Mart ; perciò fi fecero in Aleflandria, e nel rima nence dello Stato di MiJano doordine del Duca Giouan Galeazzo:, fit tre giorni publicheallegrezze, \& orazioni à Dro, per ringrixiarlo.
Effendofinntenio Perbono acquiftata la igzazia, e be-
3 neuoglienza del fudetto Duca, dal qualefulattofno tamigliare, oetenne da offo allídieciatto divGugno del medefime anno 148 I . vna letrera mon la qualedifteffo Potentato prega di cuore i Re, ! Proncipi, le Republiche, ed altri.; ed ordina, e comanda elpreffamente à gli Yhiciali, efudditifuoi, che moltrando il detro Antonio A'Guderta letterz nell' andare per turte fe pasidel:Mondo coün due compag̣nt, ò à cauallo, ò à piedi con lyapniter so, rabbe, valigid, ed aderi beni, cofi per acqua; conieper
\& cepm, fteidibbano lafciarlopaffare, fermaie, ific ritorare liberamente feaplagamento alcuno di dazio; po daggio';e dirgualfuodlia Ratico ;e nellifteffa letteradz sitolo di nobile alifidetto Antonio; imperoche quefi fiacque da una famegtidiche non cede si per forigine $j$ si anche per gli Huonimi. Ilultri da quelia vtciti, à qualuaeque altra nobile, ed antica di Aleffandoia fup Patría com me quiapprefo fiamo per dite.

La tirpe dunque de'Perboni prouiene da quella des 5. Pomrbai, ti quah titano l'origine lora da vno de'lette figliuoli de'coniug ati Alerano Duca di Saffonia, ed AdeIufia figlia delitimperadore Otto prime, che viffe dintorno 1 gliznni 974 e diede $\lambda$ citicuno de'fudetti fuoi nipori un Marchefaro, cioè al, primo; che fi chiamaua Guglielmo, diede il Monferato al.fecondo Sanona con
iz. molte Terre, dal qualeílono difceff li Marchefi di Car-
retto e ediqueftifu poicapo il Marchefe di Finale s il terzo hebbe Saluzzo; al qnarto peruenne Ceua; il quinto fù Marcheie d'Incifa sil telto conlegui Ponzone, dalla cui fameglia è poí prouenuta quella de'Perboni, conae di Copra fie detto; ed il lerimo hebbe al Eofeo, Terra hora del Difiretto Aleffandrino. Volic però̀ illudetto Iropewadore, che Aleranto, ed Adelafia reftafleso Signora; e Marchetr detiopranominati Luoghi fin retei viltionoz In quanta ftima poi fofle queffa fti!pe di Merathoudabipiale - alcuni de'rudecti figliupli, e dificendenti fosem renerichgnomidalli nomi de'Marchelati loro, ciods ded. Martitro, di Cena, d'Incili, di Ponzone, \& dal Bome; teemafetmano i matrimonij grandi eon effanmigli a habilisimen
 e cingoant'anni adierfo amntmitrarono in Romatiolmperio, ma eziandio da ghimperadori di Coltaptinópoll . Appare in oltre chiarifimo; che la yendefima fanseglia de'perboni abite in-Aleflamidria no prami natalr̀ di effa Cites ; e concorfeianch'ella generofamente alle di lei pabliche, 8 priuate funzionit Dipoi per varij accidenti, ed in parcicolare per Seruitio delli Duchidi Milano, fi portd in Alamagna; oue fece dimora per qualche rempo in Trento, Cirta del Coneado di Tirol, come nè fanno atteftaxione autentice a!cuni principali Miniftri, e Ca . uaglieri li Milann'; e di la'polcia ritornò all'abitazione della lua Patria di-A leffandriz.

Gran perdita fece it Mondo, non che littatian per la morte di francaico Fibulfo dedia erect, e tatina hingua perfertamence dotato, che fu deprimi Poeti del two cenpe; e:per la varia fua letteratura meritò deffer da cmolit Prencipi tenuro. in grandilima ltima a mori egli verfo il fine del mole di Luelio; nell eta di nouant?ami neHz Cieta di Bologna, oxe fo nl fun'errpo data fepoltuta : Furono fuoi (colani ©horgio:Merula, o fia Mexasi, e Domenico Firoffiai a mbedue pherizij di Akfiandria, ed huomini dottiffimi.
In quelti giorni j la Ducheffa Bona fi piglid tanto dit zufto; perche Ladouico Sforza; egli altri fuoi Cognati Tbifero fati caufa, che Antonio Tafini Ferrarefe; fuo Camferiete, \& Trinciante lehaueffe abbandonara, che rinun2hb trutela del Duca Gionan Baleazzo ad elto Lodouico, eqarrida. Miłano, per andarfene ad abitare in Pie shonte; \& effendo già artinata in Abiagraflo con intenzione dileguirare il fun viaggio, fil ini d'ordine di Lodo trifo tratenuta ; ond ello mutato penfiero; fece rioluziotedifogoiornarein quella Terra.
ill primo giorno di Serterabre il Generale dell Italiana Iega! Roberro: Sanfeuerini pafsd con gran Caualleria per Alefindria, od altoggio in cafa di Anronio Trotti Béntiuiogli, dal quate fü con pompa', à magnificenza ticeutreo. $\therefore$ Dopo hauer Rafaello Iauiziati onoratamente zmminifratas due anni auanti la Podetteria di Parma, fisper li meritifooi a gii wndici di Decenbre onorato dellactets diganza dx quetla Cirta.

Al anche celtere in quefis edmpi Bemardino Tyotii drgnore di Novaldello il qualeacquifatab per le fae, rane
 uicoSforza, otrene da loro l'Efenzione, per tuttilibeni, - ehe pofledeua nel:Tervitorio def CfRellazeonellideffandrino, ed altroue

Queft'anno, nel quale A Podeftadi Aleffandiaplietro Torfi y Roberto Sanfeucrini mando is' quefacime del mefe di genaio per guarnigione wha mbjto dumerola Comprgaia di fanti cetin Torrona nè inuija nuille 3 dipas alli yeuritre dellifteffo mefe Gioazn.Giacomo, Tinuli Gérerale deth ietcico del Dperoiounn Galeazto;ecro confertecento Canileggieritinnictiandriay oleidimore duegiorni; poleia dopo thanerinello [pario difbihore fatto fare vn Ponte di barche loprail fume Bormida, in ando di:Iungo a Tonsona :

Frattanto, vedemdofi il Sanfeuerini paco Atimato da
 quile wanegpiavail turuo a fuo compitcioxenso. abbandond il feruizio di effo Prencipe; onde. Lodouico, che pid volte thaveua, e con letrese e econ'ambalciave certefemerite chiamato, finalmerite vedendo' ha fuapidolusa oflinazione, Jo priuò di tutti gli onori, e lo dichíarò per, nemice, infieme con ifuciafírentis dipoi comand'̀ a Terrieridi Caftelmano, e Po:recurone dua infig i feudi deffo Sanfeacrma; ohe noh hzueffero per Itanienirs fa miliarita con:utuir, ma che lo, difeacciafferoi daqwelil

Terre;

Terte; petcid alli due di Febraio parti egli con quattrocento Causi leģieri, e con vna ceelta truppa di Fanti da Caftelnuouo, doue lubito entrò Coltanzo Sforza ; ed iui fatto prigione Aleffandro figliuolo dedo. Sanfeuerini con Sua moglie , mandò e quefta e e quegli à Milano.
In quefto mentre, Rafaello Lmiziati fu alli noue del fudetto mefe dal Duca Giouan Galeazzo promoffoaila dignita di Senarorefegreto nel Senato di Milano.
Nel fine.di-Luplio, Lodouico Sforxa, contra del quale haueua Roberto Sanleuerini colpirato, comands 1 pli Vffaiali, ed al popolo di Aleffaadria, che mandaffero via Ia Compagnia di Coldati, che haueua il detto Sanfeuerini pofta di guarnigione in quefta Citta).
Dipoi, venre il fecondo giorno di Agofto da Pauia in Aleflandria ypa Naue carica di mercanzic, le qualieflendo di peltilenea infecte,amporbarono quafi tutta quefa Citta s onde gli Aleflandrini furono coftretti, per liberarfi da quel morbo contagiofo, ivicire dalla Cittak, e tabricare nellav icina campagna, ed appreflo lif fums Tanaro, e Bormida alcune abitazioni d'affi, edi ftrame, nelle quali dimorarono fin'a tanto, ch'hebbero la fanita sicuperata; perieuerò quefto flagello; due feguenti nefi di Settembre, \& Ottobre dentro della Citt̀ loro .
Alla ludetta dilgrazia no fopraggiunfe vn'altra à ghemen A leflan drini, poiche allidieciotto delbifteffo mere di Ottobre venne tamta quantità di piogge nel Territorio loro, che ingroffatili fumi Tanaro, e- Bormida, inondarono Senza ritegro alcuno tutta-1a Campagna del Caftellazzo fino alle radici de'vieini Colli, correndo precipitofi, e pieni dranimali, e di mokifime., \&e diverfffime robe, le quali moucuano à compulfione, e pieta rifguardana, rapprefentandoli la pouerta, oz'il dazao di quei pouerí Contadini, eTerrieri, che ne reltanano priui. Quefta milerabile difgrazia passori nel Caltellazzo, e ne'circonuicini Luoghi qualche mancamento di vituoper rifpetto che hauendo quefti fumi rouinate molve.Cale,por: tarono via grandifima quantità di grano, e guaftarono -quel poco, che à cafo vi era rimato ; \& effendo le Cancithe colme dracqua, il vino, o s'ora di gia veriato, ò nothfin poreua cauare, Infomma ogni cola fivedeua giacer fotto facque ; e per ia violenza di quefti fumi zinalera crolla. re di modo le Cafe, che nè caderono moluifiner ${ }^{2}$ altre infinite furono di maniera conquaffate, che buiogno punzellarle; fi che il Caltellazzo pareua vna Selua, vedendofi per tuito le Cafe con punielli afficurate, le quali per on pezzoftillarono dalli muri lacqua imbeuuta, eicopreadof ogni giorno huoue fiffure: Edi piul te flanze dalt'acqua inumidite rimalero per qualche tempoinabitabili. Quefta inondaxione ta tenuta la maggiore di quante altre framo mai fate, non iolo per lagrandezza deb:puefe, che turto haueua allagato, ma anco per timimexfita del ianno cagionato, coffin quella Terra, come iniari Lunghi ad effa vicini. Gli ammorbati di pefte, che dimoranano nelle polticcie abitazioni fuori dique fla Citch, rimafern la maggior parte dell'mprouifo furnoredi quei fumi affogati; gli altrifi faluartino. fopra, ghi unbori; enelle barcherte, che lifurono fubitamente dare in aiuted
brattuntas la Duratha Bonad richiefta, \& alle preghiere di perfone principalifime ritorno d'Abiagraffo ad abitare in Milailo s perciò il Duea Gioman Galeazzo diede alti ventifei del fadesto mefe di Ottobre con fue lettere suilo a git Alofendrini, efortandoli con grande inhank it ratlogerarlenc con'la Ducheffa, \& à diamoltrarpe yurtinh fregnodiconentrzia.
Pip Dipor ani dieciotto del mere di Decembre ilfidetto Oued diedo parreceon ine lettere a gli vafiziali di. A ieflar tria della pace e lega ft abitimatrà effo, it Somma Pontefice Siflo quarto, ilRédi Sicilia, la Republica di Fiorenza, $\&$ il Dica di Ferrara e li comando che ne faceffero preffo ti lui publicia congratulazione.
Domenico Firoffini per il valorfmo nelle Canomiche

- Iegai, ourenme di portile fpiegare queftisane nelt Volmerritadi Pauia. Quefianno alii ventiotto del meledi Genaio, il Sent
tore Rnfiello Inviziati tu dal Duca Giouan Galeazzo promotto alla l'odefteria di Pausia, dignità molo pregizea, e deenz de:meriti di Rafaello, la cui prudenea, 82 tnregrita fo ion ruttili gradi da effo amminiftrati beniffimo emnoteinta: conferi egli la fumduogotenenxa nelia caderta Podeftestia al Giureconfulto Lazzaro Inuiziati, il
quale fi portò con onoreuolezza, e rettixudine grande. Policia, alle dieciort'hore delli ventidue di Febraio, il Marchete di Monfertto Guglielmo, che poco giutto, 8 E amico Al da gli Alefandrını 1 perimentato, mori in Cáfale; \& ' opinione, che nel effremo della fua vita, ftimolato dalla propria colcienza, diceffe à Bonifazio fuo trarello quefte parole. O' fratello io vi laicio quetto Marchefato affai migliore di quello, che l'hò ereditato da mio padre $;$ e perche non tanto della ragione, quanto della forxa, 8 ingiuflizia mi fon valuto in aggrandirlo.s percid vi prego con ogni affetto a reftituire tutro quello, che a vicini ho illecitamente vfurpato ; equefto appena detto, con vo fofíro efald l'anima.
Ancorche i Terrazanidel Caftellazzo rimaneffero dall' inondazione dell'znno auanti molto dammificati conuttocid̀ non mancarono d'abbeliire la Terra loro, facendo con ogni diligenza laftricare le frrade di effe: Dal buos elempio toro moffigli Aleffandrini, fecero il fimile, hauendo daro principio à laftricare la Contrada, oue abirauano in quel tempo if abbri, che lavorano di ferto, eli Pizzicaivoli, cioz quelli, che vendono diuerfe vertounglie, , Ee a noftri giorni chiamafi Contrada larga.

Fiori, e fil cetebre in quefli tempi cofi per la dotrrina, come per l'integrità di ita Luchino Trotti patrizio di Aleffandria e figlio di Agoftino il quale fu da Silto quarto promofo quelttanno al Velcouato della Cicta di Bobio, mentreglt era Arcidiacono della Catedrale di quefta fua Patria.
Pietro Andrea Inuiziati fratte dell'Ordine di San Domenicolpiegò quefttanno cun molta gloria di quefta Parria, e con grandiapplaufo de'vditors la Teologia nell-

Queftanno, nel quale Antonio Criuelti Milanele fir Gouernatore di Alefliandria, e ditutta la Prouincia, che grace di quà del Pb, tornò à rauumate in quefta Cited ia fioco delle faxioni Guelfa, \& Gibellina, le quali cagionarono non poco incendio di varie dilcordie the Citeadini Imperoche Carranm Villuecechia gionine bellisolo, 8 c azmigero, meffa infieme vna fquadra de'tivei aderenti Gibellini, perfeguito alla gagliarda ifuot concrarij Guelfi con amicidij, \& alte ftrauaganse; frà le quali fu particolare l'h auer egli ali dodici del mde di Maggio ammazeati alcuni della Caiz del fudetuo Gouernatore; la qual nnuita effendo andata all'orecchie del Dica di Milanoe di Lodouico Sforza fup tutore mádarono imbiro in Alef. Kandria Andrea Cagnublo, per formarne procefio, e calligare il Ludetto Villauecchia.
Frattanto, Ledonico Sforza in nome del.Duca fuo nipate fece fare nel Cattallo di Milano va generale Conieglion: pen iui ftabilire quanro fi haueva da efegure circa il mouet l'armi contra $i$ Viniziani per difeta dello ftato del Duca di Ferrara Ercole defte . Vuolie dunque Lodouico che ad effo Confeglio interuenifie Giouan Giscomo Ghilini, il quale diffeciò, che qiudico (periente inier.uizio deyuooi Prencipi. Finalmente dopo varij coneraAt, e molredifficolra, che veniuano propolte $12 \mathrm{~g} / 1 \mathrm{Am}$ balciadori, de'Prencipi Collegati perlis pace, ches'haueua da flabilire co'fudetti Viniziani, fi conclute alli fette di Agothe con applaufo, e lodisfazione ditutte le parti seffendo flati prefential trattato di clia il luderto Chilini a nome del Duca Gioulan Galeazzo Sforza, e Giac omo Trottiperil Duca di Ferrara, di curera egli Ambatciadoo ve. © Approad̀ dunque il Ghilini la ftipulazione di quelta pice, confentia quanto fil intorno ad effa flabilito, foftemendo con mirabile virted le ragionidel luo Preneipe -
-T-Trà gli altri; che malamentefentirona la fudetta page; en anicjzia. fu principale it Papa il quale da malinconia, e eriftezza perciò fouraprefo, fnilli giorni fuoi nell'eta di rettanta, e piul anni alli dodici dell iffeflo mefe dAgofto's cioc̀ il quinta gior no dopo ch'ella fl' 'tabilita. Liftuceeffe -poi alli veninnue del fudetro meée Innocézo pttano,Gioman Batifta per zuanacichiamaro-Ligure di naxione, \&e di Patria Genouele, della nobilifima; emolio antica ftirpe Cibò:
Nel rimanente poi, fi palso tutte l'Eftate fenz a pinggin; la Yindemia fu cofi abbondame, che il vino fi mantenne à viliffimo preszo; ne ptezzo fi pud dite, she hatuefie effendofi venduto à fedici foldi la brenta, e finalmentela peffe, che haueuagli anni paffati cominciato à pullulare; qreett 'anno sincrudeli per rutra quafile Lonbardia.

Amminiftro la Podefteria di Aleffandria Giouan Prolo
Barzil.

Earzillio, \&ail faoco delle faxioni Guelfa, eGibellitmian4id tutrauia contiouando in quelta Ciki r. Impremache Carranto Villauecchia con iluoi adergifficGibellifinop atimando punto la giulticia , nè diuina x mè vmana, perlem uerò di maniera nclle pelfine azioni u: che reqeflito il Du* ca Giounn Galeazzo à mandar' in Aleffandrimi IIferyo vefpazzt Cauaglites fiorentino beoluegorenence in grefa Citti, \& in rutio il pagte, che gigace dinguin del Po, affinche pronedeffe a candidifordin, e éueramone

 ni sedopo hauerlimizaifeftata la cauia dedlg. fankenatian Ii dinandd aiuto, afinghe fi porcflero con Ag aid diliespt ze efeguire gli 'ordini.del Duca ; percib li diedasofybiga wan quantita di giomatit vatorof, e: gagliardi, \& vaz feltra iquadra \& Sagitesiri hati venire dalla Tark: ded Boko: con la qual gente il Vefpuzzi ando tantoinuertigando il Sedizioto, che troustolo la notte dellidieci del mefe disaggia, $e$ con effa venute all'arein y finalmenes dopograv contraftolo fece prigione, a pomaiadiede ordine; che fofferappiceseo col capefiro mataseame. ad vana colonoia del Postico di fopra eel Palazeo de'pemernato ri, in quella parte, che guarda verfola Piaper stande. I dorme dipoi ful coin ogni feuora dimofratione dubito efesчisp. Quefta ctudefta fil grandemenef. fentifa, da mole eancipali della faxione Gibellina, Raip patiaciagedia cetiuct "Luradohi Comnnifario Ducale toprodo Taffa de' Equalli; $e$ da Albento Imuriati ambechue Cíctadisii, di
 dueqata Cittadini loro aderenti, stadpaasomo, con: effi undasalurefa di Satrishrca; quiui dumueifa posermipato d'athm azzare il Yefpuzzi, dooccupare il Ponte, che gia-

 ahs il gionno feguente, a boniffima hpre rcinque de'pz







 dimifire ato infelice athor firante.
 Citrà fleuò in mpe, le.patti cominciatope ad vnitfi, ${ }^{p}$ ciafcupa fi ando preparpando alipofefa del coprraria. Antonjo Trotii Bentiuogli, Guelfó principale fege nepiFo del Caltellazso, dalla Jhocca della.Vadled'Orbenx da Ouzda moki luoi amigis lajederebri, cthoi quali affomro


 if fecero padrani sol Ponte fopra it Tathest qontra qualfroglia incontro de'nenici: li Gibelliodipel haucuapo









 depaniefera, trastai is 85 i Iameftien patroffero dubisp idxila



 siper etnere it papolo in fremo, isitncher payicta itizabe
 dof benifiumainformata di eunto il , turcosfo primieramente fece zetuarera terra fino dmfondamentile Cafe de'Vitheudochia , dippi fatai venite alla fua prefenza Pie-

 berio. Pertenali, Tomafocalemuggit , \&caltri princips ji Cittadini, li comandd formograve pena, che ilgiorno

dellomenidio commefo,frearancernia wall Citordellare pofia li mindò à: Xigerana, foue furobo leveramence ambedue tormentati s quindi finalimente gelimaitia Mila-

 mellequali,prigioni fertero cop nolti, patimenti por lo

 berimandatielle Cale hoxo.
in tanto, Ercole d'Efte Duca di Ferrara saqualépers caufa d'una malattia fictomane conualeforman furda'Me dici confipliato ad andarfore, permabilifemeglio nella talute, alli Bragi.di Acqui; rla andetinquetio fue viagsio, palsò per Aleffandriay se altogtò̀ mown di Antonio Trotti Bentluogli, do cai fa conogai magnificenza

 prinoipali, Cercipiani accompagato 4 zd in particolise d'alcuni della pobaric flippe de'Trokti, li equali proucpeit do dalla Cittè di Aleffandria, hauruano. gia motiamni - ddinteo eletta I'abitazjone iloro iq fien ara; trà quefí crama Palolo Autonio Segretatio, e Geitomo Ambaŕcia dartide effe Duct preffoa. Giou an Galezzzo Sforea Dur ca di Milano s amendue fratelli, tinfinse con Nico of Trotti qiotione qualificaso, evircuofars fynoteg inpitatis - conionni cortefia alloggiati Paplo Mosomio da Piffso ; © Nicolida Emanutlle. aphidun : Dr ectir Adelindfini pactiEj): ©:.1.\} M 121 lis ohe:
Lithulo anno, Lodenie po Marchefa di Saligzp.ffer con infidie vccidere nella Città di CabdelinMantarate. Scipiome Palsoicgot tanardradi: Giouanmi, Marchefe di Moofferteo, giouine inuerp ons orr ingegna, e per milita-
 Bonifizalup zo decrepisongil domivio di ofo Marchefrito, al quale detco bodouicqipiraua, pes effex piq-

 Ate; ic mi danni furanealaerio ipoumerabili, efofigrat--diy chainlatefratisui per placarel'ira di Dio, fi fecófo per romagiddanuffais ixh fatto alcunç Chiefette,





 citlyodifesta, con ho madictinfanquinasingy equipdi epod hetborogoigimilor foblrater nuid dedife plinanti,



In quefto tempo Michele Ruftiani cirtudino dialg
 iquebaideria', fi cemato penhashaminalogele, pegtico-

 cipi, fil da quefti pertato ach enoreuoli gradi, fd am. rbalciatestr












 delle neai che liquefatre lcendeyano one? 2 lpi, mepana





 exinmper nare per \&inque andil rutre le fue readreide Dinij ye'gabelle con hawer anche publicare vi'ondine,

 infers:
 Sothesmpice ancio vn viagoioticondut te la materia pet is dettiz fabricu! act effariad auj Guiglier $\begin{gathered}\text { Cine lano Gealco fuey parrixio, I] quale: allai }\end{gathered}$ wecchio iun rimpripe fà con magnificoifumerala (epólzo nlda Capdlada lai fate edificare in San Stefano di Boai
 legge la feguense in vas ladtra di masmo bianto intagliá


Hioranymios Gitefous bene Capellaing.

 Mitimeta fuecuo lande.prafuis.
Col mexzodelfuo valore bell'prtc miltare s'acquiftad egh di manikta largrazia, e benencglienazidel Duchedi Milano Galeazzo Maria Sforza , the da effo fllfatto Papo timolte Compagnie di Coldareica; e mandaco a Bologaa,
 If qualera per la popolare licemea in madiffimo fanoriti docta, come dajoifut tale commifione con lua glandifGinm lode, \& con ogn fodisfazione;del fudetrol Buca eleguita, con hauter dato a fediziofi, ed autori delta tolten utzione col mekzo della morte il meritato caltiges.,
'Glecomine Bodi ancora, Gentilhnomo di queha Cit ca; teobidatuenobileftirpe non poso fplendre, ohauendo egli per la feraitu, che teneua col DuoxGicuaz Galelezo Siorza; ot tenuito Ifiggotri gli altri Cumerieri di quựl Potentaco.
Con grihufitie-parimente fi fece, valere Cirolamo Squartatichi Alefandrime, def primi lerterati dell:età fils, e prolefforc dogntiorte di belle cofilatine, come gricche - Serecte: Guelti; per difiderto d'imparate, cercè: tetcti Pizaliá \} ent vila parte delkEuropa dilatemonti, edel Mare, nè quali páef tecefímicimolai doulfimi'huoranis poltia Petoriato in Italia' pisblicamemid kefe neltelpilu











 quella Republica, colithated alivialpublia leanarad






' $\$ 48$ z. Quefianno, nel quale Aleffandria til gomesnata da




 Dotmidaj Citrandola ficinousla Terra eq Ganaleroile fet +ifly


 cioe Michele Perbono, Andrer rettenari, Giorgian Gif-







 fcia dl erancomodita, \& vile, copfi al fudetto ppefist, come á Citeadinis poiche turmin uifopjicati glcunimos dini j: dell'entrata de'quali spa-pa rte erageduca dalla 9 in mera Ducale, e dellitura a'erapo padroni alouni indef fandtini.

- Si.fece nominate in quefti tempi Giouran Stefno Goaf. co pateizio di quefla. Città, Capitano digran valore, it quale per ti meriti fuoi ottenne dal fudetto Duca di Mila:ne, il cirico di gouernare; \& cultodine col prefidio dellafoldacelta ordinaria il Quartiere di Borgoglio in queIta Patrin.

Non poca riphtazione apporto parimente Gabriello Gambnto alla-Tetia del Bolco fua Patria nel diftretro Aleffndrino:, per haver'egli quettranno lpiegate con molta chiaretza le cipulilogginell'vniuerfià di Pauix.
 mibiftyzione della Podelteria wivfolfandria it Vallari, It quale dond aha cratearater di inneffie Cinta due picejole pietrés cioz vna riera, re l'altra'rofla:; guella to del Sepol. cro di Chriftot toftro Signdse, zequetta in pigliata dall-
 l'via', el'altia fu collocati nella calla, doue infieme cool Iforre fante Reliquie, firiuericee il prezioffimo pezzo Herta'etoce tella Capelle dellis Soluedi quel Toin pio. - Fu quiflimo: ifituta nelxuddetto Duomo la Compaghil, ounfo Confruternità del Santillimp Corpódi Chrifto ; nehs quate quafitutili Citoadini fifecero defcruere


Luchino Sacchi Dotcore nella filofofia, e' medicinaref pertiflimb; ede'primi, che vimefiero al tuo t ermpo, dopp hateridarbudedx mirabile fuficionza. fina palorofifing

 con grawtifime difpiacere di-turtín quefta Citta ; e flide ta al ho Copperepoltura neHa Capera'fuderta dellipyala lueq doue -ficamerto le Letanie di Maria Vergliterdfoni - Gabbazo:

Francéco Ranizzoni fillanolo di Chriftoforo's elnipotederoptaftominati fritelli Luchiho, e Biagrós oxic. -quilfo di maticela pertrinui amabililimi- coftumis la grion

 - theta-prouigibtteyret ottonhe del $5488 . \mathrm{Clx}$ Podethetia ini
 - Si conctudd alf y


 d'Ippolita Storz 2 ; onde alltavio di quefro matinagib
 fe Alefgteautalteftance dello ttato di Miland, coffort - antirfohiedita fobligo del valfallaggio verfo in praprio -Preneppe tiyis.

- quanto, Ghurn Gitcomathliajo Segrétario ie Cop-









 fia mificolon tima in quefla Casedanie, nón floparia
 - Is partidilombataid ge ondifinianadento di pertiont, te

 ifoojche nigidi, e Aupend if mif lieni, emilracolt bperaut
 raua indemnniztir, fanzus infermi; tre uilte mipadolofe



 - addentrosict quate fi loggonoqueftopipo te,

 -3:Era taner la moltimudine delle pofrose rohediquetta drathe arue concorxeuano ; cheglintefladtris ficero fa
 surga:prit onarenole, \&coppurtuno ad effer.dis'popolo con znaggion diugziowe rinerita $b$ Auanti di effa fé mansenuto fino aquefti giornil'vidcontueto di cantareogni Sabbato daSalue Eegina yeilo Lermie ; comeanco if gior:. no, nel
no, nel quale octorfe quefto miracolo, ficelebra ogni anno con folenne proceffione, portandofi l'effigic dells ifteffaltatua pir la Citta, e per Borgoglio; \& infieme fi famno nel ifteffo dile Rogazioni per le Letanie maggiort; di modo che vna fola proceflione ferue per la folennità, cofi dclle Rogazioni, come' per riuerire la memoria di quel miraeolo; il che hà fempre fino à quefti tempidinotamente perfeucrato . Da quefo miracolofo accidente fù prefágita vna gran difgrazià à quefti paefi, come dipoi te ne videro. gli effetti; poiche non andò molıo, che ieguila peitilenza, non folo in quefta Città e nel fuo Terricorio, ma anco nel circonuicino diftretto, 8 in altre parti.
Husido Giouanni dal Pozzo per alcuni anni Ceruito il Duca di Ferrara Ercole d'Efte per Configlier di giuftizia 3 \& effeniofi col mezzo delle virtù fue acquiftata la grazia di guel Prencipo, fù fatto di eflo alli due di Nouembre Commiffario generale, cofí di quella Cirtà, e di Modona, come di tutti gli altri Cuoi fati
Luchino Gambaruti Gentilhuono di Aleffandria, e Dotioré in amendue le leggi nominatilimo, in ticom: penfa dhaver con grande integrita, e can fodisfazione di utti amminifrato l'Yfizio di Vicatio del Podefta di Parma, attene da quella Cittal vhimo, giorna diquett' anno M.CCCC.XXCIX. la Cittadinanza, non folo per le,ma anco per li fuoidilcendentiin pérpetuo, con facultà di portare, \& inferire nellarme, \& infegnc fue quelle della Comunita di Parma, che fono vn Torodorato in campo roffo, $\&$ vna Crose azzura in campo dorato . Guaftamoglia fil podeltà diAleffandria, i Monaci Giefuati, Ji quali furono dal Beato Giouãni Colóbino iltituiti, vennero ad abitare in quefta Città, e lifurono donate la Chiefa,e le cafe di San Girolamo, doue prima fauano i Fratidi. San Francefco dell O. dine de'MinoriOfferuanti, con códizione, che doueflero dar lepoltura alli cadaneri, che in grandtAimo numero fir vedeuatio in quefta Città per caula della pefte, 8 affifterè a gli ammorbati, facendoli quella caritateuole feruith che richiedeua fimile occafione.
Il Sommo Ponrefice Innocenzo ottauo conceffe la Commenda de'Padri Benedettini fotto il titolo di San pietro di Borgoglio in quella Città a Luigi Capra Milanefe, the fu referendario Apoftolico,e dipoi ottenne il Vefconato di Peiaro Citrà dell Ombria
In tanto, il Duca Giouan Galeazzo Sforza fapendo benillimo, guanto foflero benemcriti della fua Cala gli antenati, $\&$ in particolare Filippo padre di Alberto Firoffini, vuolle dimoltrarfigra:o verfo di effo Alberto giouine di bronicolumi, ediprudenza fenile dotato, con hauerlo alli cinque di Giupno connumerato urà gli, altri Segretarij nelia Cancellaria del Magiftrato, in luogo delfuderto fuo padre già defun o. Nel priuilegio per il fudetto vffizio concelloli dal medefimo Prencipe, fileggono in onore della ftirpe de'Firoffini le feguenti parole, Malios ax bac fantglis Equefri dignitate;multofque Sonatoria forkiff,quamm-

Capitò del mele di Settembre in Aleflandria vn fanm ciullo di fette anni Viniziano chiamato Girolamo dal Munte, il quale andaua per la Lombardia vagando ; coflui fondatamente di'putò nella publica Pizzza di quefta Città co a alcuni letterati di Sagra Teologia, e d'altre fcien$z e$, delle quali, conforme al fuo difcorfo, dimoftraua d'effer perfectamente dotato; haueua anco à memoria turtal $l^{\prime}$ Ittoriadi Plinio ; 82 altri lltorici, e tutti quafi li Poeti 12 tini. Quefta ftraordinaria, e quafi miracolofa nouità cagionò grandiffimo flupor'e marauiglia in tutto il popolo; imperoche tanto fapere Luperana digran lunga l'età di quel garzonetro, e pareua impolfibile, che conforme all etalina, haueffe potuto apprender tante ficienze, ed ha$\mathrm{n}:$ : memoria cofi profonda, e tenace di tante Iftorie, e d'alui ducori grani.
Alli quattro di Otrobre, edipoi cafcò per alcuni giorni via prodigiola brina nel Territorio di Alcffandria, la quale fuori dell'ordinario accelerò l'Inuerno -
Con diuetfe, \& onozeuoli Podefterie acquiftoff ottima fama; e famofo nome in quefti tempi Otto Belloni patrizio di Alcflandria, Dottore nell'va, e nell'altra legge ec cellentifimo, e di virtuofe, 8 qualificare parti ornato, il yuale in varij tempi fu Podefta di Afti, Fano, Fermo, Lucca, Siena, e Forli; e la fua retta ginfizia,8 i fuot onorati, 8 innocenti coltumi lafciarono va gran difiderio di

Jui preffo à turte quelfe Città, le quali perciò hcbbero oc: cahone di efaltarlo con eterne lodi fino alle ftelle .

L'veltimo giorno di Febraio di queft'anno la Ducheffa 1491 Ifabella partorial Duca Giouan Galeazzo Sforzafuo masito vn figliuolo, che chiamoffi Francelico; La onde fifecero in Alefiandria, 8 in tutro il reflante del domi io à quel Prencipe foggetro, moltiffime allegrezze, e fi refero grazie à Dio, che hancffe col la natcita di quel fanciulloafo ficurata la fucceflione di quel Duca nello ftato di Milano.

Dipoi, alli vent'otto di Marzo Antonío dal Pozzo Gillreconfulto in ambedue le leggi efpertiffimo, e patrizio di queft? Citta, ful perlimolti meriti fuoi da Ercole d'Efte Duca di Ferrara promofloalla Podefteria di Modona.

Francefco, eli luai fratelli Stampa Signori di Montécaftello fiv vurpauano contro l'ordine di Lodouico Sforza il poffeffo di rifcuorere il pedaggio da gli Aleffandrini, che paffauanoper il Territorio diquella Terra, quando effendofene di ció lamentata la Città di Aleflandria col fudetto Duca di Milano, coniegui da effo grazia di non effer perl'auuenire foggetta à tal gabella; e perciò quel Prencipe con fue letrere delli lette di Giugno comandò alli medefimi Stampa,che non ardiffero di aggrauare quelja Comunità, fotto pena della perdita di eflo Feudo, come a hiar amente appare dalle medeme lettere, la foftanza. delle quali à la feguente, cioc̀,

Nobilibus Viris Ansianis, o Prafidentibus mgotijs Alexandria nofris dilettis. Loannos GaleaZ Maria Sfortia Vicecomos Dwx Mediclani, \&'c.
Iniungimus pranominasis Pranci/co, of fratribus stampio , an oins /uccefforibus, ne fub pana primationis fendi Momtis Caffelli, gnod à nobis recognof cunt, prafumant porl hac exigire idem vectaigal, © pedagimen; ;mque axigi quonis medafarerr; mandantes Cammifario trapifpadane, ac roliquis Magifratibus, \& fubditis nofirs pra/anibous, of futuris ve liseras prafati domini Pactrui nofiti, ob banc mancem nofram cum illis conformemobfornons furmitur, ef facians inniblabiliter ab ommibus obfornari. In quorum uffimonium prafentes fieri indfimus, of regiftrari, noffrique figilli munimime roborari. Daf, Pqpia.V VIJ. dumij . $2 . \operatorname{cccc}$ xCI.
Giouanni dal Pozzo.che li due anni paffatí amminiftrà con gran rettitudine il carico di Commifaro generale in tutto lo flato deliuderto Duca Ercole d'Efte, queftranno fù chiamato à Milano dal Duca Giouan Galeazzo Storxa, e da effo ottenne il primo giorno di Noucmbre la dignità di;Senatore, \& Confglier fegreto diquecla Citta.
Viueua in quefti tempi il Cauaglier Nicola. Inuiziati, il quale tratrandof con gran iplendore, \& tenendo come fidice, cafa aperta, veniua da tutta quefta Patria per li fuoi preqiatifimi coftumi lommamente amato, e riuerito. Queftiottenne dall'Imperadore Federigo quarto la dignità Cauallerefca, \& infieme il priuilegio di portar A fuile Imperiali (opra l'Arme della lua farigigia: fu egli moltodefiderolo di vedere 'ontani paeff, 8 acquiftare per quefta via la prudenza, \& efperienza delle cole ; anda egli dunque nella fua giouentu in Cipri doue fece acquiato di grandiffime richezze, e finalmente ritornatolene colmo d'onori, e ben ricco alla Patria, quiui da'fondamenti edificò il Palazzo, doue à quefi giorniè al Velcotuato nella forma, che al prefente fivede per fua abitazione, rifedendo in quei tempili Velcoui nelle Caie contigue alla Chiela di San Marteo, hora de'Padri Capuzzini Fece parimente il ludetto Cauagliere Nicolò fabricare la bella, e grande Capella nella chiefa di San Marco de' Padri Predicatori, al Rolario di Maria Vergine Santiffima in queftitempi da'medefimi Frati dedicafa s dietro alla quale fi veggonol'Arme Inuiziati con PAquile Imperiali. Mori, Eglifenza figliuoli maichi, e láciò tre femine, che nobilmente furonomaritate.

Sarà memorabile queft'anno, poiche per opera di Bernardino Corte Commilaro di quà del Pò, e Gouernatore di Aleffandria, e perla fill citudine di quaf ferte Cittadini gia cinque anmaddietro deputati dal Configlio generale, iù compita, e ridotta ad ogni perferione la fabrica de'quattro Archi del Ponte fopra il tranaso; fi diede fine à laftricar di pictre le ftrade'di quefta Citts̀ ; éfi cominciò ad introdurui l'acqua del fitme Bormida per $1^{\circ}$ Aquidotto à tal efferto fabricato; Perciò gli Aleffandrí ni in ricompenfa di tanti benifizi riceurti dal loro Gouernatore, fecero à perpetua memoria intagliare in vna laftra dimarmo bianco, quattro verfi del tenore, che legue, cioc̀ ,

## 114

sarmardino Cartio sirya Padnm Commifario Alexamaries a Vrbs bac Bernardine twis in figmia Curai Addidit at srnipignus anooris babe.
Quod Tamarws Pontem tenent,quod Betha perminer Sumat aquas, opetis of via firata zini efo. M.CCCC.XCIL.

In oltre per la diligenza dell'iftefo Gouernatorefu dalla pianura, la qual'e parte del Territorio Aleflandrino dila der Tanaro, introdotra l'acqua nella foffa, che circonda lemura di Borgrglio di quefta Citera, Ia qual facenda rele magiormente ficuro il detro Quartiere.

Dipoi, affinche la ludert'acqua di Bormída non foffe v furpata, ma ben fi diftribuita con regola, e mifura in bes nefizio, coli della Communita di Aleffandria, come de' particolari Clttadini, per le pofferforii de'quali ellatcora reua, prima d'entrare in quefta Cintà, fù dal ludetto Cons figlio generale ordinato, che $f$ eleggeftero alcuni huomit ni li quali primieramente la fominifraffero per adacquar hi prati della Rolta, che giacciono fuori della Porta del Foro, à quefti giomi chiamata Genociefe, 8 erano all'ora poffeduti da efla, Comunità e poi la diftribulfleto di mano in maito, conforme alla quantità de gli alri prati goduti di diuerfi.C ttadini. Per tanto l'iftefto Configlio in rifguardo de'molti meriti del Prepofto de'Monaci Vmiliati di San Giouanni del Capuzzio; Ia qual Religione haueua~ no fempre gli Aleffandrini tenura, come pure teneuano in grandifima Itma, li conceffe taculta di eleggere lifudetri guardiani di quell'acqua, con configlio, e participa zionedi quelli s ch'egli fi compiacera di hauer feco nelli Sudettaclezionc come di turto eiò te ne vede memoria nellibro de'faturi dt quefta Citta j":

Tusa la lomma del dominio dello ftato di Milano dea pentcurin manictada Lodnuico Sforza, che il Duea Gio. manGleazaofuonipote, altro non hatreua, fuoriche il folotitolo di Duca; la qual eiramica nouita non potendo più foffire, nè dillimulare la Ducheffalfabella moglie di effo Giouan Galeazzo lcriffe vnalettera ad Alfonfo Rè di Napolif fio padre, lamentandofi moleo diffufamente della tirannia plata da Lodouico, e del dominio'; che alla fcoperra, efunflel donere fivfur paua dello ftato di Mila. no. La onde motfo eglidalla lettera di fua figlia, mando fubito Ambaciadoriperla fuderra cautà Lodouico, ip quale lenza rifoluzione alcuna lilicenziò; é poi dubirando della forza, epotenza del Re Alfonlo, hebbericorloz Carlo otrauo Rè di Franzia, chiamandolo con efficacira: gioni nell'Italia per l'acquifto del Regno di Napoli, con la cui venuta pencam egli dimp:dire Alronío, affuche non veniffe nello ftato dimilano contro di fes

Diede in quelts tempiontimo fagoio del fro valore Gios uanni Guafco, il qual effendo Vicario generale, \& Luoqotenente di Giouan' Antonio Sangiorgio Velcouo dt. Aleffandria; \& ciercitando infieme con quefto caricola dignità di Arciciacono della Catedrale, conl'integrita di vira, e con la ginftizia a tutta quefta Citta fua patria vgualmente amminiltrata, fil dimolea lodea fe feffo, di gran iodistazione a quel Prelato, e di non pocoornamento alla patria, efaniglia fua.

Mórialii venticinque di Luglio in Roma Innocenzo ottaun, edintun lungo fi a oli vndici di Agofo fatto $\mathrm{Pa}_{2}$ pa Rotrigo lenzoli, ò fa Borgia per il cognome difua madre, \& chiamonfi Aleffandrof.fo:

Fll in quefte tempi celcbre Giouanni Riccardino Lāza* uecchia patrizin di Alefsandria, e dinobiliffimi qualita dotato, il quale per li meritidella leruinl, che teneua con Aleffandroicto, corferuida quelto Pontefice alli due di Nonembre la digivita di Cauagliere di San Giacomo della Spada
Queflanno, Indouico Sforza attefea follecitare eon lettere, \& Ambafeiadori il Rè di $\mathrm{F}_{\mathrm{tan} \text { ana per la fua venu- }}$ rain Italia, e per laricuperazione del Reano di Nápoli.

Frattanto, il Veleono di Aleflandria Giouan'Antonia Sanviorgiofìdal Sommo Pontefice Alcffandrofefo per lifuri molsi meriri promollo al Cardinalato, e chiamoni il Carelinale Alefiandrino .
Pierro Panizzoni Dortorc in ambe le leggi moltoeccellente, ced amiro per la fua doterina, ed inregrità di coftumi dalli Dudio dello ftato di Milano, conlegni da'medenmincllifteffo anion 1493. la Podefteria di Palanza, Terra dell: pincipali del Lago maggiore che in quei rempieraforenlapiurifdizione del Contado di Aupera. Alli dieciioue pol di Agofto pifsò all'a'ria vital'Im.
peradore Federigo quarto aflai vecchio in Lina, Citta del. PAuftria; ed in liolunorofa allimperiale grandezzaluBlimato fubito 1 di lui fipliuolo Mafimigliano primo.

La Podefteria di Aleffandria fu amminiltrata da Fran- 1494 cefco Scaxino queft'anno,ncl quale il Rè di Franzia ltabilitala pazze con limperadore Maffimigliano. e cói Ré di Spagna, e d'Inghilucra, attele à tare graridifimi appa: recchi di querra per l'imprefa del Regno di Napoli; la qual nuova rrafifle di maniera l'animo del Rè Ferdinanas. che per difgufto paisó infelicemente al.altra vita, eli ducceife Alion fo fiso figl uolo.

Fa cofi ardente $\&$ teccal'Eftate di queftanno, che nell s Aleflandrino, Tortonefe, Pautie, Brelciano, c Cremonele cagiond̀ gran quantità di mele filueftre, che dal vulgo vienchamatomazind.

In tanto, il Rè dirFranzia eflendo paffato con potentif. 3 Gino eterciro in Italia per la Montagna di Mongineura; entro in Altialli noue di Setrembre; il cuiarritu follecitato con pellima intenzione da Lodouico Storza, fit molto calamitoft; per turtalitala; \& effendo arriuato in Aleffandsia Lcdouico Duca dorliens con la Caualleriadella Vanguardia delfaderro Ré, fubito lo Sforaz verne ia quefta Città per abboccarfi con lui ; e pofia mandd alla volta della Romagna cingucento lanzie, mille Frameefl d'arme pefanti urmati à cauallo, \&e alcune Compagnie di Fanteria per prouenire i contraftidel Rẻ di Mapoli.

In quefto mentre, hauctdoil Duca giouan Galeazzo donate oli anni addietroà viouan Giacomo Ghilini fuo Segretario, e Configliere di fato tutte lentrate della Citta di Bobio; queft'anno Lodouico Sforza le trartenne perfe \& in fontrolidonò alli diecanoue del fuderto mefe di Sertembre in luogo nella Frafcherra di Aleffandria, chiamato la Filippona con tutre le mallarieche in quel coneorno haveua, il quall'era prima da Filippo Sforzalun fratello poffeduto, che cofi da eflo eratie ilnome di filippona : quini per fia ricreazione quel Prenciperaluoltalo. Cena ridanf, perattendere all $2_{2}$ cacciargione, effendo quel paefe la mangior parre i, Campaone aprica, poco difcob fto da vnagran butcaglia, che lo rende molto comodo, \& opportuna per fimil tpaffatempi la guale viene comunemente chianata il Bolco di San Gitaliano, per effer pocolontann!a Chiela a queffo Santo dedicata.

Pratrato cliendo itato certificato Antonio Tromi Alef fand: ino, cofi per la chiarezza del sägue, cone per la copia delle ric chezze principale, cheil Rè di Frácia haueua da paffare rer A leflandria,fect cónoni pompofoe fuper. bo apparecchio addobbare la fua Cala, per riceuere, $\&$ al. logniare quella Chriftianiffima Corona; mà cosigrāde apt parecchro fù indarno ; pniche dopò effer' egli foggiornain in Alti fino alli Cei di Ottobre,per curarfi della malattia chiamata mal francere, 8 anco per niftorare dalle fa. tiche del viaggio il fuo efercito, latciando da banda la Città di Altfindria, per altro camine andò à Cafale, equindia Pauia, oue nel Caftello giaccua da infermira morrale opprefo il Duca Giouan Galeazzo Sforza fuo Cuginn. (poiche lui,\&e il Rè Carlo erano nati da due fo. selle figlie di Lodouico Duca di Saroia) Qujui andò cgli correlemenre con Teodoro Pauia fuo Medico à vifitre linfermo Duca, la cui malatria fu da quel Medico beniffimo difcoperta dalero non procedere, fuoricheda velcno datoli, dal quale la fua morte ficuramente rifulta: ua, come da cflo fu affermato al Rè hanerne veduti iegni manifeltiffimi. Hora accorgendofi Giouan Galeazzo d'elfer già alleftremo di fa vita ridottonon potendo per ha grauezza del male commodamente ragionare, con le Jagrime a gli occhi diffe folamente al Rè, che licaccomandama il fuo piccinlo figlimolo Francefco; alla qual gi, fla richicfa prontamente, equafi di renerezza piangendo il Rè, fubito rifpofe, che l'hauerebbe tenuto caramente per raccomandato ; pofcia confortatolo ad attendere con bunna (peranza alla ricuperazione della falute, fi parti en'andò a Piacenza, oue appena gionto,fù auila ondella morte di effo Duea nellera di ve'vticingue anni, [cquita il ventefimo giorno del fudetto metc di Ortobre, haneniolifciata, oltrea Francelco, vna figlia chiamata bona Maria. Fut dipoi il corpo del Duca paitato a Milano, efepolto preffo aluo padre; mentre Intouico Storza. che poco dopò haueua dallimperad we Mamimiolia:noconfentita l'Inuefticura deldaminio dello S:aro Mila. ncfe eragitstor Duca, a cui poicinginraronola fedela, ed bidieiza ${ }^{\text {li Ambafciaderi di Milano, Cromona, Pai- }}$
ma, Pauia, Como, Lodi, Nouara, Aleffendria, Torrona, Bo
 fianérie dello Itato de Genouefi, coli. perniare, come". perterra.
Fu poida turti i letterati grandemente fentita la motio te reguita in Giorsio Merua, o fia Meftian patrizio di Atefandria, Ittorico molto legnatato e eofinelle latine, come greche lettere molto erulito; il cuale piùdi quad rant'anni lefle publicam:nte in Vinezia ; e potcia ed $n$ a dolene veitüth a Milano, fil coh fipendro di ducento \{cudl ogini annotrattenuto dà Duchi, ed in quella Citta cofitiniǹ parimenténella pobbllča lettura con grandifi-:
 pattidel fuidferthantmó ingegno;" Yiquali col mezzo delIe flampe donferfti allimmorealita, firanto teftimonij pérpetui del foo prattyrio valot' e per hauer eglin pariciare publicati diect librti, De gefis Dxamm Medio-
 Comi Sforinh, betentine datefo Durca! Lodbuico in ricoms: penta'della fua fatices ina'coppa dronó piena difcudi. Frfe con nolta alute infino alla decrepita vecchiaja,
 dicidelid lingua paisò quafi fran3olato all:altra vita: ontle queffencipe, che in vita lohautuá fimpre affertuo.

- famente amato, volfe anche in morredim oftrarfegli atte. zfónatilimó, é ćorefifinib betrefatore. Tmperoche lo Fece con onoreunli funenerali fopellise nella Chiefa di Santeriftorgio'; fopra del cui Tepolchro fileggnnoi due frguenti verfi compofti da Lanzino Corte fuo afferioná¢o teolire, \& Pdera leggiadro, cioz';

Vixi alijs ittrevipinas; mandiqs procillar;

Appottò anche non poen flendare alla Cita di Alef\& Mintriafua parris Agottino Colh Protnodtion Apofoli: x' ófrarello di Eưudolino Capitano Hi Gíhitizia in Milaho; diculf fà menzone in quetti ainalílocto il 1480. Imper roche if Sommo Pontefice A refandro Sello in riguardo de fuoi moltrmeriti, lo fect guifianino Vicctegato di Bologna, come di ciò ne appate memoria nel Palazze, doue ritediono i Legati digneltà Citrà nel quale fi vedono dipinut l'Arme della famegliz Colli, con le feguenti paróle fotto di flfe cioé,

## AVGVSTINVSCOLLIFS <br> ALEX-ANDRINVS

Effendof netho \{pazio folamente di rredici giornicon maryügliofa felicita impadrínto il Rè di Francia Carlo 1 di tutto il Regno di Napoli, con hauerne fčacciati pli Arragonefi, nhebberro tanto terrórt tuitti li Prenc/ pi d'italia, e glialtri ancora ftranieri, cte haitendo quelts tatea pel primo giorno di Apriletra dife vna nuoua lega per la publica Latute \& riputazione della Romana Cherase e del none Italiano, wnitono datmi controdilui; eque.
ir .. fti furono il ponty fice Alefandro, e limperadore Mati-
 zianl, eLodourco Sforza Dúca di Milan, il quále riceué, poi allfi quartord ci di maggio glíornamenti bucalicon. frandidimá folenne poapz yel Tempio mageiore della Guderta Cira jo onde fifecero in A eflandrias eqel tima-Oinited-fto Staro Milanefe molté allegrezze a a tutce lé Gieta Madite ds effo Duca mindarono Ambalciadori a EOngritularfi con lui; 'come anche queffa. Pairia fece il - miedefiamo hanendo alli vent'vno del luǵetro mele inuiati A compire col medefimo Prencipe due Je Luoi Nobili Cittadini, ciog̀ Giouan Vincenzo Pétenari figlivelo di
2 Vbertó, e Nicờò Gualco.

- Furono in quelto mentre fabiliti in Alefíandria alcu: ai Capitoli I pettantiall'y.ffizio de' Notari di quefta Città perció effendofene dzra parte al Duica'di Miłano, guefti elefle glififfafcrittigiurcconfulti Aleffandrini, affinche li.contermaff: o, ciod Emanuel Boidi de' Trotti, Otta Belloni e e Biagio Canefri.
- Il Rè di Franciá poiche altro non haueua pill a cuore, che di prolegnire gl'incominciati feliciffmi acquilti nell' Itplia dopò hauér'aticurate le fortezze, \& frontiere del Regin di Napoli, mentre di là fe né véniua ne'primi giorni di Gugno in Lembardia, mandò ad autifare Lodouico Ducad Ơrlietis, che in Afti con alcune Compagnie di Cay lleria e fanteria era reftato, accioche con le derte genti, e con alttciche gli hauerebbe mandato in foccorfo, entrafle nella flato di Milano. A queftordine ful lubitamé-
te pranto llorliens, e co pintelligenza, chegli haveua co alcuni patrizij principali di Notara, e nemsci di Le,10a uico Sforza entro a g't yndect delledetto mi fe in quella, Citti, tulla quate le ne fose patrone, com: anche jef dì lei Caftello. Alla nu na dij quilta perdita rimate lo Sorza poco meno che llografe teffo, equafittoiduos pute tylla theglio ch poté pofe alla diccotro dell ittefio Giugno vi fretria afudiocol hio elercito intornio alla derra Città ; e poi hauendo haunti ricorfo alif Vinizianis, dtalli Duchi di Ferrara, e Mantoua, ottenne da loro fuffi-
 gevano, oue roiliens faceua progreffi, danolit icorrestie.
- Menere pafflauano quefte cote in Lombardia, II Imperadore Mafiniglianoat cuit moto premeuano le p rdite del Duca Lodouico Sforza fuo parente, determmò divenir quā̃ to prima in Italia có poderolo e eercioo, per fcacçiarne iFrancef, ed $i$ loro !egnaci pertu batori d the rapinni de Confed rati ; Fratanto effendo egii benillimo informato della fedelta, e diuoxioné de glialetandrini verfo il lofo Preirépe Sforza, li friffe alli vent' voo del medefimo méfela lettera del tenoré infraticritto, dal'a quale fi vedé, quapta beneeuoglienza, ed affezione partalie l'mip, radoo reallo Sforza e quanto difiderio haueffe diliberare I'tram lia da'Ftancet
 nbif Ciobrs detects: Maximilianus Diuma clemenna Rex RoMiproovim Jempoir Augnifis, Hangaria, Dalmatia, Groatia, Cer Refi. Arcidux Anitrin, of.
-'speftabiles fides nobis dilecit. allato nuper ad nos nimintio de amiffortr, Jeu deffectione potius Ciuitatis Nousria, ixpat siminalli porfdi, or accepumus, Cisis in Gallorymo "botimm thists eradiderwer, viobis fignifccandism efe duxijnus il nobis maryyain modum di/plicuife, quoxiam bes: gui omnibins (ub-


 cogemmur, quos abipfius fide, do obedientia defer ge repericmins.
 fibüscicuin se coptarum porentia in italiam propediem ofuturos,

 Cucrii Imperij Princtipesfolatio, © duxilto : imprsbis vere, atque rabellibws seyrort, atque fo:madons fuenrifimus. Nofrea cmims moncritis eff ita ipfumi ILufrijp mum Ducem Mediolant, ar alios Impery Pribcipeis iotikenquis Patrius ó popalos utiam per Ltaliam contith quo/us botics defendere, of adinuare, ve tàm bonos,

 fporaimus. quod jantriofis ciga princtpan voftrum fidis, ó obo-


$\because$ IfRe Gatoltatiatitubnmamente delidetando di fro: varfichod Jorliens, \&udrc che li Collcgati paflaferoil. Pö", ét afledialtroituoghiftretti dell'A penino, tuperồ camidiado con oran fretta, il iogo; ed entratio ncifa spadzldit campdgia di Lombardia. circondato dal luo erteritó, y rroud a non lomtano da forlono, borgo del Tértoto lo Parnigiano, vici oal fume Tarro. fl che Paputo da Francefco Gonzaga Marcheft di Mantoura Genetale dentelerciro conegato, il qualhaueua pintato it fuo catipo allaltra ciud del Tarro, appreffo alla Terradŕ Geròla, mandò auanti vi groffo di feicento Caualligre2i,'per impedire; \& fermare inemici, affinche non s'accoltaffero pidiappreffo, infin'z tanto che lui haueffe po turb leguitar dierro col gagliardifimio neruo dí Caualleria, e Fanteria; auanzatig loro dunque allegramente, arfalirbno allimprouito i nemici, che impenfatamente li veniuano incolitro, e con nucua maniera di combattere percorendoli per fianco, e rititrandof, e pois ritornando alla bittaglia, ditturbarono talmente l'ordinanza, che fecero di loro vnagran ftrage, 8 ptsgionia. Il Gorıs.ga contento per allphora di quafla vitoria tralafciato il cominciato viaggio fí fermó nel fuo Campo s cal Re Carlo vedendofí circondato quafi da tanto apparecchio, e da cofi gran forza di combittenti, li quali arriuauano al nue niero di quarahta mila, paurofo cominciò à dubitare, fe fofte flato coftretto à combattere, di non rimaner vitito, e rotto con perpetsa infamia della nazione Francefe: Iaonde dimando tolit erigua pertre giorni, e.l paffo libeso ; if che lif arebtie ftato conceffo, quando haueffe condelceioalle condixioni ticercate da Collegati; Peicio

P2
venutofi
venutofi frà lvinoe l'altro efercies con pari valoreat fat-' to d'arme, riufciad amb due fanguinno, nel quàl mentre crebbe per vna grandulisina pioggia di maniéra IT Tarro, che non potero venire ne iCullegati, nei Francefi ad ordinata battaglia, pet effer dioenuto il terreno fan. goó, che impediua, cofili Caualli, come i Fanti àmenar le mani. Datofi dunque vicendeuolmenteil fegno delja ritirata, i Collegati fi fortificarono nelle trinciere, ed il tee cofí configliato da Giouan Giacomo Triuulzi, di nilcofto, e tacifamente col fuo efercito ritornd la notte addietro, e per la montagna.di Bobio, e per l.Alpi vicina ell'Aleflindrinó, di lungo n'andọ̀ alli tredici del mcfedi Luglloi: Ant , con hather la ciatio in potere dellefercito Collegato ll ticchiffimo bottino dafe fatto in Napoli, al quale mentref fatano intentili noftri hebbero inemici, emanfime il Rè opportuna coniodità di andarfene incat. tǐ, falui. Alla nuouz poi della rotta de' Franceff, li quaIInon poteuano effer, fenon deboli di forze, ricuperà i) tè Alfonfo con facilità il fuo Regno di Napoli, lif crac-: cío con l'aiuto del Rẻ di Spagna fuo patcnte dítữte le fortezze.
and Aleflandria, the ful fatta da glianteceffori Duchi di Milano ciente dalla gabella dell Inbotatura, mando Luchino Gambarutial Duca Lodouico Sforía, per ottenere in nan me della fal Patial efenzione di nouccento lire Imperian lif, che pagaua ogni anno per la ditta gabella; il che mole to benignanente confegui lvitimo giorno di Luglia fidètoó' come dillordine infralcritto appare, cioe,
 rị. Alexind ria nofris dileçis. - Ludonicus Mavia sforzia Vine:coinies Dux Mediolani, bre. Ditetzi nofri.

Quella noftra fodelifima Comiunita bà mandato da nip Mifg.

 necento Imperiali, che pagana ogni anno detia Cormunitat alla Canord noffraperil Iombotato, artofo cbedella remiffong dett: Inguipto delle biadé, edel vino, sbonstrano nella Citla, mona




 - Impon: amos, cbr prows liate actio da bora imnaniq quallannefert Comanita fas preferna'a dalla detia Adidione ne per! lawne-
 Luglo MCCC'XCV: fegnarm. Alberta Mandöparimenti quefa Patria l'anno iftefo, efd all iffefo Dica Ledonico, 'Sporgto GGharáafichi, per trattare coz luis do varry negozy.
Hauendopni hauifa occatione il findecto Ducatid 03 uicodi mah jare per luoi regozij a Roma, edi quis, Napolifrancito Panizani, von de lioui Camerierí Gicy
 dollitefio Prencipe, che leguffe lldilui viaggio ceq agns
 ticinque di Agolto vn pufaporio, col qua! e clarto. e pre: gò turfili Preacipi al Repabliche, Amici, e Yuot dffeziof nati, e comandò à tutti gli Vfiziall, portinai, oluddiet
 feruidori a catallo, ouero à piedi con l'armi, e tutte te robbe loro paffafe per qualfuögliia luogo liberamente fenza pagamenro didazio alcuno, e lenza qualunque grauezza, cofl nell'andare; come nel ritornare.
Ritornando alle cole militari, dico, che troutandot ambidue oli efercri, e de' Collegzti, e de'Franzefíper Ii patimenti, e vigilie molto afflitti, e quafi rouinati, la pace, che fra loro fi eradi giàtrattata, hebbe luogo alli fette di Settembre con alcune con tizioni, frà le quali principale flu, che fi reftitul all, Sforta la Città di Nouara; L onde il Rè Carlo fece ritorno in Francia; oue poi átefe con gran fudio à rimertere le fue forze, per poter di inuovo accíngerfiallimprefa del Regno di Napolí.

Atiefern g'i Alcflandrinil'vno à gara dellialtro a fabricar'm molta luoghi di quefta Cittàle Chiefette, é capelle in onore di Maria Ver tine Santifinia, e de'Santi Sebaltiano, e Rocco, le quall fi erano di già obigatidi Fa. bricare per il voto, che fecero mentre il gran flagello della Pelle tranagliaua con infeflifimi legni, non [olo il Tertitorio Aleliandrino, ma ancotutto il reftante della Lombardia.

Finalmente tu memorabile l'anno fudetto; poiche la

Duçhefia Bearrice partorial Duca Lodouicō Sforsa fuo márito va fighiuola, che fi chiamo Francefco di quefto nömefecondos percid fifecero in Aleflandria, enel rimanente dello Stito di Milano molte allegrezes, at $\$ 4 \mathrm{re}-$ feroa D.odi tanta grazia infinite grazie.
Del meilefino anno rays. Girolamo Panizzoni de i Signigridel Feudo di Corticelle in Monferato, ed eccellentilimo Giureconfulto , meritò per la fua dotrina d'effer dal Marchefé dieffo ltato, promofto alla Senatoria dignità nẹl Senato di Cafale. Vil egli dallifello Prencipe tenuto in tanta ftima ; e tanto. amato, che bauendolo condorto feco in Alamagna por inmportanififmi affri, ed effendo iui morto con gran difiacere del detto Marchefe. li fece dare pompola fepoltura, con hauerlo egli perfo nalmente accompagnato ad effa, a fatte celebrare in fuf-: fragio della dilui anima mille Meffe.

Queft'anno, nelquale Giorgio Morbi amminiftà la Po defteria di Aleflandria, e fù Cominiffario di quefta Citita Giouzn Giacomo Cora Milanefo Segretario Ducale, allargò d'ordine del fudetto Duca Lodouico il fufo dint torno alla muraglia di quefta citra a e poifi forificols. Terra del Caftellazzo uell-Alefandrino, haueño in particolare li Terrieri di effa fatfo à proprie Cpefe il folfó. dognintorno alle mura.

Viffero inguelti tempiqon,molta chiarezza, due patrixij Alefindrini, cioé Galeazzo Guafco, il quale in rif guardo 'della dottrina, e virtuole qualità fue, ottenne 16 Abbadia di SanéAndrea di Villanoua preffo alla Citte dì Auignone; \& il Cauaglie: Giouan Battilta Trotti, che fu fatto per li meriti fuoi, Commifario Ducale dalDucz Lodouico Sforża, effendo egli prima fato fuo Cameriere.
Palsò queft'ano all'altra vita in Mibno Alb rto Firof. fini Segretario, e Tefonier ge erale del Duca Giouan 63leazzo Sforza; ót ilfuo catauero fú fepalto hella Chiefz delle Grazie di quella Citpa, nelliftefío Ceplero, nel qual piacciono il padre, \& a fratell fuoi éfopradi cuif legge Eppitafio del terione, chef foque arioé,
$\boldsymbol{M}$
philppostate ; datine erwdito
Difale oraflori a sciretis:
 Fxabsifoco scribe oprimos.
Domminito In\}e Pquitifecio decoprato, Apop/chlyogme Piocthonotario : domiongue Alierro Ducalsquagse secratario Genttori, E fraspibus Eiruffinis
 Anronins Eques Bierofolymieanns Joperfies, al Med oolani Priop
 M.CCCC XCVI.
" I'fnuerto fugholto piaceuole, $\&$ fimile affatro alta Pri.
 - La Ducheff keatrice il lecondo giorno di Genalo,moriper diffiedtet diparto e éffendo anco morta la creạcura ©fife partoritul, e fa data sl fio torpo fepolturi coon pom ptififimífonitratí nella fuderta Chiefa delle Grazie: In fuffragio deltranima (uiz, il Duca Lodovico fécerer ferte ephrinni giofni celebrar Meffe rn tutte le Chict dello ftato di Milaro, \& a ciafcuna di effe dond vn'Patliopes
 Chiefe di A leffandria.
In quetto mentre, il Cardinale Glulizno dalla Rourere, che dipoi fu Papa Giulio fetondo, e ouan Giacoma Trluulzi vennero con gagliardo efercito dallá Francia ia Lombardia e primieramente óccuparon Noue, e poi Bafaluzto; quindi effendofi portati nel Territorio Aleflan. dimo fotto il Bofco, e Sexe, penfuano difoggiogare con la medefima facilirà quefti Luophi, ma reftarotro affito ingannati ; poiche védendoli ratta da quéi Terrieri valorofa refiftenza; : Impedira Icnerata loro in quelle Terre, furono coftretti a metterui d'intorno l'afledio. Allaurfo di queflimouimenti,il Duca Lodouico Sforza mandò fubito nel Caftellazzo alcune Compagrie di Fanteria, e Caualleria Átamama, conle quali aflicuro beniffimo quella Terra, e trau agltò grandemente li nemiei conlle continue. $\%$ dañofe fcorrerie, che faceuano nel Campo loro. Fratranto venne alla yolta di Aleffandria in fauore del D'ica Lodoujco Pcfercito de'Vihiziani comapdato da Nicóò Or fini Conte di Pitigliano loro Capliano generale, della cui venuta non poco atterniti ill Franceff, ab-ban-

## DI ALESSANDRIA.

Bandonaron lubito Pafledio del Bofco, e di Sez̀e, e fizitriratono in Afti, hauendo in quefta ritirata laccheggiaPo jiffrutto, edato col fuoco livltimo elteriminio alla Terta di Bergamatico nel Monferato inferiote. tuomo nell'eloquenzimolto elercirio che amminitert ti hauena con integrità, 'ed indifferente giuftizia motti onoreuoli vffizinello Stato trimlano, fu'dal Duca Lodouico Sforza mandato Ambaliciadore, al Pontefice Alef? fandrofefto, ed all Imperädöre Mätimigliano primo per trattare có queftr d'via Lega contro il Re di Francia CurYo otrauo Perciò hauédo da quelle due Corone ottenuto cuame haueua in nomedel fro Prencipe dimandatn, fil da quefto in ricompenfa promoffo alf quátordicid'Agofo al grado di Senatnre in Milano; la qual dignità confegoiroho ancora dalliffeffo Duca due altri delliftecta faniegliade'Guaichi, ciot Orizio, ch'era prima Podefta a'Alti; e'Bernardino.
 ne Terra di Piemonte Irate dell'Ordine Carmelitano, fi -dimioftò generolo, eliberale verfo il fuo Conuento in Aleflandria; poiche concorle alla fabrica dieffo, facendo fare alle fpefefue alcuni belli edifizi ; perciò quefta Città in ricompenfa di cofi vtile benefizio, li fece grazia della cittadinanza. Si vedono l'arme della carata di queRo Religiofo intagliare nè Capitelfi delle colonne, che foftentano li Chioltri delfuderro Monaftero in hiemoria della fua pialiberafità; come anco it maggior confermazione di ciò , fi vededavn'Infcrizione in lode fua fcolpita in vna tauoletta dimarmo, la quale ra fiffa netmuro vicino alla porta, donde fi camina darfadetti Chioftri nell' ifteffocoluento, má per trafenraggine, non sò di chi, eftendo ella flata coperta dalla calce, con occafione di noouafabrica, che uif fil fatta dopo alcunia anni a non appate pid, come fe non vi fofte.
il tè Carlo ortzuo s'appare chfua peŕ ácin. geefíp aderia volta allitiprefadil Regno di Napoll moil a gil otto di Aprile, nelletá di venk quatro anni;e non ha uendolarciaro dopò fe alcu? folliumo, li fuccelfe nel Regno di Francia Lodouico Ducad'Orliens fuo cugino di cal nome dodicefimo.
Polcia, effendofí cóg gran frequenza celebrato alli quat. tordici di Maggo il Capitolo Prouinziale nel Connento de'PädriDomenicani di Suh Marcóin Aleffandria fu fattö Prouinziale della Proulnkia;chie fí chiama di San Petro Martire; Pietro Andrea Inuiziati per li meriti del!a fuís fotyind; matime nella Teotogia; ed anche par effes

Atato vino dépil célebri Predieatori ch'habbia ralitajit pergamo nella fua Religione
Giouan Giacomo Ghilini Scgretario, e Configiler Dycale, benemerito della Religionede'Conuentuali is San Francéco, infieme con Lucrezia Mantegazaa lua molue, \& i fuoi dif cendenti, ottenne, alli tre di Giugno da Francêco Sanfonno Miniftro gencrale diquell Ordnei 3 ipecer gödere di turtili puipilegi, egrazie concufa zogula Religione, \& participare diturt Ghoiluffagi,

Non tantofo Lodauico dodic Hipo fuccelle, net Regno di Francia, come i Vinizani ábbandonata litegzach haцециano col Duca Lodáuico Sfórza, fi collicarozóprima col fudetto Rè, e ppicol Sommo Pontefice çonfro eqfo Duca; ta ande in vittu di quefta Lega partirono del méle di Kuǵlio alcune Compagoie di Erancefí qalla Città d. Aftis e vennex di note Cotto Aleflaidria a ala cuimurzglia hauefido ap pogiare le fcale, per faliruitopra, furono fubito didte enningle difcoperte, 8 impedite: onde abbindonata coniogia preftezza limprefa ditornarono alla volta dAfti,
 Marco, il qual effendofiacquifata col mexzo delle nobif, e virtuole qualits fue le grazia del Duca Lodouico Sfor22, ortenne'da effo 12 dignità di Queftore nel Magiffato Straordinario di Milano; parciò egli hayendi in quefta occafione abbandonata la Citta di Aleffandria lua pa-
 difcendenti, poi mercè della continuata dimora, che fecero iui, tratundofi lempre con magnificenza, e fplerdore; s'acquiftarono la cittadinańza, e furodo degni d' effer ammefin nel nobiliffimo Collegio de'Giureconfulti.

Queft'anno, nel quale vennera a. la Podefteria di Aleffandria Loinzo Montemerla Tortoncle, \& TrdeoSpipola, di cù fu' Vicario Girolamo Cortes, effendo certificptoil Duca Lodouico Sforza, che il Rè di Francia colleg? to col Papa, eco'i Viniziani fi. preparauapericenderin Italiz ad occupari il luo Stato, attele con gran preftezza, e fallécitadine à fortificar'Annone, Nouara, \& Aleflapdria, la quale per effor la chiaue ditutrolo Sratodi Milano, e moleo efpquta à mouimpaid de'Francefi, fù dell'alre Piazzemeglioa aficurata; cifeco ned afimo deliberò fi oppor te alle forzeloro Galeazzo. Sandeyerini lwo genefo con vna parte de İ efercito, e condiytra oppore il Marchefe di Mantpuat Viniziani. Mentrefo Sforza faceuz guciti, appayecchi, fopramenero i pexicoli, ehe oqnigigrno piu gagliardi \$pariuano; poiche nel Pienonte col confeplodel Duca diSauoia paflauanno concinuamentegepth, che fi fermanuano intorno ad Alfi ; oue il Rè diframcia haueua gì̀ mindato per Gouerinatore Giouan Giacomo Tr uulzi cón cento lanze. Però Lodouico Sforza fenza perdér temppaíandò verio Ghierad'Ada, ne'cqnfioide Vioiziamil Conte di Gaizzzo con pocia gente, \& il di leit fratcllo Galeazzo, Sanieuerinij inpid di quà del Pó verí Alcfandria con mille ducento Huomini darme, altret. santi Cauai leggieti, tredici mille, \& cin quecento fanti Italiani, cinquecento fanti Alapanoi con gran copia d'Artiglieria:
fini poid di paflare verfo il fine deI meie di Luglio .tutta Ja foldarefca dcd Rè di Francia fotto il conando di Eberado Obigni Francefe, la guale confifteua in millefeicento lanze, cinque mila Suizzcri, quatro mila Guafconi, e guattro mijal Franceff. Vnito ch . flate quefto elercito, venne alli tredicidi Agofto à campergiare lotto la Rocca d'Araffo; e benche vi foffero di prefitio ottocento fantit , contuittociò la prele con poca difficoltà ; gettato polcia vn poute nel Tanaro, fitrasferiforto Annone, la qual Terra, benche foffe, e peril fito, e perla muniaio. ne, che poco innanzicon alcune Compagnie di Fanteria $v i$ haueua mandato lo Sforza, non poco inefpugnabile, nulla dimeno nel termine di due giorni, cioe alli fedicī venne in porer de' nemici infieme col caftello, e dagliftefis ful tatta wna ftrage di. tusti li foldati, che juidimorauano per guardia; pofcia dubitando loro, chele genti Siorzefche don follcraper-venirta fccorrere Annow ne ; pol ero molta fold atefca in Felizzano, del che atterite. il sind ckerini, e yedendofi troncaril filo de'fuei difegni ratirò̀ illuo eltrcịiso dentro di Aleffandria s la qual cofá dando maggint animo, \& adito a nemici, operos she siauanzarono vicino à quefla Città quatro miglia, \& oce. cuparono Solera, e Cornicuro; \& alli ventidue prefero Valenza, nelha cui Roccä vocilero tuttili Soldati, che la

## 118

A．N N
guardauano：occupata Valenz2，fcorfero come folgor vittorióf rempre per tuttoil circonuicino paele；\＆it gionnolegueyre fif fecero padronidi Batignana；come an－ co alliternta vennero in poter loro Piouera；Sali，Ca Helnuouo T Trona，Voghera，e Noue．Da quefti felici acquilti intüperbitili Francefi，vennero littéfo giorno à campeguiar forto Alefandriaj il che diede oceafione al Duca Lodouicodininocar，come fece il Conte di Oeiaz－ ＇zo da Ghỉra d＇Ada con ta maggior parte delte genti mandate z guella difefa，éto fece venir verfo Aleflandriz ＇per vnirlo coti＇Galeazzo Sanfeuerini fuo frateillo．
Pratanroche Viniziani col Ré di Francia Lodouico rxrl．cóllegasi，artendéuano Cotto la condotita del Conte di Pifigliano ad acquiftar＇i Luoghi，e Caftelli della Ghia－ －Iz d＇Ada；pófeduti dal fudetto Sforza＇；Antonio Ghilini －fratello de bifauo dell＇Autore Giousn Giacomo，Gene－ rale di tduta la gente Sforzelca；dop $\delta$ hauer＇impedito，che In nemici non sinolitaffero ad muprefe naggipri，hebbe ordure đalluo Prencipe，che beniffino preuédeua in quänto perieolo fítrousuya la Fortezza di Carauaggio，di metterfi dentro di quella，come fece，oue dimoraua Ot－ autiano lùo fratello，con gran＇valoredifendendola．Que－ －fit fiatelli danque fedeli al loro Prencipe，non oftante che Giacomo Seteb Terazano di effo Luogo，thaueffe di gia dato nelle manide Viniziani，contattorid laldi，e coftan－ ti manterinero peril Duca Lodouico＇la Fortexxa，e la di－ fefero con gran brauura contro iludetti nemici．Ma ef fendoff pof per colpadi Bellone Caltighoni diftrutta da fondamentila Torredi effa Terra，oue fi cuftodiuala pol uere per eombatere；，furono coftretri li Ghilini，veden－ do l calo difperato，di abbandonarla，elafciatla in pore rede＇Virfiziani
Hancia gid vns parte dellelertito Francefe paffata la Bormida－preffo ad Aleffandria in tempo，ch＇erano fo－ pramenute gr fle pioggie ；perle quali，e quefta，\＆il Ta－ fearo fi trdtuauàno tahnente gonfic ch＇era impolfibile a po－ terfene queft̀ gente ritoinas＇äddietio；perció il Sanfuè－ rini，che dentro di queftá Cittè dimoraua，poteuz con quella burtà octafione fat fortita；\＆affaliry＇nemict rin －chiufi tra quefti due fumi，fi come hateuano nifidro principio aleuni Canaileggleri，ché viciti dªleffandria
 －ndati tótigisiof giterte verlo di fote，sforzatonolapri－ ma truppa a firgofreñe．Ma fu publica fama，che il sati fouetimi a poita ifdimofraffe tratcurato per Fintelligen 2aiche fiafe，\＆uil Rèdi Frància pafluux．Ertato già lcour－
 bandala rouina dí Aleflandria，battendola gagliarda－ metrecon l＇A rtigtiefie，quatido if Conte di Gaiazzo iche fegretantente co＇r francefi sera accordato，artiftionat mente tardana difar＇l＇ponzelopra il Pd，perpanar con la geme，\＆virirf colfratello，per dar miggior comodita eflentrata ale＇nemicili in Aleflandria，\＆all＇vtcita dieft tho fratello opleazzo Sanfucrini，cońre beniffrmo riutci； poiche la notte del terzo grorno fuggi otculiamente da quefta Citry con mille ducento Huomini darme，at tretranti Cauaileggitri；ctre mila Fantầ．Suibito dilco perta la fua partenza，il reftante dell＇elercito Sforzeico incrminciò à far tumulto per Aleffandria；e vedericofi fenza Capo，vnia parte fuggot dalla Citč̀à，e Faltra finalco fe di paura per il fubbitaneo furore de＇Francefi，che dhora in hora flatano per－entra e，come dipoi oc corfe，entrandofene la matina fall far del giorno，lemp trata de＇quali，ftopinione，che da＇Gelfidieffa Citta foffe facilitata．Quiui dunque i Furibondi nemici，non folo Stcero prigioni quei pochi foldati，che pigrisò cörla fu－ $\beta^{2}$ ，$\delta$ col itaitconderff，non haueuano poruto dalle mani foro fottrarff，ma anche vccifero con ogni crideltà molt Citiadini，attaccarono il fuoco alle cale，e finalmente faccheggiarono tittta la pouera Citta＇per colpa，fi pud dire de＇fratelli Samieuerini，li quali re foffero ftati，come doueuano effer，fedeliverfoil Prencipe loro hauerebbe－ to léantaro vn danno cofin notabile à quefta＇Patria；＂e＇ perdira del timaneme dello Stato di Milano；poiche i Práfcelf dopò la prefz，\＆illacco diAleffandria，fi por－ taröno coilpgrandiflimi acquifti，e bottini fno à Pauia， doue lenea contrafto alcuno entraroho．Perciò il Díra Lodofifite ；dopò hauer comfegnato it Caftello di Milano Bernardino Corte il pid fidato di quanti anici haueffe， Filippo：Fiefch Genouele，Chriftoforo Calabria Cremo pefe，ac à Bianchino Paludo Aleflandrito＂；lalciandoui
per guardia tre mila fanti，ela prounifione fufficiente per difenierlo motimefise dopo hauerordinate turte cole fue patia alli due di settembie da quella Citta cop quattróo mula fanti，ecinquecento Caualli，é n＇andọ．in －Alamagna per collecitatcllmperadote Maffimighago a yenir＇a luoifauori ．Quattrogiorni dopà ch＇ei fil pares co，inemici entratonoz milalno，e poinel Caltello，e coo la med fíma facilità fíticero adco padronii di Cremona edi Genoua
Frattantó il Rè Lodouicóle n＇andò à Milano，doue fú da principali Citudini con ogna riuerenza rictuuto，ed egli verio di quefi fídimoltiò generofo，eliberale；ed ip particolore donò alli diectioteo，di Settembre à Francefco Bernardino Vificonti Seiatore， $\boldsymbol{\alpha}$ Configliere，per fe \＆fuoi eredi due Feudine il＇Alcisād diho cioé la Terra da Bofco，e quella del Caftellazzocon libera gurifdiziope．

Dosì ancora il fudetto Rè alui beni à molti altri Gen－ tilhuomini dello Stato dı Mıl no，e madime della Citéd di Aleffandria；lmperoche voiendo．egli ricopafcere jmeriti delCauagliere Antonio Trotti，eds Franceico luo figli－ uoloili concefle alli diecifute del mete di Ottobre il tio Io diConte lopra i fcudi di Ouada，e delli due Rofiglioni， feparando queftiluoghi dalla gurigdizione di Aleflan－ dria，e furono polti al poftefo derludetti Fcudi da Giouan Giacomo Trjuulzi Luugorenente generale del Rè Lodo nico．Era＇minimente ifindetto Cauaglier Trotti Feuda－ tario di Frelonara nell＇Alei sandriqo，th qual Feudo haue－ ua egli comprato da git Antoin Terriesi di Noue．
Nel medefimo giorno ancora Gaglliemo Lamborixi Hobile Cittadino di ALCisandia Dotrore di molit a ececl－ lenza in amendue le leggi，dopò cisir itato Rertore de＂
 grande onoreuolezza edecoro amiminitrata，otrenne dal fudetio Triuulzia nome del Rè di pratucià la Podetlenia
 fù da cutta quella Citial lommamente lodato，\＆uilaicio dell efuc ohoratiflime azioniortina tama，non degene－ rando da＇fuoi nobiii aritenati，chenelleccellenza dellf lestere sacquillarono gran tode \＆omadime nella icieniza －legale Congikuto pregio hajo fomilmente perleuerato i fuoi drcéndentiliqualicon quan ragionc faponno chia－ indr＇xing fonte，wh Seminaio．dikgyi，colicuili come

 nózd Aleffandro Lamborizi parime nte Dottore di moliá fylficienza in amendue le leggi，che viffe a noftit tompt？ Si fece anco nomiozre congran lode in quefti medefir
 inpiegatof nell＇elercizia dellprmi，tece gran riulc itz，＇ mirrtò d＇effer fatto Capitano di Cauaileggieri；eruị egli al Rè di Erancia Lodouico dodicelinio nellif gutired ralia，ediedin ogni occafiong grandiflamagadel va－ lorfuo

Hau ndo alli dodici di Nouembre di queftanng hiu： réconiulto Giouansi March Lili Cañonico da Duomo di Alellandria fua patria，iftituita la dignicà de t paimice－ riatoin quella Catedtäle，con efferf riferuato il，pad ona－ to di ©fa，fi compiacqued＇efer＇cgifil prima Peimicerio． Dipoi la riferud a fuoi fratilli，e wocefiuameate alli con－ Cainginei della fua fitrpe；e dopò quefti，primieramente alli blanchl luoi parenti，e poi alli Guarchi，cioc̀ della ca fa delloggidj viuente Giureconfulto Giouan Matco Guaf： Ch；ed in mancine nto di turtiliLudetti，dic hiara padro－ je di quella Dignita il Capitolo della Catedrale Alé－ Fandrina：

Queftanno，hel quale perleuéră il Montemerlo nella Podefteria di Alefandria，efa Vicegonernatcie di quêta Città̀，e della ł̧́rounzia di quà del pò Tomeno Blenjeri， il Re Lodouico atiornò in Francias e con occafione della fua partenza，i Gibellini，a quati eltremaniente dif piace uano i coltumii，ellicenziolo dominio de Francéf，cbia－ hiarono d＇Alimagna il Dứca Lódouico Sforza；percio égli con l＇muto di otto mila Suizzeri，e cinquecento Bor－ gognotii d＇arme pelanti aimatiz̀ cavallo，ricuperó Comos epoi Milano，doute alli s．di Febraio，che fúnel finé del qyinto mele，ch＇cife n＇era parrito，fece l＇entrata，efu con gran éubilo，\＆allegrexza ipéplitabile riceupro，eper fogitimo Prencipe riconolciuto a il che lenza dildzione fecero fimilmente l＇altre Città，$\&$ anco Aleflandrya con tutto il rimanente，ché giace dí quà del Pò－Ma in vplu－ bito fi vide vn＇altra mutazione；poiche mantre lo Storza：
${ }^{\text {fen: Ataua colfuo efercito in Nourara, i Francefi ritorna- }}$ sono alla ricuperatione di quefo Stato, e primieramente Iuo Allegri, che d’ordinedi Giouan Giacomo Triuulai March ialle di Francia,era oslla Romagna ritornato, ando cen molta Canalleria, e co'i Suiteri alla volea di Tortona, 8 entrat oui lafaccheggiò cutta, e con ogni libertì militare la pole in gran rouma; venuro poi nell'Aleflandrino, quiuifece alto, vedendofi da' Suizzeriabbandonato, i quali, perche non furono pagati de' loro ftipendij, andarono di longo à (cruir il Duca Lodouico Storza.
In tanen, effendovenuro dalla Francia in Italia Luigi Signore delfa'tremoglia con boniffimo numero di gente valorofa; così à cauallo, come à piedi, andò a Mortara à congiungerff con la foldatefca del Triuulzi, e del Ligui; e con quefto efercito s'anuiò à Nouara, doue pofe il Campo, e l'a'fe fio, battendola greliardamente con l'Artiglieria; onde lo Sforza, che fi vedeua in termine di giornata, mandờ fuori di quella Città la fua gente, affinche veniffe co'i nemici à battaglia; mit i Suizzeri cherano già thati fubornati, non vollerocombattere, fcufandofi, che non voleuano andar cónt'o gli Suizzeri della parre contrarix. anzi Capi lordi, ch'haueuano incelligenza co'i Frana ceff, trailirono il Puca Lodouico, e glielo diedero nelle mani. Preloegly, efatto preginne, tutzo leelercito luo cominciò à diffiparfi, \& il Cardinal Afc anio, il qual haueua eia inmiate le genti perfoccorrer' effo Duca luo fratello, lentita tanta rouina, lugei lubito da Milano, e n'an* dò à Riualta Caltello del Piacentino; mi effendo fato conofciuto fil farto prigione, \& condutro à Vinezia, iuilo tenne quella Republica per gualche tempo, cioè fin'à tanto chemoffi daldefiderio di conpiacene al Kè Lodonico, lo conlegnò à Francefi. I quali lo conduliero à Milano, cioè in quella Cirtà, della quale poco innazi era fato Signore $\&$ doue il popolo vedendolololeua correre a farli riuerenza, allhora confulamente correua per vederlo à carcerare il quel Caltello, che fu edificato dal Padre per ficurezsalua, e de'fuoi figliuoli; poco dipoicle fendo me rato in Francia, ful nella Torre di Borges incare eerato quafi ncllilteffo tempo, che giunfe à Lione il Du* ca Lodouico, il quale dordme del Rè fü rinchiufonella Torre di Locces, oue fette otto anni, 8 infitio al fine della vita prigionef: poicia il Cardinal Aicanio alle preghiere del Cardinal Giorgio da Rouan ottenne la libertà , e con affo andò à Romá.

Dopò la prıgionia de fratelli Sforza, i Francefi di nuoun pieliarono il poffeffo dello Staio diMilano, e fe ne feeero con ogni facilita, e e enca foaroimento di fangue padroni; come anco effendola Città di Aleffandria venuta irrpnter loro, vi mandaroho per Gouernatore A letfandro Malabaita, infieme convnagran quantita di Fanteria Scozzele per guarniggione, \& ficurexz dieffa Cittz. Dopó. fucitaronole fazioni erà cittadim, con le quali turta la Citrà in grandiffima contufione fi ridufle; Impesochei Guclfi con l'aiuto, e fauore de'Erancefi faceuano mole ftrauaganze, \& infolenze controi Gibellini; onde fi commettenano vicendenolmente onicidij, e ne leguiuann molti difordini, con grandiffimo danno dell'vna, e dcll'altra parte.
Nacque fra tanto alli ventiquattro del fudetto mefe di 4 Fehraio in Gant Città della Fiandra Carlo Quinto che Gilmpetadore da' coniugati Filippo primo d'Aultris Ré di Spagna, il cui padre chıamanafi Mallimigliano primo Imperadore, \& da Giouanna d'Aragona.

Souraftando il pe ricolo della pelte, che di già fomma5 menteincrudelıua nell'A'amagna, la Città di Aleffa: ${ }^{\prime}$ dria congregò alli noue di Luglio al fuo Conieglio generale; \& in quefto determinò, che fi eleggeffero quattro de fuoi Gen-ilhuomini, li quali haueffero tute la cura di tencr Iontano quel fagello, o con grandiffma autorita di prow. 1 re qualfuoglia coich folle flata neceffaria per il ben pu'vico, e per la Calute della Cired. Furono dunquc elet $\rightarrow$ ti Albertino Pettenari, Lorenzo Calcamuggi, Bartoloneo Gsinbarini, e Gio:Stefano Guafco, i quali poi fecero elezone d'altre perfone, che alitteffero à rutte le porte di quelta Città.

Furono di poigli Aleffandrini aggratati da molti allog: 6 giamenti di foldati, de' quali di ordine di Carlo Amboile Mareiciale, \& Luogotenente generale del Rè di Erancia, fù fatro etente Borgoglio vino de' quatro Quartieri di Aleffandriaj equelta parzialita partori non bonen cumul. to, e romote trà di elli Quartieri; Imperoche ficbene
alcuni Guelf Borgogliefi haueuano faciliata lentrata de' Francefi in quelta Città, e perciò meritatano da' Miniltri del Ré qualche ricognutione, non era petò il douere, che tutto il carico dell'allogģiamento lolle da' trè Quartieri folamente fottenuto, ma if bene ogni ragione volena, che turti, come Cittadinitoggiacefleso alle gra* uezze, \& alli carichi) pretendeuann quelli di Aleflandriay che dellalloggiamento de foldati foffe a tuttiquattro li Quartierj la porribre ginfamente diftribuita; mà non volendo a cio conlentire li Borgogliefi, 8 imparticolare Pietro Guafco Capo loro, i Giureconiulei Nicolo Ga mbaruti Aucocaro filcale, e Gio: Bartolomeo Ghilini Aunocato della Città, proteftarono alli Citcadini dieffo Quarciere, \&a al Gualco di turti li danni, chohaneffero gli. altri per caufa di euteo quefto alloggiamento fentit; onde ne rifultò da queite differenze, che Borgoglio fi leparò dalla Citta, facendo da le medefimo íluoi Configli, e trattando i luoi negoxij, cotnie fe folfe Itato un corpo iolo, ediuilo affatto d'Aleffandria.

Fra tantos che feguiuano le fudette ríuole dentro di Aleffandrıa fra fuoi Cittadini, Antonio Ghilini, che dal Duca Lodouico Sforza era ftato fatto Caftellano di Mattarella nel Nouareie,mentre andaua akdetto Caitello,poCo dopò la prigionia di quel Prencipe,ful da' Soldat: del Conte Lodouico Borromei aderente a Francefi ipogliato delle fue robbe, \&ebagaglio prefin $亠$ Vogegna ; dipoi hauendo i Miniftri del Ré di Ftancia dato il luderto ?onerno a Giouanni da Caftelnouo, a coflii confegnò il Ghilini I ifteflatFontezza infieme con tutte le munizioni, che iui $\mathfrak{f}$ trouauano per ficurezza di effa, con condizione periò, ch. egli mediäte va faluocódotto poteffe venir alla fúa Patria di Altffandria, e li foffero reftituite le robbe \& bagagiie, come dell'vno, e dell'altrone fegui puntualméte l'effeto.

Dipoi, il Giureconfulto Lazzaro Inuiziati, che non tantolto aceaduta la prigionia del fudetto Duca Lodouico, hauena del tutro abbandonata quefta Citè, per non ftar foggetto al licentiolo dominio dé francefi da so grandimenteabborrito, efi erainfieme con tutta la fua famiglia ricouerato dentro dellaCitt di Cafule nel Monferato, palsò iui queft'anno all'altra vita, e fì lepolto.

Peifeueraua nella Podefteria di Aleffandria Lorenzo 1501 Mötemerlo, quando nli Aleffandrini, e Borgoglefa fecero cópromeffo della differēza, che paffaua trà loro, per caufa dell'alloggiaméro de'foldati, nelli Giurecōfulti Luchino Gäbarut , Chrıftofforo Lanzauecchlx, $\in$, Gio: Bartolomeo Ghilini, e nel Cauaglier Gio:Barolomeo Calcamuggi, in Gio: Maria dal Pozzo, 8 in Pietro Antonio Ferrari, tutti Cittadini nobili di quefta Città, iquali con Codisfasione d"amendue le parti aggiultarono la differenza; onde fi fece per opera loro alli trè di Febraiola pace trà Borgoglio, eglialtri tre Quartieri; e tutti vnitamente atte. fero perl'auuenire a foftener'i carichi, \& a dittibuir gli vffizi Coliti ad effer oonianno a Citradini compartiti.

In quefto mentre, non potendo gli Aleflandrini più Ia foffrire le fcelerageini, efranaganze de' Francefi da fe alloggiati, furono aftretti a mandar a Milano quatero Citradini, cioè Bermardino Boidi Francefos Firotfini Emanuello Piftone, c Giouan Luigi Stranio, affinche filamentaffero col Gouernatore Luogorcnente generale del Rè di Frauza delle grandi ftorfioni, e ribaldarie fatte da* Franceft in quelta Citrà e lolupplicafiero di giaftizia, e di qualche opporuno rimed to ; alla qual dimanda firbito condefcele, e fece quella prouifione, che richiedeua il bifogno -
Segui pboi queft'anno nell-Aleffandisino vna prodigiola siccita, \& vna marduinhofa abbendanza ditrueti drogai sorte fuori dell'eipettizione di cialcuno; poiche, se bine turta la Primaura, e la maggior parte dell'Eltae non foffemai piounlo, contutto ciè fifece in quefto Ternitorio yn tale raccolto dibiade, che il fromento fi vendeua folo tredieci toldi per ogniflaio; ela vendemia fù ancheliza molto abbondante.

Continud queftranno ancora Inrenzo Mantemerlo nell'amminiltrazione, della Pode Ateria di Altffandria, $R$ ifranzefi, che ftanano di prefidio in queita Citta, più che maitemerarij, \& inditcreti ritornarono al vomito delle ftorfoni verlo ipuoueri Citradini, le Cafe déqualifaccheggiarono, il limile facendo nelle Caffine in campagna, con attace argli ancoil fuoco.

Oltre alla fudetra difgrazia, fì quefta Citta non poon trauagliata da vn'altra ; poiche axentre l'efercito del Re
di Franciajfotto la condotta, \& it Generalato Jdel Conte di Gaizzzo pafsò per|l'Aleffandrino, per fandar contro Ferdinando Rè di Spagna, ch'haueua con l'armi affalito il Regno di Napoli, laccheggiò con grande impietà tutte le Terre di quetto Territorio, donde faceua paflaggio .
In tanto, la pelte, che dall' Alamagna era penetraza n'huomini, Il Rè di Francia confermòil primo giorno di Marzo al Cauaglier' Antonio 'Trotti, sp ali altri delliftefla Atirpe, l'efenzione dal pagamento delle Taglie, d fano granezze per tuttili beni, che poffedeuano nell.Aleflandrino.
La Citrà di Aleffandria l'otrauo giorno di Luglio fece perdita di Nicolò Gambaruti Auuocato filcale, del cui nobiliffimo ingegno trà gli altri eccellenti fruttijalla fua profelione concernenti (effendo egli fato in amendue (cleggi efpertifimo Dottore) fi vedono i Confglidel Giu. yeconfuleo Angelo Perafoo da fe compilati, odiligentonennecor. getti. Publicamente Spiegò le leggi con applaufo grande in mole Scuole d'Italia, cioè in Pauia, Bologna, Padoua, Piia, ed altroue fempre con fua grandifima lode. Fil il fuo corpo con onorenole funebre pompa lepolto nel Duomo della fua Patria, fopra del cui fepolcro fi leggo no i verfi del, renore feguente in vna picciola laftra di marmo bianco intagliati, cioè

Quid Charites? quid cana fdes ? quid fiemmata leti
Vallato' rechnss f. culiaque faran Ducum?
Aulfor Gambarmins Regis Nicolans, dV Vrbis
Protedior iacot bict pisarmors dura notant.
In quefti tempi fis refe celebre con le cauallerefche azioni, ecosi riguardeuoli gradı da fe acquiftati Guglielmo Panizzoni, vno de'Signori di, Corticelle, \& Signore ancora di Biantré, \& di Mombarierio, fratello del Senatore Girolamo e e del Cauagliere Lodouico, de'quali fi fà in quelii Annali lodeuole menzione. Fu egli perfonag. gio di nobilimime qualita, e eper il fuo valore da alcuni Rè, \& Prencipi grandi affailfimo itimato; hauendo per lo fpazio di quarantotto continui anni fedelmemte impie-gata in teruizio loro nelle occafioni, cofi di pace, come di guerra la fua periona. Serui egli primieramente di paggio al kè di Spagna Filippo primo di tal nome, efù monto amato dall Imperadore Maffimigliano primo, dal quale riceuè molti onori' ed in paŕricolare fù da efo fatto Coppiero dell'Imper adore Carlo Quinto, quandoera Arciduca d'Auftia; nel gual carico perieuesò con intera Codisfazione di quel gran Prencipe tiè anni. Dipoi efline do ftato molti innialla feruitù del Kè dInghilterra Enrigo Ottauo (alli cui auteceforilerul gix la fameglial’anizzoni per trè età con grandifima onorenolezza) s'acquiftd di manicra la di lui grazia, cheottenne il primo luogo appreffo al gran Scudiero, che confifte in mettere quella Coronaa Canallo, e fichiamò anch'egli Scudiero, efuo Penfionario ordinario: Seruius parimente quel Rè alla cameracon titolo di Cauagliere dell'Opizio, ed in tutti glimportanti affasi, mafime di Francia, e Roma. Era eglitanto famigliare dellifteffo Enrigo, che, trouandofi quefli, ò a cauallo, ò a piedi quando parlaua con alcuno, fempre fi porauz con vna mano loprala dilui spalla, c limetteua il braccio al collo. Col medefimo caricolerui egli al Rè Odoardo fefto, figliuolo del fudetto Enrigo. In forma Guglielmo è flato il primo, e'l piu intrinfeco, chohabbia mai hauuto il Rè d'Inghilterra de' forefleri, li quali non pofiono hauer'vifizio appreffola perlona del Ré, nè parricipare de'luoilegreti.
Lamemoria da nte rinouata del fudetto Guglielmo, mi porge occafione didire. che la di luinobile fitpe Panizxoni benemerita de i Rë d'Inghilterra, oltre ad altri priuilegi da fe otreauti, hebbe quello ancora di ornare l'Arme fue con la Rola, infegıa de gliftefli Rè Inglefi, come ognidi fimilmente perienerano i Panizzoni di portare, e fortano exiandio nell'A rme loro una Croce da due mani ioflenura ;il che manifefta beniffimo, effer ftato di quella illuftre fameglia vn Confaloniero di S.;Chiefa.

Nè folamente fiè dimoftrata ella chiariffina per ec. cellenti fatti,ed in puerra, ed in tempo di pace, ma per religione ancora fí é refa molto fegnalata;come ne fa fpizialmente indubitata teltimonianza la Capella maggiơre della Chiefa di Sanfa Maria del Caftello da Canonici Regolari Lateranefi poff duta in Aleffandria, eretta dalla fameglia Panizzoni, e di molti legati dorata, come appare dajvaiijftrumenti, efcritture publicheben chiaro: ed
anche nella Chiefa del Carmine di effa Città poffedeua l' iftelfa ftirpe vna Capella iottoil titolo dell'Epifania, la quale fi vedeua la prima à banda finiftra nell'entrare in detra Chicia; ed hora, per effer mancatifenza figliuolili padroni di quella, i frati dell'ifteis'Ordine l'hanno ad altri conferita, edjè ad onore diSant Anna dedicata con la di lei Ancona, in teftimonianza di che, filono vedure a giorni miei l'Arme de' Panizzoni fopra la detta Capella.

La Podefteria di Aleffandria, fù clercifata da Beltramo Chiapone, \& da FrancefcoStanzi queit'anoo, nel quale, mentre Alcflandro Malabaila Gouernatore di quelta Cistà dimoraua in Afti, pafsò del mete di Marzo allialtra vita; Iaonde l'ifteffa Patria mandò iut quatroo Cittadini Gentilhuominit, cioc̀ il Cauaglier Giouanni Battolomco Calcamuggi, li Giureconlulti Galeazzo Trotti, c Giouanni Marchelli; e Bernardino Guafco, accioche athiflifero in nome fuo all'elequie, che s'haveuano da tare con molra folennità. Sotrentrò poial Malabaila nel gouerno di Aleflandria Luzio Maluezzi Bolognefe.

Hauendo nel prefente anno trè Cirtadini di quefta Città, cioè Giuliano Barauagli, Agoftino Genouefe, \& Gias como Maftrazzi huomini pij, e duoci otrenuta licenza da Bernardino Gallarati Vicario generale del Cardinale Gio:Antonio Sangiorgio Vefcouo di queita Citeajdi fabricare vna Chiela a Maria Vergine di Loreto füori della port , dalla quale fi và in Afti, diedero principio a quefta absica lifedecidi Agolto con Colennità, edallegrezza grande; ed il medefinio anno la riduffero a tale perfetohone, chevi fi celcbrè la Meffa. Queft Cittadimi poi tuti vnitamente affegnorono alcum campi alia ludetta Chiefa, con la rendita de' quali potcifero alcuni Sacerdoti alimentarfi,ediui celebrarele Mclle.

La menzione di lupra fatta di Agoftino Genouefe, mi fommmittra occafione di dire, che lalua tameglia de* Ganouefiè prouenuta dalla Cittả di Genoua, ed ini dalla nobile tiupt de' Negri procreara; in rettimorio diche oli Anziani di Aleffandria feceroalli venti di marzo, dell'annos 1370 . vna fede; Laonde, le fù ella, cognominata de' Genouefi, quefla fuarianza è per accidente; come in altre fameglie ancora fiè offeruato effer occorlo, le quali furono dal volgo cognominate col nome della patia, dond'erano pronenute', \& cofi perfeuerarono poiferupse conral cognome.
Nel medefmo tempo crefceua tuttauia la peftilenza ncllaleflandrino, ene'fuoi contornicon notabilc perdita di petfone, le quali, per effer ftato ecceffiuo il numero, non fi porero centare. Nella Citra di Cafale ne morirnno dellifteffo morbo piu di quindici mila: e mentre feguiva quefto gran flagello nella noftra Patria, non mancarono lifratelli Manfredo, Bernardino, e Cefare Guafchi patrizij di effa,'e Capitani di chiariffima fama, di cuItodire à nome del Rè di Franzia Ludouico XII. il Quartiere di Borgogioo delliffeffa Città con ogni diligenza, e pontuale vigilanza, conforme richiedeua lobligo lora verfo il feruizio della ludetta Corona.

Sarà finalmente degno di memoria queft'anno; poiche alli dieciorto del fudetto Agoto mori Aleflandro tefto in Roma, di veleno innauertentemente fomminiftratogl; ed alli ventidue di Settembre lı Cotrentrò ne! Pupatc Pio terzo, che prima fíchiamaua Francefoo Piccolomini, Senefe di Parria, ll quale per effer ftato nipote di Pio fecondo per la forella, pigtiò dal di lui nome il nome. Pochi giorni egli goderte la Pontificale Monarchia. efiendo morto alli dieciotto di Otrobre; ed alli diecidi Decembre fù in Suo luogo elerto Giuliano dalla Rnucre nato in Albizzola in Liguria, 'e nomoffi Giulio fecondo .

Queft'anno, nel quale continuò Francelco ftanzi nella Podefteria di Aleflandria, fi fece vna Lega tra l'Imperadore Maffimigliano, il di lui figliuolo Filippo primo d'Autria, e'l Rè di Franzia Lodouico Duca di Milano ; e nacque alli diecifette di Genaio, giorni di Sant'Antonio, Antonio Ghisleri nel Bolco,Terra del Diftretto di quefta Città, il cui padre fi chiamò Paolo, cla madre Domenica Augeri, el'vno.fel'alera di onorara condizione: fattofi egli poi frate dell'Ordine de'Predicatori, if mutò nella profeffione da fe fattail nome di Autonio in quello di Michele; \& meritò dialcendere al Pontificato, chiamindofi Pio quinto, come àfuoluogo fi dirà in quefl Annali.

Si fecero valcre in queftitempi Guglielmn Nizzia, e Lanzarotto Clari, ambedue Dottoridi medicisa efpertilimi, li qua'i per li meriti della mirabile tutficienza

Doppo hatuer Antonio Ghilini netla Ghiera d'Ada cona tro i Vimiziani, e poi nel Caftello di Mattarella nel Nouarefe con gran fede, \& valore feruito al Duca Lodouica Storza; e doppo eflerfi il Rè di Francia fatto padrone dello Stato di Milano, con lia prigionia del fiederto Lodouico, firitiro alla lua Patria, e quiuiattendendo ad opere di pietà, e diuozione, fece aggrandire la Cbiefa, edil Conuento de' Frati MinoriOfferuanti di Sm:Rrano cefon forto il titolo di S. Bernardinio, à quali donò ancio il firo, doue a noltrigiorni fi vede illoro giardino; e nelka detta Chiefa parimente acquißto la Capella maggiost infieme col Corn: e con loccafione della perdira, ch'ou fece di Anna fua moglie, che alla fingnlare bellezza del corpo haueia vnite le virtuofe parci dell'anima, la quale mori alli diecinelic di Agofto del fudetio amo, fece al fuo cadauero fabricare nel fuderto Tempio vn lepolcro dimarmo bianco, de piu belli,ed illuttri, che fiano nello Statn di Milano: S'ammirano in quefto alcune Ratue, ed in particolore le due al viuo rappreientati limedefini coniugati Antonio, ed Anna con multe alre tatuerte dellitteffomarmo con eccellente matiria lauorate: Di fopra dell'auello filegge l'ifcrizione del venore feguente intagliata, cioc̀

Antoniws Gbilinas Cowingi.
si inmfirasam fariem maroris mivaris bofles, bev pollcye, d pro bumanornom cafnem miferariona in deloris parfco pomies. TMmulata bic quiefas Aman banefio orrag gonere, falicier somingto fulan. Sed quid in viso fabile : rer enixa y pofircomo liberormat fupetfist, gui browi fota mea lonutus offis ipfo atatis fere rapra, cmom doleciare vita pofat, Createri, grod acceperam., reddidi MDF. XIIII.cal. Seprambris. Vizi awn.xviij.Conimx Amposians Gsibus montace concordia pofuit.

Erorme concordis lalami mequoria ademm. atgw in ade znmulams Antouins Gilinas cextrmais, exernamitgme.
All'incontro peidel medefimo \{epolcro, cioe in terra fivede vna gran laftra di marmo bianco, fotto la quale giacciono trofla del fidettoAntonio, o de fuoieredi, con gueft'altraikrizione,
D. O. ${ }_{\text {Hofpes afta, \& vide. }}$

Qua rerwom fir matura contemplare;
Quatemporis faries recognofes.
Qus funs sampereunt; Qua furura comidint.
 Hinc Gbiliningavs
Per hasec, gma parisaniz.tom perije: sed visa Calmer petije.
Qmod corpere refiat, bic dispofust. Dwios subta axircmum cias nomigima indicimen. Benò vine; Guid fos difce.
2Fe fot in Inforno, suod supis offs Pole.

Antenio Gbilimo Rroalvo; Incelevici sformes /uprome milianes Dmei. Bemedstio Anor, Milionio grasiorss armatwre Loswmenenti. dmento \& Carhartsic Paronsibus, Besedictus :Geceraits Cafirormm Promajigior, dr: francifews'pedisum Dwas. matorio in bove Timplo fucelli Condictarthas: pofwerinat. M. DC. $X X X$

Filippo Stordiglioni Dotrore nehe lesgi e\{pertifimo,e di nobili qualita eccellentemente oxnato, con occafione dell'aflenea di Rafaello Zaccaria Cremonefe, Podefla di Tortona, fit eletto ad amminiltrare quella Podefteria. nelliz quale diede con ogni bontà, é rettitudine cofi onorata fodisfazione a turti, che i Prefidenti al gouerno dí quella Città li conceffero priuilegio,e ragione dicondur: l'acqua dal Territorio Tartonefe nell'Alefiandrino per: irrigare voa polfeffione chamata It Stordigliona, che giace ne' confini tra l'vno, e l'altro diftretto nella Fra; fchetta di quefla Citcì fua Patria :
Guglielmo Lamborizi, che fu Podefta ai Piacenza, oftennequefianno in rifguardo det fuoi molti meriti dal Rè di Francia Lodouico dodicefimo lallodefieria diMis lano; ed in quelti tempi ancora fiori mella dorrrina lega le Giouan'Antonio Lamborizi chiariflimo Giureconful. to,e patrizio Aleffandrino, il quale benche haveffe compotte nella Gia :ptofefione molre opers, comuttecio niente volle mandare alla publica luce della liampa;quafi che fi contentaffe dolla fola interna lode.
Amminiftraua la Podefteria Aleffandrina Francefchia 1506 oo Caftiglioni, quando Giulio Secondo, che haueus gia 1 in anime di liberar' affatto lo fato della Chiefa da'Ti. ranni, $e$ difendeplo con maggior contanza; e forresea di quello, che fecero gli antectfori Pontefici, ricuperò con Ia forza dell'armi perugia, e poi Bologna conl'aivito de" Francefi ;aNla ricuperaxione delle quali Clerà fi tronò in perfona lifteffo lapa, hauendo $n<l$ imedefimo tearpo. ch'egli trete alfente da foma, conferiza la Legazione di quelia Ciredial C'ardinale Giouan' Antonio Sangiorgio Vefeno dh Aleffandria; nel qual. governo dimofirt quanto głande fofle l'integrità lua, quanto egli meritaua d'ellerne onorato per tutail-corio di fua vita, non che quel pocn fpario di rempo.

Dipoi, alli venti del mofe di Nouembre, mand , it mai defmo Papa Giulio a Bologna per Capirano di Giuflizia Antonio inniziati, che per tiborede' Francefi padroni allhora dello Stavo di Milano abbandonata la Citta di Aleflandrialua patria, fi era ricouerato in Roma,oue.impiegatofi mellaferuitù del fudetto Bontefice; \& appeeffo di effo fartofi conofcere per huomo di gran valore, fil $\frac{1}{}$ quella dignità promoffo, \&e in altre occafionifilituo fedel feruizio onoratamente premiato.

I Francefi, che fauano di prefinio in Aleffandria, fecero queft'anno delle jolite loro ftrauiganae ; \& à rio chiefta, e compiacimento de' Guelf, moleftarono con molte ltorfioni, 8 ingiuftizie i Gibelliniloro conerarij.

Fratanto, fequirono in Genoua alcune difienfioni urd i nobili, e popolari, le ouali preftamente fi convertit ono di contefe prisate in dilcordie public he, \& cagionarono vna ribellione. hauendo elet to loro Doge Paolo de'Noue tintore de' panni ; perciò ì Rè di Francia fal coltreten di venir perionalmente in Italia con viefercito, \& andarCenea quellayolta, per ridurre quei popoli alla fua vbidiéza. Effendo egli in quefto fuo viaggio paffato per il Territorio di Aleffandria, furono, colili Cittadini, come i Terrieri per caufa di quefli mouimenti non poco trauzgliati; poiche diedero in quefta Cittì per lo Epario di otto continui giorni alloggianento ad orto milla Suizzeri, epoi fubito in luogn di quefti,effendo quientrati noue milla fanti Francefi. vi dimorarono quarantafei giorni continui, ne' qnali furono sforzati a iominiftrar'a tuti tutto cio , ch'al vitto loro era neceffario. Finalmente doppo qualche difficolrà entrò alli vene'otto di Aprile il Re di Francia in Genora forto il baldacchino,armato entto d'arme bianche, con vn forcen nudo in mano; t doppo hauer lolennemente riceuuto il giuramento della fedelta. n'andò à Milano , hanendo prima licenziato lerfercizo.

A uronin Inuiziati, che l'anno auanti anminiftrò con grandifima lode il Capitanato di giuftizia in Bologna, fù queft'anno alli vent'otra di Decembre manda to da Giulio

Secondo

I 22 IA N
Secondo in fieme con frate Daniello filago profeflore di iagra Teologiai famigliare di effo Pontefice. per Amba. fciadore a Giacomo. Stuardo di ral nome quarto Rè di Scozia a a cuiporid, a nome dellifteffo Papzińtegno dom nore, edi beneuolenza, la Spadz, \& il Capello benedetti, e confecrant lanote del Natale di Chrifo nufto Signore, i quali coni, come aneo la rota d'oro, the 'fi benedice, \& confacra lifeffanoter) fif fogliono fare dre Sommi Pontefici a Prencipt grandi.
Il Duca Lodouico Sforra, che delpanno rsoo, fll priEione coindotrona Franzia nella Torre di Locessjoue non poteva, nè teriuere; ne leggere, ne ragionare, queft'anno d'itererizia oppreffo, malititia, che procede dafpargimen. so di ficle per il corpo, miler abitmente:iori, ediede fine a fuoi compalfioneuoli rormenti, $\$ x$ al fuo infeliciffimo fato, hauendo lafciaci doppo fe due figlinoli, cioe Maffimigliano, e Francelco hauuri dalla Ducheffi: Beatrice d'Eite dua moglie, \& un baftardo chianazo Paolo , dat qual' è probenuta la firpe de Sforza Marcheff di Caraa2ggio.
Adempita, ch'hebbe Antonio Iauiziat1 l'Ambalciariz al discozia, sitotnd'2 Roma; \& il Papa in ricompenfa lo fece Cauaglier di S. Gixcono delta Spad̃a, eon particolar priuilegio, chie quefta Cauallerefe a dignita reftafie pre fempre ne fuoi difcendenti; e di più li conceffe rnita ad effo grado ma bet ricca Commenda, che giace ne confini di Bargamafco Teriz del Monferito înferiore ; Ia quale foleuanoie Pontefici concedare a perfone di quetto paele loro benémerite.
Fiori in quefti tempi il Cauagliar Betifte. Trotti patrio xiadi Aleffandria.il quale alli ventifette del mele di Maggio,per ti meriti della fua doterina,e delle fue qualificate parti fì da Francefico Gonzagz Marchefe di mantoua onorato della Podefteria di quella Cittá ye di ulto ill foo Dittresto.
FO l'Eitate abbondantifima di pioggie ; \& molto frat uagante:a fegnocale ohe, hauendo clla cagionartala pet ftikenza, infeteà quafírurta la Lombaddia, Er in parrico lare incrudeli ne ' Boui, e Porci pids che nell:afore beftie:
Queltanno fi publicò in Aleffandria, edaĺt́roué ancora Ia lega linbilifa rrà il Papa Giulio Secondo, Terdinando Rè di Spagna, e la Republica di Vinezia ' effendo rimafo dieffa ef clufolimperadore.

Gabriello Guafco Monaco Vmilizto; e Prepofto del Monaftédo adi San Sirodi Aleffandria ; fifece valere ne' aied fimil rempi; e con ta dotrina, © con lintegrita di vita ; on te nrecitô deffer farto Vicatio Generale del Cart dinale Valconoo di quefta Crtà Giouan Antonio Sano giorgio.

Fwrono queftanno gli Aleffandrini eftrensamente aggrouati dalle contribuzioni, che pagauano per mantener is prefidio della.toldatefca Francele alloggiata in quefta Citra.
3 . Eù celebre in quefti tempi Sebaftiano Mantelli Ggitiunlo di Bardolero. Gentilhuomo di. Aleffandria, e Dortore in amendire le lesgi eccellente, Il qualedoppo haver con grande : egrita, e retitiadine amminiltrate le Podeftes ric di Valenza, Tortona, Piacenza, ed'altre Cirtì di Lombardia, nttenne finalmente da Lodouico Rè di Franciala Podefteria di Lcdi; e mentre con grandifima fodisfaz in:e di uuti amminitraua quelfa dignita, iui alli fei di Febraio moti, e fì tepolin, benche haucfe nel fuo teflamento ordinato d efferill fuo cadauern iepellito nella fua Capella di San Sebaltiano nella Chicfa diSan Bernardino.di Aleflandria .
3
Queftanno ancora il Cardinale Giouan Antonio Sa:1giorgio Velcouo di Aleflandria fini li giorni fuoi alli venticinque del mefe di Marzo in Roma, e nella Chiefa di San Celio appreflo a' Ponte del Caftello Sant'Angelo fut data al fuo corpo fepoltura, hatuendo nell'occafione del fim funerate Camillo Porcari recitata in lodefua on'elo. quentiffraa fanebre ozazione. Lafciò egli delle fue $f_{1}$ cole: crede la Compagnia del Saluadore, nella Capella' ad saman saniformm in Roma, la quale in memoria di que: fta fua latciata fece porre fopra illuo fepolcro l'epitaffio feguente, cioce

$$
\text { D. } \quad \text { о. } \mathrm{M}_{\mathrm{M}}
$$

Hit rapultuen eft corpus Domini loxnnis Antonij de sande 4 Grorgis Mediolanom fos Eproc. Sabinoufus R.E. Cardisalis Ale. xandrini anncupati. Sociosar Salmaporis ad Sanita Sanctormm Haver ex tefamento B. M. pofwis MDXI, VII. calemd. Deciabris.

## A: I I

Molta obligazione deuo la Catedräle Ateflandrima at fudetto Cardinale fuo Vefcouo; poiche dalla generola liberalitàffua fì or nata di belliffimi paramétidi feta, \& oro tefluti eccellenteméte, de'quali le neieruono i Canonici nelle fefte iolenni,cofi per vio de'Diuini Vffizi, come per orramento deil-Altarmaggioteidonò parimête allitteffo Duomo alcuni Calici, ne qualifono intagliate l'arme de' Sangiorgio; comprò anco del fuo per benefizio delliftelIa Chiela vn fito affai grasde ad effa contiguo, che ancor: adeflo vien chiamatola Canonica; doue a noffri giornif fà la hara diquefta Citta, corimeenzione di fariuiu fabria care le'cafe per abitazione de' Canoniti, le quali fi farebbero infalibilmence fabricate,quando eff gli ne hauefferofatra inftanza.
Fadi poi fatto Vefcouo di. Aleflandria in luogo del Cardinale Sangiorgio, Aleffandro Guaico, vno de' figli. Holi del Canagliere Girolamo, del quale a fuo luogo fitratta in quefi Annali della Preria, Prelato di gran valore, cofi nell'vna, e pell'altra legge, come nel maneggio di grabilfimiaffari ; Commendarore perpetuo diS.Giouanni del Caphzeio, prebenda molto ricea, \& onoreuole in queftaCittà ; ed vno de Proconotai Participanti della Corte di Rome, dou'egliahitaua. Fece fuo Vicario generale Giouan'Antomo Trotti Arcidiacono del Duomodi quefticirti fua patria; Dottore d'ambe le leggi mote eccellente, \& di nobiliffme parti ornato.
H Senatore Celare Guafrofu dal Rè di Francia nella SenaroriaSedia conformato, ed elerto Regio Configliere.

Quieft'mmo, nel quale amminiftrarono l'Anzianato di Aleffandria, il Giureconfulto Buchino Gambaruti Beltramo Ancico Nic olino Parachioli, Bartolomeo Bottazzi, Giouan Nicolò Ferrati, Biaggio Anolfi, e Steffano Lehangir; delmeie di Febraio, il Terremoto fifece lentire, coli.dentrodi quefta Cittl, come fuoti di effa, \& in altre pasti; Peet il cai orribile ftrepito rouinarono imi melti edutizi cón la motte delle perione , che fotto di efli dimorauano.

- A Atonio desfe Duca di Fersara fi era vfurpate le Saline preffo a comaccho; che fono di grandifima veilita ; hat Véua impolta vna nuouagabella lopra ilffume Pè;non pzi gaue più il confucto tributa per in teudo Ecelefiaftico di Ferrara; \& hatroua contro il donere violate le ragioni Ecclefiathiche, $q u a n$ do il Sommo Pontefice Giulio Secondí,che non poteua in modo alcuno dilimulaze cofigrandi, e.manifelte ingiorie fatte alla Chiera \& a le, lo lcommunicò, eli mofle puerra con unefiercito di dodici milla combatemi, Laonde il Duca Alfonlo per refiftere alle forze:conerarie a aduriò con gran preflezza vn buon numeroxig gene valdrofa, 8 elperta lotto il comando del Conte Aleffandro Firotini fuo Capitano generale nobile Cittadino di Aleffandria figlio di Girolamo, il qual effendo venuto più volre con gran valore alle mani co ${ }^{\circ}$ i Papalini rimafe tempre vincriore: mà finalmente efiendo effi diennm tunea huperiotidiforee a queili del Duca, mon hethereio ditticultà in occuparela Cícà di Modona, e far' arnizacquiti; percios il Rè di Francia, ch haueua pigliato if patrocinio di quel Prencipe, incominciò a difenderlo in manne:a, che il Papa, per diuertir'i Francefi da quella diféa, collegaro gà co' i Viniziari, tentò conl’aiuto loro di levar suencua đalle manidı effo Rè, e riporla nella fua priftina libertà; onde grandemente degnato egli, dererminò di rifentirfene, non già conlarmi, mà conaltro mezzo. S: rtouauano in quei giorni atcuni Caidinali Francefi alieni affattodalla dituotione verto il Papa, e molto affezionati alRè lero; ad inftanza duaque, $\boldsymbol{\&}, 3$ perfinatione di quelti applicò l'animo a congregarin Pita vn Concilio, con-penffero di deparre Gillion Seconda del Papato, \& eleggerne vi'altro in fuo lungo. In quefto nentre perleuerando in queftaintenzione il Rè di francin, ate eie congran follecitudinea prouederc alla fiturez$2 a$ di Gennua, oue per tarefferto mandò trè milla fanti leuati dal prefidio di Aleffandria.

Doppo, vense tanta neve in alcune parti di Lombardia, maffime ing quefta Cited, che bilonió per cania della fus traordinaria altezza; letiaria di rimpetto alle cafe affinche poteffern gli abitanti vicir da ffe, 88 andareper la Ciuǹ ; fegui dipoivn freddo eofi grande, \& ecrelfiun, che agohiacciat! !i fumi Tansro, e Bormida nel Territorio Alefiandtio o, fi poreua fopradiefficon qualfiunglia hen graue peto comodamene canimare; imulini per onefta caula ripolarorio alcuai giorni dal moto loro, a tegno ta.
lif, che

- Te che queftanouità eagionò a gli Alcffandrini non poco inatanc amesto di panci in tempo appuneo, che la fame ura. ugglizoz malto, nón folo quetta Città, mà il luo Dittretro;

inliApprefloly fodetri incontri fucseffe il oonnpimento, e - fertommacti metraite difgintria, dico la Pefo, fa quale ha-

 - dirino come in atric vicine hartignon eftendovi Rata cala, -mafime in queltacirtiontiespan featife quetto fi gran Hagello. LEE. 3 : fidblioct :i . is 2
Di puu fecero degno di memoria il prefente anno, la uer molti anni leruiro.a Lodouico dodicefimio Re di Francia con carico diCapitabe di Camai leggieri nelle guerre ditalia, finalinence, fi rioird alla lua Pareia, ous atteie a migliorare l'entrate fuer \&e effendo egti Signore di Czfelceriolo, ridufle in migliore fortezea il Caltello, che iui pofiedeua, con hayerli fatte,vna Torre alcuffima, de alcune - Torrete, cheda tutele bande lo fianchegniano, \& vn' affailargo,e profondo foffo d'ognintornacó vn Ponte le-- Uistólo ; ma perche non riulcina per bateria di manodel - cuteo ficuro; willecie, fenza rilparmio alcuno di fpela, en-- erar l'acqua in futficiente copia, cauata dalli due fontanoni dipmarengo; e itakla fontana de'Cuzij non molto longi dalla Bormida s. Je quati acque, prima d'entrare nel fadetto foffo, irrigag mor li rerreni, ch'egli poffedeua in quel Territorio. Si vedeua ne' tempi antichi vna Chiela nel fuduto Viliaggio di Caftelceriole, dietro quel Caftello fituata, fotto al vitolordella Purificazione di Maria Vergine, lagual'era dal volge chiamate diSanta Maria Ce. - riola per la bentetizione dellecandele, che fi fat in tal - giono: Siché pighò guelluogo il nome di Caftelcerio-- lo con Poccafione delíndetto Caftello ius fabricato; e a nel fopranominato fito l'Aucore hà veduco alcuni veftigi della detta Chiela.

Dipoi, andò continuando in Alellandria, 8 altroue la pefte con mortalità dimolre periobe, e con altre cala. mità , che feco portar fuole cofi gran flagello.

In tanto doppo hauer Giulio Secondo tentato di prender Genona col mezzo del Vefcouo di Ventimigha, fi faridato al medefimó Papa l'ordine di far'il Concilio in Pifa con l'autorità del Ré di Francia, ed alla prefenza -d'alcuni Cardinali ; onde il Sommo Pontefice, per annichilare quello di Pila, fece publicar' il Concilo vniuerfale da celebrarfi il primo giorno di Maggio dell'anno leguente inRomanella Chiefa di S. Gio. Laterano ; e poco doppo fu diuulgato, e mandato loordine d'eflo a Prencipi Chriftiani: S'incominciò in quefto mentre il Concilio di Pila con l'afliftenza de'Cardinali Scifmatici ; \& il Papa - fcommunicò i Pilani, Fiorentini,e Lucchefi perche fauoreggiauano quel Concilio ; priud di tuttele dignità, e del Capello quei Cardinali, che n'erano flati autori; \& attefe con preftezza, e follecitudine alli preparamenti di guerra cö haser dichiarato Generale del fuo Elercito vniro con le aenti del Rè di Spagna, ede' Viniziani feco collegati Raimondo Cardona Vícerè di Napoli : Allincontro non mancò il Re di Francia di far finilmentegrandiftimi apparecchi, per refiftere alle forze di cofi gagliarda, e porente Lega, procacciandofi da ogni parte loccorfo, \& aiuto di foldatefcas e diede il carico di quefta imprefa a . Gaftone Signore di Fois fuo Capitano Generale, foldato di gran coraggio, e valore.
e di quì nel paefe de' Suizzeri, per tirate con danari nella fua Lega ventimilla Suizzeri, che già erano’col Rè di Prāa. cia cónfederati ; perciò hauendo il Cardimale conleyuito da quella' nazione l'intento luo, la conduffe nel fuderto numero in It alia totto il fuo comando, potendo etgli alfai con quei popoli lorto patriotti; apprefio de quali eráegi renuto in grandiffima flima, ze hauerebbe da effi otienuta maggior cola. Larriio di.quefto liraordinario groffo di - ente atterìnon pbeo iFrancëli, li quali per affcurare lo Statódi Milano, iadutrobbeko di buona, e'veterina ioldatefca leguarngion dilaleflendria, e defl'alite Prazze

is H manto, effendo Tucitani dreordia in Pifa un Citadirris aftomeefi, fil levabrif Conicilio de' Cardinali Scima-
 - delmivet di Nouembre; congran lcandalo di tutto quel - popolo, it qual'effendo folito di nnorare, er quafi adorare 1 Cardinati della ChieffRomana, fir coftreto mutar com ftume, facendofi beffe di loro, come di perfone profane,
 "niskennenve songfegarfi contro in vend legitimo Ponte-
 vifice diuiaib:ia, Jn:

1. re thausti tempinisdero celebriad onore, \& riputazinwedh Aleffandriactdefor paerizij de He nobiti; ed antiche famegie di dfa Cinsly; uti cialcuno dé quals faremö́gai
 Martraileflendo netla fciefikard'ambe kelegq! Bovtoze
 ime rat idetriffimo Giureconfulto peht a tui ceme attar
 dx'vioini, e lontani paefi a riceuere confeolió in'fertito, ed invoce con ogni fodisfazione loro. Palfatia themicizia grande trà efo; ell Prencipe de* Legifti delf fod eetflpo Giafone Maini, col quale talnolra comunichndo irifuoi fludij, e dubbij nella profofione legale occortentisiveniua con lui adamicheuole controuerfia, volendociadiun diloro difendere l'opinisine fua. Effendofiegll poi aéquiftata, colthezzo delluedetterario valore maptine itelife leggi, la gratia ded Daca dissuadia, merito teffer \&a quefto, frà glaltri Senatorí di Torino connumeratöz e poi - otterne l'ifteffa dignita pedsenaco diMilano, neHa quale - effendo con ogni dabbenaggine vifficoinfino allefitma fua vecchiezza, non fly dischi che fia di qued Sagrólento Tribunale in autorità, e siputaxione fuperano.

Alberto anch* egli dell:itteffa proiapia Inuiziati fit in anbe le leggi eccellentifimo Dottore, ed vne de' nighiori,e'famofi Aunocati, che fioriffero all'erà fue, edentro, e fuori della Patria, diul cendo cofi co' i friti, come con la voce di pari valore nella difefa onorata de' litiganti S'acquifto l'amicizia del tudetto Giafone; e di Filippo Decio famofifimo trà i primi Giureconfulti de' tempi Cuoi, mentre viuendo tutti trè in vo medefimo tempo, vetimann alcuna volta fra dife nella proteffione loro ad amicheuoli dif pute nellespubliche Scuole di Pauia. Quanto grande poi foffe la beneuoglienza, che portaua Giafone ad Alberto, ne appare vn'affai ampia, ed onorenole teflimonianza nelle opere legali dell'iftefio Gialone, cioè nel Digefto nuoun, $l$. fi ita quis. 5 . fera canif. $f$. de werber: fognif. mama 22 atst. We contralf. Con la cual menzione la memoria di Alberto lnuiziati non seftinguerà mai per qualunque accidentd. -

Finalmente Giouan' Anconio Panizzoni Causglier Gerofolimpano;s e Commendatore della Commenda di S.Gionanns di Ateffandria, meritd in riguardo della furficienza lua nel maneggio de gli affari, e per lefue virtunfequalità d'effer fatto Conlonnatore generale di Rodi, del. la qual' Ifola era!in quei tempi padrona la Religione. de, Cauaglieri Geroiolimizanis oper altro comifpondermo egli con le fue noratiffime azioni alla Cauallerefcatignita, fi dimoltrò in ruto fluempo difuxvita vero Cauagliere.

Amminiftraua queft*anno la Podefteria dêla Città di Alefandria Giorgio Vifconti, di cui era Vicatio Giouan Francefco Lazzaronised era gia l'efercito del Rè di Francia paffato ${ }^{\circ}$ otto Rauenna, 8 attendeu'a a battere ftranamente la muraglia di quella Cirtà con l'artiglietia in maniera, che fi trouaua in gran parte per terra, con pericolo d'effer prefa, quando a gli $\begin{aligned} & \text { ndici di Aprile, gibrtio di Paí- }\end{aligned}$ qua, fu sforzato l'efercito del Papa, e de'Collegath a \{ōccorrerla, evenire in tale lolennità al fatto dratme: il
loccorfo
foceorfo dunque de' Collegati non molto difante da guella Citta venne a ficrifinaa battaghia co'i nemici Fran-- ceff, la gual durò fei ben lunghe hore, combattendofi cof valorolamente, $e$ con canta oltinazione d'ambedue le parti,che vi rimalero pid diledeci milla perfone ammarzate, ed in particolare cenco cinquanta Gentilhuomini della Corte del Ré di Erancia, e cinque Colonelli col Generale Signore di Fois Gaftone. Della parte decollegaci, tü fatto prigione il Cardinale Leraro Giouanni de-Medici Generale dell'efercito Eeclofadico. (quefti fu di poi Papa, e chiamoff Leone Decime Ifonglcuni principali Capitani, li quali infieme calicarlimate furode condpeti a Milana. Spauentati,\& atteryitili Ravennefisforfro al Ré di Francia, ma queftaloro pronta volonti nerb fila disertire le furiole Itraungappe de'nemici tuffechonteg; imper oche confufamente entrati dentro, diederp aquefla Cittì vn facco il pid dannofo, ed il pid fcelerano di quanasi fi fiano mai letti per l'Iftoric, cofimoderne, cone antiche.
In quefto mentre, Cardianli riqelli, e fcilmaticich'ypueuano leuato il Concilio da, Milamo, per cerfmarastoin Leone di Francia, velenapo eqndurreid'guellepartidror: dine del FZ Lodouico, il fuderto Cardínale de Medici prigione, e di già erano.arriuntia Beffomena, qumado nel volere pallareit Pó, finfe il detto, Cajdinale, che la Mula, cheffo caualcaua, non voleffe pafire ikfiume, o tanto apdòindusiapdo, che fopraggiumellofeura motte, econ L'ajuedi Rinaldo Zazzo Oitauiano Ifimbardi, e. Gemei-
 quali fu, eg i a quel luaga accompagato, fuggidellewani di quef Gordnali, e fopra vnabarca per taleffecto appsrecchipa, n'andó con ogni ficurezea, e velocità verfo il Piacentiuso, equindi per il Mantouano a Bologna,mentre che i froinenici feguitauano per l-Alefandrino il loro viagoio alla volta di Francia . In compagnia di quei Cardinalierato ancora Giouan Giacomo Triuulzi,Antonio Pahauicino; \& Eftore Vifconti, hiquali hauendo intefo, chion Aleflandria, ed in aleri luoghi cominciamano i popoli a, yapithate nella fedeleà youfo il Rè di Francia, attefero a nafrenerli fedeli,ed vbhidiëti verlo quella Corona.

Erano di già i Francefi ridotii a malifino termine dalla potenza de':foro contrarij, con l'aiuto de'quali MafGingigliano figlivolo del Duca Lodouico Sforza haueua vna buona parte.dello fato Milanefe ricuperata,quando effi vedendo beneflimo, che non poteuano, fe non con gran pericolo refiftere. al le forze dolla porentiffima Lega delpapa, fecero fare va ponte di barche fopra il Po viciDoa. Vale naz ; e con quefte comod tà paffato il fume, tisornarono con gran mortificazione in Francla, conducendo parimente feco tutti li Francefi, che haveuano di Prefidio lafciati dentro di Aleffandria; di modo chel in breue ipazio di tempo rimaleílibera la Lombardia, ou, poco innanzi non a vedeuano fe non Franeefi.

Nella partenza, che alli venti del mefe di Giugno feceroefi daI Territorio di Aleffandria, vi lafciarono delle crudelea, e barbarelche azioni loro particolar ememorin; Imperoche nel palfare per la Terra di Corniento, doppo hauerli dato il facco, attaccarono a molte cafe il fuoco; veciferoquindeci di quei Terrieri ; e fecero altri memorabili danni. Contuttociós reftandoui da ricuperare ancora nel Territorlo Aleffandrino la Terradi Annone col fuo Caftello, Pallauicino Sforza Marchefe di Pelegrino, Generale Luogotenente, \& Gouernatore della Prouincia di quà del Po per la ludetta Lega, e per il fopranominato Duca Maffmigliano (il qual Marchefedinooraua in Alelfandria) elefle alli ventipoue del ludetto mefe di Giugno Seballiano Caltellani Gentilhuomo di quefta Citra, per Commiffario dell'ifeffa Lega, e dell'ifteflo Duca cor patente licena di andare in nome cofi di guella, come di quefto alla ricuperazione della fuderta Terra di Annone col fuo Cafello;'per il qual'offetto il medefimo Marchefe Sforza diede all'ilteffo Caftellani ogni facoltà, e pofionza, come sè foffe flata la propria fua perfona, dipoter comar!areà qualunque Comunitase riccreare da effagniaiuto, e famore.
Dopo beuer'i] Cardinale Ve\{couo Sedinnefe dato il por. feffo dello fato di Milano i Maffimigliano Sforza, ent:ò del mefe di Luplio in Aleffand ria con vna gran quantita di Suizeeri; $\& 2$ hauendo mandate nel Caftellazeo le genti Vinizianc, cherano con la fua foldaletca vnite, feguifrà quelle, 8 equefta vna diferense; onde i Procuracori de'i

Viniziani, ch'erano rimafi in Aleffandtia, furono fatti prigioni, ma fubito col mexzo d'vna buona fommedi danari da elli sboriazi, otrennero la liberta; e n'andapono conla gente loro alla volta dello fazo Vinizieno. Dite rarono i fudetti Sulzzeri in Adefandriatrencarei giorni 1 ipefa di quefa Citta, e vi farebboro ancora maggior tehpo demoratis ie i cietadini, a, quali molro premena lo figia uarfi di cof occefrmojedannofo alloggiamento, non te nè fofferoliberati mediante milleicudid'oro che daefi furono per ral', effetto sborfaci, cpl mezzo: de'quali fi leuerono quella tanto infopportabile grauezza, e di canta fpefa:

Partiti appena i Suizzeri p fufcibor inn quefta Citrs̀ wn grandifime cumuleo cagionto dz Gincomo Maria Stanpa Manaco dell'Ordine de glV Vmigliati ; poiche vacando Ia Prepofura di San Giousiuni del Capuzzio, prebenda la più ricca di tucte l'alere in Alefandria, centò egli con la korta, e conlraiuto de'Gibellini dipigliar il poffefio di quella dignità ; ma i Grachi,\&zaleri loro'aderenti della fatione Guelfa, i quali havevano di gia occupato quel Monaltero, lifecero forza; \& impedirono, chenop vi erieraffe; laondéfi. venne frà l'vm, e l-alera parte alfarmín. E ad una fcaramuccia canto gagliarda, ecrudele, che vi rimactio, cosi de gli vai, come de glialtri, molti Cletadini vccifi : finalmente efendofinerapofto il Podeltio 8. hauendo con fodisfatione diambedue le parti aggibftata la differenza, piglio lo Stampa il poffeflo della fua Prepoftura, \& i Guarchi coni lore aderenti depoltel armi, dindi fecero parteriza .

Menrre dimorò il aidetto Cardinale Sedunefe in Aleffandria concefte priuilegio alli dodeci del mefe di Agofo à Giouan Giacomo Anolfi, huomo di qualificate parti, e di boniffomi cofumi ornato, diftituise in quefta Citta fua patria yna Prepofura nella Chiefa di Santa Maria,della Neue di Borgogho, affinche la famiglia de'Anolfi, feftaffe in perperuo padrona della detra dignità, comedi Juo padronaco.

Finalmente Mafinigliano Sforza per opera del Sommo Pontefice Giulio fecondo e edella Republica di Vinezia, e con l'ainto de' Suizézeri, Ii qualia nofri giorni, le per altro non to no buoni, aleneno fonobuonifar far mmero, \& apparenza ne glieferoiti;fece.alli uegtinoue diDecembre l'entrata in Milano com grandiffono giubilo di tu;ta quella Citti, e poicia il giorno feguente piglio dal tuderto Cardinale Seduncre lo infegne Ducali, con incredibile allegrezza de? Milanefi, per difiderio ardentiffimo, ch'haueuane di, viuere foggetri ad vn Prencipe propriose naturale, e dileuarfi daldomimio di gente ftraniera \& eltramontana.
.Giouan Maria Gambarntti figliuolo di Vicolò apportò non pocolplendore alla Citra di Aleffandria Lua patrias poiche effendo in quefti tempi Rettore dello ftudio di Pa. uia, trattoffi in quefta dignità con quella magnificenza, 82 onoreuolezza, che richiedeuz fimil gradoj \& anco il tuo nobile nafcimento.

Queft' anno, nel quale Girolamo Pecehio Vercellefe, \& Esidio Boff Milanelefaronio quelli Governatore, \&e quetti Podeftà di Aleffaridria, il Dnca Maflimigliano Sforza iftitui in Milano on Configlio fegreto doulcuni Perfonaggi digran prudenza, 8 autorita, icelti da tutte le Città al fuo dominio foggetre, nef quate fi trattaua di grauilfmi negozij alla conferuazione del fuo Ducato concernenti. In quefto Configlio ne furono deicritt cinque della Citta di Aleffandria tutti principali, e di moltä́ftima,i quali, cofi nella fufficienza della ragione di flato, come nel maneggio di qualfinoglia affare non ce. deuano adalcuno, e furono Matteo Inviziati Velcouo di Butlem, Antonio Firoffino Ggliolo di Elilippo, Cauagliere Gier ololimitano della gran Croce, \& Priore di Milano, Giouan Giorgio Lanzauecthia, Giacomo Filippo Sacchi fighuolo di Luchino, e Girolamo Perbono figliuolodi Antonio, ambidue Giureconfulti.

Fur fentito alli dieci di Febraio il Teremotro, cofi in Aleflandria, come in altre parti ; 8 il Caftello di Milano era tenuto ancora in notne del Rè di francia, quando il Caftellano vedendofi in grandiffima neceffità divettomaglie, e fiori d'opni (peraliza di poter'hauer foccorio, in releal Duca Maflimigliano, con patto, che poteffe conl' armi, e bagaglic fue ritornare ficuramente in Francia: come lifù conc clo, cioè fino alli Confini del Milanefe.

Dipoi, allincnt'ynodel fudeter mele nelletaditit-

## DIALESSANDRIA.

taneanni Guliofecondo Gran Pontefice mori 2 à gli vndici di Marzo li lucceffe Leone decimo, di età di trentafei anni cheprimafi chiamaua Giouannide Medici.
Queft betbe per Conclauifta, prima che leguiffe la Heactaltazione al Pontificato, Sigifmondo Saiti, che grandemenze onora lı Citta di Aleffindria, dalla quale prouiene la fua nobile itirpe; effodo egli itato non meno in ambe le leggs, che nella filoiofia eccellente Dottore; onde merito di ottenere da quel Ponteffice la dignita diCatagliere, \& Conse Palatino.
Erattanto, Sacromoro Vifeonti, il quale per caufaleggiera haceuza abbandonato il feruigio del Duca Sforza, vicioflimpsouilo da Milino, e ventre con cinqucento Caualis nel Catteliazzo Terrizario Atclandrino, oue dimord noltrigiorni ; e poi hàèndo accettati li itipendij per molti mefidal Girangio Segretartod del Rè Lodouico, n’andò i., Francia, ancor che fofte flazo con grandifima inftanza pregace da Oldrado Lampugnani vno de'pid intimi famigliari dello Sforza, leuarf dol feruigio di quetla Corona, \& accetar quello di effo Duca con pul onoreuole carion, ereon magyior mercede.
Il tudetro Duter whafmigiatito confermò athi duedi Mirere il feudbudicanilis hon' pile alfudeto Priore An sonio Firoffino, his anco à foli figtioll battardi, ciot Giouan Francefoc e Filíppo.
Dipoi, Guarnero Gualico, che per effer Gétilhuomo qua. lificato, e sicco haneua gran leguito \& autorità in Aleffandria, e fuori, vicicon alconi Guelfi da quelta Città, \& andato nel Piemonte, iui trated con Giouan Giacomo Triuulzi del modo di occupare yuetta patria, \& anco la Citta d'altià nome del Re di Francia.
LVndecimo giorno di Marzo, vna gran quantirà di Spagnnoli, che per la lega poco aunnti itabilita tra i Re diSpagna, e Francia, s'era nell-Atefandrino inuerbata ando nel Regno,di Napoli;nel qual giorno ancora vf́rirono d'Aléssidrıa i Gibellini, e dopola partēza loro, Guglielmo Pateblogo Marchefe di Monferato , e Guarnero Gualco fotto la códotta di Camillo Trimilzi figlinolo del (uderto Giouan Giacomo; i quali erano lenza dificoltà entrati in Afti, vennero con vn groffodimolte Compagnie di fanteris , e Caualleria Francele alla volta di Aleffandria, one trouarono qualche contrafto; imperoc he iloldati, che la guardauano, de'quali era Capo il Conte Fedèrigo, dal Vermo Veronefe, valorofamente la difendeuano ma finalmente vedendoli loro fuori di (peranzad'eller'aiutati, firefero al Triqulzi. il quale entrato nella Citta, $\mathrm{I}^{\prime}$ afficuro benifimo con fufficiente munizione, e vi pole per Governatore Sacramoro Vifcontis, nel qual inftante atriudं con la fua gente il Drica Maffimigliano Sforza por toccorrere quetta Cittil tha per non effer giunto a tempo, mutò penfiero, e n'andò à Tortona, oue pigliati li Suizzeri, con effi marciò di hungo à Nouara, per procurare di difendere da'nemicici quella Citrà : frattanto, il Signore della Tremoglia Generale del Rè di Franzia, con Yodetofo efercito di mille,e e cinqucento lanze, attocento Caualli leggieri, e quindicinila fanti, ciod orto mila Tedelehi, e letie mila Francefi arriud del mefe di Maggio undl'aleffandrino, doue per aleuni ciorni fece alto; dipoi hanédo paffato il Pd vicino à Sali, andò alla volta di Nouara, e pote il Campo nel Borgo di Riota, due migliada quella Cixà lontano:In quefto mentre, il Duca Maffimiglizno fí fortificaua beniffino per di dentro, e benche $i$ Francế attēdelfcro a battere impetuofamente cö l'Artiglieria la muraglia, fella quale già trouauafi gertato à certal pazio fufficiente, nulladimeno il Duca dimoftrò sépre corageio, tmaffime cod l'aiuto diquattro milla Suizzeri, che alli quattro di Giugno et ano giunti in two aiuto; queAti dunque viciti la notte leguente al ludetro giorno, fi deftribuirono parte per dase l'affalto alle Artigherie, e parte fi cöpartirono per itare cóle Picche à trone delle genti d'arme. La molfa di coftoro diede occafione à Francefi diraccogtierfinfieme co'i Tedtic hi alli Squadroni, epercmotere con l'Artighierie i Suizzeri, che vemuano per alfaltarle s onde ficominciò ferocifimamente il tatto 'tarne trà quelti due eferciti, e combattena con grandilina rabialivine contra laltro con vecifione di molte perione, la quale ficomprendena pial enfo per le gride di quelli, che ammazeati cadeuano a terra, che per benefizio de glocehi, l'vio de'guali era dall'oncarifima norte impedito. Durd queftalanguinola battag ha cialetre in otto hore, con la morte in mille, e cinguecento

Suizzeri, e didieci mila Francefi, \&e altri, l'auanzode* quali preftamentefir mife in fuga verio il Piemonte, lafciandoin preda a vincitori Sforzelchi tutrili Carriaggi, e ventidue perzi d'Artiglieria groffa.
Diquefta gloriofa vitroria nun poca parte detuefiattribuire a Gídilimo Perbono, vno de'Configlieri fegreti del Daca Maflithigliano, il quale moffor da graa zelo, e diwoztone verfo il detto fuo Prencipe, (fitro umazegli ridotro à grandillimía neceffità di danari, e non pote ua darle paghe a Suizzeri,con pericolo grande, che coltoro non trafcuraftero, conforme fecero col Duct Lodouico fioo padre, il feruigio cofi importante di quelta guerra) diede a $i$ luderti Suizeri cinque mila fcudi, có' iquali inantmiti loro, s'accinfero puà valorolamente del lolito alla icaramuccia, \& ottennero la vittoria. Nön ingrato dunque Maffimigliano di benefizio cofí egnalato dal
 la rtpurtizione, 'li feee:'bizzia, e vendira del luogo d Ouiglio nell'Aleflandrito ofinquale con titolo di Signoria vi perfeuerando con prime chitara thella fameglia de' Perboni difcendenti dal fudetro Girolamo.

- Dópôfta plttenzáqe tancefi; 'll Duca Malligliano ri-
 nin loro, ell prexadond ilitrantícaménto defla fedeltá non offeruata verfordif, widialte wría eerta tomma di danari,che risliortararie, kebll guialì diedecompito paganieto Saizzeri a nel numeto delle fudete Citrà vi fǜ parimente Alemhndria, l2 quale dopò vicito il prefidio de' Franceff, diedeficon ogni tbidiènza, \& vimiliatione all vincitore Daca, e fil effa fubito conlegnata di nuouo all Gouernatore Girolamo Pecchlo; nel qual finfante effendo viciti li Guelf, vi ritornarono allitei del mele di Giugno i Gibellini.
Dipo i; hauendo if medefimo Dura da certe (pie ficutamente intelo, che i Francef difegnauano di titornare in Aleffardria, volendoui entrare per il Qulatiere di Borgoglio molto diuoto,\& aderente al Re di Francia, vi mando illConte Federigo dal Vetmo con mille fanti, affinche con quefti l'aficuraffe, e diftendeffe da ogni finis ttro accidente. Quelto auifo non fù ne tallo, né tuoridi propofitn; imperoche Barnabò Malafpina Marchele di Godiafco, e due Capitani, ciò vno de' Bernefi con cinquecento Caualli, e l'altro Francele con quattro mila fanti, nel lpuntar dellalba del luridecimogiorno del lu:detto mele vennero fotto Boreoglio; e mentré con le fcalé appoggiate alla muraglia penfatiano d'entrare, fubito fe n'accorte la guardia de'Gibellini, che dentro con molta vigilanza dimoraua, dalla quale furono valorofamente rigettati, effendofi prima per trè hore dallyna, e $t$-altra parte combateuto s percio furono aftretti li nemici,perialuarfi,ad abbandonare limprefi. Venne frationto il Duca Malfinugliano col fuo efercito in Aleffandria; e dopò effer' in quelta Città ventidue giorni dimorato; per fare vina saflegna generale della foldatefca, che thaua quinidi guardia e e per vilitare tutce le munizioni, ritornò a Milano, e mandò lubito in tuste le Città al tro do miniologerte alcuni Delegati, percheleueramente prosedeffero conera i ribelli, e nemici fuor, li quali erano ftati fautori, \& amici de Francefí: in Aleffandria inniò egli per cal' efferro Pando Pietralianta Milanele, il guale condannò allefiglio Guarnero Gualco, e Pietro, e Giouan Paolo amendue de' Trotti, per efler flati aderentia Francefi.

Pareuano già le cofe dialeffandria alquanto quiete, \& ficure da ogni mouimento, guando i fuorufciti Guelf di quefta Citta ritornarono a trauagliare con grandiffime franaganze la paerialoio; Imperoche Francefto Guaico giouine di gran (pirto, e dellfarte miltare fufficientemente inftrutto, che li giorni auanti era co'i Francent vicito d A leflandrana, entrò all'improuifo con cinquecento huomini dellatua fazione benilimo armatia Cavallo in quefta Cittù̀, e cicorrendo per le ltrade, ăndaua coni fuoi compagni griciando Viua Vimall Ré di Francia; onde Alarco spapruolo, che ltaua qui di guarnigione con ducento Canaili, e con molia Fanteria Spagnuola, da quefle vaci non poco artcrito, dubitando, che non fofle enerato mangior numern di nemici, parti con gran pretierza infienie con la lin gente da quetta Citta. All'ausfo di quetto tucce ${ }^{T} \mathrm{a}$, il Marchefe di Peleara, Franceico Ferdinando Daualo Generale dell'efercito del Mè di Spagna ferdanmdo, che dimiot duz al fiume Tribra coia

## 126

piulddi venti Compagnie di fanti Spagnoli, e'con 'molta caualleria, vennefubito con yna partedella cua gente Rer il Totronefe nell- Aleffandrimo, con penfierod'entrare nella Citta, ad acquetare it romore;, conleruando il Popolo nella fedeltà verfo il Duca Matímigliano.; perciò dubitando gli A leffandrini di qualche gram danno, sutt uolta, ch havicfiero in quel tumulto continuati: s'ifquetarono, e pacificati vicendeuolmence, cofili Guelfi, comi i Gibellini, fecero ferma riloluzione di voltar l'armicontro i Spagnoliogni volta, che gli hauefero vato qualche mal termine ferrate dunque le porte della Citta, li prohibirono l'entrata; onde vedendofa il Pefcara da vana fperanza, ingannato, fece lubiro fare vn Ponte di barche topra il Tanaro forto il Villaggio di Pauone, e per queita ftrada inuiata la lua gente, andè có effa alla volta di $V o-$ ghera:quefta Terra allefempiọde,gli A leffandrini li fexò parimente le porte in faccia, mà can differente effeto, poiche, da quefto affronto egligrandepyente fdegnamo, 12 prefe per forza, e poi con ogni milirare licenzala diede a roldati da raccheggiate, itgyali vi, fecero bottino di molte robbe di valore.
Rele dipoi menorabile lia êto anto ha Lega trà il Rè di Spagna Ferdinando, il Re dypahilegra Enrigo octauo, e JaRepublica di Genouz itabilita gencra i Francefi
Fraxanto, Gizcomo Lu gi figlipoloidelsenatore Raiaello Inuiziati, ostenge per fimeshhella fua doterina in ambe Ic. leggi., Pultimo gidrio of Acofo, dal Duca di Milano Mafinigliano Sforka la Podettersad'Afti. Dipoi Giouznnidal Pozzo fualliventi di Sertembre confermato dallufieffo Duca nella dignita di Senatore di Milano, che glifiddal Duca Giouan Galeazzo Sforza conceffa; come anche il medefimo Maffimigliano fece fuo Segretatio, per li meriti della deftrezza nel maneggio dé negozij, Gi olamo Firoffini fratello del Conte Aleflandro.

Pefleueraua tuttauia Guglielmo Panizzoni nel fextizio del Rè dilichilterra Engigo Ottauo, quando havendo effo Rè a fiediate delliffeflo anno is iz. due Cittè acioè Terounnne in Piccardia,e Tornai in Fiandra, giouine di ventitre annifece prigione il Signore di Clermmont Amp aniraglio di Fraccia, e cugino del Rè Lodouicp dodicefimo, e lo conduffe al ludetro Rè Enrigo:Perciò in ricontpelia del luo valore fù egli d'ambedue quelle Corone farto Caunglicre, ed otröne anche in don odallifleffo Enrigo la Kanzone per quiella prigionia, la qual'egli poi ridonò al fudero Siludiclermank, con efferfitrattenuto folamente il Cauallople armi, ed altre foglie, frà le quali era vn Collare di pretricie pietre guarnito, di yalore incirca di cinque mila landi, che porcia diede in preftito al Marchere di Monticrato ruglicimo, quando fi trouò afiftente alfincoronazine dell Imperadore Carlo Quinto in Bologna. Fư il Panizzoni Gran Sinilcalcodella Prouincia di Hedino, e Capn della giultizia diguel Contado a la quad dignita porta feco la prerogatiuadi andar a Palazzo da dodeci Caughieri accompagnato , con la mazza dory innanzi a lup portara in legno di quella dignità, tappró dentando la perfona del Rè: Conlegua egli ancora dall'ifteffo Aè Entigo con participazione del Parlamento Int glefe, per ipexialiffimo priuilegionla naturalezea dim ghilterrac capacità di tuttili gradi, onori, prerogatiue,e dignita di quel Regno, come originario, e natiuo di effe. privilegio innero moleo legnalato. Ed eflendo eglivenuto in ltalia, coff per linegozij delfudeteo Ré, come per li fuoi particolati, fù convna Patente, ed vn'onoratiffimo paffaporto accompagnato, come perfona domeAica, famigliare, e fingolarmente amata dal medefino Rè d'Inghilterra Enrigo ottauo.

Effendoflatilifratelli Antoniotto, e Girolamo Adorni eaceiari di Genoua, per la potenza di Ottauiano Frese fi, che ful poi creato Doge di quella Citta, fi vuirono inficmis Jimedefimi Adornico' ifielchi; e con trè mila huomi: i del paefe, doppo hauer occupata la Specie, ed altri lun. ghidella Riuiera di Leuante, s'accoltarono circala merj del mefe di Nouembra alle mura di Genoua; mà fucs dendo le cofe infelicemenre, ne riceuettero quafila rote. con perdita d'vna parte delle gentiloro, ed'alcuni pezzi di Artiglieria. Era fimilmente concorfo in fauore de pli Adornicon affai confiderabile numero di gente Seballiano Caftellani loro parente Gentilhuomo di Aleffandria, il quale hauendo molti amici, e parziali cosi dentro, come fuori della lua Patria, era per tal'effetto fato niehie: La dalla Contefla di Caftelletto Fianchetta Adorni ma-

## A L.I

dre de' fudetti fratelli, come appare dalla lettera, chidha del tenore leguente frrifie al detto Caftellani.
Spectabili Affini bonorando Domixo BafianaCafellamo,ier.
speciabilis Affinis boner. ejondendefoli ss. minifiglinotion procinto di far la imprefa delle riouperazione di Genoua, m't purfo fignificarmolo coss progarui vi pinctia di veniorx aimar, it dar: fubfidio di guello puì numeto di gente potrera, of ritromar fe fara poffibilo dovsanti, onero poi domane fapendo 2 certe abe per l'affinita, o o mutwa beninolencia to farest. Andando eff miei figlioli alla dicia imprefa son buena volonè̀, '́́ ainte della Sansi fime Lega. E perè fareti in tyucfia nofra occarrenza fomso fariamo noi th untrili brfogni vofiri. Nomi dicendouis altro per quefa, falwo che ì voi me raccomando, to di corspp offiwo. Dat. Cafiellati 7. Nowembris 1513.

Framiches $\Delta$ durna Ceminijffader.
Alli dieciotto poi di Decembre venne a morte con dilipiacere di Neflandria fua Patria Bernardino Scribaṇi figlio di Gionanni, che fù eccellentifinio Medico, Poeta, Filofofo, e Teologo, Ruúci eglidi tanto valore nella fua profeflione di medicina, che diyulgatofitarmoro in ogni parte il nome fuo, la Reina di Eragcia Maria de' Medici. fo echiamo alla caprafhaziong della fua falure s bella qual'azione corrilporelo Scribzai al cqucet foyche del di Jui valore haneua quella grân Dgnna; dóppo di che ritornò egli alla Patria, equiui fini di wiuere.
Dopò hauer Giacome fyigi Inuiziati beniffino ammi- 1514 niftrata la Podefleria d:Afti, ottenne alli rienta di Genaio dal Duca Maflimigliano:Sforxa la Podefteria di Pauia; e poir rifoluro l'ilieffo Duca di caltigare alcuni Guelf, da' quali era ftato l'anno auanti grauesmente offeio, andò col fuo elercito, e con mplti Gibellinia Voghera, oue pole il Campoe e pofcia inuio una parte della fua gente a foggiogare le Terre, ed i Caflelli di Barnabò Malafpina Marchele di Godiafco, i quali sutti con prandiffeulta, e non fenza fargimento di fangue riduffi in tue potere con la prefa dell iffeffo Marchele, che poco dapò fú d'ordine del Duca nel mezzo della Pizzza di Voghera vivo Cquarrato. Quindi egli fi conduffe a Gauio, feudo de' fratelli Bermardino, e Nicold Gualchi patrizij di Aleffandria, del - Hal lunço fi fecefenza contralioalcuno padrone; mà reftandecui da pieliare la Rocca, fi pofe allimprefa dioccuparla, e con le Artiglierie attefe a batterla da ogni bano 'da con grand'in:petn, mentreche dentrndi' effa valorodamente fi ditendena Bernardino, il quale vedendofidi gra: lunga inferiore di forze a quelle del Duca, e confiderando, che non poreualie noncont'vitinu rouina di le fieflo, e di cutta latua cafa langamente refifere, finalmente firek con condizione chedcfical Duca la Rocca, -d vna fua figlia pet moplie a Vépatiano Rouadino MaeAtro di Cala dellifteffo Sforza buomo dinobili, e qualificati çfumi.

Delmele pri di Giugno hauendo Guglielmo Marchefe di Monferato niclia guerra contro il Marchice a'Incifa Oddo, combattè con tanta fierezza, ed oltinazione il Catiello di effa Terra, ou'egli con tutta la lua fameglia, fiera sitirato, che non potendolo efpugnare con l'armi, eflendo quello da gli affediati valorofamente difefo, lo fece alli ventifette di Luglio con vna mina volar'in ariaz; efubito preto Odone, Io fece tagliar'a pezzi; e'l di lui figlinolo Badone ftrangolare con vn laccio al collo.

Antonio Firotini, che due anni auanti fà fatto del Confeglio fegreto del Duca Malinigliano, quelt'anno confegui dalliffe fro alli diecinoue di Agofto lá dtgnità di Se matore ncl Senato di Milano.

Alli venti di Nouembre il fudetro Duca conceffe à Giro'amo Perbono fuo Configliere legreto, ©d à lho Eigliunli, e difcendenti pertempre la cirtadinazza di Milano
 che il midefano Girnlamo è nato di artica, e nobiIe the dia. Negerifatirempiancorabitefo Perhono diede in prellimo yra coifiderabile gumatita di damacia Robe to Amhalciadore del Ked dinghiterra Enrigo otsauo, à nomé di cuili ric euèilderro Roberto perlocorrete Veroia, meneriera darnemici affediara; col qual' opportuno ainto guella Città brauamente fi difcte.
Alli vertinove delfudetto mele, P etro Guafco d'Alice, in cui conenrecuano imeriti, fidelle virtuone qualita fue, fi anche della ficienza miluare, fî fato Caftellano del Caftellodi Cetena dal Vefcoun de Aleffandria Aleflandoo Guatico Virclegato di tutta la Romagna, e dell'Eiarcatodiknerna.
fall

## DI ALESSANDRIA.

Attendera il Rè Lodouico XII. à vezzofamente traf IIs null arfi con lua móglic quouinetta di dieciott'anni, figlia del Rè d'Inghilteitá, Entigo Ottauojed vhitamente pre paraua la guerra per rentare di nuous l'mpreía del Du-: cato di Milano; quandola morte, chelpelfo troncarfuole nelle maggiorilperanze il fild demendani penfieri; lo priuǹ dematrimoniali, e belliceff gulti $\frac{a}{}$ auengache effendo eqli carico d'anni, debole di compleffione, ed aldebito matrimuniale obligato, che to faceua fare del giouine gaghardo, fi titò addrflo vaa tebe la quale damoniaccidenti di fuufo iopraggitinta lo comittale alla morte il pri-
 Suo ëenero, che fù nelle eà di ventidue anni, alli vensició que di Genaio coronato Rè di friǹziza, e gridato Infietie Duca di Milano per le ragioni del fuo anteceflore Lodouico. Perció defiderofo il Ré Francefico di allargar con chiariffimi fatiill nome, e la fama del fuo natural valore, i fece per La riciper azione del Doe deto di Milane granditfimi pieparamerti di guerra.
Fratanto il! Duca Maffimigliàmo Sforza benifimoinnformato de'molti meriti di Mattéo Vefiono di Betlem, e füo Configlies fegreto, Etcole; Scipionie, Timoreo, Bernatdo, Pietro Francelico, e Grouran Giaciono, tutri figliuoli di Bernardo Inuizinti, patiizio di quefta Citrà, come anco di Anconio dellinefla fitpe, Cawaglier diSan Gia: comindella pida, conceffe a tutti lultimo giorna dedic nteflo mefe di Genain', infiene con illore figliuoli, e difécndeation infirito lá cittedinanza di Milano, con ruttip gli onori $\in$ prerogatiue, che godono gli altti cittadini origionaj di effreith.
${ }^{\text {i }} \mathrm{D}$ poi, il midefimo Duci che certamente fapeua, con qlianta teftreza, e rettitudine hauefe Giacomo Luigi in-:
 vudlie alli quindecs di febraio conifermargliela per due anthi aincora.
II Rè' di Francia collegatofi co'i Viniziani,c ca'i Genouefi, attele a procedere a i farti, \& all'electrione de'luor difegni, per'timprefa dello Stato di Milano ; inuid durque verfo i Montill fuo potentillimo efercito, che coateneua due mila, e cinquecentolanze; ventidue mila fanci Tedetchi, dieci nili Gualconi, otto mila Francerí e tré mila Guaftarori con grande condotta d'Artiglierie . Alla fama della moffa del Rè di Francia, il Papa mandò verfo Lombardiale lue gentidarme; \& i Suizzerimedefimamenteffelero con gran follecitudine, in tmmero di ventimila nello Stato di Mhano lotro il comando deli Cardinale Sedunefe loró Generale.
Dipotalli venti di Maggio, venne tanta netre dal Cielo, che per il gran freddoda effa cagionaro, feccarono nell-Aleffandrino infinite viti; onde il vino fi vendè per tutto. l'annomolto caro.
T. Mentre astendeuano à paffare in Italia le forzedel Rz di Francia, gianleroin queffo Stato índettiSuizzeri, lii qualifurono da Francelco Stampa Sighore di Montecatello, e Commeffario generale dell'elercito del Duca di Milano Maffimighano Sforza mandati alli venticinque del fudetro mefe di Maggio à pigliare allozgianento in. San Saluadore, e Caftelletto, Lunghi del Monferato, one effendo fif fermani folamente quatro giorni, vi fecero tanto danno, e col fuoco, e co'i rubamenti, che non poteuano in paeie nemico vare maggiori crudeltà, e fceleraggini. Entro poi alli trè di Gugno in Aleflandriail Cardinale Seduneie con fei mila di quei Suizzeri, li quali haueua da condurte à Genoua, per icacciarneil Doge Ottauiano Fregofije per mandar'ad effetto quelto fuo difegno, diede ordine a gii Aleffandrini, che prouedeffero quella quantità difyumento, e d'altre munizioni, cherà a tanta imprela neceffaria.
Fratanto dopò hauer'i Terrazani di San Saluadore al-
Ioggiata per lecte giorni continui parte di quei Suizzeri, e non porendo pial ioffrire il pefo di tanto alloggiamento mandarono in Aleflandria a donare al ludetto Cardinale. cento Barili pieni di vino dilicatifimo, con peifliero di confeguire da effo qualche alleggerimento alliniopportabile grauezza dell'alloggio ; perciò rallegratofi egli molto di quel prelente, conforme al natural coltume della fua nazione, leuò fubito da quella Terra i Suizzeri, e li di-- fribui in tutti licirconuicínilLuoghi .

In quefto mentre, Guarnero Guafco, chera andato $亠 䒑$ Genoua per radunare'i Guelfi, che dall'A leffands ino ini s'erano ritirati, a fine di nuachinare qualche nouità con-
troil Duca Maffimigliano, nè saccolfe' circa a mille, e cinquecento, e con laiato di queßts paffate. l'Alpi, efuperato ogni cattiuo incontro, che lis poteffeaccadert, occupó Gauio.
Meatre quete cole paffaumo nel Genovefe, entrarono in A leffandtra in niome del Duca Maffimighaney antor nio Adorni, \& il Cone $\times$ Federigo dal Vermo conalcuni. Cauallileggieri, e con vna icelia Compagnia di Montaei nai del Genoufle ; poĺcia entraiono Matteo Beccaila e e. Siluio Sauellicon molta Caualle ria, e Fanteria, alla qua. le s'aggiunie vna valente mano da Gibellini raceotida. tutto il Terrizorio Alefiandrino fotto la cara; \& il goncino di Giacomo Pellatidel Caftelliazzo e e d'Antuno Chiringhelli dal Boico ambidue huomini di gran valore, 82 di molta (perienza nell'arte militare. Dali'altro canvops ${ }_{1}$ Guelfi, che dimorando in Gauio, flumano.con moteavigilanza deltifimi, e pronti ad ogni moumento, \& à tutteleר azioni de ${ }^{-}$Gibellini loro contrarij, andarono per la trrad a del Caftellazzo in Afti; done effendof congiunti cont Marce Ptia Gencrale della Ceualleria Francelu, fitaili-: rono con effo il tratare peraffalire, \& infeftaro l'Alei-: fandsino con l'altre Terre di quà dedPó, namdavono dungue va Trombetta in:Aleflandria a chiedere in'nome del RZ di Francias, la refadiquefta Ciuà di Capriani, che la, guardauano ; màhauendone hauta, tenzadilazionealetumay latepulfa;ipercizi Guelfi, \& i Erancefr; i, quali.vaitex. menterspuuicinauatio alla Citra, irati, efuribondi per fi-i mile rifpofta, fecera ne'burj Confinimodélcurtcrie dag-
 décontrasij loro vn grandifimo botrino di te fanis. lo conduflero nel Caftelizzzosdipai efleride fr diumpata.che saccoltauano con grofoetercito ad Aleflandria; il verax modifperaso di.poter refiltere à ranto rumero di Guelf; a Francefi viciciticazalle trè hore di notte delli quattordicidi Agofto improuifamenze contutta la toldateicai da quefla Cittiälatiziondola in cuttodia de'medefimi Cittadini, per opera de'quali, cioè de'guelf, venne in portere del Rè di Frauria. Imperoche Nicolò Fregofi, che da Genoua era nicite conguatero mitla farti in aiuro dets Prancefi, pafficio it Giogoo , primieramente decupò Ourax dx; e poi Gimio, de'quali feridi, l'vno era de'Trotri, e lazitro de'Gaafetis; amendue delle famiglie Nobili di Alef, landria, eli reflitui alla Republica di Ge noua : dipoitalueudo vnita la'tua gente coil Franceff, auaned carrquefto afiai gagliardo efercito in Lombardia, 8 in nome della Coroma:di Francia fifece padrone di Tortona, di Alefí fandria, del Caftellazzo, e d'aleri circonuiciniLunghi de Territorio Alefi montino.
Mentre il Fregofi faceua quefte imprefe, che del tutto: feguiuanofelici, vittoriole, giunfe il Rẻ Francefco a Vercelli, ove dopò efler piu giorni foprafeduto, per alpettar l'efizodelle cole, vi laiciò per guardiz il Baftardo fuo Frarello, \& Oderto Fois Signore di Lotrecco infieme con al. uri principali Capitani, mentre che nel medefimn in $\mathrm{A} 2 \mathrm{D}-$ te fil preta in fuo nome la Citts di Noura; e pofcia n'ando conturto lefercito a Melegnano, doue tece alto, per atpertarele genti Viniziane, \& per impedire il paffo alla foldatelca det Papa, e del Ré d'Arragona; mà per altro camino effendofi ella congiunta co ${ }^{\circ}$ Saizzeri guidati dal Cardinale Sedunefe, che in abito Cardinalizio, col cappel roffo in capo, e con la Croce innancitopra vn cauallo armato glinanimaua, \& accendena alla battaglia , andaronoturti vnitamente alla volta dellelercito Franeele, col quale principiarono il fatto d'arme, che fucceffe allidiec inoue del mefe di Setrembre. In quefto giorno danque saccinfero ad vna fierifima battaghia, che per quattr'hore con valorofo ardire dell'vna, el'altra parte continud̀ in maniera, che non potendo più tenere in mano l'armi per la fracchezza delle ferite, cefsò dal combattere. Fratanto, i Suizzeri dopo hauer'yn poco ricus perate le traze, ripieliarono la bartaglia, nella quale nè rimafero tagliati a pezzo circa a quattordecimila di loro,e de'Francefi trè mila.
La nuoua di eofi nottabil rottal pauentò in maniera il Duca Maffimigli aio, che nonlapendo a qual parti\}o apr. pigliarfi, finalmente fi rinchiule infieme col miferabile ananzo di quei Suizzeri e e con cinquecento fanti Italiani nel Caftello di Milano, e mando in Alamagna it Cardinale Seduneie con Francetco Sforza tuo fi atello affinche follecitaffe it loccorfo promeffoli dall'Imperadore.
Dipoi, il Rè di Francia inuió Pierro Nauarra con fedio
ci mila fanti $\ddagger$ pigliar il pofteflo di Milano, doue entrò a gli vndecidel nete di Ottobre; \& fubito dato principio alla batteria del Caftello, che ancora fí teneua laldo, e coflante, lo riduffe nellofpazio d'vn mefe 2 termine drarrenderfi hou fenza aminirazione di tutti, per effer fortillimo, e proueduro di futfic iente coldatefer:, edi vettonzglaconde il cimido Duca, che dentro deffo era rinchiuto, lo reflituiallitu edici del feguente mefeal Rè di Francia, 8 accetto alcune condixioni alla ludetta refa concernenti,trà le quali to particolare, ch'ei fe n'andaffe in Francia ; perciò vicito dal Caltello, andò lubito à riuerire in Pama il e , dal quale fil cortefemente riceuuto, e poi lot to bonifima cultodia caualcò di lungo alla volta di quel Regno, dopa la cui partenza tutte l'alire Città dello Sitato vencero in poterede Francefi.
Ne'medefimi giornidi GibeHini di Aleffandria, che per caula della potenza de' Guelf loro contrarij haucuano quefta Cittiz poco innanzi abbandonata, vi ritornarono per decreto del Rè di Francia: e moti nell'ifteflo anno in Cefena, il Qattellano Pietro Guafco diAlice, dopd hauer per poco tempo amminiftrato quel carico.

Nel principio della notte venendo il primogiornodi , fileuò it:Vento Aquilone cofigagliardo, \&imperuofo, che dalla fua gran forea refarono fmofte le tegole di molte Case in Aleffandria ; e molti arbori, cofi in quefta Cirta, comenel luo Territorio parte. andarodo a terra fuelii fino dalle radici, e parte benche daffai grof. fozxa, furono ipezzati attrauerfo, e poi fubito fi videro. mentre il Cieloeqà fereno, alcunif fuochi andare da Sectentrione à mezzo giorno.

Dopd hauer'il Rè Erancefco flabilite le cole fue in Halia, e dopò efferfi confederato col Papa, e conuenuto co'i Suizzeri, fitornòin Francia, hauendo lafciato fuo Luogotenente, 8 - Gouernatore di Milamo Carlo Duca di Borbane.
In quefto mencre, IImper adore Maffimigliano rimuse-- rò la gran fedeleà da Girolamo Perbobo in zurte l'occafoni verio l'Imperio dimoftrata con hauera lut, \& a uoi figliuolida legitimo marrimonio nati, conceffo alli ventidue da meledi Maggio il Mateberato त'Incila, digui n'haueua alcuni anni Innanxi. primatoil Marchefe Obdor vno de'difce idéti dai lette Marcheff fighiuodi di Aleramo

Dipoi, illuderto Imperadore, che per le ragioni dellImperio pretendeual lo Stato di, Milairo, diede ordine al Conte Federigo dal Vermo, che rieuperaffe con larmi Aleffandria, Tortona, Piacenza, \& il rimanente di quefío Stato.

Quefianno, Giouan Maria Guafco figio di Giouan

- Marco nobile Alefandrino, e Dottore di molta lufficien. 22 nelle leggi, pafsò allalera vita in Nouara, mentre Con ogni rettitudine amminiftrauala Podefteria d'effa Città; \& inifù data al fuo corpo fepoltura; Prima ch'ei morif. te , quella Citez̀ in rifguardo de'iuoi moltu meriti, gli haueua fatta grazia della cirtadinanza con li medefimi priuilegi de gli alri citradini, e conceffo in fegno donoreuolezza wn ttendardo, nel quale fileggeuano gl'infratcrittiverf, cinz

Dio, cwe fronte gatic infignie Nourvia Gma/cbi? Impltia frit hoc. of pietatic oppu.
Gouernays la Citià di Aleffandria Andrea Biraghi noo b: Iifimo Milancle, quando $i$ Guaichi, e Troti, che da Nicolo Fregof a nome della Republica di Genoua erano itati conla forza dell'armi pliuati cioè quelli di Gauio, \& queftid'Ouada, mofferalite per la ricuperazione di quei feudi contro la detta Republica aunatial Rè di Francia, il quale benignamente fentiza la querela loro, diede ordine, che il Senarodi Parigi conoiceffe per zermini iuridici,\& infienre decideffe quefta lite.:

Lu tanto, effendolulcitata vna gran differenza trà ifu-
2 detti Guatchi,e Trotri fecero, e gli visi, e gli altri venirein Aleflandria via valorola mano di moltiamici,\& aderen. tiloro per decidere la diffenfioni conl'armi; e nè farebbe leguito l-effetto có pericolo di gran difordine,\& di qual. che tumulto per tutta la Città, feil Gouernatore Biraghi nó v'haueffe fubito có la fua molta prudenza, e deflrezza rimediato, con hauer'aggiuftate con vicendeuole lodisfazione amienduele parti; non manearono però diveni, re in Aleffandria da Misnos, doue la nuoua di quefto romore era di già arrinata, dae Delegati, li quali pigliata diligetifima infornazione del fatto, fecero carcerare Andrea Trotti,e feco lo cundullero prigione à Milano, doue
citati gli altri autorize complici della riffa, fátrà le partif la pace itabilea, e perche Andrea, come Capo fonentaua, e fotteneua gli altri della famiglia de Trotti, vi timale in pena di ciò per qualche tempo carcerato.

In quei medefimi giorni occorte la violenta morte in Alefland ro Guaico Vercouo di Aleffandria, e Prefidente diecuta la Romagna con facultà di Legato à latere, il quale mentreandaua i Roma chiamato dal Sommo Pontefice Leorre decimo, fì da certifuoruiciti preflo alla Citta di Eorli affalito, crudelmense ammazzato, per caura d'vna pena capitale dal lidetto Vekouodata ad alcuni parenti di caftoro, per certi misfatti da effi in guclla Citta commeffi
-Non contento I'Imperadore Malfimigliano dhauer $l^{\prime}$ anno ipnanzi fatta grazia à Girokamo Perbono del Marchefato d'lucifa, vuole parimente queft'anno di nuoui priuilegi onorarlo, poiche alli vent'vno del mefe di Luglio, lo fece co'i fuop difcendenti primogeniti in perpetuo Conte Palatino.
Giouzo Luchino Arpuzzi te in quefti tempi digrà nde ornamento alla Città di Aleffandria fua Pacria, il qual'effendo in amenduc leleggi eccellentifimo Dottore, \&in cutte quafi le ícienze liberali addotrinato, s'acquifìo col mezzo de'tuoi infiniti meriti cofi particolar, grazia preffo a Leone decimo, che da effo chiamato alla Corte di Roma, fu promoflo alla dignita di Referendario dell'vna, e l'altra Segnatura a dipoi vedendo il Papa di quanta fufficienea, ediquanto valor'ei foffe, e che le fue riguardeuoli virtu lo faceuano degno dimageior carico, egrado, li diede il Gouerno di Parma, di Pizcenzaie pofcia non andò molto, che lo fece Prefidente della Marca d'Ancona con freultà di Legato àlatere ; finalmente il medefimo Fontefice lonorò della pregiatillima dignita di Datario, é lifece grazia d'accettarlo con tutti hitupi nipori, e difo cendentian infinito nella fua famiglia de'Medici, con autorita di porerfi ch iamare Arnuzsi de' Medici,e di portare atl'Arme loro quelle de'Medici vniti : li conceffe anco facultì di prefentare, \& nominare l'Arcipretc, \& vn Canonico del Duomo di Alefandria;'e perche l'entrate, cofie di quella dignità , come del Canonicaro erano pouere, le accrebbe, alfegnandogliene del fuo patrimonio, e cofi va perfeuerando la famiglia Arnuzzi del poffefo delly no, e dellialuro.
Fiorisono in quefi tempi, e per eccallenza di coffumi, e per dotrina d'ambe le leggi, Galcazzo Trotti, ed Antonio Firofini Canaglieri Gerofolimitani, e patrizij Aleflandrini, non degenerando daloro nubili antenati.
Nellitteffo anno 1sis. incominciò a pullulare perla Chriftianità la Diabolica erefia di Martino Lutero Frate dell'Ordine chiamato Connentuale di Sant'Agoftino natiuo di HilJeshein Citta di Saffoniz in Alcmagna.
Queftanno, nel quale Nicolò Cajretti amminiftò̀ la Podefteria di Aleifandria, il Senato di Parigi dicde la lentenza contro i Genouef, giudicanda, che la Terra di Gauio donefle effer de'Guatchi, \& Ouada de' Trotti; dipoi condannò i medefimi Genouefi in dicci mila fcudı, che cofi importamano tutte le fere che dalle fuderte faniglie furono fatte per lofenere le ragioniloro;onde i Genouefí all'anifo di quelta condannazione, fubito mandatono vn 'Ambatciadore al Rè di Francia per fignfficarli linguitizia,che gli era fatta, il quale sbigortito per caula delle minaccie fatelıda'Miniftri del Ré,éenza profitto alcu oritornò a Genoua, hauendo indarno fatto vn cosi lungo viaggio.
Grouan Luchino Arnuzzi, che poteua molto nella vo. lontà di Leone decimo, dopo hauer confeguita da effo la Comenda di San Pietro d: Borgoglio in quefla Patria. pofledita già con ti:olo ds Abbadia dalla Congregazione de-Monaci di san Benedetto, la raffegnò nelle mani di effo Pontifice, il quale poila conteri al Cardinale Giulio de'Medici. (queltı tù pofcia fatto Papa, e chiamolfi Clemente Setrimn) Ad inftanza di effo Cardinale illudetto Leone, dopo hauer kuata guella Chicfa collun Monaftero alli detti Monaci, ifituialli venti di Luglio vna Chiela fecolate Abbadiale, \& Collegiata fottometrendola immediatamente alia Santa Scde A poltolica. \& infieme liono. „ò dj grandilimi priuilegi, ed efenzioni, come facilmente fi puòv dere nella Bolla di effo Papa,!2 quale fi conferua nel'Archiuio della fudetea Abbadiale Chieta fecolare.
Vacando il Vícouato della Cirtà di Alcflandria con la morte,che l'anno innanzi fegui in Aleffandro Guafcho, il

Sommo

Sommo Ponzefice Zeone Decino cleffe athpoentire del Gudetto mole Anminiftratore diquellis Chiela Pallavicino Vifconti Mi lanefe patrizio, Abbated San Celfo, gibnine di venti anni appena,madigran firtiob, e benche noh haveffe l'erà fufficiente, per amminifrare quefto governo §pirituale, as Iose entrare i caricotanto grive, $\rightarrow$ import tante, conforme comandano le diuine leggi,nulladinseno il Papa moffo no.a so da'guall motify o da quatintereffe, li diede al fo deto titolodi Amminiatarore; infin'z tante che foffe giunto alli ventitetrozini come apparve dalla Bolla me de iana, che nel tonone feguente li conceffe i\} ( 4 derto Papaz cioce.
4 In Gea Epotymu: Scrum sermanion Dai Ditatije fitis Popalo cis
 dictionem. Hodie dilocium filizes Partanicinoter atriznar Alo.




















Hiujetto Carnazale Giulo de'Me lici, alli xentotto dilltoro Agollo concente di volonta det Somaso Pontefice i Giouan Luchino, Pietro Martite, Giouan Nicold, Giprdano e Giounan Battiita rutti fratelhi Armuzzi; Gglí, uolidi Giquan Matteo, ed alli dilc endaxitera onaichi, e legirimi per fempre la fopranominata Batia ti San Pıe Ho di Borgoglia, con che li accretceflero kencrate dielfp
 guilo, di litccefforiloro non hanno conlegaita ragione alcuna di prefisatate a quella Dignita é nellifiteffo cempa fu pai conferita quill'. Abisadia al iudereo
 Gheeta, dopo che Leone decimo la leuò infieme col tizas to. él Monatero alli Monaci di San Benederto. - Baldaffaro Decio mandaro in Aleffahdria dall-Eleted Byllauicino Viticonti, pigliò. alli quaterofde Settembre ia pome di effo Elerrò is poflafio dr que\#to'Velcousdo, a nelo bitefforanno il Giureconlulto Scipione Inuizixifu fateo

Mori poi allicingue di Decembre in Chartres, Citem della Franciail Magno Gievan Giaconso Triunlzi, vno de famofilime evalorofifimi guerrieri delyerà fua : EnctJilteffo anne pafsò canche all'alera vita, il Marchefedi Monferato Qughielme, a cui fucceffe-mel \$oninio di quello tlato Bunifzzio fun figliuolo. deftocia di Aleffansria queffanmand quale moriaili dom dicidi Genaio :Hmperadore. Maffimig thano primo sed il fiwne Tanaro crebbe alli duede Aprile a tank'alrezza, che:yicito dal fuo folito ferto; inopdd le circonuicing campagne di quefto Territorio con grandifimo danno defte meffi, deprati, e d'val gran quavtita d'arbori, che diradicari portọvia; ondénè fegul qualche careftia di gtano, efieno.
2
-Giouan Luchino Artuzzi Datario per il Sommo Ponsefice Leone docimo, ched ordine ds effo era and ato a Perugia Delegato per vna differenza rrà quella Citrj, e Paolo Baglioni, flamuelenzto, ed alli ventrvno di Maggio mori con gran difgulto del Papa, e ditutta la Corte Romana ; ed in particolare della fua Patria, che iperaua di vederlo afcefo alla meritasa grandeiza del Cardinalaro Benche il (uo corpo haueffe haututo fepoltura in Perugia, contuttocid̀ ifuoi fratelli per conferuar piu viua la memoria tua, come dry zrande ornamento della fameglia. Annuzzi, fecero coprire il Sepolcro losoi the giace nella Chifa di San Giouzani del Capuzzio pon vaa bella pie-:
 uo la fratua di Giouin Luchino, conla feghiente licrizione; cioz
10.Lécatinge D. O. M. $\quad$. 3 forendirius, Itclefiaque Alexandrine Arc'ipresbitor, axth is mutris Sanfa Romane ecciofon Cinutatibus



1 Frapteff pet caufa delie traugatizos \& crwdelta da loro vfate, non folo in Aleffandria, mà in retto anecortith rimanente dello Stato Milatiefe, vennero in tanto abBoraimento, che not potendo pill i popoli foffrirle, fecero rifoluzione di ricorrere al Pipa, ed ad altri Potentatt, per
 Sforza fratello del Duce Maftrigliano, coure legitimo's tinatandPrencipe Ioro nad Ducato di-Milano... Ma par effor vacianrela fedia Iniperrale, ondernor pottua it Papla Lui: biflamaiadartad effecto lo fcacciznents de'Francea dallisatia, itenne for pelo il trattaso di tale imprefa inhir'z tantos ehe, fur relereo Imperadore Carlo di queftr nome quiaro, figlicolayel Rè di Sparua Fitippo primo -e nipo
 tegurl'vlrime wioho dy Gugnn; eflendo da effa tunafoet: ctolo il Rod di francia Fpancstico primojoble lapretender uicon grande' anfect :

- Amminithaga quaftionis da Podefteria di A veffadue







 apparee chinnilitari; e sicollego co: indridaluniciogaio sefi, cons.Alfonlo Ducaxi fetraray a con via-patce delli Suizzarid



 morquaiecose-fudtuficito in Trentovalentefidel rution dad dontibiof Francele y. percid ate uni de'primecipali Gibellini be apparecehiamuto di caeplare dalle Citralloto le qum rigioniide'Frasceff, e dardiotho. Sforza, ma Tomaio Fois Signored beticino Fratello M1. Odetto Sigmorc di Int itrecco rimedio preftamence it till colpirytioni, ecalligd feveramenteralethi, che trereno imparzrifed N1 finikefice in Aleffindita ; Imperoché hauehtax a cuhi.Gaelfitpar
 ennecckia Gibediniti Gemtithmoini di duofa Citrid exsuo difolleqazione colpenoliverthe fubito in Lefcuto in Aleffandrid, e fattilitextcerare; s'informò can ogni deligenas dell'imputazione; im finalmerte giultificatalianoocersa loro, li pale in: liberci.
- Is quefti giorni, molti vibeiliml diAleffandoia, hausi usno, per fortrara at le perfecuciont déGuedfi; 2bbando-
 dígrandé autoriza, del cuisvalare non poco temerana
 dosche Anfflina foffe colpuale digualche colpirazione; mundò̀ in Acqui, ouregli abitzua, mia felta muppa di Gap

 ni fe'nemici,
 Aleffindria paptapinima V ikonati Electo di quefta Cirta entròin COSpque appreflai Francefi, che bofe di efiz


 ta la prigione, fe ne fugtilipero e faluolavita, che farehbe fenzadubbio reflatapuina della reflar
 da loroleti, porraronewia i Campintieni pace juдиzi Ceminati, e ne rilute scaveftia in aqterfespartis
Si.fecero valcre in queri tempuconila thty ina legats



[^13]4
chiale Chiefz di San Dalmazio di.quefta Citta, merico d'effer fateo Vicario Gencrale. del Vé̂couato Aleflandrino, equefto fu dal Duca di Sauoia promofo alla digniak di Senatore nel Senaro di Totino:
Perleueraua lojoardi nella Podeftaria di Aleflandria, principale Milancle, quando PImperadore Carlo Quinto confermà alli cinque di febraio a Ginolamo Perboino il Marchetaco d'Incila, che dat'Imperadore Maffimigliano haueua ottenuro; eli conceffe ancora priuilegio diaggiungere all'Armedella fua fameglia de'Perboni il Motto, Afra petir wirtm.

II potentifima efercizo del Papa,e di Carlo Qyinto ine fieme collegati contro li Francefi, venne in Lombardia, aue con poco (pargimento di fangue ricuperò Milano, e e tutte f'altre Citta, che di effo Ducato haucuano effi occupate. Si tencuano folamente in nopre della Corona difrapcia due Città, cioz Toreona con alcuai Luoghi,de A leffandria col fuo Territorio, la qual'era cuftodita, oon folo dariuoi Cirtadini Guelfi, cioè Guatchi, Troti, Pozzah, \& altri, furono Tortonefi, e pauefi; era pasimente guardata con la guarnigioné del Gouernatore di queftaCitti,ed'vaa parte della Caualleria del Larra Generaledi effa. Ma non andò molto, che lefudette Città eo'i Territorij loro furyono dalla Lega in nome di Francefcosfforza ticuperate. Imperoche nel fine di Nouembre, Giouabni Saffacelli Romano, Generale delle rentidel Papa do Asweo Beer 2ria Gouernatore del paefe, ahe giace di la del Po, ,allo Stato di Milano loagetto, prefero con polse Compaznio di Fanteria, econ affai buon numerodi Caualli la Terra diSali,efa.Citcà di Tortona; dipoi vennero con l'éere ito alla volsa delpideffandrino s doue con poca difficulsa occuparoitoprinsieraniente il Bodco, e poill Fregaruolo e dig uidetende jquiatele penti al CaRthazee, fifecero Fmilmente padzoni di quefla luogho, rome anto d'Onu glio, nelle guali. Ierre pofero vn buon Prefidio e $^{e}$ porcia ritornati. col simanente dell'cfercito al Gafellazeo, iui erartarono del modo draffalir'ed occupare Aleffandria.

Seguł poil'rltimo giomo del fudetto Nouctmber la moriedel Sommo Ponzafice Leone decimo.

- Queftanno,nel quate Giouan'Angdo Brugose ammi inso Mefundxina Podefteria, e furfuo Vicario it Gius recoululto:Signetino Codega Oentilhuma di quefa Citta, furcereffe alli nome di Genaio al defumo Leane decimo, Adriado Fiorenzi, che fi pigliol lificfornome, efuil refto Adriano, nativo di Vtrecht in Fizadra, e Maefto giz dell-Imperadore Carle Quintos nel qual reatpo i Collegati, che protege euano Francefico Sforza, fi rifollero di ricupetare ileffandria, come dipoi felicemente riukis anengacherta molri Aleffandrini; che di nobili famiglie! della faxione Gibellina, visemano allhora in efiglio, vi erano in particolare Pierro Andrea Inuiziati Capizano efperto, Stefano Ghemzi, e Blengio Talca, giouani bellitoff, e di grand'ardire, i quali hamendo fatta rifoluta des earmimaióne di liberare la patria dalle mani dénenici Fran cefi, fecero da turti li fuoruiciti vna fcelta di utentafei huomivi valorofi; Percid alla mezza noter del giorno diciottefimodi Febraio, turri benifimo armati, hat nendo per lore Capo Pietro Andrea, paffarono: ta totfa della Citta, la cui acqua era' all hora per la grande afprexea del freddo cofi durt, e gelata, she non folotiouerebbe il pefo ditrentanowe perfone, ma di maggior momero facilmente fottenuto; \&e appogeiate le Icale alla mairaglia, entrarono nella Cittadella, e eenza contrafto auanzaronofinoal Corpo di guardia, oue turta qiafíla Coldareica, ele Sentinelle lontane da ogni forpezione di qualivoglia contrario fucceffo, per diffenderfi dal freddo, s'erano riconerate. Qului altimproufo entrati gli animofi Gibellini ammazzatono i Frantefi, che vinti $d z$ profondo fonno giaceuano con:gran quiete, de'quali a!cuni per maggior digrazia loro fueghati, ancorche li chiedeffero con affettuofe preghiere la vita, nulladime tno per l'odio grande, che i Gibellinili portauano, turti tagiarnno a pezzi. Da qwefto rompre commoflo e shipotcrito il Bitaghi goncraatore della Citrd ton nome del Rè di Francia, vedendo perduta, e da Gibellini occupara la Cittadella;\&z actorgend of ibeniffimo, che il grofo dell efercito poco langhi fircumaz, lafcizto addietro tutto l'ápprecchio di guerrs con le munixioni in' potere de'remici; fugiti ben prefteperia Porta di Borgoglio con poca'

A $\mathbf{L}: \mathbf{I}$
 Aa Citta cofifeliqemente feguita per «aufa de'gibelini, il Saffarelli, cha fana ia procinto per accingerfi alla detca imprela, dopo hauer lalciatialla cuffodiza de'Luoghi da eflo ipanno inganzi occupati, Ettore Vitcenti, \& Amteo Beccaria con altri Capitani, venne fubito con venticinque Compagnie di Fanteria a pieliaril poffefo di Akelfandria, da gaalera sià d'inionici affato vota. Subito che vi ful entrato, la diede dafaccheggiate a foldati in ricompenia delle paghe, che doveuano haucre, iquali feno zafriguardo, aè di Dio,nè de gli huonini con ogmi liberi tà militare iltutto egualmente tractarono, exeuinarono, eccetto quella parte, che Reroliz fi chiamey la quale in grazia de'Inuiziati principaid Gibellini simale da ogni laccomanno, \& intulto illeta.

Fù inuero rento, dannola a poucrl Citradini lenerzta dal Saffatelli in Aleffindeia, chee memotia foro non fema tirono mai ateretaneo danno, e rouina per qualfinoglis facco benche da' nemici ebtarbenh eruidelnwente eft guito poiche noar fu cealafciaza dz quarcidatiforte, alema yt Feresza, ecrudeled congiunta corr eftrown inqendigixy per cauar danari da gli. Aleffandrini, aleuni de quali pet lifeffa cata con batriture, \& bafonste iampanamente percoffero; altej per li tefticedi. eenmero per quatehe डpacio di sempo appefi; alcumi- aleriturono normememi col fuoco: ainudi piedi applicito $;$ ed aleri finalmente farono legate le sempie con una fune, la quale ad onlegno raccommandxa;era da quei barbati ia minniera sale sitorta, che per non miferamente morive in fianili tows menti, érano par ogni modo affreti a sborfare i danmatl’ the da coloro li veniuano ingieftamedre ricercmi. Ques ti \& altri più crudelilupplizij diedeal hora quefta non gia Papale,ò Imperiale foldatéce, mà fo bene barbara, e crudele a gi Aleffandrini, ti quali di cofi celamitofa; e miferabile rouina conferuarono per molki anni la notabiz Liffima memoria se quando alle occafioni voleuano di qualche memorabile, \& ftr zordinaria facco fat mentio ge, metteuano fubito in campo quello, che con tanta impieta fofterneroal rempo del Sáfarelli. . Partiegli pol da quelta, Citid con ta lua gente, e vi rimafe per Gouernatore Ettore Virconti con mille, e cinquecento fanti, a quali furono coltretti li Citzadinia date il vitto, el'alloggiameto puntuale fin'atanto, che giuntero le paghe lore.
Partito il Saffatelli, Tomafo Fois, Grouanni Biraghi, e Guarnero Guafo ricuperarone fubito con molta foldareica quafi tusti i fuoghi, che lanno innanzi li foront prefi, eccetto Sali, \& Aleffandria ; Perciò Eroore Vifconti, che gouernaua quefta Citrà firtouò in grandifinotray uaglio, non folo per gran quantira di Francef, che poco lungi andauano correndo il paete, mà anco per il mancamento delle. Artiglierie j mulladi neno a queilo rimedid con la vigilamza; \& a guefto con vna ftraordinatia dillgenza nel pigliar tutre le campane delle Chiefe ; eccettó atcune poche, le quali effendo piccole, voleua che feruir $d$ fero per connocare il popolo a idiuinivfizi; fi fece ancodare da Cittadini turti li vafídogrmi Corte, cosi dr bronzo come di rame, ftagno, e piombo ;e di arti quefti mettalifartane wha maffa, fe nelerui per fatne Artiglierie di qual fiuoglia forma, \& altri.ftrumenti militari;che alolimminente necelfita potefferotodisfare.
Nellifteflo tempo, Francefco Sforza, a cuil'Impersidorehaueua promefio di rimetterlo net paterno Ducato dit Milano ; partid da Trento', oue dimoraua, e con Ced mila Alemani andò a Pauia, equindia Milano, dowel fil cont grandifimo giubilo, e con inefplicabile allegrezaa riceunto, e gridato Duca. Fratanto, il Signore di Lotrecco fi ridunte con l'efercizo lorto a Pamia con fperanzadi poterla occupare,. ma havendola rrouata per alf'horainef pugnabile, fece rifoluxione d'abbandonarla, e s'anuio alo Ia Bicocca, Villatre miglia dificoffa da Milano,doce canto peggiaua lefercito de'Collegati:quimidunque frà l'vna, el'altra parte fi venne c6 fegnalata br auma ad voagrandiffima bataglia nella quale rimafero morti circa à cinque mila Francefi, e tre mila Suizzeri; e de'Collegati ne'morirono pochi. Impauriti li Francefi da gmefta perdita, ripaffarono di la daMonti, portandocon loro il difpiacere d'efer rimafi priui dello Stazo di Milano.
Nella fudecta battaglia furono crudelmente feriti Francefco Maria, \& Odoardo Gualehiffatelli, nobili Aleffandrini, li quali effendo Capitani di fanteria Italiana in ferurgio del Ré di Prancia , diedero della gran heauars lore.

Aolto ectellence faggio, e combattendo fempre benche feriti, fino all'eftremo di quel fatro d'arme, fi fecero conofcere diuotifimi affatto verfo il feruigio di quella Chrifianifima Corona .
Dopo la partenza de'Francefi, erano giza arriuati a VilLanuoua d셧i quateordici milla Guatconi, mille BaleAtrieri Prouenzali, e cinquecento Huomini d'arme iotto la condotta di Roberto di Scozia, con dilegno di voler foceorrere i Francefi, e ricuperare lo Stato; ma lefercito Collegaro all'auifo dell'arriuo di ceftoro, venne di lungo Aell'Aleflandrino per farli reffifenza; nel qual procinto Roherto,che della rotta de'Francefi, e della perdita dello Stato di Mulano ful (ubito certificato, per líftefo camino, per il quale era venuto in Italia, ritornò conla gente ne'fuoi paefi.
Mentre leguiuano le fudette militari facende in Lombardia, non fette ozioloilRé de'Turchi Solimanno: auengache fece con l' armata fua nauale attaccare lilfola di Rodi da'Cauaglieri Gerololimitani poffeduta,mentr'era nellifteffo tempo loro Gran Maeftro Filippo Liladanos e dopo un lurigo contrafto,ed afledio, fenza (peranza d'elo. ler ella foccorfa, finalmente venne in potere di quel Bar-: baro,con qualche biafimo di tuttiti Prencipi Cariftiani, Li guali erajcurarono la difefa di quell'iloladi tanta imbportanzz, e conleguenzz.

Apportò queftranao M.D.XXIt. non poca riputazione alla nobile fluspe fua Giouan Domenico P'anizzoni, huomo non men dotto, che ne'graui maneggi molio efpertos Imper oche netist'era Rettore della Parrochia di San Dalmazio di quefta Citrà lua Patria, fù fatto Segretario nel Senato di Miano dal Duca di effo itato Francefco lecondo Sforkajpofcia meritè per il fuo valore, ed in riguardo -anche della perfetta cognizione, che haueua delle lingue, 8: maffime dell'Alcmanna, d'effer mandato dall'ifteflo Duca per Ambalciadore appreflo lis Suizzeri, cod anpiffima autoriti di trattare, \& conchiudere lega, e confedenazione perla parte del fuo Prencipe co'i iudetti papoli. Perleuerò egli in quefta ambaiceria molti anni, ed anche nel tempo dell'Imperadore Carlo Quinco e fi pottò con zanta prudenza, e fedelta, con quanta lode, ed onoruolezza nk̀ fanno memoria li piuilegi,ed altre lcritture dellititelfo Carlo Quinto e e de'fuoi Luogotenenti generali dello ftato di Milano, e dialeri Prencipi,che di luitrattano con molre lodi.

Queftranno, nel quale al Brugora parimente amminiArd la Podefteria di Aleffandria, \& il Codega tù luo Vifario. li ftabili gia confifcati a i Cittadini Guelfi aderenti a Francefi, furono alli fette del mefe di Giugno poftialPincansn in quefta Città per venderglia nome della Czgerẹ Ducale.

- In tanto feppe il Senato di Milano, ehe il fuderto Brugara haveua fatto (uo Vicario il Codega cittadino di Aleffandria; e perche quefto repugnaua a pliordini di quefto gato comandò all'ifteffo Podetta che lo licenzialSe; e poi ferife alli ventilei di eflo mefe, a gli anziani di guefta citta, che l'a uifaffero, (e il Podefta haueua efeguito fordine: li Cotreatró poi in quefta Podefteria Achille Ongherefi,

3 a: Si fece vna legaţrà il Papa A driqno Sefto, lImperado re, il Rè d'ingbilterra, lArciducz d'Auftria, il Duca di Milano, Piorentini, e Genouefi per la difefa d'lealia, e per opporfi contro chi volefie affaltare lo Stato dicialcune défuderti Collegati in Italia ; e di turta la guerray che fi moffe darudetti fil fatto Generale Carlo Lanoia Fiamingo. Vicerè di Napoli. La confeder azione, e gli apparecchi di quefti Potentati moffero con grandiffimo fertore l'animo del Ré di Francia, il quale venuto a Lione, attele a prepararfi per venire perionalmente con potentifimo elercito in Italia.
Mentre perla fuderta lega, e per lafama de'prounedi-- menti militari comincizuano ad apparira nuoui tumulti, occorfe vn accidente molto pericololo ; Inpesoche alli dietinoue di Agofo cmalcando Copra vna Muletta il Duca Francefco Sforz áper venire da Monza a Milane;\& efłendofi li Cauallidella fua guardiaaliontanati da lui per pon moleftarlo conla poluere, che da effi veniya cagionata. Bonifazio Vilconti, che con effo al pari era lopra vn cauallo turco, procurò di colpirko col pugnale nella tefta, ma crouandof il Duca alyuanto baffo per caufa della Mulecta, e moued dofi ella per paura,il colpo deftinato alla refla, andd a ferire hafpalla, e la ferita non fì mortale.Per:
cid effendo corfa la gurardia, Bonifacio, ehe fit trouaua viciooad vn foff., lotaltò, $\&$ a briglia iciolta fa'untii andandofene in Picmonte, mentre che il Duca 6 fiferito ritornò a Monza dubitando di qualche congiura in Milano. Furono dipoifati prigionin motil amici, e parenta di Bonifaxio, trà quali Pal anicino Vilconti Fletro di Aleffar:dria iuo fratello che dopocler tiacriefamato, fù nel Caftello di Cremon maniato prigione, dipoi eflendofa chiaramente foptrto, chegh era confapeuoie dital congiura (hauendo nell'clame confellato, chie fe Bonifaziotardaua tre giorma commettere quell'ecceflo , pur che foffe morto il Duca, Io Stato di Milano risornaua nelle mani de'Franceff)fú condannato a norte, ma per opera d'alcuni luoi parenti, che l'aiutarono a rompere la prigione, occultamente fi faluè col mezzo deila fuga.
Dalla fama diunigata, chc il Duca di Milano toffe morto, Galeaezo Biraghileguitato da via batida di fuorufcita Guelfi delloStato Milanele, e con l'anto d'ak unc Compagnie di Monferatefi, e Piemontefi fi moffe ad occupare Valenza:e poi conliutendimento, ch egli hateua con alcuni Terrieri diquel Luogo, i quali aderiuano a Guelf, prefe anco la Rocca; onde aulazo fubito Antomo da Leua Generale dellimperadore venne incontanei le di llotte 2 quefta volta con alcune Compagnie di Caualli leggieri,e da Fanti Spagnucli, e aello pazio di due giorni ricuperò quel Luugo, e poi fece prigiune il Bıraghi.

In tanto, alli fedici del mele diSettembre, il Rè di Francia fece paffare il fuo elercito in Lombardia per il Monte diSan Bernardn, forto la condota dell Ammiraglio Guglielmo Bofferi, cioè mulle, ottocento lanze, fei mila Suizreri, due nila Grigioni, due mila Vallefi,ieimila Eanti Tedeichi, dodici mila Francecfi, e tromida Italianis con la qual gente entrato lenza contrafto alcuno nello Stato di Milano, venne primieramence lotto aleflandria a oue pofto il Campo, d'ugniatorno la cinfe, eftrinfe con duro affedio, \& il giorno leguente, per effer' ella vota di foldati, la prele per forza; dipoiliaficurò con vo buon Prefidio, evi poie per Gouernatore il Signore di Boisì, mentre che i Gibellini di quefta Città, vedendo la patria in mano de'Franccif, labbandonarono ben prefto. AlleLempio di Aleffandria, Valenza parimente fir refe a nemici, e lifelilo fece Nouara, \& anco Vigetuano sle quali imprele tutte riufciuano vittoriofe a Francefi; poiche il groffo dell'efercito Imperiale s'era di già sitirato verfo Milane.
Frastanco che li Francefif faceuano li fudetti acquifti, paisd allialraz vita il decimo nono giorno dellifiteflo mele di Settembre il Sommo Pontefice Adriano Sefto

- Polcia il treddo fí fece cofi afpramente fentire, che dopo, cioè à glivndici di Nouembre effendo fucceffo vn prandiffimo ghiazzo, monizono tutte le femenze, che poca inanti s'erano gettace ne campi.
Alli diecinoue delfudetto mefe fa affunto al Pontifieato Clemente létimo, che prima fichiamaya Giulio de'Medici, cugino di Papa Leone decimo .
In quefti siorni Carlo Duca di Borbone, inficme con alcuniprincipali Francefífribellò al fuo Rè di. Francia Francelco.primose pando 1 (eruire limperadore Carlo Quintor - - -
Fù anche memor abile gueftamo, anzi calamitofo per la pefle,che andò ato no con infeftiffimiregni, \& incrudeli anche in Aleffandria, con hauer priuato quafi d'abieqtori il fuo Territorio.
$V$ iffe in quefti sepapi Lodouico Panizzoni Cauagliere Gerofolimitano, vio de'Signori di Cortic elle, frasello deb Senatore Girolamo, e di Guglielmo, de'quali fi à menzione in quefti Annali , Lodouico dunque, huomo di gran Spirito,e molto valore nell elercizio militare, impiego nel fudetro anno 1523 . Ia fua periona in Ceruigio delle accorrenti guerre nello ftato diMilano, col carico di Gapitano di vna Compagnia di Fanteria Italiana nel Regimente del Conte Colonello Girilamo Lodroni
Perfeuerò l'Ongherefí nella Podefteria di Alsflandriaj ecan occalone, che lefercito de Francefi era Gato sot preffo al F̧iume Sefia nel Vercellefe, e che li Ammiraglig Bofferi erá partito per la volta di Francia, lid Marcheie di Pefcara venne a nome dell'lmperadore alli vëtiquaitro di Aprile con molre Compagnie di Spignuoli, \& Italiani, a con alcuni pezzi d'Artiglieria a porre vn Itretro affedio intorno alla Cituà di Aleflandria, alla cuidifeca fauain nome del Rè di Erancia il Roisi, al quale dopo baucrpét
alcuni
aleuni gioni valorofimente foftenuso $\mathrm{Pafl}_{\text {a }}$ dio, e vedendochisramerue, che non fenza iuo gran pericolo hauerebbe perieuerato nella ies oftinazione, attefa la quantità della gente contrarta, contro la quale era impolfibile il poter far contrafto, finalmente alli ventifei del mefe di Maggio venne a patri, e fi rele all'efército Imperiale con le feguenti condizioci. Promette, of fobliga il Marchefe di Petcata dulatciar'abitare il Signore di Boisi con ruteala Sua gente di guerra, cofi da piedi, come da cauallo, e co:a alere perione inurils in Aleffandria per dodici giorni, ii quali cominciarono quefto giorno di giouedi ventefimo fefto di Maggio, e finiranno a lei di Gingno proffimo a veaire; nel qualtempo di dodici di poffa il Boisi mandare a Suo bentplacitó vno de'luoi Gentil'huomini ficuramente in Francia per il cui viaggio,cofi nell'andare come nél rio tornare, il Vicerè Lanoialis concederà faluo condorto, \& il Matchele lo farà accompagnare fino a Sula : Che finito il termine di dodics grorni poffa il Boisi vicire liberamente d'Aleifandria con tutra la fux 「eldatelca, 8 ealtre perfone ad elfo foggerte, cofi di Fanteria, come di Canalteria, con larmi tue, e con i funi caualli, e come li piacerì , con tre bandiere folamente, ciò vna con la gente da cauallo, e due conla fanteria, le quali infegne fi poeranno portare lpiegare, ò come più gli aggradira: Che ruttili foldati \& altre perione di qualfuoglia forte, chevfciranno dalia Città col Signore di Boisi, poffino portar fuori cutte le robe loro, bagaglie, arme, $\&$ caualli reaza contradixione , ò moleftia alcuna cofi nella vita, come nelle facultà : Che il Marchefe di Pefcara concederà faluo condotto a turte le genti del Boisi per andarfene alle Care lon ro sel'ift ffo sintende per li fudirti, e vaflallidel Duca di Milano, a quali darà la nedefima facultà, come alli Francefr:Che tuttili Feudatarij Gentil'huomini, Contadini,\& abitaton di Aleflandria pofino liberamente lenza molefria alcuna diretra, ò indíretra flare, \& abitare in quefta Cittù, e godert i beniloro, eccettuando da quefto capitolo quelli,che fono fati, e lono al prefente ribellial Duca di Milano, $\&$ a fuoi Miniltri, li quali ribelli potranno abi. tare, be andare nel Pienoonte a loro complacimento, purche fizno lungi dalla Cited di Aleffiandria quaranta miglia; \&e $\{$ poueri, che lauor ano $q$ a Campagna, ancorche fia no banditi, e ribelli, porranno abitare hel Territtitioded Marchete di Nionferato ; te ogni volta, che i Francefi hat uefferodafar guerra in Italia, quefto capitolo fi dichiava nullo, \&e elcluio, purche fia notificato 2 quelli abintoril) quali haveranno vn mefe di termine a partire da-quei paefi:Che,fe alcuno di Aleffandria haweffe per ordine de: fuoi Superiori fatto bottino di Frumento, vino, e d'alere vectouaglie' eoncernenti alla munizione;; onero hautffe prelo thuole, \& altra forte di legnami, tanto dentro dilla Citta, cothealla Capaģa per fortificare Alelsádria in tal cafo nó pollino i padroni delle fudetre tobe conflringere quelle periont a pagarle, ne gli Vffiziali poffino darli moquiz alcuna:Chella gete di guetra del Siguor di Boisi, che fi troua in queflacirti, pefli mádare in foraggio per fieno, ${ }^{2}$ erba per h fuoi caualli vh miglio d'imorno alla Citla: Che gha ait tiori del Territbrio Aleflandrino polfino finsza impedinente alcuno tauorare le poffeffion, eecetzando $i$ banditi, e ribelli: Che finito il termine di dodici gioni, debba il Boisícon rirta la fua gente effer' aeechmpagnato, e päfo in Luogo ficuro, facendogli il Marchele di Pefcara proturedere di alloggiamenti, e vetrouaflie'; niediante il pagamento ditutto ciò , che mangiarì: Che; fe nel rermine didodici giorni conuentro, venife da Prancia. $b$ d'altra parre,filficiente foccorto per refiftere alle? fereito Collegato il Signor di Boisinon fa obligato offera' gare i fudetticapitoli, \& in tal cefolifaranno dal Mari chete reffituiti li fuoi OAaggi:-Che fpirato il tempod! queffi dodici dfy e non venendo finceorfo, debba il Eoisi dare, \& eonlegnare ta Citta di-Aleffandria nelle mani del Marchele; $\overline{\text { ön altri a fun nome, con turta 1'Artiglieria'; }}$ polyere, e con le palle, e con ogni forre di munizinue conkémente-all-Artiolieria, della quale infieme conila munizione doucrà il Boisì darne Inuentario a chif farà đal Peficara deputato, e finito il termine deluderti gírami conlegnarto con ogni diligenza, e fenza difficulta alcund: Che il Signore di Boisidebha palelsre tutte le fue vetrouaglie, ehe firrauano in Aleflandria, delle quali potrà confumare quella porzione, che farà bafteuole per dodici giorni;tanto per la gente di guerra, quamen per li Caualli.

eletto:Che il Boisidebbaliberare vuttili prigionidi qua. lunquc forte, coli foldati, come Capirani, ranto SpagiuoH, C wanco ltaliani, che firitrouano in Aleflandria, o in altro Luogo: Che il Boisa nel procinto della tua pattenza da quefta Città, non debba portar via ccfáalcuma de Cittadini;\& ogna volta, che tiuoi toldati nhaueffero solvo, che $l_{2}$ rellitunchino;e che gli huomini di campagna poffinoteriza impedimento alcuno nicuperare quelle sobe, che lifaranqu tlate pigliare, e condurle alle cale loro : Che illudetto Boisi debba con ogni efficacia operare, che il Re di Francia dia ordine ad Andrea Doria, che Jiberituter li Spagnuoli prigioninelle fue Galee : finalmente che fopradetti patt, ecapitolitaranno per magifior offeruanza,e thabilmento lottoferitri dal Marchefe di Peicara,e dal Signor dı Boisì con le propric mani, e co'i figilli loro figillati, promettendo if Marchefe, che il Duca di Borbone (il quale s'era lanno innahziribellato al Rè di Francia, \& hora viueua al coldo dell/Imperadore Luogotenente generale di Cefare, \& il Vicérè di Napoli Carlo Lanoia Capitano generale confernaranno, \& accectaranoo le fui detre condizioni; il che farà parimente efeguito dal Du: ca di Milano per tutro ciò,che li rocea: In nome del Rè d! Francta, il Sig. di Boisi darà quattro Oftaggi, cioè due Itat liani, e due Francefi, ti quali refideranno preffo al Marichefefino al ternine conuenuto della rela, e dedizione di Aleffandria. Finiti che furono idndici giorni nelle $1 u$ detre condizioni ftabiliti, vfci dalla-Cirta il Boisì con turtta la lua gente, e vi entrò il Marchefe di Pefcara; pofcia't Gibellini, che haueuano quefta patria loro abbandonata; vi ritornarono con grande allegrezza.
Dipoi, il Duca Francelico Sforza mand del mefe di Agotto in Aleffandtia per Goueinatore Galparo Maino Milanefe con dieci Compagnie di Fantil Italiani,e Bernar: dino Cerrero, e Gerolamo Yectchio con una Compagnia di Catalli leggieri per ciafeun di loros nel qual procinto, Calo Lanola Vicerè di Napoli, che dal Duca Sforza era ftato chiamato, conduffe in Aleffandria molte Compar gnie, delle quali tiè laliciò parte, cioć due mila fanti fiè Preffidio di quefta Città e e con Palere nandò a Pauia : Mentre che ghtimperiali con quefte, $\&$ altre guardie afficurauano il dominıo dello Stato di Milano, da lizaltro e eant to il Rè di Françia, che di banina voglia era riloluto di vob ler lenza indugio paffare in' fraliz-pertionalmente, \& act cinger fí di nuouo ali'imprefa contro quetlo Stato, inuió primiteramente vna gran quantità d' $A$ atiglieria, patte per márefcaricata nel Genouete, e parte per terraje nel giorno medefino, chei Rè accompaenaro da ventidne mila fanti trà Francefi, Suizzeri, Alamani. \& Italiani, e da due mila huominid arme, edraltertanti Caualli leggieribat leftrieri giumt a Vercelli,arriuatonc in Albail Mareheft di Pelcara, \& il Duca di Borbore, che da Marfipha con la Caualleria, e con la Fanteria Spaguuola, e Tedelica a lutr ghe giornate veniua in tretra, \& il di fegiente athdacita Pauia, fi congiumiero col Viceré, che d'Aleffandria cta vé nuto, mentre che con gran preftezea lefereito Franctef tumicinauafialle riue del Tefino: Quini confultatifíat
 di Pauia con trecento huominidrarme, e einguet aiti fancr Tedelchi, epreftamente marciarono a Milano; la qual Cited dopo hatier witlameglio fortificata, et védendo, che il Daca tripicefoo Storzotra reftato in Pauia non
 fe qua kche itreelligetrza, andarono a Lodi come difperati dipoter far contrafto a nemici di gran lunga in numeto a thro fuperiori : Cubito wiciti glinperialf, entraronod Ftanceff alfi diecinone del melc di Ohtobté in Milane fervz offera alcina de'Cittadini; equiui:dopo hareril Re lafcizeafefficiente guardia fotto al comando'ded Signore della Tumeglia datoda quella Corona per Gouer:arore a Milaneff, conduffe dut giorni drpó, l'efército a Pauia, oue Antonio da Leua sera beniffinn fortificato; \& havendoui polte intono PArtiglierie, alli ventotio dell'ifteffo mefe circondo arrettamente la mutaglia di quella Cirtà \& atrefe à batterla gagiiddamente, con penfiero di ridurla forth al fuo dominio ; e per meglio mandar'ad effetto quefla tua intehzione, fice vemine fottola yetta Cite.) due mila fanti Italiani ch'hautur Iarciati inSauona;

Mentre dunque veniua to ouei toldati per ridirfi alta Piazza d'arme foteo Pauia (erano unnidert? da MichelAntomo Marchefe di Saluz2o) itcruanmense parfanito

Ala sflata, e fenz'ordine per P'Aleflandino, furono intprouilamente affaliti dal Governatore Galparo Maino, che per tal'effetto era con mille, 8 cinquecento fanti vici to d'Aleffandria, mentre effiftauano intentia paflare il furme Bornuda vicino al Caftellazzo: quivi furono talmente rotti, eiconfitti, che oltre alla prigionia deloro Capitani, vi lafciarono diecilette Inlegne, le quali mandò egli fubito al Duca Francefco in Pizighitone, Terra del Cremonefe, ou'eglidimorava.
Nol refto poi, thi lanno aflai piouolo, e di molte grandini abbondante; come anco fi.pati non poco in Alelfandria per la careltiadi tutt li viveri, cagionata dalla forza del freddol'anno ananti inctudelito.
Quettranno, nel qual'e nel teguente attele A ndrea Cane allveffizio di Podefta di Aleffandria, efluluo Vicario Gisolamo Gherardenghi, mentre Franceíco primo Rè di Francia con oltinaztone perfeucraua nell'affedio di Pavia, il Matcheie di Peficara con tei mila fanti venuti d'Alamagna econ altri due ania, chritauena lalcizei in Lodi, fi riticò a Melegnano con intenzione di fase vn gagharrdo sforzo, e rompere l'efercito Francele ; per quefteffiro dunque il Vicesè Lanoia leuò vna parte della loldateica, che dimoraua nel PreGdio di Aleflandria, Como, e Trez20, e con effan'andò a Sonzinginfieme col Duca Sforca; e col. Duca di Barbone. Pofcia tutti vnitrmentefi ridulfero con l'etercito alla volta deltaffediata Città di Pauia, mantre che il Rè Francefeo all'artiuoloro vici da gli alInggianenti per combattere in campagna aperta i e nel medefimo tenipo ordinò alli Suizzeri, ad Eberardo Sig. drobignia Franctico Borbone Contedi San Paolo, 8 al Capitano Annibaie Guaico, che accompagnaflero le Artiglierie verio i nemici. Fratranto, e l'vnae l'altra partealli ventiquattro di Febraio vennead vn valoroto faeto d'arme, che cerminò con la perdita, e rotta de-Franceff, de'qualı nè rimaiero ammaxzati piul di otto mila, \& il Rè Francefco ful fatto prigione infieine con Enrigo Rè di Nauarra, e molti Prencipi grandize Capitani dichiarif fimo nome. Alla nuouadella rotta, e prigionia del Rè, il Tremoglia, e Teodoro Triuulzi, che fauano in Milano con quattrocento lanze; abbandonarono fubito quella Citt 2 , oue gl'Imperiali entarono vittoriofi, e trionfanti . Dipoi, full giorno feguente l'infelice Ré condotto nel Caltello di Pizzighittone, poco ditcofto da Cremona, doue con bonifima geardiaitete fin's tanto, che fil per ordine dellimperadore condotto in Spagna, cioct in Madrid.
Per li molti meriti, che concorreuano nel Marchefe,
2. \& Signore di Ouiglio Girolamo Perbono, e per l'obligaz:oné che ad effo rencua il Duca Francelco fecendo Sforza; quefti li donò il primo giorno di Giugno alcuni beni, come appare dall-ifteffo priuitegio fotto $\hat{F}$ ludetti di, mele, ed anno conceffo : la qualdonazione li fil porialli trè del fudetto meic confermata dal Senatodi Milanos edalle leguenti parale in effa confermazione conteruke; iff vede quanta fima faceua il Senato del Petbono.
Prafatws Senatnognom now latet, gwa marisa fint orgowes, $\dot{d}$

 verè recie ari possiffe, of debuiffo inife ex boc zatro filentso prate-
 guta rependere, br.

Defiderando poi la Città di A ieflandriadiampliare, \& 4 mi gliorare il limo priuilegio della Gera, che del mefe di Agofto fi taceua per otto giorni, cioè quattro auanti alla felta dell'Afunzione, ed altrettanti dopo quella nel fito, che giace dietro al Duomo verfo mezzo di all'incontro delle care de'Merlani , mandò a Milano Giacomo Lanzauect hia, e Roffino Inuikiati, Gentilhuomini di gran prudenza, e deftrezza nel manneggio de'negozij, affinc he in nome fuo fupplicaffero il Duca Francefco Storza a volerli concedere la fiera con più ampio priuilegio di quello; che per l'adietro li fil da gli anteceffori Duchi cond cefso ; come dipoili concelise il primo di! Otrobre nel modofeguente, cloz̀ Che fi douefse fare due volte ogni anmo, che cialciuna durafse folamente dodici giomi, cominciando la prima fiera alli quattro del fudetro mele, net qual di fi celebra la fefta di Satu Franccico, e laltera alli ventiquattro di Aprile, giorno at gloriofo matrire San Giorgio dedicato. Dipoi concelise egli priuilegio, che ciacua Mercante potelse nel rempo, che duraranno le derte fiere, introdurte in Alefandria le lue Mercanzie
fenza paganento alcunodi Dacio, ourerógabella. Ifte. nore della fudetta conceffione, e de'capitoli per lofseruanz a di efse fiere flabiliti è l'infraferitio.
 Bari,Papia Primefof, Angleriague Comess ar Gamac Cromona, to Afa Domincm.
Nomine Comminusitatis Alexamdrie nobi dileffa habmimmo fupplicationenf in banc fomtentiam, videlicet, Illyafrifitme, $女$
 diè rontinnutam, or innioloram fidem, © obformancians in Sfor
 mullì annix, vitra prechliaria damna, ơ Ciximeth cados, quin. guies vnimerfalems dopopulationem paffa if, \& vinime boctottoprompre admodim fo axbribit, \& confastop perfeneraxis, gwod
 vitams wibit futro, ov in dowotione Excollemtia veffra porfifieros, ve offe immon. Adid tainm permonit, ot funditom dirmpeiw, \&

 minatio velifa fro inmata aim clemontia sidom concodere, quod bis in anno Nundious in es collabrati pofints. Qua pro enmpore,
 Sint, ad oafque omnio tano accedere, of ab dis recodera valeat, dobitio aligwo, ool dobiso publico, mut primuto non obpante. Hoe onim mbito arbitratuo faliem poft annos pro aliqua parte poffo
 nobis nen ignota fint difpendia, que diäe Cimitas pro offermans:
 bollì perenhto, agencespre ipfa Commemitrate ed Magifros Intro-
 Cimismi proptinfos cognofarient, pre crmmodo Frgtinaftri,pro coss-
 infraferipet dymmentuter, vidalicer M' $\mathrm{B}, \mathrm{XXV}$. die martik sertio mosifis Aptilis.
Capicabidelta Comeiffione didne forre l'anne, qualifi hatime dafarc. Lo illaytrififito, ó Eccellentiffime Sigtor Ducu di Milane alla Magnifics Commmontià di Alefandria.
Prome/wa Eccellinz ze concede chb'in detta cirrè, e nojmoi

 dOstabre, a l'alera il giomp di San Giorgio cibe a alli venciguc, tro di Apvile. Ef $f$ a ciminciard it giorno di San Framepfoprofà fimo ie cbe ciafomine di dotte fere habbja duraro gierni dadity,
 perfona di qualunguogrado, fast, a conditiono fo segitie, ob Ha

 alcune dil Datisdella Mercancia, odequilla, dipies desses a



 La Scannatwra, oimerri Datij, occettre ia Nercantis, vs fupra? purc focondo it foiso. Et mas siaserade dierea I/entione bawor Imogo per le vobe, che dinrasdo dotra fieva, capinaramno per tre. paffo, e non faraynopos wendorff sì lederte ficre; anzitali robe. fiato doligate al folize pagamano so follidebbe dare pafo difmen,
 *arannoperitompici. -3
 ma di gund grado, econditione, $\sigma$ di qual duminio $f$ viglin, vo-

 alcinne, stiaxdien con qualungme robe, ceme di fopen, of mercam-

 Dusale Camera in gmalnagne ateora gram quanisa, oper in-
 mate da fua Iccolloze, eccutto io debitio sanfati trà Mercatayti fopra lo ducte ferre, dille guali babbino à conofoove, do orrmionars quelli, cbe fassmno dopwreti.
stime cho il Gomdicterdiongio, anery Podefid di detta Cind di
 differcmig, abo rimfoinanne fra Mersanti per le lore Mareansse faprale deste fiere, de quilde dusidere, ós terminare dobono, \&c zquo, fccondo $\rho$ conmisne í fredi caji, innemdendo perì dalle.
 decraramene, a Dos vitra'; me altrimense.


 smedo
 we vfor ranne, se in alroo luege, we altrimetwo of pofino fave, fo mow fecondo lui ordisarà, accioche then fagna cenfufione, ò dz/or

 gmata M.

Antomion, It. Andrecs, To: Antonion, B. Androm Carme/ctan, Doacsm Rurum dec. Jgirwr habemtes quidquid per memorncuns Magiffratum in fupraforiptic cepprsulis comastum fuis, semore prafontimin, ex certe foinotice, do de mefira posefiatu pleniondine
 in Cinitate Alesand bi mede or forma fort, d celebran pofirt,
 meffraymen virim/gwe Cawere, Tu/athtarie gciscrali, Gubernaters Tran/padane, Pratori, \& Refomdarmo ALexandria, omnibu/gue
 $\delta$ ppodrere quonedalibet poteft, wh hat mofircur commiffoses, of deffen/ationic literas objermans, of exequartims, ac ab/orwari, if


 gulu, quamenms busc eofira abficut.voluntati, deregamat, of de-
 ow fori daberes montio ppecialio, of indinsden. In quornom fidem
 muniri. Dat. Mcdiolmai prime Oftobris M.D.XXY. jub/c. 1e. Catmpans.
Mentse il Duca Franceico Sforza attendeusa godere, dopo ortenurala vittoria da'Francefi, pacificamente il tuo Stato, fu dal Marchefe di Pelcara, eda Antonio da Leua caluaniato di tradimento appreffolimperadore ond'egli per guardarfi da'finiftri incontri de glí emali fuoi, situroffinel Caftello di Milano ; eper non accrelcete Cofpetto ad efla Cefarea Corona, coniegnd al Marchete di Peicara alcune Fortezze, che gli hauena richielte; ma perche non li molle dare il fudetto Caftello, vi pore d'intorno virfretto affedio. Haueua il Ducain fua compagnia dentro di quella Fortezea erà gli altri principali amici, ed aderenti,Giouan Luigi Trotti figliuolo di Matsco, o: igınale della Citrà di Aleflandria y il quale fil ímpuc athitente a quel Prencipe, né mai rabbandono , lopportando con intrepidezza grande tutili fienti, e difagi, chedall'iltelio Duca erano lofferti; onde fa eglipoi di colffedele feruitul rimunerato

Nellitteffortmpo cominciò a fiorire nelle virtid, enelfelentere Camillo fglinolo di Giouan Giacomo Ghilini, Milancle di nalcita, ed Aleffandrino di Patria, il quale appena vicito dagli anni della puerizia, raccolie in vn libro $g^{\text {Pill }}$ fi menorabili fatti, che haucua di già in lingua votgare fpitgati Battifta Fulgolo; en dotrili con ottiano file in lationidioma, furono degnidivicire dalle ftampe alla luce, havendoli quel giouinerto dedicati al Prefsdente pet il Rè di Francia nel Senaro di Milano Carlo Lofredi Francele ; e dopo haueregli farta in altre gatii fcienze,mirabile riulcita, con l'occafone dell'attuale feruinu, che laseua il di lui padire al Duca di Milano Francefcofecondo Sforza con li catichi diSegretario, e Consigliere di ftato, filda effo in quelha Corte introdotto. Quiui Camillo fi tece conolcere dicolt alto \{pirito, e di coli gran giudizio in leruire con agar puntualkà quel ran Prencipe, che da effo fi, benctic nell'età tolamente di venticinque andi, Coftituito in luogo del padre, la cui vecchicaza era digià in quell'vitimo di foa vita bilognola di ripolo.

Nel fuderto anno parimente 1525. Guglielmo Panizzno ni ottenne da Carlo Duca di Borbone Luogotenente Ge: nerale per I'Iniperadore Carlo Quinto, il comando di cinquecento Cauai leggieri, e mille cinquecento Fanti, per feruizio della fuderta Cefarea Corona. Fu egli ancora per le fue rare qualita grandemente amato dal Rè di Francia Francefen Primo, e dionoreuoli ftipendij enoratn; la onde. non li riutcidifficile il confegure dalliftci Co Ré, quarto defideraua, come Ambafciadore in nome della Corona d'Inghifterra, la quale pretendendo in lei fo. glidi carta, che li foffero conceffi quaranta quatero importantiffini rapi, ottenne il tutto mediante la deftrezza, e prudenzz dell'Ambalciadore Panizzoni. Hebbequefti per moglie ona principale Inglefe Gentildonna virtuofa, e di nobiliffima nalcita, della fameglia Fox, chiamata Anma, nipote del Velcouo di Vuinceltre, grandiffimo Prelato, la quale ferviua per-Dama la Reina Caterina prima.
moglie del Rè Enrigo Ottauo; e dopo la morte del fuderso Gugliclmo paisò alle kecende nozze con Giouan Chriftototo dellifuffa ltirp: Panzzoni, di cui a fuo luogo fe ne fara memoria m quefti Annali

N:Il'steffo anno, il Capirano Francefco Maria:Guafco, abbaindonato illeruizto dei Ré di Francialotro il GeneraIe Signore di Lotrecco, impiegò nelleterciso di Carlo V. lotto Antonio da Leuatl luo valort; $\&$ mentre andaua $̇$ loccorrere la Fortezza di Lecco da Giouan Giacomo de' Midici Milanele affediata, rımafe da vna palla d'Archibu. gonel deto anulare della finiftra mano leggiermerite colpito forco la Torre di Perga vicino alla Mọntagnajper la qual terita fini miferabilmente li giozm ituoi, eficepolto nella Capella,doue ioleuano incoronarfí con la corona di ferro gl'lmper adori nella Terra di Mon, za .

Dopo haucr' il Rè di Francia accetratè le condizioni, istig che dallimpersdore ment:'era fuoprigione, li furono proprifte je dopo hauer dati per oftaggi il Delfino, e' l Duca d'Orliens fuoi figliuoli, thalli due di Febraio rilaiciato, e pofio in libertà ; dipoi, alli diecifette di Maggio fece Lega col Papa Clenteate lettimo. col Rè d'Inghilterra co'i Vsnixians, e col Duca Francelco Sforea,obligaidofivicendevolmente l'vno verio l'altro di affaltare le forze dell'Imperadore, muouerli guerra nel Regno di Napoli per mare, e per terrase coltringerlo a rendere al Rè di Franciaifuoí figliuoli.

In ranto, 1 Imperadore all'anifo di quefla Lega cointro di fe,della quale fu dichiarato Capitano Generale il Duca do. Vrbino, tece rifoluzione di rouinare i complici, ed ausori dieflaje per quelto effetto diede ordine al Marchefe di Pefcara, che priuaffe del Ducatodi Milano Francefco Sforza, il quale digia era nel Caftello firertamente affediato; perciò egli, che per il mancamento d'ogni cofa al vitto neccularia fi trouaua in miferia grande ridotro, mandò fuori di efla Fertezza Giacomo Filippo Sacchi fuo Ambalciadore a giuftificare linnocenza lua preffo al detto Mare chefe, il quale pieno di naggior didegno, e coleranon vuole accetsare la guilificazione.

Effendo in quefo menere venuto con nuova foldatefca di Spagna in Iraliail Duea di Borbone per fare opportuni apparecchi di guerra, pafsò per Aleflandrá doue li trouae uano in guarnigione il Salzedo, edue Capiranispagnuolis; e dopo efletfi (qlidue di termato in queft a Gitta, fece nel Ipuntare del cize grorno partenz2, edi lungo n'ando a Milano concarice di Gouernatore di tutto lo fato, in procinto che fi trouaua quella Cittia maliffimo trateata da gl'Imperiali; \& in couleguenza diuenuca degna di grandilfima compalione.

Trouauali ancora net Caftello affediato il Duca Frase cefco Sforza, quando quefti non porendo più rifftere a tante eftromicà diviucre; e dopo hauer Giacomo Filippo Sacchifuo Ambaiciadort luper ate rurtele difficoltà, che occorreuano col Duca di Borbone intorno. al rattato dellarefa di effo Caltello, finalmente lo rete nel.principio di Agotto,e di iungo, conforme alli capiroli fabiliti, ando a Crema.
In qucfto mentre, Fabrizio Maramaldo Capo, e condouticre delle Compagnie dell'In:peradore, che ftauano di prefidio in Aleffandria, non poco.ciranneggiò i. Cittadunt; coltringendogli a dare,oltre al vitro, \& allinggiamento,eziandio danari a quella foldatefc a; equando non coffs prefto, contorme lui comandaua, li sbortauano, permetteua, che folfero da efla con ogni ftranagante Iceleraggine. moleftati.

Effendo egli poi andato alli ventitrè del fudetto mele di Agolio con molta fanteria a San Salitadoro, pole tutta quella Terra a lacco,e rouina; e dopo haver fatto vn'affai ricco botino, diede ilfuoco alle Cate, e poife n'andò Non iazio, é fatollo ancora di quefto, vi tornd alli ventis fei con vna parte delle fuderte fae truppe, e tiranneggian do nuouamente con grandiflime forfioni, $\&$ impieta quei pouesi Monferatefi liridufle a termine, che per liberarfidalle fue cirannie, e per farlo partire con la gente, li dena. sono ducento (cudi.

Mentre feguiuano quefte cole in San Saluadore, Guarnero Guafco, che fe nè ftaua fuoruicito della fua Patria, fù polto nclla grazia dell'Imperadore; \& hauendo giurz tala fedeltà à quella Cefarea Corona, \& al Duca di Borbone Gouernatnre dello Srato di Milano, lifurono reftieuititurtili be mi, de'quali n'era fato da'Gibellini priuato,mentre quefti preualemano alli Guelf.

## DIALESSANDRIA.

- Dipoippetro Pufteria Milarefe, Malizo di Campo del Himperadore, veane col two Tepmodi Fanteria noll-Ald(andrino, e lo pofe quaff cesto, ec offacco, e colfuoco in matifimo termine, menterelip pratreef tenetano con l'efercitoloro occupato ilrimanente dt efo Territotio, e matfime il Caftellazzogdi modocheftromano gli Aleffandrini traugliati,e da gli ansici e da'rremici.
Fratanto, Michel'Amtonio Marctiele di Saluzeo, e Euogotenense del Red di Mrancia in Italia, che dimoraua zella tadetta Terra del Calkellazzo; mando alli quadeci di Settembreordine a Luigi Batatta, vno deluoi Capicami, Gentilhuomo Aleffandrino, che nel tecmaine di quindici giornjdomeffe introdurre nella Rocca de Ainonei viueri, evattó quello fofle neceflario per caftodir'otto mefi quella Piazua con rate le gerti, chregli vi teneua di prefidio; \& secioche it 敖ratz poreffe con maggior pre-
 Tariecisconaicine ad Annonejche lifoniniftraferoper tarefecto le contribueioni .
Seguinano le luderte facende nellualefindoino, quaimdo hauendo lelercito della le epa riduperata in nome del Duca Francefoo Sforza ia Citudi Cremonal fitrasferi effo Duca a pighiarne il pofeffo, efcaccimo Alcanio Bot. ea, che mominittraua la Podeflertudiquella Cites̀ in no med dellimperadore, vi pofe in fuve tuogo. athi ventifecse

Polcia ;il medefimo Dura; per if meriajchoc encorrov unno in Girodamo Perbono mateo dimota, \&e affezionato alla Cafa Sforza, lo promofe alla dignità di Senatorenel Senato di Milano: come anco nelliftrefo tempoconfent 12 Podefteria Milanefe à Scipione Inuiziot, che dell'anno zs 18 . fù con fua grandiffima lode Podefla di Genoua.

Apportd difgulto grande à tutta quetta Pacria la more ee,che alli 22. de Nouembreilweodfe in Piecre Martire Arnuzzi Abbate di S. Pietrode Borgogho.
1537: Quelt:amo; nel quale Lodonico Beccaria Pauefe f Podeftł̀ di Aleflandria, alli 17. di Cenaie Alcasio Gont zaga con molta fanteria piglid alloggiansunto in San Sat adore ; \& hauendo permefía ogniliborè, \& infolenza á quella ioldacelca, vi fece grandiflmidanni, e laiciò memoria notabite delle bastare axionif fues poiche mon consenca de' dannari, efite fuori degrid docere: if fece shor? fare da quei Terriefi, amazed circa a cento feffant'Afiais, e diede il fuoco ad ottanta cafe; dipoifitrasfrì nel circonuicino asonferato a farii dannofitime fcorretie, ex metterlo tuttd fottofopra ; e porcia zitornd con lette compagoie nel fudetto luogo, doue cont inandita crudch ti, e fcejeraggine gecesto ilfmoco, neflarono da effo coniumate piul difertenta cafe, oicre alte fudette.
Effendavecata Habbadia dl S. Pietro di Borgoglio per Ia morte Panno amantifeguita nell Abbate Arnuzzi; Otzuuzno Guafco patrizio di Aleffandria figlio d: Giabriello neiterà di zo. anni ottenne ali xy. del fudetco mefe di Genaio dal Sommo Pontefice Clemente Settimo le lettere della pronifonedi effa Abbadià; mà © egli difturbato da Cefare Crefpi, che in viruid d'vn cerco.Indutto della Sanks Sede Apoftolica, col quale li foffe pronifto fino ad vna certa fomnnad'entrate, oternne il poffeffo di quella Digniti . Percio il Guaico moffe lite contro il Crefpi con fperanza, che la fua prouifione doueffe effer prefertz al fudetto Indulto, ma effendo egli fato da gintendentia aficurato, che noa fi poteua per alcan modo foftenere la fua pretenfione, finalmente tralafrid la wite: Parfeuerò dunque it Crefpi nel fuo pofefo, egode Ii frutti di effa a bbadia quafi vent'xnni conthui, ciò fin'al fine difua vita, nè naifece sefidenza dra giorno iolo in quella fua Chicla.

L'vitime giorao delififeffo mefe il Duea di Borbone rimunerd il valore del Capitano Eilippo Erera nebile Spannuolo. Il quale meatr' era Capo della fanteria Spafnola, e corraggiofamente combatteua contro i Francefi nella guerra fouto Pautia, fil da vna palla di Ariglieria colpito, erffo deforme ; imperoche 1 l lemò di netre vna mafcella in maniera, che non poreua, le non col benefizio d'vna canna d'argento ricever' il cibo, e bewere: li dond durque in ricompenfa il Fregaruolo feudo well' Aleffandrino, Bufto grande nella Valle Campaleftro \& Cattelnouetto rel Nouarefe.
Fu celebre in quefti rempi Aleffandro Spandonari Gentilhuomo di Aleffandria, giouine armigero, e di grand'ardire y it quale conosatamence feruia Francelco

RE Cipraticity conciarico di Capitänodfanteria nella guerrath Piemome; Ge haueniotin tutre l'oecarioni late grandifime prome del vator cue , merito deotrenere dal fudecrord it gouérno defla Citta d'Alti, e del fuo Terrisorio; come inco hauendo egli dito delle fedcli zaione Gue beniffimo raggio, fimofie lifteflo Re con voa lettera feritta il fetimo fiorno di Febraio a singraziarlo cortefiffimamente dereruizi, che gli hameuz fatti; e tutauia faceua, con la difefe, e conferuazione di quella Pjazea e del fuo Diftrecto. Finalmente per operaje diligenza del Conte Bxtifta Lodrgni Longotènente generale del Duca di Borbone, abbandond egfít Ceruizio del Rédi Francia, e verne con la fua Compagniz a feiuir IImperadore Carlo Quintocon freolte tonteffali dalfineffo Lodron: atli cinque del mete di Maggio di affolutre'vn' atra Compagdia di funt Italioni; di manierz, che in wnedefimotempo eraveli Capitano di doe compagnie.'
In taneo il fuderio Duca di Borbone s come Generale dell efercito dell4mperadnre, and con quataniz mila eombatrenti trat Tedef́chi, La maggior parte ereticizSpa gnuoli, '\& Italiani, cosi comandato da effolimperadore, Ifra volte di Rema, a fine di éphgnare, 8 loggiogare quella gras Cita Reina di tettellaltre, 名Sedia principale della Catrolica Fede, hauendo egli prima di far patient $2 a$ dath Lombardia contegnato ad Antonio da Leua il gouertho di Milano con cinque mila fanti Oipnto eoli Wlli fei del medefimo mefe di Maggio fotto alla muraglia diRopra, e perfuadendofi di porer Ienza cohtrafto alctmo eniraie, fece tofto porre le fcale alla muraglia del Borto, per fare da quella paste la fuz entyata ; e mentre neI enaggior feruore della batraglia egli anima ifnoi, e falendo frài primi le fcale, fisforza di acquiftarfi fama immortale, fü da vn'archibuggiaza percoffo, per la quale fubitamente cadendo in terra, rimate mortoj nulladimeno felercito Imperiale non maned di proleguise l'imprefa, entriando in quella Citth , e siducendo 2 termine il Papa; che per fottratfial furote de' nemici, fu afretto a rinchinderfi come prigione in Caftello SantiAngelo, doue tu firetctansente affedtato fin'a zanto, che fegui la er equa trà effo, e HImperadore * Fa dipoi rouinati Roma con vn facco il pid fravagante, te memorabile di quanti ne fiano maliper l'addiecro leguite in altre parit, houendoui in pateicolaie gll Alemafi itate or ribili violenze, ie inumanits ded tuzto batbare, cosi ne gli huomini, come nelle cofta Dio concernenti; poiche pofero le facrileghe mani finonelle Reliquic de' Santi, le quali vis getzana per pidiaz Pargeraos à altera cofe willorey dou' eqano rinchiofe:
Di quefte Smerrelignie ; wh foldato, che aquella calamitoia rouima preiente rivpoueffi/ pigitio way di quelle Spine , che srafiftero il lagrariffimo capo đi Chrifto noftro Signote $;$ : \& effendo cofitiontente con raltra foldasefca riteminte dip Roma nello \&tato di mitano, le fu veduta quefta lantiffrax 8piua ta Caftlline Colli nobile Citsadinodi Aleffandurin, huomo di grande inecgrita, e diaozione verfo Dio, il quale nom hauendo riguardo a danari, che molui per it prezse deffa pretendeva hi lodato, la compro, e tenne lempre con gran pieta; eveneratione cultodita in caft fua fin' a tanto, dh'tlesido horamai all effremo di fua vita ridotro, la donò̀ per reftamento alla Chiefa di s: Pietro di Borgoglio in Aleffandria, doue la famigtia de' Colli de padrona dell-Arcipretaeo. Dipei, alle preghiere d'akcuni principali Cittadini, e Rellgiofi. Otiauiano Guxco Vefcouo di quefta Cirtà ordiǹ̀, che queftaSpina ficollocafie nel Dromo, dode a softri gior-ni con grandifima riverena, e dinozioneficionferua infieme con l-atere Reliquie, col preziofifitho Legno dellis Crocedel Saluatore del Mondo.
In quefto mentre, naxque alli 2 t . del mefe di Maggio dallImperadore Carlo Quinto Rè diSpagna, edaifa bella fua moglit forella del Rt di Portogallo, Filippo dy queflo nome ilsecondo frt turtigli altri Re tapiemiffimo, fe liciffimo infieme.

Dif́piacque tanto al Rè di Prancia la crudeltà, e tiramnia vata da' fold ati Alemanif is Roma, che percio molto alterato fi collegd con Enrigo Re dinghiferra, se ambedue decerminarono di liberare il papa, che nelCaftello Sant'Angelo faua prigione ; pofe dunque a pefa comune in campagna un poderolo atercito forto al coimandod Odecto Fois Si nore di Lorrecco, il quale del mefe di Luglio pafatal Alpi, trefecom graiz prefonza misalia; te
effendopel pringipio diAgotorarravano in Minipoteil campo, e drmorò fin'a tanto, che ging frooptomilla Suis-
 efercico mplti Capitani, cqsi difanteria, come di faualleria, i qoalierano de' principali Guelfid'Italia; e trà quelli fi trousua in particolare, Francefco Gualco con wha compagnia di valorof fuorufcri Alelfandrini luou aderenti, alla cui inktaná il Lorrefco inuiò vaa parto dell efercito pel territorio di Aleflapdria. Soggiornaus all'hora dentro di queta Cittè il Conte. Battilta Lourona Cofonello di molte compagnie di Gonteria Alenrana, it guale cercificaro della vepura de' fancefi, riuolfe pimieramente il fuo penfiero a fortificare la Citta, \& i cir. conuicini, Lughi arti a lolkenkre la guerra; dipos, attefis a tenerifin fropo gli alemani pligustupoiahe don eg gli erano duce de pighe loro, gid comincianang a far tumuls to ; percié li ditibuà nelle guarniggioni de'fudeti luo ghi-i: 8 yfo dipoi da buon numero di foldati accompagnafon'andò al Caftelldzzo,per dare yna parte delk pa ghea quei Alemani; e doppo haver per tal efferto. Iz fciani li danari aelle manide'Telorierj di quella Terra, titornó in queltá Città, hauendo laciati addietro molti de'fuoi foldati. Mentre coltoro andauano lentantente fequitando il Ladrani, furono dal nemico fopragjunti; col quale vennero a leggieri lcaramuccie, e furone co
 ero del Bofco. Quiui pofero i Francefil'affedio, e digk a poco effendoui arrinato d'Afti il Lotrecco colnma. nente del fuo efercito, fimife con tanto impeto a battere di giorno, e di notte con I'Artiglieria le mura di quijluo go, che fifarebbe con ogni facilita potuto enerare furtf aperture delle rouine, che faceuano quelle bombanac, ie i ioldail, e Terrieri non haucflero di notte accomonate quelle rotture.

Mentre ii Lotrecco proleguiua l'affedio del Bolco, is buona regola, e ragione militare non voleua, che fi lo rciaffe addietroalcuna fortezza, che poteffe non pote pregiudicare allincominciata oppugnasione di quella Terra, \&e eferli, fe non d'impedineinto, alcuno digelo fia'. Perciò trouandofilongidal fuo Campo quatiro mis glia Caltelceriolo poffedurope culkodito a nome, \& fanoze dellImperadore da Giuliano Ghilioi. Signore di eflo luogo, e volendo lo ridurto fotto lrubidianzadelda Lega, mandò alli quindici del Judetto mefedi Agolto per tul efferto con le campagnie Ioro li Capitani Eiorgio, Luigi
 nomalun; e componzione; \&s in cafo: di rentupze, ty prendeffero per forza, e lo trattaffero infieme csincuci
 ancer. al'i Confolir do huomini givila luogo s. 8 a attteli

 che da loro fofe richioftaje pregòsli amici, ceatinit? ratiluni, acciòche faceffero il medefimo-s

Lollinazione, dé Bolchef nel. Goftener leaffedio du' Francefi, cia is paricolare caulata dabla grande inftanza Fattali dai bledroni, per hauer inj fua moglie co's tigits, uoli a. Tuxrouia dopo haver con ogni coltanza fofterta ventilke giorni l'alfedioncl quale non poreuano. pù pers fenerare per caula non lolo delle continue fatiche. N is gilie patite in quei giorni, ana anco del mancamerto dilio munizioni 6 off per il viuere, come per il combaterer, fi refero con onefte condizionial Lorrecco, e li diederola Terras quini donque entrato, ritenne prigione li Capis caai, calpò la vita a oldari can patro, che iSpagnuo'i ricornaffero in Spagna per la via di Francia, e li Tedefchi in Germania per il paefe de'Suizzeri, vicendo cialsun di effi da quelluogo difarmato; dipoi reftitul al Conte Lodronile moglic, 8 i figliuoli - (axione veramense degna di Ca!agliero, degna di lui)
Mentrequcite facende reguiuano nell' Aleffandrino, i
1 Gtmouefi per raurp delle dicordie ra lorofulcirte, is diedero al Rè di Francia; onde il Lorreccoaficurato di huont foldatelcailBolco, ando con vna parte dell ciercito ella volea di Genolia, e dapò haeer' iui lafciaro ina nomedelfuo Rè par Gauernatore Teodoro Triudai con futherense Prefidio per guardia di quella Citrà, ritonnò ne:l'Aleflandrino, e venne di lungo a mettere l'afiedio focto Aleffandria; quiui aftexe conogni preftezza a batw. tere le muza con l'Ártiglieria pill groffa, \& a fare grandifina infanzera ditenditoni affediati; afinche fe li ien.

- Weffera. Wh quai giorni dymoramisto Ha:ARfradria 1 -Sapithai Gis oleng Recetiose Pierro Biraghk yqueliicon -vnaEompagnia di Alemapise quella con vn'ulora dicia-- molleqza lialiana di quali poco prima delli vedute dei un--nieo erano fanifhianati dal Lodroni in tuo aluto; - $\sqrt{3}$ srouauano atacora, dapro di quefta Città ciaquecento Caualli condoxsidal Capo loro Albarico Bulbiant,il qumte, nentre i Franceti atrendeuabo a baitue is muralia da quella parte verio la Porsi diMueugo, venat femper dindicoltolotco a i vicinuColts, dard= $\sqrt{1}$ camim 2 Valenaa; e paffato il fume Tanaro, entròsul loccorio dellaluderta Ciusalleria per la Porta de gi Grois con far iuco dueq di quelli Cinpitanifiprolungò la difefa per molti giorrix, e piu lungamente ancora ${ }^{2}$ farebbe differita, ie non vi foffe flato il mancameoso.delle, vditouagleos, \& munizioni delle quali. cominciaugnagh rifediatı at hauer bifagno; al ches'aggiungena anco la poca fpefang , chthaurueno didicrne fomuenuti; poiche eilendo arriuate in aiuto de' Frazcefi. le genti Vinizıanecon alcuni pexfidiancighiatis, it Liotreces haucua compitol'al. fedierdrognintorno alla Cità e d'ogni banda la batoeurs dimodaichevidendo il Lodroni la Citta di-quetta maniera cinti, e omblartica, ediffidadofi affatto d'effer aiusato ; ad ibitiose di Praocelco Gualco centitheomo di qualche autorita in'que@a patria, fi refe alli.fadoci di Sercembere conquefteradiaioni, Cheivi, e tutoi lifioi fol. dati potefferacimntril, hageglic, \& bandiertinarborate otcir ianije falurdath Cirtir, e rivornare allix patria loro; Chefoffe tectito al nijaghi, 8 e ai Balbizai drandare douunque voleffera, purche non toccaffero lo Stato di Milaao: i Che il Pecehio poteffe andare a Vercellia a cala fuas Furone anche Rebilici altri parti, li quali per cfier di poco mornenvo 3 efictralaiciano: Dopd quetto, exirsb.fubizo. il Leafiocou in Atcflandria, e dillegnaue di tenere quefta Città Tin:nome dul Rè di Francia, perGhe inqualfinggliz eccafione inir le tue genti. porefiero fegrameare $i$ ricourarfir, equelle-ancora, ch'edand pervenire diBrancia : mà quefto dilegno cagionò rrài Confederatiptionoipio dr qualiche dificnfione, perà Gia+ como Eilippo 6acchirimbaciadore del Duca Erairceioo Sforza dubicando che reseito non foffe printipio ai wo ter'in nome telto Ohrittianilfma Cotena, occupate al aiw thathente dello Stara, contradife corietbcaci paroki; ont de il Lotrdecos tonfexaza ditgulto tal ¿iò liberala Cictós ${ }^{*}{ }^{*}$ Duca di Mitano, e áabdo cono l'eferciro allarpalta di Yruida; quisi pofe vn firetto affedio., ie dopo hamerla per quatro giorai gagliardamente baturta con l'Artiglierna, venne alididieci diootobre infuo patereionde ricerdeyo. fi i Francefidetta notabil zuta riceuma nel. Parco di quella Gittà, perout contihui giornistetiedo a benilfimo

 pabionemole : Mllaifine, idopó hater'il Lorseccb cicamol peniato al waloiede'fuoi foldari col mezeo diquel iaccos
 in'panuxa,hebbo anifo, che il Papa dopd hurer pagati per Ia lua liberaxione quptrro cento nilla Ducati per le ipeie dellelercito Imperiale, era vfcito dal Caltello Sant An* delo, mucò pees fieroxe stapparecchiò per. l'imprefa del Ree gno diNapisi;' onde gl'mperiali, che della rifoluxione Ser fratcéfi erano ftari-diligentemente maiati . leuarono fubito lralfedio dalla Citta di Roma, e con ogni preftezza siniu azoriole genti alla difefa di guel Regmo.
- Frabanco Áfcanio Gonzaga. che dimoraua nel l-Alcfan. drino, condulk le fue compagnie mel Monferaio, $\& z$ in San Salvadore tornò a rauuiuare lo fterminio do quei poneri Tetrazani, permertendo, cheifoldari faccheggraffer quel hongo, poi viaccend effero al funeo.

Finaluerire la Pefte, chenel principio di Giugno haweua cominciato a pullulare, in quelti gionni del mele diOunbre tranagliò ettremamente il Terricorio di Alsio. iandria, \& altreparti di. Lombardia. Durò queftofagello fino al fine di queft'ainoron mortalita di moltemigliaiadi periones e non fi vadeua altro per le Campagoe, füoriche il raifero fpetracelo de'cadaueri, parte de'quali reltathdo tenea lepoltura, feruiuano per cibo a hupi; onde que!te fiere alletrate grandsmenteda fimile viuanda, entrauann cziandio nelle Cate a díuorare le Crearnce, che a cato fi tromano fole, efeniagoardia de'famighiari ; perciò i be purati al gouerno della Cirtà di Aleffandria, per rim. diare' qucllo inconueniente, sobligarono a dare va premio
'premio di tanti danaria'chi portaua nel Palazro di que. ita Lominnta yn Lupo,ò vino, d morto: nuiladme no quetia dilgrazia non ceisò coli pretto ; imperoche erano cuelle fiere tanto tesoci, c crudeli, che non ttimauauo pli huomini benche arnati;alla fine mancando la Peltilenza, mancarono parimente quelte beitie.

Dopò hauer Signorino Codega con lua grandiffima loe de amminiltrata la Podelteria di Cremona, fu alli ventiquatro del mefe di Ottobie dal Duca Francefco Sforea - promolfe alla cignita di Senatore io Milano; e pofcia nel principio del ieguente mele fill fatco Podeftà di Nouara con carico di Commiflasio generale di quella Cittàe del fuo Diftretto con la Loinellina.

Queftanno, nel quale fù in Aleffandria mandato Pon defta Bartolomeo Cadamolto Ducale Senatore, i Sauonefi tributarij della Citta dıGenoua,con l'aiuto del Rè di Francia cominciarono a fare alcune nouita;-imperoche leuati dall'vbidienza verlo quella Republica, fi mifero all'imprcia di leuargli il eraffico maritimo, \& altre publiche vetilità con penfiero dappropriarfeles e perche quefto loro dilegno fi poreffe con ognificurczza mane dar'ad efferto, forcificarono la Citca lore con alcuni Baloardi, e con fufficienti munizioni, e vettouglie.

In quei giorni Lotrecco andò col luo erercito alla vole ta di Napoli. doue effendo venuso a battaglia con gl'larperiali prello a Salerno, lidiede van fanguinola rotta, e tece prıgioni alcuni principali Perionaggi : hauerebbe anco fatti maggiori profitti, quando Andrea Doria, dal cui valore dipendeua ingran parte il felice lucceffo dell'. imprefa di quel Regoo, abbandonato per legitima caula it feruigio del Rè di francia, non hautife accettato guello dell'imperadore, In tanto effendoculcitata vala gran peftilenva nel medefino Regno, s'infermò Lotrecco di quefto contagiofo male, 8 la notte venendo liledeci di Agollo parsò all'altra vita; e perche fopral'autorità, e virtù fua. ripofauz tutra la tomina dellefercito Francefe, cominciarono con la dilui mortea declinare le feranze della , Chriftianiffima Corona, \& il fuo elereito fa vide a poca $a$ poco mancare.
$\therefore$ Alla nuoua della morte di Locrecco, e delliz rouina del tuo elercito, Tcodono Triuulei, che in nome delludetso Lé teneua il donsinio di Genoua, non poco atterrito di canta mutatione., determinò di fortificare quella Citta con nuaus foldarefca, hauendo perciò dato ordine, che iui marciaffe ma parte della fanteria, che dimorauain Aleflandria, la quale conteneua circia a due mila foldati; mà perche s'era Iparfa yoce, ohe Genouaera dalla Pefte moleflata, feralari iò per allora la partenza di quei fanti congran difgutio del Triuulzi , per la nuoua ficura dell'Armata di Andrea Doria, che poco lungi trouanafí da quella Cittd s ond'egli di poca gente era proueduto, dubitando di qualche finiftro incontro, abbandond la Cirsk̀s, e nel Caltello fi ridulie t: Da quetta opportuna occaliona aflicuratoil Doria, accofto la fua Armata a Gonouzse con lintendimento, che palfaua trà ce, e la maggior parte de' Nobiliy eprò lenxa contrafto aella fua Patria, e le reBituicon grasde applaufo le cara, e natiua liberta..

Arrefe poi la Ropullica di Genoua a riordioare con ogni diligeriza le fue cota, 8c liede ad Agoftino Spinola, \& a Filippino Doria il catico di ridurrei Sauonefi al la cua diuozione, come dipoi ne feguil'efferto; Impernche. offendoff lifudetti Capi con affai buon numero di Come, pagnie accoltats.a Sawosa, aterirono talmente quella Città. che mandd lubito a chiamare vaatregua dílette giorni, promiertenda, le nel detto tempa non le foffe, venuto loctorloyd'arsenderfi, e di efeguire tutto ciò, che le.foffecomandato seffendolc dunque faza permeffa con: quelte condizioni $z_{2}$ tregila, mandò in Aleffandria li Ab: bate Foderato fuocizediuo 2 dimapdare ailuto da Fran-. ceff, or i uon haueadola.potuto confeguire, lenza fpedizione ritorhò in Sauone $\{$ \& effendo gialipirato il termine deha tregua; fi diede in-potere des Genouefi, da'quali per la pena della sibellique fit condannata a getrare a terra la maraglia delba, Citrà:, Gpianare le fortificagioni, empire i fnifi. e diltrugeere il Porto affai bello, o molto opportuno alli traffichi de' Gonguefi, \& ariceuere li.Armatain tempodi boralca maricima,
Dopòl'imprela di Samonai Genouefi feccroclezione di Bartolomeo Spinola, e di Greccherio Giuftioiani, perche conla medefima foldatelca ricuperaffero alcuni luoehi, che prina crano,aldominio losologgetif ; e poi ef-
fendo ftati da' Francefi occtipsti, furono da effi a priuati Signori donati, ò vencuri; cià guelti erano Ouada, o Gauio, due principali Fendı. Il ©pmola s'accinte allim. preta d'afialire Ouada, che da 1 Trorri di Alellandria era in quei giorni polkeduto, e non hauendo egli trouato contrafto di forte alcuna, per cfler quel luogo di foldati voto, e dimunizionifprouveduto, con ogni facilita, e Cenza occalione di combatreic lo prete, rendendolelif Terricri.

La nuoua di quefta noffa d'arme arriud fubito ad Antonio Guaico Cone di Gauto, il quale cerrificoto, che alla volta fua doueua parimente venire, volie anticipare ogni pacifico, 8 opportano riniedio ; eberrcheil Caltello deffa Terra inelphgnabile per la natura del fro, lopra di cui refta fabricato, tolie benillimo prouedurodi fufficienti vettouaglie, difoldatelica, di lirumentimilitari doogni foute conle munixioni ad effinectflarie, pulladimeno per, anon incorrere in qualche finiltro accidente, prima che arriuafle a Gauio il Giultiniani con le Compzghits: mandò il Dottore Paolo Eímionel maneggio de' Iegonij moleo intendentea Genoua, affinche cil mezzo dionarate condizioni srattaffe la rela con quei.a Repuplica: Nan tantolto eglt fi pofe in viaggio, comsil Gituitioiani, che di gia hailéua fatto auanzare la lua gente, entròdubito nella Terra, cle ne fece padrone; contutio-; ciol'Elmio adempi la commiffione datagli; $\&$ hauendo con ogni deftrezza (piegata nel Senaro la caura del gualco, filsidotto il negozio a fegno, che pigliando egli l'entrata di mile luoghi fopra-IErario di San Giorgip s che cosi vengono chiamate quelle rendite, eedeffe Gauio. \& il Caftello alla Republica. Aggiuftata diquefta maniera. la differenza, fubrioi Terrieri diquel luogo giurarono la fedeltà a Genouefi, a nome de' quali accettarono quefto giuramenso il Giurecoufulto Girolamo Fornari, e Gio: Bat tifta Lercari.
Dopd la fudetta imprefa, defidirando parimente il Sew matodi Genoua di ricuperare la Terra di Noue dapietro Fregofí, trattò di yolerli dare parimente in (cambio alteri, mile luoghi nell'Erario di San Giorgio; mà hauendo egli riculato il partito fi ritirò in Aleffandria, e coniegnò quel Inogo a Limio Crotri fuo Cugino, e Maggiordomo di Frāceico Borbone Conte di San Paolo. Pertanto ando ile Croti per ordine del Conte, che s'hancua eletta la fua abitacione in Aleflandria, a pigliar il poffeflo di Noue con buton numero di Fanteisa, e Caualleria: con quelta guar. nígione dimorandoui egli per alcunimefi con catico di Gouernatore, difirufleaffatto quanta vettouaglia vi fitro. uava dehtroymentre che l'eferc iso de'Genouefi, che allogiaua in gayio, faceua daunofifime forrerie nella cam-; pagrid NiNoue, nella quale fecero bortino di quanti be! fliami vi haucuano i Terrieri di quel luogo.

Depd havet Giongio Barattz onoratamente feruito di Capirampal Fois Signore di Lotrecco, queft'anno ancora per limesiti del valper fuo dellarmi fa fatto alli uredici di Sectertbre Capitano di fanteria Italiana dal Imdetto: Conte di San Paclo Gouernatore per il Rà di Francia nel Delfinato, fuoluagotenente generale in Italia a

Sare memorabile quettanino; Imperoche Giouan Pie. tro Coraffa Napolitano, che dipoi fu Papa e chiamofi Paolo Quarto, Gaietano Tienc Vicentino, Paolo Romano, e. Bonifazio Golli Gentilhuomo Aleffandrino, alli. quatcordeci del fuderto mefe diSertembre giornoall! E. faltatione dellaSantiffma Croce dedicato, iftituirono in. Roma la Congregatione de' Chierichi Regolari, detti Teacini jlig gutimpportano grandifimo, efegmalaso bencfiato a tutta la Catolica Chiefa.

Si portè cosi berne Scipione Inuiziati nell'ampuiniltrarelidue anni auznti la Podefteria di Milano, che Antonio di Leua Luogotenente, \& Gouernatore generale per I'Imperadore Carlo Quinto nello Stato di Milano, lo confermè alli ventinoue dellifteffo mefe di Setcembre per aturi duoi anni ancora nel fuderto vffizio.

In tanto l'elercito del Rè di Francia, che dal Genouefé era partito, venne ad inuernarfi in Aleffandria; onde $i$ Genouefl licenziarono zutro le Compagnie, che di guarnigione reneuano nella Citra loro.

Mentre il Borbone alloggiaua in Aleffandria, filafciò caderenel penfiero non poco difiderio di lopraprendere Genoua, che fi trouauadifoldati vota, e fprouveduta; e diede ordine a Liuio Crotti, che trateneffe iProuedicori di quella Republica con fperanza di farli confegnare la

Tersa

Tatra di Noue dat Conte fuo pedrone: Pratanto comando jal Signore di Monleiano Capitano della Caualleria Francele, \& al Valicerchio Colonello di Fanteria parimente Firancele, che andaffero a quella volta; percid nel priacipio della notte venendo idiecinoue del mefe di Decembre, tegretamente vfeitid-Aleffandria con alcune Compagnie di valorofa, e fcielta Fanteria, s'inuiatono con gran preftezza verio Genoua; mà non potero far quefta moffa cofi occultamente, che alcuni Montanati fnon sticcorgeflero della venuca loro, della qualef diedero fubito ayifo 2 Geuouefi; perilche Andrea Doria, il cui Palazzo è fuori della Città dierrojalle mura, incontanente fi sforzò; conforme alla breuità del sempo, ditrouare qualcherimedio allimmintare pericolo; fece dunque attrauerlare con traui, \& alere finili cofe le ftrade, donde poteua linimico venire, non folo alla fua cafa; mà anco alla Città, e vi pole di guardia tutti If Cittadini, e fuoi aderenti, che porè in quells occafiont adunare $\ddagger$ dipoi fece tralportare nelia Città tutti li mobili di gran valore:Non tantofto furono quefti prouedimextio ridoti a ñe, come i Francefi cominciarono a farf vedere, 8 a accoftaxifi vennero a fcaramuccia con la parte contraria: la fama di quefti romoti fubito fí diunlgò per. tutta la Città s onde jl papolo pighiate l'armi, corlecon gran.velocitd, confufione al luogo,oue s'era principiato il fatto d'arme , e diede grand'animo, o vigore agli:altri, che già meadiano le mani. Intanto vedendo i Francefi cuttoil Commane di Genotar contro diloro, etemendo di non perdert affatto la giornata, poiche alcuni di efif furono vecifi, e molti feriti ; finalmenre dopò hauer con gran fceleraggine diftrutto, $\&$ abbrucciato il Palazzo del Doria,fecero fulleardi la ritirata, e poicia ritornarono in Aleflandria
Sarà vitima memoria di queft' anno la morte,che fegui 3 nel Senatore Signorino Codega, la cui gran perditafu: perle fue riguardeuoli qualità da tutta quefta patria grantdemente lencita: 1lfuo corpo hebbe fepolturycon bella fonebre pompa nella Chiefadi San Fraticeíco di.quetta Cittż.
Amminiftr̀ queflanno la Podefteria 'Aleflandrina il. Senatore Ducale Aleffandro Amanio, fil di effo Podefla: Vicario Giouan Masia Donati; nel qualanno Francefico Codega Genti'huomo di quefta Patria, fratello del ludetto Signorino, per limerits della feruitd, che reneur col. Duca Erancelco Sforza, fu fatto da efo a gli orto di Migg gio Caltellano del Caftellazzo nell-Aicfandrinós la qual Piazza di molta confiderazione in quei rempi, non fiblo mantenne diuota, \& vbidiente verfoil fuo Prencipe, mat: con egai brona maniera, equiete: fra! Torracani di quel luoge la coireruo da ogni numulto, e sonare zefatso! lontana.
11 Conte di Sar Paolo, che dimoraty in Aleffandria ceo Ia fuà gemte, athido con effa dils del Pas edopòhauer ini acquiftate folleme Terte; donde ne mportauz ticehtfino, botiho, , bel firo fitorno:atlogpio alfi venti del mefe diGragno "h thandriano, dadici miglia difcofo da Milano trà le ftratié di Lodi,e Pruia ; evolendo il di leguente partire da quet luogo mandò innahzi TArtiglietie con le muniziohi, \&ualtre cofe ad effe neceffarie ; e nientrétgli dimorol diquanto'a feguitarle con lagente, fil tuBito diquelta fud tat danza anifato Antonio da Leuanal quale vici 1 di note da Milane:con la foldatefes, sx accellefato il paffo, artiù̀ addoffo a nemici,a quali diede vna gran rotta con la prigioniai del fudetto Conte:

- Erano feguite quefte facendo poeo: lungi dal detco Juogo di Landriano, quandolefercito de'Genouefi, ctre dimorauz con l'Atriglierie, \&s munizioni a Pozzolo Formigaro, con, penfiero di voler ricuperare la Terra di Nowue, determithò di prendere la Citta di Tortona, e frauuid nell'albe delli vent'otto del cudetto mefe di Giugno, vigilia di San Pietro, a quella volta con due mezzi Canoni, egendo però rimale due Compagnie di quell'elercito por guardia delle Artiglierie, \& munizioni di Pozzoln. Mentre feguiuano quelfi mouimenti,vn Terriere di effo lungo ando lubito a Noue a darne parte a Livio Crotti Mag. giordomn del Conte di San Paolo, che iui dimoraua per Gouernatore,il quale pensò d'ahdar la feguente notte coon Ia fua foldatelca ad affalire Pozzolo, \&eiui inchiodare IArtiglierie, \& abbrucciareturtele munizioni, e quanto ci era; perciò fenzolera dilazione diede ordine a Giouan Giacono Guafeo Capitano de.Caualli, Be alli Capitani
dellt Fanterie, che paffata la mezza notit foffero pronti perfoprapprendereil dettoluoge; venuta lhora determinata, la qual era grandemente fauorita dalle of curiffime tenebre della notre, vicirono di Noue, e di lango inuiatia Poxzolo, quim gruniero con gran facilirà ; e mentreappoggiando le feale alla muragia, penfauano di falir Copra, lenz'alcuna difficulta,furono difcoperti dalle Sentinelle, che di guardia ftauano con gran vigilanza Copra di quel muro ; onde fubito gridarono allarmi, dalla qial voce commofe le trombe, diedero effe ancora il loro legno ; perciò accorymndofi beniffimo il Crotti, che l'elercito Genouele era ritornato da Tortona in quelluogo, fi ritirò ben prefto con la lua gente, hauendo a pena haulito tempo difaluarfí alla volta di Noue; contuttociò non potè lottearficon tauta preftezza al furore de' nemici, li quali lo leguitzuano alla gagliarda, che növi rimaneffero vecifi molti dé fuoi fold ari quafí st le.Porte di Noue ; nel qual infante reftò prigione Boniforte Garoffolo Censtilhuomo di Tortona, vno de ${ }^{\circ}$ Capitani del Crotti.
Quefti,\& altri inflici fucceffi de'Francefi, infieme con la fudetta vitroriz del Leua, furono cagione, che poiarono l'armi per torta quafi I'talia; \& iPrencipi,chthaucuano indrizzati hi penficria gliaccordi, facilmente gli vltimarono, de' quali vno, chefuccefle, fu quello del Duca Francefco Sforza con l'Imperadore, che di Spagna cra arriuato a Genoua. Cominciò dunque il Duca a tentare l'accomodamento con Cefase, e vi mandò a tal effetto per Ambafciadore Camillo Ghilimi fro Segretario, figliurolo di Giouan Gïzcomo,huomo di grau prudenz a, e defitezza nel maneggio de' negozij, Andd Cimillo 2 Genoua, e dopò huucr alla lunga trattato con quella Celarea Corona in lauore del luo Prencipe, alla fine limperadore trà l'altre condixioni per il vicendeuole accomodamento propofte, a quefta firiduffe, che, fin'a tanto, che lo Sforza hauefle giultificata linnocenxa fua per la colpa mertibuitali di tradimento, fi depalitaffero nel Sommo Ponttfice due Città dcllo Stato di Milano, cioè Pauia, \&e Aleffandria; mà il Ghilni, che berifimo vedeuz effer. quelto depofito di gran pregiudizio al fuo Duca, non vol. le in alcun modo a quqfadimanda confentire; onde il erattato per allhota firiduffe a niemre. Dipoi non ando: molro, che hauendo timperadore mutaro parere,mádo il: Cardinale Niercurino Arborei da Gattinara Cázellier fu-: premodituttili luol Rcgni,e Stati a Ftacelco Sforza, che dimoraua in Cremona, dal qual vedure di giuftizia le preo tentioni d'amondine le parti, finalmente fal la differenziz con teciprocia fodisfazione aggiultata,
Mentre quefte cofe paflauauo in Lombardia, Luigia di Satoia nnadie del Rè di Francia, e Margarita d'Auftria. Zia dell'imperadoze, trattarono in Cambrai la pace trà IYmperadore Carlo Quinto, e Franceico Rè di Franciay la quale hualmente eflendoficonclufa; fualli cinque di: Agoto ncha C athedrate di effz Citti di Camorai publiçara : trà gli altri capitoli di quefta pace il príncipale fil la liberazione de i due figliuoli del Ré di Francia.
In canto, dopò efler limperadote dimorato in Genoua vndici di; mándè innanzi la fua zente in Lombardia; e: feguitando egli appreffo per le Terre di Gavio,e di Noue, s'auuia a Piacenza; e di quìnel principio di Octobie ando a Bolog na, oue Clemente Settimo lo ftaua alpettandos édopo efler fra foro feguiti cetimotiofi complimeari con gran dimettichezza, come le folfero ftatiamici, il Papa fecegrande inftanza all'Tmperadore, perche perdonaffe allo Sforza, concordaffe cori Winiziani. In queftomentre, ildetto Sforza, al quale eftremamente premeua la coclufione di quefta defiderara' cócontia, per poter cō quiete effer rimeffo nello Stato lusa di Milano,manto a pigtrare vn lalıocondortodall mperadore;affinche: porefle anflare a Bologna, \& appelentarfeti daunnti; perciò le Sforza infieme con Camillo Ghilinif (uo Segre. tario n'andò a fuella Cittd, e prifentatofi al colpetto dellimperadori, \& ringraziatolo della benigaita lua in hauerticonceffa taculed di venire a lui, frat hitere eole, li diffe, che liberamiente li renuinsiauz iu faluocondotro, e. che confidate tanto nella giaflizia fua, li balkua affai d'affidarfia quelli, \& all innoceaza, propria. Finalmente dopò hauer il Pontefice luperate cuttele difficuled, che ocicorretrano niet rratrato della pace; nel quale valorofamente s'adóperọ̀ in nome dieflo Sforxz il ludetto Ghilini, huomo letterato, e digran confegtio, di cuife nelerusua quel Prencipe in"grunifimi negoeif, e col fuo pare-
re f gouerna:a, fi conclufe laccordo; obligantofiegli di pagare in $\mathbf{v n}$ anno all Imperadore quaterncento mila Ducati,e cinquecento mila nil termine di altri dieci anni, fil da effo con oguituolo nel Ducato, di Milano folcanemente reftituito.
La Città di Aleflandriatrà P'altre dello Stato do Milano, all'zuilo della reftiruzione del fuo Pcencipe nello Stato paterno fece grandifima lelta, ringraziando Iddio con publiche proceffioni, cofidel Clero, come de gli altri Religiofi, e di tutro il prpolo, che l'bauefle rimeffa fotto al dominio del fun legitiuno ;e natural Duca, e padrone. Mi ben prefoquefta itraordinaria'allegrezza fi conuertiin altretanta erifterea; linperoche il Duca ridotto in gran àileria, e bifogho dì danaxi per caufa delle suerre foftenute, non fapendo in che modo accumulare Ia fortima de' Ducati promeffiall'Imperadore, impole alcune firaordinarie gr :uezze 2 popoli delfuo Stato, per l'efecuzione delle quali mandò : Commiffari, in tutte le Citts al fuo dominio foggette, affinche inpofte nuoue sabille, ò per meglio dire, ftorfioni, fif faceffero pagare" quelia massior romma didanari, che per ognimamiera da loro fi poreffe. Per quefto effecto mando egli in Alef: la dria, 8 e in Totena Girolamo Marinoni Milanefe, huomo crsdele, efeuerifimo, il quale per eleguire diligentemente l'ordine d: Duca fpoglioffi affatto d'ogni benignirà e veftitofi di eroppo feuera giuftiziz ;il tutto manegziaua in quelta Città a gufto, e compiacimento fro: Imperoche lubito entrato coftui in Aleflandria, fece publicare vn'edıro, cơtronngendo tutti li Cirtadini a paleiare il frus mento lorn,equal guoglia forte di biade, \& legumi;pigliò tutte le cólegoe d'elii viueri,e poí per vn' altro ordine da effo promulgato, fece da cialcuno riporre tutto il grano, 2a altre biade, ancorche vili in vn publico granaio da le depurato, e comando, che fe ne faceffe del pare, e che fif vendeffe s dipoi fece publicare vn'ordide, che niuno fotto pena della vita, e della confifcazione débeni compraffe pane da panattiere, d d'altra perfona, fuoriche da quelli per cal' efferto deftinati, hauendo deputati quattro Pahattieri, ćiod mo per ciafcun Quartiere della Città , da' quali eranoi Cittadini, \&e aleri abitatoriobligati a comprare il pane a prezzo ditrè foldi per ogni lira da dodici onve, che cosi fil ftatuita da effo la taffa di quel prezzo, la qua le durd nella detta maniera fino alli dodici di Genai申 del lanno feguente. Era tantofeuero, 8 inelorabile coTuii verfo i delinquenti, che fenz'alcuna piesà, $\partial$ compafGione li condannaua, o in dinari fene haneuano, ò nello efiglio, \& anco uella' vita, come occorfe ad vna peuera, 82 infelice donna, la quale venendo dal Monferato, li furono ve_turi da effo Delegato tit' panidifferentidal fuo; onde egli fatrala lubito carcerare; Bif fece con ogni crudelta in termine di due hore fofpendere con vn capeftroalli Yorca, fpetricoló veramente compafioneuole; lifteflo elegul verfo vn pouero Coldato, a cui per la medes fima caufa tin allongato il collo col capeltro alli merli della Roccherta del Tatiato in quefta Citta: Altre led uierifime dimodtrezions furotio da coftui con ogni fierezwiafate, cosiin Aleflandria come in Tortona, per caufa delle quali alcune principali famiglie di quefte Citta firidufferd in gran mileria.
In' quefto mientre, effend d ventro àmorte Michel'Anconio Marchele di Saluzzo ; douevà fuecedere per tagioj nie deeta Giouan Lodouico fuó fratello, mà percheieradi peco intelletto, fil dal Re di Francia dichiarato incapace đçl Marchelaio, the in fuo hrogo inuefti franctico pario mente fratello de fudetti-Marcheff, tome veramente pin atto a gouerni publith, e negokij Ae Stati; périd Franco fco in virul dell'Inueftitura, mand fubito 'd Saluzzoy ifo
 deltas tiaz effendoli chimie I: Porte \& fatta refiftenza, mife infieme con l'aiuro del Conte di Benevello di c3la F2letri, ed altrifuot parenti; ed aminici vn'efercito, col qual entrato in Saluzzo, fenè fece padione.
Alli ventitrè di Decembre flabilitz nella Citets di

8. Biologna crà il Papa, I'lmperadore, i Viniziani, \& ill Duca Francefco Sforza,non folo pice, ma lega difenfua perpe: tua per li ftati d'tealia contro qualinque Chriftiano.
In quefti giorni Francefco Güafo fil accetezto nefla gizazia del Duca di Milano, e da effo conleguila reniffione di curti li manc amenti, ed errori commeffi; per hauer aderito alli Franceficome anche Fraticefco Firoffiniotrenice dal fude tro Prencipe in riguarda de proprij meriti
alcuni particolati priuilegi ed voa efenzione dalli cari: chi, d finno iaglic.
Queltranno,nel quale, e ne gli altri trè reguenti amminiftrò la Podefteria di Aleffaniria Gio:Tomalo Rutea Ducale Senatore, \& fù fuo Vicario G1o: Battifta Raimondi, il Delegato Girolamo Marinom dopò efferfi ben bene facollato con la feueriffima fua crudeltà verfogli AlefIandrini, e Tortonefi vlata per cagione del frumento, e dell altre biade, finalmente ritornò à Milano, e rimalero quefti popoli da trauaglio tanto calamitolo liberie fciofti.
L"anno ludetto, Maffimigliano Sforza fratello del Duca Francefco il quale ftaua come prigione in Parigi, patsò infelicemente altaltra vita, effu lepolto allaChiefa de'Carmelitandi.

L'Imperadore Cario Quinto riceuè fu'l capo alli ven̆: siquatero di Febraio dellitteffo anno inBologna dalle maai del Sonmo Pontefice Clement efetime le due Corone, cioe di ferro, e d'ororquella fù jui da Morza portata da trè Anlasfciadori Gentilhuomini di effa Lodouico Cernutcoli padre di Bianca madre di Vittoria Omati, che diede al mondol'Aatore di quefti' a nnahi, Giouan Paolo Velati, e Polidoro Vecchi; el'atra Corona d'oro iui fi portó per la ludecta cerimonia da Roma, oue fi cultodifee.
Intanto, il fudetto Duca attefe à raffettare la Città di Milano, e laltre di quefo Stato, mandàdoglii Gouernatoli, \& Vffixiali \& in particolare protnofe alla dignita di Prefidente del Senato Giacomo Filippo Sacchi, di cuifi era feruito in molte occafioni di rilleno per Ambstciadore; \& à tiva inftanza ordinò quel Prencipe. che gli Aleffandrini non deffere per l'auuenire a foldati del Profidio della Cittaloro, gli alimetri, che di già fí oleuano ad eff dare in quel tépo, ma folo il séplice alloggiaméto. In quefti rempi fori nelle lettere Ippolita Gambaruti Gentildonna Aleffandrina, figlia di Nicola, la qual hebbe vn gran ipirito,e fa, cofi delle belle lettere, come dí rarie fcieize pid che mediocremente inftrutta; Efferido ella nella poefia Tolcana moko eccellente, mofted il raro fuo, e quafi miracolofo ingegno in molte compofizioni, trà le quali mandò vna fua Canzone accompagnata da vna eloquentifima lettera al Cardinale Pietro Bembi, per hauerne da ieofi gran letterato; e giudizio e parere; onde meritó confeguir da effo rifpofta alla letrera, e non picciola lode per la Canzone di bellifimi poetieilumi ripiena.
Mori nellifteffo anno 1530. in Bologna, "Bonifazio Marchefe di-Monferzto, il quale fo prefente alla tuderta coronazione,delimperadore Carlo Qointoie mentre fopra it fon cauallo taua fehersando con vn Cauaglizre principale Milanefe della fameglia Moroni timafe datt impero delCauallo di quiello, che correua gettaroín persa, ed vecifo fena poter effer aiutaio. Yerciz Miendo egli mancaro lenza figliuolo alcuno, di fuceffe il zio Gid: Giorgio Fratello di cuo padre, hauendoli Carlo Quinto conceffa linueftitura del Monferato con condizionte, che morendo eglifenza figliubli doueffe fuccedere in givelfo fato Federigo Gonzaga Duca di Mantoura marito dy Marghetita lorella del fudetto Marchefe Bonitazio.

Quefianno, la Cafa, e Chiefa della Santiffinia Verigire di Loretro AO data alll dieciotto di Gehaio con tutie le lue tagioni, e col ronienfo de'Barausint ; e de gli altri' padroni; e fondatori diefle fabtica alfi monaci dell'Ordine di San Colombino chiamati Glelusit di San Girolamo,à nome déquali pigliò il poffeffoll Toro Priorefrà Pietro da Milano, a gli octo del feguente mefe.
In quefti rempi fà beniffimo coffociuto il valbre di Tio moteo Inuiziati Dottore de'Sagri Canoni, it qualeffendo Prepofto della Catedrale di Xllifíndria; \& infieme Vi: cario, eluogotenente géneralëdi Pallauicind Vifoonel Vefcouo di quefta Cirtà ; \& Ecoñomo Apofolico, e Dus cale, reffe, \& gouernò in affenz a di quet Prelato la Chiefa Aleffandrima con grandiffima fodistazione di cialcuno.

Il Duca Francelcó Sforiza promoffe alli cinque di Marzo Giouan Luigi Trottillla dighità di Prefidente hel Magiftrato Seraodinario di miland.
Segui poi alli ventifetre delfudetto mefe in Aleffandriz la morte di Gurliano Ghilini, figliuolo di Franicefco, il gual'effendo Capitano di lanze a cavaflo, é corrifpondendo in turtele parti fue alla vera nobiltà, cra ma gnanimo nelle axionit, liberile nelle fpefe, amabile asl conuerfare, valorofo nellparnii, e prudente nellope:

## 140

## A:N N

gare: la fua Cafa poteuafil ragioneuolmeque chiamar'vn albergo di virtuola radunanzappoiche cöcorrédoui tutca la nobiltà de'Cittadini, paffeua il cempo con virtuole , \& caualleréche ricreazioni; nè vi era chilo auanzaffe nel trattarfi nobilnente, \& \{ plendidamente. Era Siznore di Caftelceriolo, 8 alloggiaua tutci li Prencipi, che paffayano per quefta Cutrà, quali trattò femprecon gran magnificenza, e cortefia degna dilui, e del luo nobilifimo pafcimento. Fl il fuo corpo con bellifima pompa poreato alla Cepoltura da quattro nobili foldati della tua Compagnia, veftiti di lungo abito nero; \& appreffo fi portarono liluoi \{proni col fíocrese liftédardi,cofíluoi, come prefi in guerra se dopò furono condotti quattro de (uoi Cauallit tusti coperti parimente di panno nero: Seli diede fepoltura nella Chiefa del Carmine,ció̀ aella Capelladi Sant'Alberto, nel fepolcro de' fuoi antenati, Copra di cui $\begin{aligned} & \text { i lege l'ilcrizione del tenore, che Cegue, }\end{aligned}$ ciod ;

## Iclianer Ghilimas, <br>  Dis XXV11. Maraij.

Finalmente furono atraccati allifrefla Capella li fudettiftendardi, fproni, e flocco, fi cone fi vaua in quei rempi, dopd chefiera fepolto il cadauere d'va Capitano di gran qualita.
Lafcio egli dopd fe due motchi, e trè femine, ciou Chrittofforo, iche morifenza figliyoli, Giouan Aberto, che pighồ per moglie Barbara Doria nobile Genouete, congiunta in fretta parentela con Andrea Doria Generale del Mare per I'Imperadore Carlo Quinto; Catratina, che fit moglie feconda del Cauaglier Manfredino Beccasia principale Pauefe, hauendoli partoriti vétidue figliuoli trà mâchi, e tumine; Ceciliz che fù maritata a Camillo Clari fiplio di Luigi Senatore in Milano, e fratello di GiuJio Prefidente del Magifltato Siraordinario dell- ittefla Citiz, cbe dipoi fil fatto Regente nella Corte di Spagna! e Iaura maritata a Benedetto Ghilini Gigliuolo di Anto nio, di cui fitratta in quefti Annali.
Manfredo Guatco patrizio di Aleflandria, Dottore ia amendue le leggi, fil queft' anno dal Duca Franceico Sforza onorato della Podefteria di Tortona, ouelaiciò delle lue riguardeuoli azioni eccellente fama.
Parimente rele degno di memarialil prefente anno, il paflagio, che all'altra vita fece del mele di Setrembie Ifabella Caretri marrona qualificata, che fu noglie di Bonifzzia Gyalco Giureconfulto. Quefta lá ciò dopò fe uré figliudi, ciò Vrbano Tomaro, Polifenae Maria che di giá exano maritate, cioé quella a Nicold dal Ponte, vno de'Signozidi Lombriaico, Regio Configliero, \& Auno cato Fifc ale d'Alti, equefta a Gioumn Giacomoghilini Ggliuolo di Manfredo, patrizio Ale@andrino.
 fenda A rciprete della Cathedrale di quefa Cizta fua Rat - sria, \&infieme Arciprete della Chiefa: di Sapo Lorenco helle terra di Gamalero, gifece xonofcere di fommo yalo se nellymminintaziona di qaelli due Arcipretati.
Fiori fimilmente Ghilino Ghilini di Ratỵa Milanefe, nà d'origine Aleffandrino, Dorsore in ambe le leggi eccellentifimo. it quale dopd effer Pato Canonico delli Cathedrale di Fertara, epofcia intimo Segretatio, e Cöfipliere di Alfonfo d'Effe drral nome primo Duca di quel Fi Città , merito deffer futto Vefcouo di Comacchio Città di Ropagpa , però al (ydetto Prem cipe fogetra , dipoi Suffragareo del Cardimele Gipuapni Saluiati Vefcove di Ferrara, e fípalmente yif ario generale del Cardinale Ippolito deqe Arciuercouo di Milana, ilquale non tiredendo in guel (4o Ecclafalfico governo, efercitauz if Ghilioj lautorita medefima dell Arcipelcouo.
Queft'anno, Alfnnfo Dapalo Marchefe del Vafto, e Luon gotenenze dell kuperadore in lealia; pafsd per il Territorio di Aleflandria $\frac{1}{}$ on molte epmpagnie di foldatefca, le quali, come fe foffero fate in peré dé nemici, polero i] cutro a (aceo, e rouina melplicabile.

Parso allaltra vita l'ottauo giorng di Décembre Antq-: nio Inuizıati Cauaglier di Sap Giacomo della Spada, la cui perdita fü da quefta Patria grandemente lentita, concorrendo in lui tutte quelle parti, che alla perfezione d'vn vero Cauagliere $\mathrm{f}_{\text {richiedono. Ful il fuo caduere. }}$

## A L I

pompofanente lepolto nella Chiela di Santa Matia det Caftello, cioé nel lepolerodella fua famiglia, lopra di cuifi legge intagliata aella pietra, che lo cuopre, lifcrizione feguente, ciod,

Antomic limigiate Di. Iscobi Iq.
Imlij II. Pome. Max. ad Brotasia, Scotiagme Reg. Logo Bain, GMb. malti/que Magjerntibus homefits. perfunale.
Obije 1832. Die 8. Datembric. 46
10. Ias. Imaziato dotanjo glio

3536. Die 26. ImL゙ .

Margarita Comingi, do flio
Beasmar anctious pofuis.
Dopd hauer con fomma fedelta, e prudenea feruito in. fino all' vltima vecchiaia Gionan Giacomo Ghiliai per Secretario,e Cófgliere di Stato z Giouan Galeaczo, e Ludouicoluozio, e poi alli figliuoli di quetto, cioc Maffe migliano: e Francefco Secondo, tutti della fameglia Sforza,e Duchi di Milano ; e dopd hauer dalla generofita di quei Prencipi riceuuti onori, priuilegi, e riccherze, come in particolare il Caffinaggio della Eilippona in Fraichecail feudo di Mouarone fu'l Pauele,8z arri beni,moti d'intorno al prefente anno 153 zo in Milano: il di hi corpo fú fepolto nella fua Capella vicino alla Sagreflia det Monaci Ambrogiani Cifterzieff,doue fi leggeuano in vna picciola pietra dimarmo intagliate quelte parole.

CHILIN R GENTI
SACRVM.
Del fudetto Giouan Ciacomo che beniflimo poffedeuz Ia lingua latina, if vede appreffo 'Autore nellitteflo idiomal'litoria ma dofcrita didue annt, 1498. \& 149\%. COn puro,e chiaro llile defcritta, nella quale fi raccontano le gucrra, \& tuito cio in quel tempo aecaduto al Duca Lódouico Sforzajed altre opere hà egli compolte.

Ne'liftefo anno I'Imperadore Carlo quinto concette alli Cauaglieri Gerofolimitani l'tfola di Malta nel Mare d'Alrica fruata, dopò hauer effi fatsa perdita di quella di Rodi che li fil da'Turchi occupata.

- Pallauicino Vifconsi Eleto di Alefrandria, rinunziò gueflanno col conienlo di Clemente fettima ad Otrauiaj yiano Gualco, vno de:Camerieri legretidi efiopapaif Vefcouzto di quelta Citta, con efferfí rifferuata vna perio Gone di erecento ducati ogni apnofoprai trutti de'poderi di guel Vefcouaro.
Fratanto . dopò hauer il fudetto Imperadore riceuutá iu Bologna la Coropa imperiale pet mano del Papa, fece da quella Città paitenza, e yepne alli venti di Marzo nel hora del definase in ileffandria, eifendo primaftaro in:contrato , eleruito da Ga\{paro, Marini Gonernatore di guefla Citta con rutto il Prefidió, e da cutti ols Vefiziali, e Ci:tadiní - plgliò egli allaggiamento nel Palazzo dél Capaglier Nicolò Inuiciatis, doue a noftri gionni fil Ye [couato; efutraitato, e fernito con guelle toléapi ceri: monie, che, conforma al fubbitanco fuo arniuo, frettolo: Camente far $\mathfrak{\text { fi poreuano à cofi gras Monarcaridimorò } 1 0}$ quefta Ciṭai, cinque giorni, e poi andò à Genoua per imbarcarfi alla volta di Spagna, infeme con $l^{\circ}$ Armata d $\ddagger$ cinque mila icelti fanti Spagouoli lopra trér aquattro galée comandate dell'Almiraglio del Mare Andrea Doria.
:. Alli cinque del mefe di Nouembre, Margarita moglif del Sudetto Gouernatore Maini, matrona di gran qualità e di yirmofifime parti datata ifinilifuoi giorni in Alef. Land ria, 8 il tuo corpo hebbe il depofto con pompolo fuoerale pel Duomo iolin'z tanto, che foffe porrato al fepellire in Milano.

Mori patimente quefi ando Giouan Giorgio Marcheff di Monferato, noa fenza (ofpetto di veleno, er in lui fini it anticbifitea, $e$ ' nobiliffima Cala de' Palcologhi, con ef ferli fuccecffo nel Marchéaio Federigo Conzaga Duca di Mantoua,che haveya per moglic vna forolla del Marche: fe Bonifazio nipote def fudetto Giouan Giorgio .

Il Duca di Mijano Francefco Sforza, Preacipe genero Co,eliberale verfo ifuai fedeli, e diuoti, concefie altios.di Decëbre voa rendita dimile, e cinguecento lire Imperia, Li a Camillo Ghilinifuo Sec retario, e dopò la dilui morte àjuoi figlivoli mafchi in infinito,per sicompenfa de"purn tuali Ceruigi fatri non folo da Giouan Giacom fuo padire al Duca Lodouico padse del tudetto Francefco, ma anco фall'itteffo Camillo, che lhaueua feruito aoue ánni, e più;
ctut-
e ruttruia loiferuiua con ogni fedelà per Ainbalciadoreappriflo Carlo Quinto.
3534 Queft'anno, nel quale Dauide Ottolino Ducale Senato1 re anmunittrò la Podelteria di Aleffandrizje Giouan Angiolo Lamborizi patrizio di quefta Citta, \& eccellente Gureconlulo ful Podefta di Pontremoli Terra infigne dello ltato di Milano nella Liquria, dopò hauer il fudeuto Ambalciadore Camillo Ghilini trattato , e conchinfo con l'Imperadore il matrimonio,tra il Duca fuo Signore, \& Chriltiana figlia di Chriftiano Rè di iDanemarch, di Noruegia, e di Sueria, nata da vna forella di effo Imperadore chiamata Íabella, fanciulla di quindici anni, la condufte per moglie allifiefo Duca; \& alliteredi Masgio in Dorienica, tece con gran pompa la (ua entraca in Mulano, doue fil con tutte quelle dimollrazioni di gith bilo, che immaginas fipoffono, riceuuta - Rimandd egli poil Anmadiadore Gbilini in Spagna preffo allmperadores nel qual mentre fifecero, colit Aleftandria, come aell'altre Ciut dello Stago Milanele grandicime allegrexze.
Pafto alli diecinoue di Giugno àtràtera vita il Gouernazore di Aleflandria Gafparo Maini, huomo pella guerra mqdeo elercinto, e per le vittorie da'nemici conleguite chiatifimo - Il (uo corpo imbalíamato, 位 nel Duomodi quefta Citra preffo à quello difua moglie depofitato,con penfiero deffer, el'vice lalero trafportato a Milano nel Sepolcro della fameglia Maini.
3. Viffe in quefti tempi con celebre fama di gran letrerse to Manfredo Baglioni natino del fregarolo, Terta del Di-- Atreto Aleffandrino, Il quale fil per la varia fua erudizione teputa in molta fitima da gli huomini del luo tempo, ed io parcicolare da Filippe Beroaldi furo coetaneo eccelLempippaq fin tueti li Profeforidi vmane lectere,dal qualo éra jopmamére amato, e nelle \{ue Epiftole cór moke lodi efaltato. Quefti rópofe mole opere, ed'in profa ed in por-- acouxuerociò fi vedoagdel fuo in publico efpoftilpochi
 Pi, Palymes. ©éc le altre fue letterarie fatiche affai da glincendenti defidesare, conkengono, Asmotationes in varios Anfiores: In Porptimi Peoian incoppriautimes; quefto antiehifimo Poeta c flato da lui con ogni eieganža, facilitz, 8 chiarezza [piegato : Domivisa Orasionic Expofitio ; nella gual' clpofizione his egli manifeftara al Mondo la lua in qualunque bupna fe ienea varia erudizione, ed in particolare nella Teologia quanto foffe dotto, ed efercitato. Cercòegli yna gran parte dellifzalia, infeqnando publicamente alla giouencd le vmape lettere; pe viè Citts in cutta quafi la Lombardia, oue non babbia eglí apersafcuola con gran benefizio de gruditori: Vife molto vecchio, ene gli vitimi anni di dua viratitornatolene alla $\mathrm{P}_{4}$
 Chiefa di San Felice.
Clemente Sextimo alli venercioque di Seitembref, nelJecà di anni gartanza, ed too minacò al Mondo, bauendo prco inanci farta yoz memorahile: promozione di. Cardipali trenta, \& vag. Fi in fuo luogs, alli dodicidi Ottobre affunto al Poneificato Paolo Terxo, che prima fi chiamaMa Aleflandio Farpone di etia di fotrant anni in circa.
Gouernò la Cirtà di Alefgadria, e curta la Prouinxiz dí quà dt 1 Pd, Gionan Paqo Lo Lonati patrizio di Pania; \& anco perfeuerè in quefta Podelleria il Senatore Ottolizo guettranno, nel quale havendo.Ariadeuo Bayburoma Prent cipe déCorlari, e Ba fcià del gran Tume occapata peŕ inzanop la Citrà di Tunigi al Cuo legitimo Ré Moro Muleão (e, I'Imperadore Carlo Quinto, che) beniffimo vedcua fffer quefa ylurpazinne di grandifimo danno a Chriftiani, per effer quella Cited in fito opportuno alle fcorrerie del Mare,\& a maggiori progreff, fece rifolyzione di paf: farin Africz, emetterfiallimprela di ricuperarla, percid hauendo egli ordinato al Prencipe Andrea Doria fuo Capisano generale nel Mare Mediterraneo, che preparalle va'Armaza con gli auti del Papa, del Ré di Portogallo, della Religione de' Cauagligri Gerololimitani, od aleri Prencipi, fi tromarono pronti del mefe di Maggio trentaprila fanti con due mila, e fersecento Camalli, parte de' quali era fotto il comando di effo Doria, condoita fopra feflanta groff nauifi,deal reftante comandaua il Marchefe del Vaßo Alfonio Davalo Generale dell etercito pes rerra. Parti dunque PImperadore con quefto purentíf

- mo apparecchio alli venticinque dell ifteffo mefe da Barcellona accompagrico dall'tafante Luigi diPortogallp
fuo Cognato, ed alari Prencipi, 'così Italiani come Spagnuoli, \& Alemani; e con profperi venti'arriuato ani quattordeci di Giugno fotto la Goletta, efpugnò primieramente quella fortezza con la morte dimile cinque. uento Tuichi, che quiui erano in porto; dipoi aunizto.直 verfo la Città di Tunigi, dodeci miglia duttante, e piglato preffo di le il Rè Muleaffe, vi pofe l'affedio, mentre dentro di quella fitrouaua Barbaroffa; e venuto fecia battaglia, finalmentelo mife atermine, che per faluarf fil coftretro di fuggirfene ben prefto a Bona, edila portarfi per mare al fuo Regno d'Algieri, halciando in poter de noftri la Piazza, doue alli vemi delffudetto mefe fece Carlo Quinto la fua vittoriofa entrata ila qua'imprefa ©i grandemente aiveata da 22. milla lchiauf, Chriltiani che ftauano prigioni dentro la fortezza di quella Citta, is quali nel medefimo iftance, che li noflri attaccatonola battaplia, filciolfero dalla prigionia, e l'occuparono ; fi che Cefare pofe in libertà quella gran moltitudine di Schiaui, 'firitencie per fe la Goletta, e rentitui a Muleafte il Regnofaceodolo fuo feudatatioge sributatio co condi: xione, che li deffe ogni anno due Cuialli, at vn Sparujere, e che mateneffe il pitfidio dituifle foldati Spagnuoli netfo Goleta: Reftarono in quefla luerta y ycili dicci mia Turchi, e rredeci mila ne furtoro, tatti fehiaui. Finita poi cosi gloriola imprefa, limperadore fí ritiro in tralia, el'vltimo giorno, diAgofo entro in Napoli, oue fù con lolenniltime fefte riceuuto, efo compiacgue d'elfer fpettatore de itrionf, che iuif fecero per la rudetta vitroria Africama.
Alla medefima imprefa fis troud prefente con quatero Compagnie di fanteria Italsana il Capitapo Lucrezio Ghilinn figliuolo di Giouan Gacomó e fratello di Tomafo Auo dell'Autore, il quale infieme conla fua gente porsoffi con fingular braunga, etece dile onoraxe proue in feruizio della fede Cartolica, e dell' Imperadores peri!che pracquitiò eglila fia grazia, e mentre viffe; lifif fampre aderenge in tutce le guerre da lui moffe.

Dopo la cudetta vitrorio a imprefa, Carlo Quinto fa vifitato da gli Ambarciadori di turti li potentati di Euro. pa, frà quali Camillo Ghilidi, che fe ne fava in Spagna,e che haueua onoratamence finito il (uo carico, venne, cof comandato dal fuo Duca di Milano Francelco Secondo Sforza, per riuerire quella Coronae e feco rallegrarfi de $\boldsymbol{H}^{-}$ Africana vitioria. Dopd quefo complimento, pentaua l'Ambafciadore Ghilinidi paffariene a Roma, per riceuere il Cardinal ate da Clemento Settimo, conforme haueva que I Ponrefice pr omeffo, non meno al luderto Impera dore, che all'ifteffo Duca di Milano; mà in Sicilia fini egli -queft annoids 35 . di viuere, ed infieme fini la grandezza -della fameglia de' Ghilini, non fenza fofperto, che inili foffe fompinifírato il veleno. Fu piantala fua morte in particolare dal fudetto Duca, il quale primieramente da Bio, dal Papa, e dalla Repriblicá di venezia; epoidaltifteffo Ghilini toleva ziconolcere il benefizio della reftisutione a ie fatta dal Ducato diMilapo.
In quei medefimi giorni, Girolatio Marinone,' che fino defl'anno M.D. XXIX. trauaglio, anzi firannesgio gli Aleflandrini, e Tortonefi per caufidella delegazione a fe commefla dal Duc a Francefeo Sforza foprale biade, fil citato nantia quel Prencipe à render conto, \& à grufificarfi delle ingiufte, \& peffime azioni fue, msntre fill De Iegato in Alelfandria, $\mathbb{R}$ in Tortona; 2 hauendo egli con atraerdinarie ftorfioni verfo quei popoli accumulata von gran fommadi danari, co'i quali fi hatieua poco ionanzi fabricata voa deliziola Villa non longida Milano, dietro Ia tixa del Nauiglio, fil lopra di quefte parimente chiamsto a ragione: La onde non raxtofo hebbe letto il comandamento alle fudette querele concersente, come acedratofi di dolore, cafcò fubito in terra, e di quefta maniera firando l'anipa, finili fuoi mifesabili giorni.

Giacomo Lanzauecchia Dotsore di molea Infficienza in amendue lo leggi fa fatto in quefti tempi Filcale della Cittả di Aloffandria fua patria, e s'zquind nellemminiEraxione di quefio vfrzio buoina famina dell integritd,e periziafua.

Il fudetio Duca Fraucelco, poonfenza Iofpetto di veleno morialli ventiquatro di Ottebre fepan fucceffione di fighuolo aleuno dalla Ducheffa Chriftana fua moglie, ma Tolo dopò lua morte nê, lafciè vn narurale, chiamato Aleffandro. Quefta perdita'fí datuttififudditi fuoicon gran cordoglio fentitä, nonfolo perche foffe Prencipe giufto
benigno, e prudente', ma anco perche dubitauano di hauerif à fottomettcre a genteftraniera, e da effialtre volte benifimo fperimentata, cofi ne'coftumi, come nel goucrno. Subito mortilo Duca, fil diuulgato dordine di chi poteua comandare, cheglifi foffe abbreuiatala vita; pcrche ttraordinas iamente attendeua a lollazzarfi con la mophe, si ferla frcicu età, come per la beilezeza degniffima del letto, nel quale, dicono anco, ch'ei fí adoperaua con lei con tanta intemperanza, che if fece conofcere piul defiderofo di figliuoli, che di vita; fa conveffer fivoglia, o per ragione diftato, ò per altra caula líinnocente Duca perdè Ia vita, \& il Ducato infieme di Milano, il quale per mancamento di legittima fucceffione de'Buchí Vifconti hebbe principio in Francefco primo Sforz2, e finiparimente in Francefco Secondo dell'ifteffacafa, dopo hai ver continuato ottanta cinque anni nella famiglia Sforz2. Finita donque la difcendenza legittima di quefto Duca, lo Stato di Milano, come feudo Imperiale, ricadé all'Imperio, se innome dell'Imperadore Carlo Quinto, Antonio di Leja, conlintendimento, che haueua con Maffimigliano Srampa Capellanodi. Milano; piglid il pofieflo di quella Cfit ede Caltllo infiene ; porcia etiendo flato tato thatét teua Luogotenente Imperiale, Be Gouerpatore di queftio Siato, tutte le Citta, ch'erano al -Duca loggette li giuraronóa nome di Cefare la fedeltà: come anco Aleffindria diede quefto carico al Conte Antonio Guaico, il! 'quale á nome della Parria pigliè'alli quindici di Nouembre per la Cudetta caula it giuramento, e refe la douuta vbidienza : dipoi, alli veinsitre del fudetro mefe, ill fudetto Leva fí compiacque di eleggere Goucrna:ore di Aleffandria in luogo di Giouan Paolo Lonatf, atcanio luo fratello, haucndo egli in conformiti di cib, detitre!e luttere, \& mandatiordina a quelta Citta.

Fí celebre in queftitempi Giouan Giacomo Firoffini Centilhuomo di Aleflandria figlo Ai Clemente, il quate mentre viueua il Duca Franceico Storea, fa da effo fatto per li molti meritífuci Queftote del Magittrato Ordinario di Milano, e nellifleffr Vfixio andó perfeuerando forto l'Impetadore Carlo Quinto:
Rele anco memorabile quelt'anno la confecrazione fartalificidi Decembre in Ottaniano Guafico Vefoouo di Aleffindria; perciò quefta patria nè tenti grandiffims contolazione, 8 in Borgoglia per tre eiorni continuifí fecero molte allegrezze con fuochi artifítali, e piramide altiffine di legna, che falò fichiamano.

Fini pui quelt'anno M. D. XXXV . con l'accrefcimento di onori, enignità fatto io Scipione Inuizhati; auengache, dopo effer'eglitato'alcitito fra gli altri Senatori di Milano, Antonio da Leua li conferílylimo giorito di queftanno la Podefieria di Nourara : éGiacomo Firoffini otterine dal fuderto Imperadofe la dignitä di Queftore dell-Ordi-ario Magiftrato di Milana.
Quetr anno nel quafe, e nel lequentéaricora Pietro Giouanni Schinchinelli Sematoise ilidériale fu Podelfa di Ale Tandria, legili vn ctlo molo funefore (pauenteuote in quefta Cited ; Impcroche nel prisicipio della notre antecedente alli diecilette di Genaio, giorno feftimo di Sant'Antonio,jmentre vn certo Tedelco chiamato Giano, artefice di poluere d’archibugio attend cua a guefto elercizio in vnluogo fotterrano della Cafa, doue abitana rella ltrad amaeftra, non longi dalla Piazza de'Pozzi; cafco arcidentalme te vna Icintilla dalla luceroa, della qualeif Fiferuiua, nella polvere, che ui era in grandifima quanfità, \& in vn fubito fi vide rouinare darfondamenti quella Cala, con yualche danno di quel'e, che glierano contigue; ondeli Citta remè tutti, come fe vn gran Terremoto l'h sueffe croll:ta, \& in quelliftante fi moffero turte le cofe mouibili delle Cale: PArrefice Giano, e gis altri, ch:erano in quella grotta, doue fitaceua la poluere, fureno in pezei portaci dalla forza del fuoco fmo ne gli Ortit ovi to le mura di quelta citta, \& anco Inntano vn miglio; e l'altre perfone, che in quella Cara patimente abirauano, rimaferotute dallincendio, e dalla rouina foforate , \& morte.
Dipoi,la morte del Duca Francefco Sforza cagiond in Italia nuoue guerse, enuouirumulti; poiche il Re di Franciapretendeua lo Stato di Milano, comic erede della bifauola Valentina figliz di Giouan Galeazzo Vilconti primo Duca di Milano, maritara a Lodouicn Duca d'Orlichs, che trà gli aleri figli hebbe Giouanni, dal qual nacque Carlochệil Padre del pretente Ré Franceico a e cofire-

## A L I

perendo quefte lue iggioni, filafciò cadere nel penfiero; che quefto Ducato effer doueffe ragioneunlmente tuo: onde mandò in Italia Filippo Sciaborto Ammiraglio di Francia con, elereito per ricuperare quelto Stato; ma effendoli negato il paflo dal Duca di Sauoia ; che viueun torto la protezione dell Imperadore !un cognato, voltz ronarelta tutte le forze del Rè da Francia contro di cflo Duca, e gh occuparono vaa parte della Sauoia di là dell.Alpis dimodo che paflate in Isalia prefero con poca difficolta Torino, Cunio, Foffino, Pinard̀lo, Cheri, ed Alba Città del Monferato ; efe Antonio da Leua, vicendo con l'efercito Ceiareo in campagna, non feli, foffe con grah bravura oppofo, haudrebbero rutto il refto facilmiente occupato maffime hauendo gia coftretto ill Duca ;"che d'armi; e di foldati era lproueduro, a ritirarfia Vercelli:

Mentre paffauano quefte cofe in Piemonte, 'Imperado reche dopd molto rempo fermato in Napoli, fi era tralferto a Rnma, e quindi a Fiorenza, rifoluto di venire a diFendere in Stato di Milano, efcactiare d'Italia i Francefi, giunle alli fette in circa di Maggio in Aleffandria, oue dimord tř̀ giornf, con hiper pigliato allogsiamento nel molto proporzionato Palazzo del Cauagliere Nicolò Inuiziati, con quella magaificenza, grandezza, che a tanto Monarca fi richiedeua. Mentre fif fermò in quefta Citta, venne, oltre agli ältri Prencipi, e Perfonaggi,il Prencipe di Melfi Andrea Doria da molti principali Genouefi ac. compagnato a farli riuerenza, e policia guando partilimperadore l'zccôpagnò in fino all-Alpi Defiderolo poi Celare di profeguire il fuo viaggio nel Piemonte, per fcacciarne IFranceff, ando primeramente in Alti, 'elquindi con lefercito pighion il camino alla volta de' nemici, li. quali non poco fil pauentarono del fuo arivo, edin particolare il Sciabcrio Ammiraglio di Franciz, che githaneua haute alcune rotte da' P paghuoli, Auanzantucti poi
 che luronn attretti di abbandoñare berf' jretto curie fe Terse da loio occlupaté e e ŕnotnarfeñe iff francia:- $i$ :
In gnei giorti fa difcoperro, thè obido Rangoni, Gio: Francelco Gouzaga, Celiare Fregofi, Pífro Strozti, e Pato lanicino Vifconti, che fù Eletto đi AFiland ria, voletuaito con affai buon numero di foldatetca ratunara nella Miraridola, athalị̂ Geribua con penficio di fatlë̆̃e paưroni; perció Geno uefi fléteró allerta con la guarniggione ordinaria della Citta Toro, e conle Galee, che it neuano ad ogni occafione beniffimo armate; dipoi fecero venire in aiuto loro mile Alemani, che dimorauano in'Aleffañorfa, to í quali afferrata lacieta, filuarono affatro ogni timore.

In tanto, hauendo Mimperadore giudicato, chrelMonfetrito doineffe effer del Duca di Maneoua Federigo; por le 'raggioni di Margheritifua moglie, nipote gia del defunto Giouan Giorgir Paleclogo vlimo Marehefe di quello Staro; 't Catalalchi, li qualinoin volcuano in alcun modo Yotroporfi al Oonzaga'; fitdiedéro a Francefi a perfuafione di Gugliclmo Biandrata; édi Chriltoffoto Guafco ; onde il Marchele del Vafto Alfonfo Dàiaho, che inuernauz in Alti, auliato di quefta nouita, $f$ moffe fubito di inatretempo con voz parte del fuo clercito a quella voliá, e dopò hauer co' inenici combattinto, li tieliò quafi turti apezzii, e ricuperd Calale per it Duca Federigo; pofiaz il Marchete in ricompenfa del valore de' fuoi foldatl; Ii diede Guella Cirrà da' faccheggiare, mentre, che il Biandrata fuggi con ogni preftezza, il fimile facendo il oualco, ma con differ ente fuccefo; imperoche effendo egli fato certificato, che il Marchefe faceua ogni polfibile diligenza per híuerno nelle mani, e che haueua promeffr vna gran fomma di danari a chi glielo confegnaua,d viuo, ớtmorto, per fortrarfia queft minacciate pene, montato lopra vi gagliardo, e veloce cauallo fuggi con gran fegretezza da Catale, ed arriuato al Po, che in quei giorni era talmente crefciuto, edd' fuoi termini wfito, chenon fi poteua, renon con gran pericoio paffare, finalmente dubitando égli forfi di non effer dalla Caualleria del Marchefe fopragiunto, come difperato, lenzz riguatdo alcun o dell' cuidente perncolo jdell'acqua, entrò infieme col caiallo nel fiume, doue ambedue rimafero dall' onde imperuole miferamente affogati, nz̀ mai pia furono veduri.
Dipni, Lucrezio Ghilini, ched,llimperadore Carlo Quinto era ftato fatto Coloriello di trè mila Fanti Italiani, e cuttauia perfeneraua col medefimo catico in dare eccellente fagio del fuo valorenelle ludette guerre di

Piemonte, \& Tomafo auo dell'Autore, vno de'fuoi fratelli, Fendatario di Mouarone, terra del diltretto Pauefe, ambedue parrizij di Aleffandria, efigliuoli di Giouan Giacomo conleguirono per cialcun di loro alli quindici di Luglio dall'ritefo Imperadore, che dimoraua nel luogo di Sauigliano in Piemonte, vn entrata di cento fcudi doro ogni anno, mentre viffero, in riguardo' de' particolari meritidi Cemillo Ghilini loro fratello, che morì l'anno inanti Ambafciadore del Duca di Milano Francefco Secondo'Sforza preffo alla iudetta Cefatca Corona.
Alli 26. dell'ilteffo mele di Luglio pafso all'altra vita Giouan Giacomo Inuiziati Cauagliere dell's abito di San Giacomo della Spada,e fü iepolto appreffo ad Antonio fuo padre Cauagliere anch' egli deil'ittes's ordine nella Chiefa di Sanra Maria del Cattello in Ateffandria.

Dopò haver SImperadoreCarlo Quinto ridotro il Pie: mone in affai buopitato, e fatta rifoluzione di affaltare la Francia , ensẹ̀ calwo potentiflimo efercita di venticinque. toila Alemani, otto mila Spagnuoli, edieci mila Italiani, conpiùdi mile Huomini d'arme, ed altretạnti Cauai leg. giest, per PAlpi maritime nella Prouenza, oues'impadros nid d'alcuni luoghis e diede ad akune truppe di Francefi matrotra; ed efferido utrafcorfo infino ad Arles, pofe turto quel- patfe a facco; dipoiaccofatoli perfonalmenrecon voa parte deld'elercizoad Aix , poco lontano da Marfigliz, vi poie it Campo con l'intelligenza, che, hatreua dentro di quella Citrà,mediante la quale vi arebbé entrato, quanda non fifofle difcoperto il trattato; contutraciò non of tante lo difcoprimento dellintelligenza, vuolle l'Imperadore proleguire l'affedio, eloppugnazione pià pertima, ed - oore dell'armi fue, che con fperanzr ferma di paceme codfeguire l'intento, mentre.gliaffodiasi faceuano valorofefortite con vicendeuole efrage de' combateenti; e trà gli aldri, che forto la mura di quella Piazza reftarono vccif, woo fü il Colonello Lucrezıo Gkilini, il quale valorofamente combattendo alla prefenza dellifeffo Cefare, vi la: fciòin leruizio fino con dolore di zutti gl'Italiani gloriofamente la vita. Effendofí finalmente chiarito l'imperadoyeschelimprefa di Aix era più difficile affai diquello, che gli era Atato fignificato, e vedendo benifimo, che ilfuo efercito and aua per il mancamento delle verrouaglie ogni giorne afdifimo diminuendo; come ancora per effer lopraggiontol'Autunno, fece in Italia ritorno, e quindi, dopò hauer affertate le coré dello Stato di Milano, e del Piemonte, fe ne pofsò con l'Armata del Prencipe Doria in Spagna.

- Francefoo Codega per li meriti della fua molta pratica, efperienza, coff nelle cofe milisari, come nel maneggio di publici, e prinatinegozij, fù fatto alli dieciatto di Ottobre Luogotenente di Bernardino Caltellari Vefoouo di Cafate, Commiffario, e Proueditore Generale dell'efercito Cefareo contro i Francefi, nel qual carico eglifi porta con puntualità e e fedeltàgrande.
Dipoi non andò molto, che Ottaniano Mantelli gentilhuomo qualificato di Aleffandriz,e di gran dabbennaggine dotato, Dortore nell'vna, elialtra legge molto famofo, dopo effer ftato, Configliere, \& Auditose di Francefco Marchele diSaluzzo, edopò hauer con fua, grandifimalode publicamente letto, casinel Cuile, come nel Canonico in Pila, 8 e in Auignone, fü 'alli venticinque del fudetto mefe di Ottobre per li meriti della fua gran dottrina onorato dall'Imperadore Carlo Quinto della dignità diCauagliere Auraso', edi Conte Palatino; il qual priuilegio parimente conceffe adiAurelio, Pzolo, \& Emilio. curti trèfratelli, efigliuoli del fuderto Ottauiano.

Il medefimo Imperadore alli 15 .di Nouembre diede, il gouerno di Aleffandria, di Tortona, e di tutta la Prouiam zia, che giace di quà del Pò, a Rodrigo Damallo Cauagliere di San Giacomo dellaSpada, con ticolo di Capitano. generale ; e queftif in il primo Gouem atone di Aleflandria, dopò la fempre memorabile, \& infelice caduta della Cafa de' Duchi vifontie Sforza

Fì molto celebre, in quefti tempi Camillo Clari Gglio delSenatore Luigi, il quale effendo in età molto gionepile, fece tanko profitto nelloftudio delle leggiche auanti di pis. gliar la laurea del Dortorato, propofe cente dubbilegali, e

- I fottenne, e difefe publicamente per dieci giomi continui nella Citè dialeffandria fua pacria , argomentandoli contro tatri li Dítoci legiki del Collegio di quefta Cirtà, erà iquali voofdGipuan Aotonio Roffi Dottere in amendue le Jeggi famofifimo, come a fufficienza lo dimofrano l'Ope re fue ltampaze in quella profefione.
Mori del mele di Genaio iniMMiano il fudectoSenatore is 37 Luigi Clari dé'più celebri Giureconfylti del fuotempo, e di grandiffima eloquenza dórato, il quale dopè bavercon ogni giuftizia benifimo amminiltrate alcunie dignitín, fa farto Senatore da Markamigliano Sforiza Duca di Milano, 8 : in quefto grado lo confermò il Duca francefco Secondo: come anco l'Imperadore Carlo Quinto, dopò ch'hebbe pigliaro il poffeffo dello Stato di Milano, approud la fuxdetta confermatione. Ippolita Gambaruxi fya moglie lo fece con onoratifima pompa fepellire in San Bernardino di quelta Cittd; cioè vella capella di San Francefco già pofledut 2 da' Clari, oue fi leggeua la feguente ifcrizione in vna latira di marmo bianco intagliata, la quale hora, è liata leusta da'frati di quel Conuento per hauer quedti in man camento della lispe del fudetro Seratore, ceduta la detta. Capellaal Giureconfulto Lorenzo, eSreffano fratelliMufla

$$
\begin{aligned}
& \text { Gentilhuonini di quelta Citrà , cioc̀. } \\
& \because \quad \text { D. O. M. } \\
& \text { Alogfo claro } \\
& \text { i. V. fiemia; } \\
& \text { (t) Magiftrat. pw. integrè geffis } \\
& \text { clariori Semasoria dignisate } \\
& \text { Maximil. \& Fran. fr. Sf. D. D. Med. } \\
& \text { dr demum Carolo V, Rom. Inep. Clatiffmo. } \\
& \text { Hifp. Vx. facum prodicizia, benarmm } \\
& \text { liss, fiud. Cherifs. } H_{ \pm} M \text {. } \\
& \text { ann fone lacrymis pofaif. } \\
& \text { yixit Ann LIIII. } \\
& \text { Obÿd! M. D. XXXVII. } \\
& \text { XVIII. Invarÿ. }
\end{aligned}
$$

Hauendo fatta menzione del Senztore LuigiClari, non * Larà fuor di propofito il urattare alcuna cofa intorno all'oris gine, \& antichità della ltarpe lua, la quale prouiene da Eurizio Clari, che dell'anno CXLI. effendo Imperadore di Roma Antonio pio, fù promofo alla dignità di Prefidemts della Romagna, e pofcia dellianno CLXXI.nel quale Marco Aürelio trouauafial trono Imperiale alzato, il fudetro Eurizio fü fatto Confolo di Roma, la qual dignità ficoncedeua folamente à Sematori; onde fif fa probabile congettura, che la Cafa de' Clari difcende da firpe di Senatori, maffme effendoui tato della medefima fameglia vn' altro Confolo di Roma.
Fulaoco celebre al ternpo di quei antichi Romani Septizio Clari, ché perli fuoi molti meriri octenne la dignit̀ di Prefetto Pretorio.
Fiorì parimente nella fcienza militare vn' altró Eurizio Clari, ilqualeffendo Capitano de' Cheronefi, popoli dell Accaia, occupò colluo gran valore la Città di Torino in Piemonte.
Eurizio, e Claro amendue de' Clari furono medefimamente celebri,efamofi nell'armi, hawendo con brauura fingulare foggiogata la Mefopotamia Regione Orientale, pofta fà il Tigre, e l'Eufratefumi.
Dopò che flu edificata Aleffandria ,' venne quefta Cafata de' Clari infieme con molee altreà render popolata quelta Cittd, eleggendo quiui la fua abitazione, doue fì é fempre nobilmente crattata, non traliguando dal fuo prismo nafcimento. Haucua ella ancora, conforme alcune altre fameglie in Aleflandria, vna Piazza, ouer Ridotuo, nel qualef riduceuano quelli della fua Cafa, $\partial$ per negozij, ̀ per ( $p a f-$ fatempi; e lefuderte Piazzenon ficoncedeuano, fe non fameglienobili, \& antiche.
Vife in quefli tempi Otto Guafco figlio di Gioanni Maria, il qual'effendo eccellente Giurecoofulto, Cauaglier' Aumaso,e Conte Palatino apportò a fefteffo, alla propria Gameglia,ed alla Citta di Aleffandria fua Patria non poce splendore.

- Bartolomeo déContiAlbonefi Senatore Imprriale am- 1538 minitsol!'Aleffadrina todeliesia quelta mo, ppel quale il

Signore
bignore d'V̀niefé, che dal Rè di fratcia era flato mandato nel Piemonte per Vicetc̀'y atrede ad occuparela Came pagna di Torino, ed wia grampatte- di $^{\text {quel pacfe; } \& \text { rim }}$ duffed rermine tale il Marchefe del Valto Gowernatore delloStato di Milano, che, per faluaififí antrettod ritirarf dentro dialticon via parte delle elertio dell'Imperado re; \& inulare l'altra verfo Aleffandriat It Vicere poi mandò il Signore di Centale Capitano Prancefè̀̀ prender la Terra di Bufca in Piemonte 3 mathayendola crouata di Spagruoli molto bent proveduta, l'abbandonò, e fí riduffe verio Alba, la qual Città per effer vota di foldati, loccupò fenza contrafto infieme con la Terra di Cherafco. Dopd hauer il Vicerè lafciato nè fudetti Luoghi fufficiente Prefidio, fir ritird a Pinatòto in tempo, che hauendo il Marchefe del Vatto aumentato di gente ilfuo efercito, con quefto sicuperò Cheri, ed altre Terre.

Alla noua del malifimo termine, nel quale fi trobauano Je cofe del piemonte, il Rè di Francia difpofel'imprefa di ricuperate non folo il fudetto paeie, mà lo fato ancora di Milano. Pafsò eglidunque in|Italia accompagnatodalla prima Nobiltadidi Francia con vn'efercitodi dodici mila Suizzeri, otto mila Guafconi, e cinque mila Italianidiuiff parte in Compagnie d'Huomini d'armi, e parte di Calai leggieri, con trenta Cannoni. Primieramente occupd Auggliana, e Pancalero, Terrecultoditeda'Spagnuoli, e poi inu iò l'fercito à Camagnuola, doue mentuedimoró, li foprauenne auifo, che fi era determinata, e per la guerra di Fiandra, e per quella di Piemonte vna ureguacofi perla pane dell'tmperadore,come del Rè di Francia, peropera ditiè Reirie, cioc̀ Margherita di Nauarra forella del Rè di Francia, Lionora di Francia, e Maria forella dell'mperadore; la qual tregua fà d'ambedue le parti per trè mefíaccettata con oexi forpenfione d'aimi. Haueua già Paoto Terzo, come defiderofo della pace trà Chrilliani, mandati due Legati Cardinali, cioè vno à Cefare, \& i'altro al ChriItianufimo di Francia, pregandoliconiftanza grande à ti-
: trouarfin Nizza di Prouenza, oue lui ancora fí farebbe - Irosferito, sffinche tutti infieme amicheuolmenre fí abhoccallero per fabiline la pace, ed unire le inuittiffime forze loro controi Turchi, quando rifoluto eglidi mandar'ad éffettóo quella lantiffimà imprefa, fi partida Roma, e per li Stonti Apennini gitunfe in Piacenza', dowe per cofi lungo viagzio non poco thanco, fece qualche dimora.

Inquetto mentre dunque, , fieglifi piglia in quella fua
3 Citrà vn poco ds tipofo, facciamo noi vna nobile digreffione, dicendo che ve dendofi il Senatore Marchele dimaila Girolamo Peiboro moleflato intorno alla sicuperaziore della fua Terra di Ouiglio nell'Aleffandrino, hebbe ricorfo al fuderto Papa fuo particolarnimo signore, il quale perciò lciffefotco li ventiffeidi A prile on Breue al Senato dimilano, elertandolo à concedere a $t$ Perbeno quanto egli ricetcat: in cehformita del contenuto in effo Breue del tenorelegriente;
P. Panifex IIt. DHeEtififis S. * spofolicam bonedilionows. Scripfimus Cafarea Maicfati in commendationen土 dileät filt nobilic vity Hieronymi Parboni Incifa Marchionio, vt emm, qui
 fuiferwitys nondefuit, indemnem veleware vellt nec dxbita$m \mathrm{mw}$ illamprofua benignicate obinfitian talem yirums frnem, ob - zangram de fe, vif fuqra; © de Retigione Chriflena fuik fudijs, -dilarima benemerizum, ac mulitudine filiorum grawatmos: nullo palfo derelingwaturum, Intercia horsamur vod, vi opera, in in fio fakore veffro eidem Hieronymo deffo notizi, proxio Wende ne sempm recuperendi loci fxi Owiliarkm expirrt, quam praforsiom it yobis í bona uncmoria Cardinale caraciolo de
 rit, quod vt pixm of infinmeft, ita nobic gratiff mumi erii. Dat: in cisisete nofira placentie fub amato pifcaberin. Die xxvi,
 Diletfin fitijs Prafidi, © Smami Mediolanenfi.
Da Hacenza teguitando Paolo rerzo illuo viaggionern
4 fo il Tortonefe, quindi fi conduffe alli quattro di Maggio - in Aleffandrıa accompagnato, e circondsto da Eminentif-: fima Corona di Cardinali, Prelati, ed alerl principali Perfonaggi cón pompa, emagnificenza degna di tanto Mo-
narca . Entrato il Papa nella Città; fittasfeti di lungo ale 12 Chiefa di San Giacomo dellal vittoria, per adoratell Santifimo Sagramento portato dalla Mula (queftaz vfanza de'Sommi Pontefict, quando fanno viaggio) che inui era ltato il giomo auanti depollo. Adorata chequ hebbe con grandıfima diugzione qutilla Sagrattfima Oitia, ful portato nel Palazzo del Cauagliere Nicolol Inuiziatidi già fol ito à dare alloggiamento à Prencipi grandi, che per Aleffandria erano di paffaggio. Quiui dimorò uè giorni, dando fempre vdienza grata, ed amoreuole à tuett :vifitò le Chiefe, e li concefle molti priuilegi, egrazie: :Dipoi fece da quecta Citrà partenza, e pigliò il cạmino alla volta di Sauona, equindia Nizza di Prouenza oue non indugiò molto ad arriuare l'imperadore, e poco dopè il Re di Francia. Attele Paolo Terzo ìtrattare con gran diligenza la pace trà quelle due potentifime Corone,fmà nonporendoriufcire, alla fine riduffe amendue à termine, che accettarono vna tregua per dieci anni; e poi fi conclufe trà il Papa, I'Imperadore, \& i Viniziani la Sanciffima imprefa contro Turchi. Le quali cole felicemente ftabilite, pratirono tuttida Nizza.
Acquetatilitomori delle guerre d'Italia, fufcitarono. altre nouità yimperoche trouandofil 'Erario di Milano efau-. foo di danari, non porè il Marchefe del Vafto dar le paghe. alla foldatefca in quefto Stato alloggiata; ondenê feguiv rono, cofinella Citrà di Akeffandriz; e nel tuo Territorio, come in rutri gli altri Luoghi, dove i foldati thauano it prefidio, molrelitrauaganze, e forfioni da loro fenzi rifpetto alcuuo diperfone con ogni liberra; $\&$ intolenza: viate; rubauano allaicoperta; metteliano in grandifima confus Gone le Cale de'Critadini, \& in campagna quelle de'poueriConeadiai; conftroordinaria crudeltà if faceuano dan danaris pretendeuano da'padroni delle Cale per il vitto' foro, ciò che nonfitrouaua à comprare in quellitiante, nà daefts per la gran pouerta porenafí procacciare; in formaper causr danasi, non tralalciauana di commettere qualf. uoglia iceleraggine, $\frac{1}{2}$ talche gli Alefiandrini; e gii alrri popoli a quetle dilgrazie foggetti, mandarono Ambiatciadoria Carlo Quinto, lamentandafig giutamente delle itras ordinarie flothor,i commefle da'fuoifoldati, accinche il: rimediafle;mà con poca rifoluxione ritomarono effismen $\rightarrow$ tre chẹ via più crefceuano gli oltraggi, ele fitrauaganze ne': poueri popoli: finalmente dubitando il Mascbele, che, per non effer pagata la foldatefca, nè feguiffe qualche cofpirazione, fece imporre vn Taglione, cioce vna greffitima grallezza di cento mila icudià tutte le città dello Statos e con quetti danári fodisfarta in parte lagente, lamandò altroue, e liberò i poueri, \& aftitti popolida grandifimo, trauaglio.
In quetto tempo, leguirono in Aleffandria grani difeenGoni; se effendo iCittadini diuifi nelle parti, vennero all'armi congran pericolo di folleuazione'; Imperoche Carranto Villauecchia huamo plebeos emolto aderente alla fazione Guelfa, vcrife in queto romore Franceico Inuizjati Gentil'huomo Aleffandrino; pererò il Gouernatore di quefta Cutta, che aiutaua, e difendeua la nubilkà, se in particolare la Gibelhna, fartocarcerare Cartanto, to tece tubito con vn capeltro appiccare i i merli della Rocchetta del Tanaro in Aleflandria s la qualforte di morte parne in, vncerto modo fatale à iCarrantidella cafa Villauecchia; imperoclie un'altro Carranto auo di coltui peria medefima caufa fece dell'anno 1485 , lititefo miferabile fine.

- Dopü haner'ilCauagliere Lodouico Pamizomi coraggicfamente teruito di Capitano di fmteria Italiana nello guerre dello Stato di Milano, fù quett'anno 1538 . dalla Republica di vinezıa condotto allituoillipendıs per Capitano dicento Caurileggieri con onoratilima prouigione, cofi intempodi pace, come di guerra.
PetfeueròilSenatore Albanefinella Podefteria di Atef- 193 fundria quelt'ano, nel quale $i$ fuoicitradim furmo ettremamente aggrauati da i continui tributi, che dauano alla foldatefce da foro alloggiara. Laonde per liberarfi via voled ds quella così calamitofo, ed finfoporibbile..rzuaglio per tuttili rifpetti,ffisforzarone di mandste a donare al'Marchefe del Vatto Gouernatore detho Stamo di Milane


## DIALLESSNNDRIA．

viascollathatoro di pero diteffte ；che fonio treñarti one ：？
$\therefore$ Ivitimegiomo di xptile；rimpettdfice Fabelth mo－ glie di Catlo eainto，di parto，e toi parto infemit parse
 J＇altre Cittiz dello Staro di Milano póripo fe，e foleani efe－ quie，conforme richiedeuono it meriti ditanta Sighorix： Latcior ùffighioli，cioè Pilippo Secondo，che fur Re di Spar gna，Maria l operadrice，effendofi màritata con＇limpera－ dore Maftrigliano Secondo，G wizana；he fu：montídi Giounnni Ré di Portogatlo．

Diposi a gli otto del mefe ditMaggio faiveduta nel Ciela ma Eomera，la quale and rempre continumdo cot f 40 Ílendore fino alliventinoue，nel qual giorno difparues Fd ella prefaga：di grandiflima círeltia rellà naggior paite dell＇Europare quelto fagetlo arciù̀ aneoin Alefrandria，
Giouan Giacomo Firoffial figlio at Frincefico in revii
 di publici，epriuati affari，ortanne queft anno dall＇Impera－ dore Pondratifimo ；Be veilhano conito dicommifatio geriofale，cosi nella proufiazinifletfindrina，come Torto－ nofery te anthe mori Giomenniflleten Ghilinis Consilhuon modiquelta Pazria，figlurílo df $f$ taliano，\＆al fro coupo fitata onoreuolo fepoleups prefíd quellodet faderto fao padre atlia Capella de＇Ghilini a Sent Alberto dedicata

is 40 －Queftanno；nel quale amm inifrebla Podeteria di Allebs
I Sandria Bernardo Spina Calabiefe；alle hore ventidue ded giorno quintodecimo di Agolto，thulnarono allim proni－ fo due volte；otuero Arrhi del Ponterfopra il fume Tanaros the paffe per quelta cirta：

Nel fudetto giorno morl：la Bexerizinctezia，chiamstia Illuminata，Monaca fotto la Regofia di＇Sant＇Agofinotral Monattero della Gloriofifima Vergine－del Mone fopra il Borgo di Varefe，lontano quaranra niglia da Mitano： Nacque ella Panno 5466 ．del mefe di Ottobre ifl padredi lei fü Pietro－Alziati principale Milanete，e la madre chis－ －mauafi Maria，Matrona nobhiffima di．Cafa Ghilini，figlia di Giuliano Ghilini Signore di Cattelceriolo，Effendo pôt ＊emuto à mortel＇Alaiati eon haver lafciate dae figlie，rioe Lucrezia；di cui rrattiamo，e Bianca，piacque a Mariadi ri＋ maritarf in Filippo Maria Vifconti Canagliere dr molce autorits in Milano，patente，\＆Configlieredel Duca Gio Galeazz $\operatorname{Sfforza;~\& ~vnizameme~flit~propnfto~di~dare~que-~}$ fle jue figlie，ancorche fanciulle a due Nipoti di Filippo Maria，cloè Lucrezia a Girolamo Vifconti；\＆Biancà Lodouico dell itterfa firpe de＇Vifconti；e perciò fu fatza la promeffa di quefti matrimonij con condizione，chefi differiffero fin＇a tanko，che amendue foffero pervenute all＇età di andarfene col marito：Lucrezia，ch＇eta d＇eà̀ maggiore della forella，e che poteua del tutto fabilirele
i Nozze，fece intendere 3 Girolaino，che cercafe akra mo－ glie，poiche lei era illuminata da Dio à fare monaftita vitag econfagrate la verginità fua alleterno Spofo Giesil Chric fo；ì talchenè per gran preghiere，nè per quadfuuglia al－ lectamento fil poffible il diftorla da quell＇sttimo propo－ nimento，anzi ftando iempre fald $a$, come fortiffima Torre， neth lora difpofizione，ripofe à tusi coloro，i quali procu－ rando di difturbare il fro intento，sinterponeuano，affin－ che il matrimonio hiveffe effetto，che effendo ella nelleta di oten anni，non poteua promettere，non fapendo difcer－ here il ben dal male，e che quelli，ch haveuano per lei pro－ me（fin，non poreuano promettere della fua volontà；di
 ponimento，per commeffinne del Duca GiamanGalenzzo SForza fil accompagnata al Monatie：o della Vergine San－ tiffima di Varele da Branda Caftiplioli y efcouo di Como， e dal Magno Giouan Giacomo Triuulzi Perfonaggio di gran qualitz．Entrò quefta Verginella curta ripiena di ginbilo，\＆allegrezza nel Monaltero，eli fù impolto il tome d＇Illuminata，perche filella veramente illuminata dallo Spirito Santo ad eleggerficosì felice，\＆ficuro flato divita．Quiuià juotemp），conforme all＇vianza，fece la fua fole ine profeffione，e mentre alla viffe，atreic del con－ tinuo ali＇orazione，\＆à diuine cor templazioni ；fece molti
dighinni，ematte pentenze；ôltre à ciò，che la regola del Foo Mbénfterb comandana＇；diedefi con molta alprezza
 thebbe molfeivifionidivine，iv riuelazioni，hausitdo in pars－ cieolate piuclatá álo Morzache la morre di Gartamo Vif： zonth̆che douery effer：fio maditojofù notata Y＇horis，\＆il
 accaduta inquel medefimmoiltanser，che findetcod da quefta
 equattrojdé qualíne vilfe cinquairtas e cminque knomente
 Saxui cuaíandamextiy paisd alhighonis celettecon grandift frma fantivi＇sel gion oglociofo，che la Madre di Dio fù af，

5．In quel giomii Marifiedo Qumion per li meritidella vir： tu；e dotitinemuatiotsecia da Ea to buca di Sauoia，Collan teralez dignitappregiast，efiguarderote in Tormo．


 li，che foroed i Sa ngue amico，：\＆e illultre：Ers Lodouico fratello di Tomalo Auo dell＇Autonedi queffi Annali，e per elfer＇egli nato in Milano，dove：abieum infientecan Giouans Gracomo fuo padre Segretario，e Configliere di Giouan Gateazzoie Lodouico Sforza Duchi di quefto Staro，megi－

 Diutile dell＇auno risia．Atampato in Mitano，mal quate viene defrrito trìgli altri Dottori di leggi il fudetto Ao－ douicos＇wi è anco man fede neltenorefegiunte farca degli Abbatidel medefuno．Collegio，che furono Cefare Aloos gadro 5 e CefareColta amendue Giureconfulti Mikanefi； cì̀̀ s．f：．
Nos cifar siduatatus，dr cajar Coticambo Penirandictole tegij madimm magnificorum Dominerum Inrifconfultormw． alma Cimitatis Mediolawi．Abbates ：fidem facimant，ot attefamme ${ }^{1}$ familime fen profapiam Magnifreormon Do－ minorimm Gbilinotrut entiquitate，ac nobilitase infignem offo in bac sinvizate Medioleni，ob propterea in Venerasedo Collugies
 dam Dominum Ludowicum．Gbilinam $\boldsymbol{T}$ Sque in anno 1540.
 jubfaript Dionyfiesoldonwe Notarius publicus Mediolenenfiss．

$\because$ Queto Lodorico î̀ taxso dal Duca FranceícoSecon－ do Sforza fua Lungotenente nell＇Vffizio di Prouifione in Milano；che fi chima commonenente Vicariadi Proui－ Gone ；\＆lhelbein perpetuo，mente evfle．
Contmuò lo Spina nella Postefteria di Aleffandria queft＇ anno，nel quale $I$ Imperadore Cailo Quinto venne per 1＇Alpi di Trecto imitaha，\＆il primo giorno di Ottobre arriuò in Aleffandria s doue fece l＇entrata per la Porta del－ te Vigne，\＆alloggiò nel Palazzo del Gouernatore dique－ fta Critra foperibamente addobbato，il quale in memoria di quefto folennifitmo：arriuo fece collompe xaz tayola di marmo bianco nel muro del Portico difopra，nella quale $反$ legge intagliata quelta inferizinne．

Carolo Quinro Cafani Xiguffo i Germanic redamui
Rodoricme Daxalos Cefarses cifpadanus Gubernaaer
Poncen binec opera Yua reforfum dedicat MP．XLI．
D＇Aleffandrıa l＇Imperadore paisò di lungo à Genqua，a qnindi $n^{\prime}$ and $\ddagger$ Lucca ，doue s＇abboccò col Papa，ftaindo con effo in vatii，e pravi rapionamenth dopòi iquali licen－ ziatof da effo，s＇umbarcò nt I Porro di Luna，e contrenta $\int$ ci Galee nauigandn，pafsò allimprefa d＇Aigeri；mentreche il Pontefice per li Montidi Pittoia，e per Bologna ritornò $亠$ i Roma．Fil poco aumenturato l＇I mperadore in quefta guer－ ra，con la quale beniffimo s＇auuidde，che rare volteifuc－ cefficorrifpor，dono felicemente a quei peńfieri，che lhuo－ mo fiforma fpeffo nell＇animo con it fuoi difiderij；poiche troù̀ Anafaga in tutre le maniere inefpugnabile，à tal che fil egli sforzarn a lafciare con fuo grandiffimo danno im－ perfecta l＇imprefa，e licenziare le Galee di Sicilia，equelle de＂CanaglieriGerofolinitani con i perfonaggi，che feco erano à quella guerra venuii，\＆e egli tutto confuín volto verfo Spagna．

T
Nella

146
Nella fudetra imprefa if fecero egregiamente valere als cuni nobili Aleffandrini, cioè Giacomo Francefca Guafco Cauagliere Gerololimitano, figliodi Giouan Marco, Rat. faella Inuiziati, ilquale valorofanente combattendo ; io quella guerra rimafe da nemici vccifo, e Muzio Marchellis ambidue Capiraui di fanteria. Similmente Fabrizio, e Benederto Ghilini, quelli figliudo di Giouan Giacomos e guefti di Antonio, e l'vnos e l'alero fratelli, fifecera cono (cere moleo divoti verfo ilferuigio dellimperadore .

- Del mefe di Settembre effendo i:fusmi, di turta qual I'Icaliz prodigiofamente gonfiati y vfruoso parimente il Tamaro e la Bormidaicon HOrba di, masierada'letti loros che infieme unitiartiunrono fino alo radici de'vicini colLi; ed hauendo e per longo, e per largo tutéa quella pianura inondata ; rapprefentarono invaliminto lagow Di quefta
 memoria gli abitanti del Caftellitazo; ecalafe dé Cer: melli, per effer da quella rifintema darevipadi pial diqua ranta cale in qualle due Ferres :-
- In quetto mentre il Terremoto:alla prima hera della trotte delli veätidue del fudetto mefe di Oreobre, fif fece leggiermemte fentire inAleffandria, mà in atrre parti ful tanto gagliardo, che fece rouimare infinite cale con ha mor: redimolte migliaia di perfone.
Queffanno l'Imperadore Carlo Quinto fabill contro la volonth del Rè di Erancia il matrimonio di Chriftiana fay Nipore veidota del Duca Francefco Secondo Sforza, con Francefco: figtinolo del Duca di Lorenx;

L'anno prefente, nel qual', enel feguente Tadeo, Oidoi's ni Cremonefeyfa Podend di Aleffandria, ed Anfetmo Tintofuo vicatio'amminittro in affebze fuit quafi temprela Kuderti Podefteria, fuccitarona le gueriey Imperoche il Rè di Francia piglid nuouamente l'armi contro l'Imperadore in pial bande, mà in patricolare nel Piemonte; quiui mandö il Signote di Langè conmolta foldarefá Erancefe, con animo ttabilito d'occupiane quatchoCittà, come Alti, Vercelli, 8 a Alba, 8 anco ditentare la prefa diAleffandria, havendo già col mezzo d'alcuni Guelfi princi申ali di que Ha Città potto inficum il erattato ordito difarfene padrone; mà effendofi per alcune lettere tratreuute discoperto il negozio; it Marchefe del Valto vi pigliò fabitamente opFö̈tho vimedio, \&i difegni de' Francef rimafero per alThora thterroti; onde il Langè sfogo l'animo fuo col Terr itoria di quelfa Citt e dannoffilime icorrerie; dipoi andò con l'efercito forto 12 Terra di Cheralco, la quale, hauendola di notte, $\&$ in rempo, che ficrouaua di fcldati, e di munizione vota, aro falita, occupò con ogni facilità , rendendofiquello, che la cuftódiua.

Fratanto, il Marchefe del Vafto venne diquà del Pò con boniffme rumero difanki Todedchi, \& Italiani ; \& hauen? do vnici quelli con la gente veterana formò whiaflai gagliardo elercito, colquale andô di longo nel Piemonte, \&e In pechi giomì ricuperd da' Francefi alcune Terreprinci; pali. Lronde il Re' Francefco aumentace le fue infegre, mandò fpeditamente a refiffere $\frac{1}{}$ contraft 1 mperiali il Si gnore d'Anibaot, il quale con dieciorto mila fanti trà Ita-
$\therefore$ liani yefrancefi s andó fotto à Cunio per prenderlo; mà i Terrierf , che molto diuoti erano al Duca di Sauoia loro Signorescon raiato delle genti Céaree, li ributtarono vaBrofamente. In quefto fate d'arme, ne rimafero morti de' nemici quattrocemto, \& il reftante delleefercito, ch'er 2 fotro la condotta di Ottauiano Guafco Vefcouo di Aleffandria , per faluarff fin aftretto d'abbandonar ben prefto limprefae en'andà saluzzo con penfiero d'inuernare jui; mà li fù fatta d'ordine del Marchefe di quella Città qualche refillenza, 8 unplebeotentód'ammazzare il fudetto Veicouc, mentre procuraua d'aggiuftare la differenza co' i Sindici per caura dell' alloggiamento; ondeiloldatientrarnno per forza nella Città e efenza rifpetto alcuno dé luoghi ${ }^{\text {agris }}$, la mifero à facco, e rouina con la morte di molti di quei Cittadini, ed' vnode fudecti Sindici.

In quetto mentre, hauendo il Rè di Francia licenziate le genti Italiane quafi tutte Piemontefi, che col Delfi iodi Francia erano late à Perpignano, fcefero in Italia per ri*
tormare ì paefileros e per sfugeire finconero de' lanperia: Ii, vemero nell'A leffandrino, doue allimprouifo prefero Mombaruxano. \& alpre. Teqre jolamertec con anineo, \&z insenziape di farfi dare da Terrazaniil wito zéanco danati,
 ga, e percio ridorte in grandifima necefito dognicofa: Mdeffendofi preftamente:modo il Marchefe del Valto, ven-
 molxi di loro vecifi, \&e in particolare de' Capicani.
$\therefore$ L'vilimo giorna di Agolo pakd volando per Ailefian dria, e per tutta litalia, moleimudine infinita di Loculte troffe, ò pogliam direx Capalette', le quah volquazo in fquadroni, sic hameبapo quatevo ale, fei piedi, e pareua th haueferog givelmi in capos come portano if Oldati, 8 a srano in tanta quagtick, che alle vole copriuano i raggi del Soles Gigettauano quad, \& tà per tutcapaicendos e con: fumando le Campagne con dama grandifima, e marauigliade' popoli : Ondequelli, cherano Deputasial Gouery no delle Citt ${ }^{2}$, doue, qe né cui Territorii quefti dannofi Animaletti dimoxumpo, fecsto publicare vieditto, proimertende wn tanto patronions. Re anco per facco. à chirgit ammazzaus, iconfegmaodoli perd̀ a i fudetti Depugati, af? fiache mon paztatiffero Jouza. Ne fegui dipoi vaa eftrema carefia in Aleffandria, la qualecagiono ì outtili poteti vax compaffionouol fame e efina)mente quelta diferacia fis accompagnata dalla Refte, chepriud di vita yna buosa pane ec de'Citradini, e Contadini a fegno ţale, phe molte rafe e timafero vote affateo đ"abitatori.

Paffanda da fimili auluenimarri alle cofe di dimozione? dico, che all noue diOttobte fa collocata nella Capella e fopral'Altare di San Silueltro nelDuomo di Aleffandria leffgié della Santiis. Vergine col fuo figliuolo Giesù in braccio, chiamato dal vulgo la Béatifima vergine dell Vícotto, dipinte lopra vna rauoletta di legno, la quale fubirto, elpet lauuenire fu tenuta in grandifima venerazione. Imperoche, non Tolo i Citrodini, mainfinito oumero d'alté pe:fone dé circonuini, \& anco lontani luoghi ricorrono congrandiffima dinozione à quelta gloriofifima Reina del Cielo, e generofa difpenfiera di fegnalati fauori, alla quale per le molte grazie da effa benignamente riceuure, portano idiuoti moltumimi doni. Eppinione, che da rempre parti foffe quetta miracolofa immagine; portata nella fudetra Chiefa da wn fonorciuto-; e itraniero peregtion : © Per le: uare a Leutori la curiofita di lapere,perche quelta Santiffir ma Vergine fi chiami dell'vicetto, dirò, che auami, chefi collocaffe in quella Capella, fi teneua vicino zz quel picciolo Vício, che nellentrare della porta grande del Duomo, fi vede il primo a mano finiftra, e da quel tempo fino à noftri giorni quella Capella, equell'Attare non chiamofs piu di San Silueftro, mà della Beatifima Vergine delf vicerto.
Giatan'Angelo Lamborizzi,che dell'anno 1534.0 tenne la Podefteria di Pontremoli, queft'anno fu fatto per li meritifuoi Fifcale di Pauia .
Seguirono in Alefiandria alcuni pochi mouimenti per caufa dell'elercito de' Francefi, pafsò nel Piemonte fotto la condotta di Francerco Borbone Conte di San Paolo: onde il folito Prefidio dé Spagnuoli deftinati alla guardia di quefta Città , ful d'altre Compagnie accrefciuto .

Si fecero poiin quelta Cirta alcune allegrezze per caufa del matrimonio feguito trà Filippo Secondo figliuolo delImperadore Carlo Quinto, e Maria figlia diGiouanni Rè di Portogallo; come anche in queigiorni il fudetro Imperadore fece lega con Enrigo Rè d'Inghileerra conera it Red di Francia.
Con fama di eccellentifimo Dottore in amendue le leggi, fif fece in quelti rempi thominare Giouran' Antonio Rolf, di cuifivelono ltampati due Volumi di Confegli, ed altre opere. Publicamente leffe nello thudio di Pauia; e perche lo Stato di Milano era dalle guerre trauigliato, abbatadonò que!la Città, e niandò ne! Delfinato, doue con onoratifimoltipendio attefe ad immortalare il fuo nome colmezzo della Letura di leggi. Fil dipai chianato dal Ducz di Sauoia, affinche (piegaffe le leggi netho tudio di Torino , doue così compitamente lodisfece aldifiderio di
quell'Vniuerfità, che dal Duca di Sauoia ortenne in ricompenfa la dignità di Senatore; Eulanco fatto dall'Imperadore Carlo Quinto Cauagliere Aurato,e Conte Palatino .

Il Marchefe poi del Valto, ch'era beniflimo informato del valore del Capitano Odoardo Guafco figliuolo di Odoardo patrizio di Aleffandria, lo fece del mefe di Settembre Gouernatore del Cafello di Verrua, nel qual caricofi portd egli con ogni fodisfazione di quel Capitano Generale .

Queftanno,nel quadeffil Podeltà di Aleffandria GiouanniScalco, haueua già il Marchele del Vafto licenziate le genti per non tenere nel Verno i popoliaggrauati d'alloggiamenci, quando trouandofi il Rè di Erancia sù l'auantigggio con groffo efercito in campagna, diede ordine al CoJonello Lodouico Biraghi nobilifimo Milanefe, -\& al Signore di Tes, che con cinque miki fantrera Italiani, e Eracefi andaffero à prenderé Crefcentino, la cui prefa dopò qualche contralto riufci, erouandofi dentro per fouernatore il Conte \&x Colonello Antonio Guarco, il quale fece ogni poffibile refiftenzi, difendendofi gaghiarda mente, ma perche la fua foldarefca era di numero alla Francefe di gran lunga inferiore; e perche haucw poca munizione, \& vectouaglia, come difperato, fù afterto a renderfi. Prefero ancoila Terra di San Germano, e pofcia n'andarono à Trino, peufando per mezzo d'yn trattato, douer facilmenmente hauer' effetto la prefa di quel luogo, mà effendof fcoperto, riufci imperfetco, come anco quello della Città d'Inurea, e d'altre principali Terre; perciò abbandonata limpre'a, andarono a congiungerfi col rimanente dell' efercite, per andar tutti vnitámente alla volra di Carignano,ce.me fecero, ponendoui vn ftretto affedio: In quefto menure il Prencipe diSalerno Gonernatore dell'kefercito del Rè di Spagna nelle parti del Monferato, haueua propofto d'alloggiar'iui la fua gente, affinche di quelta maniera $i$ 'nemici non $f i$ poteffero allargare, nè valerfi delle vettouaglie dřquello Stato,mà lianobedienza, e la paffione de' Monferarefi ò gli ordini fegreti della Marchefana loro Signora, impedirono cosi bel difegno ; contuttocio fubito che il fudetto Prencipe arriud in Moncaluo, i Erancefiabbandonarono Montechiaro, Catiello di qualche.confideraxione, difito aflaiforte,atto $\frac{1}{}$ fare ognidife $[$, e non poca offefa, \& à tenere in freno tusto il Monferato.

Dall'aliro canto, il Marchefedel Vatio, che faceua col fuo eiercito refidenza fiel Piemone, all auifo delliffedio di Carignano, deliberò di foccorrerlo con le fue genti, le quali ancorche foffero minori innumero de Erancefi, eras no però maggiori in virti. Effendofi egli dinquepartizo - d'Alti, \& il Prencipe diSalemo da Montechiaro, che da eflo poco innanzi filoccepato dnpò la partenza de'Frano cefi, amendue fi trouaronoalla Montata, luogo vicino $\frac{1}{2}$ Carignano fei miglia, doue jmpediti dal tempo il pil tempeftofo, che foffemai fato per molti anni addietro., dimorarono fino al giorno di-Pafquia; 8e havendo il Marchefe difegnato d'alloggiarquèl dia Sommariua del Bot co, fece marciar l'efercito, ma impedito dalladifficulrà del camino, li fil bilogno, per fuggisé glinconuenienti, che fogliono fuccedere nell'alloggiar di notte, fermarfid. Cer;fuola, doue feguì quella lera wna icaramuccia trà lefercito Cattolico, e quello de'Francefi : la mattina feguenre, chofil à gli vndici di Aprile bebbesuifo il Marchefe, che inemici, de'quali era Generale Francefco Signiore d'Anghien, giouine di dieciott'anai, s'apparecehiauano per combattere, onde mife in ordinama il fuo efercito, djuidendo le fanterie in tré battaglies nella prima pofe i Spagmuodi, chierano due milacon mille Alemani; nella. feconda altri fei mila Alemani ; e nella terza mifegl'traliani, cherano quatro mila : diuife parimente la Caualleria, che conteseua mille Caualli, in trè parti, dandone wna à ciafcuna delle fudette battaglie per farli (palla. Alle dodici hore fi venne ad un valorofo fatto d'arme, che durò fino alle dieciferte, dopòil guale i Francef occuparono alcune Cafe fopracerte Colline, con penfiero di poruil'Artiglieria per battere l'efercito Catrolico, mà i] Marchefe interrupe idiregni loromandandoui da vna banda quattrocento Archibugieri Spagnuoli forto al comando di Goctiero Cherada,
e di Giouanni Gueuara, chedipoiful Gouernatore di Alerfandria ambidue Spagnuoli, e dall'altra alcune Compagnie di Fanteria Italiana; con la gual gente furonn rigettati li Francefi da quel Potio, e rimafero quelle Colline in potere del Marchefe. Dopò quefta fcaramurcia, 'fi venne à giornata, nella quale i Spagnuoli co'i mille Alemaniruppero la bartaglia nemica de'ltaliani, e d'vna partede'Suizzeri, e palfaronotanto auanti, che non pure fi fecero padronidell'Artiglicria, mà hauerebbero anco prefa Carmagnuola, fe Ia battaglia dellifei mila Alemani al primo abbaffar delle lanae dicinquemila Guafconi, co'i quali s'era ticontratas, non $f$ folle polta in fuga; onde la virtoria, chefino allhora batteua l'ali lopra l'infegne Cattoliche, pentitafi della grandezza del Murchete del Vallo, s'accompagnò conte fehiere nemiche: La Caualleria parimente i:on pur vuolfe mo. titar la fronte, mà all'efempio de'Alemani diedeft anch'ella 2 fuggire, mentre che il Ptencipe di Salerno valorola: mente combatteua col Signor di Termes Generale de' C - uallileggieri Francefi, il quale da mo incontro gettato per terra, ful prefo da alcuni Fantiltaliani, efil prigione condotto in Alti. In fomma bifognd, che quei pochi Italianis ch'erano auanzati in numero d'ottocento, fofteneffero la fcaramuccia, difendendofi valorofamente dall'impeto della Caualleria nemica. Finalmente vedendo il Marchefe. che né l'efempio della perfona fua, nè le perfuafioni peteuano inuitare la gente Alemana, ela Camalleria a volger'il volto a nemici, ferito leggiernented'vm Archibugiata nel ginocchio diritto, ed'yma mazzata nella mano finiltra, per non perdere ogni cofa infieme, firitiro in Alti, effendo llato a pericolo,turta volta che non foffetato loccorfo da'fuoi, ò di lafciarui.la vita, ò di rimaner prigione . Queta giornara fu fanguinofad'ambeduc le parti, mà piu da quella del Marchefe del Vafto, poiche vi rimafero morti circa à vndeci mila huomini, e prigioni duc mila : ilbotino fatto da'nemicifu Atmato valere circa à cento mila fcudi, oltre alihauer'acquitati quindici pezzi d'Artiglieria , e fetre mila corfaletti :-dopò quefta vittoria i Francef prefero Carignano, \& hauercbbero fatti maggioriacquilti, fel'Anghien fifoffepofto à feguitare più innanzi..

Nellafudetta imprefa di Cherifuola valorolamente portoffi Otrauiano Guafco Vefcouo.dinleffandria, ilqualeabbandonato già il feruigio del Rè di Erancia, s'impiegò in quello del Marchefe del Vafto con occafione di quefta gueira,nella quale,come anco in altre, depofto il Paftoratecpn la Mitra, e veflitofi da coraggiofo guerriere, diede di fefteffo colivalorofo faggio, che pareua in vn certo mioda nom haueffe in altro marimpiegato il fwo tempo, fuorichenel méfliere dell'armi. Però rausedutofi egli del Guo errore, dopo la rotta diCerifuola, filicenziò dalla guerra, e ritornóal Gouerno della fua Chiefa Bleffandrina; \& alla pitria,dove, havendo dal Sommo. Pontefice ottenuta la re--miffione del fuo fallo, atrefe congran zelo, e vigilanza ad amminiflare j): Vefcouzto.

Dopò efferfialquanto fermato in Aitil Marchefe, ritornò a Milano a \& affoldò tureta la gence pofibile a metterfi infieme nello Stato Milanefe, $\&$ altroue, mentre cbe Rietro .Stroaxti attée in nome del Rè di. Francia ad aduorée foldatefça per rinforzare l'efercito Prancefe, \&x wircon quelto tutte le genti,ch'erano fotto al comando del DmoxidiSomma , diLgdoutico Otfini Conte dirPitigliano, di Giorgio Martinengo, e di Pallauicimo Vifconti altue volte Eletto di Aleffandria, perandarlene in Piemonce. In quelta moffa fil il fecondo giorno di Giugno, lo Strosai affalito da glpImperialiguidati dal Prencipe di Salernolı da'quali dopiò gran contralto, e furia d'arme rimafe rotio, mentre volcua paffare la Scriuia fume vicino à Serraualle; il quale dalle -Montagne precipitolamente icendendo; allarga lefue braccia nella vicina campagha del decto. Luogo $s$ efurono facti prigioni l'Orfini, e'l Martinengo, tquali condotti in Aleffandria, furono pofi forto byona guardia nella Rechetra del fume Tanaro in quelta Città. Se n'andòpoi. 10 Serozzi con l'auanzo della. fue gentein Piemontes per congiungerfi con l'efercito de'Erancefi.

Mentre duroja fujetta guerra di Piemonte, fifece onosatamente valere Lorenzo Codega,ilqual'effendo vno de*

Proueditori generalidel pape per lefercito Cefareo con－ cro i Francefi，amminiltro quelto carico con tanta fede，ed integrità，che in ricompenfa ne fit egli dall＇Imperadore Carlo Quinto rimunerato．Valorofamente ancora portof finel feruizio dellifteffo Imperadore contro ifudetti ne－ micinel Piemon：e，il Capitano Andreofin Villauecchia natiuo della Terra di Solero nel Diltretro di Aleffandria，il quale andò del pari，ecol valore，e con l＇éperienza milita－ se cói pid̀ famof，e valorofi Capizanidell＇età fua ．
Finalmente，dopòmolte fcaramuccie，e dopò tante gra－ uiffime guerre feguise trà l＇Imperadose， 8 al Re di Frascia， fi conclufe alli ventifei di Otobre la pace in Crepì nel Va－ lefe， $\mathbb{\&}$ in quefta s＇inclufero tutti ii Rrencipi d＇Italia．La nuoua di quefta concorda rallegrò＇tutta Europa，non che l＇Italia，\＆in particolare il Papa，che per mezzo di quetza vnione fi vedeus facilitato il tuo penfiero di celebrare il Concilio＇，il quale ordinò，che per la Primauera dellizano leguente fi doueffe dinunziare． grand＇applaufo le leggi nella prima Catedra dell＇Vniuerfi－ tà di Padoua；in luogo di Francelco Corte il giouine，final－ mente dopò hauer lacciativiui outo fuoifigliuoli，parsò jua all＇altra vita，e fù il fuocor pofepolto con molte lagrime de＇ fcolari fuoi nella Chiefadi Sań Giouanni Verdara diquel－ la Citè̀ ；fopra la fua fepoleutrafí leggono＇，in vece d＇ícri－ zione，lei verfi del tenore，che fegue，cioc̀，

## 

Si quid eret resa charms in Axfonia．
Hic habet offa，fwas maftios，ontref que reliquit，
Qwi nocums inimxis buic parca fewera fuit．
2रam natoosocto，，rxorengiue donimingus peremic，
cwm zalem terric abfulis ille yirwm．
Mori parimentequelt＇anno alli quattm del mefe di Lu－ glio Camillo Ctari，la cui gran perdita fî̀ affaiffimo fentita da turta quelfa Patria，per effer timafa priua d＇vno de＇ migliorf Dortori，che viueffero al fuo tempo nell＇una，e 1＇alera legge：Hebbé ì fuo cadavero fepoltura netla Chie－ fade＇Carmelitam di Aleffandria．

Creuero Giouanni Scalco nella Podefteria di queftz Citta，ove il fume Tanaro diuenne alli ventidue di Maggio per caufin delle continue pioggie talmente gonfio，che or－ gogliofamerte apertafila ftrada，entrò in Borgoglio，roui－ ndmolte cafe，e portò via i circomuicini campi di biade ripieni．
Chrittiant già Ducheffa di Milano rimafe la feconda volta vedoua con la morte di francefco Duca di Lorena fuo matito，accaduta nel fudetto mefe．
Polcia la Reina Maria moglie difilippo Secondo Rè di Spagna parrori il primogenito，al quale simpofe in nome di Cato ；e memte la Città di Aleffandria，come l＇altre ancora dello Stato di Milano fi preparauano à fare alle－ grezze per la nafitia di quel Prencipe，venneficura auo－ ua，che del mere di Giugno era lafuderta Reina paffata al－
－l＇alera virá o ondefi tralafciarono le dimótrazioni di giu－ bilo，ef fecero ìnicontro porcosl gran perdita grandifitite condoglienze．
Allitredeci di Settembre，d＇ordine del Sommo Ponte－ fice Patoi Terzos fidiede principio al Concilio Generale －nella QirardiTrento．：．
3546 Francelco Citolamo Corteamminiftro la Pidefteria di
I Aleffandriż quett＇ano，nel quate Martiro Lutero huomo －in ognt forte di fceleratezza immerfo，efalò del mefe di Febraio＇nell＇erà incirca di feffantatrè anni l＇anima alli pei－ petuitormenti delfinferno，con hauer dopò fe lafciati ist－ cuni figlinalida ma Monaca．Del mele poi di Margini， Corniento，e Solero，dae Terre del Diftretto Aleffandrino furono aggrauati dell＇alloggiamento d＇vna gran quantina di Fanteria Spagnuola，alla quale erano coftretteaditre， oltre al vitro abbiondante；vna certa fomma di danatiogni giorno ：conturnocid simafero libere di tale aggrauio col mezzo d＇vn groffo pecuniario dono，che fecero à Rai－ mondo Cardona Generale dieffa foldatefca per limpe－ radore．
Fratemery vedendofigli Alefandrini，\＆e in particolare molti Gencilhuoni con ogni cattiuo te：mine maltrattati

## A I I I

dal loro Gouernatore；alche anco s＇aggiungeuano alcuni graui delitti da effo contro il fervizio dell Imperadore commefli，furono coltrettia mandare in Spagaz il Conte diGauio Antonio Guafco à fignificar＇e gli vni，e gli altri $亠 幺$ Cefate，affinche applicaffè così fatti difordini quell＇op． portuno rimedio，che richiedeuala gultizia．Per tanto mandò egli ordine al Giureconiulto Lorenzo Polo Confi－ gliero， 8 主 Nicolò Secco Brelciano Capitano di Giultiziz in Milano，affinche conofceffero quefta caula，i quali，per vbidire all＇mperadore，；accertarono il giudizio，e venuti in Aleffandria，fubito volleroche ilGouernatore da que－ fita Citta G trasferifce a Milano，affinche li Cittadini più li－ beramente poteffero dire ciod，che fapeuano contro di eflo． Dipoifù fatto radunare il Confeglio generale de＇Cittadi－ ni nella Chiefa di San Francefco，ve nè concorfero piul di duémila；\＆effendof tetri lidelitri，e le querele dateli， turea quella radunanza con vna fola，\＆alta voce ftrepito－ famente confermò veriffimi，e quelli，equefte；e che per－ ciò dimandauagiuftizia ：Ligiudici Itupefatti della cofpi－ razione ditanti Cittadini，fubitolicenziarono turta la ra－ dunanza，e ripigliaronn il proceffo，che per vn．poco di tépo haucuano ì pofia tralafciato à fine di fapere l＇animo e la voloned ded popoto：In quefto mentre，molti nobili Cittadini，che faceyano gagliarda inftanza，perche fiproce－ deffe concro il Gouernatore，furono condorti prigionia Milano．
Perfeueraua quefl＇anno fimilmente il Cortenella Pode－ fteria Aleffandrina，quando egli ad inftu：$z i$ de ghi Anzia－ nidi quefa Patria，i qualifurono Gioum Aunbrogio Gra－ nari ，Gtuuan S：effano Cacciaguerra ，Antonio Maria Ber－ nera，Antonio da Pò，Marc＇Antonio Kubutci，Pietro Mat－ teo Farina ，Pietro Marcire Panza，e Ginuan Vincenzo Anolf，raccolle tutte leleggi municipalı，le quali erano in duerfilibri iparfe；\＆hauendole in vn librofolo ridotte， do diede permaggior comodità degl＇intendenti alle ftam－ peforto il titolo di Stazuti．
Dipoi，fíterminòil gùrdizio contro＂ilGouernatore ；e benchealcuni principalidi quefza Città molto afizzionati ad effo Gouernatore，e feparatida gli altri Cittadini fa－ ceftero ogni poffibile per corsompete moltiteltamonij，e con promeffe，e conminaccie，conntitrociò fù ranta，e cale Ja coltanza di effi teftimonij in conferm ure lo già dette cole cötro il Gouernatore，che li Giudici Delegati pergiu lificarle confumarono la maggior parte dell＇anno in len－ tire，\＆efaminare alti reftimonij．La fomma de i delitti， olere alli mali trattamenti da lui fatti alla mazgiot par－ re dé Cittadini；era quettaj cioè ，di haner defraudate le paghe allifoldati del prefidio．；di bauer permefio，chef leuaffe dal magazeno il grano inipotto per vio dreffo pre－ fidio in qualfuoglia orcafionedi guerra，e fiportaffe fuori della Citràs di hauer＇hauuracommerzio，efangliarirà conalcuni Capicani Franceff，mentre ftauano in San Sal－ －uadore，i quali mando 1 donare vettouaglic，munizioni， － 2 arme；di haues Leiiati dalla Cirtadella alcuni pezzi id＇Artiglieria，e venduti ad alcuni priucipali Genouef； quelti，＇s \＆e ateri fimili delicti furongli atrribuit iy co co i quali era donuinto；e per confeguenza giudicato reo di offefa Maeftà ；dipoi quei nobili Aleffandrini，che．in Milano erz－ inotenati prigioni，à fine，che，fe non haueffero approuate －conseltimonijle quetele dateli，pagaffero la pena，furono latciäti liberi ；e ritornaronocon grandiffima allegrezza di cutuill buomi Crtadini alia Patria；Finalmente quefta Citrà $\mathfrak{\prime}$ dopò effer fata dieci anni continuid dat mal proce－ rere del fuo Gouernatore afthitta，e quafí oppreffa，comin－ ciò àrefpirare，mentrextieglidall＇Imperadore prilato del gouerno，fe n＇andò non fenza gran vergogna，e vitupero in Spagna；ed indi per il contrario ritornò alla Patria fo－ disfattifimoit Conte Antonio Guaico della giultizia di effo Cefaze．
Morì dipoi，f＇ultimo piorno di Marzo il Rè di Francia Francelco primo dicala Vallois，dopò effer Itarn viramo intiero da matattia oppreffo：efraranto，elfendoluicitata la pefte in Trento，fal tafportato il Consilio da quella Città in Bologna，doue alli ventidue di Aprile fi comincio ta prima ieffione．：

Polcia，

## DIALESSANDRIA.

Pofcia, li ventifetre di Luglio fucceffe nel Regno di Francia Enrigo di quetto nome, Secondo, figlio del Gudetto Rè Franceico prino: el'ilteffo anno alli dieci di Settembre fù nelfuo palszzo ammazzato Pietro Luigi Farnele Duca di Parma, e di Piacenza da quattro fuoi principali fudditifrà lorn contro di hi congiarati; Perciò Ferdinando $G$ mzaga Gonernatore dello Stalo di Milann, che llaua in Cremona, lenza indugio alcuno andò à farf padrone di piacenza in nome dell'imperadore.

Effendo morto Celate Crefpi Abbite di San Pietro di Bronglio, il Vetcnuo diAleffandria Oitaniano Guafoo, in virtil del Breue Apoltolico, ch'egli haueua ottenuto da Clemente Setcimofino dall'anno isı 7 .penfaua digode4 re pacificanene quell'Abbadia; mà riulci per all'ora fallace il fuo penfiero ; poiche il Cardinale Giounni Morono furto preteito d'vncerto regreffofe gli oppofe; ondt fil il Guralco neceffirato di mouer lite; la quale non andò in lungo s pof ciachéhauendo quel Cardinale cedura l'A bbadia in farore di effo Vefcouo, contentandofi quefti,fu ag. giultara la diffrrenza, cioc̀, che il Cardinale in occafione divacanzadduetfe valerf deltindulto del regreffo di quella Dignita ; Lmonde it Vefcoun Guafco attere à godere lenera'e di efla Abbadia fitto al fine difua vita.
2548 Quelt'anno, nel gual', e hel feptrente ancora Paolo Rilo a aminitio la podelteria di Atelfandtia, mori Ortauiano Ghilini Gentilhuomo principale di quelta Città , figliuolo diFrancefco, e fratellóo diGiuliano Capitano di lanzea cauallo : fi diede al fuo corpo fepoltura nella Chiefa dé Carmelıani, cioè nella capella diSant'Alberto: fù egli Signore di Caltelceriolos nel maneggio di publici, e priuatiaffı ifufficientiffimo: Hebbe permoglie Anna Bozzola Genildonna Panefe, the li partori vna fola femina chiamata Lodouica, già alcuni anni adiétro maritata a Toma to Ghilini Feudatariodi Mouarone, diélifitratta in quelti Annali, e fù Auo dell'Aurore diquéti Amali.
Fù dipni memorabile il prefence anno per l'arriuo in Italia del Rè Filippo Secondo, il quale venendo di Spagna, per andar!ene in Fiandra, voltò per la ltrada di Geno-ua il cainino in Aletindria alfi diecinoue di Decembre, oue dimortatofi vin giorno, fil congran pompa, e magnificenza e ile riceluto, e trattato nelpalazzo del Gouernaa tore: guindi n'andò alla volta di Mitario; doue fece l'ens trata con grandiffrima folennita poco minore di quella dell* Inperatorc fuo Pıdre, e vi dimord 生cuni gibrni congion Atre, tornei, conuiti, comedie, \&e coh ogni poffibile cratj tenimento. Mentre fi fermò egli in Mitano, cutte le Citeal di quefto Stato, trà lequali era parimente Aleffandria, hi fecero vnitamente un dono di venticinque mila icudi.
Il Canagliere Lodouico Panizzorini ottenrie dal Gran Maeftro della Religione de' Caus'glieri Gierofolimitan? la ricca, e donorenole Comenda di Murello del Priorato di Lombardia; col qual grado apparuero piú riguardenoli nel cofpetto de gli huominile onorate azioni fue. di Sact anno, Rodrigo Gonzalto nobilifimoSpagnuolo da Salamanca venne à governare Aleffandria, e Tortona coni tutta la Prouinzia diquit del Ps, efu degno di memó ria per vna careltia, che tiauaglibquelta Cirtà; alla quale Girimediò col mezzo della carítà di molti onorati Citta dini ; pbiche fecero quelti una raccolta di cento moggi di grang, e di ducento fcudi ; e dell'yno,e dell'altro a iurarono quelli, che nerano in grandiffimo bifogro, dandoglivn retmine conuencente à reltituirlo; la qualopera fu chia. mata Monte della Piet ${ }^{\grave{2}}, 8$ apportò gran benefizio $\grave{2}$ poue ti; ma durd pocotempo per l'auarizia d'alcunl Cittadini.
Dopò'il flagello della careftia, faguî vna differenza di

- pregiu lizio, cosi alla Ciltà di Aleffandria, come ad altre di quelto Stato Milanefe, cioè Cremona, Pauia, Lodi, Como; Tortona, e Vigeluano; Imperoche chiaramente ver dento, che retauano aggrauate per te grauezze, che fi pagausno all'Imperadoré noh volendo i Milanefi accetrare la parre z loro f pét fanitie di effegrauczze; hebbero ricorfo a Celare, e fupplic̈àrono anco Ferdinando Gonzaga Gouernatore dello Statos, a ffirche fi mifaraffero i rerreni di ciafcuna Citta, fi faceffé un'Eftimo generale di rutec le mercanzié, \& ogni vio pıgafejle grauezze, doue foffero

Gruatilibeni: Hiuando adunque per tal'effetto mandate alla Corte Celarea perfone di granfufficienza,e deltreaza, ottennero dall'mperadore, e poidal Gonzaga, che fifa. cefferole milure generali; onde fi à ciafcuna Citrà dello Stato giutamente preforrtta la portione del fuo Eitimo.

Illomoro Pontefice Paolo Terzo, dopò hauer quindici anni gouernata la Cattolica Romana Chiefa, nell'eeà di ottanta due anni finì di vinere alli dieci del mefe di Nofuembre : ed in queiti rempi Paolo Camillo Guafco Genwhlhuomo di A leffandria, fù accettato per li meriti dell'antica lua nobiltà nella Religione de' Cauaglieri Gieto Colimirani.

Coradino dal Pozzo Cremonefe fu Podefta di Aleffan- 1550 driz quelt'anno, nel quale alli tredici di Febraio fu fubli1 mato al leggio A zoltolico il Cardinale Giouan Maria dal Monte natiuo di Arezzo Citrà di Tolcana, che chiamofi Giulio di tal ro ne Terzo. Quefti non tantotto fu fatto Papa, come diede principio al Santi日line Giubileo, che doueuali, conforme al folito, celebrare nelle calende di Genaio, mà perche occorfe la morte di Paolo Terzo del mefe di Nouembre dell'anno antecedente,per la quale durd la Sede vacante fino al giomo fudetto delli tredicidi Fe braio, fi differì quelta folemità fono alli ventiquattro di queIto mefe. Vi concorfero in gran quantità gli Oltramonta'ni dell'vno, e dell'altro fefso, i quizli alla sfilata, $\&$ in proo ceflione palsarono per Aleísandria, efsendo quẹtia Citra Gituata preisoalla via Emiliz, dondefi và $\begin{aligned} & \text { Roma. }\end{aligned}$

Nel primo giorno di Gugno comincioffis fabricare in Alefsandriail Baloardo, chetrà le due Porre Marenga, e Genoueferelta vnito alla Cittadella di quetta Citrì̀.

Perdita inuero giande fece quettanno la: Gietrà di Aleffandria , perla morte, che alli quindicidi Agotto primò di vita il Prefidente del Senato di Miłano Giacomo Filippo Sacchi, Cauagliere Aurato, Conte Palatino, e Feudatario della Pietra, e di Pauone, Torre da quetta Città poco difcofe. Mori egli in Milano, ed iui fù il iuo corpo con belliffima pompa degna di lui depofitato nella Chiefa della Pace infin'a tanto, che i fuoiheredi lo faccino tratportare nella fua Patria, e fepellire, conforme alla dichiarazione dell'vitima volonta Gua, neila Capella di San Perpetuo da Iui con belli ornameati aggrandita nel Duomo. Donò $z$ quelta Caredrale fedici pezzi di tapezzeria di feta, elana eccellentemente tefciuta, yella quale fi vede rapprefentata 12. Vita dis Mosès \& fifuale dporre,per abbellimento di effa, nelle folennit̀ fettine.:

Sequiquettixne l'impuefa di Africal, Citt maritima di Barberia fituata in terra Ferma in rivisal Mare, che da efla Citit chiamafi Africañ, frà li due Rregni di Tripoli, e di Tunif, alla quale fi trouarono perionaloneme, come Capi, il Prencipe Andrea Doria, Giouanni de Vega Vicerè di Siciliax, eGarzia di Toledo figlio del Vicerè di Napoli Pierro; efù aiusata dalla Religione de'Cauaglieri Gerofolimitani. Effandofituaque ' l'Armata Chriltiama confitente in octanta vefetid galec 's mai;, edaltri vaffelli accampata forto Africa, lacinfe con ftretto aftedio, battendola impesuofamente per terra; e per Mare; ed effendo arriuato Draguta famofo Corfaleconle fue genti per focconerla, $\mathbf{f}$ venne à fcaramuccia, la quale terminò con la rocta de'nemici; e conla fuga dell'iteffo Draguto; la onde fì ella alli dieci di Sertembre prefa per forza da'nottri, li quali fecero di quei barbari ftrage grandifima, effendofi corraggiofamente portati lifuderti Cauaglieri, le galee de'quali furono le prime à dare Fıffalto ; e trà quelti il Causpliere Giacomo Francefco Guafco diede di fe valorofo faggio con molta riputazione cofi della fameglia fua, come della Patria.
Eminentifima gloria di Aleffandria, donde tiraloriginefua Giacomo dal Pozzo, fil quedi veramente; poiche effendo nellivna, e nell'altra legge Dottore digran nome, \& di qualificate parti dorato, merito d'effer prima fateo Auditore della Romana Ruora, della quale fivedono alla Itampa le Gue Decifioni; di poi ortenne l'Arcinefcounto di Barri; 'e finalmente Giulio Terzo informatiffimo del fuo valore, lo promofle ahi ventidi Decembreal Cardinalato. Apportò anche in quefti tempi omamento alla fua $\mathbf{P a}^{-}$ criadi

## ISO

tria diAleffandria, Teocaro Perbono, Signore d'Ouiglio, Catagher Aurato,e Conte Palatino, figliuolo del Senatore Marchefe Grrolamo, di cuifi vede in quefti Annali lodeuote memoria.
L'Inuerno di queft'anno fù veramente dolce,se piaceuole, fenza nelue, con pochiffimo fieddo, equafi turtodi polverecopiolo io modo, che pareua yaz vaga, elieca Primauera.
Mentre perfeueraua il Pozzo nella Podefteria di AlefRe Filippo Secondo, ritornando dall Alemagna intalia, palsò di nuouo per quefta Città, oue fil congrandiffimo trionfo, ed applaufo riceuuto; ed effendofí quiui due giorni dimorato, vific̀ le munizioni da guerra della Citrà,ed attefeà dare benigna vdienza ik gli Ambarciadori; che da ogni parte glierano da'Prencipi mandati. D'Nieffandria niandò egli à Genoua,\& imbarcatoficon l'Armata, che iuiteneua promta, ritornd in Spagna.

Il Concilio generale cheda Trento fia in Bolognatrafpostato, quell'anno, il primogionno di Maggio, fir reftitui dordine del Sommo Pontefice Giulio Terzo alla detta Citeà di Trento.
Fratanto, vedendo il Rèdi Prancia Enrigo fecondo, che Ferdinando Gonzaga non contento d'hauer trè anni innanzi occupata Piacenza in nome dell'Imperadore, teneua colliftéfla intenzione affediata Parma, e la Mirandola, le quali Citrà ftauano fotto la protezione delfudetro Re , comandà al, Marefciallo Carlo de Colle Signore di Brifacco , che andalfe con l'efercito nel Piemonre, per duertire il Gonzaga dall'affedio di quelle Città ; dal che ne feguin defiderato effettos poiche hauendo il Fr sucefe dato lallislto à Cheri,à Spn Damiano,\& ad altre Ferre, le qualierano con deboli grardie cuitodite, fe nefece di tutte padrone; ed hauciebbe fatci maggiori acquitti, fe dal Gonzaga non foffe fato impedito, il quale lacciata la cura della guerra di Parma à Giouan Giacomo Medici Marchefe di Meregnano, andò di lungo in Piemonte con molte Compagnie di foldati Spagnuolieed Italiani. In queltofuo viaggio pafsò egli col tuo efercito per l'Aleffandrino, doue ne ritultò à quei Terreeri vn grandiffimo danno. Pokcia nan andò molto, che venneroin Aleffandria due belliffime Compagnie di foldati Vngheri,e Bavaria cauallo, fotto la condotca di Giouanni Balafza, e Chrittoforo. Orzach loro Capitani,per accompagnare ia Alemagnal:Arciduca Mafimigliano (che dipoi fù fatto. Imperadorè) figliuolo del Rè de Romani Ferdinando, e Maria fua moglie figlia dellimperadore Cario Quinco, che vemuano di Spagna a mentie quefia Caualleria oxiofamente dimoraua in Aleflandria, il Gonzagàla ricerrô in iniuto, affischertheteffe qualche terrore à iFtancefi, e foffe d'impedimento alle dannofe fcorrerie; che faccuano ne'confini dell'Altigiano: Con ogni prontezza dunque vfcirono incampagna quelle duegroffe Com pagnie contro inemici, ed appent giunfero al Ponte trà San Damiano, ed AAti, comefuroio improuifamente incontrate da vna fcelta truppa di Canallevia Guafcona; che le poffe-in rotta, efuga con la morte di uè̀ principali Vogheri dieffe Compagnie, i quali congroffa taglia ricuperati, furono in Aleffandria condotti, e con pompofi funerali fepelliti.

Del mefe poi di Settembre, la Marchefana di Monferato conferia Paolo Maria Caftellani parrizio di quelta Città ilgoureino di Nizza della paglia, Terra molto fegnalaza di guel paefe, nella conferuazione della quale dimoltròlingegno, e valore, \& fi portò con tale onoreuolezza verfo quei Terrieri, che dı quefti portamenti beniffimo informata la detta Principefla, li diede molec lodi, erimafe infieme coni fuoifigliuoli con intera (odisfazione.

In tamto, la ludetta Arciducheffa Maria, che veniua dalapagna, giunte per la via dr Genoua il decimo giorno di Decembre in Nleffandria da numerolo carteggio di PerConaggi accompagnata, e quindi tenendo il viaggio per Milano, andò in Alemagna:
Finalmente-ritornò dall' Inghilterra in Italia Guglielmo Panizzoni, e mentre fe ne thaua nel fuo Cattello di Corticelle godendo il cipofo, e la quiete dopò tạre fatiche, simale dayma infermità di occhicofi grauemente
oppreffo, che vi lafció la vita il fudeto anno is s i. perfonaggio inuero di qualificate parti dotato, nel maneggio di grauifimi affari prudentiffimo, e yon meno nella cole militari, che pacifiche di egual valore, la cui fama farı per fempre delle fue onoratifime azioni diuulgatrice. Conforme al fuo teftamento, fù al di lui corpo data fepolura nella Chiefa di Maria Vergine fu'l Monte di Crea in Monferato, doue ívedeua il fuo fepolcro con vn' Epitaffio in vna lapida intagliato; mà i Padri Canonici Regolari padroni del fudetto Tempio fecero leusre da quel fepolcro la lapida, efe ne feruirono per fondamento del Camino nella cucina loro, azione veramence indegna di quei Religiofi, conla quale fannocredere al Mondo, che voleffero eftinguere di tanto huomo, qualfuil fudetto Guglielmo, la gloriofa memoria.

Nelmedefimo anoofiorirono nella profeffione loro'due nobili Aleffandrini, cioè Giouan Francefco Lamborizi nella dottrina d'ambe le leggi, e'l Capitano Odoardo Guafco nella militare difciplina; quegli effendo riufciro eccellentifimo Giureconfulto, meritò d'effer fatto Podeftà di Genoua; e queftidopò haver con brauura pari alla fedeltà gouernato, e cuftodito il Caftello di Vertua in Piemonre dellanno r 543 . ottenne in ricompenfa il carico di Caftellano della Fortezza di Tertona .

Segul finalmente queftianno la violenta morte di Frate Giorgio Martinuzzi natiuo di Croazia, Monaco delliordine di San Bafilio, it guale dopd effer fato Vefcouo di Varadino, e poi Arcivercouo di Strigonia, fì promoffo da Giulio Terzo al Cardinalato; e mentre coftui, ch'era Hato lafciaco dal Rè Giouanni d'Vngheria infieme con la Reina liabella (ua moglic per tutore del loro figliuolo Steffano, ed amminiltratore di quel Regno, viurpauz Jautorità deHa fudetta Reina, etiranneggiaua, conforme fi era diuulgato la Tranfiluania, entrò appreffo il Rè de* Romani Ferdinando d'Aultriain tale folpecto di hauer'col Turco intelligenza, che corfe voce, che Ferdinando daffe ordine i GjouanBattilta Caltaldi Generale del fuo efercito in Tranfiluania, che lo faceffe leuar dal Mondo, e che luifubito lo efeguife col mezzo del fuo Segretaio Marc* Antonio Ferrari Cittadino di Aleffandria, il quale feguiza : todal Marchefe Sforza Pallauicino, dal Cauagliere Campeggio, da due Capirani Andrea Lopez, e'l Mmino, e d'altri huomint animofi, fil nel far del giorno delli diegiot to del mefe di Decembre introdoteo nella camera del luderto Cardinale Giorgio, che all'hora era vicito dal letto, mentre fe ne liaua in vn fuo Caftello chiamato Binfe ; efingendo il Ferrari di volerli far fottorcriuere vas patente per il fudetto Marchele Sforza, che ltaua di partenza per laivolea di Vienna, nel pigliare il Cardinale la penna con l'inchioftro per farlidi focto il fuo nome, il Ferrari fenza perder tempo lo colpì con vn pugnale nel petto, e nella gola ; e nell'itieffo tempo entrato nella camera il Marche. le Pallauicino lí paccà il capo con la lpada; e poi apprefá fo Andrea Lopex, egli altri, finiron, di leunli la vita, mentr'egli dicenf, o virge Maria, quid agitis fratres, Mà Iddio non lafciọ̀mpunito uncosị enorme facrilegio, a sradimenro, hauendo permelfo à tutri quelli, che fitrouarono alla morte di quell'Eeclefiaftico Prencipe vin crudel fine della vita lora, e maffime a! noftro Aleffandripo Ferrari, comeà fuo luoge fe ne farà menzione.

Amminilltraua queft'anno Antonio Cantavena la Pode: Ateria Aleflandrina, quando i Francefi forto al comando del Brifacco attefera ad occupare vna parte del Piemorre con graedifima felicità per li pochi contralti, che gli erano fatti ; e fifecero ancopadroni di Albz, dopò hauer'vccifígl'Imperiali, che diguarnigione dimorauano in quell, Città; onde il Gonzaga rifolutodi raffrenare l'orgoglio, e la temerità de'nernici, affoldò quanta gente ful poffibile inquefto Stato, e con turae le prouifioni da guerta fi moffe da Milano; \&a hauendo già dato ordıne, che dalle Città da le gouernateficauaflero fuori Artigherie, munizions, \& altre cofe alla guerra neceffarie, faleugrono dalla Citiadella di Aleffandria mokibarili pienidi poluere, infinite balle , \& alcuni Canroni; conquelti., \& altri apparecchi inuiò egli fefercino Imperiale fotto à San Damiano, doue fubito giunto,
$\qquad$

$\qquad$

$\square$

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
gianno iatelea bateerlo con tanto impeto, e cofi itranzen meque, wh colpe son afpertando l'eloro; che ge cats à terra vna parte della muraglia, furono: Francefi altrexi' 2 rats tariacrordo col Gonziga;e meneres'aggiultaua il eraterto, venace ia va fubita tanta quantied di piogg ba seche gl'impes riali furano sforzati d'abbandonarquedliaffedia , e la cían-doimperfetta limprefa, ritirarfipreftamente in Alli, e partedieffindileflandriat
Gigunfrancefca Inuiziati figliolo di Bernardo, nobile Alsfandrino ; Bd fatto quelt'anno Cauaglicre ds San Giat
 diewre: senceffe dal Somms Ponrefici Giulıo Secondo alla Inmiglian Imiximicon prorogatiuz di nominare in perptuno il Cauaglier furcefore, finì nel fudetto Giouan Frandefco, eilendo elta ritornata alla SedeApoltolica per negligenza, etrax curaggine de' faoilueceffori, li qualinon fi; Iono curati di. cooferuar it poffeffo di cosi: riguardeuole primileggio, isionore.
In quelti fumpi ancosa Piecta Erancefed della nobila firppe dee Fiooffini, figlio di Gicuan Gidoomo, fiori cosi nell'acratlenza delle lectere, comenel valore dell'armis: poiche datofinelli: adoleferizzadti: sturity detla, dottrina legole, vi atrefendenai anni con profitto: melte Uniucerfita di Pauta, is logna, Berrara, e Padoua ; dipoi facendo i'Impen peradore民arlo Quinto grandi apparecchi di guerra epatюo Gioun Federigo Duca di Safonis, e glinaltri Collegatio andd. egli in Alemagnay: \&e iui effendofi potto fotto il cantandore la prorezionedi Giouan Batrifta Caltaldi Mattro di Gmapa generale di quell'imprefa, nell'efercizio del cui ca-ricoparticolamêre cōfilte tutra la ccienza di guerreģ iares: Seguitòi fuoi veltigi, e da effo imparò í precert imilitari: fremud fempreil Firoffini con ogai prontezza in tute le fationi, e maffine nelle battaglie, che furono date à nemici, nelle quali finaknenterefiò dobellaco, e prigione l'ifeeffo DucadiSaffonia: Perciol l'mperadore, dopò hauer fatta celebrare iaquelloccafiove vna folenne Meffa in rena dimento di grazièz Din di cofi fegnalata vittoria, onord della digniè Cauallerefca in memoria di tanto fatro quindici perfonaggidi yarie nazioni, che in quell'imprefa s'era-
己: in no valorofamente portati, efrà quefti fil nel terzo luogo fimilmente fatto Cauagliero, e con molte lodi efaltato it fuderto Pietro Francelco: alla fine, dopò effer terminata felicemente quella gurerra, ritornò egli iv Italia, oue da Ferdimmada Gonzaga Luogotenente generale di Carlo Quineo fù farto Mattro di Campo d'vn Terzo di fanteria, epoi n'andò in Fiandra, feguitando fempre con omore la guerra, e la Corte di effo Imperadore, e del à filippo Secondos fin'à tanto, che l'titelfo Rè, ftabilita la pace co'Francefi, ritorno in Spagna ; nel qual tempo effendofi ammalato il Firoffini, fifermò in Fiandra; rihauutofi.poi dellinfermità, suolle veder' altri lontani paefi, cioc̀ la Tranfiluania, ela Polonia, inquella Prouinzia ful fatto Maltro di Campo, 8 e in quefto Regno Colopettos e cosi à quel Prencipe, come à quefo he diede icompica fodisfazione, manifeltando beniffimo in watte le occorrenzela fua brauura congiunta con fenno; e. benche foffe continuamente occupato nelle facende militari', leppe notladimeno troulate tanto di ozio, che potè comporre vn libro, Della-meniere di vincer' il rurco, il quale donò al Sommo Pontefice Pio Quiato, menter'era Cardinale, tuo'grandiffimo amico. - Continuò il Cancauena nella Podefteria di Aleffandria, la qual Città per caufa delleguerre, che paffauano trà l'Imperadore, \& il Re di Francia, fil grandemente aggrauata dallalloggiamento, che dordine del Gonzaga era coftretra

* dare-alle genti Imperiali, mentre per il fuo Territorio paffaunn', per andar' $\frac{1}{}$ foccorrere Cherafco Terra del Piemopre affediata da'Francefi con ventitrè pezzi di Arriglieria; e fut tamo il danno, ecosi fraordinarie furono le toorfioni vfate da' foldati, che pareua rutra l'imprefa loro non confifteffe in alero, fuosiche in faceheggiar', e rouinare l'Aleffandrino. Dipoi, fece il Gonzaga per due mefi vas tregua co'i nemici, dopò la quale andò fubito in Afti, $e$ quindi nella Valfenera, il qual luogo beniffimo afficurd con vineri,munizioni, e foldatefca lenata dalli prefidij d'Atti, e di Aleffandria.

Non poce nermorabike fancoltinno fadette, poiche alli iredeci di Decempre nacquo Enrigo il Grande , quarto dị queflo nome, Rè di Franciz, edi Nauarrz g Gglio di Ar, sonio primo Dica di Vandome, e poi Redi Nusarra, edr, Gioumpax di Atb:ec ynica figlia, at erede di Earigo di Ah, bret Rèdi Nauarra, e. Prencype di altri Stati.
Mentre Adriano Pellizelli efercitsua la Podefleria dí $35 s 4$ Aleffandria, At fortificaea quefta Citrd, come propugnaco-: lo, e.fromtiera di samo:to Stato di Milano; es'accrebbe il

 paghe $\mathrm{g}_{\mathrm{s}}$ s'abbotcinarono, eff ridulero tuete denera diBorgoglio : dipoi comiaciarono ad oppmimere grameneoxe gli abitatori di efo Quartiere ucotripgendoglia farf lomini; Ptrar dalli medesumi ogni giorno il vitto, \& anco danaris percià Antonia Gonzalo, cha governaud quelta Ciuts in nome di fuo padreaffente ; kitrouòson bella maniera opporgupo rimedido 3 : Sotto precetto dugque: di moler' accor modare la diferenaz; promettendoglis in brepe le donute paghe zentra iniBorgoglio con buon numera difoldati, a fatti. prigioni surei gli, autori della colpizazionp, if foct appiccare alli morli- doile dge Rocohetre del Tanaco. .T
Dopd haver il Rd FilippoSecondo pigliata ta fecpody moglic Maria figliuole d'Eorigo outauo Ae d'Toghikerra coltitalo di quel Reguo, limperadarefiop padre alli venticinque di Engliogiorno fettiuo diSan Giacomo Apotto: lo lo fece Rè di Napoli, Sicilia, , Gietukalempue, \&e Duca dimilano.

- Perfeueralla; tumataia 12 guerra : nel Piemone trà gition perialif forto il comando del Gonzaga, e li Francefi comandati dalMarefcialle Brificeo, quando ne forderti giorsi passi all'altra vixa in Vercelli CarlolDuca di Savoias per la cui morte il Colonello Lodouico Biraghi a mediante la buona intelligenza; che teneua dentro di quella Cinticos alcuni principali Cittadini:2 vi ented dinotee, se in nome del Rè di Praciala la prefe infiene col Caftello; mid of Cendo fubito gionto limifo al Goozagaipreflamente mand ilfuo efercizo à la ricuperazione di effa Citrà, la quale rib(cị fenza coneratto; fuggendofene il Biraghi, per non haper tutto ciò, che bifoghava per conferuar. il poffeffo di quella Piazza; ond'eglicó' i Francefi voltato il camino ad lurea, 4 prefe, \& infieme occupò due Terre del piemonte, cio Mafino,e Säcià,chein buon linguaggiavies chiamara Sant ${ }^{\circ}$ Agata: il qual luogo fil dipoiaflediato da firmpariali, $\overline{\text { it }}$ fine di fcacciarnei Frácefi.
Fece non pocz perdita la Citṫ̀ di Aleflandria, con la morte, che feguì del mefe di Agofto in Manfredo Guafco Senatore di Torioo, il quale fulcepolto neila Chiefa di San Tomafo di quella citta ; non o't ante, che la di luifepoltura foffe nella Capella di S. Diego in Ṣan Bermardino di Aleflandria.
Del mere poidi Nouembre,così Aleflandria, come tuate laltre Città dello Stato di Milano mandarono Ambafriadorià giurare in quella Cirtà nelle mani del Gouernatore di quello Stato la fedeltà, per effer ftato il Rz di Spagia Filippo Secondo elerto Duca di Milano dall' Imperadore catlo Quinto fuo padre; \& pofcia lifeffa nofira Patria mando altri Ambaiciadori alla Corte di Vagliadolid in Spagna, percbe riveriffero in nome fuo con profondo inchino il medefimo Rè.
Quettiano, nel quale perfererd il Pellizelli nell amminittrar la Podefteria Aleffandrina, dopò haner Gorzalo Figheroa, che per l'afleoza del Gonzaga manegoinia con carico di. Genctale la guerra, e gouernama lo flato di imilano, afficurate con bonifime guardie, \& fufficiemtimanizionitutte le Città, e frontiere di effo fatoim manicra, che poreuano fare ogni pquibile xefftenza a g gimpperi de Frain cefi, fi trasferi egli infieme con Rodigo Ganzalo Govern. di Aleflandria, e con alcuni Capirani dellefercito Imperiale a fare i giorni di Carnewale in Calaie di Monferaro, della qual Cittd fitrouaua in quel termpo Goverparore Mercurino Arborei da Gattinara Conte di Valenas: Quini dunque il figheroa, che haucua pofia in oblinione terta la crena del fuo gowerno, e della goerra,e be maggiarmente imporiana, fema penfar puisto alle incidie de'memioi, anemdena a alar-
ene allegramente nelle danze", he'conuiti, 8 in fimily pha raempi, guand filauertito vmafera, chei 1 troualu inf via dinza;'; chei nemici s'eration autuicinati, ecomefoptaRäu pericold di qualche finittro incontros, rifpofe, dimant prouluedetemad ngni cola; \& in quefto mentre andò'ili Colonello Lodasico Biraghi con alcune icelte Gompagnie: di Fanteria, e Caualleria Francele fotroda quella Citrà', e citca alle fei hore della notte del fecondo giorno di Mari zo, con te fcale fali cot maramiglioforitenviela maragliat scanntazzite le Sentinelle, cherda profordofonno giace uano dolcententeroppreffe, cotrognt Gucilità v' enter̀coirt to genfe; elena feee padrone. Alcure giorni inninzi, gli: Alemani del Reggimeno del Colonelle; e Conte Batrifex Lodroni, iquali llauano sel Prefrdio dellayuderta Città di Cafale, etano venuti in difcordia co'i Gittadint, onde il Ge nerale Ḧgherea per euitare idifordini, o le queftioni, che: poteuano nafcere trà loro, proibl ì Cafałaletiil dar dipis
 tito romores $s$ pertid eff diligentifinationsenuate $i=d e$ ght ordini'; no hebbero ardiredi pigliar lazmi, ma lafciarono. turea ha cis a di quel difordinea loldati, Hiquati fecera ogni poffibilepes reffiefe a henicti, '\& in parricolare il Lodronic.

 gli Alemani proibire, chei vemici non á faceffiro pedroni) della Città e penfand it figheroaje ghialtri Cupitani, che per il granilitefito di indultamburi, e por ilvario fuonare delle crombe foffero i nemici in maggior numero di quelis
- lo, che in efferto firmonuano (it che nemmaufato ditll'of curifima notte, la quale non lafeiaua difcernerela quäh tirà delle genti nemiche) fi diedera fenzáaltro penfameni-


 furore de' Francefi, rimafe prigione, meore che Raimondo Cardona Capirano di Cauali, exit Conne Gatmaracon' le funifeefigill dala: muraglikinelia foffa, ben preflofiticoverarono in Valenza. Dequetha viteoria rinuigoticili Francéfi, febuirono con inaggtor animo, \& ardire la buonas efauoreuole congiuntura, con la quale in poco fpaziodi tempo ridufero in poter foro Moncaluo.
- Mori pofia Giulia Terzo:ali ventikre di Marzo, e fa in fuo luogo promofo ali Pontificato alti diecinous di A prite Marceto Secondo d! Cafa Cetuini, che vife dieci-giomi folamente;perciò afcefe al feggio Apoftolico alli ventirè di: Maggio Grounn Pietro Casaffa Napolitano, che chiamofr Paolo Quarto.
In tanto, arriuò d'Inghilters in Italia Ferdinando di To* ledo Duca da'ba mandato da Filippo Secondo Rè di Spagna con due mila Gaulli, $\&$ infinito numeso di Alemani gouernare lo Stato dimilano; e fubito giuntoftece affoldzre altra gente, con la quale in pochi giorni hebbe in campagra vn potente efercito di dodici mila Tedefchi, fei mila Spagnuoli, otto mila Italiani, otro cento Fluomini d'arme eduemila Caualli teggieri,con quaranta pezzid d'Artiglieyia, parte cauata funri dalla Cittadella di Aleflandria e e parte dal Caflello di Pauia, d'altri Luoghi, havendo anco meffainfieme vna gran-quantità di Gualtatori fatti vente da varie partidello Stato Milanefe: Con quefto gagliatdiffimo apparecchiofi mofle egli del mefe di Luglio da Milano, peraccingerfi allimprefa del Piemonte, à fine di fcacciarne i Francefi; e primieramente andò̀ loccorrere Vipiano, Terra vicina a Torino, e da effiaffediata, la quale facilmente aiuto ; perche all'auifo dell'arrivo delle éetcito Reale, dindi partirbno i Francefi, efi rivirarono ne'loro Forti. Ritorinapoi conl'efercito addierro, e venne ad accampaffil Santiz, doue dimoraua Lodouico Biraghicol Sigmrdi Boniterto, iquali corageiofamente fe gli oppofero, e lifecers grandifimo contrato; però effendo egli ri-- folurn di oceupar quel Luogo, diede ordine, che feli deffe Palfifto, ma nori fúpotto inefecuzione per caula d'vna differenza, che pa(sò rrà Capidelle nazioni, che fi rrouauzno nell'elercito, ciod Alemani, Spagnuoli, \&Italiani, con la quale refld imperfetta l'imprefa. In tanto, ! hauendo il Duca d"Albalarciara la curadiquefta guerra con vna par:
redelpefercivo à Gipaan Battifa Caftald; cheper fuo Viu sario del Piemonte hauena cletto, aiando col rimanente di effonel Regto di Napolis
- Nella riturardiche dal Piemorre fece ilaferchoo delDucz:
 loggiare nell' Aleflatiduno, e primieramentes'actamparone dietro fa rika di Boimida touto alla Cited di Aleffand $r$ ina orto Compagniedi Alemani, le qualinelfpaziodwnitheres cheini allggiarono, fecero imeltimabitrdanai Werygitialberi; che in grandifima quantità furono.diafli exe flati tela to Selue à quefla Phumara vicinejdipoi andarono dieciotto Coinpagnie di Caualli leggierià Cattelcerridlo, :Villsegio trí migliz da quefta Citrid dufcofto, doue difciareno memo-:
 lare del itrapazzot, cheftero ilmaggiore, the immaginar fo poffa nehe: vetcouze tize; nel fieno, enell'altre sobe, cho noh solo'in quel picciol Luogo, i, ma: anco nella eirconvicina campagna di Frafcheta con grande impieta diftrufferos dies: deroconogati libetà milicate. ilfacco alle cufe campeftri attono à quel Villaggio; ze effendo iui dimaratafolamen'te otto giorni quifia Caualleria, fece tanito denno, come fa: vifoffe otto mefi;epia żcora alloggiaiasfurono patimence: mandacisil Fyegarolo urilte Caualli do Boémia, che per trés: meficorehmi -alloggiando nelle Cale di quei Pouci Ter: rieri, li cottringeuano à fagi dare, non felo il vitro abbon-: dante, má eziàndio danari; tè co cocentándof d haver rutoo il fieno diffipato, che in grandifimaquanticà $\mathbb{I}$ trouaraz den-: tro diquel Luogo, andarono anco d pigliar perforze quebr to , che nelle circonuicine Cale campeltiifit trouaua conia feunato; il che furto, gitrauano z terra quellf edifizii perpior gliar" ${ }^{2}$ leguami, \& abbrucciargli; e li rubarono curtili beIt a mi, $\&$ altre cole di valorec Finilmente net Bofco:furo-7 no alloggize otra Compagnie d'Huomini d'arme sithe': quili medefimamente bilognò pertrè mêf continui dare riuzn ciò, che à loro, \& à canalli era neceflario per il witto : Füperà itidanno di quetto Luogo alfai minore di quelloi del Fregarò!o, poichie non effendo $\frac{1}{2}$ queito grada militare: a mmeffe per lo p ì; te non perfone ben nate; tónfeguentef. mente procedeuano conforme allrnafcita loro:
: Onett'anno, rel quale, e nel feguedte ancora Franoeico Oriolo fü Podeílà di.Aleffandria,mandò alli dieci di Aerrio. le quefta Citta in Spagna Giouan Luchino Armiszi Dotco: renelle leggi fufficientifimo, Marc Amonio Ferrariamendue fusi partizij, Ro huomina di gran prudenza, edeflrezto za nel maneggio de'negozij publici, e prinati, affinm che rapprefentafferoal Ré Filippo Secondo i danni patuti da quelta patria peć caufa di tante guerre. \&infieme lo fupplicaffero à vclerli per fuo riftoro keuaregli alloggiamenti de'foldati, li quali, non folo alloggiauano nelle Cate con grandiflimo danno de'padroni di effe ma enano agco dí quelli alimentati di tutce le cofe pet il vivere necelfarie; \&o otretmero la grazia, dando il Rè ordine, che per liauuemre la Città prounedeffè Ioldati folżmente le Cafe erme, cioà di mobili vare, fenza (pefa alcana per illoro vicete; con condiaione però, the vna perfona à tal efferto deflinata, it deffe i mobili, la legna all'vfo loroneceffarias concorran- $^{\text {a }}$ doui à quefto catico tatto lo Stato di Milano. Però l'Arnuzzi nel fpiegare l'ambafciata al fudetto Rè, fiperdé d'animo in maniera, che ammucito neceffitò il Ferrarià fanire la diceria; onde nel fcendereambidue dalle fcale del Keala Palazzo, 'Arnuzzi, che per la detta neceffaria azione fiteneua offelo dal Ferrari, moffo da colera, li diede vna guaneiara, la quale fil da lui diffimulata infin'z tanto, che li venne opportuna occafione di vendicarfene.

Perteuerauano ancora i Francefì̀ tenere fatto al dominio loro Calale, quando Francefco Ferdinando Dausla Marchefe di Pefcara defiderofo di feacciarli da quella Citta,procurd di ferrargli il paffo,affinche non poreffero hauer foccorfo alcuno di vertouaglia ${ }^{i} \mathrm{e}$ e perche non poteua riuCcire quelto difegno, (e prima non pighaua Vigaale, ando con inaifcelta mano di foldatefca ad occupare quella Tersa, ilche conforme l'haueua penfato, felicemente occorle; Bx hauendoui lafciata boniffima guardia, $\&$ in paticolare Camillo Lanzanecchia nobile Ateflandrino, Capitano molto ardito, e valorofo, venne in Aleffandria à far lenata di Arti-
$\qquad$

$\qquad$


$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
dAniglietiómunisloni, é d'alere cofe, noni, iolo per fortezza, e ficurezza di quel Luogoneceffarıe,mà anco all'imprefa di Cafale concernenti.
In tanto, il Marifíialle Brifacco aftuto, e diligenteguert riero non lafciò fuggire coff opportuna occafione, mà col fuoefercito ando (peditamente à porre l'affedio intorno à Vignale a al principio diquefto affedio i foldati, che fit trouauano dentro di quella Terra, non nè fecero ftima alcunas come anco fi burlarono delle condizioni, che da'nemicili furono per caufa della refa propotte, perfuadendofi, che d'Alefandria doueffe venire aiuto fufficiente per liberarli, ma i loro penfieri hebbero contrario efferto; poiche, dopi haueril Brifacco per cinque giorni continui tenuto affediaso quel Lucgo, finalmente fatto un gran sforzo, v'entrò con tuutili Suirzeri, e Guafconi, li quali pieni di rabbia, e fưrore pofero a facco, e rouina miférabile tuta queila Terras e non hauendo riguardo, ne à feffo, nè ad età, sfogarano con cucti egualmente la crudeleà loro; vcifero tutti li Terrieri, che ne'primi impiti furono da effir̀ cafo veduri; encrati poi nelle Chiefe, diedero di pigliocon ogni fceleraggine alle cole fagre, e fecero bottino disutto ciò,che al loro pareua di qualche valoresin fomma nontralafciaronocofa, Ia quale fapeflero rifultare in danno; e viruperio di quei mileri Tertazani. Quefta cofin notabile rottase diftruzione Ceguì con perdita folamenre di urecenro nemici, ma della parte del Marchefe di Pefcara venè rimafert morti circa ad ortocento tutti foldati veterani, \& animofi con alcuni fegnalati Capitani, trà qualiful il fudetro Camillo Lanzznecchia,che con la fua Compaguiz tutta di fcelta giouenta Aleffandrina, valorofamente combattendo, morì inquella battaglia; \& illuo corpo iui rimale per trè giorni trà gli alzri cadaueri fin'à tanto , che riconofciuto d'alcuni fuoi patrioti, fu con licenza del Brifacco portato in Aleflandria, oue reilı Chieia di San Francefo hebbe con bella pompa militare onoreuole fepoltura.
Inricompeiria delle valorofe azioni del Capitano Camillo Lanzauecchia, il Rè di Spagna conceffe quelt'nnno vn’onoreuole fipendio à Laura moglio d'efo Camillo, mentr'ella vifie.
In quefto mentre, s'aggiuftarano le differenze trà il Rè di Spagna, \& Otrauio Farnefe Duca di Parma, figliodel Duca Pietro Luigi, onde fù adeffo. Duca dato il poffeffo della Città di Piacenza dal Cardinale di Trento Gouernatore delloStato di Milann , in nome della Cattolica Corona: Dipoi Giacomo dal Pozzo Cardinale di SanSimeone, fù queflianno dal Sommo Pontefice Paolo Quarto accreiciuto di nuouo titolo, cioe di Santa Maria in Via lata, con rendita molto pill ricce di quella, che godeua prima : fù anche celebre in quefi i empi Filippo Firoffin, il quale effendo Cau gliere Gerofolimitam, Comendatore di Sanfa Maria Maddalena, e Printe del Priorato dimilano, fi dimotrò imizatore delle vigul del Cauagliere, \& PrioreAnt tonio, Senatore in Milano fuo padre.

Queft'anno, il Ré di Francia mandò in Italia il Duca di Guita Francefoo diLorena con poderofo efercito di Suizzeri,e Bo:gognoni, che cöteneua circa à dodeci mila fanti, a due milla Caualli in aroto del Sommo Pontefice, che dal Rè dıS?agna veriua con la guerra trauagliato : quefto Dus ca palsó con tanta preftezza l'Atpi,che giunfe prima in Piemonte, che creduto foffe effer partito di Francia; $\mathbf{e}$ douendn egli abboccarfi con Ercale Secondo d'Effe Duca di Ferraza Generale dell'elercito Eeclefiatico,per tratear con lui del modo di muvuer la guerra, pafsò per l'Aleffandritho. Con occafione dell' arriuo di quefta gente, il Marifcialle Brifacco, che gidera di Carate, e ditutti quafilicirconuicini hoghi pudrone, moffe il fun efercito alla volta di Valenza;8: hatuendola per alcuni ginntigagliardamente combittuta, alla fine la riduffe alli dieciotro diGenaio in fuo porere, dantola con notabile tollina de'Terrierida faccheggiare à foldati. Dipor paffato il Pô, fece dannofe fcorreric', \& un'afai riceo botimanella Lomellina, enel Territorio Puece ; le quali oftilità commicero i Francefi, durando ancara la tregua tràle due Corone di Spagna, e Francia.
3
hauer beniffmo di manizioni, e vectouaglie afficurati quella Citte, venne col fuo efercito pofto in ordinanza nell'Aleflandrino, doue fece la raffegna di turta la gentes pofcra de mandò parte, di effa ad imbarcarfì̀ Genoua per inuiarla alla yolta della Campana diRoma, che Lazio vien detta, in aiuro del Duca d'Alba, che iui haueua in nome del Rè di Spagna moffa guerra, e l'altra parte volfe tenere per cultodia dello Stato di Milano.

Mentre'; feguiuano le fudette facende militari, Antonio Trotti patrizio di A'effandria, e Feudatario di Frefonara, Ful dal Ré di Spagna Filippo Secondo alli dieciletre di Febraio confermato nel poffeffo del fuderto Feudo, che haneua di giz comprata Antonio Trotti fuo Auo dagli Anfoffi di Noue.

Dipoi, Vrbano Tomafo Guafco figlio di Bonifazio, iflitul à gli vndici di Marzo vna primogenitura di rutti li fuoi beni, che confif ono in quatrocento moggia di terredi fitnati nel Territoriadi Solero, nel Capitano Oioarda Gualco figlio di OJoardo fratello di fuo padre ; \&̀z morend do il fuderto primogenito fenza figliuoli malchi, nel pid profimo ad elfodelliftelfa famiglia de' Gua(chi, e così fuccefliuamente; ed à quefti rempi n*e padrone dieffa il Capitano Bartolomeo figlio di Vrbano Guafoo ,

Apport̀ grandiffima allegrezza alla Citrà di Aleffano dria la promozione al Cardinalato', the alli quindicidel fudetto mefé di Marzo feguì in Michele Ghifteri Frare dell'Ordine diSan Domenico, e Vefcouso di Sutri, eNepi, il quale fil dipoi chiamato Cardinale Alefındrino.

In quefti giorni vfcirono di notte tempo diAleffandria dueftelte Compagnie di valorofi fanti Spagnuoli, l'vna dellequaliandd di Hungo à Conzano, \&è Camagna, terre del Caralaico da' Francefi occupate $; \&$ in effe all'improuilo entrate, le pofero à facco, 82 à rouiua grande l'altra Compagnia, ch'era andata ì Cheralco, fece lifteffo, mettendo fottofopra quel huogo da' nemici renueo, e facendo bottino di tuttocibi, che li parcua di qualche valore.. Dall ${ }^{\circ}$ efempio di quefli foldati moffi quelli, che fizuano alla guardia e enel Prefidio di Pontetura, \& ailettati dalle rapine toro, abbandonato lifeffa notte il Corpo di guardia di quella Terra, mentre penfauanord' mirfi con le duefudette Compagnie, \& andare, come fi fuol dire, alla buica, furoa no à mezzo il viaggio da'Francefí, che da Cafale:, e da Moncaluo erano viciti, improuifamente affaliti,rotti,e cir cal ducento crudelinente vecifi, con efferne anco circal cento cinquanta rimafi prigioni. Quetta vittoria fegul a Francerícon qualche loro perdita, cioz̀ con la morte del Capo, il quale infieme con alcuni Caualli leggieri fin in queila fcaramuccia ammazzato.

Dipoi, inmiò il Brifacco il fuo efercito forto Afti, evi pole intorno vn fretto affedio, della qual nourta fubito auituto il Marchefe di Pefcara, lenò vna parte della gentes che in Aleffandria, ed in Valfenera foleua far diprefidio, econ quefta fece rifolurione di foccorrere quella Cittì, come di poi ne feguì felicenenté l'effetro ${ }^{\text {; }}$ perciò hauendola il Brifacco abbandonæta, ipeditamente mando leefercito fotto Valfenera, oue collocate le Arriglierse, atefed batterla in maniera, che gli abitanti furono ittrettj ad aprisli lo porte, \&z renderficoh aldune condizionipla qual imprefa feguì del mefe di Aprile con acquifo maggiore affai per li Francefi, che per g'rínperiali.

Pofcia, il fudetto Brifactico andò del mefedi Giugno con la fua gente- fotto Cunio, i cuiCittadini per mancamento di munizioni, e divertouxglie cominciauano ì trattare divolerfiarrendere; dalche'anfato fubito il Pefcara, mandò col mezzo di atti ftratapemi fonficiente foccorfo gli affediati, con gran pericolo dicoloro, che io portauano, i quali dicooperti, farono con gran preftezza legnitati vn pezzo da'nemici, mì eff ch'haueuano l'auantaggio, fugendofene per le monrame di Sauona, firiduffero fani, e falui in Aleffandria. Dipoi inuid il fodetto Marchefe di Pefcara l'eferdito alla volta di foffano, per icacciarne $\mathbf{j}$ Francefi, che l'haueuano con ftretro affedio circondato.
In quefla gherra di Pierrionte valorofamente fi portarnno Odoardo Lanzauecchia fratello diCamillo, \& Archelao Inuiziati, amendue Gentilhuomini di Aleffandria, i qnali

## 134

gualieffendo Capitāni di Fanceria Iediena, diedero delli fingolar brauura loro ottimo faggio, eff fecme conofcere in ogni occafione diuotiffimi della Corona di Spagna,

Frataneo,mori alli is di Luglio in Aleffandria Agoftine Domenico Sacchi, fratello di Giacomo FilippoPrefidente del Senatn di Milano. Il qual' effendo Conte Palatino, e Cauagliere A urate ; ed accompagnando la fua nobile nafcita conle riguardeuoli virtuofe azioni, era da tutti fommamente amato, e riverito. Fil lepolto il tuo corpo appreffo à quello di luchino fuo padre sella Capella della Salue nel Duomo di quefta Citrà .

Dopò hauer' al Duca d'Alba in nome del Rè di Spagna affediata Roma, e dopò fabricato vn Forte ad Oftia, finalmente vedendofi auuicinare l'efercito del Duca diGhifa, che à nome del Rè di Francia andaua à foccorrete quella Città, s'aceordò alli tredeci di Settembre col Papa, col quale à nome del Rè di Spagna fece pace; onde furono fatte, cofi in Aleffandria, come in tatte l'altre Città dello StarodiMilano grandiffime allegrezze.

Quett'anno, Luigi Belloni Dottore in ambedue le leggi, elmanegio dipublici, e priuati negozij molto elperto fudalla Città di Aleffandria fua patria onorato del carico di Oratore in Milano, e fùil primo eletto àtal Vffizio da quefta Citte, effendo che non reneua ella Oratore refidente in Milano, mà conforme à gli occorrenti bifogni deputaua qualche Cittadino efperto, e prudente, che fittasferiffe in quella Citta per attendere alli negozij.
L'anno itheffol'Imperadore Carlo Quinto rimuntì tutti
11 Li Regni al Rè Filippo Secondo fuo figliuolo; el'tuperio al Re de' Romani Perdinando fuofratelto.
Viueua in quefi tépi Prancefco Baglioni figliuolo diDo-
14 menico, Gentilhuomo diAleffandria, il quareflendo Giureconfulto, manit̀d'effer fatto Vicario del Podefl di Pauia.

Apportò poi vi gran difguto à quefta Patria la violenta
35 morte, che fegui nel Giureconfulto Giouan Luchino-Ara nuzti, dacali da Marc Antonio Fertari in vendetta d'vna guanaiata, che da quello quefto riceut nelia Corre di Spagna, dopò hauer iui ambedue fatta in nome della Patria lors al Rè vn'ambalciata, conforme finerra fotto l'anno is quefto antecedente; Imperoche mentre l'Arnazzi nella propria flaniza in Aleffandrinfi, leva auz dal letto va matis pa, il Ferrari encrato in quelh allimprouifo, l'vecife con vi pugnale;mì nellititeforempo, menxre fe ne fuggiuz egts fuori della Porta delle Vigne,fil trattenato dalli foldati, ${ }^{\prime}{ }^{\prime}$ iui flatinno di suardia, e condotto prigione; \&e pofcia non zadò molto, che dordine del Cardinale Madruzzi Gouernatore dello Stato, e del Senato di Milanofi decapiratn.

Amminitraua Diego Lareto Sparnaolo la Podefteria 1958 di Aleffandria, quando Confaluo Ferdinando Cordnua Duca di Seffa, ch'era \{ottencrato al fudetto Cardimale Madruz: zi nel gouerno dello Stato di Milano, onl turto l'efercito Regio nell'Aleffandrino, e lo condulfe oontro i Fraricefi, da quali ricupeıò Centale, e la Valle di Stura ; pofcia volza* cofínel Monferato, pigliò Moncaluo; cinfe, e ftrinfe con duro affedio la Città di Cafale;e dipoi fortificò beniffimó, edi munizioni, e di foldatefca San Martino, luogo trà VaJenza, e Cafale fituato.

In quefo mentre, che i Francefi concinuauano nel pof feffo didValenza, fil tratteco vn'accotdo trà Giouan Vincene zo Peri , e Giouan Pzolo Beltoni Gentilhuomini del detto luego innome di Francefco Bemardino Vimercati Cauagliere dell Ordine di San Michele; \& Onoernatore di Cheri e edi effa Terra di Valenzo per il Rè di Francia , ed Annibale Merlani, ed Antonio Scribani Gentilhuomini Aleflandrini ì nome di Redrigo fanealo Governarore di Aleffandria; affinche i Citradini, ed abitatori cosi dell'. Aleffandrino, come del Valenzano poteffero ficuramente raccogliere ifruti melle poffeffioni loro, i quali di gia erano maturi, e non haucuano bifogno di nragaiore dilazione per raecogliergli, ed in particolare il grano, effendo gia arriuaro il giorno ventefimo di Giugno, nel quale dicanSenfo, e volontà de'fudetti Gouernatori filtabilirono nella Chiefa delle Graziene' confini diBorgoglin col Valenzano fituata, icapitoli feguenti, Che li fuderti Gouerra orifi contentano, che uttigli aleflandrini, e Valenzanip fino liberamente andare cosià Cauallo., come à piedi in qual-

## $A^{*}$ I

fuoglia maniera alle pofenfioni, ed alli beni; chepsonedono quelli nel Territorio, che giace di quà del fiume Tanaro, equeftij nel Territorio, che giace di quil del fume pd, ed jui raccogllere, condizionare curti li frutti diqualuaque forte, che haueranno nelle poffeffioni de'fudetti Territorij, e condurgliin Aleffandria, e Valenza fenza impedimento, ò moletiza di forte alcuna: Che li Gentilhuominitanto Aleflandrinif, come Valenzani poffino nell' andare, ritornare, \& dimnrare per caufa de'raccolti de' frutti portare le (pade iolamente, $\&$ gli altri, che non fono Gentilhuomini, iloro ftumenti atri, e neceffarij per raccogliere, e condurre ifudetti frutti; e facendo altrimente, poftino effer fatti prigioni ragioneuolmente, e come fif tuol dire, dibuona guerra: Che, feoccorreial, che glipabitatori fixdetti, cosi di Aleffandria, come di Valenza fiano con occafione delli raccolti loro ingiuftamente prefi, fiano fubito liberati fenza (pefa, e dilazione alcuina, e rifarciti di turci li danni per sal caula.patiti: Che li fopradetti Gouematori promettono di far lubito publicarei detri Capiroli in ciaf cun luogo $亠$ iloro fogerto di quà del Pò s ed il Gouematore di Aleffandria promette, chei foldati, che fono, efaraino fopra i Nauigli armati nel Pó, e nel Tanaro, offeruaranno queti Capiroli, i quali haueranno da durare dal fudetto ventefimo giorno di Giugno infino per tutto il thefe del proffimo Decembre; ed occorrendo; che non piaceffealli Genetalicosi del Cattalico Ré di Spagna, come del Chriflianifimo Rè di Francia, che fi perfeueraffe ne fudetti pat-
 fignificareall'altra la volontà ua; ed in quettorto giomi s'habbino da offeruare inuiolabilmente i detri Capitoli.

Fratanto, che quefte cofe paffauano, fi cominciò ̀̀ trattare dipace eralle due Corone di Spagna;e Francia;laonde lo Stato di Milano entrò in fperanka di qualche follellamento.

Pofcia, if Capitano Archelao Inuiziati fü nuouam ente onorato à glı vodeci di Settembre d'vna Compagnia di duceato cinquanta finti da Vepipafiano Gonzaga Generale della Fanteria Italiana per il RédiSpagna.

- Nell'illeffo tempo fi vidde per tutra Europa ma fpauentofa Comera infallibule prefaga di molre calamirà , e di morte di Prencipe grande, come dell'Imperadore Carlo Quinto, al quale dopd effer fiato per alcuni giorni traua$\boldsymbol{c}^{\text {liztn di acatifima febre terzana, piangendo i già com- }}$ meff peccati, con hauer pigliaticon gran diuozione urti Hi Sagramenti della Chiefa, palsò alli vent'vno del fudetto mele, dellectà lu il cinguantefimo nono anno, all'altra vita. Li fucceffe nellimperio alli diecifette diO tobre Ferdinando fun fratelln, e Fi'ippo Secondo fuo figliuolo in turti li Regni, Stati; e nell'iteffo di ancora mori la Reina Mariafeconda moglie delfudecto Rè .
In quetto tépo i Genouefi leuarono il dominio del Finale ad Alfunfo Marchete di quel luogo, il qual 'hebbericurfo al fudeno Itw peradore Ferdinando; efrattantoche ftette a venire Pordine di Cefare, fil ridulse il deteo Marchele ad abitare in Aleffandria, oue da gran pouertà oppreflo, fif fece tit rutti fpettacolo di miferia, ed à tutti moureua compafióne il fuo infeliciffimo thato

Finì anche di viucte alli vent'vno di Decembre il Vefcol no di Comacchio Ghilino Ghilini, Prelaro inuero di gran deftrezza, o prudenza nel maneggio di grauiffimi negozij, come diciò nediede faggio apprefso li Duchi di Ferrarz e maffime quando in nome di effi andò Ambafciadoreà MaffimiglianoSecondo, dal quale ful fatto Conre Palatino; eCauaglier' Aurato, allisRè di Francia, e d'Vngheria, ed al Papa; ed inogni:occatione quei Prencipi Eltefiregolatuano col dilui fapientifimo parere le azioni loro: Fil in fuo corpo fepolro nella Chiefa diSan Francefco di Ferrara con funebre pompa degna, dellefue qualificate virtu, e fopra il di luiSepolcro filegge P'Epitafio, anzi belliffmo Elogio feguenre, cioè

> Cbiline epifopo comectenfi. Virimpome Iuris Dafiori,
> Comisi Palarime de Eqeffri ordine infigni, Ampliffimis Germania, Gollia, $\phi$

Romarie Curie legationibus hevorifce, of ad vose
fmefio, of illufiriffwis Ateftime fomilia Dmibm
presipux
proimimi carifino:
 in acquiremdismaderatione furris, an in elargiendio inumperrenior, difftile fit cognitu
It quem amos mesum LXXXII vitanf fimi,
Fad hbores. nimis dinurrmem, f yeri id cins sirmuem, © Parvie deffderimm fpeftrs, perbrowam mors improbe mobis cripuit;
 Obijs currem XII.calendes Lamerij MDLIX.

Perfueraua il Laredo vellamminiftrazione della Poo defteria di Aleflindria, quando finalmente dopo varij dibattimentidi capitoli, e dopo tante diffcolkà , frcontrafse alli tre di Aprile rralle potentiffime Coronedi Spagna, e Erancia mà lietiffima pree da tutra 12 Chriftianità molto defiderata, efsendoui flati prefenti per il Rè di.Spagna, il Duca d'Alba , il Prencipe d'Orange, il Vefcouo di Arafso. \& il Conte di Mellito; per il Rè di Francia ,il Cardinzle di Lorena , il Contettabiledi Francia, il Marefcialledi Sam'Andrea, ilvérouo dio:liens, eLaubefpina Segretario del Rès per il Duca di Sauoia, Tomalo Langofico Coore distroppiana fuo Grancácelliere, \&\% Erapcefco Cacher ano prefidonte di Afi. Quelta pace fù in tuxee le! Cirtra dello Stato di Milano, \& in parti colare in Alefsandria publicata zf fuono di trombe, oue infegno di grandiffima alleggrezza f fuodatono tute le campanes \&8 il G .uermatore dimoarrò per téé giornicontinui, tutut li iegni poffbili di giubilo,e contentezza; imperoche d'ordine fuo s'zccefero molti
 reteris sutea la foldatefca del Prefidio formè con bella ordinanza vn Iquadrone fopral la Piazzaze finalmenteficelebrò ael Duomo vna folenne Melsa per ringraziare la Druina prouidenza, che dopo tanti riuolgimenti di guerra, haueffeconcersa vna pace tanto profitewole à nutri li Chriitizari : Fileila conchiufa in Cambrai Citra di Fiandra, conte feguenti Condizioni particolari, cioè Ch'efsendo moria la Reina Maria feconda moglie di Filippo Secondo Rè di Spagna, égli foofafse Ilabella figlia diEnrigo Secondo di quetonome Rè di Francia; che ful la lua terza moglic; \& Emzmuello Filiberto Duca di Sauoia foffe reintegrato di tutto 10 Stato fuo di Piemonte, e poi pigliáse per moglie Margheriza Sorella dellafudetta Ifabella . Nellifitefio anno an: coia i Spagnuoli ricuptratono Valensa del Pò da'Brancelí prela dallanno 1 1s7.

Mentre feguiuano le fudetre allegrezze in Alefsandria, fofcitzono alcune differenze ffì Cittadini del Comune, \& dol Popolo di efsa Cittè̀ cofí chiamati; perciò Gonzalo piedionando vi Cordoua Duca di Seffaee Governatore delto Strato di Milano mandd inAlefsandria pet Dalegrio Baldafsaro, Molina Regio, e Ducale, Senatore di Milano, ill gale con fodisfazione d'ambe lepari aggiuft̀ le fundeule differcaze, seil zauermonncorg della Citta nolla manjeta, che fegue, ciot Alli ventiotero dellititefso mele di Aptile fecte:congregate gl'infracriuxi Cittadinis e! Noblli di esṣa Citià Eletti, ciodè,
ul Giureconfulto Giacome
Flippo Pederana.
Li Capitani Paolo Maria Cafellani,
Annibale Merlani, \&e
Archelao Inviziagi .
Il. Vefcotso della Cinz Oc-
tauiana Guafcho.
Giiolame Merlani.
Francefoo Inuiziati.
11 Giureconfulte Bariolomeo Calcamuegi.
Nicolo Bolla.
Gabriello Fatameri.
Gabiiello Squarzaficht.
Li. Giureconfulti Sebattiano

Mantelli,
paiolo Velpa, e
Giouna Antonio Aulari.

Crihifofora Guelai.
NicoldCaftellani.
Michele Paracciolo.
Prolo Franceico Geno.s ..uefe. Giorgio Arobba. Stefano Caftellani. Giodanni Squarzafichi. Gabriello Lemaggi. Agultino Clari. Agotino Dqmenico Scortiglioni,
Galpar Tacconi. Andrea Caltellani.

Giouanni Ardizzonio Giouannidal Pozzo. Antonio Mariz Bianchi. Agatino Inuiziati. Marc'Antonio Melini.

Bartolomeo Bianchi. Agoftino Berruti. Nicolò Nani.
Anzonio Perbono.
NicolòGusftauini.
Accorfino Graff.
9 Bernardo Gauigliani Biagio Villauegia.
Francefco Bernardino Milani.
Giouan Vincenzo Inuisiati. Luchino Varzi.
Franceíco Gambarini.
II Giureconiulto Matteo - Nizza.

IlConte Antonio Guaico .
11 Giureconfulto Orto Gusfo.

- Antonio Sctibani Agoltino Milanefe.
L: Giureconfulti Gizolamo Sturdiglioni, 82 Chriftoforo Guafco. Il Capitano Odoardo Guaf co.
Giulio Francefco Bianchi.
Giouan Giacomo Marchelli.

Il Giureconfulto Aotoalo Lanzauecchia.
Filipdo Imuiziati. Iuigi Baratta.
Agotino Domenico Imuiziati.
Timoreo Boidi .
Alefsandro Bianchi. Battifa Octelli . Giouan Marco Guarco. Alberto Trotti. Francefco Arecco. Nicolò Sacchi. Giacomino Scribani: Pompeo Baratta. Mario luniziati.: Adrianu Gand baruti Francefcu Baigiazza. Bernardo Sappa. Trmalo Inuerardi. Tomato Ghilini. Perperuo Guerzi. B , nino Borelli.
Bierro Borelli.
Alla quale radunanza erano preferi gli Electi dambe le parti,cioè déNobli del Comune, \& de gli Anziani,oue? ro Nobili del Pupologi quali alla prelenza dellifudetti Der legatose Vefrouo della Citt) ico $_{\text {come anco del Senatore Poli- }}$ tonio Mezzaburba in efecuzione dell'ordine fatto dallittefto Delegaro fino alliquindeci del iuderto mefe, riferirong d'hayer piu, e pide volte crantata la forma dell'elezione di fare il Conleglio, haver conof cive la caufa, e ridortiia fcritto alcuni capitoli,e fpeffe volte confidexatili congli alo tri Cirtadini d'ambe le parti, e col vato di efi, e d'altri affenti, hauer'afsai ofportunamente proueduca l'infrafcritta forma per wutsi li calische di preferne fif fonopasuto imaginare:Perciò fecero infanza al derro Delegato, perche ondinafse, che per l'auuenire,cofililConeglio generale delliducens'otto, come l'altro delli quarant'otto $\mathfrak{G}$ elegga conforme almodo ritronaro, \& alla forma propolta da quelli, \&e inuiolabilmente fi ofserui, ciod

Per rifperto de'Nubili,'che non s'ammertono all'Anzia6 pato, e le fapiglie de'quali hatno le vacipelliteflo Confeglio, elopp ridotte fotto orte Coloneti, fiordina, che da qualfuoglia Cplonello, e dalkfaniglie dellifeefo, che hamo voce, fieleggano turti gli abili; che fiano maggioni di yentiapni, chenon paffino li fettanta, e che rifedino

## $15 \delta$

A. N
sellifteffa Cint; e che iloro nomi però leparatamente di qualunque famiglia fi mettino in, vna buffola, quale ficuGodifca in vna caffa, che perció fi farà ;jeciafcua Colonello habbia la fua buffola feparata nella derta caffa, fopra della qual buffola fia icritro il nome del Colonello, e di qualfuoglia famiglia polta forto di effo, $\boldsymbol{\delta}$ ad effo aderente ; \&da quelli cofí nominati,e da ogni famiglia di ciafcun ColonelJo fi cauino à forte tredici bolettini, 3 fiano nomi (critti, cí $\grave{\text { s.and }}$ tantidiciafcuna famiglia, quante voci havera quellas equando non vi faranno tanti bolettini, quante fono le voci, in tal calo fi fupplicanoronla parentela della famiglia delli,fteffo Colonello, purche ve ne fiano, altrimeme fi metsino infieme li bolettini, che auanzano di tueto il Colonel1o, e da quefti fe ne caui vno, il quale fupplirà in luogo di quella famiglia, la quale hauerà maggion voci, che bolettini $s$ e fid dichiari nel bolettino la a pecie del Copplimento's Douendofi poi cauare il Conleglio delli quarame' otto nel fine di due meff,fi cauino con altra forte tre bolletini da gl'ifteffitredici cauati a forte, e fucceffuamento find tanto che fia compito il numero de'tredici bolettini : mentre fi cauano li tre ; fi doveranno menté in vialtra brifola vota fotto il nome dell'ifteffo Colonello, e delle famiglie fin'z - tanto, che faranno cauati tutti, e ciafcuno de gli itteffi tredici hazerà foftenuto il carico di Configlietio per li fuoi due mefi 3 il che faten, fi mettino di nuouo tutti libolettini gella prima buffola di quelli, che s'hauermono da cauar fuori ; efucceffruamente fi cauino à lorte. If feguepte anno poì fi cauino futorialtretanti tredici bolettini da quelli, che auanzaramo ditutto il Colonello, edelle famiglie fun' tanto, che ciafcumabile del Colonello, come lopra nominato, hauerà foftenueo il catico di Condiglieros ecompito : tutto iLmmero, fimettino di nuouo turtili bolectini nella buffola di quefi, che s'haveramnadi cauar fuoris e ciafcua anno fio offerui la fudetta forma nel cauar fuori li Cófiglieri,
Per rifpetro poidi quelli, che s'hanno d'ammertere alI'vfizio dell'Anzimato, fieleghino da ciarcun Ouartiere dell'ifteffa Citta gllabili, ©degni, e che altre volte farebbero ttati amemeffiallintefo Anzianaroje fifaccino da quelli di ciafcun Qaartiere due buffole, ficomefono fmilmente due Colonellid di ciaifun Quartire,da'quali diquefta nianiena detri, e pofinella buffola, fícauino litredici boletcini, conforme al numero delle voci delle famiglie di cialcun Quartiere di due in dus mefi.
Che nel .friedi ciafcuntanno pofino i Nobili di ciafcun Colonelloy e dedle famiglie, che hanno voci, nominare nel Confeglio alloracontrgegaio, alcuno, cuero alcuni del loro Colonello, cuero delte fudette famiglie aderenti all'; Aello, iquali thel tèmpo pendente faranno diuenuri abili, ouero ceflante Paffriza, come anco peruenuro a maggior ethे, ouero in qusa funque altro modo farafatto abile, e degno, Il quale cofi nominato, \& approuato fimetta nella buffola di quelli, che s'haueranno da cauar fivori, ouero del : Colonello, fe hart defle famiglie d'alcum Colonello, ouero nella buffote de' Quartieri, fe fara de' Colonelli d'alcuri Quartiere, $\&$ infeme con gli altri cauatia forte: Che ne nafcerà differenza intormo all'abilita di quaiche deteo, in tai cafo, fe quello, al quale fif faral la controurerfia, farà del Colonello de' Nobili, ouero di qualche famiglia defcritta forto il Colonello, allota II giudizio farà fatro da gli altri electidellifteffo Colobello, quando quel talefia degno, \&e abile ad effer Configliero : é poi fi faccia controuerfia ad aicuno de'Cofohedti de Quarrieri, in tal calo il giudizio fáa fatto dallifteffo Colonello, àcuifarà fottopofto quello, al tuale fi motural la controuerfia ye li vori di ciafcuuo det'ifeffo Colonellofid datimio con te frae bianche, \& negre, conforme all wanza antica nel trattare li negozij propolti nel Confeglio. Che niuno fielegga, nè fi ammetta per Corb toliern, il quale non fia delle antiche ; \& originarie famiglie,\& che nen habbia li meriti, conforme a gliordini delFiffeffo Ciekà ; e che almeno per dieci animi compiti non fariftato etrafr in poffeffo di effer Configliero; e'ne gl'ittef dieci anni ammeffo, etolento da tuttill Confficti.Se pol occorra, che sthabbia da far controuerfia ad alcuno; che da dieci anni in quà fia fato ammeffo nell'fteffoConfglios tex habbia fi meriti, iè faz delle famiglie, che hapno voces
in ral cafo fia decifa la differenza fommariamentedal De: legato nel ternine d'vo mere dopo la contronerfia ; eche fratanto non vi fia progiudizio alcumo à chi fard fatta la controuelfia, benche dal pripcipio non farà frato eletto, e pofto nella buffola di quelli,che s'haueramo da cauar fuoris ma fe occorra, che shabbia da giudicarein fuò fauore, all'ora fi metta il fuo nome trà li bolettini di quelli, che s'haueranno da cuuar fuori, e fi cauià forte. Che, fe in qualche Colonellore nelle frmiglie di quello nonfitrouino tanti abili, e degni, li quali conforme al numero delle voci poffino tutto l'anno effer Configlieri, in tal cafo cauati fuori tuttigli abili di quel Colonello, di nuouo fartino dentro,e poi fi cauino fuoriséfe occorrerd, che alcuni dell'ilieffo Colonello debbano, oltre al limitato rempo dellidue mefi, perfeucrare nel fudetto carico fin'z̀tanto, che vilaranno perfone abili,e degne dellifiefio Colonello,che nul: ladimeno poffino quelli,che ficauano in aiuto, Seruire, olcrelidue primi mefi con vn foftituita nel tempo de gli altrí due mefi, porche fi fortituifchino quelli, che altre volief pocrebbero ammetrere nelfifeffo Confeglio, conforme $\frac{1}{2}$ ghi ordini fudecti, efianoapprouztigl'fitefifolituiti dat Confeglio delli quarandoto. Che non sínerodechive nel Confeglio della Citth forettieri, li quali fappina i lesresi della Città e e che non fa lecito ad alcun Colonello, overe alle famiglie defcritte fotto l'iltefforconcedere qualche voce ad alcun foriftiero, ouero con qualfuoglia cirolo erasfeferirla in quetto, benctie vi foffe il confenfo di tueci deil': ifteffo Colonello, quandoperd quel tale, à cuifor frueffeda urasferir la voce, non foffe'giudicaro degno, 8 abile dal Confeglio generaie, \&ic renuro tale, che fi haveffe d'ammerrenel Confeglio; contutocid, fe le perfone dell'ittefio Colonelloge delle famiglie vorranno ammetrere nel loro Cotonello qualche citradino, a abirante nel Diftrecto della Città, benche fis delle famiglie, che non hanno voce, poffa il Confeglio delli quarantorto, fatta rre volre la propofta intorno allifteffi approvatiorie, ouero comfermaziohe in rre diverfi rempi di due mefi, approuar quello in alcun Oonlonello, e rolerare, the fia cavato fnori per lesoci di effo Colonello,e fia Configliero. Che, venendo il cafo dell'outinzione totale di alcun Coloncllo, edi utre le famighie fotto di quellodefcritte, allora le voci di quet Colonello, eftinto, fe quello fart di alcun Quartiere, fiano aggiunte allialtro Colonello delliftefo Quartiere ; fe poi farà delli Colonelli de evobili, allora le moi di quello frano aggiunte $\mathrm{g}_{\mathrm{g}} \mathrm{l}$ alcri fette Colonelli e de gl'ifteffin bili e la buifola diquelcon lonello eltinto, infieme col nothe diquello, fileui, e come keuato fitenghi ipfoiure d'fatey it che fabbia lurgo,quant do non G troui fatta fpeziale tonuenzione, pet laquete fa. no le vaci di alcuno', de'fudettí Colonelli demolure à ch! de g'itelt Cobonelli non fa giudieato effer fatto pregitudizio. Che foppal la fudette caff fidebbano mettere tre chimi, delle quali vià hazderà il Podellay. Peltra farı̀̀ cos nuta dar gli Ansimi, ela terta reftera nelle mani di quelto; the fard eletto dalli fudetti Nobili del Comune; © occora
 ciafcun Colonello deue nel tempo de'fuoi due mef eleggere voo dellif fubi no dininati $ᄀ$ il quale trattenerà rilteffachisue per is tempó di date mefi, efucceffiuamente la detta chia ueprefter à per il tempo di due mefi a ppreffoad uno'delli derei Cotonelli, Che, le nel cauar fuori qualehe Confeglio hel fine delli due mefi oroorteffe, che fic cauiffe pa bolettino, che conteneffo ilnome di alcuno, il quale foffe in quel rempo Anziano, in tat calo quel buletriso friponi nelfiteffa burfola, ef itenghi come fe mon foffeftato cauato furoris' non porende quel rale nellifteffo rempo delli due meffifotenere duplicato carico s \& in luogo diguello fin caui vnaliro boletrino; e cuG fi offerui nelfaltre occafioni di cauar fuori fimili boletini. Che fe qualche famiglisy Gero Configliero contraueniffe alli (udetti ordini ftabiliti di confenfo di tutti, intal calo il conxraueniente fia ibfoimre priuato della fua voce', d' delle fuevoci per lofpazio di cinqué ami, che feguiranno zppreffo; e quelte voeifisagiunthino $z$ gliaftri dellitefto Colonello, eftcauino fuori li bolettini pergl'ifteffi, come difopra fì ordinato per quelli, che dewons rupplire à oli altri yche manacano. Perciò ilfudetto D'éle-

## DI A'LESTSNDAIA.

gato vedute, \&e fencite le cofefudetue, at fante il confenfo delli fopranominati Cittadini, eanco generalmence, quansp fingolarmente da alcuni pigliato, approuò, e confermòla predetta forma, e maniera di elezione propotta ; ' e ridotta infcritto , come fopra, 8 ordiso, che per l'aunenire fiof(eruaffe nell'elezioni, che fi haucranno da fare, aggiunoaui la fujecta pena di priuazione delle voci in cafo, the ficoutrauenghi alli fudetti ordini.
Eractanto, fidifooprivna grancarefia di grano inturta la Lombardia , e maffime nel Territorio Alefiandrino, do, ue la pouera plebe corfe non poco pericolo difinire con la fame i miferabili giomi ; equetto flagello farebbe infallibilmente feguito quando, Iddio benedetto padre de'pouen $x i$, non haueffe con la fua omniporente mifericordia tounen nuro ̀ quefte cof notabile mancamento; Imperochosisma dell'opinione ditutti, \& in particolare fuori della ttagione, circa gli otto del mefedi Maggio le biade per tutto quefto Territorio, \&e in altre : parci, diuennero biondeggianti, e quafi mature ì fagno uale, che hauendole i poueri conificiere à mierene, néfecero det pane, 8 e in vantubito fivide ceflare la careftia.
Sari dipoi memorabile il prefence anno per va'orribile Copmeta, sche apparue nel fine del fudetro mefe di Maggios e durò eno alli ventidue di Giugnojdalla quale fil pronolticata la mofre di molti Prencipigrandi , cioedi Ercalc Secondod'eat Duca di Ferrara; d'fáabelita Reihad d'raghéria ; di Lorenzo Prioli Doge di Vinezizy det Rèd! Inghils terrajdi EnrigoSecondo Rè di Franciza iilquale fu invotorn seo da vas fcheggia di lanza vccifoalli vencidue di Lugtios efinalmente di Paoto quarto Sommo Pgatefice, chemely leet di feflant anni incirca morldidropefiail deciocefinto gromo di Agofo.
Lorenzo Scribani, che fll Dotcore di kggi, Protohoraí Apotolico, Arciprere della Chiefa dïGruin, eVioáio gè: perale del Cardinale Cibo Arciuefcovo diGenona, pafsi alli dieci di Decembrealifaltra vica con Eentimento di effi Cirtà e e diAleflandria fimilmente, donde prouiene la fuà nobile flispe
 nocon grapdiffima folennite del mofe di Genaio ifuerali dell Top peradorecaslo Quiho,e di Maria Reina di Spagna, effendoui ltari prefmmios ekre à surti li Pendearij fudditíy
 diAleffandria, i quali nobilmencicidempiterio, quapoilin ca da quetta Patría ordinato:
 prefa di Vripolidi ifabpria coo rammata, ehe contenent quattordicimila condartenti fourquarantacinque instegbe diSpaganoli, treticacimqutdidtaliani, équatro di Alemienis
 lee, cioètrè della Chiefa, fémedr Napolif, odieci di Sicilia
 condote daGiouran Andrea Doliajeriaqued di:Antoinio Dou ria, e fei della Religionedi Matrais édi tuta quat Armata fil fattoGenctale dordine del Rafudeno, il Drica di Moo dinaceli Vicert'di Sicilia. S'imbarcò dunque in Matta il decimo piomod pibratơ;:ed illi quiedicifi sbarco alle
 gnucciaco'jMoriGerbini, li diedero vaa rontusquindil'Am mata foguitò il fuo viaggioy ha vofra di Tripoli ; mà effenh
 gionò mortalicì grande, e porciufiàd'ahxe infuperabilidify ficoled', il Duca di Medinacelifece ritomare l'Ammana alle Getejed iaiztiscasto con effail Catolth, i Gerbini dapo

dell'ifolayed i nofai per nomsgiormenue aficurare il poffeffo diquella Eortezza, eidianturgrola, vi fabricarono vo Forte Conguatuo Baloardi Reali 1 mà non Retteromolto i Turchia nicuperarlo con wna porentifinaz Armala, dalle guale nè vifultò il totale disfacimento della noltra, con la prigionia di cinque mila Chrittiani.
Si fecerovalere nella fudetta Spedizione due patrizij A leffandrial, cioàodoardo L anzauecchia Capitano d'yna Compagnia d'Archibugieri à cayallo fopra le Galee del Ré di Spagna e e Francelco Ghilinjifiglio di Giouan'Albertondi carfitratta in alcuni lupghi di quefti Annali, Gencilhnomo di poppa Goprate Gilee: di Gioriap Aadrea Doria fuo parente.

Doucua parimente interuenise all ifeff lmpresa conero is Turchi Giacoma Fraphefcp Gualco, Cauagdiere.Gerofolimiensofopua le Galee della fuz Religione; maitractometo
 uer' in varie occafioni dimofraro il fuo valore contro i.nos mici della Cateolica fader, in fu'l forire dell'età fua, giouine ditrenta due andi, paprit alli diecifare del fudeto mefe di Febraio, adiui bebbe fepatura. doorcja i genitori fuoi GiouanMarca, ed Antoma pofero in memeria, di cafibe) nemerito figliuolo, nella Chiefa di San Gtefano di Borgor glio in quetta Ratria a da: ©guente (cerizione in, vaa lattra di anarmo intagliata, e poffa aella feoonda colonmáa mane faittraj easeando per la porta grande in efo Tempio, ciot̀

 timums avdacie conira Catholica fides hofies ad perisule

copium animane athiffuo reddidis Craetori.


MeDi.LX.
xIII. calend. Marri).
n: Bepedetso poi Otithin whe haveud nellefercizio della giocra perfeuerfto in teruizio dellimperadore Carlo
 d'vna Compagnia d'Huomini d'arme, carico frà glisleri militari onorevole molco.
Furono quelt'anoo, cofigli Aleffandrini, come gli aleri circonuicinis pepoli, e di urtaquefi la:Lombasdia traya gliatida ma geandirfma carefia dig gomo, alla quale i plo: bei a e mendichi furonopid de gli, ultri particelarmene foggettispoiche per alcunimefinon friburomadialero, ahe di erbaggi, e radicidi effi. Cinalmentela prouidenza di Diodiede opperruno aiucoz̀ quefticofí calamicofa fane, con effer mapurace afai per tempo, come l'anmo imani, le biade; conle pralicefendofa fatto del pane, ineominciala Cuanire la carettim del grano.
Alenanon qcarré in: Aleffandeia di memorabilequefi-

 fuacimadinoiniel gmal carica: perfenerivecoptan lotiequapt zro contioui anais. Si che puffindomene in inonat rdiro,
 se a due fratelli, Caspfa;hipooi dell anfeciffore Prolo Quarto aciodat Gandindactarla ; ed al Dica di Palliano
 1o Sant'Angelo frozzatinel fpunferïdel fetto giorno di Marzojed bleroica abueri potarimella Trafponfima, Chiefa de'Carmelíranisfecoro ini per vusto quel di della milerabilecondizioneshoro cernpafionemole meltas :=1l Cardinate poiAtfonfo machbgli Cxaffis come confapouble di alcuini da effi fracelli commeffi delitti,fil in censo milafcudi cont da mazo,ed aloluto:
Fioriróno in quedti nempi due patrizij cofi di Aleffams driascomedt Genoma, i qualifarono per le qualiti loro illutri, dico Giobanni, CGizcomo ambidut figlinolidi Aor drea Scribani: :quegliuoffendo Abbate di San Ràmigio nel Pallodefe, fiuriddiaione' Gmanefés fifece con l'integrith, coa la doterima consfoet deppooctiquefto; e maggior grado; ed apportì ad. ambedap le puric ornamernor grande.
Giacomo poi effendo Giureconfufto , fir ammuffo 1 gl;

$\qquad$

## 158

uia, ed alli ventifere inquatto df Ateffondria; come parri-
 vura d'iftimeta : Ru Yioario di Corfica, onorechefida folsmente a Giúrecbrfulti del Collegio di Genous : Seivi d'Autacato a Pio Quinto,mentrera Cardiaale, invna lite digrande importanza, intomo all'Abbadiadi Tiglieto nel Monferato.
Mori queft'ano Andrea Doria Prencipe di: Melfis ed Ammiraglio del Mareschiariffimo per tante confeguite vittorie,dops efferviffuto nomamta, e pil̀ anni.
Teodoro Saggiorgio patrizio Cafalareo; e. Conte di Pefcara Gontertitore dello Rato di Milamo tsaionoreisolmeme impiegatis ciod Giouahr Francefco Baglioni Dobsord dmabe le leggi, enella Matemation efperifitimo pella Pow defteria di Vogherzed Agoftino Milanefe nel Refemandac so della Parria.

* Occorfe queftamo in Alefsandris, e nel fuo Teinfitorio; ed anchein tucta la Lombardia granficcită , neit efsento mai piounto dal primo giono di Febraio infitab al fine dr Orobre in maniera, che le fontanc, \& i poztirimefero in queltempola maggiot parte alciutti . formazione dei valore del Capitano Archelaolmurziaxi, lo chiamo alii fuoifertigi, \&z alli ventitre di Mapzo lo foce Capitano d'vna delle lue Compagnie di Ordinema di trecento fanci di quà de'Monti, con ttipendio ditcento feruth ogni mefe.

Alli noue poi di Aprile, il Rà di Spagna Filippo Secondo diede il gouerno di Alefsiodria $亠$ Biou amit Gueuara, che in leruizio dell'Imperadore Carlo Quintor ye della ludetta Corona inmpiegato nelle gaetrediafrica, Vngheria, Alemagna, Fiandra, ed ínialtre parti, fi portòfempre con gran valore.
Paísando per Aleisandria Giouanni Sumbacco mazá in

1563 Hzuendo't Duca di Mantoua Guglielmo Gonzagz ono$\$$ ratö defla Sedia Senatoңiz rel froc Senatodi Calale il Cónte Teodora Santiorgio a rimunxio quethi is Podefferia. ds Ale flandria sadla quale fotrenerd la feconda volex Alforifo Eoper: In ícompenfa poi delle. buopaye rerta, giadizizit
 con alcuai fagni di lode, \&rbenerogliensa, dandagli un,teom daria di fera refciuto d'argento, loprantícui erano l'Arme diAleffandria
so ; diguariza fufficiematifofe nellatte miltare il Capitaz tho Archetao Inuiziati, chefi ttouaua di già impiegato nel feruigio del Duca diSauoia, fece inttanza, che ritornafte a feruiril Rè di Spagaz, come dipoi, eflerdofene contentato quel Prencipe, vennie à siceuere alli trè di Aprile fotto al fuo comando vnz Compagnia di fanteria, conla quale fa egtimandaro infieme con altre in Sardegna.

Il Cardinale Giacomo dal Pozzo, nellérà di feffantoto auni mori alli ventiftere del fudetto mefe, la cui gran perdita fui daghi Aleffandrini, come d'vno, che da loro tiraua l'origine fuze d'vnchiariffmo iplendore, affaifimo femita:fil if luo corpo fepolto in Santa Maria fopra la Minerua in Roma, fopra del cui fepolcra fitegge in vna laftra di marmo fcolpita lifcrizione del zenore, chefegue, poftali da (wo niposel'Arciuefouo di Barti Antonio dal pozzo .
 biecre conimaxit. yt yuus Reipublise coplitnenta, dif cipline que gesoris rimesamar, pracipows anfow benomaw yotis rapeseretur. Vixis Añ. LXVIL. M.II.D. XV. Obigt VI. cal. Maij MDLXIII.


- La Reina deRoman!; edi Boemia Maria,forella del Re di Spagha Filippo Secondo, che fil pol Imperadrice, con vna Gix lectertafcrista fotto li diecifete di Luglio raccomando.all Duca di Seffa Gouernatore dello Stato di Milano Prolo Maria Cattellati,che haueva fervito molti amili'mo peradore Cailo Quinto nella guerra di quefte parti, e che dafideraus di concinoareilfuoferuizio verfo illudetro Rẻ, affinche lo impiegaffe in qualche errattenimento, conforme quaHi, che haueua per auantierercitati.
- Finì poidi yiuera, alli tre di Sertembre Giouanni Scri-. Koniabbate di San Remigio, mentre dimoraua in Gauio, Ifqual'effendo Itato prima Vicario foraneo di Agottino Saluaga Arciuelcovo di. Genou2, e poi Vicapio generale delliiteeffo Prelato in quella Città, diede in quelti carichi octimo faggio del valor fua s'e grandifima fodisfazione a. . sutti.
.LeMonachediSanSebattianodell'Ordine degl'Vmiliatiithothunementedetre di Pozzolo dall'a bitazione, che primanemeuano nella Terra di Pozzolo Formigaro,donde leuntefigiàmoltianai zuantiper caufa delle guerte, vennemàricoverarfi, comeirluogo if curo, in Alefiandriz, \&z otrennete infieme conda Chiefa del. fudetco Santole contigue: cale per loro abitazione, firrono alliventiletredel fudetto mééedndi fracciane per li mati portamencilore $;$ perciò il Cardinale di Matkoun, che difegnaua di dare quel Monalte-
 regliefpofti, 京fizo hattardini, che ior fareßbero portath, $\dot{\text { f }}$ foflero ritrountiper le Brados mand in quefts Citti Marc'Aseonio Bellomifice Carpmifario gehtsale', Me Luogorenensejaffincha dípondfela mriera di fare il ludetto Spedale; ma effendofila Città moffa ì compufionie dellouttatos nei quale fitrowáursote fudecte Monaxhe, bebbeeticorfo 'al Gowernatore Giouannigucuara y perche interponendour effol'ausorisà Luz cal Commiffario del.Cardinale, aperafSe, che foffetoquelle Beligiole'reftituite al toro Monattera, come dipaifeguìnél fine del mefe di Nourmbre con guto, efídiofzzíonedi putcata ciete.
-. Refe pofcia memorabite quelianmo itpaffaggiö, cheidel moft di Deceribre feceroper'gueta Citrà Rodalfo, che dipoi ful mperadores, \& Enteft fuo fratello, che fu Cardimale, :ambidine figtivolidell Imperadore Maffimigliano ; i. quali vetendod Alemagna, andayndo in Spegna al Rè Filippo loro 2 io : fwono : ticeruari da gli Alefandridi com grandiffimi onorisice in particolare con àlcuni-Archit trionfeli, donde haperano da paffare,otnati di vatie.lictizioniae: diltuni Elegf cheli defiderauluo profpero, e felige viag:gio, icon molte yedi- toro... Dipoi, nel fne di quiffianno MD.LEXH.fiterminó nella Citadi Trento il Cancilio con fodisfazione, \& allegrezza ditwri libuoni

Claudib Landi Lodigiano amminiltrauta il prefease anno

queffa Cirta vi efercitaua livfizio di Fifcale，quando il Re di Spagna Filippo Secondo cöfermo alli venti di Genaio il priuilegio dell＇Elenzione al Cherodi effa Città，conforme gli era itata conceffa da gli anteceffori Duchi di Milano，e nel cui poffefso haueuano femprecon ogni ragione perfe－ uerato：Il tenore della fudetia Confemazione de il fe－ guente，ciot，
Philippws trc．Reagnofcimus，do notemm fucimas senore prat fensium Vnimerfis，expofitum mbis fuiffompar proparte V niver－ firais Cleri ciniatis Alexandrie，ipfor conceffone Ducali offe

 esiam vrgomiffimis de caufs．prom latios，vt afferwnt，concinecur iu Prisulogio defuper expedits．ad quod relatio habeowr，nobis propterea humiliter fupplicando，vt attencis pradiëtis，© illorwm p＜upereate，Inamunizatem 女 Exemptiowem prafatam comafirmare， to approbare ex noffra folita liberalicate，© mornificentia digna． semur．Nos vero buinfmodi fupplicationi bowigne anmentes，ze： nore prafentixm decertafiensia，animo deliberato manamogue accedense conflio．ac de nofira Regie ob Ducalis poreffatiopleni－ sadine prewarratam Exemptionis，\＆Immmnitatisgratiatio pra－ fate V ninerfitasi Clericorwm Cixitatis Abexandria，fic ys pra．
 hasberi volumans，ac fi de verbo ab verbwem infererctur，inxte ipfi－
 funt in paffoffone，excepptifg；illis oneribus，ad que Cherici de im－ ve commanni sencmiur．Laxdemes， 4 pprobamas，certificamms，to comfirmamus，nofreq；buinfinodi lawdationis，approbationis，re－ Hficationis，tb canfirmationis muximine．fex prafidie roboramas， © validemus．Que omniafint，© offe debeast prefate $V$ miner $f-$ suti Clericerum prediEfe Civis aris Alexandrie modo que fupra fabilia，rechio，valida，acque firma，mullimen que im iwdi ijis．ans ex－



 Magify vatus Ordinariy of Excracrdinery，Thefaurarto genorali， © alijs Offitialibus，t fubditis mefris Mediolanenfis dominij，ead

 obferwent，senerique，先 immialabiliter obfermari faciant per quos aiceats，© non cmivrafacions relvonient，ant aliquen cantrafa－ cere rel vonive permistans ratione aliqua fue canfa，fi gractiano－ Ara illis care eff，ac penom Ducabormm millenofra Camere Docaliapplicandorum cupinnt enizare．Harmies zefinmono lisee－ varwm max nofira fubfcripuruse＇fgilli mfiriappenfone muni－ cormum．Dasum in Opido Mentifoni：Die XX Manfis Iamerrij．Ao－ mo à Naiminate Domini MDLXIIII．Rcgmorww nofitorum vide－ Licet Hyfpantarmm，© viseriss Siciliz Anmo nowo．Ciserieris yere

 gir do Cabolica Maiefatii proprime Vargas：－
Eece parimente degno di memoria queftianno la mosta che alle deciot＇hore delli ventiquattrodi Aprile occorfs in Ottauiano Guaico Veftorodialeflandria，\＆inseme abbare di San Pietro di Borgoglios，che fit anco dall＇imper radore Cailo Quinto afcritto fià glí altri Senatori dello Stato di Milano：Hebbe il fua cadanero con pompofa funco sale fepoltura nel Duomo di qualka Città ；enel gquerno della Chiefa Aleffandrina lit，fucceffe Girolamo Gallarati nobiliffino Milanefe，che prima esa Vefcouo di Surri，e Ne－ pinella Tofcana．

Pofcia，il Capitano Archelao kniziati dopà hauerfer－ uito al Rè di Spagpa col aurieq．diCapizano d＇yna Compa． gniadi Fanteria in Sardegna＇，tornjal feruizio del Duca di Sauoia，per andarfene in Francia．

Giougn＇Angelo Bararta parrizio．Aleffandrine，figliuolo del Capirano Laigi fuquett anmo pertli meritidel fuo nobi－ de nafcimento annouerato frà li Cauaglieri di Malsa．

Fece anco memorabile il prefente anno la morre，che af li cinque di Luglio fegui nell＇Imperadore Ferdinando，a cui fusceffe nell＇Imperio Maffimigliano Secondo fuo figlivuolo．

Il Cardinale Giouanni Moreno，che all＇auifo della mor－ te del fuderto Vefcouo Guafco haueua hauuto regreflo in vigore del fuo Induke allíabbadia di San Piecro di Borgo－
＇glio，la raflegnò fubioo nellemanii del Papa，\＆e infieme da effo impetrò，che foffe conferita à Girolamo Confalonierí fuofamigliare Cortieizno，come dipoi ne feguil leffetto al－ li diecciotto di Decembre．
Perleuerauz quett＇anno Claudio Landi nella Podelieria $1 / 65$ di Aleffandria ，come anco Cefare Canefri feguicauz nellt． amminittrazione del fuo Fifcalato quando il Gallarati Vef－ couo di quefta Cittì is efecurione＇di quanto faltabili nel Concilio di Trento，fece publicare in un Sinodo della lua Diocefile prouigioni，egli ordini fattinel detto Concilio； ed in particolare iftitui，e diuife in varij luoghi della Citta le Parochie per comodita del popolo．

Emilio Mantelli Conre Palatina，Cauaglier＇Aurato，fe－ guisando i veltigi del Giureconfulto Ottauisno fuo padre， fece tale riufcita in ambe le leggi，che diuenuro efpertiffimo Dottore，meritò di（piegare à benefizio de＇tudiofi di quel－ Le fcienze in quefta Patria publicamente l＇utituta，con la－ hario di feffantafcudi d＇uro l＇anno a
Apparuero in Cielo circa le deciot＇hote dell＇vlimo giorno di Nomembre tre Soli，i quali rifplendetrero alcune hore；\＆da quello，ch＇era nel mezzo de gli altri due，vfiua vi＇Iride ；\＆dopo effer quettia poco a poco mancari，finat－ mente quel di mezzo，ch＇era reltato，fe n＇andò verfo l＇Occi－ dente；dal che fil prefagita la morte di Prencipe grande，co－ me ne＇fegui l＇gfferto，effendo morto allinoue di Decembie Pio Quyarto nellietà di fertanca fett＇anni．

Galparo Barchina fu Podeftadi Aleffandria；ed allifette 1566 di Genaio frı̀ MieheleGhisleri col fuff agio di cinquăta due Cardinalit riufcì Papa，chiamoffi Pio Quinen．Allarriuo di cofilieta nuoua，gli Aleffindrini mandarono lubito 2 Rima fei patriotri lorò̀ rallegraifi della fua efaltazione，chò̀ il Giureconfulto Nicolò Guateo Prepolto della Catediale，it Teologo Tomafo Firoffini，Priamo Pettenari，Michele Paracchioli，e Lodouico Falameri tutti trè Giureconfulti． ed il Capitano Archelao Inuiziati，il quale trattenuto da quell＇otsimo Poncefice，fu da effo fatio Capizaito di du－ cento！cinquanta fanti col carico di $V$ ifitare tutte le genti d＇arminel＇Ecclefiatico itato：
In tanto，il primo giomo di Febraio mori nell＇età di cin－ quanta quattro anni Giouanni Gueuara Gouernatore di Alésandria，e fù fepellizo nel Duomo di quetta Cirtì con belliffima funebre pompa degna di hui，ohofù Petfonaggio di riguardenoli qualis̀े，e guerriere di fuptemo valore，：\＆di gran configlio ：ottenne quafi tutte le dignita militars，e coraggiofamente fi fece valere in mole ；\＆e graui imprefe per l＇Imperadore Carlo Quinno，eper il Re di Spagna Fi－ lippo Secondo，ciod nell＇Affricasin Opghecia，in Alemagna， in Fizadras：nel Biemonte，forto Parmas ist in Piacenza；\＆e anco $亠$ a Merz＇，e Tarousaze e finalmente nella guerra，che ful mogaz coatsosil Papa nelia Campagna di Roma．Sopra del fuo Sepolcrofil legge quelia Infcrizione in vaa laltradi sazumo＝folpice：
 fiane Religionic，to Infitie obfermantiff．qui Carolo V．Imp．ite
 nia Germania，Filippmon Langranoun in Belg deducendmm ei cradiderit．Toties $H \sqrt{2}$ ．Medivatur milisiac Magiformonaddisio
 Parmam，Meim，Tarwamaminiferit，Arci Placembieprafe－ cerit，qui doin Pbilippi Regit Hifpandarmpminfu sati exeecizui in campania prafuit，\＆r slexandnie of $\hat{y}$ ，que citra Padmas ad eundem Regem pertinens，Prafetwo，decefft Anvo natwo LILII ala Febr．Anno M D．LXRT．

D．Ioannes Pasni B M．F．C．
Il Collegio poi dé Giureconnulti di Aleflandria mandd il prime giorno di Marzo à congratulaifí con Pio Quinto trè de＇（uoti Dottori，Antonio Maria Sappa，il Filcale Ce－ fare Canefri，e Giouan Franceico Aulari，Ed alli quattro dellitteffo mele il detto Papa，che mentr＇era lataro lempli－ cefrate nel Conuento di San Marco di quefta Citres，have－ ua tenuta domeltichezza con Paolo Matia Cattellani，lo fece alli quatcro di eflo Marzo capitano della fua guare dia，e Luogotenente Generale della Caualleria dell＇Eccle－ Gattico ltato．Impiegò anche pparemolmentre Erancetce

Zationis

B Atoni, e due figliuoli di queflo,'chiamati Guglielmo, ed Alberto, turti trè natiui dellz Terra del Bofco Pattia di di effo Pontefice, hauendo al padre conferito l'onoreuoliffimo caricodi Caltellano del Caftello di Sant'Angislo; à Guglielmo la dignità di Referendario dell'vna, el'alira Segnatura; e.t ad Alberto il Cauallereico grado inferne con vna Compagnia di Causi leggieri, col titolodi Capitanodieffa; e poilidiede permoglie vna fua pronipnce. Allifedeci del fudetto mefe conferi al fopraccennato Ginreconfulto Priamo Pettenenari, che fis erafermato in Roma, il Gouerno diFerna, e del Contado, e Dilkerto di quella Citta; ; il qual Gowerno altre volte fi concedeua fé nond Cardinali. E nelle Tempora dell'ittefo Marzo egli diede il fuo Cardinaleico Capello 2 Frà Michele Bonelli figliuolo di fua forella, delrordine di San Domenico, il quale fíchiamò il Cardinale Aleffandrino.
In quefto mentre, alcuni Gentilhuomini di Aleffandria intrileci amici delfudetto $\mathrm{Papz}_{\text {a }}$, ch erano andatia Roma nell oecafione della laa efaltazione al Pontificato, per baciargli il piede, furono rutri da effo benignaments accolti, e riceuuti, edanche in carichi onsreuoli, e di molta Rima impiegati, come Claudio dal Pozzo Signore di Retorto nell'Aleffandrino, hoomo di gran prudenza, o deftrezza nel maneggio di negozij, ottenne il gra fo di Cafellano di Perugia; CeFaréGualco flafato Gouernatore d'Ancona, Commiflatio Generale di tuttele fortezze dell' Ecclefiaficoitato, Colonello di Fanteria, e Generale delle marittime battaglie; ed alli, ventifei del mele di Maggio onorò della Canillerefea dignitz Giounn' Andrea'Caftellani, ed Atronio Milanefe.

Defiderefo poi Pio Quinso di lafciare con qualche bene-- fiziof:gnalura memoria dife fleffo alla fua Patria del Bx foo fece fabricare circa mezzo miglio diftante da quella Terta vna Chiefa con vn'ampio, ed onotemole Conuento fotto il titolo di Santa Croce, per li frati della Domenitana Religioné, che fono della Prouinzia di Lombardia, a quali affegnò ma ricca entrata per il vivere loro, e donè aliz derta Chuefa non folo pompofi, e preziofi paramenti., : mà anche faniulime Reliquie. La fabrica del Tempis, e Conucnto tuje:ticongit ornamenti, che nell'vno, nelinale tro fivedono compitamente fatti importa trecente mila scudi; li quali danari auznzò quel Santo Poncefice dalla Tua botca, non hausado fatte le pede folite a farfi dalli Pontefici . 1

Nelia fudetta Chiefa vedef da eccellentiffimo Mieltro ntagliato ill Sepolcro di Pio Quinte, di marmo branco io rutre le partimarauigliofo., ed il pia belto di quanti fe ite vedono in turta Lombardia: Sapra la macchina di eifo $8^{\circ}$ aminita la fatua di San Mrchele moloo artifiziofa, ed egregiamente farta; en nel mezzo fi vede. la Redurreziont di Chtitho dal fudetto Papa riuerita ingenocahioni; coll minto da quella bellifima pietra ectellementoofe czazas Sotto di elfo, fil legge lificrizione del tunote, che fegue, in ona finiffima pietra di paragone intagliata:

> Pixs Papa V Boochenfos

Ex fomilia Chideriormen orimidurs
Ordinem Prediteromm profffors,
Diem mopris vninorjalifgi vefurterfionis pre oculis babens
 Ifixd origg mandault, pro cadrucrib fuo erigendo, quaido Dinitie Clementio rifum fuotic -... ipfum ab doc fecculo nequam .erifere.
Porcia, il Rè di Spagna Filtppo Secondo fece'quelf anno perdita del figliugo Carlornfante di Spaga, e della terza moplie I'abella.

Giacomo Scribani fratello dell'Abbate Giouanni, dopb hatuer in alcureoccafionibene feruto à Pio Quinto prima ch'eglı folie Papa,e dopò ancora con ogni fua todisfazione fil dallifeffo chiamno a Roma per effer fatto Senatores mà non potè andare à riceucre quella dignità, impedico de via malattia, che in Gencua lo prituò di vita.

Amminillraus quelt' anno ancora il Barchina la Pode1567 tia di Aleffandia, gnando il Vefcouo Girolamo Gallarati d'ordine del primo Sinodo fatto in Milano, fece leware

Yarme, Infegne, \& i Stendardi lcon altrifmili trofei in guerra ottenuti, \& appefi à lepolchri in molte Chiefe al fus firtuale gouerno fogette; come anche fece riporre fotto terra i corpirinchiuli nelle calfe in alto attaccare; Furono parinente in efecuzione di queltordine leuari d'alto, - Cotrerratinella Capella maggore del Duomo i cadaueri del Gruernatore Galparo Maini, e di Margarita (ua moglie con te medefime calfe, done itauano rinchiuli; eli leuriono ancora li Llendardi, (iproni, e facco di Guliano Ghilini Capitano dilanze à cauallo, appefi alla Capella di S. Albertonella Chiefa del Carmine.

Dopò hauer il Gurecontulto Emilio Mintelli (́piegsta due annil IIdituta in Aleffandria con gran lode, ottenme per quattroanni il Vicariato della Podeltria di Pauia.

Con occafione, che fi celebrarono in Milano i Funerali dellinfante di Spagna Carlo, e della Reina liabella terza mogliedel Rè Filippo Secondo, morti ambedue l'anno ing nants, de Città dello Stato Milanefe mandarono, conforme alconfueto, de' loro patrizijad affittere ad effifuneralis onde. la Cirtà đi Aleffandria mandò fubito ifuoi, cioè il Giurecoufulto. Giacomo Maria Arnuzzi , e'l Capitano Archelao Inuiziati, li quali adempirono con onoreuolezza grande la commifione della Patria loro .
Alli cinque poi di Maggio Pio Quinto conferì a Paolo Maria Caftellani Capitano della lurí guardia, e Luogotenente generale deila Crualleria dell'Ecclefialtico liato , la Luogorenenza della Fanteria dieffo liato.

Il Conte Brocardo Perfico principale Cremonefe, 8 Cauggliere Gerofolinitano digia eletto Guernatore di Alelfandria, venne alli ventidi O:tobe à pigliare il poffelf) deigsuernu di quella Cirà. In tatto effendo fufcitati alcuni graui tumulti nella Fiandra, il Rè dis Spagna per reprimere, \& achettare quelte moffe, vi mandòil Duca d'AbiFerdinando di Toledo con molre Compagnie di fanci Spagnuoli, patte leuati della Sicilia, eda Napoli, e patte di nuouo afsoldati; la qual gence venne del iidecto meie per la trada di Genoua in'Aleísandria;e quini il Duce fece fare la rafsegna di eísaiem grandiffino danno di queflaCittà, per cauis dell'a Hoggiamento, che diede infienne col vitto à tanta fildatefca; la quale fù poi dallittelso Duca per la Szuoia, e per la Borgugria bafsı condotea in Fiandra,

A quefto crauaglionè fuccefse vnialtro ̀̀ gli Alefsandrini, poiche alli ventinoue dellittelso Otrobre fiumi Tanaro, e Bormida viciti da'lettiloro con grand'impeto, inondarono, edittrufsero affatto $i$ Campl vicinidi già poco innanzi ferninati, oltreà malte altre rouiae, che in diuerfí玉u) ghi fecero allecaie campeltr!, con la morte di molti contadini dal furore dell'acquz inprouilamente:zfsaliti, ed affigati.
$\because$ Vise ta queftitempicon fanofo nome Antonio Maria pellatifighnolo di Gion an'Agnatino:, paerizio di. Aleitsandria, it quale per hameriti dell'zntica fui nobiliz cuntegial sella lagra Gerololimitana:Religione la Cauallereica tigntas.

- Nel fudeto anno incirca la Citta di Alefsandria rimife priupdévifur chiarifimo lume, cioè di Tomafo Firofini fino partizio Arciuefoountitolare di Salonichi, ò fia Theftalonica, Metropolidi Micedonia, Il quate nell'erì poco meno di ottant'anni mori in Roma dai dolori della podaigra confumato, ed iui nel Tempio di Santa Mariafopra la Mineruathébbe illuo corpoiepoltura. Era egli Frate dellOrdine Domenicuno, nella Teologia infigne, ed in alcre fcienze incitio addotrinato : Yeiuil di Confefsore al Marchele di Pefcara, e del VattoAlfonfo Daualo, ed anchez -Ferdinando Gonzaga, mentr'eta Gourenatore dello Stato di Milano; dipoi efsendo verito con difpenfa diGiulio Terzodatlafua Religione, confeguì in abito di Piete vn Canonicato nel Duomo della lua Patria; mà per decreto Apoftolico aftretto à ritornare ne' Fratetchi Chisth ialluo primiero iftiruto, s'acquift lotto il Pintrficato di Pio Quimto $l_{3}$ dilui grazis, col mezzo della ftretufima famigharieàrchecon efso rencua', mà molro piul con le fegnalare fue virtui', e con laf varia dortrina ond'egli erà da quel Santo Pontefice formamente amato, eltimato, efu da lui primieramente fatto Suffaganico del Vefcouo diCoffenza, e
epoi
poi Arciuelento titolare, conforme fiè detra di fopra .

Anminialro queli'zando; ed il regnente ancora Pietro

$$
.
$$ morte, che occorle in Nicold Guatco nel cinquantefimo annoincirca detteta (ua. Era egli figlinolo di Manfredo Guafco Conlaresiale det Duca di Sauoia, di crif fratta in quelti. Ansali, Giureconfuhto di tanta dotrina, che a lui concorres: azno à pigliar confeglio dyetute quafi it Piemonte ilitiganti, mentricgli abicaurent flos pidre in-Torinoi La onde. merito defter fattd Giadice dofle Appellazioni in tutta quella Prouincia: Dipol ferviper hungo:mpadi Vicario al Cardinale Aleffandrino Michele Ghisleri; ed io' quetto. fuo Vicariato effendoffifift Prete Siterdote, confegui la Prepofitura, e poil Arcídiaconiato del Duotino della fua Patria. Elfendo in tanto accaduta ke morte del Vefcouo,futa i Canonici di quella Catedrale eletto Vicatio Capirolare; \& finàlmente, (ublimato all' Apoltolico feggio il fadetto Cardinale ; col nome dipio Quinso, confegui da quetto il Gouerno di Cefena Città di Romagna, e poi l'abbadia di Barulo Terra dell'A pugliz hel-Regrie di Napoli : ed à maggiori gradi farebbe afcefo, fe la mortenon l'hauefle cofi tato privato di vita. Lafciò dopdfe alla publica luce, infigut Volumen ex vniucrfo ciwili, © Pempiftio iwre longo vigiliaximo Labore colleffim d'c.

Blasio Arnuzzi Arciprete della Catedrale di Aleflan: lo Spedale de'poveri infermi di Sant Antonio diqueta Citè̀, con hauer'alli diecinout dì Febraio ad effo lactiate vna rendita di trecento fcudi ogni anno ad vfo defudetni poueri, onde ad eterna memorta di cof tibetale limofina, fu collocrita net decto Spedale la di luiftatuá, fotto la quale fi legge quefta ICcrizione.
 cinitatè refiamento rageso per setmandim Gavilianum 1569. die 1y. Febrwariylogavie buic piotocead vfus Panperwm redpnominditmm noíre monese trecennorman.

Morì alli ventifetre di Otrobre it vefcono di Aleffandria Girolamo Gallirati, Prelacodi fingolare bonth, di coltumi efemplarie di religiofa vita, il:quate riformola fua Chiefa èla ridúfe alla prikina difciplina, teuando affatto alcuni abuf, che per trafcuraggine défuoi anteceffori cominciar uano con feandalo a far le radici:iftitui ilseminario divertiquatero gir uinetti, conforme fiva in altre Cathedrali:dititi,le le Pa:nchie, le qualiemano confule : dordine fuo s'apicoro nelle Felte le Scuole della doutrina Chriltiana per Ii fanciulli: riduffe il recitare lo Hotecannoniche à certe determinare hore, alle qualifu egti aneora (peffe volce prefenu: Icud il rottume difare indatrimonij nelle cafe; $\&$ finalwenie fa autore daleri buoni, e faluriferi ordini per la fua Chiefa . Paisò all'aleta vita, ed hebbefepoltura in Cozzo, Terra del Diftretto Panefe, \& Feudo della fameglia Gallaraif. $\checkmark$ Sorrentro in quefto Vefcouato al Gallarati,'Yvkimo giornn di Decembre Agoltino Baglioni Abbate di Barulo nellApliglia, patrizio di Aleffandria, eMedico, il quale harendofatte della fua profeffionemarauigliofe pruoue in Genbua; meritè d'effer da i Medíci di effa Cítà con applaufozo certato nel Collegio loro. Pofcia Pio V. moffo dalta di lui ottuna fama, lo chiamò \& Roma per linfermità delle rene, da!la quale veniaa con gravi doloritrauagliato; \& hauendo scol mezzo della mirabile fufficienza del Baglioniricuperata la Saluie, in ricompenfa di beneficio tanto fegnalato, to fece Veicuuo di Aleffandsia.

Nel fidetep vitimo giorno diqueft'anne pafsò allalets vita inRoma Res olo Maria Catiellani Capirano della guardiadi pio V.e Lungorenente generale della Cauallerna, e Finteria dell'Eccleliatico faro, con gian difíacere di tutta la Corte Romana , edi quell'Ottimo Pontefice, da cuiera fommamente amxto, effendo palfita frà loro ne primi anni della giouencù vn'intrinfeca dimetichezza, \& vna grandiffima beneuaghenz2.

Queltamo, nel qualefu amminiltrata la Podeferia di Aleffandria da Lodutico Arconati Milaneie, g diedenel mefe di Genalo vo defiderato fine allo Spedale di Sant'Antonio per glinfermi; e veme poi tanta neué!, non folo in quefta Cittàs, nel fuo Diltrecto, mà anco in turto lo Stato di Milano,nel Piemonte, enel Genouele, che eflendofi mifurata in Aleffandria, trouoff d'altezza di noue bracci; le tirade per la gran quantità di effa erano talmente occupate, che bilognd farei fentieri per ogni conttada, affinche fi poteffe. caminareper la Città. Duròella dallitoverno dellianofudetto fino al principio di Giugno dellmano feguente. Per il che havendo eftremamente patico le briade, nè fegui vn pochiflimo raccoltod'ogricofa, che cagiond in Aleffandria, \& in turta l'Italia vaz gran carettia.
.- Hauendo l'anno iftefo il noftro Rat pilippo Secondo foofata Anna, che ful la quarea moglie, figlia dell'tmperadore Maffimigliano, da Vienaa la condufe in Spagna.

Cinudio dal Pozzo Caftellavo di Perugia, otteane alli fate del mele di Decembre per li fuoi molti meriti nelfamminierazione di quel caricola Cittadinanza di effa Città: edopo hauer'Emilio Mantelli per quattro anni continui confua gran lode impiegata la fua molta fufficienza nell"vfficio di Vicario del Podetà di Pauia, queft'anno alli noue dal fudetro mofe du facto Podeftadi Varefe, Luogo affai ce:lebre dello Seato di Milano.

Finalmente nel fudetto anno, il Cardinale noffro Aleffandrino Bonelli portodd'ordine di Pio Quinto il Breue perit cirolo di Gran Duca di Torcana al Duca di Fiorenza Cofe mo de'Medici.

Perfeaerd l'Asconati nella Podetteria di Aleffindria ; ed il primo giorno di Aprile Odoardo Lanzauecchia fì fatto Capitano d'vna Compagnia diquattrocento fanci Italiani, carico inuero ltraordinario, mà degno del fuo gran valore.

Pio Quinto allifedicidel fudetto mefe concefle faculta adiCanoaici defta Cathedrale di Aleffandriadi recitare 1Wora cenohica del Mattuxino doppo il Vefpro, cioe circa alle ventidue, $\&$ ventitrè hore.
u Conte, \& Cauaglier Gerofolimitano Brocardo Percico, che doppo efferftato Gouernatore di Aleffandria, fù fatro Cayallerizzo maggioredel Rè di Spagna Filippo Ses condo ; Matrio di Campo generale rello Srato di Milanos Vicerè diSicilia, \& Ambalciadore per Piftefo', Rè in Roma preflo.al Sommo Pontefice Pio Quartosmorì in Milano alle fette hore della notre auanti alli ventitre dellititefo mefe diAprile; \& illfuacorpo fil portato a Cremona, e fepolio gella fuz Capella a San Giouan Battifta dedicata nella Chiefa diSan, Dotteaico: Hebbe dipoiil Gouerno di Alfs -fandria Loper d'A cugna Portughefe.

Dipoi, il fudato Papa Pio V. conclufe alli went'vno di *aggia col Rè diSppagna Filippo Secondo, eco'i Viniziani inn Santiffraa lega contra i Turchi, la quale fia alli ventifei dellithefo mefe publicata.

In ranto, Agotino Baglioni Vefcouo di.Aleffaodria,dopò effer faro penalcuni giomi da graue malatiia oppreffo, pafsòa migglior vita con difpiacere di tutta quata patria il wentefimo giotho di Giugno, \& il fuo corpo fal fepellito nella Chiefa di Santa Maria dellolmo di quelfa Città. Li fucceffe nel Velcouato, non andò molto, Guarnero Trotri sobile citudinodi Aleflandria, Prelato di gran bontì di viraxe difugalare dortima, come anco di tutre te qualificare parti ornatifimo.
insommo Punrefice mandò it Cardinale Aleffandrino Michele inenelli foo nipore Legato z̀ latere a trè Corone, cioèdi Spagna, Prancia, \& Inghilterra, accioche con effe erattafe circa al particolare di mandar'ad efferto quanto prima l'imprela conrro il Turco. In quetto fuo viaggio pásòeglialli vensiuridi Luglio per Aleliandria, axcomX
pignate

## I62

pagnato da moki Prelati de'migliori, e più pregiani della Corte di Romastrè déquali, furonopromofial Cardinalá to, e due di quelti pocoappreffo alcefero al Pontificato. cioc̀ Giouan Battifta Caitagna, \& Ippolito Aldobrandini, quelli chiamoffi Vrbano Settime, equefti Clemente Ota-i uo. Intiò anco Pio Quinto:altri. Legati in altre parti, cioć all'Imperadore, Sz al Rè di Polonia, efortandogli ad amalire il Turco per eerra; mandò parimente Nunzija curci li P rencipi d'falia, per ottenere da effiaiuto per cof neceffaria, $e$ lanta imprefa.

Effendofr dunque vnito in Meffina tutzo l'apparecchio dell'Armata di quefta lega, iuifi fece van raffegna generale; e pofcia vi giunfe di lì a poco il Nunzio Paolo Odefcalchi Vefcouo di Penna, \& Atri, due Cittad del Regno Napolitano mandato dal Papa a Giouanni d'Auftria Generale di efla lega figlio naturale der'tmperadore Carlo Quinto, \&\& atutti quei Sigoori Capi delliArmata, affinche gli efortaffe a combattere valorolamente, \&e a confidare in Dio, il quale hauerebbe loro conceffala vittoria. Fattala raffegna, $\mathfrak{f}$ troud che l'Armata turta conneneua ventitre mila combattenti, cóis quali allifedecidi Settembre parti da Meffina il, Generale . Alli fette del feguente mefe,gionno di Domenica arrimbpreffo alle Ifole Curzolari, e circa ad, wh hora di Sole fi fcoperfero inemici quindici miglia loneano; efeguitando amenduc le Armate il viaggio loro', s'inconeraronos. e sfidatefi vicendeuolmente alla battaglia, fi venne doppo mezzo giomo al fatto d'arme, il maggiore, che per maxe fi fia mai fatto, il quale durd quattro hore, e rimale abbatuta e e conquaflata la spauentofa potenza dell'Imperadore de'Tarchi, con la perdita di ducento Vafelli, con la liberazione di quindici mila Chrilfiani chiaui, e con la morte di trenta mila Turchi, trà i quali fî Ali Balcià Generale dellArmata Turchef́ca, la cui refta fufopra val lancia innalzata a vilta di cutci. Il botribo fatto da'notrii in quefta guerra ful di cento nouanta Galee, di trentabove Fanalif.di tre moir la, e cinquecento fchiaui, trà qualieraso due fiftinolided fudetro Ali,vno di dieciorto anni,e Paltrodi rredici, partor tuti dalla forella del Gran Turco $;$ acquifarono anco cento, e fedicipezzi d'Artiglieria groffa, e ducento cinquenta (ei di picciola, la quale turta fultrà i Collegati ginftamente diinila. Della parte de'Chriftiani morisono folamente fecte mila, e cinque:cento (effanta fei foldati
Alla nuoua di cofigloriofa, e felice vieroria confeguiza dall'Armata Chrifiana contro la Turchefica, il Chrifiahefimo tutto dimotirò inefplicabili fegni d'allegrezza, tingtar ziando la Diuinz prouidenzz di tameo fegnalata graťia. Perciò fif fecero in Alefsädria liete dimofiraztonidigiabilo con belliffime Proceffioni gencrali da gran frequenza di popolo accompagnate, e con altrifegnidi alligrezza, nou ad altro indrizzati, froriche à rehdere affetmofegraziea Dio per cofimemorabile rotta data dal notiro Catcolica eferciro à quello de'Turchi .
Nella fudetta maritima guerra contro i nderil contini nemici, fi fecerc'egregiamente.valere trà gli aleris Aleflandrini, che vi furono prefenti,Cefare dal. Pozio, Cailo PaffoJacqua, e Giulio Cefare Arobba; i quali diedero della gran bratura, e fufficienza lorn grandiffimo fagigio, \& acquiltarono, cofi alla patia, come alle Cafeloro perpetua fama, riputazione; Imperoche il Pozzo, che in peria d'vr'omicidio da lui commeffo remigana fopra ia. Galeazzafieste di Giounnni d'Aufriz, fú potto in libertà, perchoporeffe infieme con gli altri combattere enneroinemici; 82 effendof ella accoftranalla Galea d'Alì Bafcià, fuil primo à falire con grand anmo, e coraggio fopra di effa Galea nemica; \&e iui arditamente combattendo, li pigliò lo Stendardo, e to dono ad effo Giouanni, il quale in ricompenfa di cofi gran fatto, ed'azione ranto eroica, e efegnalata, lo liberò della pena del remigare, elidizde visempia, \& onorata mercede.
Il Paffalacqua poi, che con carico di Capitano di Eanteria hanema per aumnti feruito nelle guerredi Fiandra, in quelta occafione col medefimo grado di Capirano fece del fuo gran valore fluperidiline prove; poiche effendo egli nella Galea chiamsta la Lomellina, alla quale comandaua paolo Giordano Orkni Duca dị: Braccianopenne infiene
coni.fuoifoldatia cofriloluta ; efingolare bataglia cori nemicische doppo hauer cor ogni. fortezza,e coizanza d'aDimo riceute alcune ferite; ; Goalmenté anamazeato il Capod'vna Galea nemica, fece di effa con fua granduffima lode gloriofo acquitto.
: Finalmente Giulío Celare Arobba , che per alcuntempo era itato Capitano di Fanteria in Fiandra, doue lalciò delle fue valorote azioni bonifimo nome, col medefípo catico if fece nella fuderta bartaglia nauale eccellentemente valere forto il comand di Marc'Antonio Colonna Geaerale delle Galee del Papa, dal quale per li, meriti del (uo gran valore fa di particolari doni, titoli, \& onori degnamente traunerato.
Informaro Pia Quinto de'malifimi coftumi, e del fcandalolo viuere de'Monaci Vmiliati della Congregazione di San Benedetto, annichilò col confenfo di rutro il Collegio de'Cardiuali quella Religione, e diltribuì le fue entrate, le quali erano facultofe; parte ad alcuni poueri Cardinali, c Prelati, e parte a Monalteri,e luoghi Pijcompe anco Ia Prepoltura di molee riccheize dotata, che in Aleffandriz era godura da quelti Mopaci, li quali abitauano nel Monallero di San Giouanni chiamaco.del Capuzzio, diede il Papa al Cardinale Saluiatis: Be à dottri cempila gode il Catdinale prancefco Badertini. Pofledenano aocora i fudetti Religrofi due altre Prepoftareion Aleffandria, le qualif forono fimilmente da efio Porcefice dititrbuice, cioè vna fotto il titolo diSan Badolino a i Padri Domenicani, el'altra fotto itrícolo di San Sito alSpedale de'Sapti Antonịo, e Biagio di quelta Cittả.
Del mefedi Decemb:efifecero grandifione allegrezze in tutro lo Statodi milaoo, some anco in Aleffandría per trègiorni continui, conoccä́ione della naícita d'vn figliuo lo, che fí chiamo Ferdinamdo, al Rè di Spagna., partorito dalla Reina Anna d'Aultria fua quarta moglie figlia dell'Imperadore Mifimighano Secondo; e dell'Imperadrice Maria forella d'effo. Rè.

Quelitanno, nel quale ful Podefì̀ di Aleflandria Francef- 1572 co Selsè Spagnuolo, Guarnero Trotti, ch'era, thato fatto Vefcowo di quelta, patria, yif fece folenvemente J'entrata aljiquattordeci diGenaio. Eleffe egli per fuo Vicatio ge: merale Andrea Scribani di parria Genouete, mà di origine Aleflamdrina.
:- Fractanto , Em ilio Mantelli, doppo hauer'onoratamente umminittrata la Podetteria di Varefe, fù fatyo quedtannó Vicariodel Capitano di giuftizia di Milano.
$\therefore$ Il Sommo Eoarefice Pio Quinto, d, pò effer fata per lo fpazio di due mefi agerauatodel fuo folito male delle tene, fimaimentealle ventidue hore del primo giecaodi Magsio palsò col mezzo della morto alla gloria celele aellisç, di feffantotoo anni con grandifimo dolore di uutyo il Chri4 tianefimo, \& in particotare della Citra di sleflandia,edol Bofco fua patria. Eù il fuo corpo vonilmente fepelliro della Capella di Santo Andrea, nella Chiofa di San pictro ip Foma, e la fuz fepoltura hebbe l'onore della leguentre ine: ferizione, cioè

Pism Quinem Pans.

[^14]$\because:$
in ir...

Alli uredeci poi dell'tieflo meie fù fatto Papa Gregorio XIII.che prima fichiamzal Vgo Boncompagio.

Doppo la morte delfuderto Pio Qinro, Lelio Inuiziati, che farno de"iuoi Camerieri Cegrecti, ottenne dal Cardinale $^{\text {and }}$ Alfonfo Giefualdi Decano del Sagro Collegio, il catico di fuo maetiro di canera, nel quale perfeuerò quarauta due anni continui
Frattanso Luigi de Requefons Commendatme maggiore di Caftiglia, eletto Gouernatore generale dello;Statro di Milano, giunfe alli vent voo di Setsembre in Aletiandia, ed
alli ventitrè part per andarfeneatla refidenza del luo gouerno in Milano. Alli venuiferte poi dellitiefoomefe,Girolamo Ghilini figlinolo di Tomafo; e fratelio del padre deH'Aurore di quefti Annali, giouine di nobilifimi, \&e innocentiffimi coftumi, pafsd all'altra vita, \&e il giomo feguente Lodouica fua madre figlia di Otrauiano Ghilini y per difpiacere accorataf;'; fini parimentei fuoi giorni

Dipoi, fil alli quindicidel mefe diOttobre portato in Alerfandria vn'Offo difthordinaria forma, che fiutrouato alla riva del Pò vicino ad Arena Luogo del Territorio Paucie, \&e da Placenniadieei iniglia dícolto : Era lungo un braccio,e mezio, Cyefuia ieverose feflatea quatro lire, Iequattro onze, Sitiene comunemente, che quetlo marauigliofo offo foffe iui dalle inobidazibai?d quet fome trafportato, eche alla grandezaas, e groffersatio y non poteffoefter, famod di gualcho. Gigantes chiaiamente conoferodofieffer quell'Ofo, che congiunge in. fame la (palla, zeiligombito.
Clapdio dal Pozzo, ahe mentre viffo Pio Quinto, fill Caftet: lano di Pertugiz cion grandiffma fodisfazione di quella Citrit, quett ama s'impiegònolla Ceruiç col Dvea di Sunoia Bmanmel-
 cembre per li fuoi molti aneriti Cófonilloditille fintiltalizm ni, e eGendil'huomo della Camerabli' (oderwo Potentato io Neh -finderto: gierno ancóra, Frincefeo Trouti nobile Atufindcincen Conce-di Qusida,edalla RocesdellaVahe FOrba, chelborafo chianz de'Trotti, fir dal medefimo Duca zecereato nel-manero défuor Geneil' huomini di Camera.
1473. PeffeueròFramefoo Selsé nella Podefteria di:Alefiandria;
 mecchia, shedel concinuo venias merimamente ionplegato:in , carichi degni di laj; quefíanno dunque fal alli ventidi Aprile promofo.al Gouerno di Santial nel Piemonee, se pocià ribandi molto, che fu farto Capitano d"vna Compagnia diquattrocento fanti,conformen'era egli tato provitto d'vna fmil Compagnia J'anno M.D. LXXI. Pofciz non poca perdita fece la Cind 4 Aleffandria con la morte, che allinoue di Giugno fegui nel Giv-: seconfulto Cetzuiano Mantelli nelletddi fertantacingoe anai. Fu il fud corpo fepellito nella Cupella, dove ficancano egil Gabbatole Leranic aMaria Vergive nel Drwono di quelta Civedo. Copra del coi Sepolcro filegge quefta Infcrizione:


 nere fpowte abdicaßet, operam, fondiumque fonm nowavie, gracie

 ser Andwis. VIxis amos LXXV. Objiz $V$. id wow Imigi M.D.LXW





 Ang.M D. EXXX. Amo fua atheio XXXX.
 mos.C.
Mori parimente del mefe di Agofo Lopez d'Acugna Gouernatoredi Aleflandria, mentr'era in Fiandra, eli furono fatti I'vitimo giorno di effo mele i funerali con gran pompa nel Duos imo di quefta Cistà : Ii fottentrò pos nel gouerno Emannello di Iuna Spagnuolo, Caftellado di Cremona.
5 Hauendo Pio Quinto donata allo Spedale de'Santi Antonio, eBuigin di quefta Cited la Prepotturadi SanSiro, alere volte poffeduta dalliMonaci Vmiliati, come fíz detto fotto l'anno MD.LXXI. il Priore del fuderto Spedale Girolamo Confalonieri, Abbatedi San Pietro di Borgoglio, Vicario, e Luogotenentegenerale del Vefcouo di Aleffandria, egti alri AmminiAtratori di effo luogo pio la conferirono con lpezial licenza ee Breqe di Rurna illudetto vlrimo giorno di Agofto alli Chieteci Regoleri. della Congregazione di Somalca, de' qualiil Vicarie frenerale Giouanni Scorto promoffe alla detta Prepottura il Ps, dre Bernardo Cattellani, che fil il primo Prepofo di quella Chiela, dopd, che ne pigliarono il prffeffo quei Religiofi, con grandifimo gutio di urra la Città, pereffer loro molto elem--plaxi, e profitteuoli del feruizio di Dio ..
Frauanto fil commeffa vnagran fceleraggine in Aleffandria; Imperoche, effendo dilà parrito il Prefidio ordinario, per andare in. Fiapdra, e evenuta in hogo di effo altretanta Fanceria

Napolitana, irè foldati del fudecto Prefidio inuefiigarwio vina maniera molvo infame, per indurre il Gouernatore di quefta; Cirta in folpetto di qualche ribellione, e percia faceffe per. ogni ficurezza ritornare in Aleffandria il fudetro Prefidio; al quale rincrefceua molto andarfene in Fiandra: Fatta dunque trà di loro wna congiura, dinote imbratearono difterco whano le porte del Duomo, di S. Marco,e di S.Martino ; ed il fonilefecero all'Arme del Rè di Spagna dipince sù la cafa di Lodouico Perbono, ed in alari luoghi 3 il che difcopertofi alli matrina, fit fubito manifeltato al Velcono Guarnero Trotti, \& al Padre Inquifitore Gio: Bartitia Porzelli, i quali fecero ogni poffibile didy ligenza per venire in chiarezza de gli autori di quetto misfat:to,\& offeriroao grandifimi premija gli accufatoi.Intanto i erè mal fattori (oldati, che di nalcolto ctano rimafínella Citaito per commectere guella feeleraggine, diedero di quelta la colpa ai Cittadini, ed a Coldati Napolitani; mà effendofi difcoperto; che lif fudetei ere erado ftati aveori del delitto, il Padre Inquifisocelifececurcerare; \&a fubiro efaminati, é conuinti da certi fegnalis erefimonij, li condamò. Dipoi illPodefta, che voleus difealere quei foldati, fece far prigione, e torturate ancora' moki Citeadini innocenti, li quali coftretri dal doloie di qual sormenco, confeflareno motre cole à loro pregiudiziah. Ma La verici, chefrat uxte le cofe chiariffima appare, ful in quefo. cafo benifimorconofciuta; Laonde il Padre Inquifirore ando a Milano in participarne col Marchele d"Aymone Governatore. dello Stato, ed informatolo det cutto, confegui ta liberazione peelicieradini prigioni, é che i trè foldati colpeunli foffero zemigare condamati, mà non fi puotè quelta pena efeguire, per effer cutti tré morti nonfenza folpetto di veleno, nelle Carceri: Perciò la Citti tutta deue hauere perperua obligationeal detto Inquifieore, con la cui diligenza; \&e opera fíleuò ella il pericolo drua macllia di- tanta confiderazin ne appreffoil-Mando; :
Cefare Panizzoni Gertilhuomo di A!effandriafl per li me: ritidel fuo nobile nafcimento alli dieciotto di Otrubie dei pres Sente anno amouerato trà. - Curaglieri Gerofolimitani; e col gezzo di queftedignita, e delle freCauallereiche axioni non dagenerd̀ dáfuoi antemaí, li quali, econ le letere, e conl armi Eusogo di ocnametore fplendore grande alha Cafa, e Patria lono:

Vilfe inquefi teupi con fama direcethencelererato il Gido? zoconfulco Alefladido Farra; inato net Cattell.azo, Terra celebredel Ditirceco Ateffadrino; dísuypublic arono le Rampe ILSen: merio, tiko di Teologia; Eilornfia, ed'rgni altra buenaicienzz ripieno: Difcorfi ere da tui recratı nell'Acra temia de gli Affi* dacidi Pania, ciò De Miracoli d' Amore: Della Divinirè dell'Hmu* mo: Dell w:fraio dal Cupisano Gimeralc. Amininitiò con gran prudenza, e rectitudine due gouerni; cioè della Città di Aicolty che li fu conferito dalSommo Pontefice Pio V., e della fegnata ${ }^{2}$ ta Terta di Cafale maggiore, che ortenedal Marchefe di Pefcarajoell'mo, e sellialtro lafiro buoni fama, ed onorato nomes.

Pased poi da quefta ail'a altra vita in Ferrara nell'età da quararanta, etre nni Margetita Ghilini, che fà nipore del Vefcouo Ghilino Ghilini, di cui if fa in quefti Annali lodeuole menzione. Fu quefta matrona di riguardeuoliqualità, e maflime di gran prus denaz, e religione dotata ; ed hebbe, conforme alla fua naicita, fpiritiveramente nobili, e grandi: Laticiò per teftamento ;che al fuo corpo folfe dato fepoltara nellitteffa Chiela di San Frano cefoo, doue giä́cciono le offa det fudern Prelato fun zio, perd al piede della colonna, che fi vede allincontro del Sepolcro di effo Vefcouo ; e che ogni anno fi celebrafe in fuffragio dellianima fua vi'Anniverfario có l'affitenza d'vna pirte del Capitolo, e Clero delta Catedrale,tutri li Parochi della Citticon le Croci loro, i Frati, e le Confratetnità, confoumefi cothemantia di fareá perfone degne:Sopra la fadetta Colomst, ode fi vede l'effigio ita eccellentemene dipinka, il legge l'Epiteffiofeguente,ció' : "-

$$
\text { D.: }: 0 \quad M: \quad \text { MF }
$$

D. . : $0 . \quad \cdots$.
$\therefore$ Nargatia Ghiline granic Mairoma,
mailibus orse purentibut,
Curn prafamiffimi Domini chrifophori de confamexinic
ifto condisur sumemento
Jizio ainac XLIII.
Objt tant
M. D. LXXIIT.

Viueua ne'meäefimi tempi Giorgio Indiziati patrizio di z Aleffandria, figlinolo di Bernardino, il qual eflendo Feudatario di Quattordio, Terra del Ditretto di quelta Città verfo i di lei confini con l'altigiano, conferuò col mezzo delle fuc onorate azionil'antico (plendore della lua nobile itirpe.

Fiori
cellentemente dipina, flegge l'epiteftofeguente, cioc i as
$\qquad$
$\qquad$
$\square$
$\square$
,
$\square$
保
$\square$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## 1564

A N N
Fiori ancore in quefi tempi Giuleppe Trotti Sandrio, che ppowiene d'Akfínodria, figlinolo di Audino, e meticod nriguardode'fooichiasiffeni nazalidi consoguite alli tredici di Decomtue dal Duca di Sunoiz Iabiso Canalierefco de'Sani Mmarizios e Lazzaro.

1) Finalmente Antiuerio Ghilini $\epsilon_{g}$ linolo di Eabrizio, dicut̀ $G$ weares in quefti Anoneli, doppo haver fatere de fufficienti, \& neoeffarie proue del I fuo nobile nafcimenoo, per effer'zamectio alie Religione de' Canaglieri Gerofolimimasi i feyto tales cbe altro mon mancana, fuoriche la Pavence def Gran Mmedtro diquella, per dichiaralo Cauzgliere, coonfí curod diale dichiarazioos,mì Sibene infpirato da Dio, foce dall'Ordine Caualierefco a quello di San Francofcovolgarmente chiamato de'Cappucinip pil noGik. paffaggio. Fra quefti Religiof dunque viffe ilrefance de' froqi giorni con efemplariè di columi degna invero d'éfere de qualungue religiofo iminza.
2574. Queltamno, hel yuale, enel feguence encora mamainiftroble

1 Rodetteria di Aloftandria Rietro M onforte Spagomote:giante da Milano alli fedici di Frebraio il Gouernacoro Marchele di:Ayz-
 exron cauallo, ando ad inconerrareil Duca diAba Rexanađino di: Taledo, che venoondodalla Fiandra fe n'madnua in Spagnay artrir untoch' 'glift in Aleffandria con Foderigofruo Tigbliuolo ildifium dexso, fece di quil parrenzail Marchefe alli decinone.del deto mofe, per ritornarfene a Milavosorme apche il Duche efio figlia uolo partisono il gionualeguoner, feguicmino allavolka di Spaz gra il lorodetinato viaggio. Vánc poid dolli venxiqubmodi Giay gno Emanuello di Luna in quefta Citrà 1 piggiarii porfeffo det fuo Gouerno, efil con mola pompa, egrandiffima ailcgrezza da'Citendini, e mafime dalla Nobilita di quelli riccuuro.
3. II Gran Turco poi Sultan Amurza andòcon una posearifímal stmatea iote la Golecta Ifola con vna Eorteeza aed Regno di
 jizencoid dé'íoibarbati, come de'noftri Cuttolioi, de'quali vi rit

 tricke wíurono della Citud di Aleflandriza, Dicold Sizzin Coi,


 come panche Scalombro Sadionaatiwa adelt Terme diCortien, to nell'Aleffandrino, giouize 8 per grmandeza d'animo, eper militate vistù preftantifimo, 11 quake in molte guarestofinellt ulix, comse atroue fatte, effendofi porteto fenpre con finina, ed enorse i 2 cquidtato nome di foddato valorol o, finalmente inquetaie ef ty ignax lone della Goletra, doppo haver fatta di quei nemicibabari vna gran frage, Gifillo con onoraiffima morre la gion cia dell 'egregie fue paffate azioni.
a Alli dieci poi di Decembre flececta la Coloma di marmo cô la Croce di ferro nella cima dieffa,nel Goed della Arrada adaeAra di quefa Patria, all inconero della Rocchecta verfo Borgoglio; ed alli dodeci entrò in Aleffindria il fudetto Marchefe d'Ay amonte, \&ill di feguence parti per rizornariene in Spagna.
1579.- Sicelebròqueldanno in Romail Santo Gibileo con grandifdiffino concorto di perfone, le quali venetido dalla Francia dal piemoutce, \& dal:Monferato, pafiarono in proceffione per Ale•. fandria, per andariene a purticipare in quella commune Patria ; teforí di t anta Indulgentia.
Giulio Clari, che,doppo effer flato Prefidence del Magiftrato Straordimario di Milano, fa mandato in Spagna con carico di Regeenne, ò fin Confíliere circa allinegozij all'ziliaz concer-

 yea Cartagine nuouns per rihauerfig, malddioy che havenadi lui altrimente ordinato, lo leuà alli tredici del mefe di Aprile da
?: quefle mondane miferie, 11 fuo corpo fù portzo $亠$ Milano, doue nella Chiefa della Pace de'Minori Oferummidi San Francefco hebbe feppltura nell'Auelle, che vilucodo lui haveuafifatto fabricarecon 12 leguente infcizione in man gram hatra di marmo bianco intagliata, cioc̀
3
A. I I

Ad us untes canflicrius:

Sccumbis robers fuis
Supreani diei momer
Vi beac phemis curae adimuves Monwimenaum fbi, suifque Viwas ppacuis
dmo M.DLXPI. WIU, ididan. ipfo die suo Ncuali.
Di quanto vilore fia egifitteo nella dortrina detle legi, to di-
 Giureconfultidinulquec opere.
Effendo thato cervificato il Gouermanme di Abofimbia Biax

 gioni, vcicialli ventiferte di Agofto da quofas Catti con van Come-




 nir Dipoivedondaefbarimpofitidion dipoter, fenon congram


 foldatefca:

 diFarsiSpgeguoli, che Remana di prefidio in quiete Pizases for rona, diltribuice in Felizeano, Cate-lazzo, Torroma, e. Nouare ; conse snoo liquazeordici pezxí d'Artiglictia, che ivi í renauaso con be munizioni, furono in Alefhan sria condoxi .

- Succeffero alcunc grauid diferenxa in Gencua arai nobili vecchie, ed i popitil nuoui $\}$ oade alcuni principali di effa Repablica. por fustire glineoperi, wenoceo ad abicare in Aloffimdria, inforiz camo s aheperspeste dal Cardinate Giouanni Marooi Legrto del


Verfo il fine steduderto anno morì Gioman Eartodomeo Cal-
 parfore la luappordisaful con dolore fentita da ructa quefla Citrà


 unginaed in Frandrasetleticicporazione di Metzzinel qual carico fi poriè conercanaz nestituding che nè riportè da autili Genesali:gandififma hode.
:Gunfeppe Gortala spagnuolo fil Podefì di Aleffandriaqueft'r 176 amaó, nod quale alli ventifei di Gemaio palsò altraltra vita Emanuello di Luen Gouèrnatore di quefta Ched,mentere diamorauz in Milanojed alli itredici di Febraio, li furono fatel lééquie motho Calenionella Cbiela dis an Martino dell'Ordine di SaméAgoltino de ghi Eremitani in Ateffindria. Lidieciotro di Luglio 6 cominc is à gettarè terra la Gbiefa di Santa Maria della Neue in B rgoghoo, fif feguiò infino alla torale demolizione di ff fa , per ree stifcarla, not termine, che otgidifif vede.
Dipoi, Girolamo Ragazzoni Vefcouo di Famagofta Delegato della Sedia Apoftolica a vifuratetutele Chiele di Lombardia, venne alli vencidue di Settembre in Aleffandria, per adempire la fua delegazione cofidencto di queta Citrà rcome feocri oella fua Dioceli.
Allifeidi Otrobre, vemero ad inuernarti in Alefradria alcuni principali Cortegizai di Giounami d'Anetria figlio naturale dell Imperadore Catlo $V$.il quale era andato in Spagna $?$ ed alli dodici di effo mefe venuro a morte litmperadore Maffamigliano, fil in fuo luogo eletroildi mif figliouno Rodolfo Rd d'Vngberiz, ede'Romani, Prencipe di eroiche virtul dotato.
Sufcitòin quei giornicofi in quekt a Citta, come in altre, linAuenza di cetri varmaicellipelof, che fichiamano Gattole, $x$ in canta quancita fe ne vedeuano, che copriumo i muridelle cale,e delle Chiefe; dalla qual nouixa fil pronoliticto il flapello dethe pette, che dipoi comincicì à traurgliare 'Izalia. Onde in tale orcafione fif fece valere Fabrizio Boidi Dotcore in medicina fuffcientifino, il quale conla fua diligentufinana curs, medianectil diuino auteo, diuerti da quefta Citrá fua Patria il contagiofo males ed in quetta occafione diede egli alla tiampa viopera Dei modo di conoícere,preferuarfi, \& curaridalla febrepetilitene; ${ }^{\text {l }}$ quate
tome piena di profitte uole fcienza, viene da gli huomini di quella profeffione incendenti molto ftimata.
ligemza tutte le Chiefe di Aleffandria, ef fua Diocefi, elafciasi gli opportuni ordini dalla vifita, e dal culeo diuino dipendenti,fece alliferre di Nuuembre partenza, e in'ando atla Città diCafale in Monferato, per iui profegurela lua detegatione.

Perfeuerò queli'anno il Gomailo neila Podefteria di Alef-
1 landria, ed alli yentidue del mele di Geasia occorfe in queita Città vn cafo molto tir auagante, \& compafioneuole; poiche facendofi vna publica danma nella cafa dilorear3oMairoto mel Quarriere di Rovereto, vicino alla Dorta degliOrei; ed effendo ì quefta concorf, ofrealle Gentildonne, e Gensilhuomini della Citra, erè̀ giouzas nobiliffimi Spagnoli, Paggi del Ludero Giousani d'Amerim che in quei giorni dimorauano in Aleffandria, cadde nel piat bello del danzare, il piano, e la volea della Sala, doue fífaceua la fep fla,e marironofottoquellarouina vemidue perfomertì Ir2liani, e Spagnuoli; e mokti altri reftaromo froppiati;nelnumero de'inorri vi furgono ifodetri irè Paggio te donnes perche a cafo fitrouauano verfo il camino di effa Sala,doue rimafe intiero il piapo, tette da quefta difgrazia Ǵaluarono: $^{\text {a }}$ furonepoi li Paggi congran pompa repelliki e e da tuutaila Nobilca Italiana, e Spagnuola di quefta Cirtà accompagasti alla fepoltura.
Nellifieffo giorno delli ventidue di Genaio, Celare Parma Genilhuomo delle nobili, antiche, $\&$ ricche fameglie di Aleflindria, ridotto ad efrema pouertà, dond̀ à Giouan Francefco Arnuzzi Gentilhuomo anch'egli di antica, enobile ftirpe, la chiaue dell' Arca, done fí cufodif(ce, \& riueriIce nel Duiomo di quelta Città , infieme con la Spina, ed alure Sante Reliquie, il pezzo della Santifima Croce, dive di riceuere dall'Arnuzziqualche aiuto per la fua miferia,come oè fegui fubico l'efferto, hateendo riceuuto da effo affai opportuno foccorfo : la qual chiaue, ed altre ferce furono date, conforme fiè accenarolorto l'anno 1208 .2d otro nobili,ed originarie fameglie di quefta Citrà , frà lequali era fimilmenue quella de Parma,che dipoi nel fopranominato Cefa: res'eltinfe. di Serraualle, Caftello (ei miglia difcofto da Tortona, pretendeuano ifuoi parenti d'impoffeflarfi di effo Luogo ; La ande il Gouernatore dello Stato di Milano diede carico ad O.Joardo Lanzauecchia,che trè anni auanti fil fatto Sargense maggiore d'vn Terzo di Fanteria Italiana,e della cui vaLorofa lufi cienza era eglibeniffimo informato, afinche entrafe in quel Cattello, e lo cuttodifce in nome del Rè diSpagna, al quale, per effer occorfa la morte del Feudatario di quel Luogo fenza figliuoli, cra detto Feudo legicimamente pervenuto.
Frattanto, il Capitano Giulio Cefare Arobba,che in Fiandra, e nella guerra nauale contro il Turco fi porto fempre valorofamente con la fua Compagnia di Fanti; ed acquitroffi fama di buono, ed efpertoguerriero, mentre veniua dalla Terra del Bofco in Aleffandria, fil rà il Conuento di Santa Croce, ed il Fregarolo affalito da fuoi nemici, e crudelmente vccifo alli veuridue del mefe di Marzo. Era egli pasziale di Chrittoforo Guafco contro il fudetro Sargente maggiore Lanzauecchia, frà quali paffauz in quei tempi una grandifima riffa, accoftandofila maggior parte della Nobiltà, chi all'vno,e chi all'alıro. Perciò il Capitano Arcbba pagò il fio della fua parzialità, con lafciarui la vita nel fore della giouenta, cind di trenta due anni. Fu il fuo cor po fepellito bella Chiefa di San Seefano di Borgolio in Aleffandria, fopra del cui fepolcrofilegge l'Epitafio del tenore feguente.
Hic iaeces Intion cafar Arobba vir in ve militeriprafantifsi- mar, calorigue mum apud Piwn V. sum apond Sercerif. Hy fpan. Regem Prafoetior, qui pofi tor gigrgia fue facinorain nauali illo centra Twrecu pralio, of mineoffo Fhadrie bello, foad fuos vi-

 culpa ex hac Auce infalisifoimwe recifims in maximum merorem,
 agins X.cal. Aptilic M.D.LXXVII.
Anma Reina di Spagna partori alli quattordicidi Aprile al noltro Catolico Rè Elippo Secondo (us marico con
 Filippo Terzo.

Alle trè hore di notte in circa delli quindici di Agofo -atraccatoficaluatenerre il fuoconel Dormitorio de Padri Domenicani dı San Marco di quetta Cirtà, rimafe quelledificio quafidel tutto arfo. Ahli dieci poi di Sertembre venne in Aleffandria Luigi Enriquez de Caurea Almirante maggiore diCaltiglis, il quale andaun in Alemagna, per vifitare z̀ nomedel Rè Filippo Seconde I'Imperadrice Maria, che doucua andarfene in Spagna; ed il di feguente impbarcatofifu'l Tanaro, feguitò il fuo viaggio alla volta di Cremona,e di quì̀ Trento. Refe anche degna di memoria i) prefence ano $w$ Comera, che allidodici di Nouembre appartue di fuifurata granderza feapigliata in Ponente, conda coda vefo Lemante, \& mezzo giorno ia prima fera rifplendeua come la Luma quando $f$ uroua in quionrdecima. hanendo i raggi diritrial Cielo, taliolta occupando itrè fegni celeftidi Capricorno, Acquario, e Pefci; e perfeuerò cinquant'oto giorni quefa Comera sla quale fil parimenve vedurta in Aleffandria. Pofcia il fudetto Almirante, che fe ne veciua dalla Corre dell'Imperadrice, per ricornatiene ip Spagna, giunfe alli vent'otco delliza of Nouembre inqueIta Citti, ed alll teven partixofij zadọ ad imbarcatti in Geriouz.
Alli ferte di Deeembre, il Prencipe Aleflandro Farnefe Ggliuolodel Duca di Parma OttaBiospalsò per Aleffandria, mentre fe riandaua sil le pofte alla volea di Fiandrajeffendo - egli fiato elecse dal Rérilippo Secondo, per fuo Luogotenente gemerale io quei paefi baff; edalli vernt vno dell:itefSo mere fil dipaffagsio per quetha Citti, la di lui Corte, che lo feguicata del luo viaggio.

Quefi'anno, nel quale, sa nel feguetrefil da Giacomo Brambilla Milanefe amminitrata la Podefieria di Aleffandriz, fifeceroalli dive di Febkaio grandi allegrezze in que$\mathrm{fta}_{2}$ Città per efferfi non folamenve Milano, e Pauialiberari della pefte, mis ezimanog g'ifteffi A leffandrini leuatl dalliimminentepericolo di quel fagello, che arrimato infino à Rafignana, mon pafsòpil oltre: Silpararono dunque vndici Canooniya fuonarono turte lecampane, 8 f furono fatti diuerfiartificiati fuochi petla Citta : e nelliftefotempo Ercole Quinziano fampazore dilibri, portò in Aleflandria la belliffuma imenzione della tampa, con hauer alli dieci di Marzo incominciato ad elercizarla. Fu poi alle urè hore della notse dappo l'witimo del fudeto mele vedura in qqueAa Citta, ed alcrome vna Cometa col crine cortuofo a guifa della coda d'vo Drago, mentré foffinua il vento, e pioueua.
Pofcia, Rodrigo di Toledo nobiliffimo Spagnuolo, che in luogo di Emanuello di Luna fù fatto Gouernatore di Aleffandria,e di tutta la Prouincia,che giace di quì del Pò, venne alli venticinque di Maggio alla refidenza del fuo gowerno in quefta Citra.

Mentre Sebaltiano Rè di Portogallo con troppo remerario ardire combatteua contro i Mori, de'quali era Capo il Rè di Fetz lànella Morea, vi laíciò alli quindici di Agotto la vita, ed in lui, che moril fenza legitima fuccefione di figlinoli, finì lá lua Reale fitipe, \& lifucceffe il Rè di Spagna Filippo Secondo fuo Zio: ed il primo di Ottabrepafsò anche all'altra vita, di febre acura, e difuffo Giouami d'Aultria fratello naturale del fudetto Rè Filippo, non hauendo compiti ancora li vent'ort'anni dell'eth fua,

Queftianno, Cefare Codega figlio di Lorenzo, patrizio di quefta Città, che haucua digıà fatto acquifto del MarcheGato di Caffine, Feudo in quefte parti dell'Aleffandrino molto principale, andòalli vencifei di Genaio , accompagnato da molti Gentilhuoonini fuoi parrioti, e parentià pigliaril poffeffo di quel Luogo.

Dipoi, la Città di Aleflandria hebbe don poca occafione di tare all'erta, e fare con ogni diligenza le guardie ale fue Porte, a cagione della pefte, che in queftitempi grandemente moleftaua i circonujcini popoli della Liguria.

Framapto loguirono in quelta Città alcuni romoti erài cume

Cittadini del Comuneje del Popolo, cagionati dalla dittr:buzione de'Vffici folitia difuibuirfi in Aleffandria. Del che auifato fubito il Senate di Milano, miandò quì Cefare Petrafanta Mitanefe, huomo prudente, ed efperto per Delegato, ad acquetare quethi mouiment $i$, ll quale congran detrezza, e con ogni fodisfazione d'ambe le parti aggiufò zutte le difierenze.
Dopò hauer'EmilioMantellicon onoreuolezzap, eretritudinegrande amminiltraxi molti Vfficinello Stato di Milano, ed in particalare quetti vkimi quartro 2nni, ne quali fù prima Fifcale di Cremona, e poi hebbe il medefimo grado in Pauia', finalmente paisdalli quatero di Agolto all'altra vita nelletà di quarantianni: Fial fno corpo datafepolturanel medefimo auello di Ortauiznofuo padre, la cui yfcrizione ferue ancora ad effo Emilio,nel Duomo di Aleffandria , cioè nella Capella della Salue.
Alli rredeci poidelfitteflo mefe di Agofto gettoffi a terra ilvecchio Spedale di Sant'Antonio diquefta Patria, oue fialloggiauanoi poueri, enel medefimaluogo.fí fabricò la Chiela per vfo della Congregazione di. laici per attendere inialle opere fpiritiali,fotto il étolo di Maria Vergire Ar* hunziata, the polcia fiu data alli Padri Giefaiti infieme con le cale iui contigue per abitazione loro. La prima pietra di quelta fabrica' fù l'vltimo giorno del fudetto mefe gettata con foleme cerimonia de fondamenti da Guarnero Trotti Vefcouo di quefticiatis:

Pofciail Cauaglier GinfeppeTrorti Sandsio fondd alli vent'vno di Settembre in domeftico Iufpadronato la Commenda di Sandia Maria della Neue in Eoffanojeffendouiconcorio il Duca di Saupia Emanuel Filhberto col fuo coniear fo; e l'aumentò di mólé beni.

Il Sergente maggiore Odoardo Lanzanocchia del. mefe di Ortobre ando roniardine del Gouernatore detto Stato dimilanoa pigliar'il poffeffo delta Terta di Mellefinmoalla giurídizione del Ré di Spagnafoggerra, hauemdo ini condorra cutta la foldatefica da luipor tale imprefa giudicata neceffria; ed opporturs.

Viueuano in quelli tempi,oltre alfudetro Lanzàcecchias con fama di valorofi, cinque Capitani di Fankeriaurti Gen: tilhunmimi di Aleffandria, cioz Alefandro Eiroffini, Girolamo Muzio, Gicuan Battifta. Inuiriati, Bartolomeo Bianchil, e Giouan Argelo Martina de'Merlani, li quali diedero in utue leocrationidell'attuale feruizio militare onoratiffimo faggio di fe feffi, con molta riputazione di quefta Patria.
Non oftante la Mifura generale, che dellimno M.D.XLIX. fù fatta di tueti li terreni dello Stato di Milano, a fine di affegnare a ciafcuna Certal la giufla porzione del fue Eitimo, 12 Città di Aleflimdria fece ifare in quefti tenpicon l'affiRenza del fun $\mathbf{P}$ defà Brambilla vna maoua Mifura di tutci liteneni dellu's Dittretro, per leuare turaigli errori, e le frodi, che fi lupponeuano efferfi fatte nella fuderta generale Mfura.
Fù dipoi eletto da quelta Patria per il fudetto, é feguente anno Oratore Refide:re nella Citrà di Milano, il Giureconiulto Antonio Maria Gamaleri 3 nel qual caricofi fece conolcerenel leru:re alla detta Città molto puntuale citzadino.
Finaimente Afcanio Trotri Sandrio primogenito di GiuSeppe,ed vno de'Signoi di Ceruere,ottenne in riguardo del fuo nobile nafcimento l'abito Calallerefoo de'Santi Maurizio, e Lazzarn.
Amminilltraronn queltanno in Aleffandria la Podelieria, Alforin Gallarati Dárizio Milaneie, \& l'vficio di Referencarro Bunabò Cal amugi Gentilhuomo di quelta Parria; edel mefe ci A pate moti in Milano il Maxchefe d'Ayamonrefiouernatore diquetto Stato.
Dipoi, via ltranrdimaria nouidà refe non poco memoraLule ilprefenic anno; poiche verfail fine del mefe diMiggin fi vide in Aleffan:ria, ed in alire parti della Lombardia vna grandifima quint!tà di Parpaglioni, liquali venendo dallóliente , edalmezzo giorno; volarono verfo Settentrione; e per lifletía via appena ritornati; fubito fe n'andarono per il medelimo viaggio, donde prima erano venuri.
Appreffo alia fudetta nouith, , fuccelfe in Aleffandria, ed
A. $\mathbf{L}$ I: $:=$
altroue vna comune mallartia; equafi.peftilenza, la quale diuerfamente veniua chiamata da alcuni Mile di Caftrone, edaaleri Male di Moncone: In quelta Citè era nomata Male Galantino, poiche facilmente fi guatiua. Ruetta infermita cagionaus vn'ardentifima febre da tofic accompagnatasditillizzione di molti vmori dalla tella, roffezza docchi, ecoritinuo Aordimento; e tolto che alcuno era da queIto male alfalito, fubito gli altri, che con effo abitauano in vna medefimz cafa, felattaccausno; echi ron figuardaua t dalli difosdini, ò non vbidina al Medico; cor reua gran ped ricolo de morte. Perilche vi fil piglizeo opportuno rime:dio con alquanto di dieta, e con farfifanguinare dallordinaria veriz; ed in quefta maniera linferma in meno diotts giorni ricuparaua la fanità. E opinione, che quelta in alats tia foffedalle continue piogrie della Primauera cagionata: Nell'ttefforempe il noftroRè diede nell'Interim il Gowerto di Milano à Sanchio di Padiglia Caltellano di effa cina:

Effendo pci due amni auanti, conforme fià di fopra nar rato, accaduta la violenta morte del Rè di Portogallo Se-buttiano, Bilippo Secondo Rè di Spagna fuo Zio, il quale. gti era, come il più proffimo parente, fucceffo in quel Regno;vedendo; che i Portoghef ricufauano con l'armi dt volerfelifoggorcare, fü coftrerra di muouer conefo di loro Ia guerra. Inferuizio dunque delnoftro Rè fí trobarono quefta prefenti con prontezza, ed $\grave{2}$ (pefe loro, Francefco, e Scipione ambidue de'Guafchi Gencilhoomini Aleffandrini ; ed alli vinia di Luglio venne in quelta. Circa il Duca di Terranoua Carlo d Arragona, ed il di feguenre part, per an--darfene à Genouz, edi qui an Sicilia .

Viueuano in queti tempi con chiara fama delle onorate avioni loro, alcuni dellianoica, e nobile fameglia de'Trorti; cioè Sforza Feudatario di Frefonara, figliuolo dz Antonio, il quate col erattarfínobilna ente cofi dentro, come fuo ridi quefta Parria, fifece conofcere apprelfo tutri compitiffima Gentilhuomo;Lodouico Conte della Rocca della Valle del fiume Orba, che fì fratello del Conte Francelco, e di Antoaro tuttitrè figliuoli del Conte Giouan Giacomos efinalmente Baldaflaro, e Giulio Feudararij di Pafturana, luogo. dello Stato di Milano verfo i conkni del Genouefe; i quatio doppo hauer fatta vendita del ludetro Feudo,traf(portarono dalla Partia l'abitazione loro nella Citè̀ di Tortona; oue tuttaula perleuer ando di abitare idifi endenti di effa ttirpes; hanuo acquiftara la cittadinanza, eviuendo confplendore pari alla nalcita, fono all'vna ed all'a!cra Patria di ornaب, mentoe riputazione.

Ne gli vltimi giornidi Decembre, quefla Citrà diede ad iftanza del Senatore Luigi Belloni, il carico di Oratore Refidente in Milano per il feguente anno M. D. LXXXI. al Giureconfulto Francefoo Belboni aipore del fudeto Senatore.
IlGallarati amminittrò ancorta la Podefieria di Aleffan- 158 r dria quell'anno, nel quale fu'l principio della notte dellifedicidiLuglio fu veduta nell'atia cofi in quelta Citrà , come in attre parti, vna gran fiamma di funco, che primieramente raffembraua vialtella, che haveua del bianco; dipoi mutando forma, apparue a guifa d'vngran fiplendore infocato, che romoreggiaua per laria, finalmente dopo hauer in forma tortuofa caminata vn g:an pezzo laria, dilparue rifoluendofin modo d'vna nuuola. L'utimo giorno pai del fudetro mefe Camillo Baratta Cauagliere Gerofolimitano figliuolodel Capitano Luigi, ottenne dal Cardinale noitro Aleffandrino. Michele Bonelli la Commenda di San Giuttino di Perugia .

Polcia, I'Imperadrice Maria d'Aufria, la maggiore di quante fiano ltate per l'addierro, per efler ella figha dell'Imperadore Carlo Quinto, forella del Rè di Spagna Filippo Secondo,moglie dellimperadorc Matimigliano Secondofimadre dellimperadore Rodolfo Secondo, e Suocera del Rèdi Francia Carlo Noro, venne da, Praga per andarfene a gouernare il Regno di Portrgillo; e paflando per IItalia, giunfe alle ventidue hore delia noure di Ouribte in Aleflandria accompagnata da Chriftiana foliz del Rè di Danemarch, che fi Ducheffa di Milano, e d'alcuni Prenc:pi iequiuifu con bellifitimi Archituonfali ornari di varij

Elogij, e veififolennemeare sicemura da ructa la Habithe, cheandò ad jocrnstaria ;e le.ftradedondécila pafsò, erano tuesodi tapezzerie, ed adrci. ornamentinaduobese a:Dimarò̀in quelta: Cirtàtrègiorni contrattenimenti-di belifime feite; ed allegrezze.
-IfudertiElogije verfi furono compoliti da Giouan Nario Mazzio Breiciano, e da Girolamo Ferrari Verodefe, ambidue Profelfori di vmane lettere, de'primidelletal loro. Nel primo Arco dunque fit leggeuano quette purole, Ingredert, mequdem lesieves hofpites Isemaria; funt Leta fofis intut omaia .
Efi vedeua vi'arco celette dipineo cóififeguetti verfo, Iris ab Amefriaco celo demiffas: Philijppe . Porsoudis Regnis fodera foncta twis.
Il fecondo Arco ena delle fegucaxi parate ornato; pedix reni d empria.
Of $x$ momboficienn, fod fodem ble loces mame.
E de'íguenci verfí Aagufins fanguit, Maria cusufiffima falme Salue; nefque tuo mmine Dina sge.
Iltereo Arco haucua linferizione del.zenore feguepte
 Probicate, fanguine, religiane, amibus yirmabwo hofpis: rame.
E vi erano dipinte le Colobse d'Ercole con quefi due verfi. Angefors Carolo rermm Tyrinchiws heros 2Oon pofmit mutars, Axfiriaci/fque rotis.
Nel quarto Arco fileggeuano i verf, come feguodo pui tres laqilli imer lapillos emicans Pulcherrimi pulcherrimos de latice collo Amfriacie Maria dercmear penduli if Pietes, fides , religio, gamisir aminibus Praffansieres, pulchrizudime, prectio.
-Etapprefo,queftialuri due Quir terras ditione semest quiriurapaicuti: Osceno immenfodat ? genne dufirinewne.
Il quinto Arco moftraua ifeguenti quatro. verfí
 opsatifgme fmane cuncta focunde amio: Afpice nos duris, nofmemque in rebunaluade Spetaram fratri wfifificare fidiow

- Ei iduefegmenti ancora
$\because \therefore$ Dton opope lermis cole a :mon oullinur afiris

in fuito Arcoera di quetti vetfiornabe, i qualifileggeuane forto d'voa Matrona ,che portaua in mano trè fcetrii . .
 Vlerraliguid, riguiegramide germana Philippe.
Ed'altri.dueverf haue caferis vxori, nete, dixaque parapes ABurges canis samporibus T. Tapne.
Liaco fertimo haveua due verf del renore. Ceguente


R quetitialtri due ancora Yoh opis of Marie morsales dic ere lasdes. dagufir, quam nec Mundus roerque capis.
- Vedouli parimente vialero Arco alla Porta del Palazzo dedGabermatores doue alloggiò l'Imperadrice, fopra del qeale, altre à gli altri vaghio ordamenti, era queftabreue, mì fpiricofa Inícrizione.
$\because$ ariam Modocus Herculan :
Fibalmentele Porte del Duomo haucuano gli Archi vaga-
.. meatsotnati nella-manièra, cho fegue, cicè la Porra di mexto haueva quefti due verfi Exemple, rienguo fidenc Gaviana, Pbilippus . Inthising Anfrimedes in piecate pares.
La Porta a mang dritza era ormata di quelta Infcricione Faufar ampia Imperatrici fua optine merita staric Anfrie precamer eloxandrina Ecclafa.
Nella Porta detla finiffabandafi vedeua l'Inicrizione del renorefeguente

Ommiposcus Dows Mariam Amifician Anguftam Eeclefie culmanen propritims fomper profaquere. Siamilecito far menzione in'. quetti Annali di Giorgio

Soleros sit qual efferdoftatoin quefticempinolla pictura, e fcultura egnamente famofo, -\& eccellente, hà rele coule fue virtù, \&e immortali.operegrandifima fama alla Citrà di Aleffandria fua pacria \& a fegio tale, a che dipingendo, Bc. intagliando al naturale,e con la dilicatezza décolorije con Ia iottigliozaadel foprumano fcarpello formando quanto li veniua propolto, pareua in un certo modo, che non cedere punto alla gran inadre narura nel crear gli huomini viui; e faceua credere, che le cofe finte haueffero, efpirito, e vita, Nontacerò, che la fama delle fue eccellenti opere induffe la Maeltà Cattolica di Filippo fecondo à chianuarlo in Spagna, affinche concorreffe ad abbellive con la fua erperta mano la Chiefa di Sag, Lorenzo preflo $\ddagger$ Madrid, nella qual facenda s'adoperareno ipiǹ valenti, e fam ofi Pittori d'Eusapa;'quiti duaque iLnoftre Aleffandrino hebbe con la pitzura pochi pari, eniunoluperigre; efi fece con l'operefue conofcere di tanta eccellenza, che mofe quella Porentifima Corona à far da efforimarre if fooi figliuoli; e mentre egli à quefto bellifimo lauopo con ogni perfezione attendeua, it Rè congrapdiffimaguifo to ithua mirando, 8 ammirando, \&iil più delle valceli teneua cap ogni dimeftichezza la mano fopra la (palla a Con oocafione poi,che per la violenta morte di Sebaltiano Rè di Portogallo il Rè Filippo Secondo, come fiè detso l'anno inanti, acquiltò per raglone di parentela quel Regao, concelfe egli particolar priuilegio ${ }^{2}$ Giorg 10 , che lui folamente poreffe dipinger el'Arme.Reali viite con quello del Regno di Portogallo; e fon quefta concerfione licenziatofi il Solero dal Rè, venne à Cafa fua; \& ellendofene andato à Milano per la confermazione di effo privilegio, affinche lo poteffe mandar'ad efferto, ful fubornato à venderlo, come dipoi né fece di effo vendita I vilifime prezzonma per il concrariocon ampio guadagno di colui,che lo comprò. Si vedono in Aleffandria, ed alsyaue mole operedi Gior gio, le quali cofi nella pittura, come pella icultura pfquifice, haucrinno nella bocca de gi'incendenti perpetua vita, e lode.
Fh leyata velliferfo ano dalpAhare maggiore del puomo di quefa Cittal,'s peftamel di lui chorol. Ancona della bellifima effigie di San Pierro, eccellentiffima opera di Califo da Lodied infcontro iqifí collocako il Tabernacolo, che hoggidi fi uede.

- Ia Podelteria di Aleftandria fuida Giouan Bartifta Auoa drimilanefe amminiftratá quefl'anno, nel quale il Giutecgonfulto Opizion hiolfi, doppo haver efercitatali due anni ajunxidaiceterm dell'lticmta in quelta Patria, fü fatto per Li meritifuoi dafe 3 Oratore Refidente in Milano :e dellifteflo tempo ancora, cioé alli yentiquatero di Febraio fu fatta dajuigi Litio ta correzaione del Calendario Romamo, la qual'efferdo flara dal Somme Ponteficice Gregorio XLII. apprountal, fù in confeguepza da turto il Chriftianefimo.accettara; il che fifece per:ridurre la celebrazione di Paqua di Refurrezione alfiopyero giorno,''fecondo l'antico rite della Catrolica Ghiefa; di maniera ahe il fefto giorno diOrtobrefi chiamò il decimo quinso, paffandofi auanti diecidj;
Dipoi, havendo il Giureqgniulto Chritoforo Panzacons feguita dal Senato di Milano la publica Lettura dellititura acll'Vniverfità di Pauia, cominciò alli due di Maggio à ieg:gere con concorfo di molei vditari; e nel medefme termpp di quelliafus sandoctaccomprfenpe publicò vnlibro'a l liliteffa fetura coocernente $=$ cioè Gommentaria in Tiz. Infitity. Le obligarion, \& gmib, mod. vecons rabisux ablig. doc.

La memaione fatta ds Chriftoforo Hanza, minuita a trattare dell'ancifa orisine della fua fameglia. Il cognome dunque di Panzat E come a rempin noltui è ltaso dal volgo introdotro, cofí né rempi antichifivfaua, conforme alla naturale originefuo, dicendofi Panfas:il qual'errore fi vede pa: imenteaccaduro in molti alinícogoomi- di famegliee ed in particolare'ne'Mantelit, che propriamente douerebbono chiamarfi Metelli come à fuo luogo fe n'è erattato in quetti AnnalifFioritono dunque i Panla, e furona molta celebrituella Cirta di Roma, qrando ella era. Signora, anzi Reina di cutto il Mondojed il primo, che fitroua di quefta rifuatiewole firpe, fu Gnee Genuzio Panfa; che col tiolo di Con* Iolo reggema quellagran Citcà ie per la doutrina, che in lui
fí ammirava grandiffimä; era ehiamaborapientiffno pifoiofo. Pofcia, vccifo che fu il primo Imperadore Oiulio Cefare, mentre Roma veniua goutmata dal.Dettatore in luogo del Confolo, gouernò parimente quella Citthcol fudetto carico Quinto Apulcio Panfa; tornata poi Roma all'athtico, efuo primiero gouerno de'Confoli, amoniniftrarono anche il Confolato Caio Vbio, e Cornelio Panfa .

D'vr'altro Panfa fà onoreuole menziose Plucarco nella feconda parte delle cofe Morali, oue dice, che Augufo Cefare mandando vn fuo figliuolo alle imprefe militarilo raccomand caldamente à Cicerone, $\$$ Lepido, ${ }^{2}$ a Panfa; co* me anco liffeffo Cicerone in molri luoghi delle foe Epiltole nomina il fudeteo Panfa fuo grande amieo.

Doppo la diftruzione di Roma dalte crudeli consinue guerre cagionata, fi come moke furneglie di guella Citta, cofi anche molti di quefto cognonte Panfa fi tiasferitono ad abitare in altre parti dellitalia, ed in particolare in Bor:goglio, Terra inquei tempiaffaicelebre in Lombardia, la quale concorfe alla fabrica di Aleflandria. In quefib luogo dunque hauendo i Panfa continuata Prabitazione loro, if volgò leuata la fetteras i,e mettendo la, z, non la chiamo piat Panfa, mà fí bene Punza; col qual cognome vanno perfeitrando coff queftidi Alefiandria, coméglialtri inalre Citta โpatfi. Pofcia, dopò che Borgoglio hebbe trafportarele fue Cafe, doue al preftere fivede contiguo à quefà Città, che fil eletto per vno de'quattro Quartieri, li Panza godettero, come pure godono ipriuilegi, et le prerogatiue de gli altri Cittadini, effendo fati ammeffral Conlegliogenerale delli ducento, \& otto, e nel numero delle quarantotro fameglié, Z de gli Atzizni di effa Citrà, nel fudero Quartiere.

Fil poi veduro in Aleffandria, ed altrote circa il creptff coto della notre délli quindici di Maggio wn gran vaporedi fuoco nel Crelo verfo il Clima Octidemale, \& Sertentrion nale, che duro infino alle fei hore delliflellanotte, epoi sparue.

Alti dieciferre diAgoifo figettarono ifondamentidelle due Volke del Pente fopth it fume Tamaroin quefta Cith, le quali rouinarono foo dellamo MDXL. ed alli ventirte di Settembre fi fecero in Ale liandria molte allegrettize; in corformità della nuoua in quefta Citta, máata detla vitto ria dal Rè di Spabra ottehiutd eontro iPotroghefi, con foro
 ze furoro antora fatte dall'ahre Città delló Stato di. Mifano. Hefe finaimente memorabile illudeteo finnollathofec, the alli vent'vno di Nouembre feguihel Prencipe di Sptgna Diego, figlinolo del noltro Rt?
na Po anno, in cui perfeuero fruagadri nell Akefandrio per ${ }^{\prime}$ detria, fu da varij fucceffi hon poco nobilitam, ciot per lelezione dell'Oramire Refidente in Milato nelGiuroconfulto Bonifazio dal Pozzed fatia id quefla Città : Pet la onnuerfione di urta wha faimeglia Ebrea alla Cattolica fde, hatuendo Abrààm Mahaffe con quatro fuol figlinoli, tinè vi inafchio, e tre femine riceuro alliventidi Marzo il'Batefimo dal Vefcouo della Città Guarnero Troteri; © mentre fiefeguiua quefta fanta finkione, fi vide il Sole comeda val Iride coronato: Per liagurdoto finito, peril quale incomincio allitredici di Giugno l'zequa dal fume B-rmida cauara vicino à Gimalero, \& forrere in quetta Cità̇, e dintorno alle mura dieffa : Per ill fine daro alli dodiciti Setremb: a alle due Volte del Ponte, chte giate fopra i) funme Tanare; efintmente per la mercede, che alliven tidie del fudetr mefe ortenre Gitolamo Fitcffniper TCmafrofuo figl uo'o dal Rè di Spagria, del Capitanato della F era, che fi fà due volte ogni anno in quefta Citth, carico di "̈n" cuolezza, ed vilìà.

Amminthraya' quelt' anno la Pjdefteria di Allfandria - Aleflandro Cadamofi Lodigiano, quando Guarnero Trotti vefcouo di quefta Città, palsò alli quindici di Genaio all'altra vita, nell'età di quaranta, quattro ami; ela fua morte fù con gran dolbie fentita da gli Aleffandrini; poiche s'ammirauano in lui turte quelle patti, che alla perfezione d'vh Pafore dellanimefi richiedno: Era egli delle miglinri fcienze, e maffime di Tenlogia beniffino iftrutto, del che fencvide chiatiffima prona per 'li fpeffida lai fatti Ragio-
pamentinè Sinodi Prouinesiali in Mriano celebrati : Initus alcuni buoni, efaluratiortiniz od attendendo confomma vigilanzz, efanto zelo atgraeeno:dell'animme riduffealla verälarada della falure:Trà l'adtie mighiori virhi, che nell'a nimofuo marauigliofamente riluceuano, era particolareli liberalità, e carità verfo qualunque forte di poueri; ;di ntaniera che quando egli haueua notizia ritrouarfinella Citti qualche pouero di buona nafcita, lo foccorreuz con ogni cariteuole affetto, non mancando anche d'aiutar glialeri, che in efrema neceffira fi trousunno ridotti : letsò moltierrori, $\&$ abufi, che pertrafcuraggine d'alcuni amecelfori Vefcoui, ì affenti, ò prefenti, s'etano introdorti nella lua Chiefa, \&r haueuano pigliatr forzatale,che a volerli poi leuas via, e diftuggere, fagrandiffima imprefa : Nel numero di effi ful primecipala il ginoon amico, \& inuecchiato di Acheronte, il qual nome donde habbia pigliata locigine, fin'adeffo non fiè trouavioje forfivogliamorche lia cofichiamato d'Acheronte fume dell'Inferno; è dungue ir giuoce della maniera, che fügerie,ciod hatendo la Republica Aleffandrina di già gran rempo auanti, cioè nè primi anai della fua fondaztone in grandifinto abberrimento le fecond nozzes Be defiderando in praticolare, che da qualle $f$ f diftoglieffero de festine, ef raffienaffe tabuolta con qualche oltraggio, e vitupero la loro luluria, iftitui vn Prefetto, il quaLe rifcuoreffe da fimili donne vn certo ctibreo, autuertendos le, che, fe haueffero ricufaro di pagarto, fe liferibbero fatti alcuni fcherni, befeggiamentisi quelto Prefetofic daua lo Stendardo d'A cheronte veramence ridicolo, nel quale fivedeua dipinta vna Capra, che fe nè fava fedendo fopra d'vna ledia nel mezzo di molti Afni, edi alcune vecchie,che fiJauaro; qual tendardo non fi cauana mai fuori, fe dorpquando s'haveuano da far i giuochi per cafligar la contumacia di qualche femina.: It Yrefero haucua autorità dirifcuorete unper cento della dote della donna, che fimaritaua nat. altra volea; la qualformia dí danaro non firifuoteuamai tutta interamence, ma fattollaccordo, turrociò cheda vna perfona diferettavenina gitedirato, era rifooffo dal Prefocto fenza contrafto, eline 3 et iven parte di queldanaporeneua egli perie, \&c il rehme dime otsanvo provetrore diquella Corte, dove abiranis la fopla, wifiche ficomprafle, ò cera, oueroglioper illuminate il Saneffimo Sagramento: fe alcuna di ralidonne haueffe ricufato di pagar'il dotato, 8 e atecoldato danare, all'horafe tidinameia va il giveco dal Prefetto; ecauatofinori fosendarvo di Achemnee, aurifua li giouani ditutra la Cind ia in particolare del vicinato della pofa, líquali teouiadofi prontamente nella Cafa della donna, iai pre tre giorni continiti tumultuofamante fifermauano slcune hore inciaicunadi quei giorni ; mafcherati, e facendo It: epiro con nacchere, fonagli, campanelle. cimbali,tamburi, bacili, zappe, batili; \& altri vaf; \&cinltromentidi bionzo, e rame, attia far fubno; eftrepiro,mentre la ipofa feneltauà nafiota nèlla fua crfa; la quale fe caluót ta, ò d cafo, d per receffirà, dà pofta foffe in quetrempo vfcitadicafa, fubito era piglizte per forza, \&z arcompugnata da quella comitiua di giouani col Areprio delle findertecor fe, e con molti beffeggiamentis 4 pigliarala nel mezzo loro, veniua condorta per li pì̀ frequenti, \& abitati luoghi della Citti, fopra d'vn'Afino con la faccia voleasa verto la coda $^{\circ}$ diquella betiia ; e finalinente ritornata di quella maniera alla tua $\mathrm{Caf}_{2}$, era dipoi lafciata libera diqqualbaque ignominia. Quefta forte diginoco fi faceua lolamente alle donne di baffa condizione, Re à quefte ancora-disaros poiche ciafcuna procuraua difenir'a quaiche compofizione'; per non lottoporfi à quel difonore ; conturtoció alcune fenza yergogna oltinate voleuano pid tofo efporfe at .chermo di quel givoco, che pagar quel poco danato. Quelta-Prefettura fiè conleruata moltionni neile probiles \&rantica famiglia de'Branchi, la quale dipoijo pertheli pareffe noa conuenire alla fà nobita, opper alteta caufa; finunziò quefto carico alla famiglia dell'Oglioy thì effendoff quetta eftinca, ritomò di nuouoalli Bianchi, appreflo déqualificonreruò fin'z̀ noftri giorni il fudetto Stendardos elpeffe volte alcuni giouani di quefta Cierà mafcherati' al rempo del Carneuale te ne fono feruiti portandolo attomo, per munwer li rifguardantià rifo, e marauiglia; come à que! 10, \&
quefis facilmentefimuouenano, e per la pittura, e per l'antichiffima ranza difif farto giuoco. Il quale benche foffe frato permeffo con priuilegij de gi'Imperadori, e Duchi di Milano, \& hauefse qualche feinbianza di bene (iebene fi deue chiamar'vn ginoco, che portandofeco ilnome di Acheronte, chiaramente dimoftra pigliar l'origine,\& inoenzione dal Demonio) contuttociò fù leuato, e proibito dal Vefcouo Trotti, non folo, perche il pial delle voltecagionaua difordini, difcordie, \&e rifse, \&z alcuna volta omicidij; mà anche, perche deltuttoera contrario alla libertà del matrimonio. In fommafileglivn (pecchiodi boncà di vita, \& vn'arca didottrina, con la fcorta delle quali, \& altre vircuatrive felicemente alfine de'(uoi giorni, econ pompofi funerali hebbe il fuo corpo fepoltura nella Catedrale di quefta Citrà, vicino al fepolero del Vefeouo Marco Capitani, ciee interra nelliftefso Coro. Fu dato poi da Gregorio XIII. quetto Vefcouado ad Ottauiano Parauicino Comaf co, ch'era famigliare del Cardinale di Gramuela Antonio - Perenotti, nel quale concorreuano alcme qualificate parti,e mafime vna gran defiresza nel maneggio de'negozij . Alli vent'otto poidi Febraio, apparve in Cielo, efla veduta cofi in Alefsandria, comealtroue, vos colonna di fuoco, la qual rele grandiffima luce, \& durd poco tempo.
Allifettedi Luglio diuenne da via repentina, e gagliar: da commozione d'acque cofi gonfia, \&e altiera la Ceuetra fumicello della Terra diCeina, Marchefato nel Piemonte, che havendola cueta inondata, ila pofe in grandifima rouina ; imperoche fuelfe fino da'fondamenti alcune Chiefe, e molte Cale, affogò pù ditrecento perfone; portòvia mobuli di Cara d'ognifforte, i quali, perche la fudetrà fiumara entra nel Tanaro, furono da quefto fume condotri la maggior parte dentro di Alefsandria, efi fermarono in quellitfoletta, che fi vede vicino al Ponte ; il che fù di non poco rifloro à molti poueri, li quali s'impadronirono de'fudetti mobili; il reltante poi di quelle cote erattennerogli Attigiani,\&\& altri più lontani popoli, per li Territorii de'qualifcorre il Tanaro, prima d'entrare in Alefandria, e fece infintri altri danni. Nel medefimo tempo crebbe parimente la Bormida, e dall'impeto dell'acque fue furom in Cortemiglia, Terra delle Langhe rouinate quindici cafe incirca.
Alli diecipoi di Agoto il Vefcoun Ortauiol Parauicini fece inAleflandria 12 fua folenne entracx, effendo eqli prima Itato incontrato fuori dell2 Città trè magliz dal Gouernat tore, da moki Gentilhuomini, e dalla Compagnia di Cauai leggieridí quefto prefidio. In Borgoglio fi vefti pontifi: calmente ed à cauallo, forto il baldachino portato da quattro Giurecofilulti Girolamo Stordiglioni, Vincenzo Cafteslani,Gio,Bartolomeo Arnuzzi, e Vépafiano Aulari,accome pagnato da tutto il Cleroin proceffione ; wrone alla volta del Duomo ; e ne!l'entrarui, ti fu fatto wno Salue di archibugiate da tutra la foldatefca Spagnuola pofta sùla piazza grande in fquadrone. Segui poi loccafone di qualche duolo; poiche morì alli quindici di Ottobre Aleffandro Cadamolti Podefzà di Aleflandria, dopò effer Itato da febre ardenteoppreffor: Fù veramente da rutei con dolote fentitola iu jetta perdita, poiche da tuttiera per la fua rettitudine, e.per lifuni onoratiffimi coltumi fommamente amzto. Fd al di lui corpo affai pompofamente fepelto nel Dromo di quelta Citrà ; cioétrà lorgario, e la primáa Con lorna veifol'Altare maggiore; fopra del cuifepolcro Lodod uicose Scipione fuoi fratelli,ed O.rauizno Gallarati Giuroconfulto cietadino, efuo Lungotensme, li pofern l'Enitaf. for, che iegue intagliato in vas picciola pietra filfa nella fudethe Colono. , cior ..
$\because \because \quad \because D . \because \quad$ M. $\because$ O.

- Alsmander Cadamafur Ratricius LaudenfisI.D.D. inhac Lrbepraturam inzegorrime. \&r сwm maxima omnium Cimisatio andimmatprabarione gerens \& snm viruw cum ad ampliffomos
 rwim fores moriens, maximum fuit: patria, t cinitati Alex. des fiderimon reliquis . illi Ludowicw, So Scipio fratesemang tifini, © Ofiaminnus. Grharatws,I.C.ex Conlegio Alexand.ritem
 monimento Elogerwns.


Pofcia il Tanaro crebbe alli ventifei del fudete mefe a tant'altezza, che hauendo inondata ha circonuicina campagna, entrò nel foffo, che giace dintorno alla muraglia di Borgoglio e e gerrati ̀̀ terra due de'pilatri, che fotiengno il Ponte della porta ${ }^{\prime}$ Aliti, fece rominare la terza parte di effo Ponte.
Quelt'anno, nel quale fottentrò al defunto Cadamont is 85 neila Po:telteria di Aleffandria Nicolò Pantera Comafoo. doppo hauer'Orauano Ghilini fratello del padre dell" Autore finto il co: fo de'legali itudij nell'Vniuerfirà di $\mathrm{Pa}_{\mathbf{a}}$ uis, iui fi addottorò alli ventiquatro di Marzo, con le porte aperte della Sala, alla grande, \& come fi dice, alla nobilitza, conforme alia maniera, con la quale fitrataus in quella Ciertà, cioc̀ con gran fplendere.
Venne poi d̀ mante alli dieci di Aprile Gregorio XIII. ed infuo laogo fa alli vèntiquattro del ifteffo mefe affunto al Pontificaro Felice Perectifrase delf'Ordine de'Comuencuali di San Francefco, il quale fic chiamò Sito Quinto, naciuodi Montalco, Terra della Marca d'Ancona, ed hora Città, per effer ftata dal medefimo Papa di Vefcouile Sedia onorata.

Alli venticinque poi di Maggio Odoardo Linz auecchia, che haueua in molte fegnalate imprefe impiesato in feruizio del Rè di Spagna ilfuo valore, ottenne feffanta fcudi ogni mefe dal Duca di Parma Aleffandro Farnefe Generale de gli eferciti di effo Rè in Fiandra.

Ed alli trè di Luglio, il Cardinale Aleffandrino Michele Bonelli fatto dal Sommo Pontefice Sifto Quinto Sopraintendente à tutri gli affıridi Santa Chiefa, deputò per Capitano della battaglia di Montefiaicone il Commendatore Frà Camillo Baratra.
Effendofi poi fatte riel principio di queftanno in Spagna le Nozze di Carlo Emanuel Dica di Sauoia, e dell'infante Cacerina figlia del Rè Filippo Secondo, fin quella Principeffa condorta dal fuderto Ducafuo marito à Torino, doué tutte le Città dello Stato di Milano inuiarono Ambarciadori à riuerire quei gran Prencipi, ed à rallegrarficon loro del matrimonios come anche la Città di Aleflandria nonfa delle vitimeà paflare cofi douuro vficio, hanendo ella nel fudetto mefe di Luglio mandati quattro deffuoi Gentilhuomini, cioè liGinreconfulti Giacomo Maria Arnuzzi, eGioman Francefoo Aulari; Lodouico Guaico Cauagliere, 8 Senatore di cappa, e (pada per il Rè in Milano, e Giacomo Antonio Calcamuggi Referendario diquelta Patria, iquali tutti adempirono benifinno l'ambafciata loro.

Il fudetto Duca di Parma onorò l'vitimo di Agofto, del carico di Capitano di Fanteria,Pıolo Antonio Lenzavecchia, in rifguardo de'meritifinoi, edi OJoardofuo padre: Pofcia gli Ebrei, che in quefia Parria fono tolerati, per comodità del prefidio, teneuano le abirazioni loro fparfe in varie partidella Citàa; Perciò d'ordine del Vefcowore del Gouernatore, che del mefe di Notembre fil à fuono di tromba publictro in Ateflandria, G riduffero tutti ad abitare invna fola concrada, ched nultri giomi fi chiama de gli Ebrei .

Venne poi alli due di Becembre in quefta Cirta Carlo d'Aragona Duca di Terranuoua, e Gouernatiore dello Stato di Militito, ed il di feguente andda Torino $\dot{a}$ riuerire inouelli Spofi, il Duca di Sauoia, e IInfante Caterina.

Queftianno, nel quale fù Pódelłà di Aleffandria Matteo Marquina Spagnuolo, furono cofiglinleffandrini, comegli altri popoli dello Stato di Milano da vna gran'careftia di grano trausgliati; onde il Gouernatore, \& Magiftrato Straordinario mandaronó Delegati per tutte le Città dello Stato Milanele, con aurorità hibera; ed afoluta contro quelli, che portauanoà vendere il grano fuori di effo Srato. In Alefandria venne per tale caula Celare Pietrafanta, il quale con la fua buona diligenza rimediò in parte alla careliıa conquakhefolleuamenro della pouera plebe.

- OrtauianoGhilini, chesoltre alla dotrinid'ambeleleg: gi. shaueaz, mirabile delirezaa, \& prudemea nel maneggis di publici, e priuati affrtis, lerui quelto, ed Il feguente anno di Oratore Refiderce alla Paxia in Milano; col qual carico benifimo adempi l'obligo fuo', con incerafodisfazione di que!ta.Cith. (:.")
$\mathbf{Y}$
Non


## 170

 Citrà il P: encipe di Melfi Giouan'Andrea Doria, il quale da molti prinsipali Genouefi patriotti fuoi accompagmato, antò à Torino, per tenere à battefimo in nome del Rè di Spagrailpmmogenito del Duca di Sauoia Catlo Emanud. Fil egli dal Gouematore Rodrigo di Toledo pompofamente riceuites in quefta Cista, e per tre giorni alloggiatocon granmagnificenza, efplendore- Dipoi, Claidiodal Pozzo Signore di Retorto, perfonaggio di buone qualita pafso attalera vita in Aleffandria la notte juantialli quindici del lodetto mefe di Maggio e e ful fepoko nella Chiela di Santa Masia di Caltello con grandiffima pompa.

Si fece queltianno vn abbellimento necteforio al Diomo di Aleffandria s'poiche efsendo per la fuazntichita diuenuto nero, s'imbiancò, 6 dipinfe conforme z̀ queftis giorni notrifivede:
Mnrì arche alii venti di Settembre nell'età diottantianni Tomafe Gtilini Feudatario di Mouarone, ed alfuo corpofù detafepoltura ict San Bernardino de'Minori Ofseruanti di San Pranterco in queffa Citrà. La Lciò egli doppo fe tre figliunh hauurida Lodeuica Ghilini faa moglie, cioz Gır uan Giacomo padre dell'Autore, Ottauiano, de'quali fi fa in oueltiAnnali menzione, ed Ama, che fifoce Monaca nell'Annunziata ; fà di quel Monafteropid volte Abbadefsa:
La Capella di SanGiufeppe, che di gia moter anni man" tiffera érmincizal à fabricare nel Domodi quefta Citt̀े, fü qreftanne sompiramente finira, e ridotta nellabellezza, e magnificenza, the oggid) fi vede:
358 'Quelt'znno, nel quale Giouan Battifta Porta Milanefefi
I Podefta di Alefsandria, Silto Quinto fecealli noue di Genaio tralportare con gran folennità il Corpo di Pio Quinto
dalfuo primierofepolcro in quello che gli haueua egtifit:to fabricare nella Capella del Prefepio in Santa Maria Miggiore, fopra di cuif vede la fua ftatua eccell lememente fatta, con l'licrizione del tenore, che feque, cioc̀

## Pio Y. Pent Max ex Ord. Predicatomm <br> Sixams F.Pant. Max,ex Ord. Minerwine Grasi animi monmmentsth pofuis.

I Monaci di San Gacima deila Vittoria di quefta Citta fecero disfarela Cilterna chiamata Carnero, fabricata fuori della Porta Genouefe in un campo d'effi Religiofe, nella quale, come al luo luogo n'habbiamo fatta menzione, forono (epolti quái tutti li cadaueri de'Francefi, che in ma battaglia vceitero gli Aleffandrini dell'anno MCCCXCI.
Eleffe poi quetta Cittz̀ per fuo Oratore Refidente in Milano il Gureconfulto Giouan Giacomo Inuiziati, nel qual carico perfewerò egli con gran lode quartro ami s come anche alliquindicid i Aprile linteffa Citrà depurd ad affitere all'acconciamente delle fue frade gl'infraforitti Gent ilhuomini, à ciaccuno déquali fù afegnato mi Quartiere di effa Città, ciod 2 Gamondo, Giousa Gabriello Fshameri; ̀̀ Marengo, Giouan Giacomo Ghilini padre dell'Autore ; a Rouereto, Emilio Inuiziati; ed à Borgoglio Marc'Antonio Guafco; e nell'iteffo tempo \& diede principio à cofi neceffaria facenda.
Serafino Grindelli natiuo della Terra del Bofco nelpAleffandrino, Canonico Regolare, queft'anno laicid̀ memoria della bencficenza fua verfo quella Congregazione, col mezzo dell'accrécimento de fe fattoli d'vn Corfuento; Impernche paffando frà Pio Quineo, e lui dimeftichezza grande fial loro infino dalla puerizia cominciata, offerì qued Pontefice al Grindellipiul vole alcune dignità, col mezzo delle qualifarebbe poi afcefo al Cardinalato, màegli, che hauera poco furito, le rifiurò fempre: Li diede poivna gran fumma di denari,affinche li difpenfaffe ad anbittio fue in opere pie,come fece;auengache effendo itato leuato alli Monaci di San Benederto il Monaftero di San Stefano ia Tortona, comptò egli eutto l'edifizio, \& infieme alcune cafe ad effo attar cate, per is prezzo di cinque mila ducati, \& iui fece fabricarevn Collegio di Canonici Regslari, per il Toftentamento de'quali col Prepofto loro gli a segnò vn'entrata dimuecento fcudi incirca fopra i Monti di Roma.

Segui finalmente à gli otro di Decembre del prefente anno, ilnobilitfono matrimonio con applaufo di turta la Nobilà̀ frà il noetro Gouernatore Rodrigo di Toledo, eGirolama Granari Gentildonna di rıguardeuoli qualirà,e noftra patrizia, la quale li portoे in dore quaranta mila fcudi incirca, oltreal parafernale,ed vna ritca, e preziofa fuppellerciLe,che fi era riferuata, per difporne à luo beneplacito,efsendo ella itata maglie primieramente di Scipinne, acp oi di Ottauiano , ambidue Gentilhuomini Alefsamdrinide'Gualchi .

Perfeuesò il Porta nella Podefteria di Alefsandria que- $\mathbf{3 5 8 \%}$ A'anno, nel quale fi fece la Riforma del gouerno di quefta Citta ; e doue prima governauano gli Anziani, furono in icontrolors eietri dodici Cittarlini chiamati commemente Signori di Prouifione con va Dottore di leggi forto il titeto di Priore, che fia fopratiante a quefti s e che tal'elezione debba durare folamente due naef, nel fine déqualife nelegganoaleri dodici, \& vn Priore; \& cofi fucceffiuamente. In principal caufa della mutazione del gouerno di quefta Città , furono alcune differenze, che palsaunno trati Cirtadini del Comune, e del Popolo; poiche efsendofifino dalledificazione di Alefsandria dato il gouerno à quelli del Popolo, da'quali tutta la fomma dell'amminifraxione dependeuasquefta tanta autorità lopportanano di mala voglia $\mathrm{C}_{\text {It- }}$ tadini del Comune ; perciò elsentid ofene loro la mentrati enn Memorialiapprefsa il Rè noftro di Spagna, ed haventolifignificato, che la Citcà era malamence gnuernata, e che non efsendouivnione, era vamare di confufione, ae meroos di difpareri, con molto danno del ben publicio, đal quale nè feguiuano molti difordini,otennero vna nuour fo:ma di amminittrare le cofe publiche, \& comunigconcortendnui vnitameme i Cittadinitutti, e del Popolo, edel Comune.: In quefla occafione Annibale Guafco Gencilhuomo diquelta Cittarecitd vna volgare Orazione, con la ģualefi sfortò di

## DIALESSANDRIA.

prouare I'vile, \& beneficic che alla Patria ritulta da queIta nuoua forma, e mutazione di amminittrare le cofe publiche. D'ordine dunque dal Rc il Gouernatore dello Stato di Milano Carlo d'Arragona delegò il Gouer:iatore di Aleflandria Rodrigo di Toledo, ed il Giurecontulto Alfonio Gallarati altre volte Podétz̀ di quefta Cirta, il quale fie eraper la fudecta cagione qui rrasierit. da Milano, affinche faceffero efeguire la Ritorma, come dipoi nefegui puntualnemte l'effetto alli diecinoue di Genaio ; nel quale giorno furono elerti perli primi due mefi, Priore it Giureconlulto Ortenfio Gambaruti, e dodici di Prouifione, cioè Lodourco Perbono figlinolo di Teocaro, vno de Signoridi Ouiglio,Cauagliere Aurato,e Conte Palatino; tre Medici Agoftino Rouelli, Gusparo Cellerini, e Camillo Pederana;Giouan Giacomo Marchelli,Mare'Antonio Inniziati; Giacomo Allora; dne Notari Biagio Anolf,e Vincenze Roff; Antonio Francefco Stampa; Ottzuio Rarattaje Gherardo Guerki.

I'vitimo giorno del fudetto mefo morì in Milano il Senatore Paolo Caftellani, chiarifimolume, ed ornamento cofi di quefta Patria, come dell'antica, e nobile fua fameclias ed ilfuo corpo fo con pompofo funeralefepolto nelfa Chiefa di San Vittere quaranta Martiri ie nellifteffo anno il Commendatere Cauagliere Gerofolimitano Camillo Baratta ottenne allitredici di Marzo dal Cardinale Aleffandrino Michele Bónellila Commenda di San Giouanni di Acqua (partz.

Ma paliamoad altri paefi,cioè nella Francia,oue,mentreil Rè Enrigo Terzo affediaua con vn potentiffimo efer cito la Città di Parigi, che fe gli era ribellata, Frate Gizenmo Clemente dell'Ordine de'Predicatori, giouine di ventitre anni Francefe, il primo giornn di A oofto, fotto colore di prefentare vna lectera ad effo Rè, gliela diede, e mentre eg'i era intento à leggerla, il manigoldo cau:ò da vna delle fue maniche vn coltello, col quale lo feri nel ventricolo; donde fubito caustolo il K conquefto egli colpinel fopraciglio il Frate, la cui morte fa in quellifiante accellerata da molic Comioiani, che fitrouiuano nell'anticamera diqualla Corona Mori potcia il Re circa alle neto hore del di feguente, \& in lui finila difcendenza de i Rè della Cafa Vallois, iquali hanno regnatn in Francia dell'anno MDXV.fino a queft'anno MDLXXXIX.
In tanto, pretendendo Enrigo Quarto la lucceffione del fudetto Regno di francia, laquale veniua d'aleri fimilmente pretefa, il Sommo Pontefice Sifto Quinto in quefta occafione mandò a quella volea il Cardinale Enrigo Gzetano, Legato al latere, affinche rimoffo Enrigo, foffe prefente, 8 concorrefle allelezione d vn nuouo Rè vera mente Chriftiano. Inl quelto viaggio pafsòil Legato alli ventidue del mefe di Otrobre per Aleffandria, doue fif fermò due gaorni,e poi feguitò il fuo deftinato camino verío la Francia.

- Queflo, 8 il reguente anno Luigi Croce Milanefe fù Poderà di Aleffandria ; \& per il medefimo tempo ammi-
niftrò $\mathrm{la}_{3}$ Podefleria di Pauia il Senatore Luigi Belloni, il qual feceriuo Vicario Ottasiano Ghilini fratello del padie dell-Autore di quetti Annali Dotrore di gran Sufficienza nell'vna , e l'altra legge, \& di bullulime lettere latine, $8<$ totcane; come ancherl Gureconiuto Giouan Nicolò Trotti patrizio Aleffand!ano, conleguila Podelteria di Caralmaggiore, Terra molto infigne d I Contado di Cremonadal marcheie de! Vafto Altonfore Relice Daualo de Aquino Signore del ditto Calalmaggiore.

A gli ottodel meie di Aprile, gorno della Domenica di Pallione flù nel Duomo di Aleflandria tralportato il Legno della Santilfina Croce di Chrifto Signor noltro infieme conl'alere Reliquie nel luogo, doue à noltri gior. ui, equello, equette lono riuerite nella Capella della Croce, ftando prima dietro alla ferrata àman deftra, entrando nella medefims Capella.

Venne in Aleffandria per due mefi continui, cioè di Aprile,\& di Maggio taura quantità di pioggic, che i Gen tilhuomini di quefta Citta, \& il Collegio de'Canonici del Duomo, per placare líra di Dio, che pareua ci voleffe minacciare onn quefto diluuio vn gran Ragello, fecero cauar fuori dall'Arca, la Spina della Corona di Chrifto, \& il Legnodella lua Santifima Croce; le quali Reliquie furono fino alla Porta di effo Tempio in procellione por. tate, \& ini al popolo elpolte, accioche foffero con affetsuofa diuozione ammirate, \& riuerite, \& app:na furono nelloro lolito,e deltinato luogo ritornate, che par graz ia Diuina ceffarono le piogoie, e leuatofi apprifio il vento Aquilone, fi videroin vniubito farire le nubi,e diuenir'il Cielo tutto fereno, e lieto.

Frattanto, Vincenzo Gonzaga Duca di Mantoua e Monferato fece delmefedi Giugno inconinciare la fa. brica della C tradella contigua alla Città di Cafalc,Fortezza inefpugnabile \&e delle mıglinti,ch'habhia I Europa rutra, non che l'It alia s \& in memoria di quefta cofi legnalata impreta fece improntare molte medaglie dooto, e d'argenco con la fua effigie, \&ele feguenti paiole da vna banda

## Diacratim Gonkega Dei gratia Dnx Mantwe, of Monsiffarati.

e dall'altra

## 4 Findamantic erexis rsoo.

Efendoui ancora imprefla la pianta dieffa Cittadella, conforme oggidi fi vede, le quali medaglie getto egli ne' fondamenti di quefta $F$ rtexza; e d'vna dijeffe nè fece do no al Conte Carlo figliod-I Conte Antonio Gualco, che trouodia quefta olenne cerimonia prefente.

Occorfe poi nel fudetto annol vna grandifima ficcità la quale cagiond danni notabilifimi nelle biade, e per conilequenxa vn'orribile careflia che dalla Citrà di Aleffandria,e da vna gran parte dellita lia fù miferabilmente lentita; onde infinite perione, le quali per mancamenten di pane, viucuano derbe crude, di gramiona, dighiande. 3 di radici d'erbe, infelicemente moirono. Peril che il co uernatore \& il Magiftrato Straordinario di Milano , per riniediare a cofi gran miferia, mandarono del mefe di Agofto in Aleflandria per Deligato con affoluta autorità Francefco Cid Spagnuolo, Queflore del Magiftrato fudetto, il quale pite tofto con inumanità e fierezan.che co: i termini iolitidi giuflizia, la qual den’effer dal rigore, e dalladolcezza accompagnata, piglida queffa careltia opportuno, e iollecito rimedio; e perche benifumo lapeua,che il mancamento de'grani er a crufato da quelli, che per lingordigia di cauarne mapgior guadagno, li portauano fuori dello Stato, cioè a Genoucfi, cominciò à trauagliane, non folo queft. mà exiandio i padroni di quei frumenti; donde nè $\overline{\text { equguiad alcuni de Cittadini vna gran }}$ rouina, i quali non porero con altro mezzo ottenerela remilione dellerrore dia le conmeffo, fuoriche col sborfare gran fomma didanaris Fece anco quefto Delegato moltifime altre dimoftraxioni di giuttizia oltremodo fes ucra ne'dclinquenti, li quali, perche non haueuano comodità diliberarfa dalle condannazioni col mezzo di danari. feueramente caftigaua nella vita. Frà gli altri Luoghi del Territorio Aleflandrino, Solero fi da eflo Cid particolarmentetrauagliato;impercioche di fuo ordine fi conduffero in Aleffandria prigioni più di ottanta Tertierid? quel Luogo imputati dhauer condotto, ò fattorondur grano nel Genoute, perciò nou poteso pícire dalle car-

## 172

$c_{\text {cif }}$, fe prima non sborfarono in pena vna buona fomma didmari.
ils il Sommo Pontefice Silto Quinto; enclliftefo tempo,fopra il monte di Crea, il piu alto di tutto il Monferato, duc minlia diftante da Moncaluo, fidiede principio alla diuothlimad brica di quaranta Capelle, nelle qualifivede con ftatue eccel'entemente fatte, rapprefentatala Vitadella Madre di Dio, vicit:o alla Chiefa di quefta Santifima Vergine fopra il detto Monte fituata, con vn Conuento per abitazione de'Canonici Regolari. Quefte Capelle furo no fatte faoricare da diuerie Comunita, e eda principali perlonagoi; edalla fabrica di effe generofamente concorfe ancora la Città di Aleffandria, cioè nclla fettima, oue fí vede il Mifterio dell'Annunziazione.
L'vndecimo giorno di Settembre palsò ali'altra vita Chriftiana figlia del Rè di Danemarch, Norucgia, e Suezia, Ducheffa di Lorena, e Signora di Tortona, che fu primicramente moglie di Francefcofecondo Storza vilimo Duca di Mflano. Moriella in Aleffandria nell'età dianni fettanta, \& vio, mentre per lua ricreazione dimorana in quelta Città ; efù il fuo corpo il giorno fegnente portato Tortena, ou'hebbe fenx'alcuna ponipa iepoltura.
Alli quiadici poidel fudetto mele, il Cardinale Giouan Battifta Cift gna fu fatto Papa in luogo di Sifto Quinto, e chiamoli Vrbano Settimo: Nel qual mefe, cioc̀ alla mezzanotte delli ventiquatro Cegui la morte di Cefare Codega Marchefe di Cafine in Aleffandria, Ie cui onorate azioni, e riguardeuoli qualità moueuanotutta quefta Patria a fommamente amarlo e eftimarlo. Hebbe il tuo cotpo fepoltura con pompnofo funerale ne:la Chiela di San Marco de'Padri Domenicani diquefta Città z elicome dimoftrò egli con gli efferti l'animo fempre in tutce le fue axinni generofo, enobile, cofi anche il Marcheie Lorenzo luo figliuolo volfe corrifpondere alli paterni meriti con vn mortorio il pill bello, che fiaf fatto in Alefiandrià, degno veramente di lui, e della dignità, che hauena. Fì dunque il fuo corpo al fudetto Tempio accompzgnaro dal Capitolo del Duomo, e da tutto il Clero tanto leco are, come regolare con torci accefi nelle mani: Vi fi tonarono due Gentilhuomini di Caffine, il Caftellano, Podeft̀̀, e Sindico di effa Terra, rutti veflitida duolo, con lit-rci accofi, e l'Arme delliftelia Commenita ; ventiquattro Servidnri veftiti parimenteda duolo con litorci, e JArme delfudtuo Marchefe;\& cento poueri con gliabiti come fopra, c con torci, el'Arme delliftefio. Doppo di che lequitanno il Goucrnarore della Citta; il Commendatore di san Giacomo della lpada Lodouico Gualco Senatore di ipada, e cappa del Senato di Milano; il Podettàdi Aleffandria; il Vicario generale del Vé́coun noftro; ela mageirr parte della Nubilà e Cittadinanza con molte Da:ne . \& Gentildonne.
Relero fi almane memoraibile il fudeto anno, la morte del Papa, elifal:azicne del fuce effore: Imperoche Vrbano Settimo sfamo Pontefice d dodici giorni, mori alli ventiferte cie: modefino mele di Settembre; ed in foo Juogo áche alic cinque di Decembre al Pontificato Gregoio XIItI che pitmafi chiamaua Nicolò Sfondrati di Jatria Milatile.

Mentre il Vetcono di Aleffandria Ottauio Parauicini 591 nitelenaper Nuthzio A potolico appreflo i Suize eri, it alidiccidi Genato promoffinal Cardinalato dal futeron Gegorio; Lannic qucfla Citta mandò a rimerido, eda rallegrafi della lia promozione il Capitano Gaiearzo Trotifuyitom di Lugi, e Barnatoò dal Pozzo, i qualı 2 nome duha Datria cgregiamente adempirono lambiciatalorn. I' Capitolo del Duono inuò parimente per enefto effett: Orazio Corfflometi Decano, Paolo Camillo G:atico Cantore dieflia Ca ediale, se partizio di curlta -a dipoifitummoson le campare dicutte quafile Chefe; fitice va proculione dituro il Clern, e Regn'ais, e diturefe Contraternita; ed alla lera fa diede il funco a
 ati ha fanteria Spagnuola del prefidio fi pofe in Ceuadrone fopra la derta Piazza faramucciando frà di fe con Iolparode Mofchetti; filpararono molis pezzi di Artigiartia; $\epsilon$ finala nre comparuero trerta Gentilhuomini Citiadini à cauallo cuatorci accefa nelle mani, eficorlero per huon fpazio ditempo la piazza.

Rimaiero poi priue la Città di Aleffandria, e quella di

Foflano in Piemonte del loro patrizio Giuleppe Trotti Sandrio, Cauagliere \& Commendatore dell Ordine de Santi Maurizio e Lazzaro, perlonaggio cofi per le ciuili, e militari dignita, comeper due Baronie riguardcuole inuero; effendo egli morto in Foffano à gli otto di Aprili; ed iui fù in San Francerco il fuo corpo fepolto,e dell'Epitaffio feguente onorato, cioè

> D. O. $\quad$ M.
> Iofapbo Trorso Saridrio
> Alexandrino Patricia.

SS. Msuritij, or Lazari Equiti, of Comenendatario Ser.Sab. Onc.Filib. कr Gar.Em.
Confiliaris, Militari Qualfura, of Prafatiapa colebri Serioritwo is negozijs cime Intcgritati.. \& Prudentia demandatias Rraclare.
Soyfo, Merinique Baronia Carr. Eov, munificiensia decorate Ofiofe quistic 1asimice, nterman viusemors serresa/pe efflore/cense

Requam dosanis.
Barbara Vxar
A/canitut, $d$ Audiam Marist:
Androas Falibartm, Federicm, io Danid lofuhbms Filij, is quibm defuecti premia relucent. Patri bencmerensi, do ad amman gloriane reisato Pofwere
Aast M. D. LXXXXI. DieVIII.,Aprit. Abït, on men Obijt.
Andrea Scribani apporto non poco Splendore alla fameglia lua, cofi denero di Genoua, come in Aleffandria: Inperoche doppo cffer Qato Vicario generale del Veicouo di equella Citrà, e dipoi Canonico del Duomo di Genoua, fü alli vent'otto del ludecto mele di Aprile fatto Vefcoun della Citta di Nebbio in Corfica.

Alli :oue poidi Maggio fù dordine del Pontefice Greporio publicato vn priuilegio da lui concelfo a Cardinalí Frati, di portare il Capello, ela Beretta roffi affinche ritenendo effilabito della Religione loro: fi diftinguefero con quefto contrafegno da gli altri. Furonoi primi godere di quelto priuilegio i Cardinali Michele Bonclli Alefladrino, ed Aícoli, amendue Domenicani, Sarnane Conuentuale Francefco, e Moiitalbero Agoftiniano.

Poicia, il Vefcouo Cardinale Parauicino conlafua ve. nuta delli tredici di Luglio in Aleffandria, vuolfe confolare quefta Cirta , doppo ch'egli fa promoffo al Cardina: lato: Vi entrò dunquc foprala Carozzz del Gouernato xe, il quale inferme col Podelta cra andato ad incontrarlo con altre venticinque Carrozze piene di Gentilhuomini, e con molri aleri à cauallo seflendeui anche von Compa gniadiducento Archibugieri : Nellentrare ch'ei fece nel fuo Epifcopale Palazzo, litù ini fatco vn Salue conlo faro dimoltimoticherti,e mortaretricol fuono di molye Campane; e conaltre allegrezze; effondofi anchesellifteffo tempo icaricati molti pezzi d'Artiglieria . $\epsilon$ fatso vn'altro Salue dalla lidetta Compagnia d'Archibugieri, fubito che quetta giunie alla Piazza. Il di feguente poi, Alfonfor Lemugei Canonico del Duomo, recito doppo il Voipro inlode, ed alla prefenza lua voOrazione

Dopò hauct'Odoardo Lanzanecchia amminiftrati con fuagraidjtimalode molti diuerfi militati gradi, cofinelIrtalia, come nella Fiandrain teruizio della Corona di Spagna, finalmente poco dopò, ch hebbe goucrnato Sall gertrufembergh, lisaza aflai buona, e celtbre in Ollanda, tre leghe difcolta da Bredà, inuecchiaso nella guerra, fuid Lifuoiginrui allicinque di Agolto in Maltrich, Citta principale di Rrabantern Fiandra, ouc fil il fuo corpo:con militare funeb:e pompa fepellito. Segnitò i diduivir tuoli veftigi Camillo fuo figliuolo i! qual chendo ftato nell'armi valorcio, enclla militare dicip'ma motro ef pertoffa fatto alli ventignatero deludetto mefe Capitanodifanteria Italianadial Duca Alehando Farnete, per fervizindelle gutrediFinndra.

NellifetIo mefe di Aunfo andarono attorno le fcbis ardenti, emaffime in Aleffandria, oue gli ammalati inano in eanto numero, che yn melarancio fivadena diccifoldi,e pill ancora, prezzo fraordinationon mai per l'adietro prat:cato in quefta Citta .

Gregorio poi XIIII. doppo hauer regnato diecimefi ed altrettanii giomi, palsò alli quinticı di Guobreall. altravita; edinituo luogo alceteal Potificiro alli trenta dellifteffo meie il Cardinale Giouan'Antouio Faclince.
si,che fichiamò Innocenzo Nono. Col confenfo di queito Papa, Girolamo Confalonieri abbate di San Pietro di Borgnglio rinusz à alli trè di Nouembre, mediante yna pentione, la fudetta Budia al fopranominato Orazio Confalonieriluo fratello Decano della Catedrale di quelta Città.
Congrande applaufo vennero nel fudetto anno ad abitate in Aleffandria i Pafri della Compagnia di Giesia, veramente fruttuofi es eficmplari; equeita Città li donò ha Chiefa delia Vergine Ammoziata, che infino dall'anio M.D.LXXIX.fù fabricata per vna Congregaxione di laici, arcooche attendeffero iui a gli eferciz'y fpirituali;ed anco le Cafe contutro il fito ad eifa Chiefa contiguo, per edificare in effo non folamente il Retetorio, ed altri luoghi per loro comod a abitazione, mà eziandio le feuole per amnaeftrare nellefcienze; \& buone diciplinei giougneti.
Finì pofcial'anno M D XCl eon ta morte che fegui alli trenta di Decembre nel Sommo Pontefice Innocenzo Nono, doppo hauer'egli pappegsfato folamente due meff,e.mezzo

Eenedetto Fiffraga Lodigizno, quando allitrenta di $j e$ naio il Cardinale Ippolice Aldobrandini riufci Papa, e fi pighò il nome di Clemente Ottald; dipoi, alli ventiquattrodi Aprile, giorno di Sin Giorgio Mattire, fil nel Duomo di quefta Città dal tur primiero luogo eraportara la miracriola fituas di Maria Vergine all'Altare di San Perpetuo ncilriftefla Capella à gual Santo dedicata, effendo ellapima ftata portata per la Cirtà con bellitima pompa in procelfione, $I_{\text {a quale à noltri giorni và continuando }}$ il difidetto di San Giorgio. Nel mefe poil leguente mori in Francia il Luogotenente Colonello di Villoni Giro: lamo Scribani.

Con grandifima allegrezza fí publicò alli trè del mefe di Agotr, a fuono di trombe in Aleflandria il priailegio dal noftro Rè conceffoa quetta Città di tare if Mercato del grano, il quale poi, no n andò molto, che fù alli quirdici di Settembre folpefo con yna grida d'ordine dol Ducadr Tertanoua Gouernatore dello Statodi Milano publicata.

## Alcfíandria tuteala ltrada, che oggidi chımafi larga di

 quefl. Città ; e perche nel mezzo di efla era vn'Aquidor- de Mseroanti ditan, ellendouidembe le parti di cfla cont trada, le bortegh coii Porticidinanzi, nelle quali fitefteuano pannid'ogni forte, feceil luderto Goucmatore em. pire al piano dieffa ltradal'A quidoto, e learare tuti li Portici, che vecthifi chiamrauano; con la qual'opera, cothe a noftri giorni fi vede, ful ellaridotta alla perfezione di bella, e larga contrada.
Mentre il Duca di Sanمia walorofanmente guerreggiaua nel Delfinato, e nella Piouenza contro innemica della Cateolica Romana Chiefa; dxppolamarte del Kè di Frans cia Enrigodital nome Terzo, Franctico Brma Sigmore della Dighiera, foldato di gran nome, venne a richiefta del Rè Enrigo Quarto verto il fine di queft'anno con ato fai numerofo elercito di quida'mnnti, per danerfire il Ducada imprela cantn legnalata; \& entrato nel Piemen. te. prefe con poca dificulat Bricherafo, e Canorio, \& - andò frotrendo tutto il contorno con gran paura e danun de'popoliperciòn! Duca prettameare abbandonate le dette Prouincie, venne ditungo a foccorrere ifhni Stati-
Poicia,Gioua ni Cale muggi figholo ti Ni olo.Gen ellunmo di Aleflaniert di riourardeuoli quaità, che defaleraua defferammelfo hella Religione de'gazalieri Gerotolimıani,fecele prucue della lua nobiltà, e poigiur dicatoned gnoricusò d'elfer'accettato per Cauagliseo.

La careftia degrani. chegia due amiauantifi eradifa coper:a nell:Aleffandrino;, mido tutzauia pcrieuevando; vcudendofi il trumento per ciafun flaro fei lire denso di quefta Citta, e fuori otrol lire, ${ }^{1}$

Hauendo il Rè di Spagna conferito il Gouerno dello. Stato di Milano al Conteftabile di Caltiglia: Giouan Ferd amandodi.Velafeo, entro alli diecinoue di Nouembre in At, flandia, ed alli.vetir’yho'fécé di qui parteriza, pier andariene a Milano: ed allifedici di Decembreit Ducadi Terrannua Gouernatore gia di quefto Stato, verme da Milano in Alcfindria, ed ild fegueite parti, per andarfene in Spagna, oue era fato fatto Prefidente del Conieghio d'Italia.

Perfenerò il Fifiraga nelli Podeftetia di Aleffandria queftano, ed il Daca di Sauona fice mole prouigioni mhlitari, par tatuzzare Porgoglin deonemici Francefi, che infultauanoilit i Seati; ed mformato di quanto valore fifofle Aleffingro Baratta Gentilhoomo Aleffandrino tiglinolo d 1 Capitano Lutgi, lo eleffe alli venticinque di Genno Colniello d'vn Kegimento di mille Italiani fanti. Dipois Co re Geouan Tomafo Valperga Canaglisedell'Ordine Gouernatored Alti, e Generale d $1 \mathrm{l}^{-}-$ I:limetria delfudeton Dica di Sauoia, ia riguard della fufficienea, equalità di Lelióo figlinolo di Rotfino Pettenari, Gentithuomo anch'egli d: quetta Citrà , l'onoııò alli quindici di Febraio del carico di Capitano, e Sargente maggiore di tutto illino Regimento di Fanteria.

Inquefto mentre, il Signore della Dighiera fifece turtauia padrone dalcuni Luoghi del Piennonte; e maggiori acquifti hauerebbe fatti, quando non ie li foffe valorolamente oppofto il Duca di Suuoia, che rintuzzò non poco Jorgoglio dell'sinimico,maflime effend ofi moffo in nome del Rè di Spagna Filipps Secondo Suocero di effo Duca, il Gouernato:e di A effandria Rodrigo di Toledo, il quale alli tredici di Aprile vfcito da quelta Città con carico di Generale, n'andò con eré mila buroni combatrenti nel Piemonte; e campegsiando zontro inemici li molfe guersa con tantafelicită, che ricuperò moltiluoghi i: poco fpazio di tempn.
Frattinto, il Sommo Pontefice Clemente Ottaio rimunerò i meriti di Guglielmo Baftoni Referendario delI'vna, el'alera Segnatura, con hauerio alli ventinnte ded fudeteomedi Aprile promofso al Velcouaro di Pamia.
Poicia, il fudetto Gouernatore di Alefsandria orcrei) alli fedici di Mapoio con la forza dellarani Effilies Catcllo fortifimo pofto (opra vn'alto Monte; come aitcoi) Daca di Sauoła affediô battè ;affaltò e riprele Brıcheraffo con qualche difficolta per daufa delle buione fortificazionifate da'Franceff, doppo che l'hebbsto l'annoinnanxioccupato.
Mintre paffuino le fudette faconde mi'itari, venne alli trenta delpifteffo mefe di Maggio la Grandine in tanta quaneita ; e dicofl ftraordinaria groffezza nell/3 Eampagna di Cortiferto e Cantalupo Territorio di Aleffindria, che rouind, e fracafsò quafitutee le biade, con danmo ineftimabile, cofí de'padroni di ffe, come de'poucri Agricolrori.

Dipoi, nelpincipio del mere di Giugnoi FratidellOrdine dèmporidi San Francelco, chiamati Conucntuali, fecero Capiroli, Mrouinciate nel Conuento loro di San Francefor in Alefiandria epronhofero alla dignità di Prouinciate i! Padfe Panclo Lanzauecèhia il giouance, patrizio di geeppachelic The logy molto eccellente:

Ritorvand alle cofe d! guerra dich:che effendoficon alcuni pochi foldati partito Rourtirodi Toledn dal !udetto Liteso demfies serandarfetie a ricuperare il Cafrello di Cannifo o che lonno innanzi hauena il Dizhiera occupato, è fel quale serano di maniera fortifiatili Francef, che f noftrinè furono da fllo alcune votrerigettati, fid eqliallifetie del fideno mete di Giugno nella pianura de'Monti Foprogelneto da vnt banda di Caunlli lergieri, e da gratururbu di Vilhani, digatio con più di venti ferite simate entadelmente vecion la perd:ta di quafo valorofo gierriere non lyome sò puno il fuo efercito nel profeguretimprefa anzimisgiormstare incrudelin andó corampiofamente alla volea denitemici, e da ellicoh fua grandifition gloria, e con altrettanta loto perditaricil-
 i Franceficon pocopurfito, e equidgnotitornarnnomi là da'Monti: Pratitanió, effendoff portaro a Torino il coippodet Toted $\delta$ ? fi dipoi enndnter in Aleffandria, oue Girolamiatanari Mitroma di quefta Citta, e fua molie
 rino con folenniefequice che per trè giornicontinui te lifecerd là trandézza delle comal! egregiamente accrelceua on béllifimo, e fignorile Catafalco nel mezzo di (fin Temproetcto, fop ra di cnifucdeuáno pill di mille cor: cieñceté, \& Nomintorno varie compofitioní; cofinel Latino , comenel wolcano idiom elegantemente fate di letretatïngegni Aveflathtihitin Inde; $8 z$ onore di qretto valorofo Perfonageio. Sopra del too Sepolcro fíleve. la fegnente Interizione a lettere d'oro in vna lats ra di marmo nero immeliata.

slopeaite

## 174

clopedia Orbem imsunis faliciter partwaviz comfificusi afare focuews arma Belgice bollo, forsigfimens fo Dwcom smdicass praclara tecit menibus pralijs faciner a, quarum virtwris, \& meritornm orge d Catbolico Pbilippo Hy/p. Rege facundo Ticini prous, deinde Alexandria, sotis/que citra Padum Promincia Gubernator finit conflitusns: demum ab aodem Gallico bello contra Ecclefia Ca. cbolica bofies copiarmon vmiverfarmes Dax creatms recuperatis gwamplaribns manuisis Arcibus dung fwa vie fute maiora molatur onser boffes madies firanuè pre raliginue pygwans accmbuit /eptione Idus Imaji.M.D XC11IT.

Fiesonyma Gramaria Fatritic Alexamdris Vxer iacturam caviffrsi Viri fwome deplorans H.M.P.Amno M DXCV.
Rimafe poi Goutrnatore di Alffeandtia per Interim", II Ca. pitano Diego Fernandez de Cordoua Sargente maggiore in quel tempo della fudetta Città.

L'vltimo giorno di Luglio $\sqrt{2}$ leuò vn Temporale da orribili tuoni accompagnato, $\&$ il folgore, ouero (aerta, che vennedil citlo icolpi, e rouind la cima del Campanile de la Chicia di San Marco in Aleffandria; epofcia entrato per il tetto, eper la volta in effo Tempio, arriuod alla Sta ua di Chritto noftro Signore, chedalla Croce pendeua nella fommità della Capella maggiore, e fatta in pezzi efla Croce, Iarciò il Crocififo miracolofamente illefo.

Polcia , Giouan Giacomo Ghilini padre dell-Autore di quefti Annali figlivolo di Tomalo,e parrizio di Aleffan. dria fù fatto alli trè di Decembre dal Cattolico Re di Spagna Filippo Secondo Segretario nel Senato di Mila no; come anche il dilni fratello Otauiano confegui il Sindicato contro il Podeftà di Como.

Dipoi, Antonio d'Oliuer2, ch'era ftato promoffo al Go. uerno di Aleffandria, venne alli dodicidelludetro mele alla refidenza di quefta fua amminiftrazione.

Sifece in quelti tempi valere il Giurecoululto Oliuero Panizzoui figlio di Giouan Chriftoforo, il quale dopò effer ftato in riguardo de'luoi molti meriti per lo fpazio di quaranta cinque anni in varij onoreuoli vfficij impiegato, flat neludetro anno dal Conteftabile di Caftiglia Gouer. natore dello Statodi Milano eletto Corriero maggiore di eflo Staro:nel qual grado fi portò con puntuale diligen za, ed à fodisfazione del faderto Gouernatore. Finalmente non tianndo gli dopò felafciato figliuolo alcunola fciò funiercdili Padri Giefuiti, affinchefondaffero in $A$ leffandria yn Co legio con le Scuole a benefizio publico, come dipoine Ceguil'effetto con gran profitto de'Scolari.

In quefti giorni fi difcopri coliin Aleffandria, come in alre Cità di Lombardia viagran carctia di grann, per la guale meltid. Haplebe morirono di fame, \& alcune Vergini, per non finire igiorni loro in eftrema necellita, furono aftrette à vendere,per cofi dire, il verginale ono. re e pofta da bandala vergogna, per vn pezzo di pane, aile sfremate alirui voglie fortoporfi; poiche fi vendena if frumento per ogniftaio dentro di quefta Citta fette lire. e fuori ot to \& anaggior prezzo frasyanto, crelcendo via pill la fame, Iddio mifericordiofiflmb, che vedeua i popoli à mahfinnotcrmine ridotti, fi compiacque deausaslicon Ia fua liberale, \& benigna mano; poiche fuoridellopinione di tutti vennero d'Ighilterra, e dall'vltime parti della Germania alcune naus cariche di frumento nel Porto di Genous, e la careltia cominciolubitoà cetlare, noneffenioni Cirtà, e Terra dilla Lombardia, che del benefzio di quelii grani non fentiffe.

Apprcffo alla careltia del grarno leguito in quefta Cit $_{n}$ tà, enel fon Territorio vogran mancamento di fieno; imperoche fi vendeua per ogni cantaro di venticinquelia re di iodicionze, quattro lire; 82 à maggior prezzo fasebbe anco alicefo,fe per opera del Gouernatore Antonio dOliuera non folfe ftamil Dilfreno Aleflandring Igra: varo dimolec Compagnie di Caualli, cheiuisera00 inwrateicol qualallegecrimento cominciò úbito à mana c.recof eccelhun prezzo : contutoclà in tanta careflia d: fenoleruidi sıan rilloro a gli Agricoltoriil vedere, che in doleceza dilla ftagione affai bella. e quafifenza ficdto prometteva molio per tempo l'erba nella Cam. p.gna come dipoifegui effendofi nel principio del mele di Febraio veduti li fiori, e l'etbe perli praci, cofa veramente ftraordinaria, edigran marauiglia.

Polcia, Giulio Celare Baratta, che. viffe $亠$ a noftri giorni, Gentilhuomo di ase oushitanolto efperto nel maneggio di negozij, e fingolare nel comporre le paci, \& accomodarele differenze, che alla giornata occorronoin Aleifandria fua patria, fu alli ventifi del fudeteo mefe di De:

## A L I

cembre onorato d'vna Compagnia di Fanteria Italiana nel Regimento del Colonello Aleffandro Baratta, perieruixio del Duca di Sauoia in Piemonte.

Viucua in quefti tempi con ortima fama Annibale Moccagatta Vicario generale del Cardinale Parauicino Vcicouodi quefta Cittá, il quale gouernando congran zelo.e rettitudine quelta Chiela, diede à tutti compinili ma codisfizione, 8 da tutti s'acquiltò granditima bene. moglienza.

Quett'anno, nel quale, e nelfeguente ancora amminiftrò ilfudetto Fifiraga la Podefteria di Aleffandria, fù calamisofo ad alcuni Alcffandrini per il ritorno, che del mele di Febraio fece in quelta Citual il Delegato Francelco Cid per ordine del Gouernatore dello Srato di Milatio, e del Magiftrato Straordinario;poiche attefe quiui à trauagliare alcuni carcerati, e conuinti per caufa dhauer, ò cone dotto, ò farto condurre il frumento fuori dello Stato; $\&$ ad vna parte decfi con compofizioni di danari fece egli Ia liberazione, e gli altri poi, che uon haueuanofaculiz. furono nella vita Seueramenco calligati.

Riceuectero anche vn gran erauagliagli Aleflandrini da gli allogiamenti defoldati; Imperoche bauendoil Re di Spagna Eilippo Secondo. fatte venire da ogni banda Compagnie di foldaceica, con hauerne parimente affoldaté di nuouo, per maodarte tutte nella Francia in foccorio della Cartolica lega contro Enrigo Quarto Rè di Nauarra, piluato del Kegno di Erancia, nè furono di cffa gente mandate ad alloggiare nell'Alcffandrino ventitre bengroffe Compignie di loldarià piedi, fei delle quali vennero in Aleflandria, e le altre furono nel Territorio di quefta Città diftribuse ; \& à tutre, fì ordinato, che fís defle il ioccorio, cioè foldi otto di moneta di Milano per cialcunloldato; la qual grauezza durò per lol pazio dilei mefi, e polciali cóuenne fare per caula della ludetta guer$r 2$ vn dono al Rè di mille foudi d'oro, per il quale, \& anco per il coridiano foccorio, che fi daua alle iudette Compagnie, fi faceuano di quando in quando rigorole coller. te, ouero taglie con danno inctimavile de'poueri Gentil's huomini, ed aleri Cittadini .

Segui dipoi yna gran fceleratezza daiudei commefo fa in Aleflandria;imperoche circa al finc del mele di Marzo,nel qual tempo coftoro erano intenti ad apparecchiare gli Azzimi per potere, conforme all'vfanza loro, iolenne. mente celebrarela Paiqua, Simone Lazzaro, vno di queiti Ebrei, v/cito molto per tempo di Cala, e trouato nella Contrada larga un fanciullo d'età di quattro anni Chrifiano, chiamato Giouan Battifta Biflazzi, lo menò di nafcolto per mezzo di lufinghe, edi carczze in Cafa fua, e poícia hauendolo ridotto nella Cantina, li tagliò la veas della deftra gamba, e raccolfe il feeleratn, e mamigolfón Giuden tutto quel fangue per vio de'luoi Azzimis onde il fanciullo, vedendofi trattare à quefto modo. e moflo piut dall'orróre del fangue, che dal dolore della ferita, fi mife a pianger ecofidirortamente, econgridi cofialti, che fu egli fentito davn frate, e da vna donna, che à calo paffa nanф per quella ftrada. Quefti teneramente commoff dal fircordinario piangere, \& gridare di quel fanciullo, dubitando di ciò, che poi effenzialmente ful trouaro, entrareno nella Cafa di quel Simone, e nella Cantina trouaronoil pouero, 8 infelice fanciullo, che ferito, e quafiefangue ftauz dirottamente piangendo, éubito lo riduflerofuori di queil luogo;dipoi nè diedero parte al Padre Inquifitore diS Marco, il quale per effer grauemente anmalato, diede ordine al fuo Vicario,chedi quefto misfatto pigliaffe diligente informazione. Il quale per charirfimaggiormente delfucceffo, piglid egli feco il fanciullo, e lo condufie alla Cafa dell'Ebreo, che cià fi era in alrta par e ticirato, enon vihauendotrouata perfona alcuna, fuoriche vnalerua rimale il negozio per all'horalópeio 8 e eflendoli poi, ò per trafcuraggine de'parenti di quel fanciullo, ò per altro rif petto diferito il mecter'in chiaro quefto delitto, il tutto fù poftoin filenzio.
Orazio Confalonieri Abbare diSan Pierra di Borgoglio,che parimente haueua Ceruito di Vicario Renerale al Cardinale Orauio Parauicino Vefcouo di Alefandria, queftanno allidue di Giugno morisi Candia,Terra della Lomellina \& iuinellalua Capella he bbe iepoltura. Que. fta perdira fù con gran difpiacere fentita da tucta quefta Citta effendo eglidigränbontà di vita, difomma carità verlo i poueri, edimolta fufficie:za, cofi in amen ine le
leg
le leggi, come nell'altre buone difcipline. Alla lua morte fece alcuni pij legati, cioè acerebell'eritrate della Menia Capirolare défuoi Canonici ; lafciò alcuni annuirediti all'Altare privilegiato nell'iftefla Chiefa diSan Pietro, affinche fi celebri vna Meffa ogni giorno inluff agiodel. lranima fua;uaritò molte orfane vergini poucrejaiutè con danarifenza intereffe alcunoi parenti, $\&$ altre pouere perfone; $c$ on le quali, $\&$ altre opere di piet $\grave{y}$,e religione $s^{\prime}$ acquifto egli grandillima lode preffo à ciafcuno $\$$ vn'in. Ginito merito preflo a Dio:fi che viuera per iempre famoLa la memoria fua in Aleffandria, enantime in quell'Ab. badiale infigne Chiefa. P, rcia Girolamo Confalonieri, ch'haueua rinunkiata quell'Abbadia al fudetto fuo fratello, li fotrentrò col mezzo dell'autorità del fudetto Cardinale Parauicino.
Dipoi,fegui in tutta la Lombardia ma firauagante quaJití di tenspi, \& vna mala dípofizione del Cielo; Imperoche l'eftate fidimaniera fimile alliInuerno, che nel principio del mefe di Luglio bilogno per difenderfidal treddo, veftirfi d'abiti piut grevi, 42 acceftarfi taluolea al fuogo; e doppo il rigore di quefto freddo fucceflero infop. portabili cal ori, che dararono con ftraordinaria forza rutto il mefe di Ágofto:trà quefti ecceffui ardori, effendo le notd freddifime, calcò in quanticà grandifima dal CieIn in tutto il Territorio di Aleffandria la rugiada di fapor dolce, che manna viene comunemente chiamita.

Frattăto, circa il p incipio di Settembre arriuò in AlefIandria il Contêtabile di Caltiglıa Giouini Ferdinädo di Velarco Gouernatore d lio Staro di Milano,e quindi n'antdo à Genouna a riceuere la Spofa di fuo figlinolo, che di Spagna era iui giunta, 8 anco à fare Colennemëte le nozze; porcia ritornò có la nuora, e con vna gran conitiua difoló. dari Spagnuoli in Aleffandria; edoppo hauer quiui per lo Spazio diduegiorni attefo à paffatempi, e ricreazioni, pasuiperla volta di milano alla refidenza del luo Gouerno. In quefti giorni fece il Gran Turco alcuni acquifti nelIVngheria, tra i quali principale tù queilio, che alli ventinoue del fudette mefe fece di Chiauarino, Forrezza di molta confiderazione, che dall'Imperadore Rodolfo era poffeduta. Sorto à quefto Caftello valorolumente comGattendo Giouan Giacomo Stranio Aleflandrino Pefetto di tutzal'Artig'ieria di quella Piazza, e Luogotenente del Generale Prencipe oiouanni de Madici, con gran to. lore di zutrol léercito rimale morto, rendendo lo lpirito ell'eterno Creatore, per il quale fiera a quellimprefa protetmente arcinto. I fuoi fratelli pofero Soprasldilui fepolcro in Aleffindria linfcrizione del tenore feguente. to. Jacobo Strunio cini Alexamdria,
2 aui al bellwm profretws, primmen in ipfotyrocinio fola virtutis cornmend ations in Lothacting in firit Dux cobortis crountur, 2mom maior Taxiarcus cobortmm XII. Lerboringia jacruta, in gma asmes XII combiamos militautrat, in Pannoniam ad bellwn Tarcicum fo consulit, whid aodulphs 1 mp . fomper Angufio ancis rormentis
 - Mox Poamis Modices axedlontiffrai Priscipis Produx creatms, dwm bofes Propugnaculme Cawarisi confcendentes propul/ande firmui Dwcis, intrepidigne militis office fwagitur, plumben glande in petiore percuffus, carus omnibut, ipfiguic Ceforin in primis probatus octubwit, Anno M.D. XCIIII.VI. non. OAtdobris fratrea
 perantis condider unt.
Due Dotroiri in amendue fe leğgielperti, e parrizfjdi 9 Aleffandria, benche foffero in eta molto ginuenile; con tuttocid per li meriti della dottrina, \& delle onorathe. me cualiea loro furono impfegati in affai riguardeuoli gradi ; ciod Ortenfio Biairch'fottenne la Podefteria d'Afti, e Giovantii Bartolomed Arnuzzi fí fatto Podefta di Voghera, dalla cui giurifdižione dipendono altri circonuicini Luoghi.
Diverfe marauigliote tofe aecadute fecero memora- ding dimorauano di guarnigione in Aliflandria, vennero z ranta artoganzz, \& a coff ftrauagante libertì militaré, che non tralafciarono di fare in quefta Città qualguoglia fceleraggine, cofi di vccifioni di perlone, come di furtit In oltre, perche non le li diedero id ountiftipend ij ,fecero frà loro vna cofpitazione \& deliberarono ad vnhora deeerminata della notre, fatti prima prigtoni tuttifi Capitani con Girolamn Erera Luogotenente del noftro Gouernatore, 8 ammazzate le fentinelle, fatfi padroni della Citthe Cittadella, e poi faccheggiar le Cafe, $\&$ botteghe.

Mà elsendofi per mezzo d’akuni confapeaoli della congiura difcopeito il trattaco, furono prefi, ecancerat:se doppo alcuni giorni pagarono il fio della peruerta, e tra* ditrice intenzione loro con vila torte difupplizio, col quale fíogliono in Spagna caltigare i delinqueuti, cio: con vu laccio poltogli il collo, e raccommandaro ad vn legno, che dal Carnufice viene con le mani girato tanto, che lifiano rotte, e fracalsate le ceruici; e quefto i Spas giuolichiamano Garrotto, col qual catigo finirono quei ioldatii loro intelici giomi; dipoi cofi morti, farono attaccati ad vna ben lunga forca, dalla quale pendentif faceuano netla publica Plazza di Aleffandria moftra milerabile, ax efemplare dife feffir à gla altri malfattori, li qualidatanta dimoltrazione, \& da coff giufto (petracolo atterriti fuggirono ben prefto da quefta Citra .

Frattanto, il Velaico Gouernatore dello Stato di Milano, fatto Generale del Re Filippo Secondo perl'imprefa della Franca Contea di Borgogna contro il Re di Francia, palso alli ventifei del mefe di Febraio per Aleffandria, 'e s'auuiò alla deftinata fpedizione.

Due miglia lontano dal Mondoui, Citté del Piemonte fifece maggiore la diuozione verio la Santifinia Madre di Dio; Imperoche effendo ella non da maefreuole, mà da rozza mano dipinta in vna Colonna ruftican:ente fat. ra di mattoni, vi concorfero da tutte le parti d'italia, $\&$ in particolare d'Aleflandria infinite perione, come fuori diloro, equafi da frenetico furore commoffe ? dimandarligrazie. Canferiua quefta benigniffima Reina de g!i Angioli favori particolars liberando indemoniati, imindo infermi, illuminando ciechi, dirizzando zoppi, \& alri miracoli facendo, la fama de'quali trafle affertuolamente in quefto Luogo molte Compagnie di Difciplinanti, e di Terrieri di molti Luophi, li quali infieme adunati, non hauendo riguardo, nè a difagi, nè a ftenti, che per camino cofi lungo fi patilcono, andarono in ordinanza con grandiffima diuozione a vifitare quelta miracolofa, \&immaculata Vergine". E mentre in quel viaggio, matime le donne dimorauino a fare orazione a qualcke Altare, ò Capelletta particolarmente di Maria Vergine, fubiro erano lopraggiunte da vn certo tremore di refta, e de'nani; e poi come flupide di menre cadeunao a terra, e cofi proAtrate giacenano taluolta più d'vn horz, fin'a tanto, che foffero da qualche perfena folleuate, \& a autate a leuar in piedi, cofa veramente mar auigliofa, alla quale fil prouveduto, che nel procinto del tremere, e della cadura, vn Sacerdore in nomé della Santiflima Trinita, e della Vergine Madre di Dio faceua, e l'vio e el'altrofubito ceffare. Di quefti, che fi trouauano caduri a terra, alcuni da grandifJima inquiete commoff, quà, \& là con gran fapore fir riinolgextho, aleri poida on certo imprnuilo impeto di mente portati 2 guifa di frenetici, cefi dotti, come igno ranti, nobili, \&eignobili, huomini, e doane confufamente firizzauano in piedi, ediceuano cofe grandi, e marauigliofe di Diocome fe foflero fati Teologi perfecti; fi efortauano vicendevolmente a perdonare lingiurie, a deporreg'i odij, a viuere con pace, e concordia, \& areflituite $l_{2}$ robad'altri. Perilché $\mathbf{G}^{\text {tecero molre paci trà perio- }}$ ne, le quali per lingo tempo eraño frà loro con molto fcandalo viffute in grandifimi odij, 8 inimicixie; e fifeee reftituzione di cole cherano ftate: a per furto pigliate, ò illecitamente poffedute: alcuni anco (il che era molto dereftabile a a cueti paltfauano in peblicot torn gia com-
 -alla Maefla diuina d'operare, che la fua gloriofa Madre foffe onorara, riuerita, efupplicara in quei Confini uon troppo della Cattolica fede amici

Dipoi flumoler dannotalintempeftiua Neue jche alli vent trè del mefe di Aprite venne nell'Aleffandrino, \&i in altre parti la quale appenatadura in terra, fi vide in vn fubito per il calore della flagione rpatire, \& liguefare. Mà effendo ella foprá l'Alpi dimorata per alcumi giorni, cagiopò tanto freddo in tuttila Lombardia; che tardaró no fino alli diecinoue del leguente mefe le viti a mandar tuoripli occhi,ouero le gemme loro, e gli arboria prodür le foglie.

Parso alldaltra vita alliventrno di Luolio in Candia, Terra della Lomellina \& diaj fo fepolto Girolamo Confalonjeti abbate di San Pietro di Borgoglio in Aleffindti2, hwomo di grande inregrita divita. \& in tutte le fcienze liberali; 2 e in particolaie nelle ciuili, e canoniche legô fuficishie - ICmonicidellatua Chicfa, come amoreunil,

## 17,6

e cortefi verfoilloro $\mathrm{P}_{2}$ flore, li fecero folenni, \& affai pompofe efequie; \& Alfonfo Lemuggi Decano della Cathedrale di quefta Città fua patria,Teologo, e di belle lettere ornato zecompagnò la cerimonia di quefti funerali con vna eloquente Orazione da effoin lode, \& onore di effo Abbare recitata.
Dipoi, Clemente Ottauo non larciò molto priua del fuo Paltore la fudetta Chiefa di San Pietro; poiche alli ventifei di Agofto promoffe a quall-Abbadia Cornelio dal Pozzo Prepofto della Caredrale di quefta Città fua Patria,e Dottore nell'vaa, e l'altra legge molto elperto, che non per altro mezza, che per li meriti del fuo valore, e delle tue virtu ( laldifimo fondánento per la gran fabricade gli onori) fu a quella dignità molto ftimata, e riguardcuole degnamente promollo. andiandria per la morte in due luoi parrizij accaduta, cioe in Bernardo Trotti, Lanzarotto Gallia, amendue Dottori nelle leggi eminentifimi,e de'primi di quefti tempi. Doppo hauer'il Trotticon immortal lua lode publicamente lpiegate le leggi in tutti quafili Studij d'Italia con onoreuolifimo filpendio, e con grandiffimo concorfo d'vditori, finalmente fir ridulse in Torino, doue fattofi conofcere preffo al Duca di Saunia di quel valore, col quale di già la fama lo hatee:a in quella Corre diuulgato, fa da effo fatto Prefidente nel Senato dieffa Città, e corrilpole, con Pintegrità e eon la dotrina all-ottima opinione, che di lui haueuano thti rellanimo concepita. Iui mori eglidel fudetto mele di Nouembre con dilpiacere del Duea, edi tir' 2 quelia Città. Scriffe affai nellafua profefione lesale, \& alcune pochefue compofizioni vanno attorno flam pate, dille quali ie ne feruono molto i Profeffori Le-
 Ieghidolla Vita Vadonile.

Pofcia . Lanzarotto callia riufci no de'primi Giurifi che viueffero al fuotempo con fima difegnalati; onde il gido f lice della fua mirabile fuficienza nelle loggi muo ueua non folo i fuoi patrioti,mà i foreftieri ancora ad hauete da lui ricorfe nelle canfe loro;e la fua Cafa porquari conogni ragioge chiamare Oracelo di ben maturi, e fond ati configli, de'quali ie ne vede alla fampa on beliffimo Volume.che và del continuo per le mani deplinetendenti con molta loro fodisfazione, e con grandiflimafaa Jode . Pafsò cgli a miglior vita in Aleffandria fua Patria, Ia notte auanti all vndecimo giornodi Decembre, elifia data con molta pompafepoltura nella Chiefa di San Martino ..

II Conte Carin Guafco, in cui s'ammirarona fempre no bilifimi coflumi, e qualità veramente degne di lui compitifime, e vern Gentilhuomo, fuldal Duca di Mantcua onorato de'Feudi di Serralonga, Fornello, e Cafletlazzo nel Monferato, con titolo di Marchele; con la qual dignità corrifpote in tutte le azionial nafcimento della fua familiga, che di nobiltà , \& antichità può andare del pari con qualunque altra in tatia.

Qiequanno, cunannị R ndrigo da Salamanca amminiArò perf imeforolamence la-podafteria di Aleflandia, poiche fe à maguinri gradi promoffo: $\&$ in lyo luogn renne qui Gresoio Figheroa Spagniolo, che perfeuerò nciJa Podeft tiai trè feguenti ami: ed in quefti tempi Rafrelln Inuiziati tul di unn paco Lp'endore alla Citta di Aleffandria donde difcefero ifuoi antenati, \& alla Città di Pin'a della quale giulio luo padre fuil cittadino; Impetothe ner li meriti della bontà di vita, e della doterina di Filofofiac Tenlogia, efferdo egif fato, e nell'vnace nellintera eccellentiff:mo Dortore, ottennealli venti di. Genain dal Conmo Pontefige Clemente Ottavo, il Vefeoua'n $\overline{d i}$ Zante.e di Zefalonia, Ifole del Mar'Ionio pofferute dalla Repubica di Vinezia.

Le pinggie ; che dal prima ginrno difebraio perfepetaronoin grandifime quantiad Gnoalla meta del melc.t Aprile, furonn caufa, che il fume Tanare diuenuto fuper, bo, \& alt ero no?dò con grandifimo danno de gli Ortnlani tuti li vir ini Orti, \& apportò molti altri dapni alla circonuicina Campagna di Aleffandria ; dipoifa memo-

## A I I

rabileil prefente anno ; poiche itl mefe di Marzo fis cominciò a farcil nuous letto per il fudetto fiwme in cucfta C:etàjaccioche laiciato il vecchio, per il quale correndo grandemente offendeua la muraglia di Borgoglio, pntefic per quello fare il fuo corto; mi dipoi tu queft op:ra uralafciata imperfetta: Nellifteffo anno lu'l prilicipio di Aprile ful iftutuira in Aleffandria vn'aceademia di letrciati Cittadini col nome de glilmmobili. Quefta ncbile adunanza fù nel Vefcouato elerta, e la protezione di cta $\sqrt{6}$ diede al Gouernatore di quefta Città.
Il Cardinale di Fiorenza Aleffandro de Micdici (che dipoi fu Papa e chiamoffi Lione Vndecimo) Lezato a latere della Santicà di Clemente Ottauo, accompagnato da molti Prelati, e Cauaglieri principali Fioredtiniando in Francia, per confermare il Kè Enrigo Quarto poco innanzi reftituito in quel Regno. In quefolun viaggio palsò egli alli rrè del mele di Giugno per AleGandria, douefù con folenniffima allegrezza, e magnificenza riccuuto dal Gouernatore di quelta Città, il quale a lpefa del Cattol co Rè di Spagna lo tratyò lautamente con rutta la fua Corte ditrecento perfone: Vifi fermòilfudetro giorno, elz notte apprefso; e poicia, doppo hauer il difeguente ${ }^{2}$ bonifima hora celebrata la Mcffa nel Duomo, e conce fle alcune Indulgenze, patti, e leguitò̀ il iuo deftinato camino.
Ségui poil vn Itraordinario fucceffo; poiche alli noue del fudetto mele di Giugno venne vn palmo di Neuefopra l'Alpi Cozie, da quella parte, che guarda verfo il Genouefe, e toccò la circonuicina pianura circa a dieci miglia. Laonde legui vn freddo fimile a quello dellinuerno: \& appreffo leguitaronole pioggie, le quali ceffate, ne venue accompapnoto da gran ficcità vn caldo tanto effremo, che doile biade fin con lorograndiffimo danno Sentito, cofi nel Territorio di Aleflandria, come in altere circonuici e parti.
Cennctafione, che it Cardinale Aleffandrino Michel Bonelli venne fer lua ricreazione alli ferte di Luglio in Aleflan!ria, fi diede il leguente giorno princi pio all'Accademia de gl'Immobili di quefta Citta, della quale illudetro Cardinale accettò cortcfemente la protezione , effendo a ciò da gli Accademici fato invitato poicia Tiberio Gambaryti Gentil'huomo di bellifime lettere ndStro patriora in quefta occa fione recitò vna dotta $\&$ eloquente O: azione e ediede beniflimo a conofere, che la Città di Aleffandria fua patria è folita di partorire huomini, coff nella dottrina eccellenti, come neil'armi valorofi;ild $n$ ppn difinare pai recitarnno gli Accademicicon bellifimo apparecchio alla prefenza di effo Cardinale vna leggiadra RefrguraComedia compofta da Nicolo dal Pozzo Dottore di medicina, efilof ofia di queftaCirtà, cofin llla fua profeff one come in qualunque lorte di b:Ile, \& polite lettcie tofane, \& latine fufficientifimo, ta qual Comedia è intitolata to Scolare
In cuefli giornifi difoopri vna grandiffuna careftia di frumento caufata dalla piogei.a, che venne per cinque meficontinui, cofi nell'Alefiandrino, come in altri pzéa; onde appena fir raccolfe la terza parte delle biade folitea taccoglietf ne gli anni addietro: Dipoi mentre occorreuano quefle cofein Alefsandria, fúliftelso mefe di Luglio veduta in quefta Città, \& altroue via Conuta non molto grande, verio Ponente, la quale durò fer tutso quét mele
Alli.ventiquattro di Settembre finì di viuere al Mondo id dotifimo Giureconfulta Priamo Petenari - buomoid.nero, non menadi varia erudizione, che di eloquenza grande ornato, al quale, come: ad wn'Oracolo, ricorreuz no, cittadini, e foraltietined anche principuli Petfonaggi, per ticenere in fcrito, ed in voct il luo prudentiflimo partere Fü al fuo corpradara fepoliuranclla Capella de' Pettenari, fotte il titolódi San Vincenen in San Marco. - Alli ventinoue poi delliftersa mele, i Frati-Conuenruali Francefcani celebrarono nel Conquento loro di quefla Citrà Capitolo Proninciale con gran concorfo di bobili Religiof quell'Ordine, coa haner iui perlo 1 paxio di ntro continui piorni attelo a fare publiche difpure alla prefenza di eccelleuri Teologi,ed in particolare di FilipPu Giefualdi. Maefro generale di tutrol'Ordine. In queflo Capiono Paoto Lanzaueccha, che haucua trè anni auanticon fua-grandifima Iode amminittrato il carico di Provilacisle, lo depóe conforme alfufanza con folenne cerimonia, ed in fuolungo fù promofso conlifuffrgij di turi quei Frati, Manlueto Vigraruolo gatinn della

Ciuàdi Albehga nella Riuriera di Gépoua . Alli dieciotto, delanefe di Decembre Andrez Scribani Vefcouo di Nebbio nellitola di Corfica, mentre faceua refidenza mella Citrà della Baltia, jui pafsò all'altra vive, e la fua morte fí con grath difpiacere fentita dy quella Città, per ilf fuo prodente fpirituale gcuerno dalla dolcezza ds ottimi coftumi accompagnato.

Fui celebre, \& molto fegnalato Alberto Boidi nato nel Callellaizo, però Cittadino di Aleffandriz, il quale effendo valorofo neliarmi, e della fcienza militare molto pratico, ful fatto per li duol molei meriti Gouernatore de gliHuomini d'arme nel Delfinato in Francia, e Luogotenenredel Duca di Memoransi;col mezzo de'quali carichi s'acquitò grande auttorita in quei paefise non poca grazia prefloalla Chriftianiffima Corona.

Furono anco famofi nel medefimo tempo due Guglielmi della fudetta famiglia Boidi, pati parimevte pel Caftela lazzo , e Citradini di Aleffandria, iqualicon duplicatifipendij furono fatti Capitani di Cayalieria nel. Delmato.
Fara memorabile queff anno M. D.XCVII. wha Arzordimaria ficcità, che feguria Aleffandria, \& in ruttala Lombardai, non effendo mai piounto dal principio di Febreio fino al fine di Ortobrejonde ne ful prefagita,prima del Raccolto del grano, la careftia : ed alli trédi Maggio, giomo fettinodella Santifima Croce fi vide alleledici hore il fumie Tanaro fcorrere con grande ammirazione dogotno, cofi torbido, e nero, che pareua inchiodro, e durd diquelta maniera find à rumo il giorno fequente.

Nel fuderco mele gli Ebrei, che habizanano in Aleffan-. dria, per decreto del Rè di Spagna partirono da quatta Cittè , eccerto Simone vno de'Sacerdoti loro, il quale con la. thoglie, \& i figlinoli hebbe priuilegio di continuare l'abi-tazione in quefta Citta, per ferwigio, \& a aiuto del Prefidio de'foldati, li quali danno in pegrole robbe löro ad effr Ebrei, per haver danari.

Del mefe di Giugno furono fatte trè Compagnie di fanteria Italiana in'Aleffandria, fotto à i Capitani loro, cioçे Camillo Lanzauecchia, che fiu mandato in Portogallo, Ortenfio Turchi, e Bartolomeo Sardi, liquali andarono nella Sauoiz contro i ribelli del Duces ed in quefta intprelafifecero conolcere valorofi con molta riputazione della Citta di Aleffandrialoro patria.

Pu, (cia, Marco de Aramburd Capitano generale dell'Armata del Rà di Spagna nel porto di Caliz, fece à gli orto di Settembre Giacomo Guaftauini Anditore generale di effa Armata; efrattanto, l'Aleffandrino, \& a alere parti di Lombatdia furonodalla careftia del grano ettremamente trauagliare;onde la pouera plebe pet mancamento di pane, fu aftretta ì pafcerf d'erbe , \& altri imilicibi; \& alcunifinirono.per caufa della fame, infieme co'ittenti, e difagi miferamencela vira.

In quefti tempi Camillo Scribani, per li meriti della fua doterina, efingolar bontà di vita füdal Sommo Pontefice Clemente Octauo promofo al Velcousso di Monte pelolo nella Puglia; con la qual dignità accrebbe fplendore alla funa nobile famiglia, che prouiene dalla Città di Aleffandria; \& apportò non poco ornamento alla Città di Genoua fua Patria.

Biagio Moizi alli dieciferte di Nouembre lafciò la terza parte dellafua eredita, cied maz rendita di feicento fcudi ogni anno allo Spedale di Sant'Antonio di Aleffandria fuz Patria, con obligzzione; che fi debbano maritare in perperuo nel giorno di San Biagio dodici figliepouore natiue di quefta Citta, ò del fuo Territorio: Laonde ful pofta, dopi ladilui morte, in vn nicchio, ad eterna memoria di cofiliherale pieth, la fra tazua nel fudeto Luogo Pio, forto la quale q $^{2}$ legge.
$\therefore$ Alafins de Moicijs hame pinaid locum berodow inficauis sertia partio facie ample haredisacie, yidelices roditume awreorwm mafire mentere fexcomernis.

Dipoi, Pıetro Martire Sappa figlluolo di Antonio Maria, ottenne per li meriti fuoi, e difuo padre alli dodici di De--cembre dall'Imperadore Rodolfo fecondo vn priuilegio di nobileà, infieme con l'Arme della fua famiglia, cloè vn Scudo in quattro parti egualmente attrayerfato, delle quali.
fono due, dorate \& Palure rofle $;$ fopráa di efßo Scudo vna ce: lata aperta, con alconi orriamenti, dalla qual'efea vn Lione soffo, oue ro dorato con la corena in capo, dirizzato in piedi, conla codariuolata verfo la chena, chł dalla zampa deftra foftenghivna zappason I'ticrizione del tesore fegiente, cioè, Bian gruerefa propect.

Del mefe di Genaio fin nel Duomo di Aleffandria per ordine del Papa dichiarato Scomunicato alla prefenza di tutro il popalo, Celare d'Ette Duca di Modena, (il che fu fimilmente efeguito da tatte l'alure Chiefe della Chriftianità) come v(urpatore de! dominio di Ferrara, del quale per mancamento di legittimi figliuoli del Duca Alfonfo d'Ele l'anno inoanzi defunto, la Sante Sede Apoftlica gituflamente pretendeua il poffeffo. Finalmente dopo effar feguiti alcuni apparecchi di guerra, che furono fatti dal Sommo Poncefice Clemente Otrauo, ilfudetto Cefare fí rilolfe d'vbidire alla Chiefa, rimertendo turte le fue ragioni alli Mediatori, liquali eranoil Cardinale Pietro Aldobrandini Legaco a latere; e Lucrezia d'ERe Ducheffa d'Vrbino forella del Duca Alfonlo, trà qualifí conclufe l'accordo con la reftituzione di quel Ducato Cegnita in Ezenza. Dopo quefta refituziones il Papa ribenedi il fudetro Duca di Modena con tuttilifuoi aderenti, afoluendolo in ampifima forma da tutte le cenfure, pene, 8 e da tutti ghiatereffi, e danni, ne'quali fole intorlo per la fentenza, ò (comunica contro di luí publicata.
Iu quelto mentre, occorle in turta litalia ma peftilenziale influenza, per la quale morirono molte mígliaia di perfơne : in Aleflandria nel paziodi trè mefi, cioè di Genaio, Febraio, e Marzo nè paffarono all’altra vifa circa cinquecentos efil offeruato, che quelli, iquali di quefta maIattia fietouauano aggrauati, quafi tutti morirono. Imperoche primieramente il catarro glioccupaua le fauci, dipoi Spargendofiquella infredatura per tutto il corpo dell'jnfermo, al quale lopraggiungeua anco il dolore de'fianchi, reflaua circa alfettime giorno della fua infermitì fenza dubbipalcuno morto.

Dipoi, alli vent'octo del mefe di Marzo parsò à miglior vita nell'erà di cinqranta fei anni, quattro mefi, e giorni fei il Cardinale'Aleflandrino Michele Bonelli, il quale hauendo congiunta con lintegrisa vna fomma prudenza, era attiffimo ad ogni gran maneggio : haueua boniffimi coftumi, e grandiffima (perienza nelle cofe del Mondo, e nel conwerfare vaua maniere nobili, e gentili, accompagnate da vna dolciciffima grauita, cheà turti amabile lo rendeuano: Fad ilfuo corpo fepellito nella Chiefa di Santa Maria fopra la Minerua in Roma, lopra delcui Sepolcro fil legge IInfcrizione del tenore feguente.
Pr siechedi Bencllo Ordinit Pradic. S.R.E.Card.Alexandrine Epijc. Albacenf. Pij $V$. or codom Ordine Smentip. Pome Sororis X Cepoti,ab aq adgrawiffina S: Apof nogotia moderanda adhibise Legetofacri fadoris icirndi canfa ad Reges in Galliam, Bift.
 perfuncto Religionit, Prmdensia, inugrisatio, eximieq; virtacie lavde praflanifina.
$V i x i t$ amos LVI. menfes IV. dies VI. Obijs IV. cal. Apritie
 mum fratrem in Sacrum collugimim à Pio cooptatown, aliaque eime Amunculi info, frimilianque fuam meriza clemems VIII. Pant. Max infitueras Pervar Cardimalix Aldobrandionn S.R E. Ca-
 an ciolscis.
Polcia, Anibibale Moccagatta Vicario generale del Vefcouodi Aleflandria concefle come Delegato Apofolico alli ventifei d'Aprile il titolo di Parrocchia alla, Chiefa della Vergine Santiffima chizmata della Sanità ne gli Orti fuoridelle mara di quelta Ctrà.

Mori nelfudetto mele Camillo Trotti figliuolo del Prefidente Giouan Luigi, Doteore in amendue le leggi di molta eccellenza, e Senatore in Milano, la cuigran perdica ff affaifimo ferxita dalla Cittì, cofidi Aleffandria, come di Milano;poiche da quella prouiene la lua nobiligfima firpe, \& quefta fù la lua patria; el'vna, e l'altra rimafe priva d'vn chiarifimo lume, il cui iplendore apparue lempre marauigliofo in tatse le fue azioni, tha in particolare quando tra
turti li Senatori degnamente eloto pef apdare à Roma, \& iui praticare in nome del Rè di Spagna ledifferenze, che paffauano per caufa della giurifdizione Eecelefiattica, efe: colare, dimotrò beniffimo il fuo gran valore, e fottenne in quelta occafione con ranta deftrezza, e cofi marauigliofamentele raginni del Rè, che da effo fil egli fempre tenuto inbonifimaftima; efarebbe flata la fua grandiffimafufficienza in maneggio di cofigrave, \& importante negozio rimunerata, fe la morte non l'haneffe cofi prefs leuato dal Mondos, Fil il fuo corpo fepolro nelliauello, che mentere viveua egli, fece fabricareà lefteffo, a figliuoli, \& à pofteri fuoi nella Capella di Sant Agoftino nella Chiela di San Marco in Milano, fopra del quale filegge l'Epitafio, che fe: gue, in valafira dimarmo intagliato, cice . -

Il primo giornodi Maggic pafsò per Aleflandriail.Cardinale di San Giorgin Cintio Aldobrandini nipote del Simmo Pontefice Clemente Ortauo, inquale venendo da Milano, andaua ad imbircarfià Genoua: per la volea di Roma. Fileqlicon gran pompa, \& allegrezza riceliuto, cof da Cittuduin. come da'foldatidel Prefidio ; \&è quefti, che dimoralano ci pinardia alla Porta di Maretigo , donde vici egli, donò moltifimi danari con gran cortefír, e liberalita degna veramentedi Principe, dẹna dilut.

Il fecoudo gionno del fudetto mefefic conclufe in Ve-: ruins la pace tràle due potendifime Cosone diSpagna, e di Francia, du pò eber frà loro feģuite molte, $\&$ atroci guerres. \& al piubil. di quelta pace saccrebberadue Realimatrimumi, che dar Redi Spagna furono publicati, l'vno del Pencipe lu ficliur lo Filippoch ${ }^{\text {amato, convanfiglia del }}$ gua Arciduca C irl, d'Aulira, nominata Margarita, elaltro dell'Infante Il be'la Chisrs Eugenia fua figlia con l'Arciduca Alberto fiatello dellimperadote, alla quale diede per dote $i$ dominin della fiardra, ò fiano Paefi baffi, conalcu-ne condizmi \& inte: denze fr̀े lorn.

In quitionmente, il Cardinale Otrauio Parauicini, col contentadel Papa ripunziò il $\forall$ efcruato di Aleffindria à Pietro Giorgic OLeícalchi parrizio Comafio, nelcui nome Antonio Armuzzi Ascidiacono della Cathedrale di quelta Cità cua" "atria pighiò alliquindici dellifeffo mele di Mag-: gio $u$ poffeffa del Velcouata. La promozione del Veico-: un Odefcalchi al Gouernodella Chiefa Aleffandrina fù di grandillimogubilo, e contento a rutta queffa Cittì, per efter ella appieno certificata delle vertuofifiona condizioni di quel Prelato, ilhatre per la nobilè̀, chiarifimo.per la dotrma, \& eiemplare perl'integrità di vita.
Dipoi, alli ventiquattro di Gugan, ginemo alla Ǹatiuità di San Gionan Battita dedicato; venne dal Cicio la grandine in tasea quantita, e dicofiltraordinarix groffezza nel Territor io di Aleflandria, che à metmria d'hnomini, bè zanta, nè cofi groffa è mai cadura, dalla qualemolti Agricoltori, che lanorauano la campagna, 2 altre perfone, che non hebbero tempo di fottrarfial fubbitato, 2 impernofo furore di effa, rinaleto gravemente ferite, $\&$ infinice belfic ammaz \&ate : 'pezzò e fracafsòquelle biade, che non s'erano ancora potuto mietere, \& tutre le viti, che da effa furono torche ; la ande nè ieguì quilehe carefla, Nei Caftellazzo, \% in Borgoratio Terre di quelio Diftretto done cafcò in maegior quantirà, e di maggiot groffezza, effendofone trouate alcune,che pefauano pid di venti lire, ruppe in maniera le teg.le fopra i tetti, che bilognd dialtrenuouamence copirti.
Il Catolico Rè di Spagna Filippo Secondo, che da graue
infermità digotta, e di febbre ft trouaiua molto agghauto ecosof cendo egli effer'iltempin, rche doueuz finire quefta mondana peregrinazione, fifece portareda Madrid a San Lorenzo, Luogo da fe pompolamente, e con ine!timabile fpefa fatro edificare in onore di quel gloriofifino Martire Quiui dopò hauer tunuli Sagramenti della Chiefa diuotamente pigliati, nell'età di fettanta, 8 vn'anno refel'anima à Dioalli tredicidi Settembre. Fufucceffore, zoeredede ${ }^{\circ}$ fuoi Regni, e Seati Filippo Terzo fuo primogento, Rè buono,e di Santifimi coftumi, il quale con benigniffime letrere diede partè̀ tutte le Città alfuo dominio fogette, della mottedel Rè fuo padre, $\&$ infieme ciortòquei popoli a giurarela fedeltànelle mani di quelli, che ligouernauanós Percio la Cittè di Aleflandria mandò̀ à Milano MarćAntonio Stortiglioni Dotrore di grande jotegrità di vita, e di mafrafufficienza nelle leggi, \& Amibale Guafco, i qualia nome dïquetta patriz giurarono ta fedelta al Conteltabite Velafe GowernatoredelloStato di Milano.

- Frattinted, fitrouadagik in Ferrara il Sommo Pontefice Clemente: Ottavo, one haveua proveduto al buon gouerno di quella Citte), a tuina alpeteando l'occafione di fare le corimohie del Spoferéccio rrà il Cattolico Rè di Spagna Filhppo-Terzo, ela Reina Margherita già (ua moglie deltinata, quando ella accompagnata dall' Arciduca Alberto, e. dall'Arciducheffa fua madre arriuò alli rredici di Nouem* bre in Ferrara, doue fù dal Papa con folennità grande, con: Archi trionfali, econaltre magnifiche pompe riceuuta, e. feruita. Due giorni dopò; che fù alli quindeci, cantò il: Papa vna foleniflima Meffa nel Diomo, edopo PEuangelio. fece dare alla Reina la fede dall'Arciduca in nome del Ré, e pofera il Duca di Seffa in virtù della procura fattali dall'Infante Ilabella iorella del futetto Rè fù per ordine del Papa !pofarn ell'Arsiduca; dopo quette cerimonie matrimoniali, finì il Papa la Meffa epotcia prefentòalla Reinala Rola da fe benedetta la Quiarefima innanzi. Mentre dimorò ella in Ferrait, la Citè̀ di Aleffandria mandò̀ rituerirla quatto fuoi riguardeuoli Ctradini, cioè Agoltino DomenicoSquarz fichi Dorcore in amendue le legi, Francefce Guafoo, il Capitan Luige Trotit figho di Gapliazzo, \& il Causgliere Giordane: Aunuzz:: Ii Squarzafichi efpofe leggiadramente loanibafiaca. la quale con reneua la cone dogfienza della morre del Rè $\mathrm{F}_{1}$, ppo Secondo, \& il rallegramento del matrimonio. Dá Ferrara piun't ella per la ItradadiCremona, l'vleimagiorno di N uembereà Milano; e pofciail Papacirca al fine del mefe dı Derembre arriuò à Roma
Filcelebre in quefti tempi Girolamo Stranio Prepofto della Chiefa di Santa Maria della Neue di Borgoolio in Aleffandria, il quale monfo da difiderio di vedere ilMondo, e cercare nuour paefi.à fine ditrouare allo ltato fuo qualche ventura, andò in Spagna, oue hauendo confeguita grazia d'introdu fanelta Corte,fí fatro per li meritifuoi,e del Capitan, GiosumGiacomofur fratello, vno de'Capellani del Rèpilippo Trenzo se poicia non an tò molto, che otterne l'abbädia di Spne Giultina nel Regno di Napoli; \&à maggiotigradi larebbe egli afcelo, fe il defiderio di ritornare. alla Citta di Alefliandria fla patria,non I'haueffe indotroad abbandoniare quella Corte, anzi ogni fua ventura.
Quefl'annto, Giouan Bartolomeo Arnuzzi fû fatto Fifcale di Tortona dal Concelabile Velarco. Gouernatore dello Staro dimilano.

Girolamo Fitoffini rinunziòil Capitano della fiera di Aleffandria à Luziano fuo fighoose perche queftiera fanciallo, e per confeguenza incapace, di amminiltrare tal grado, confeguifuo padre dal Sena to di Milano, che mentreduraua la minorità del fipliuolo, poreffeferuis egli di- yuftizuto. in quellamminillrazione.
Lazzarn B aratta figlio di Giouan Giacomo; del quale fi fa menzione in quelti Annadi fotro l'anno M. CCCC.IV. viffe in queltitempi con fama di eacellentifume Giureconfulto, e di efpertifimonel maneggio digrandi affari: Quefit trasferitofià Torino, \& iuiconolicito benifimo il valor fuo da Carlo Emanuel Dura di Sauoia, meritò d'acquiftarf la grazia fua, \& effer da eff. impiegato in carichi, e dıgnità principali, cioèdi Configher di Stato; di PrefdentenelSe-
nato Ducale di quà da'Monti, edel Marchefato di Saluzzo, edi generale Commeffatio di guerra; comeanco effendo egli de'Signori di Ceruere, $\&$. Conte diBeltagno, \& accompagnando glı onori, e le grandezze con la bontà di vita, \&e innocenza de'cofumi, fir refe preffo a tutri compitifimo, e riguardeuole Minittro del fuo Prencipe.
La ftraordinaria inondazione del Teuerein Roma fara per fempre memorabileà quella Ciera, oue allitredicidi Decembre crebbeà tant'altezza, che l'inondò turta con grandiffimo terrore diturto il popolo; e fù tale, ecofi grande la itrauaganza di quefto fiume, che di gran lunga fuperò sutte l'altre per l'adietro accadure in quella Città, effendo per cagione di tale diluuio rimale morte pid di due mila perfone, e rouinate da'fondamenti più di cento cale, con altriinfiniti đanni.
3599 Sollecitando grandemente la Cattolica Reina Margario I ra il fuo viaggio alla volta di Spagma, per andarfene alRe Filippo fuo Spolo, parti da Milano, \& alli quattro di Febraioentrò in Pauia, douefù molto folennemente riceuuta con Architrionfali di pompofa, e diletteuole vifta, edi vaghe e leggiadre infrizioni ornati, le quali furone compolteda Antonio Maria Spelta profeffore dibelle lettere, e Poeta molto arguto, \& ingegnofo: Da quella Città renne ella alla volta di Alefiandria, e quiui alli fette del fudetua mefe fece folenne entrata co riceuimenti, \&c onori mactiofi nella maniera, che legue.

Primieramente andaronole quattro Compagniedi Citi tadini militarmente armati co i loro Capicani ad incontrare quefta gran Reina fuori della Città ; e douendo ella entrare per la Porta Occidentale, che Aleffia, \& Aftigiana vien chiamata, caminandofi da effa in Afti, fu quiui eretta la prima porta trionfale con vn Arco da due colonne foftenuto, di opera Tolca, di coloredi marmo rozzo, fopra della quale erano collocate trè Statue, cioè della Reina, della Fama, \& di Aleffandria; affinche fi dimoftraffe, che quefa Citrà alla fama della venuta di quefta gran Donna foffe wfica per inconerarla, \& entrando infieme con la fama voltata verfo la Reina diceffe quefti due verfí

## Crefcas famalicet, fuperces do lumine Pbebmin

Te prafint facfis Amfria Margarise .
Nel frontifizio di effa portafiv vedeuano l'arme delia Ce-
$\therefore 2$ fa:ea, e fempre Augulta Cafa d'Aultria, infieme con quelle dell'Luiutuffimo, e Poteptifimo Rè Filippo Terzo à man glefra, \& ancora con quelle della Reina a manfinittra con Hinicrizinne feguente.

## Margaritam Anfriacam Tcginarmo optiman, ac Po- <br> senriffimam Dominam from opratifinam ad fo , paniencome Alexandria cixicas fideliffima bilariffine anime recipit.

3 A quelta Porta g trouarono prontamente fei Doteori leguifti togatidel Collegio, i quali riceuettero quella Maeata fortoal Baldacchino fatto à fpée della Cittè, di drappo d'argento, confrangie d'oro $\$$ \& appreffo à queftiveniuano glialtri Dottori, per foftentare in luogo di quelli a portare il Baldacchino. Quefta cerimonia ful aggrandita da trentafei Citradini, de'quali ventiquattro feruiuano la Reina per Itaffieri, e dodici per pagpi; \&e erano turti veltiti con calzoni allaSiuigliana, engliati per il lago, di ralo di color giallo fíapato, guarnito di lauori d'argento, foderati di tela d'argento, conle calze intiere di feta gialla; irgiubone era delLa fidertacelz d'argento, \& haueuano il coletto parimente di talo di cohor giallo Hampaso, comeli ragli de Calzoni, tagliato per illungo, con lifte guarnite delliffeffo argento; il Capello era d'ormefino negro trapontato, condue piume, vna giallas e l'altra bianca; \& haueuano la fada, \& il pugnale dorati, concentura, e ependagli icicamati d'oror.\& argento. Comparuero dunque di quefta maniera, con la quale renden so pompora,e diletreuole vifta, molfrarono la gran dinozione s e feruinal loro verfo ta Cattolica Corona.
Nel medefimaluogo fi feceraincontro i Mercanti delk Cirtà veftıti affat pompofamentry de'quali era Capitano Stefano Codega Gentilhuomo di onoratiffime qualità , il qua le riccamente, e leggiadramente veltito, diede 2 c onoicere la prontezza dellanimo fuo nobile , \& generofo . Fu guefta. Compagnia affegnata per guardia della Reina, la
qual', è da loro, e dafuderti trentafei Cittadinu "ccompà gnata gianle al Ponte, che giace fopra ilfiume Tanarn doue vide la feconda porta trionfale ornata di quefta Infcrizione.

Margarite Auftriace Regine optime Philippo III Regum
Regi Posensifimo defponfact domina fua opiafime Ahxandria Cinisas fideliffima cosing gimm fecundum falix in vbtimum fonimin exopsate .
Vide anco dipinta in vna grantauola, la Città di Aleffandria, la quale fommerfa dalTanarocorrente vino, edalla Bormida corrente latte, con quelti due verfífiegaua il timore di quefla fina fommerfone.

## Quid Tauere, o tumidus Bromij me fimmine wergis?

Eeqwid hede e fuens Burnida imefas tibis
Rifpondendo poi ad Aleffandria il Tanaro in nome fuo; e della Bormida diceuz con i due feguenti verfi, che ap. portaua allegrezza, enon rouina.
zems leta fire, handlecthum anm coninge dirus.
Hrof ce dies mandas fiundere nos latices ?
Vi era anco dipinto Imeneo Dio delle nozze, in figura divn giouine con duefaci nelle mani, potto in mezzo didue altre immagini, I'va rapprefentante la pace, e l'altra il Dio Marte in atto di fuggire, Imperoche effendofi contrato quefto Reale ma trimonio nel rempo, che filtabili la pace cià le due Corone di Spagna, edi Francia,e de'p poli della Fiandra, era cofa opportuna il (piegare Mure Dio dell'armi pofto in Fuga dalla Pace: fotto di quelie figure filleggeuano i verfidel tenore, che fegue.

Faype Hymen, sece tibi, secwnqwa exorta cruenwwis
Pax fugen, \& Thracwm pellit ad arun Denm.
Seguendo polcia la Reina illuo viaggio fopra il Ponte del Tanaro,giunfe al principio della itrad a meatra, doue fi vedeua la rerza porta trionfale di tre Archi d'opera ionica vagamente ornata fopra quatero colonne di colore di marmo a labaftrino ; fopra di effa era collocata la ftatua del Re di Spagna Filippo Secondo nel mezzo di due altre, che . rapprefentauano la Giuftitia, e la Fortezza; haueua la coo ropa in capo, l'afta da vna mano, \& ilfcetto Reale dall'altra, fopra la cuil cima era la telta d'Argo per cutto d'occhi ripiena; alli fuoípiedi fi vedeua vo fcudo aflai grande, nel quale era dipintal'Aquila, che filfamento mirando il' Sole (piegaua quetto bel motto.
fine ex lumine?
Sorro di quella ftartua 6 leggeuano quefti due verfi.
Inclitus acherve fulgene nirmuse Philippus
Hec hilaris mistems regna fuperna pecis .
Alla Croce, che lopra vna colonna di marmo vedeuafi allincontro della fudetta frada maeltra, erano affifi li verfi come feguono, fopra la Paffione di Chrifto.

Hic poercas Mmododare isra, fed ipfe darworns
Qwod fuerat Populis, ius dedit anse fibi;
Per quelta contrada turta coper a, \& ornata di tapezzerie, caminando la Reina, giunie alla Piazza de'Pozzi, oue vide la quarta porta trionfale d'opera corintia, da quattro colonne di colore di porfido fottenuta, fopra la quale ífcor- $^{\text {for }}$ geua la Ratua det Rè Fillppo terzo, collocata nel mezzodi due altre, che figuranano Cibele, \& Netuno's quella fileuaua la fua corona fattà̀ guifa d'vna torre, e la metreua in capo al Re, \& Necruna lidauz il iuo tridente; volendo dinotare, che Cibele li cedeua l'alfaluto dominio della Terra, e Nertuno quello del Mare con quelto Motto .
yserque Polves formias wni:
E con quelte due verfi. .....

- Aecherea patre qua inffir tibi fede locato

Altionans, (ati numina nofra damus.
Sivedeuano anco due alcri verli, li quali nel tenore, che fegue fpiegauano il poffeff, terreffre, $\$ 2$ maritcimo, che dãno $i$ fudetti Dei Cibele, $\&<$ Nettuno al Rè Filippo Terzo.

Sat nobis huc r/que dasu, tibi Terra deinctps
Subft, dimmenf parcat vnda Maris.
E quelitidue verfi.
Terrefire imperinus cybole, Nopmine mavinume
Cedito qui melims semperes iffa, rewit.
Continuande la Reina il fuo viaggio, arriuò al fine della Stradar
$180^{\circ}$
Strada maellta, dovie nell'enertatadella Piazza grande vide la quinta portatrionfale trà ruttel'alere bellifima di opera milchia marauigliofamente eretta, edi due Archi ornata, fopra otto colonne con tanta eccellenza, e maeftria dipinte,che par euàno di marmo fino, effendo elle di color verde fcuro, cheferpentino fi chiama. Sopra d'effa porta erano collocate otto Statue di équifita, e viluace bellezza, quattro delle quali guardauanola luderra Strada, e le altre la detta Piazza, e rappré́entauano otto Imperadori di Cafa d'Auftria; ciafcuno di effi haueua fotto la fua Infrizione, che con breui, \&eargure parole fpiegaua leggiadramente i fatti, e le gloriofe impreie diquello Imperadore.
Sotto la prims flatua di Rodolfo primo fi leggeua quefia Infrizione.
Rodulphas oprimus bevosprimus Auftriaconwm Principum propser fummas virtures Imperator delectus.
Sotro la féconda di Alberto.
 comperitore fuo fortufime dimicans obtriuncust Imperiy potizus.
Sotto la terza di Albesto Secondo.
 tumalienatum recuperat.
Sotto la quarto di M-fiuntg 121010 Primo
Maffimilianus Cofar Aug. Imperator fartiffimus Twren=
*wm potentsfindum exercitum ex Pannonia fuganit : Rebelles plarimos ixffitia, © forsizudine domuit.
Sotrola quinta di Carlo Quinto.
Carolus Quintus cafar Imp. Aug. innittifimus Turcisfue.
gatis, nouis Prouincïs inaltero Emifperio repertis;
atque Romance Ecclefie additis; berecicis debellatis, plurimis, maximispue bellis zerra, marique gloriosè conffafis; gloria terrent polfhabisa, anLeffems ingwjsmis:
Sotto la felfa di Ferdiando:
Fcrdinandws cafar Ang. fortifismws, idemque infiffimut; Twrcis denifis, Rebelles impios phrimor, © . . ralidifferos domurit
Sotto la fettima di Malfimiglisno Secondo. Maffimiglianhs fecurdus cafay nug imittiffimus plurimos Rebelles impios, qui magna militum vi coatfa Regnd inffizbans; heresicam que prauizatem fowebanis, faliciesr pordomaxis.
Soteo l'vicima ltatua di Rodolfo leconco felliciffimo Imperidore à quelti tempi viuente fí leggeua l'Incriaione deltenore, che f: gue.
Rodulphus feckndus Cafar Augufiss, quinumc imperas
fortifimmo Romana Ecclefie propugnaculum bella
ingent ia iam muloos amn os gloriose geris. contra Turcas.
Nel frontifpizio della fuderta portafil leggeua quefta Inferizione, che mani feftaua effer itata la detra porta eretta alla oloria della tempre felisiffima Cafa d'Auftria.

Vircuti admizabili, ac prope diwine Auftiacorum Impe-
satorum, aique Cafarce, fompergue Angufia ariumphantis domus Auftira Alexandria graso dedisoque animo dicas.
Dalla banda verfo la ftiada maeftra erano feritti quefti due verfi.
Inclyta $f$ Itannis heroibus, Axfriaprefias.
Auftiaces laudes femmata qua referant?,
Dill'altra parte verio la Piazza fi vedeuano i verfi, coo meforumo.
2Yüla poteff tuba, litera, femma: colmwna, stephame Resproferretuat, Auftria mirificas.
Exaperant bominum vires comixncfa Deorwm Gefits, que clatent, maxima gefa tma.
Sopra quétta porta eranos anco icritti li verfi feguenti .
Imferet Auftria gens, fic yerum ab origine prima
Protulis ove eonans cunctiparense Dews:
Et altri due verfinel tenore infrafcriteo:
Erama quod Imperig lungo mode raris ak enc

## A 1

Auflria , mon hominis, numinisextastus: Vi erano patimente quefte fei verfi.
Quid gensis nomen fibi yult? Iouis alma quid a les
Qwidue capur geninum, quod geriz illm, notat?
En pascis Aquilonem Aquila Auftrumq; Aufria prefory Hoc Euri, boc Zephiri das tibi figna capus. Quadruplici ut Mundi patefaffo d cardine difcas Axfriacum extundat quam fua fopptra genus.
Finalmente era la ludetra porta ornara diquatro verf del tenore, che fegue in onnre dell'Arciduca Alberto.

Belgarwm nowa lux, nowa Martisgloria viffor
Ipfe Alberse Duckm viéar dor ipfe exi.
Imperio fauss, imperio degn! fimusipfo
Imperio iunctiws coninge maior aris .
Queltiornamentifurono fatti con tanto artifizio, e con inuenzioni cofi dorte, 2 leggiadre, che da tutti li principali della Corte della Reina, \& in particolare dal ConteAabile Velafco Gouetuatore dello Stato di Milano, Prenciceletterato, \& prudenti furono molto pregiati, affermandoloro, che nella magnificenza dellinpera, enella viuacità delke Infcrizioni fuperauano di gran lunga tatri gli altri da te inaltre parvi veduti, \& ammírati. Dipoi, andò la Reina nel Duomo done fece orazione à Dio, e li refe graa zie defferfelicemence arriuata quel giorno in quelta Cittż ; il qual Santiffimo coltume fu kempte da effa in tutti Luoghi tenuro, ne'quali dimorò nel fuo camino. Del Duomo filella condotta al Palazzo del Gevernatore fuperbamête preparato, al cuii gifigerefi feceto fubito fentire gliorribilirimbombi delle Artuglierie, \& ivarij fuoni di trombe, \&e altrimelodiofi ftrumenti, a quali s'aggiungeua illieto rituonare di tutte le campane: Grande allegrezza, edolcezza infieme dauano ancora à gliorecchi le diuerfe armonie dal canto concorde di pili voci cagionate, le qualide quando in quando per tutre le ftrade dond'ella pafo Gaua, Ex.lentiuano. Dimorata; chefil la Reina in Aleffanie tria firnad una parte del giorno feguence, con l'ifeflo ordine ie con la medefima pompa, con la quale era enctuse in quelta Cirtà, pigliòidviaggio verfo Genouz; done, dopma hauer molte amoreuoli, e nobili accoglienzé da qualla Republica riceutute, s'imbarcò per andarienein Spagia .

A gli otto di Gugno, vigilia del giorno, nel quale fi celehra la Fefta del Corpo di Chrifto, Pietro Giorgio Odefalchi Veiccuo di Aleffard: ia, fece con molta Solennirì, \& allegrezza la fua entrata in quelta Città re venne alla refi.jenza di quefto fuo Velcouato, conducendo feco tral'altre perfone, Agolt tho Galèa Genotrele nato in Louzno Terra della Riutera di ponēte, Dotrove nella Teologia, e ne'Cafidico cienza di gran valore, e dibelle letrere, cofi latine, come voloasi molto intendente, buomo difomma bontal di vita, d'innoceniffimi coftumi.

Alli ventiquattro vene allimprouifo alle hore venti via -pinggia nifeme conla grandine, \&e il vento di maniera pagiardo. che fortò via li tegoli da tetti dimolte Cafe di A'effandia;e la grandine vecile glivccelli, e te beftie, che in quelliftantef frou atono in Campagna : gettòa terra, es fpezzò le biade non ancora mieturte, e fece cadere da'palt mitile.vue, e da gli arborilif fuut i, con inenarrabite danno. Dipoi, alli ventinoue dellifteffo mefe di Giugto; nel qual tempo incrudeliua nel Piemonrela peltilenza; ed à poco à poco penetraua nel Genouele, con timorede gli Aleffandrini per la vicinanza de'confini loro cont'vno e con l'altre déiucettiltati, venne di nuouotaneaquantiǹ digrandinie dal Cielo; che havendo coperte le cime del Monte Apenninoje dell'Alpi fino alla Terra di Noue, cigionò nell'Aleffatidrino, enel contiguo paefe va'ecceffiuo freddo fimile quafi a quello dell'Inuerno.

Alliduedi Luglio poipaisò per Tortona Ifadella Chia* ra Eugenia Figlia delRedi Spagna Filippo Secondo, la -quale venendo daqual Regno, per andarfene infreme con I' Arciduca Alberto foo marito in Fiandra, diede occafione à molti forattieri cli varie partidi trasferizfì Tortona pér vederla; e triglialeri vifa condotto Lodouico figliuolo di Lucrezio Ghilini d'etàdi quattro anni, dicofi rara, e quadi angelica bellezza co'icapelli biondi, anzi dorati, che imamorò, per cofi dire, quella gran Psincipeffa; di manierache
ta che hauendo ella in quel fanciullino fiffati curiofamente gli occhi, fi fermò, fe lo fece fubito à fe condurre, ed abbracciatolo Atrettamente, lo baciò con affetto grande alla prefenza dimolti Piencipi, e Perfonaggi, ed'infinite perfone divarijpaefi; onde nè rifultò à tutti ammirazione itraordinaria.
L'vlemogiorno del fudetro mefe, Antonio d'Oliuera Gouernatore di Aleffandria, morì di male di Pietra nell era di fettant'anni; ed il fuo corpo fil portato à fepellirfi in Lodi,oue haueua per teltamento ordinato, che lifoffe data Sepoltura
Frà molti fpiritualiefercizijdal Vefcouo noftro Odefcal. chi ittituiti in Aleffandria, per eccitare la diunzione, ful di gran profitto, edegno d'eterna lode quello delle Quarant'hore, le quali ordinò,che nel quindicefimo giorno diciafcun mefe fi celebraffero nelle qui appreffo norateChiefe, efponendofi in effe il Santiffimn Sagramento dell'Eucharifia, e facendofi Sermoni fpirituali, e dinote orazioni da'mufici concentiaccompagnate :fidiede adunque principio .

Il primo giorno di Setedmbrenel Duo mo: allíquindeci in San Pietro di Burgoglio. Il primo di Otrobre inSanta Maria del Cafteilos alli qumdici in San Marco. It terzo giorno di $\mathbf{N}$ uembre in San Martino, perche il primo, e Secondo rettano impediti per la fefta di tuttili Santi, e la commemorazione di tutti li Defunti : alli quindici in Santa Maria della Neue in Borgoglio .

Il primo di Decembre in San Dalmatio : alli quindici in San Stefano in Borgoglio. Il fecondo di Genaio in San Bernardino, reltando il primo dalla Fetta dalla Circoncifione impedito: alli quindiciin San Francefco.

Il terzo di Febraio in San Baudolino, perche il primo giorno fifetteggiz con la Purificazione di Maria Vergine; ed il fecondo per San Biaggio: alliquindici nell'Annuazia: ta in Borgoglio.
"H primo di Marzo in San Matteo déCapuzzini : alli - quindici inSan Girolamo. Il primodi Aprile nella Chiefa de'Giefuiti : alli quindici in San Michele diBorgolio.

Alli quatero di Maggin in San Sirn, perche gli altritrè glomifono impediti dalle Fefte de'Santígiacomo,e Filippo, e della Santiffima Croce : alli quindici in Santa Maria de gliOrti.
u Primo diGiugno in Santo Andrea:alli quindiciin Santo Antonio in Borgoglio .
Il primo diLuglio in Santa Maria dell'Olmo alli quindici nella Chiefa de'Carmelitani.
Il primo di Agofo in San Giacomo della Vittoria: alli fedici in Santa Maria della Corte, perche alli quindicifi celeb a la fefta dell'Afluntione di Maria Vergine.

Dipoi, alli tredici del fudetto mefedi Settembre il C2D!poi, allitredici del fudetto meredi Settembre it C2-
pitano Camillo Lanzauecchiz ottenne in Fiandra vna Compagnia di Archibugieri di Fanteria Italianadal Genesale delle Galee Federigo Spinola, Il quale ancora alli noue di Ottobre eleffe Audirore Generale dellefudetre fue Gzlee, $\& 2$ della gente di guerra il Giureconfulto Giacomo Guaftauini, doppo hatter queftionoratamente feruito con lifteffo carico fopra le Galeenel Porto di Caliz.
il Conteltabile Velafco Gouernatore dello Itatodimilx6 no, venne alli ventittè dellititeflo mefe di Ortobre in Alef. fapdria, e quindi con grande apparecchio di guerra ficonduffe à fortificare il Caftello del Finale contro iGenouefi, con animo, ed intenzionedi fabricare in quel Luogo d'ordinie del Rè di Spagna nn Portodi Mare; e perche iGenowefi vedeuano, che quefto era controi patti della Lega frà loro, e I'Imperadore flabilita, pigliate l'armi, entarono di proibise la fabrica di effo. Perciò il Conteftabile faceua molte militari prouigioni, affinche fipoteffero mandare ficuramente ad effetroi fuoi difegni, quando $i$ Genouefi diedero di tutto parte all'mperadore, e con effo alla gagliarda fi lamentarono perche nonfi offeruaffero icapitoli della Lega al fudetto Porto cócernemti; onde Cefare intraponendoui l'autorità fua, accomodò la differenza con fodisfazione de'Genouefie fi mife io perpetuo filenzio la pretenfione del Conteflabile, il quale diede ordine, che ritornaffe $亠$ à fuoghifuoi surto l'apparecchio da le fatto per la fudetta Imprefa; edipoi fece à Milano tritono allituenta di effo mefe.

Alli ventidue di Decembrepafsò à miglior vita s Milano il Senatore Luigi Belloninell'età di o:tanta, e più anni, fenza fucceffione di figliuoli; onde in lui fini la fua Cafa. Hebbe il di lui corpo in Santo Eultorgio con pompofo funerale affai onoreuole fepoltura, fopra la quale fi legge la feguente Ifcrizione in vna laftra di marmo intagliata, poItali da fuo cognato il Senatore Froncefco Panigarola, cioè

$$
\begin{aligned}
& \text { Quipatrie Alexand \& familie fplendorem Derthonenfis, } \\
& \text { mox Ticinenfis } \begin{array}{r}
\text { rbispretura, } \text {, exaforis Ordinarij; }
\end{array}
\end{aligned}
$$

Nel refto, la peltrlenza, che fiera già difonperta in altre lontane parti, andò turtatia crefcendo, e s'accottò alliconfini del Territorio di Aleffandria, cioè nell'Altigiano, enel Cafalafco;perciòle guardie,che con molta diligenza fi faceuano à tutte le porte publiche di quefta Citti per quelli; che vientrauano, emaffime per liforeltieri, furono maggiormente accrefciure, come anche fi fecero da quelti Conferuatorialtri piur rigorofi ordini circa le dete guardie.
Chiari,ed illaftrif furono in quetti tempi Giounn Marteo, Giulizno, e Lorenzo f atelli de'Santi, fameglia nobile, ed antica nella Città di Aleffandria loro Puetia, Gentilhuomini di bocca, e Camerieri del Duca di Sauoia, i quali feguitando $i$ veftigi de'nobili antenati loro, che furono nell'armi , e nelle letrere voualmente fanofi, if feceio conofcere appreffo tutti degnifimi d'effer tenuti per le virul loro in gran pregio, eftima da ciafcuno. Fù in paiticolare da quel magnanimo Prencipe rimuneratu Giouan Mateo del Feudo di Carignano, Terra del Piemonre contitolo di Contea.
Sifece anche nominare in quelti cempi con chiara fama di valore, Audino Maria Trotti Sandrio, vno de'cinque figliuoli di Giufeppe; Imperoche dopo effer'egli itaro nel diciottefimo anno appena dell'età fua, viuendo il di luf padreancora; defcritto frà gli altri Gentilhuomini d'arme della Compagnia, la quale digìi itreuira dal Ducadi Sauoia Emanuel Filiberto, fu dal Ducafuo figliuolo Carlo Emanuelrinouata, hebbe da quelto Prencipe ordine diandare nel ludetto anno 1599 in Sauo ia, per offeruaretuttili mouimenti, che poteua cola fare il nemico ; ed havendo hauuta da effo inftruzione di riuedere le fortezze, ed vfar"in quelle particclare diligenza, fece l'vno, l'alero congran fodisfazione del Duca, con altrettanta pr spria lode.

Amminiftrò la Podefteria di Aleffandria Giouan Giaco- 1600 mo Lugo Pontremolefe queftanno, ed ilfeguente ancora; enel principio del medefimo anno fif fece fentire vn'ecceffiuo freddo caggiona:o dalla gran neue, che alta vn braccio ftetre sù la terra dalli primi giorni di Genaio infino al mele dimaggio; la onde hatuendo patito affaic le viti, e le meff, nè reguiqualche careftia, coffnell'Aleflandrino, come in altre parti.

Paflarono sllidiecinoue di Agoftoper Aleffandria due Cammelli,cioè mafchio, e femina, i quali dall'Africa erano condottial Conte di Camino in Monferato, di fameglia Scarampi, e Feudataridi Redabò nello Stato di Milano. Pofcia, il Conteltabile Velafco fatto Prefidente del Confegliod'ralia, e Confioliere di Stato del Rè Filippo Terzo, Partì dal Gouerno dello Stato Milanefe, ed à gli otto di Settembre giunfe in Aleffandria, per andarfene in Spagna, venendo in fuo lungo per Gouernatore Pietro Enriquez, Conte di Fuentes, al quale la Cittadi Aleffandria, fubito chefia certificara del dilui arriuo à Genoua, mandò il Giureconfulto Agoftino Domenico Squarzafichi, Annibale Guafco,e Bernardino Varzi fuoi riguardeuoli Gentilhuomini à rallegrarfi della fua venuta. Frattanto arriuò il Conte fadetta in Alefflandria, oue infieme col Conteftabile dimoròvna notte; ed il giorno leguente andarono amendue in Aftiad
abboc:
abboccarficol Duca di Sauoia, per trattar con effo del modo di far la guerra contro iribelli Sauoiardi, el Rè di Francia,il quale,fidiceua venire con potentifimo efercito alla ricuperazione del Marchefato di Saluzzo; e dopò hauer'in vn Confeglio fegreto ftabilita quelta Imprefa, fi licenziarono dal Ducz,eritornati in Aleffandria, quindi andò il Conteftabile fenza dimora alcuna verfo Genoua, per imbarcarfi alla volta di Spagna, edil Conte di Fuentes vi dimorò infin'à tanto, che fatta la raffegna d'a lcune Compagnie di veterani foldati Spagnuoli raccolte da tutto lo Stato, le quali erano fuor di modo picciole, le aumentò con la gente poco inanzi venuta di Spagna, e le inuiò in Piemonte ; il che fatto, ando fubito à Milano, doue attefe alle neceffarie prounigioni per la guerra; donde nè feguì vn grandifímo dannoà zutto lo Stato di Milano; poiche d"ordine di effo Conte, le Citrà,e Terre,che dauano à foldati alloggiamento, diedero à quefti il Soccorlo, cioè quateordici foldi ogni giornoper ciafcun Yoidato.

Furono fattinelliifeffo mefe di Settembre per gli occorremti bilogni della fuderta guerra contro i ribelli Sanoiardi, glinfrafcritti Capitani, Luigi Trotti d'vna Compagniadi Fanti Alemanni, Paolo Antonio Lanzauecchia, Giouan ${ }^{\circ}$ Angelo Merlani, Flaminio Fitoffini, e Bartolomeo Sardi, tutti di Fanteria Italiana, huomini valorofi, e nell'efercizio militare molto elperti, li quali apportarono riputazione alla Patria loro di Aleffandria. Doppo quelli,furono parimentefatti altri Capitani di Fanteria per la detta guerra, cioè Benedetto Ghilini, Onorato Agofto Firoffini, Giouan Battilta Stampa, i qualià tutte le occafioni fi dimoltrarono veripatrioti di Aleffandria, prontifimi nel feruizio del noflo Rè.
Ia quefto métre, Ortenfío Gambaruti fratello di Tiberio, Dottore d'ambe le leggi,otteme alli quatordici del fudetto mefe da Michele Peretti Marchefe d'lncifa, e Conte di Celano, il Gouerno generale del fuo Marchefato d'Incifa, il quale all'hora connifteua in otto Terre, cioc̀ Incila, Bergamalco, Caltelnuouo, Carentino, Vaglio, Mombaruzzo, Fontanile, \& Riccaldone. Fù egli fatto ancora dallifteflo Marchefe, Luogorenente delle Milizie del fudetto Stato; e nell'ift ffo tempo Nicolò fratello de'fudetti Ortenfio, e Tiberio, che haveua getrati li fondamenti dell'arte militare in Fizndra forto il Duca di Lorena, dopo effer flato fuo Cortigiano,e poi Capitano di Fanteria, ritornò alla fua Patria di Aleffandria, doue morì nell'eta di trentacinque anni, e fì fepolto appreffoi fuoj antenati nella Chiefa di Sant'Andrea, padronato de'Gambaruti,e Cermelli.
Si cominciò alli dieciotto del mefe di Ottobre à dare il foccorfo alla foldatefca in Aleffandria alloggiata 3 che importaua cento, e quaranta cudingni giorno, e durò quefta Araordinaria grauezza infino alli venti di Marzo dellamo 3603 . del quale aggrauio fì autore il Conte di Fuentes nel principio deliuo memorabile Gouerno,e mérre feguivano quetti trauagli dentro di Alefsádria, il Cardinale Pietro Aldobrandini Legato à latere di Cleméte Ottauo, andò à Fiofenza à (pofare la Principeffa Maria figliuola del Gran Duca diTofcana Francefco de'Medici col Rè di Francia Enrigo Quarto, che haueua con dipenfa Papale ififutatal'alita moglie. Dopo fabilito quelto Reale matrimonio, s'ausiq̀ il Cardinale in Franzia, per accomodare le differenze, che pendeuano tràil fudetro Rè, ed il Duca di Sauoia per cagione del Marchefatodi Saluzzo; ed in quelto fno viaggio pafsò egli alli ventifei dellifteffo mele di Ottobre per Aleffandria, oue fa contutti gli onori, ed accoglienze poffibili eplendidamentericemuto, ed alloggiato; il giorno feguente, celebrata ch'egli hebbe la Meffa nel Duomo, incontanente parri, e feguitò il hoo deftinato camino verfo la Francia. Pofcia il Duca di Mantoua Vincenzo Gonzaga, che haueuz accompagnata infino a Marfiglia la fudetta Reina Maria fpofadel Aé di Francia, e fua cognata, effendo forella della Duchefla fua moglie, nel urnono, ch'ei fece per la ftrada di Genoura, pafsò alli due di Nouembreper Aleflandria, edi quì ficondulfe à Calale in Monferato.
Allinoue puidel fudetto mefe, Giouan Mario Mazio,che - moltianni haucua leton Rethorica, ed vmane lettere in Aleflandria, gui palsò all’altra vita, e fal Cepolto nel Duomos,
douefi legge la feguente da fe compofta Ifcrizione in vas laftra di bianco marmo fcolpita, cioc̀

## Io Mario Mattio Ann. LXIIX

Omnibus bic carus muff/que boni/que quiefcis
Indicï ad fummam, Marrius $\gamma /$ que dirm. Excwict longwn tunc horrida buccina fommon, calfacietque fuus frigida membra calor. Falices quibow, $\dot{0}$, for fas andire, venite, Accipite aterni regna beata Poli. Obїi V.Id. Nousmbris MDC.
La notte del primo giorno di Decembre venne in Aleffandria la neue in tenta quantità, che aiutata da impetuofo vento, cagionò effetto non mai più veduro; poiche il Tanaro nè rimale cofi pieno, che pareua efferuiftata con le palez̀ pofta gettata; la onde non, potendo l'acqua dieff, fiume havere il fuofolito corfo, rimafero queffi acciutro, ed i Mulini immobilifopra il dilui födo; efe fofle feguito appreffo qualche gelo, né larebbe rilultato mancamento di farina ma effendo alli quattro di effo mefe piouuto, dileguò la neue in quel fume, e ripigliandol'acqua il fuo confuetto corCo, cominciarono à poco à poco i Mulini a lanotarecol giro delleruote loro.
Farà non poco memorabile queffanno ta pace, che il primo giorno di Marzo fíltabilì tıàil Rè di Francia, ell Duca di Sauoia per opera del Cardinale Pietro Aldobrandini Legato à latere, il quale già lanno innanzi haucua cominciato à negoziarla, e finalmente ficonclufe in Somo, Luogo sù la riua del Pò,difcofto da Pauiaquatrom gliz, oue per quefto effetro s'adunarono il Legato, il Duca di Savoia, \& il Conte di Fuentes Gouernatore dello Stato di Milano, che in nome del Rè di Spagna vifù prefente. In efecuzione dunque de'capitoliz quelta pace conce: nents, fi leuòtutta la gente del RèCatrolico dal Piemonte, 8 via parte di quella fimandò in Fíandra, \& il reftante fù imbarcato in Genoua, per inuiarlo à Sicilia, e poia Maiorica con dilegne difare limprefa d'Algieri.

In quetto mentre, effendo flato fatto Governatore di Aleffandria il Mattro di Campo Rodrigo Orofco valorofffimo guerriere, venne alli ventidi Mingoio allarefidenza di queth fuo Governo;e la fua venura fu con grande applaufo da tuteili Gentilhuomini nnorata, iquali inconerandolo fuori della Citrà, l'accompagerono con nobiti, e cauallerefche dimoltrazioni veramente degne dilui, alfuo Pallazzo.
Nel fudetto mefe di Maggio, e nel feguente ancora vennero continue pioggie, cofi nell'Aleffandrino, come in altre parti; efino alla metà del mefe diLuglio nonfi fenticaldo, corformerichiedeua l'elt ina lizgic ne mì più tofto freddo: fù unco offeruato, che cutto quelt'anno non fivide mai ma giorno compitamente fereno, nè il Sole chiaro, mà per lo piü raezzo coperto di trubi;onde rè rifultò vn annata debile dogntorte di vetrouaglia.
Si fece poiquelt'onno, allinoue di Settembre la folenne praslazione in Alellandria de'Corpi de'Santi Baudolino, e Valerio Protettoridi quetta Città, iquali itauano fepolti g $\ddagger$ z̀ 400 anni auanti nella Chiefa all'jiteffo S. Baudolino dedicata $h$ Imperohe PietroGiorgin Odefalchi noltro Vefcouo, e vigilanuffimo Paftore moffo dalla gran divozione vere fo quetli Santi, e defiderofo di collacargli in più onorato, e degno luogo, li fece cauar fuori da gli antichilepolcri loro,e con folennifima Proceffione, e con frequenza dinfinite perfone, cofi di quefta Città, e fua Diocefi, come del Móferato, Genouele, Turtonefe, Valenzano, ed'altri Territorij furono portati per le più frequenti frade turte conperte di panni, e ditaperzerie, \& d'altri ornamenti adobbate Cotro al Baldacchino portato da i Dottori leggitti, della Città , doppo il quale leguiua il Vefcouo in abito Pontificale veftito, epof́cia veniua appreffo il Podeftà con turci gli Vffiziali, e Depuatatial Gouerno. Finita la Proceffione, quelle Sante Reliquie fi ripofero nellifteffa Chiefa, enelle medefime Caffe, nelle quali fauano rinchiule; efur ono in due belle Capelle collocate, vna delle qualiè de Padri Domenicani, che rifedono in quella Chiefa, elaltra e porfeduta da Domenico, e Giouan Stefano fratelli de'B aglia:
ni Gene
ni Geatilhuomini diquefta Cittaj;in quetla fil pofto il Coss po di San Baudolino,edin queita il Corpo dı San Valerio. Viucua in quelti tempicon chiara fama Francelco Pa5 : nizzoui fratello del Guiureconfulto Marfilio; di cuif fá in quetti Annali menzione. Itquale meritò nè fuoi giouanili anni d'effer fatto per il di lui valore nella varietàdelle fcienze Prencipe dell'Accademia de g'Immoblli di quefta Patria; dipoi addottoratofi in ambe le leggi, feruì d'Auuocafo Fifcale al Cardinale Federigo Borromei Arciuefcouo di Milano, in quell'Arciueicouado; confegui dallitteffol.a Arcipretato di San Tomafo.in Terramara ; fù fatto.Canoaico della Prebenda Dottorale di San Nazzaro; e finalmente ottenne idcatico di Vifitatore generale della Dioevefi Milanefe s ed in turti quelti gradi fí portò conintegrita grande. Come anche Giacomo Antonio Calcamuggi, ch" 'hebbe la Lnogotenenzz di Sforza Briuio Commeffariogerale dell'Éercito del Rè di Spagna nello Stato di Milano s fifece conofcere appreffo turti, ed in tutrele occafioni Gentilhuomo nel leruizio di quella Corona molto punzuale in quefta Prouinzia di quà del Pò, doue confilteua il fuocomando.
Nellifteffo anno, fu d'ordine del fudecto Rè tra(portata la fua Corre , infieme col di lui iupremo Confeglia da. Vas gliadolid inMadrid, Terra di Caftigliaila auoua.
Queft'anno, nel quale, e ne glı adrit tre feguenti amminin Atrò la Podetteria di Aleffandria Antonio Gutuerez Oblä * ca Spagnuolo, s'affoldarono molte genti in quefte parti; \&2 in particolare furonu fati Capitani di Fanteria Italiana Biagio Bianchi, Giouan Battifta Stampa, e Giouan'Antonio Da pò, i quali con le valorofe azioni apportarono gloria a fefteff, e molta riputazione à quefta patria. Iz moffa diquett arme fo caufata per la morte di Alfonfo Marchefe del Finale, Caltello di molta cöfiderazione fituato alla Riuiera del mare della Liguria verfo Ponente, il quale con piulta pretenforne vensé in poteie del Rè di Spagna; onde ii Conte di Furneses Gouernatore dello Stato di Milanob per ficurezza di que! Lungo, iui. fece marciare quatro Compagnie difoldati Spagnuoli, che dimorauano in Aleffandria, \&e altre quattrodi Fanti Italiani, con una Compagnia di Caualli; dipoi vi mandò gran munizione di guerra con quattro pezzi d'Artiglieria.

Il topranominato Grouan Antonio da Pò in vna fcaraa - muccia, ehe fifece nella guerra di Diandra trà la Cauelleria noltra, ela nemica, venuro alle mani con vn Cauagliere Francere, li solfe dal capola celata, ela portò̀ donare al Generate dell'efercito ilConteftabule Giouan Ferdinando di Velafco, epoco dopò effendo fiata da quel Cauagliere la celata rifcofla con molti danari, diqueltinè fece il Velafco un donoall'ifeffo Gtouan Antonio, infieme con in bellifimo Cauallo., e del di lui valore li diede grandifime lodi.

Occorfe alli dieci di Luglio vn cafo moteo marauigliofo nell'Aleffandrino alis Filippona, Caffinaggio che Ludouico Sforza Duca di Milano dano al bitauo dell'Antore Giouan Giacomo Ghilini fuo Segretario, eConfluere infcentro della Città di Bobio', della qual'era egli Signore. Imperoche circa alle ventidue hore del fudetro giorno fi leud̀ vna Tempefta accompagnata dal vento fertentrionale.che Rouaio fi chiama, con tanto, ecofiltraordinario furore, cherouinò una Cata con altri edifizij campeftrinel fudetraluogo, e la ipiantò fino da'fondamenti, reltando foter ì quella souina due donne morte, \& vi'altra, che miricolofamente fi faluò, la quale, mentre occorfe quetta difgrazia, divoramente firaccomand à Maria Verginedi Loreto fuori delle mura di Aleffandria, e parue, che li foffe polto fopra il capo in parapetto, che folteneffe tutto ciò, che da quellal rouina gli era caduro addoffo; onde aiutandofi ella con vna mano, s'ando riparandoalla meglio fin'z tanto, che lifu dato foccorfo; nel qual procinto, mentrefimetteua in difparte la materia di quella ruftica abitazione rouinata, ritronoffi un bambino vino in vna culla, la quale s'era miracolnfamence rivolea alltingiù, e perciò la creatura à quella digrazia fi lottraffe:Tutti li traui, e legrami di quelledifizio rouinaro furono dal fuderto vento portatilontano, \& al runi di effi furono ritrouati vn miglio difcolto dal fudetro Caffinaggio .

Alli ventiquartro poidi Ottobre; mentre foffizus ga: gliardo il yento, fegui nella contrada maetta di Aleffandria vn'incendio, per il quale abbrucciarono molte cafe;e felddio benederto non faceua per fua mifericordia ceflare il vento, quella frada correua pericolo d'effer cutta dal fuaco conlumatar ed alli vericicinque di Nuuenbre il noftro Vefcouo Odefchalchi fece dar principion nella Chiefa di Loreto, che giacemezzo miglio diltante da quefta Città, fuoridella Porta d'Alti, alla fabrica della Santa Cafa di Maria Vergine a a fimilitadine di quella di Recanati, deeta diLoreto; ed egli pontificalmente vettito pofe re'fondamenti dieffa congran folenniti, efreqnenza di popolola prima pietra.

In quelti tempi fiorirono Camillo Aulari, e Sebaftiano Ghisleri; quelli doppoeffer ftato Arciprete della famofa, e fegnalata Terra di Monza ful fatto da Clemente ottauo primieramente Referendario dell'vna, el'al tra fegnatura; epoi Veficuo della Città di Bubio, doule ottimamentegouernando quella fua Chiefa, s'acquiliò fama, enome di buono, e vero Pattore con molta lodefua, e di quefta Citrat fua Paxiia. Il Ghisleri pa figho di Paganino parente di Pio Quinto, nato nella Terra del Boico nell'Aleffandrinos il quale haueua digia conretticu dine amminittrati alcuna gouerni nell'Ecclefialtico ftaro, confrgui dalliterfo Papa Clemente il Vefcouato diStrangoli, Citra di Calabria di là. - Dopò hauer Aleffandria per lo ip izıo di vencin ue mefí

[^15] continuidato il cotidiano iocerifo allitoldati del fuo Pre: Gidio, finalmente fù alli venti ti Muicu da tanto infopportabile grauezza (grauato, pet la quale haueua fatti molti debiti, fenza feranza di sbrigartene mat. Con lorccafione poid'vn'zmmaffo fatto dal Marchere Ambrogin Spunola di dieciottomila fanti percordurgli feco in Findra, cioed tre miła Spagnuoli, alrettanti Viiloui, fei mia Italiani,ed afrettanti Alemanni, fur no f tri C a pitani di Fanteria Benedeto Ghilini, e Pompilic, Bianchs,ambidue Gentilhuominidi Aleffandrıa, i quali marciarono con le Compagnie loro iè fludetti paefi.
Segui quefi'anno vna grande abbondanza d'ngniforte di frutti,ed in particolare divua; majdi fieno la careltia fil gräde : ed in quetta Cirta le Orfanelle della Chiefa, e Cala di Santa Marta, furono dal noftro Vefcouo trafmuratealli ventiquattro di Agolto nella Chiefa, e Cafa de'Santi Giacomo,e Filippo de Spadonari; e l'vna el'altra per l'itteffo: effetto rinuouara nella maniera, che oggiditi vede.

Marfilio Panizzodi, doppo hauer ne glianni 1594.82 1595. amminiltrata la Podelteria di Palanza, otrenne dal Senato di Milannil Sindicato contro il Podeftàdi Vigeuano; la qual Città fupplicò poi il Gruernatore dello Stato di Milano 2 volerli concedere litteffo Panizzoni per, fuo Podefà . Si fecero parimeate $n$ ominarecon eccellente fama li due frateliiil Cauaghere Aícanio, ed Andre: Filiberto ambidue Trotti Sandrij; quelli fù mandaro dal Duca di Sauoia Carlo Emanuel alla Corre di Madrid in Spagna, perche affiteffe alli Prevcipif fuoi figliuoli ; e quelti confeguì dall'ilteffo Duca la Senatoria dignità nel Senato di Torino, e fil ancora Conte di Coazze, 2 di Reinafco;e de'Signoti di'Ceruere. Alla prima hora poi della norte doppò lidiecinoue diSettembrefi vide per mezz'hora in Cielo vn gran vapore à guila di fuoco verío l'Aquilonare Clima; edoppo hauer fatto un gran itrepito, fuani.
Nel principio diquelt'anno, il Rènoftro Filippo Terzo 1 Bo fece grazia dell'viliffimo, ed onoreuolifimo vffzio di Commeffario Generale di quà del Pò,che confife nel prouedere imilitari alloggiamenti, al Gouernatore di Alerfandria Rodrigo Orofco,nel quale per la fua gran diltrezza nelle cole al feruizio di effa Corona concernenti, concorrono i meritidi mapgiorigradi, \& onori .
Dipoi, A madeo fratello del fudetro Duca di Sauoia, venendo dalli Bagni d'Acqui oue fiera trasferto, per curarfi d'vna malattia, palsì alli venticinque del detto mefe per Aleflandria, doppo hauer qui definato, ed alla volta di.Totino fí conduffe infieme con la fua molto numerofa Corte. Alli ventidue di Luglio fil portato in quefta Città vo moAtruofo fanciullo, il quale hauendo tré rette, 8 e trè corpi. sapprefentava la forma di trèfanciulli; \& era due braccia di gran-
digrandezza; con proporzionata mifura di tuttiglialtri membri: parlaua egli benifimo, d a tempo daua rifpolta à tutro cid, di cui era interrogato,congran marauiglia, eftupore di cialcuno.
Viffe in queftitempi con celebre nomeil Padre Maefro Filippo Ferrari dell'Ordine de'Serui; ed apportò cofi alla Terra di Ouiglio, doue nacque, come alla Città di Aleffandria fua Patria,ornamentoje (plendore; poiche nell'occafione del Capitolo generale, che fecero nel (udetto mefe in Romaquei Religiof, merito egli d'effer da' medefimi eletto per loro Generale. Si vedono alla luce i dorti parti dellingegno fuo, de' quali, come anche delle fue virtuofe. azioni, nè fal'Autore nel fuo Teatro d'Huomini Letterati: Jodeuole memoria.
Fece dipoi non poca perdita quefta Cited, per la morte;: che alli venticinque di Settembre occorfe nel fuo Oratore Francefco Sforza Marchelli eccellentiffmo Giureconfulto, e nel maneggio di publicl, e privati affari molto efperto, e diligente. Fù pofcia trafportato il di lui corpo in queIta Patria, dou'hebbe appreffo ifuoi maggiori onoreuole lepoltura . Fra tranto effendofiadikanza del noftro Gouersatore Orofco inftituito in quefta Citrà un Spedale di pozeri Mendicanti da alimentarficon le limofine, $\grave{\text { quefto }} \mathbf{f}$ diede principio alli ventifette del fudetro Settembre con vna folenne proceffione fatta da quefti poureri da tútea la Citrà raccolti; e furono al dettoluogo Pio accompagrati dall'ifteffo Gouernatore, dal Podefta, e da tutta la Nobil ta, e cirtadinzza. In luogo poi del fudetto Marchelli fil elertodalli Deputatial Gouerno alli trè di Ottobre per Ora,tore il Giurecon fulto Agottino Domenico Squarzafichi,di meriti non gia vguale per ruttilitifpetti allanceceffore Marchelli.

Reie nemorabile queftanno al Territorio Aleffandris no, \&a ad alte e pari vna fraordinaria ficcits, per non effer mai piouuto dalli quindici del fadetto mefe di Ottobre infino alli feidi Febraio dell'anno feguente ; onde nè rifulto vn'Inuerno molto piaceuole, fenza ghiaccio, e fenza neuei

Il Conte di Fuentes, che per rodisfare allobligo divigilantiffimo Goutrnatore dello Stato di Milano, lo vifud tuico, e maflime le fortezze, \& Pizze principali, venne per tal'efferto alli dieci noue di Novembre in Aleffandria, effendo príma liato inconerato, e riuerito da quattro Gentiliuuominu di quefta Città cioè Francelon Guafco, Luigi Trotti, Fabrizio Ghilini, e'l Cauagliere Marcello Arnuzzi, li quali con iplendore degno della nafcita loro, adempirono in nome della Patia la commifione; come anche fo eqli dal Gouernatore, da gli Vfficiali diguerra, e della Citta,e dalli Gentilhuomini fuoridelle mura incontrato, e con tive rente dimoftrazione accompagnato dentro della Città. Si fecero in quefta occafione fri Compagnie di Fanteria, cioè quatro di Cittadini, e due de'Terrieridel Contado di quelta Citta, le quali furono potte di guardia alle publichePorte, ed arzorno, elopra li baftioni, enelle Rocche. Dipoifif fece sut la fiazza grande vn Squadrone di tutta la foldatefca Spagnuola di guefto Prefidio, la quale all'artino del detto Conte, tiffece in Silue, il fimile hauendo efeguito le fudette Compagnie di Cittadini, e Terrieri. Si fermò egli due ziorni in quefta Città, per alpettare quì il Duca di Mantoua Vincenzo, che dimoraua in Cafale di Monferato ; ed effendo egli con alcuni principali Cauaglieri vicito dalla Cittł per incontrarlo, hebbe auifo, che il Duca non poreua venire impedito da vna foprauenutagli indifpofizione; di modo che il Conte partì fubito d'Aleffandria, e n'andò̀ $\begin{aligned} & \text { Valen- }\end{aligned}$ 22. Mentre dimorò egli in quefta Citrà, li ful fatto dall'litteffa vn dono di valore di cento cinquanta ducati, che da effolieiamente accettato, fù dipoi d'ordine fino à poueri luoghi pij diftribuitn; hauendo il fimile offeruato nell'altre Città e e Terre, ou'era ltato in vifiza . Quelf anno, Giuhino Firoffini patrizio di Aleffandria, Preferro dell'arte militare in Spagna,e Regio Matematicoy motìaflai vecchio in Madrid, ove abitando egli, publicamente legeuale Matematiche fcienze alla prefenza fpefle wolte deli'hleffo Ré, il quale fi compiaceua di fentirlo con fun gran gutto.

Noinf deue tralaiciate la menzione del beneficio fatto
da Giouan Gizcome rahilini padre dell'Autore di quefti Annali, alla Frachètea, Territorio Aleffandrino, ed in particolare al fuo Cafinaggio di Villanoua, col mezzo della Chiefa quiui fotto il titolo della Nativirà, di Maria Vergine Santifima fabricata, e di fufficiente rendira dotata, per celebrarui ogoi giorno la Meffa, della quale ne rimaneuano per auanti, maflime nell'Inuerno, ben feeffo priui quei paefani.

La Città di Aleffandria fece perdita delfuo Podefa An- 1609 conio Guttuerez Oblanca, il quale non ancora giuato al cinquantefimo anno dell'età fua, dall'a poplefia improuifamente affalito, mori à gli vndeci di Genaio, e ful fepolto nel Duomo . Li fotentrò poinelli Podefteria Clemente Alemanno Milanefe, che perfeurrò in quella fin'al fine dell'anno 1609.

Nellititefo mele, alla prima hora della norte delli vent ${ }^{*}$ otto fù veduto in Aleffandria va grandiffimo fuoco nell'infima regione del Cielo, cherapprelentaua la forma d'vna Comera con molti raggi infocati, li quali mandauano fuotifcintile con ranto fplendore che pareua pid del Sole rifplendente ; però fparue prefto, elubito fu fentito vn gran Arepito, e ribombo fimile à quello del trono. Trouauafi allhora il Cielo turto chiaro, efereno; ediftlle ornat $\mathrm{O}_{2}$ quando apparue quefo fegno, il quale andò à finire verfo mezzo giorno, e diede occafione à Profeffori Altrologi di cangerturare la morte. di gran Prencipe, come dipoi lucceffe, effendo morto alli tre di Marzo Clemente ortavo. Fu pofcia in tuo luogo il primo di Aprile fublimato all'Apofolico feggio il Cardinale Arciuefcouodi Fiorenzanleffandro de'Medici, che fi pigliò il nome diLione undecimo. Erattanto, non paffando bene le cole dell'Árciduca atberto in Fiandra, il Rè diSpagna Filippo Tetzo, che voleua dargli aiuto, leuò tutta: la foldarefca Spagnuola del Prefidió diA Aeffandria, e la mandd in quei puefi baffi. Dif oi effendo dalli tei di Aprile infmo alli quattordici dialfo meie Soffati li venti Aultrali, cagionarono vn'ecceffiuo fred do in manierar che fì veduto in ogni parte il ghiaccio; e la brina diffeccor i germogli delle viti, li finride gli arbori, ed if fursi pial teneri,ch'crano di gial fpuntati;onde nè fegui nel Territorio Aleffandino, ed in altre parti vn notabile mancamento di vue, d'ogni forte di frutti, e di fieno ; però 11 raccolto del grano fü più che mediocre.

Nel medefimo anno fentirono allegrezza grande tutrili fudditi di Filippo Terzo Rè di Spagna ; poicheíua moglie la Reina Mirgarita partorì felicementèà gli otto del uudetto meied Ap ile il primogenito Filippo Quarto; perilche tutti li Regii, e tutte le Città fogete al dominio del nolito Rè Catcotico fecero Atraordinarie dimoftrazioni di gi:bilo, \& allot, ezza, conforme richiedeuano imeritidi cofi gionofo, efelice nafcimentos $\&<$ in particolare la Citrà di Aleffandria ve foll fuo Rè fedelifima, e diuotiffimaia ogni tempo, \& éccafione, dimoltrò tuati quei fegni di allegrezza, che dalle forze fue, ancorche deboli, poreuano dimoltrarf: Furono dunque nell'apparire della notte delli venticinque deli'iteffa mefe efpofiper turta la Cituà ilumi alle fineitre delle Cafe; fifuonarono le Campane di tuste le Chiefe; furono fcaricate le Artiglierie ping grofsejnella Piazza grande fi dirizzarono due ake catalte di legna, che faiòiono chiamate, alle quali fi diede à rempo determinato 11 fuogo; fùnel mezzo dieffa Piazza innalzata yna Colonna fatta di tauole, dipinta, che dentro di rifplendenri fumi xipiena faceua di fefleffà̀ rifguardanci belliffima, e vaga moftra,fopra la qual'era collocata vma grande Arma DucaLe; in quefta P1azza erano parimentefific in serra molte alte con padelle di ferro nella cima, piene di materia folforata, che accefa faceua molto chiara, e bella vilta, Igombrando d'ognintorno le tenebre dell'ofcura notte, la quale anco nel rimanente diturta la Citta perdute haueua perla gran quantià de'lumai le lue forze; figettarono per aria diZerfa fuoghi artifiziati,cioè di razzi, volatori, e girandoles comparue finalmente vo Drago difmifurata grandezza, infieme con un Cocodrillo, ambedue pieni di fuoghi attifiziati, li quali con:batendo infieme, s'abbrucciarono con grandifitiono gulto de'rilguardanti $e$ e rutre quefte allegrezze veniuano accompagnate dal fuono di tamburti, trombe,
flauti,

2
$\rightarrow$

[^16][^17]$\square$
.
$\dot{4}$

# DIALESSANDRIA: 

flati, 8z altri melodiofitrumenti. Dopo quefli fuoghi fi fece va bellifimo icaricamento diMortaretti, e di tutrele Artiglierie, mentre che li foldati Spagnuolicon bella ordinanza militare faceuano frà loro una finta fcaramuceia; paleggiarono poi à cauallo per la Città hi Governatore, Podeita, e principali Gentilhuomini,li quali ordinatamence caminando à due, à due, portauano torcie atcele in manos Hehe rendeua maefofe, $\& 2$ compite le fudetre allegrexze. Fmito quefto, fece il Guuermatore vna bellifima danza nel fuo Palazzo, alla quale concorfera tutte le Sigoore díquefla Città pompofamente, \& leggiadramente.vetive; quiui dunque con ogni cerimoniofa accoglienza riceuure dalla Gouernatrice, danzarono altune hore .

Furono poi diferite l'atre fefte, \&e allegrezze 6mo.alli ventifette glorno diDomenica, nel quale il Ponteficelione undecimo appena meffoil piede, per cofi dire, fopra ilfo -glio del trono Apofolico, cioc̀ dopo veacifetre giorniti Pontificato,mori di catarro. Nel di fudetto duaque fi fece fopral a Piazza grande vna belliffima giofra diuito in trè fquadre de'puù riguardeuroli Citradini pompofamenre vefliti, li quaii con la deftrezza del corpo,e della manadi fectroconolcere veri Caluglieri pronti d qaalfuoghia efercizio cuuallesefco. In quefto mentre comparae ropre fittefa Pizzza to Carro trionfate, $O$ opra di cui era in alto mono affifoil Dio d'Amore in abito, conforme vien da'Poeti dofchitton ciscondzeo d' a lcuni, che melodiofamente fuonauano co'i flauti: Girata che l'hebbe quefto amorofo garzones fermofii, e publicò vn Cartello per it Torneo da rapprefen. tarfila notte del giorno leguente nel Palazzo del Gouernatore, il quale, come Cnuagliera onoratifimo, non volle, che le Signore lieffero quei di oziofe, \&e fenza diporio, mak Gbene lo fece danzare fino alle dwe hore di notte; nel qual rempofidiede principio al Torneo nel Cortile, che durd fino alle cinque hore della, fuderta notre con grandiflima quiete, \& fodi sfattione di rutri. Poficia, il giorno teguente Wrece va publica danza di cutre le Gentildonne, e dopo fi recitd voz Comedia in lingua Spagnuola, che riufci con gafto, e piacere de gl'vditori, cauzta dall'Iforia di Tico Liuio, la douretratta dell'acquilto, che fecero i Romanidella Spagna, il cui fogetto era bello, come anco-arquei,e pisai d! moralit̀̀, eientenze riulcirone i difcorfi di effa.

Ma p: flamolene à Roma, doue in luogo di Lione XI. fu affunto al Papato Paolo Quinco, che prima fi chiamatua il Cardinale Camillo Borgheff, nato in Sien2, la cuiaffunzione fegai alli fedici di Maggio, in età robufa di viuere langamente, ciod di cinquantà e e trè anni. Effendofi poidel uuto ridorta a perfezione la fabrica della Santa Cafa di Loreto fuori delle mura di Aleffandria, con eguale lunghezzz, larghezzza,\& altezza, \& in tutto fímile à quella di Recanati, fù inquel diuctiffimo luogo collocata la ltatua di Maria Vergine, il fecondo giorno della Pentecofte, alli venti di effo mefé; elfendo ella flata il giorno auanti molto folennemente confegrata nel Duomo dal Vefcouo Odefcalchi. Concorfero ad onorare quefta folenae proceffione le Confraternità di Fubine, Cuccari, Lu, San Saluadore, Calteletto, Valenza, Baffignana, Pieue del Cairo, Riuarone, Monrectfello, Pietra de'Marazzi, Piouera, e d'altre Terre, le quali arriuatuano al numero di fertanta, e vennero tutte con bella, e diuota ordinanzza.

Il Capitano Paolo Antonio Lanzauecchia, dopo hauer, cofinello Stato di Milano, come in Fiandra ventidue anni feruito il Rè noftro di Spagna, ottenneda effoalli ventidue di Agottò in ricompenfa vina mercede di trenta fcudi ogni meie; come anche nel detto annoil fuderto Vefcouo, che del continuo teneua i penfieri dirizzatialla diuozione verfo Dio e Maria Vergine, pofealli diecinove di Settembre la prima pietra ne'fontamenti nella Chiefa dr Betlem fuori della Porta Marenga di quefla Città, che gia molti anni addietro fù per caula delle guetre gettata à terra, e fno da* fondamenti ditrutea e poicon limofine di perfone diaote fi riduffe alla perfezione, che à noltri giorni fí è veduta . ${ }^{\text {a }}$

Nelli mefi di Ottobre, \& Nouembre feguigrand'inondazione deli'acque, per la continua pioggia che fece vfcire da' letui loro il Tanato, ela Bormida nel Territorio Aleffan: drino, con gran dasoop déieminati Campi.

Nelimberfo atnofinalmence fil da tuttili bumi ammirata's. la religiofa liberalità di Stefano Doffena dell'Ordinedi San Domenico, Teologa eccellente, che fil Mıeftro de'Prencipi figliuoli del Duca di Sanoia Carlo Emarirel, effendo egli concorlo alla fabrica de'nous Chioltrı, Portici, Refertorio, Celle, \&e ateri edifzijnel Conuento di San Marco della furdetta Religione in Aleffandria , cofi per ornemento di quel Monattero, come percomodir̀̀ di quei Religiofi, à quali donò per la fudetta causa vn'annuale entrata di ducento ducatis
Cominciò quelt'anno M.DC. VI. con due braccidi neue; 1606 che venne in Alelfahdriz nel principio di Genaio, e poofcia alli dieciotto dellitteffo mefe nè venne vn'altro meazo braccio ; di modo che nonita mai veduea per molei anni adietrotanizquantita di neueinterra.

Nel medefimo anno Cornelio dal Pozzo Abbate di San Pietro di Borgoglio in Aleflandria, col confenfo del Capicolo di effa Chielz, diede à i Fratidi San Paolo primo Eremita, di mazione Spagnuali la Chieferta al Santifimo Cro: cififfo dedicata, infieme col fito ad effa contigun, per poterui fabricare un Conuento, fuori della Porta delle Vigne; donde fi camina $\dot{2}$ Valenaz; nel qualfitose nella circonuicina pianura fi vedeuano anticamentele Vigne, le qualiarriuauano fino alla vicina Collina, ed erano comunemente chiamate Vigne della Coftà

Mentreil Vefcouo Rafuello Inuiziati amminifraua d'ordine diClemente otrauo la Nunziatura di Vinezia, iui rifedendo, ed efercitando quel carico fin'a tanto, che dal fu= detto Papa fofteftato eletto il Nunzio Ordinario, fù egli necefitato, per non condefcendere alle dimande di quella Città, mentre era ftata da Paulo V. fucceffore di Clemente interdetta, rinunziare la Nunziaturz,ed andarfene à Roma, doue dallitieffo Paolo fu fatto Suffaganeo della Chiefa diBolcgna.
Quelt'zano, alli noue di Genaio palsò all'zaltra vita il' $160 \%$ Vofcouo di Bobio Camillo Aulari nottro parrizio, il quale mentre vifízaua la Diócefi di Pauia ia nome del Velcouo di effa Città Guglielmo Baftoni, che dimoraua in Napoli Nunzio Apottolico, fù dal fudetro Panlo V. delegatonella caufa de'Cotpi Santi alla medema Città di Pauia trafugati;e mentre all'vno,ed all'altro attendeua con ognidiligenza,tranagliato da lenta febre, nell'età di fésắ:adue anni,feceda quelza paffaggio à vita migliore neliniteffa Città , ed iui hebbe il fuo corpo fepoltura; La onde i fuoi fratelli Giouan Francefco Giurecontulto, e Biagio Huomo d'arrme,ambidue Gentilhuomini Aleffandrini li pofero in vna lattra di marmo intagliara la feguente Ifcrizione in San Martino di quelta Citria, vicino alla porta grande di effo Tempio,à maDo drittas ${ }^{*}$ cioc̀
D. $\quad$ O. $\quad$ M.
camillo Aulario
Alex. Pio V. Pont. Max. mice dileffo Vtriufque Signat. Referend. Bobienfi Epifsopo, Dofivina © R Rel:gione confpicuo, 2nidum 1 llanfrifs. at Renerifs. Ordinarï D. Gulielmi

Rafisnï Apoft in Regno Neapolis. Nuncï Ticinen.Dioc efim vifitaret nomine, $\mathcal{A}$ Ponlo Vi Ponz. Max. fuit Delegatus in caufa quarsa Corporum SS. Vrbi Ticini fubtraEtormm: Dwinque accurati/fme munus verumque abjolveref,
lenis febrivexatus,
V.1d. 14n. MDCVII. Aetat. Annor. LXII. Afuo pquaio Bobienff, ab ipfa ciuitate Pap. in quafopulisus eff, t- d fua Pazria Alex. deploratus

Interijt.
Cmi Religtofiffmo Antifisi Io. Franc. I.D. \& Blafiws Eq, Cataphraftus Fraures Piesatis do obfer. ergo ad perpetmante memoriam leqjidem bunc Pofverwn.
Dipoi, Audino Maria Trotti. Sandrio, doppo hauer gli anni adietro confeguita dal Duca di Sauoia Carlo Emanuell'Inueflituta del Fendo, e Caftello di Mombafilio con titolo di Contea, fû fatto dall'sfeffo Potentato alli dieci del medemro Genaio diquelt'anno,Gouernatore della Città di Foflano inniguardo de'proprij meriti, e di quegliant
cora diGinieppe fuo-Padre; che haucua per lo Ijaziodi quaranta continui anni fedelmente feruito con dinerfi onorati carichi al Duca Emanoel Filiberto Padie del fuderto Carlo Enanuel:

Il Conte di Fuentes Governatore dello Stato di Milano, il quale con ogni fludio, e follecitudine attendeua a benifimo fortificare tutti i luoghi di effo ftato, che confinano con altri paef, come Sonzino, Lecco, Pizzighitcone,ed altri, fece cauare dalla Cittadella di Aleffandria dieciotto pezzi groffi d'Artiglieria,ed vna gran quantità d'Archibugi,corazze, picche, zappe, (cale, corde, \& palle d'Artiglieria in numero di fedici mila; la qual munizione fù il primo giomo di Febraio imbarcata mel fiume Tanaro in quefa Città̀e poi di lungo fi conduffè̀ Cremona .
Hauendo queft'anno l'Oratore di Aleffandria Agotino DomenicoSquarzafichi ottenuta la dignitz̀ di Auuocato Filcale di Milano ; ed effendo perciò vacante l'Oratorato, quefta Citrà lo conferi a Siluio Buzzoni Dottore colf nell'vna, e l'altra legge, come nel maneggio di publici, e priuati affari efpertifimo, e dotato di quelle parti, che à tal vefizio fitichiedono.
In quefli tempifif fece valere il Giureconfulto Chriftofforo Panza Lettore gli anni adietro dell'iftitura, ciuile nell'Vniuerfità di Pauia, Ilquale fù fatto queft'anno dal Regio Vifitatore generale di turti gl'Vffizi, cofi perpetui, come temporali nello Stato di Milano, Regio Delegato circa alli fudetri.Yffzij nel Territorio Aleffandrino, e nella Prouinzia di la del Pò del Principato di Pauia; nel qual carico fí dimofrò puntualiffmo efecutore de gli: ordini, che dal fudetro Minition lifuron dati.

Delmefe diGiugno fifcoprl in Aleffandria ma nuolla foeta, alli cui principif fu per mezzo della diligenza, e deilrezza del Padre Inquiftore, \& del Vicario generale del Vefcoulubitamente rimediato. Di queffa nè fuautore vn
$\because$ Sacerdute chiamato Giouan'Antonio della fameglia de'Chiapponi, originale delluogo di Dorno nel Territorio di Vercelli, huomo aflai dotto, e di venerando afpetro, ma nel reftante fcelerato, etrifto. Con occafione che contui erz Priore della Chiefa di San Pierro di Borgolio, ed haveua cura delle anime, induffe fotto fpezie di religione alcune donniciuole femplici, e molto credule, à conginngerfí carnalmente feco, doppo farta la confeffinote ; poilid daua il Santiffmo Sagramento dell'Euchariftia, dandogli ad intendere, che non tolo non commerteuano peccato, mà che anche doppoguell'atto libidinofo acquifauano merito grandifimo appreffo Dio ali facelua parimente credere, the de glia bbracciamenti, e baci vicendeuoli non fene doueua far fima alcuna, dicendo che dalla carità, e dalla beneuoglienza e e non dall'amore lafciuo deritauano. Quefte, ed altrefceleratezze commetreua quel Sactilego Sacerdote, delle quali finalmente pagà il meritato fin; Imperoche giuAtificata quelfa fua diabolica regola di vita, fu egli dalla fagra Congregazione di Roma condannato al fuoco, però ad iltanza del begnino Cardinale Paraurcino, il Papa li trafmutò la pena del fuoco in quella d'vn perperuo feruigio à remigare fopra d'vna Galea, oue finì miferabilmente li giorni fuoi: Pofcia effendofi à bnniffimo termine ridotta la fabrica della Chiefa di Betlem fuori delle mura di Aleffandriz, fi cominciò quefizano à celebrarni la Meffa.

111608 . fù trà l'altî̀ cofe, per l'afprezzz del fieddo memotabile affai;e quarto pill benigno, e piaceuole riulci PInuerno dell'anno a necedente, tanto piualpro, e crudo fifece fentire queftanno, nel quale agghiacciòil vino nelle botti, ed agghiacciarono in eftremo l'acquene'fumi.

Pafsò nel principio del mefe di Maggio per Aleffandria 2 il Prencipe di Mndona Alfonfo d'Elte, che andaua a Torino per riceuere l'Infanta Ifabella fua moglie, figlia del Duca di Saucia, che poco innanzi haueua fpofata; onde fit egli dal Gouernatore di quel̉a Citcà in nome del Rè di Spagna pompofamente riceuuto, e regalato, effendofinel procintodel fuo arriuo learicata nutta l'Artiglieria.

Ne l fudetto mefefecefí anche il matrimanio trì Francefco Gonzaga primogenito di Vincenzo Duca di Mantoнa', e Monferato, e l'Infan'a Margharita figlia del fudecto Duca di Sauoia, la guale accompagnata da i Preacipi fuoi
fratelli partida Torinas per andarfene al marito; ed effendofi imbarcata nel Pò, diede occafione al Conce di Fuentes Gouernatore dello Stato di Milano di regalarla; perd fece egli apparecchiare alla rivia dj effo fiume apprefio la Terra di Balfigoana, cinque Padiglioni, forco a qualitaua pronzo vn fuperbifimo banchetto d'ogni forte di efquifitiffime viuande proueduto con penfiero, che quefti Prencipi doveffero fermarfi à pranfio s enelprocinto dellarriuo loro al fudetto Luogo, fi fearicarono molui Sagri,eMortadecti, che per tal'effer tofurono inid'Aleffandria condotis mim non vuollere far dimora, edi lungo fegnicarono il loro camino.
La Cittz̀ di Aleflandria ripigliò alli diecirette diSee. tembre con grandiffiena allegrezza la fabrica del Campanile della fya Chiela Catedrale, che del mono M.CCXCII: flcominciata; nèmai pià feli fece accrefcimento elcuoe fino al prefencearno à cagione delle guerre, ed altre difgrazie: Alla fudetas fabrica furono dalla Cirtà eleut fopraftanci quactro de'fuoi Gearilhuomiai,cioé Giouan Giacomo Inuiziari, ed Ortenfo Bianchi ambidac Gitrecomfulti, pravio Baratta, e Giouan'Angelo Monga.
Glorionamente queft'anno palsò dal Mondo al Paradife . col to ezear della more vn noftro Alefliandrino, che chismata Batolomeo d'Aleffandriastizeva forto titolo di laiconed la Religione de'PadriCapuzzini. Qeefti ment Lonepreinfiodal fine difuz vita, vna vita inuero efemplarifo fismaje degne pentmeno d'inaitazionesche d'umeniraziones fù egli della regolare dicipiplina offeruantiffimo, ed in lui s'ammirarono vna gran carità, ed altre particolari viruì di gran fantirà ripiene,per le qualimeritò di ricewere da Dio molti doni ed in vita, ed in morte. Come quello, che per grazia diumafapeua l'apuenire, prediffealcune cofe, che dourenana accadere dopppla morte fua . Menore Gaualpirando l'anima inSatiptiano Terra del Piemonte, gli ap parue la Madie di Dio Mariar; ed al luo funerale concoefo vnagran guantita di perfone molfe da particolare diuoziode verfoquel Santhuomo, che fù per le azioni fuemolto chizeo in wita, thà chiariffimo inuero nella lua mores. Di quefto nè fa lodeuole menzione il Padre Zaccaria Boveri Capuzzino nel lecondo Volume de gli Annali de'Minorí di San Francefco;chiamarti Capuzzini,fotto ilfudecto anno M.DC.VIII.

- Doppo effer flato gli anni adietro Marfilio Panizzoni Vicario Regio di Mirtefana in Vimercato, e poi Podelta di Varefe, a mbidue vffizi di moltz onorenolezza, ed vtilità, ottenne la Giudicatura del Malefizio di Pauia, mentre anaminiftraua la Podefteria di effa Città il SenadoreGirolamo Callent Spagnuolo .
I'Inuerno di queft'anno M.DC.IX. fú fimile alla Primauera, cioc̀ fenza neue, con pochifimo freddo, fecco, verdeggiante, e da per tutto di fiori ornatte.
Kefe poi memorabile il prefente anno va'altra forma del governo della Città di Aleffandria, poco differente da quella deIM.DLXXXIX. nella quale con un Priore, 8edo* dici Ciftadini, che gouernauano folamente due mefi,attendeuafì maneggiare le cofe publiche; mà in quetta,oltre al priore, ed ifudetri dodici, fieleffo anche va Vicario parimente Giureconfulto, che nel fine difei mefi doueffefoccedere al Priore; come pure li medefimidodici cal Priores 8. Vicario perfeuerano folamente fei mefi, enel fine di queltififa elezione didieci cittadini, ed'vn Vicario nuouo, entrando il vecchio nel luogo del Priores \&e delli dodici le ae cauano dalla buffola due a forte, che fi chiamaso i,vecchi, gouernano infieme con gli altri dieci, li guali,ed anche il Vicario nuouo fono farti co'i voti fegreet del publico Confeglio. Fildungue potta in efecuzione quefta fecéda Riforma del gquernociuile,alli rentirè̀ di Febtaio del prefente anno, con efferfieleti Priore il Giurecenfulto Ottauiano Ghilini Zio dell'Anzore, Vicario il Giureconfulto Marc'Antonio Stordiglioni, ed i dodici della Prouigione, il Capitano Giulio Cefare Baratta, Domenico Bagliani, Giouan'Antonin Dotis, Andrea Mantelli, Giouan Maria Turchi, Cefare Girolamo Caftellani, Cefare Farinas Bartifa Rouelli,Camillo Codega, Coriolano Arroba, Domenico Codegased il Marchefe Giacomo Anumio Guafeo figlinolo del Marchefe Carlo.

4

3






 fandring. Impignachic, aceopmegnoula empetnor veici,












 yargisi quarai.jn quatemiprti iffudeuto Campatile ife?




 fodcuapodjecenonicipol Corodéliefudigra Cacedraleoni-
 eff + 兵grazia;





 gobiles ed mata fameglot, Bome anche atha Cimatititis. fandria ha patria er if uaji.
 itroveicour in
 Gice diened Veqcountoidi Aleffindriand Erafmo Rarauidi-
 pasora çn potangima efercito venirealla *olta di quefo Statos


- inpzuicojarf fece forvificare Aleffandriz, come frontiera

 mingiod del, mefe di Marzoy epifía acte piud di quatro anefi

Dipoizcirca alle orto hore della notro ausuci aldecimo fiprpa delffyotro mefe, mpai forza (uçeflionedi figliuoli Cojerna sappa Dotwore ndilynasel'alra leges, ilgualelaGiapred edtrute le fus facwtiaje Spedalede"ponerijnfers $\checkmark$ midifapo Antonia in jule gandria fua Patria, ed abligò i Depuchi di offolupgg prip in micicate ogni apno nol giozio di Sin Lorenag reifiglicipotarf in perciò fu ponta nelidgrta
 Gpnlicsizione del sonore deguente.







I preparamenci di guerra, fhe fi faceuano, cofidal Rè di. Francia, come dal RediSpagna, fridufero à pienz;\&i! breue fi leuò del tutco allo Seato di Milano il pericolo, che li fopraftaua per la moffa d'arme coprea dreffo dalla fudetia. Chriftianiffima Coronagagliardamenpe preparata; poiche andando ella alli quatcordici di Maggioz fpaffo per Parigi
 cotrionfito, effendanie dtati drexti molti per lacoronazio:
 6) alle honeventide wnogn vn colpelp-afflata, \& in due colpi, di vita priao da Es ancéco Raunilatr Firancefed' Angolgumatita ando perle dette ferite morifubito il Re.

 -Djoniginet hapolefer de inai antecefor ix edi fingerfenel - Regno Lodoupio di quefto nome Dociatorexpo flop:jill?
 CNog Ofantela mafrefeguitz nel Rédi Ftanoia Enriga


 Maria Caflapi Gigluolo di; Antonio, Genciltuprapa, di
 ie, \& ipalere girchà dits gmpaceingure focccqioni agai puopiagio dfo, qefos cy



 mare le Compagnio di Milizaia di queftiLuqghi a aiged di Fe lizzanoa Saferp, Corgiento; Ouigligy SExésBafaluzzo,Cas

 fosto $\frac{1}{\text { quatero Capicaniy iquali furono Giacomo antornip }}$ Gambarini per Ho amarsiere di Marengo is mernaxdinaVata zi per ilQuartiese di Gapmand os il Capicano Glown 3 atti fia lnuiziatiperifl Quariere di Roweateros cd is Marchefi Giacomp Apponio Gua (coper il qupariera disoneaglio i i

 Eontetabile Velafcoplet to da ecconda voliza Gumernatore dello Stato dir Mjlanosira Arriumo MGenous, pervanirfenco
 -bligo díriuererge yerfo, cofi gran Minilto del Redi-spasap, mand 5 mituoiprinoipali Cituadini a riucritlo: 8 à zallegratí coopectic delia fua venuta in quefto Stato, efuroa no il Giureçapluto Otrauizao Ghilini,zin dell'Autare, Lodouico Gualco Freu Jataria di Solero, e Claudio dal Pózzo Signorédi Retorto, i quali con magnificenza degra della nalcíy lono, beniffouna dempirońo quanto gli cra ftato dalla propria Patria iqupotto : Giusto poi- alli cinque di Decernbre in AleCTanjria il fudeto Conteltabile accomipagnatodal Prencipe diAcolise d'altui Perfonaggi, efinalmenteriandóa Milzop.
Il Senatore Trufo de'Truff Cremonefe Podella di Pat uia, in rifguatda déneriti, e maflime della retifudine dé Gjureconfulto Marglio panizzoni da fe in tutio giti vfize. amminiltrati offerusta cempre lo feceper quetto, e per il feguente anoo. Giudige piecorio della fuderta Citià d: Pauiz.

 me in altre parti ma contapiofa infuenzarnellabeftie bouine, la cuiforzanel pripcipio anda, Mtorptincofigag liardar: evehemence, he nelitermine ditrè gioıni nèmprifono ins finite; imperoche occupaua quelta malatia la lingua lora in maniera,che nonpoteua nè mangiarenè beres finamen-
 opporrynoremedio, col quale tatre facilnemericuperarono la falute.
Alli dieci del nnefe di Aprile, l'Eletto Erafma Parauiciñofur confegrato Vefiouo di Aleffandria da Noftro Sia gnore Replo Quinto Sommo Pantefice: memorabile ancota fard queftanma, per effer feguito nell'Aleffandrino., \&: altroue con grandifimp danno delle biade, e d'altri, frutti campeffri ynalifrardinaria ficitit, noneffendo mai piourto dalla metà del mefe fudecto fino al fioe di Giugno; percid furono fatte ia A leflandria per otto giami continui molic \& affetuofe preghiere $亠$ Dio $s$, per placare lira fua, e per ime periar da eflo aiuto opportuna, eflendoli, anche portato com

## 181

bella pormpa in procefrone il Legno thly SantifinnoCroi ce di Giesil Chrifto．Furonoin Aleflantriajed in altrepap－ ti vedure alli dodici di Maggio motic ftellein Cielo da
 efferimolita，recos turtimarauigili grande．
－Pofcia，Barnabò Batbò Cómeffario Generalede glí efer－ citi del Rènefto di Spegan diste del Pd in tetco quelloSiz－ to，vennedel inefe di Agoto in Alefsadriar eleuati da que－ Aa Citta oitta trecento foldati Spagntroli，nhindd cort quefi
 alliStatidella Republica di Genotuasdoue improuifament eacrato fe ne fece padronecon qualete pericolo delláfua vitay reftandoui poi il Caftello itictellitogo da occupate
 bomatidot fubito a pigliare in Afeflandfazatita foldatere con Attogheria ye bsunizione pler ficilitatelarefars mà nôh tartoflo fl queft stoccorlo－poftoiniordinte per inuialtok quell＇imprefa，comes＇antefe iloaffllano tonalcume tof


L＇anno medefimo，alli quattro df ortobre feguila nodrte

 statili Regrinyestatided Rè fióftratito se doalti Porentati adeffa Cotona diuorij；\＆aderentij ptrcid fecero quelle＂－df meftreiond di dutolo，che i meritr di coli gran Doma＇rio chiedeumo．La Cital di Atefandria，conformic alfdo whi fallaggioche profefa；be hiprofentite lempre verfo il Cato

 Milanefe Cauagliete diSan Stefano ioted Agorino Muzio froi Gentilhnominऐ；perche affiteffero all＇tequiederefa Reina，le quali s＇hatenano da celebrate con gran folemita hel Duomn di Milano，il giornó di Sar＇Tomalo affintit－ vno di Decembre；it the fa anco efeg bifoldaf＂altè＇Cita
－diquefto Stato．Nella Muderti oczefione feec parimense fre Ciftral Aleflandria innaleare vn bellifituo Catafalcio à mote torcie atcefe ornato nel mezzo della fua Chiph


－ 11 Regio Auocato Fícale di Milatio A ivoftino Domente\％ Squarzaftrhi ottenne quelfamo 1 otri la dignità di Setion coré nella fudetra Citta＇s onde la fuapatria féce molte allea grezze，come quella，che tenelua opinione，toon doner＇zgli mai artiuare in catrado Mameri Lodigiano amminitto la Podtletian di Aleflant dria，dopo hauer Siluio Buzoni per einque antri continult efercitero coh ogni fodisfazione deHz Patria il carico di Guo Oratore in Milano，fil fatto Giudicédi Patia，mentre if $\varepsilon^{-}$Cónte，Az Senatore Lodouico Tauema era lui Podeft． － rmperoche nel principio della note avanti alli ventidue del mefedi Genaio Francefca moglie di Loretzo Galantes huomo plebeo di quefta Città a partorì trè figliuoli majchi in vn lolo parto，I qualifurono battezzati，e nel cermine di otto giormín paffarbno tutti tré alliahtre vits．

L＇vitimo giorno delfudetto mefe；＇circa alte diecifette hore fal lentito il Terremore，cofi in Aleffandria，come in altre parti，il qualieffendo fato fraordinariamente leggie ro，e breut，pochi s＇accorfero del futo effetto ．
L＇ano medefimo il Cardinale Otratio Paranicino di febbre－irdentifima，e d＇infiammazione di gola eftrema－ mente aggrauato，alle cinque hore della note dopo ilfecon－ do giorno di Pebraio，a San Biagio dedicato pafsò à miglior vita in Romas ed iui nella Chiefa di Sant＇Aleffio，titolo del fuo Cardínalato fù al di lui corpo datz fepolturs．Vivera Ia fua memotia nella Città di Aleffandria，doue fit Véfoouos Imperoche accrebbe alcuni edifizij à Vefcouatodi guelia： Cirțे，\＆\＆abbelli quelli，ch＇ertno già fatti；donòalla Confra－ cernita del Sentifimo Corpo di Chrifto ma bella，＇e pefante tampada d＇argento con＇vnacerta quantita d＇oglio per yfo de effa $n$ gni anno，affinche fiteneffe in perpemo acceffasfece alcuni buoni ordini fpectanti，cofial culto diuino，come al－ Fomamento della fua Gathedrale con ogni diligenza ripi－


 stencedidifo Quinio．Somina Ponrefice vi decreto，coll quỉle ordina，che uncele Chiefe collegiate délia Dioce？ Aleffandrina defbano fotno perna di peccato thertale recia tare lefudente precine igortindexerminati ；\＆e iltriltegna－
 defudeiti s＇acquift otrimp nume，ectiariffora fant．
$\because$ Alli diecinowe poidikaggio，mentre attendevia f A uteo tealliffudijlogati nelle publiche fouole di Fatma，Regti $亠$

 suixi condicepoli prefcece，faril quil appreflomenoina del


 muzzotanele；ia Ducherafagimoglie＇，il Prencipe Odon
 thivolb di efo Duce ffuction friki prigionili Conti Oratib Simamptra，Pia Toreldid Cfadanob di Correggio，Tebdopt




 ducento basditi doticua farficartio lapmitiom del quidas il Macokefedi Sala con gramoumpro paffinemeculitaficit

 molti Ioldati doueuano andare contro la perforte dey Prent



 ducth，the in effermaramafiniteniuti，con intenyfone anche

 doueuano fcorrere la Citrà con Canallorla reFsimérià pes tratenere in Papolos sucioch etioth ficeffe fumulro！in in－ tre doureuano facchegglare：if Duemo＇，Ia Chiefa delth deocrra，e quella di Sati Gioulanni，AMonaftero delle Mo－ nache：di Santo Alefindro，quellodi Sapipiold，emoltP atrí prifcipali di quella Ciktas ed anche heilicuano delis berato di dare il faceo－a reríte leCaife，te Borteghe de pit ricohnMercanki，dahdo ta mitie alliMiniffri，eSeruidori thel Duea：Houeuano farimente guefti Congiurati fatta determintaytore di ambliffare la fudetrá gencene＇Caffelli， －Feuditoros mà Id dio tompruolle，che qeftanefandased empia cofpirazione hauefféeffero；anzi permife，che ef fendofi difcoperta ；foffe cagiont primieramente＇delld pris gionid，e poí fella motte Iorì，con haner lffetati quaf Prùncipi dacósi péricolóób haufragio．．Perció K 倠detrí e di piụ il Capitano Bartolomeo Rauerzano pur Yatto df loro compastria pigionés parts contorimencije parte ßon－ taneamente confelfarono fy fadetta congiàrel＇deflatyisafe il Marchefe di Sala incofpo anche if proprid padesiala
 Marchefa diColorno fà sua）it Conte Theodbto Scorl refto conainto dz retre tefimonfí complitP deldelitto onde hauendo la Citta－per cosil enorme penfierodiman－ data giuftixia yfurono；conforme fie đetto；afli diecinolue di Maggio di queft anno 1612 ：nella publica piazza di Patma decapitatilopra on＇altifímo palco quieft；il Cohte Orazio Simonerta；il Marchefe di Sala，\＆fud padre＇；$\ddagger$ ； Marchefa di Colornofil Conte Alfonfo Sanditate；it Cinte Pid Torelli，ed il Conte Gio：Battifa Mafis le refte de＇quall，yubito Feparate dal＇bulto，furono ficcate in lunghi chiodi per tal＇efferto polti nelfrontilpizio del fu－ detropako，in colpettodi＇tueto il Popolo；ed à quefta maniera fectero per tinto quel giotno di fe fteffi miferabi－ le，\＆compaffoneuole vifta．Dipoi al Capitano Bartolo－ meo Raverzano fit con vncapeltro allungito fopra la for－ ca ilcollo，doppo háner＇affaiffino frepitato，pretenden－ do egli di fare liffefla morte fotto la manaia，ficome

Phavienañofatta li fudeti Feddatarij , finalmente cornparne il. Padre Luigi Abrizzi Giefura fopta quel patiboIon dove te referdelli decapitati thaano in profpetriva je
 zit vnà oloquente Orazione, in cui principio conteneuathe - feguenti parole', Spettacolo di clemenza, e non di giuft-- zite e8ce, é quil rerminò cosi delorola Trágedia, effendofi -tequinate l'Oratore Giefuiza con la fua Diceria preffo alli farebti de'lidetti.Cauaglietiem poca majeuoglienza. atendo :ifata in quetto zpomere anifata la Cited di AlefThatrias the il Marchefe dellynoiofa Giouami Mendoziza trígionepul Gésoita, per venirfene à goternare lo Stato di Milano in luocodel Conreftabile Velaico, eleffe il Giarefobtuteo MarchiAnconio Stordighioni, e Lulgi Trotei, afenchecin nonite fiso andaffero d viuerire il detto Marchefe;
 effi con-onotarolezzza benifimo adempita. Giunfe poi eglpalinfidilughoo in Aleffandria, e per folennizzart Finfluo Ito, ebe fur nel principio della notte, fifecero diuet-re-bello jllegreaze; fi accere alcuaidaminarij nella Piazzin Etaderjed inaltripublicilooghidende haueua eglida paf-
 dimoltrazions dy giubilo, trè to quali bellinfima fu riot bésuione d'mat Galea leguta fopria d'vas funie, che pet if Lungo delia plazza grande arriazua dallwno all'altrocań - bodieflas ed eßfendo piena di artifiziatffuochi , lif fil dato ilfuoce' e s'accefe tutta invn'iltante, potgendo gran dilecto $\geqslant$ gli occhi, e deftando in ciatciuno la marauiglia: Pantipoi da quetta Città il fudetto Marchefe, e tenendo it viatgio della Pieue, e di Puuia, n'andò alla refidenza dè fuo Govertio.

Degnodimemorialard parimente quef'inno all'Aurore di quefli Ammali; poiche alle disciotrhore in circa delIE vendinove diafgefto, giorno della Decollazione di San Giorbatenal fere perdita di GiosGlacono Ghilinifuo eadre, che morì nell'età di ferrantacinque anniin Milano:
 Ghilini, nel Tcimpio di Sant'Ambregio díquelhe Città.

PofciailCortolico Rè drypagna Filippd terzo ficompiacque, di protwouere alla faprema dignià di Prefidence del Senato di Milano H-senatore Agoftino Domenico Squarzafichi trè gli altri pith di lum meriteuoli foggettidi quet -agrofanco Eccellenciffimo TriBunale; la onde la fua Patria fece grandiffime allegrezte; é molto viuamente diInoftes I'offerumza fua verfo quetto luo cirtadino, con fuochiattifiviofamente, fattis con'lumi, e luminari accef d'intorna alla Piazza grandes con via ben' alca catafta di legna abbractiata, the falla folfiama ${ }^{2}$ e con altre liete dimoftrazioni; dipoi à memoria di quefto luo cietadino cosi felicemence portato $\frac{2}{}$ tanto riguardewole peflo fuori detFopirione di tarti; fece affiggere il: fut titratto nella Sala, Ouefi tongregand il Priore'; ed i Bepatati al goterno di quefta Cituà ; come anche per maggiormtente conferuate la memoria diefio Prefidente; fece dipingere fopra il ptiblice Palazzódelia Communta, l'Arme della fameglia Squarzafichi con la feguentepifcrizione da due verfi ace. compagnéta, cioe.

- Angufivio Doninico Squartafice Pairicio Ntexandotho Exallenviffimi Mediodmi Sernatos Prafidi.


## - Corneiquied albintsi dofulgot fumme: Leme


Fratranety diutenterb per caura delle mokes, \& continue pioggie tàmentegtoff, et akieti lifími Tanaro, e Bormida, che congiunti, e congiurati infieme, inondarono Puleimo giorno di Settembre la campagna di Aleffandria Connertabil damadelle biade fempate; de' beltiami in grandifint numerb', dytbori infiniti, e di robbe diuetfe, le quali tupite dalla voracita di qiefti orgogliofifumi, furono da efficon miferia compafioneuole potte in oltima perdizione', Mà ne qui terminasono le diggrazie da quella inondazione cagionate, Imperoche il Caftellazzo, e Cafale de' Cermelli, due Terre dell' Aleffandrino: affai contigue alla Bormida, furono da queftofiume, e dal Tanaro coit effocongionto, cofiallimprouifo affalite, che zon portado geci Terriesi allimpetuofe furore di quelle

- acque in alcun modo foterarf, rimiferéo zifititamnificati, - nonfolo per lifemirati grani, mà anco per la z buniquantità degli arbori, che dalle radici fuelfo, epotbiv. Le -Cafe s'inumiditono talntente, che douctuno per alcun qumpe tellare inabitabil'; ed oltracidilute tiefte; che -deboli per la vecchieama, edicarilua maverina labitatefif trouauane, andarono it terta: le botcitye tinechicrano piene d'vuk, e di mofto per la vindetnia' poco inantifeguita; furono tutte dallimpetwofo fortere di queifinump po

 -inondazione à fudersiluoghi; 41 quali da rimta roumiza miferamente percoffy viua ì̀ conferleranno per hingotethpola memoria: : :

Amminittō cof retramente la Preforla Givadeitura di pauia Mafflio Panizzoni, che in riftuardo tirciote d'altri fointeriti, il Conteffabile di Caftighis tieqfectordo Tso gonerno dello Stato di Miano, bo feec per'vobiemio Fifcale della fudetta Città di Pauia si porth egli con santa giuftizia, ed ineegrith, cheli Pauefiure'glismtri onbti adeffo fatti, litonceffero infieme con ifudighlivotio qudfcendènti per fémpre la citrédinanzas:
Accrebbe Cplenidore alla fua nobife flipte tat Tribti Sandrij Dauid Giufeppe fylio anch'epli di Giureppe foil qual'effendo Cauagliere de' 55 . Mantitio, e Lazzaro, eotifegul queftianno la Conimende di Pözzo di frada.

- Seguirono finaliniente quefràno 1612 . la noite déll'Impetadore Rodolfos el l'efalratione di Matrin Rè $d^{\mathrm{d}} \mathrm{V}_{\mathrm{r}}$ ghoria, e B oemia fuo frutella: Hll'imperio.

Come anclie magran quantizà di Mori venne in Alet fandria dalla Spagna, donde tuttia quella razza loro; per hautriconcro il Re Filippo terto $\boldsymbol{y}$ e tute il Regno colpitrato, fu feacciata yeinorthotiendo eff con che viuere in
 à fine di folleuatcin'quaktuemaniera pa pouerth je miferà condizione loro.

Queflannos ilGurecenfatro Otraniano Ghilinf; dopd haver iftiutita mia primogenitura della Ghilina fuo Caffinaggio di quatro poffefioni né confini dellp Aleffindrino col Tortonefe, nel primb figtiuolo, the nafcera dalli fracelli Giouan Ambrogio, Girolamo Autore di queff Anmali, Lodouico , e Tomalo Ghilini fuoi nipoti figliuoli di Gio: Giacomafuo fratello, e poinel primogenito di effo primo figlio, e coff fucceffuamente in perpetwo, mori nelleta di cinquantacinque anni alli ventifei di Fabraio; ed il fuo coipo fü con quella funcbre pompa, che maggiore fi pofia fare in Alefandria, fepolto in San Bernardino.

La morte, che lanno aumei fucceffe in FrancefcoGonzaga Duca di Mantoun, intorbidd la pace d'Italia,e cagiopò, eofial Monferato, come a popoli vicini; e maffime a gli Aleffandrini laguerra, e per confoguenza calamied, é milerie grandifime. Imperoche la Duchefla Margatita figlia del Duca di Sauoiz, e vedoua del fudetto Duca di Mantoua, ì cui'haueuz partorita vna figlia chiamata Maria, frifolfe di ritirarfi con fuo padre; ond'egli per compiaccre in quefto alla figlia, mandòil Prencipe Vittorio Amadeo fuo figliuolo, z̀riceuerla, mì la Principeffa Maria fù contro la volontà della Ducheffa fua madre ritenura dal Cardinale Ferdinando fucceffo al fratello defunto nel Ducato di Mantowa, e di Monferato. Dipoi pretendena il Duca di Sauoia vna parte di effo Monferato, non folo per via conuenzione, che dell'anno $\mathbf{r} 43$ s. fifece trà Amadeo' Duca di Sauoia,e Giouan Giacomo Marchefe di Monferato, mà anco per il tellamento fatto da Bianca di Monferato, che fil moglie di Carlo primo Duca di Sauoia, tanto delle ragioti fopra quello Stato invirù de' capitoli matrimoniali, quamo della fua dote dootzanta milla Ducati. Quete fue prerenfioni dunque furono principio,\& origine d'vna grauiffima guerta frà sè,\&z il Duca diMantoua . Imperoche hauendo il Daca di Saunia modo da pid pattì Pefercito fuo nel Monferato, in fpazio dicinque giomitry fece padrone di Trino, Alba, e d'ogni cofa; fuoriche di Cafale, e di Moncaluo, che dipoivenne in poter luo; \& acquilto fimilmentequalche parte di quello, che giace di It del gume Tanaro.
iz: Dipan fecerifoluzietre diriwalgetfiallimprofa diNiz-- 4 a dolia Reglia, la quale effendo froptiaryidel piempare, gli gradinqualche impedimento per mandar ad effetco ia "préa deflhacictàdi Acqui, e di nutra la circonuiciopa cam, Pagais Perciọ̀ diede ordine al Conte Guido Sanior gio

 Luigtello mentre, il Prencipe d'Alcoli Antono da Leua,

 - graperiedi unta ha foldzeefa; partianlivensidue da que
 dinario, en'andò à foccorrere l'alsediata Nizz a con cinque
 pierh or itrouandofí percio vota della guangigione ds
 manetseficura, fu data dacuttodire d Citradini di efla ai
 , cige Map par agni quastiere, enteryanog diguardial otto i Gapirani popoparipki, hi qoadi furogo-Giafomo Antonio Gambarini per il Quartieredi Maryengon Tibburzio Milanet ie Cpungligre di San \$teffupo peril, quattiere di Gampn-

 Nopu Guica per il Quariere dibergoglio $\therefore$ Nontantolto arripa infogcorlo de He gente Spagnuole, \& tratiang. ad Quilio Terra des diftretto A deflandeinob

 za al culecte. Prencipe difcoli, shedimoraua in A lefsant



 le vetouaglie; ai che rifpore il Conte 2 cke pial tofto; cho
 dio, yoine dipoiyegui, Entraronopoi alli quatro diGiur gno in Ale finadria trefento \$nizzeri, of fu fubito leuato id carico a Cutt adinids fare le guardie, se cultodire ta Citrà
 Se lafledia, d'improno ì SanDamiano, Luogo ficuazoztrà Adh; A Alba;mà dolialtro canto it Duca di Niuers, che tiure zapaglineerestivel Duca diMantoua, s'autiò̀ Cannelai per foprappremed lo, mà la molfa fü indarno, poiche.ifere rieti di quel Lusga lorigetarono bratuamenteje lo cof:unt Sero ì sitornare dond'era venuto conla lua gente. Doppo quefte, \& altie impiefe, tinalmente ad indianza del Nuszio a mamedel Papa, edel Prencipedi Caltiglionéà nome deh j'Imperadores'ageipltanono $k$ differ epad trà il Sauoiardas \& il Mantouano, e fitabili l'accommodamento come fegue, Che il Prencipe di Cattiglione in nome di Cefare, \& it -Prencipe d'Alcolia nome del Rè di Spagna ricueffero Turno, Mcoceluo, \& A Lba cój Callellidi Diano, delliAlutes 2. altre Luoghi-del Monferato: Che $\sqrt{f i}$ hafiaffero tutte J'Arrglierie \& munizioni, che fretrarano inquelle pis iv ze, dalle qualifí potranno pert condur via quelle, che vi fono liate inerodotte dopo la prefadieffe: Chefileuafe Jalfedio da San Damiano: Che firmetceffe nelle mani del Duca di Siuoia la Principoffa Maria fua nipote, il che erapromeffo dal Marchefe dell'troiofa in nome. del Rè di Spagna : Che fi perdonafic à unti qnelli, ch hauenano adereo:n quelte guerte al Duca di- Sauoia: Che il Duca di Muisciuanon pretendeffe mai cola alcuna per li danni, ch'eglihàr recenuto dal Duca di Sauoia nel Monferato.. o
Lequili cole efferdef del tuno accordate, fù lenato taffedicia San Damiano, \& alli ventilettedi Giugno, il Cop: diverrui, zz il Prefidente Viualdi à nome del Duca oi Satula ifpoérolefudetre piazze in mano di quelli,che per quelto effeto furnue dal! tmperadore, e dal Rè di Spa-

 hauento qu:lli electo àtal carito il Marchefe di Caffine Lorenió Codeza fisiuulo del Marcheíe Cefate-ztcetò
-egli le fuderte Piaztesondeperinenze laroje con liArtiglierie, muniziont, \% a mai, che.furoio urouate in effe. $O_{i}$ Frattanto, AlRà dtspagna: Filippo Teszas cimuet ò if
 gria, Commifario generale da quà del Pèshaues dali fat tagrazia del Marcheizno di Mortaran Feudo. aflaipinaigate. - nello Srato di Mitane ; perciò la Citrà di Aleflandeia tace ;quelle dimoltrazioni d'allegreziea, cho tichjede usxat paqrifi infiniti d'effo Gouernaboierle cri onotatifime abschà -uallerciche azioni la fanmondegoiffimo diquefore ditrag. gior titolos \& onote; poicia'per conlecuat piad uluameftify memoria lua, fece dipiagerel'Arme della Fomegta Ofof ca (opra il Palazzo publico della Comabicio $\qquad$ L'vndecimo.giorno di Nouembre à Sah Marcionderitigas

 fecesouinar la cima del Ca mpanile di Sanse Aaciaz dpo Campi, volgarmente chiamata dell'Olmd, iliquella City Le perfone, ahe caminauano per le ftradeserssdo dallimprety diquql yenco coltrecte, fermarfidi quando-in quizdas fach fo dallotadici gran quantitidi asbori; fmofte via grat parte delle tegole fopria itetri, e fece molri hleri danniy comé axco in Genoua fommetre nouantafoi Nauife carichidi merci, edi frumentos \&s altroue rouinò icetric sabbaye in
 L.Inuerno fulfraddifima, piul lungo delfolito; imperer chala more denò - i, ygntinoue di Decembre vent e in Alef
 29, che fifermòin terrafino:alla metà del inefeprofiamo
 che dal carico di effa $\mathfrak{f}$ trourrono Itr zordinaskimente aggeaunci, eppoucrgfendo, outiauia il fatddo, pighiandagran


 traprdipaniofedglo.:

Pofcis the ancoma
 8\% in alter parif feco meraotabileilposfence anno 16.14. onde nè ifultod vaifteddo eltrema a al pagidi qualunque aluro folfe mai per l'addietro acradutco Similowenteallig dic:ci di Maggio venne di.noutp soquelta Citcì ta newhe però ácomapagnata dalla pioggia, che fubito la faceuz liquefas: efparice stheratip nè fegui vncofialpro, ecrudelfeddo; che bifognò vellijif dég li abiti d'Inuerno, : \& accoltalíait fugce, Perfenerò la ltra yagenza di quefo tempo quafiotio :çontinui mefi, citè dal prinçipio di Oetofreg' paffatojfing alla merà dal Sudetro mefe di Maggia s net quab: \{paz io di timpo, rempionoo orafereno, lidue feguentifi vedeyana nuulolof, e, contit; badi, ò con pioggia, è con venti, ò con


Ietanto, effendo fiflizati nueui mphimentidighemra siz li Buchi di Sulueia, edi Mantoua, ildarshefe dolitnon jofa. Gouernagore di quetto, Stato,fece venire roplta fohta? reicada, Napoli, d'alamagna, e dal paeie désuizuegin a
 $r$ efi haveua tenuta la fua gente alloggiasa: nel Monferata;
 guerra controil Ducadi Sanoia, chemon yoleuzoofferuare quel, che con taptaraginge lichiedeuail Rè - di Spagna -

 marciare verfai confini del Piemppre $;$ \& eqglieflendo vfcito da Milano,alli ventidi Agolto, andò a Candia Terra della Lomellina rè il Pauefe, \& Vercellefe, doue unita urta la gence, li diedelo. mplta, ele paghe; \& iuifece alto fn'à täto,che giunferp l'altereprourgionj militariballeftico dunque il turto, sinuibegliallifette di Settembre col fuo efercito a Ha weltradi Vercelli, mentre il Duca di Sauoia fenza perder rempo andò ad affalire la Terradi Paleftra: onde il Marchefe all'auifo di quefta nouirà mandò fubito al Prencipe d'A/coli à foprapprendere la wh ciaz, Carefona, e Stroppiama Teure delpiemonte,: telle guali fecealtocon léercito, a dimotò la notre apprefl: as Duca intapro; che nienteltimaya la perditadi queinuoghi, gettroto vn pome
fopra la Sefia, palso con fei mila fanti, mille caualli, e due pezzi d'Artiglieria nel Nouarefe; e doppo hauer nellifteto zempo inuiato il Marchefe di Calufio ad abbrucciar'il ponte della Villata, à fine di leuare à notri la comodità de'viueri fominiftratili dallo Stato di Milano, fi conduffe in vifta di Nouara, contentandofi di non inoltrarfi. Dall'euîdente pericolo della perdita di quella Cirtà mofo il Marchefe,fece fubito rifoluzione diaccorrere al foccorfo di effa. Fd dunque da' nollti appena paffaza la Sefia lopra il 'ponte alla Villata, per inuiarfi al detto foccorfo,come fi videro non molto lontano li nemici, che guidati dal Calufio s"accoltatano per accingerfi alf'incendio del ponte,come fi è detto, e dauano il gualto alla campagna ; però furono inuiatialla volta loro ducento caualli,i quali al primo inuettire disfecero le ptime rruppe di caualleria nemica, e coftrinfero le altre à laluarficon la fuga; dal qual difordine rifultò la prigionia dell'iffeffo Marchele di Calufio , che fur dipoi condotto nel Caftello di Milanosdella fanteria poi foprapprefa da timore per la rorta della fua Caualleria, \&a anco per la prigionia del fuo Capo, vra parte fi pore 1 vilmente fuggire ;i - L'altra fece refta con qualche valore al Capitano Lodouico Guafco, ehe con la fua Compagnia difoldatia cauallo arphatidi corazza fandaua incalzando, elo pore in non poco pericolo della vita, per hauergli vccifo il cauallo, fopra di cuifi trouaua, 2 anco amazzati alcuni de'fuoi Cauaileggieri; contutrociò ella feppe cofi bene difenderf, che fir riduffe in affai buon numero dentro di Vercelli.
Doppo quefto incontro, l'efercito Regio andò ad alloggiar'in Candia, e quello'del Duca in Paleftraje quindi,doppo hauer egli dato il fuoco à quefta Terra in vendetta di quello, che haueuano attaccato gli Alemanni la fera inangi a Carefana, fi conduffe il Duca infiemecon la fua gente fenza impedimento alcuno in Vercelli; \& il Marchefe delI'Inoiofa ritornd col fuo efercito nello Stato di Milano, vna parte del quale ful mandata nel principio di Otrobre à pigliar alloggiamento nell'Aleflandrino, e continuarono $亠$ a paffare le Compagnie di foldati per quefto Territoriofino B tutto ilmefe di Nouembre con grandiffimo danno de'Cittadini, e Terrazani, li quali, olere all'alloggiamento ordinario, eqpnocoftrettia dare giornalmente i foldati it foccorfo, cioè vna certa fomma di danari.Dipoi furono aggrauztidel carico di cuftodire la Città, fi come l'haueuano altre volte con ogni fedeltà, e diligenza cuftodita, entrando di guardiz ogni fera forto al comando delli quattro loro Capirani ; dal che nè feguiua un gran danno alla pouera plebe, la quale in vece di guadagnarfi il vitro, col mezzo del lauorar cotidiznamente, confumaua il tempo in farla guardia alla Città.
In quefto mentre, il Duca di Sauoia, che con gran prodenza, ematuro grudizio ansiuedeual lefito delle cofe, ace tefe à benifimo fortificare le fue Fortezze, \& in particolare Alti, come quello, che più dell'altre Piazze doucua effer foggerto à gl'incontri, e lofienere gl'imperi della contraria parte.

- Dall'altro canto, il Marchefe dell'Inoiofa non fut tardo ad afficurar'i confini dello Stato di Milano verfo l'Aftigiatho, e'l Verceliefe, alla cui fronciera effendoui particolarmente Romagoano, Terra di qualche confiderazione, vi mandd alli dieciotso di Ottobre il Capitano Paolo Maria Cattellani con la lua Compagnia di Fanteria Italiana per Gouernatore, cofi di quel Luogo, come delle Milizie di effo, e del circonuicino Territorio.
uoitrre, doppo haver egli fatto ritirare il Duca di Sauoia dal Nouarele, fece fabricare poco difcolto da Vercelli vn Forte, che refta à fronte del Borgo di quella Citta, efil chiamato il Forre di San Carlo,poiche alli quattro di Nouembre giomo $亠$ quel gloriofo Santo fettivo, ful con folenne cerimonia conlegrato doue fubito fi conduffero d'Aleffandria turte quelle cole,che alla guardia, e conferuazione dieffo crano neceffaric. D'ordine fuo ancora s'imbarcarono alli quindici,' efedici del Gudetto mefe su'l Tanaro in quefta Citta quindiei pezzidi Artiglieria con la munizionè quelli opportuna, efurono condottiad Annone, doue pariméte andò rutto l'efercito,chefi trouaua nel Nouarefe.
Frattanto, alli vearidue dellififeffo mefe di Nouembre,
\& li due feguenti giorni ancora venne dal Cielo waagrandiffima pioggia, per la quale crebberodi maniera, e l'mi'e l'altro fiume Tanaroy e Bormida, che inondata quefinuta Ia circonuicina campagna del Territorio Aleflandrino, cagionarono ineltimabil danno alli feminati.

Pofcia, it Marchele fece d'Annone marciar la fua gente forto Azzano,Luogo,che giace all'incontrodi Afti, il quale fù tenza difficoltà accupato dal Marchele di Mortara Gouernatore di Aleffandria; \& a appena hebbe linnoiofa pofio il Campo inquel fivo, con animo rifoluto d'andartene fotto Alti, comefubito auifato il Duca di Sauoia di quelti difegni,fece fortir da quella Città vna parte del fuo efercito, \& hauendola mandata ad incontrar l'efercito Reale, fi venne frà quello, $e$ quefo à / |icaramuccia; $e$ benche vi foffe il fiume Tanarodimezzo ù̀ Pvo', e l'altro, contuttociò i mofchetti, che d'ambe le ripe fífcaricauanovicendeuolmente, colpiuano condanno', emorte, cofide'nemici, come de'noftri, trà quali vi reflarono in particolare vccifi due Capitani Spagnuoli colti da vna palla d'Artiglierja, chead unod'effi portò via di netto la refta, 8 all'altro, che fie trounuain più̀ eminentefito, palsò dall'vnall'altra banda il pet to. Doppo quefta fcaramuccia ftaunao le cofe alquanto forpefe frà il Marchefe, \& il Duca, quando il Nuazio del Papa, el'Ambarciadore del Rè di Francia a frapofero à fine di aggiuftar le differenze, \&z compor gli animi, cofi de'Spagnuoli, come de'Szuoiardi; mà doppo efferfi propolti diuerfi partiti, finalmente non fi conchiufe cofa alcuna, poiche i capitoli della pace s'haucuano, prima di ttabilirli, da mandarin Spagna.

In quetto mensre, il Prencipe Tomaro vatimo de'figliuo-: li del Duca di Sauoia v́cito di notte da Vercelli, andj̀ con vngroffo di Fanteria, e Caualleria fotto la Terra di Candia nella Lomellina, ecol pettardo gettata fubito ì cerra la Porta, vi entrò , la pofe curta, e col fuoco, e col ferro, in grandifima rouina, e doppoiefferuif fermato tu tta la notse,ricomò in Vercelli;e pofcia il Duca occupò alcune Terre, cofi dell'mperio, come del Rè di Spagna nelle Langbe: (col nome di Langhe vien chiamato tucto quel tratto di paefe,che giace trà La Riuiera di Genoua, e'l Monferato inferiore) Erano di gia feguite le fudette oftil jida, non oftante che dall'ifteffo Duca fofe flata gia fotcofcritta la capitolazione della pace, quando venne nuoua al MarchefedellLnoio(a, che Carlo Doria Duca di Turfi,\& D. Aluaro Báfano Marchefe di S.Croce erano partiti da Genoua per venir'in Alelfandria ad abboccarfi leco; perciò alli cinque di Dece mbre,accompagnato da'principali Miniftri dell'eferciro fi trasferì egli dal Campo in Aleffandria, doue arriuati,\& il Doria,\& il Santa Croce, fece vnitamente con queai rifoluzione di mandar'vn groffodi gentead occupare vna parte delle fuderte Langhe, come nè fegui principio; imperoche furodo prefi Mombaldone, e'l Dente; \& fif arebbe occupato il reftante, (e dal Marchele non fi fofe riuocato lordine, col quale volfe, che tutta la fua gente tomafe indietro; e frattanto il Duca rinforzò le guarnigioni di quei Luoghi, ch'erano deboli; \& afficurò di gente glialtri, ch'erano pericolofi; dipoi attele à farfi padrone fenza contrato di tutco ilrimanente di quei contorni, mentre il Marchefe haueua di gia leuato il Campo di fotto d'Alti, alli quattordeci poi del fudetto mele ritornaronoà Genoua li fudetti due Perfonaggi, come anco alli diecifette partì l'Inoiofa d'Aleflandria, e n'andò̀̀ Milano ; nè alcro efito hebbe la guerra di queft'anno, la quale terminò in fauorepill tofto del Duca diSauoia, che de'noftri.

Doppo effer flazo l'antecedente bienio Marfilio Panizzoni Fiicale di Pauia, otrenne per il prelente \& \& feguente anno la feconda volta la Giudicatura di Cremona fotro il Podetà di quella Citta il Senatore Niculol Leyzalde Spagntuolo.

Queft'anno ancora lifratelli Cauaglier'Afcanio, e Conue Audino Maria Trotti Sandrii perli meriti della particolare feruitul loro col Duca di Sa4oia Catlo Emanuel,ottennero da quefto nuoui onori, egradi, cioc̀ Afcanio fu fatto Maggiordomo dell'ifteffo Duca; ed Audino Maria confrgui la Gran Croce dell'Ordine Cauallerefco de'Santi Maurio, zio,e Lazzaroze luogo ancora trà gli aleri Configlieri di fta: to del medefimo Duca f

Sigille

Sigillठ finalmente $\mathcal{H}$ M. De. XIIII. ma gran mortalita, chefeonì ne'foldatiAlemani del noltro efercito, i quali, perche non erano pagati da'loro Capitani fi riduffero à rale miferia, \& à coli grands patimenti, enel viuere, e nel vettirfi,chenon hasendo con che cibarfi, nè veltimenti di poteri difendere dall'ecceffiuo freddo, che piu del tolito era incrudelito in quell'Inuerno, diedero in vna quafi peltilenzialemalattia, dalla qual'erano infelicementeridotti alla morte; fiche pochidi loro fi fortraffero à cofi miferabile, \&z compaffioneuole difgrazia: di ducento; che in Aleflandria furono mandati à curarfi, dieci appena potero rihauerfi, \& vicir dal pericolo della morte.
1515 L'ortauo giorno di Genaio cominciò à \{cender dal CicI Lo la neve, \& continuando pafsò l'altezza di trè bracci, la quale lenza danno alcuno delle biade,e d'altrifrutti dimotò in terra fino alla metà del mefe di Marzo.

- Perfeterando tuttauia la guerra trà gli eferciti di Spagna, edi Sauoia , il Marchefe dell'Inoiofa attefe con ogni lollecirudine à fare nuoui apparecchi, e trà queftionorò del carica di Capitanidi Fanteria Lombardalei Gentilhuomini di Aleffandria, cioè il Marchefe Giacomo Antonio Gualco, Girolamo Perbono figlio diLodouico Signore d'Ouiglio, Cauaglier'Auraro, e Conte Palatino, Marc'Antonio Trotti, Francefco Ghilini, Agotino Muzio , e Girolamo Gorrèta . Promoffe anco Benedetto Ghilini fratello del fuderto Francefco alla dignità di Sergente maggiore del Terzodi fanteria lombaida del Maltro di Campo, e Conte Gioluan Pietro Sotbelloni: Eabrizio ancora Ghilini ottenne in quelti tempi dalludetzo Marchele dell'Inoiofa vna compagn:a dı fanteria, Lombardia, efù fatto da effo, Luogoteniente del Commeffario generale dell'efercito diquad del Pò.

Grandi paimente faronoi preparamenti del Duca di Suuoia,il quale vedendo, che le groffeinondazioni caufate dalle neui eccelliue del Verno hauerebbero tardata la venuta delle genti, che dordine fuo $G$ affoldauano in Lorena, \& in altre Prouinzie oltra nontane, fece affettare la partenza loro da quei paefi ; ed onorò del carico di Colonello di Eanteria, e Caualleria il Conte di Mombafilio, e Cauzglier Gran Croce de'Santi Maurizio, e Lazzaro Audino Maria Trotii Sandrio .

4
Inquetlo mentre; antiuedendo il Marchefedi Mortara Godernatore diAleffandria, e Capitano generale di tuta la Prouinzia di quà del Dò,che il Duca di Sanoia difegnaua di porre l'affedio ad alcune Piazze del Monferato, $8 z$ in particolare d Beitugno, vici pieltamente in campagis con trè Terzi di fanteria, cicè due diSpagnuoli, \& vno d'Itar liani, con fei Compagnie di Caualli, e con due pezzi dArtiglieria; e conquefli apparecchi n'andò alla volta del fudetto Luogo, doue entrato fortificolliconcirca à mille ioldari Spagnuoli, con la Compagnia d'Archibugierià cauallo del Capiran Michele Afpur Spagnuolo, huomo d'efpertiffima b:aunra,e co'i fudetti pezzi d'Artiglieria; con haner anco alloggiato il rellante della loldatefca con le altre Compagaic di Canalli in alcune Terre vicine à Beltagro quattro,ò cinque miglia, La prefa diquelta Terra diede occafone al Duca d'accingerfialla ticuperazione di ella; laonde alli dieciotto del mefedi Aprile andatofene à quella volta colfuo eferciro, iui s'accampò in rusti li paffi, e nel'e Irade, per doue fi poteua entrare in quel Luogo; $\&$ in particolare intorno à certi guadi,che fí ritrouano nel fume Bormida, che và ferpeggiando la pianura di effa Terra, e quelti guadi fi fanno, quando ceffano le inondazioni. Contiere quefto Luogo circa à ducento fuochi, \& è èerrato dognintormodi muraglie, nelle quali iono fabricati alcuni Torrionis all'vfo antico; hà un Caltelle di poca fortezza, \& è fituato come in via Valle per rifpetto dell'altezza delle Colline, che li lopraltano. Nella fudetta maniera fi fece padrone il Duca de i Pollt, che circondano Beftagno; e fenza perder te:npo alli dicinoue, gionno di Pafqua,alle ventitrè hore comintiò à fare la batteria con due pezzi píccioli d'Arciglieria, de cui palle per effer picciole, non poreuano far b eccia di confrderazione ; però dubirando il Marchefe di Mortaia, che il Duca non ve nè facefle condurre de'pila grofii, It quali haueretbero fatia maggior roctura, (crifle con grande intanza al Marchele dell'Inoiofa Gouernatore del-

Lo Stato di Milaho, chenon tardaffe $亠$ mandarlifoccorfo per il.perıcolo grande, che li fopraitaua : continuò la batteria fino à tuttoil giorno leguente, nel quale al tramontar del Sole,il Ducca raccolte le ine genti per la nuou a, ch'haueuano della vicinanza delíoccorfo, tuttauia non mancò di profeguire vna parte della notte, la batteria intorno al folfo, e nel relto di quella fece ritirare le genti co: 1 fudetti due pezzid'Arriglieria alla fominità deila Montagna, doue già erano arriuatili Cannoni di batreria.

Erattanto, il Gouernarore dello Stato di Milano, che all'auifo dell'affedio di Beftagno era partito da quella Città, venne in Aleffandria; \& adunate tutte le fue,forze,ch'erano di là del Pò,e verfo l'Alefsäjrino, e le frontiere d'Aftiin numero di dodicimila fanti,e cinquecento Caualli, andò con quefto groffo di gente il fuderto giorno di Pafqua ad alloggiare in Acqui. Mentre il Marchefe di Mortara ltaua con grande anfieta alpetrando il loccorfo, furono fcopertialcuni pochi Archibugieri it cauallo, iquali andarono à portar nuoua ad effo Marchefe, che'l foccorfo veniua, cioèsn groffo di Caualleria col fuo Capitano generale Alfonfo Pimentelli,\& altri mille, \& quattrocento Caualli feguitati da quattro mila fanti col Gouernatore dello Stato di Milano, col qual'aiuto inemici abbandonarono l'affedio di Beltagno, e vi entrò il fudeto Gowernatore, che poficia diede ordine, che quella foldatelca infiene conl'altra venuta al foccorlo, e le Compagnie,che ftauano nelle Langhe, andaffero verfo lo Stato di Milano, lafciando in Callizzano, Cairo, Spigno, Roccaurano,e Mombaldbne le guarnigioni neceffase per la cultodia di quelti Luoghi.

Il Duca ds Sauoia, al quale premena per la ficurezza de* fuoi Scati, afficurare Cannelii, Potto di molea confiderazione, fi riduffe à quella volra con le fue genti, enel medefimo indante fil aurato, che il Marchefe dell'Inoiofa, il quale era tornato alli ventitiè del fudetto mefe di Aprile in Aleffandria, faceua paffareil Pò alla fua foldatefca, ch'era verfo il Pauefe, e Nouarefe, per ynirlà con quella, che gì̀ haueua Seco,e che fuceua molte prounifioni di vettouaglie, $\&$ d'altremunizoni, effendofigiz alli venticinque di que! mele condotte da Pauia ventiquattro naui cariche d'arme d'ogni forte in Aleflandria, doue fimilmente furono condote da quella Città quaranta naui cariche di fieno, ordio, \& auena; le qualli vetrouaglie furono raccolte dalla Lomellina Ter. riturio di Puuia: Sipeuz ancoil Duca, che tutte quefte prounifioni, coli per il combattere, come per il viuere s'haueuano da condurre alla volia d'Annone, con penliero d'Alfalire Atti, doue fi trouaua il Prencipe Tomato fuo figliuolo con quattro mila fanti, 8 alcune Compagnic di Caualli della lia guardia ordinaria.

Aliauto di queltipreparamenti, il Duca partì da Cannell, $\&$ alli ventifei dellilteffo mefe di Aprile n'andò in Ati, doue fubito attele alle cofe neceffrie per difela di quella Città, \& à gli apparecchi della guerra : quiui fece tirare una gran Tunciera, che cominciaua alla Collina verfo la Certofa, e Monreinero, \&zarriuaua firo al Tanaro, doue fono i Mulini, con la quale fi copriua cutta la Citè da quella parte; fece ancora beniflimo afficurare il Forte, che fi era fubuicato di là del Tanaro, fopra del quale fi pofe va Pome dalla parte chenrra in effoil fiume Borbore; finalmente molte altre prouuifioni andò facendo il Duca per difera, $8 x$ offefa, alle quali mentre egli con ogni diligenza attendeua, il Marchefe dell'Inoiofa follecitaza le nuoue genti, che da diuerfi Potentati d'Italia lidoueuano effer mandate per feruigio della Corona di Spagna,e faceua gran preparamenti, ne'qualifitratrenne fino alli cinque di Maggio; In quelto giorno parti eglid'Aleffandria con le vndici Compagnie d'Huominid'arme, che trè gioni inanzi erano arriuate in quelta Citta, e quindi leuò tutta la foldatefca ordinaria de' Spagnuoli, per vnirla col rimanente dell'efercito .

Eifendo adungue vora difoldati Aleffandria, il Marchefe dell'Lnoiofa diede ordine, che quetta Citià foffe diligentemente guardata da'proprij Cittadini, come altre volec con ogni fedeltà, e prontezza haueuano fatto ; \& erano comandati da otto Capitani Gentil huomini diqucita Citrł̀, cioe due per ogni Quartiere, \& furono Marc'Aritonio Calcamuggi, e Giacomo Anronıo Gambarini per il Quartiere di

Maren-

Marengo ；Tiburzio Milanele Cauaglieredi San Siefano，e Francefco Verzari per il quartiere di Gamonios Giuliano Inuiziati，\＆Andrea Mantelli per il Quartiere diRouereto Ottauizno，e Giulio amendue de＇Guafchi per itQuartiere di Borgoglio．

D＇Aleflindria il Marchefe andò à Felizzano，doue di－ morò fino ì gli vndici dell＇ifteffa，wefe di Maggio，per dar tempo，che le fue sforze poteffero giungere $\& 2$ effendone． vna gran parte arriuata，fece il giorno feguente metrere $1^{\circ}-$ efercito con bella ordinanza della Campagna dintorio ad Aumone，Terra dicento cingranpe Cafe polte al pic̀ detle Colline，che li fono contigue rincontro al Tanaro，e difco－ Lo quattro miglia d＇Afti．In quefto mentre fi trattarono $2 \mathrm{C}-$ corditrà l＇vna，e l＇altra parte，i quali non hebbero effetto alcuno n mad fifeguito la guerra．

Fiatranto，alli dodici del fudettor mefe di Maggio co－ mandò il Marchefe dell＇Inoiofa，che d＇Anoone per Laitrada maettra poco difcofto dalle Colline，e molto comoda a pe－ doni caminaffe la Fanteria，la quale conteneua fei Terzidi Spagnuoli，trè di Napolitani，quattro dello Stato di Mila－ no，due de i Porentatiltaliani，cioz del Duca d＇Vtbino，edi quello di Parma，vno della，Republica di Lucca，efinalmen－ te vn Reggimento di Alemanni，liquali curti poreuano ar－ riuare al numero di quaranta mila fâti compartiti in quat－ tro Squadroni；dietro al primo caminauano alquanto verlo le Colline ，fei pezzi d＇Artiglieria di campagna；la Caual： leria leggiera diuifa in Squadre di Lanze，Corazze， 2 Ar － chibugieri haueua la mano manca in due ale；la dritta era guidata dal Generale di elfa Alfonfo Pimentelli，e dell＇al－ tra era condottiere il fuo Luogotenente generale；il nume－ ro di tutti quelti Caualli arriuaua circa à due mila；dipoi reguiuano iquattrocento Huomini d＇arme dello Stato di Milanoguidati dal Marchele d＇Efte loro Generale；appreffo a queftiv veniuano le bagaglie，e finalmente caminaua il re－ fo della Fanteria，hauendo la Vanguardia di tutto l＇eferci－ ro quattro Compagnie d＇Archibugierià cauallo．Con que－ fita ordinanza cominciò à marciare il Marchele dellínoio－ fa alla volez d＇Afti，nel cuiterreno fubito entrato，che fail medefimo fudetto giorno duodecimo，fifcoprirono circal cinquanta Archibugieri à cauallo，che ftauano diguardia， alla volea de＇quali mandò il Marchefe vna Compagnia pur d＇Archibugiqrì à cauallo；e doppo efferfi，e quelii，e quelti vicendeu imenrefcaricate alcune archibugiate，inoftrico－． Itrinfero ${ }^{\text {n nemicià ritirarfi dietrole }} \mathrm{Cafe}^{\text {a }}$ ；che iui erano； mà il Duca，che col fun efercito era gia viciro d＇Alti，lungit mezzo miglio da quilla Citrà，cioè alla riua d＇vn pisciol， Torrente，chefi chiamala Verfa，fece fubito aunzzar ia． Vanguardia della fua Caualleria à darli per fianco；\＆if Capitano della fudetta Compagnia，che la vide venire，fe－ ce itirare ifuoi Archibugierifcaramucciando fempre．A queforomore auanzò fubito il Generale Pimentelli con feiceneo Cauallidella Vanguardia feguito dalle Corazze Borgognone，e con grand＇impeto inuettili Francefi，ch＇era－ no innanzi，e li ruppe con qualche fua difgrazia，poiche li ca\｛cò fotto il cauallo，e circondato da queltı fivide in mol－ to pericolo；come anco il Marchefe dell＇Inoiofa，che in que－ fto principio di battaglia era auanzato frà i nemici，corfe non pocoríchio．In quefta rotta morirono della parte di Sauoiz circa ̀̀ quaranta，\＆alcuni furono fatti prigioni，frı i quali il Signore di Roafon，\＆il Signore di San Reiran Cauagliere Lorenefe，ambedue Capirani di Caualli furono mandati in Aleffandria，oue ftettero prigioni fino alli trè di Settembre di quefl＇anno．Finits quefto fatto d＇arme，il Du－ ca di Sauoia alloggiò alla Verfa，il qual fumicello li feruiua per foff，e le fue alte riue ber trinciera；\＆il Marchere oc－ cupà illungo della Croce bianca，doue pofe d＇ognintor－ no i Quartieri，e poi fece accottare la Vanguardia dell＇efer－ citoalle Colline，con intenzione di meter foldatefca，\＆ Artiglieria fopra quelle emineize，per poter facilmente battere tutta la pianura，efare dilogziare il Campo del Duca；del che accortefene egli，occupò fpeditamentele Colline，che reftauano piul consipue alli fuoi Quartieri，e pofe nella lommità a lcuni pezzid＇A：tiglieria；dipoi man－ dò fertecentofanti Francefi，e due Compzanie di Corazze à guardat＇vn paffoftretto appreffo al Cattello di Cattiglio－
ne，che giacefoprale dette Colline：qual pofcia fa dal Prencipe d＇aicoli Ma＇tro di Campo generale valorofa－ mente acquiltaro in nome del Marchefe，Quefta perdita ca－ gionò grap difgufo al Duca，e lo fece rifoluere，vedédofi in gran peric甲lo，di ritirarfi infieme con tutra la gente，\＆Arm tiglieria in Afti，come fece la matrina delli 15 ．dellinteffo mefe di Maggio．Ritirato il Duca，comã dò il Marchere，chan fioccupaferoi fuoi Polli，e chefi fortificafferoparfeurez－ za delle vettouaglie，\＆e mqniziogi，she and auano al Cam－ pa，Reale．如quelti Pofti dimorò fro alli diecipoue，nel gual tempo if Duca artese $\frac{1}{}$ fottificare， 8 errincierare alcur ne delte Golline，chereftano deliz parte del Caftello．，edis Monreinero，dubitando，che inoltri non andaflerò queplay volta Alli venti del medefino mefe，doppo fisuerit Mar－ chere lafciaro alla guardiadsHe Trinciere ， 8 Lune，che fi faceuanos un Terza di Fanteria Italianz，palsò il Torrente． della Verfa con penfiero d＇occupare le Colline，che fopra－ ！̣ano alla Città d＇Afti，efece marciareillun elercito alla volta di efferFrattanto，il Duca di Sanoịa alliauifo di quefta． moffa，inuiòle fue genti alle medefime，Colline，dove fi， venne frà l＇vna，e l＇alura parte ad vñ fatto d＇arme veramen－ te fegnalato，nelquale rimafe vincitoreil Marchefe，con hauer guadagnato il Pofto di effe Colline，la qual perdita fa dinô poco difguft，al íudeto Duca．Erano relati alcuni． nemici in una Cafapoco lungi da doue era leguita quella fcaramuccia，quando vn＇affai buon numere di Mof chettie－： ri Napolitani fímife all＇imprefa di valerli fcacciare；il che effendo fato difcoperto dalla Caualleria nemica，fece ella xilolux ione d＇inueftire effi Napolitapi，e per farlo più ficu：－ ramente，fímife à gridare Viua Spagna，Viua Spagna（bel－ lafimo fratagemj）dalla qual voce ingannati loro，credédo che foffe Caualleria dell＇efercito Reale，la larciarono ac－ coltare in maniera，che da effa nè rimafero molti di loro ammazzati，e gli altri crudelmête feriti de＇quali fen＇empi－ rono quatro naui，e furono il giorno feguente condorti per il fume Tanaro $̀$ guarire in Aleffandria．In tanto，il Gran－ duca di Tofcana Colmo de＇Medici diuotiffimo verfo la Corona di Spagna，mandò in aiuto di effa，nelle occafioni di quefte guerre，on Terzo di Fanteria，chepalsò alli trenta del fudetro mefe di Maggio per Aleffandria，equindi fù fu－ bito mandato à Nouara per ficpurezza di quella Citth，e del Forte di San Carlo．Per ilche vedendo il Duca di Sauoia； che arriuauano almarchefe giornalmente genti，firifolfe egli ancora dirinforzar＇illuo efercito con due mila fanti， che da Torino mandò in Alti ．
Seguvano le fudette miditarifacende，quando Lelio In：－ uiziati Protonotaio Apotolico，e Conte Palatinn，figliuolo di Francefco，doppo effer flato mon de＇Camerreri fegreri di Pio Quinto，e poi Maelto di Camera del Cardinale Alfon－ fo Grefualdi，fini di viuere nel fuderto Masgio in Roma nell＇età di cento，e ferue anni，ed iui hebbe fepoltura，non ollante che haueffe lafciato per reftamento di effer lepolto appreflo i fuoi antenati nella Chiefa disan Marco di Alef－ fandria，cioè nella fua Capella à San Pietro Martire de－ dicata，fopra l＇Ancona del qual Santo fi vedeua l＇effigie dellitteffolelio，che fù poi caffata，dopò che i frati di quel－ la Chiefa hebbero ad altri ceduta la detta Capella；con－ tuttocid iui ancora fiz conferua intatto il di lui Epitaffio in voa grande laftra di marmo bianco intagliato，comefegue． D． 0. M．
Zeliwn Inuiziatus de Carbonibus Prothonotarius Apofolicus，dr Comes Palatinus flime qu．Francifci． èwi primum à Pio F．P M．electwr inter Cwbicularios inchimos， pofiea as defuncto，Praficiticubiculi munereduo to qua－
draginsa annor apud slphonfum Gcfualdwit Caro dmalem amplifinum，facriq；Collegï Driannow，
fumms prsdentie，贳 probitatis Lavde per：
funcitur，fe mortalem agnofiens，boc
loco corpuc funm，ybiprimum
animur ad calites mi－
grauerit，hnmari
voluis．
Mentre（eguiuano gli atti doltilità fu pigliato partion， che fi mandalfe dal Rè di Francia，per ottenuere l＇ordire di

## 194

effa corvina circa Pecommidimento s emencre s'alpertaua la rifpota per mezzo del Marefaialle Dighiera, e ritardando effa dì venire, fi profeguirono gli atri doofilità di ambedue le patti. Finalmente la fera delli ventivo di Giugno, il Duca di Sauoia nel Campo fuori d'Aft, alla prefenza del Nunzio del Papa, e de glia altri Ambarciadori promife di metrere in effecuziose alcuni onorenoli partitis onde il Marchefe dell'Inoiofa hauendo vedura l'efecuziono di eff, difcoftd l'efercito Reale da i Pofti,ne'quali fi trousua , e lo rikirò fino alla Croce bianca, \&a Quarto. Dipoi HD Duca ritirò rutto il timanente della fua Coldatefca a \& fí ritenne per ficurezza,e difefa de' fuoi Stati goel numero di gente; che gia Gatabill nel qual procinto il Marchefe leud tutio l'éercito, e lo conduffe fuori dello Stato del Duca. Conclufo quefo interamente d'amendue le parti, it Duca difarmè, e dopò iHMarchere dellinooiofa dilpofe in manie12 dell'éerciro del Rè di Spagna, che nè il Duca di Sauoia; nè altro Prencipe hebbe gelofia, ne ombra di forte alcuna; equi terminarono i mouimenti di quefta guerra, e l'accomodamento di effi, che diedero da forpettare noo poco a molei, ene'quali il Rè di Spagna hà dimoltrata la clemenza della fua Cattolica intenzione, \&ela forza delle fue potentifime armi. Entrò poi il Marchefe alli vencotto del fudetto mélè di Giugno in Aleffandria, oue dimorò fino alli due di Luglio, nal qual giorno parri, e n'andò a Milano, hauendo prima dati al fuo efercito i foliti alloggiamenti .

Dopò efferfi disfatso il Campo Reale, alcuni foldati Napolitani ammalati vennero à curarfi in Aleffandria, e qoindi non ben riauuti dalle malaxtie, fuggendofene alla volta di Napoli, motirono miferamence per le ftrade, doue reftando i cadaueriloro infepolti, la puzze dieff fece vfire iLupi dalletane, che lidiuorarono; la onde alletaze quette fiere dal cibo diquelle cami humane, Icorfero qua, ela diuorando if fanculli, che à cafo fi trouzuano foli per le frade.
Segul dopd quelta guerra vna malattia, che haueua quafi del pettilenziale, e cagiono la morte a molre perfone, tra le quali finirono i giorni loro allieredici' del fudetro mée di Luglio il Marchefe Giacomo Antonio Guafco,e Girolamo Gorrete, quellimori in Milano, e quefi nella fua pa--ria; \&e effendo fati amendue per la fudetta guerra Capitani di fauteria Italiana, diedero nel feruigio verfo la Corona di Spagna', compituflima fodisfazione, valorofamente affitendo à tutre le imprefe, che li veniuano comandate.

Pafsb anche alli fedici dellifteffo Luglio allaltra vita, e delfudetto male in Aleffandria, Federign Coloreti P:encipe di Valfio, che giace nella grurifdizione della Città di Gorizia nel Frielì ; efu il fuo corpo con pompofifimo funerale', dal Gouernatore Marchefe di Moitara, e darutta quafir la Nobiltà e e d’aleri Cuttadini accompagnato alla lepolura nella Chieta di San Francefco, doue pochi giorni auanti Ferdinandofuo fratello, anch'egli dell'ittefla malattia oppreffo, e morto, era ftato Cepolto.
Nel medefímo cempo, \& anco del mere di Agorto fr fecero tentir' in Aleffandria, \&e in altre parti cofi ardenti, e Atraordinarijealori, che hauendo cagionate infermitì graui, quafi totec le cafe di queffa Città furono à cofi fauta inGuenaa foggette: oltre chemolti, e molti paffarono all'alera vita, efrà quetti Giacomo Francefco Guafco Arciprere del Duomo, il quale mentre attendeua fenza rifparmio di fattica, e con ogni cariteuole affettoal carico fuo, cioz̀ alla curà dell'anime, fopraggionto da gagliarda feb: e, morìnel Sertimo giorno di effa, non ancor gionto al quarantefimo anno dellecà fua; comeanco quattro Canonici della fuderta Cartiedrale; cioè Perpetuogillia, Giouanni dal Pazzo, Pietro Francefoo Longo, \&e Emanuel Nani; Di maniera che lagran mortalità leguita quell'anno in Aleffandria pal$\mathfrak{f}_{2}$ in prouerbia, filendofi dire, è morto lanno 1615 . che fi può intendere, \& per il milleffimo, ed anche per il verbo 1615.

Venne poi aurifo in quefta Citth, che del mefe di Ottc. bre 7 s'erano fatti vicendeuoli matrimonij trà le due Corore di Spagna, e Francia, con hauer il Rè Filippo Quarto pigtiata per moglie Elifaber ò fia Ifabella Iorella di Lodouico XIIL. Rè di Francia,e queftila forella del liudertn noltro Rè, chiamata Annas per il che fifecero ailis s, di Nouetrbie pu-

## A I I

bliche allegrezze, 8 orazioni i Dio in rendimento di gra: zie per cofiltreta concordia trà di loro. Nel fudetto mele parti da Milano il Marchefe dell'Inoiofa per aodarfene in Spagna, effendo ftato infuo luogo eletto Gouernatore di quelto Stato piotro di Toledo Marchefe di Villafranca, al quale, fubito ch'ei fil gionto à Genoua, tutte le Città fog. gette al fuo governo inuiarono Ambalciadorià riuerirlo, e rallegrafi della fua venuta; come anco Alefiandria mandる per queft' efferto il Giureconfulto Siluio Buzzoni, che hauendo con ogni retitudine amminitrata la Giudicatura di Pauia, era ritornato alla Patria, ell Marchefe di Cafint Lorenzo Codega, I quali benifimo adempirono l'ambafcinca, Gionfepoi il Toledo alli 24. delfuderto mefe in Alefiandria incootrato, e riceunto con grand'onore dal nottro $\mathbf{G o}-$ uernatore, da tutei gli Vfiziati, eda' principali Gentilhnomini ; e dopdeffer quì due giorni dimorato andò alla refidenza del gouerno in Milano.
Alli venticinque, giorno di Santa Catterina, nel quale fuole il Senato di Milano diftibuire li Sindicati de gli Vffzi,conferì quello della Podefteriz Milanefe al fudetto Buizoni : el'accrefcimento di Religiofì a quefta Citrà, fece memorabile queftannos Imperoche hauendo iMonaci dI San Benedettonchiamatidel Rifcatto,comprata per il prezzo di ottocento ducati dal Capitolo di quefta Cattedrale, 12 Chiefa di Betlem infieme con l'edifizio ad effa contiguo fuori della Porta Marenga, vennero al poffeffo di quella,de allabitazione di quefto : e finalmente godeffimo gli vlimi trè mefi di queffianno continuamére fecchi, e chiari,eccerto qualchagiorno, che fil di nebbia vn poco macehiato.

Pietro Lirone, che dell'anno 1610 . fi Podeftidi Aleffandria, venne à reggere la detta Podefteria queltianno, \& li trè reguenti ancora; \&eil Giureconfulto Buzzoni doppo hauer onoratamente adempito il Sindicato del Podefà di Milano, feguitd nell'smaniniftare quella Podefteria li primi trè mefidel prefente anno 3 e dipoi ottenne la Giudicán tura di Cremona, mentre ini era Podelta il Senatore Lodouico Acervo.
Effendo poif fufcitare noone differenze erdit if Duca diSa: uia, \& il Gouernatore Pietro di Toledo, circal'éecutioné de'Capitoli della pace trà il Ré di Spagna, 8 il fudetto Duca, attefero ambedue con gran feruore à nuoui apparecchi di guetra; \& in particolare il Toledo alli Cette di Marzo clelfe Maftro di Campo della Milizia dell'Aleflandrino, e d'vna parte della Prouinzia, che giace di quà del Pò, il Marchefe di Caffive. Fece anche nell'iftefoo tempo gli altri Maltri di Campo della milizia nellaltre Città dello Stato di Milano,\&-a tutti con gran premura ordinos,che alletiffero li milizianti, affinche foffero ad ogni richiefta prnnti al feruizio del Rè nol?ro.
Faceffimo poi perdita di Giouan'Antonio Ghilini Signore di Caltelceriolo, Gentilhuomo di onoratiffimi coftumi, e di dabbennaggine grande, amoreuole, \& cortefe con tutri, il quale fervi di Maggiordomo alla Ducheffa di Loo rena Chriltiana figlia del Ré di Danimarch; e monì allỉ zo.del fuderto Marzo, confumato quafi dalla longa malattia di podagra, e chiragra, nell'eta di cinqnant ortanni, efin fepolto nella Chiela di San Bernardino deila fua Patria di Aleffandria, prefloà gliantenati fuoi.
Alli dieciotto di Giugno il Tanaro venne in vo fubito a cofiltraordinaria altezza in quetta Cirti, che trafportò à feconda alcuni Nauigli, \& otto Mulini dal loro détinato luogo vn miglio lontano, benche foffero con groffe catene, efuni attaccati al Ponte di effo fiume.
Dipoi, la Vergine Santifima, che fuoridelle mura di quefta Cirtà firiuerife nella Chiefa di Loreto, alli vens vno di effo mefe operò vn miracolo in Cecilia Margarita figlia del Conte Precinalle Valperghi Torinefe; imperoche venendo ella dalli Bagni d'Acqui, doue fi era trasferta perguarired'vna pericolola caduta, che fece nel fcendere da vna fcala, con la quale firuppe in maniera loffo fagro. cofichiamato da' Medici, che rimafce immobile,\& pasaliticas, passò per Aleffandria, \& entrata neila iudetta Chiefa per dimanjar a Maria Vergine grazia di ricuperar lafalute; e menire iui fentiua la Melfa, raccomandatafidiurtamerre à quella, $\mathfrak{r a}$ leuè da fe fola in piedi fenza aiuto alcuno, li oa-
ficarone
farono in mn fubito turte le fatcie co ${ }^{\circ} \mathrm{i}$ Medicamenti, che haueua fopra ilcorpo per csula di elfa infermitàe e ricuperd incontanente la lanita, , simanendo affatto libera dogni male.

Crefceumo in quetts mentregli apparecchi di guetrá, coff dalla parte del Re di Spıgna, come da quelläd del Duca di Sauoia, quandoil Rè di Francia mandò it Signote di B étune per proueder'alli romoti, che fauano in procinto di fuccitare; \& il Papainuiònello Stato di Mílamo l'Arciyefcouó di Bologna Alefinḍ' Lodouifi a porgere quegli à iuti, che 6 poreuanögiadiçte necelfarij, per vnir gli animi dell vna, elaltia parte ; mà non oltante il trattato, che dalli fudetti Numzio A poftolico, \& Ainbafcia dore France re fa fato per la pate; fi proleguirono nello Stato di milano "t enel plemonte gliapparecthi militari; effatanto it Toleđo 1 fráaferì da Milanoa pauia; per daremágior follecitudinéa alle fpedizioni dellz guerra, e ear prouedere piut da vìtho Slli bilogai del fuo éferciro', e difporlo conforme alli thouf́nentí del nẹ̆mico, ché dígì̀ taua prontọ per attaccare il Monferato

Furono dipoi, cioe alli dodict di Sertémbre mandidatine? prefidio draleflándriai Suizzeri pér giardia, ée cuflodia di' quefta. Citt ; \& effendo ne"medefimi giqtni $\downarrow$ fcito in campaghia it Duéa di Saưotia col fro efercito, alfalto il Monfera-
 Morite irt Terte di effo Stato, le diede da factheggiare conogni libérta militare alla fua foldatefca. Dlpoi non Contento di quefto, s'auuiò verfo Candia Territoilo Paueré pelta Lómellina; con penfiero difariene padrane; ene hatuerebbe egli confeguito llitento, fe il Toledo nön ha i ueffe" ddbito inuiata via parre fella fua gente a foccortere il detto Luogo, con la quale conftrinfel inimimod ad abbandonar lim prefa, e lo fece ritirare vicino allá motra frel vero cellefe. Quiuifi venne fral vno, el'al'tro efercito t crudel batraglia, che terminò in faunte det Toledo con la miorte di molti, cofi de'fuoi,come de'Sauoiardi. Intanto, vedehdo il Duca dinon, porer refiltere all'armi valorofe dell'efetcilo Reale, firitiro ad Affigliano, doue s'aunide; che iSpasmoli $s^{2}$ aunianano à Cref́centino, per occuparlí quẹla Plazzaj? perciò fubito abbandono Affigliano, econ granidifima preBezza preuenendo it penfieto della parte contratia;', andód ad accâpstifin quel Pottoce' brauamente vi fípófe indiféa.
In quetto mentre, il Toledo comindö alli fua getite, che faceffe altoin Trino, per riforara dalle fatiche; e dai difagi patiti nella giornara della Mota guindin'zindòpoi $\ddagger$ Liuornoze dopo efferini đutro rato conl'éécito cinque giorni,firiduffe alla volta dtsatha, ticte ordine, che gli Alemanni occiupaffero il detro Lungo, éche il reltante dell'efercito andaffe à meitere l'affedio a Sin Germano, Terra principale del Piemonted fine di prenderla; il che fu da quelli, e da queltocońgran brauars eftguito, e ne facceffe it defiderato efferto. Dopo la refa di San Germano, il Duca occupó il paffo; donde lé vettouaglie poteuano effer'inuiate al detto Lungn, à fine di conftringere il Toledo ad abbandonare quella Piazza,mà reftò del tutto ingannato; poiche, dopo hauer il Toledo iui lafciato di guardia un groffo di gente , mandoil refto dellefercito alla volta de'Sauoiardi, co'i quali venuro coraggiofamente alla (caramuccia, con l'aluto d'altre Compagnie conieguila vittoria, $\&$ infieme tredici Infegne dellinimico.
Guadagnato il fudetto paffo, fi sitirò lefercito Reale a Tricerri, Luogo del monferato, e pofcia mentre andaua vn ancorto vetrouaglie alla Ferradi San Germano, fil poco difcofto da effo Luogo fopraggiunto da'nemici, li quali ei-

- Sendo ínboniffimo numero; lo prefero; la onde il Toledo all'auifo di quefta nouita, inuiód fubito contra di effi due Terzi di fanteria Napolitant', i quali vennero coraggiofamente alle mani co'i nemicí, e erintuzzarono illoro temerario ardire.

Frattanto ; il Marchefe di Mortara Gónernatore di AlefCandria, e Capitano Generate di quà del Pò diede ordine, che turti li Cittadini di quefta Città, come altre volte sera efeguito, entrafferodi guardia fotto à quattro Capitani dal detro Marchefe elettiallifei del mele di Ottobre, con au'torità di comandare à fuderti militanti de'Quartieri loro,
affinchecon ogni diliternza, e fedeltà mandaffero ad effet to, quanto richiede:ia al eugin verfola Corona di Spagna, efurono l'Aurote di quetti A Anali, per il Quartiere di Marengo; Claudio tal Pozzosignoredy Rerrtro, cheful poimarchere dí Annone; per il quartrere di Gamondo: Francelca Troti figliuolo del Conte Lodotico, "per if Quiartiere di Rouerern; e Giulio Guafco, peril Quartiere di Borg glio, tusts Gentulhuomina di queta Cirtà. Dopo Kauer il Mapchefe àficürzaza di quelta maniera Aleffandria, partila féta detlinōue Zethititeff, mefecon le Compagnie de'Spagnuoli della garnigione ordmatia, eccerro vna, e con le due Compagniedi Caualli 'cioè vna di Corazze, é Palera d'Àrthibugeri, amènduedel Conre Teodoto Triuulzi principale Caug flere di Milano, hora Eminertifinme Cardinale', \& Etćcelleniifimo Prencipe, e con trè pezzá d'Artiglieria con le maniziont a queftinereflarie; en andd à metrere l'affedio à Cannelli, che dorò poco tempo, fanm do che a gli modici del fudeto mefe di Otonbre sarteleas patti,con piaceuoli, e quafi amichetooli condizioni: entrito chie filil Maretiefe nel Caftello di effo Lungo, e pigliatone il poffeffo, tmandò fubito ith Afeffandria ̀ tpigliar munizionifolamente da guerra, poiche da viuere,la Terra riera aba bondantifima, \& in particolare il Caftello; thel quale fi tro uauano verrouäglite dongni forte in gran cópia,cori una Cantina drMoicidelfidilicatiffimi, e d'altri generofi vini ripiena : lifutono dunque mandare le munizioni opportune, conforme haueva egli comandato, e per ficutezza di effe le accompagnò Prapfelco Troti con la fua Compagnia de' militanti d ${ }^{\text {a }}$ Quartidre di Rouereto.
Mentre feguiuano quelte faceade militari, Pietro di Toledo Gouematoré dello Stato di Milano, allidieciotto del fudetro mefe elefle il Capitano Paolo Anconio Lanzauecchia per Sergente maggiore del Marchefe Lorenzo Codega Mafro di Campo della Milizia dell'Aleflandrino, ed'vna parte della Prounzzia dı quà delpo.
Aficurato ch'hébbe il Murchefe di Mntaral l'acquifto di Cannelli, añ́dò nelle Langhe, doue con l'aiuro di mille Alemanni, che glterano arriuasi, fi fece pàdrone di Calozzo, San Marziano, Cortemiglia, la prefa del cuicattello néfia cofifacile, poiche il Capitano; cheloguardaua; lodifeie brauamente; màrion porendo egli poì a tanta forza lungamente refittere,s'arrefe. Occupò fimilmente alıriLuoghi, \& in particolare Agliano, che dipni fù abbrucciato .
Frattanto, Sanzio di Luna Catellano di Milano, che fí trouaua in campagna con vna parre dell'eferciro Reale verfo il Vercellefe, piglir Gattinara, Llogo alfai popolato, e mercantile, \& de'migliori di quel Territorio . Dipoi, Pie tro di Toledo, che col reftante dellefercito campeggiaua nel Canaacife in Piemonte, venne à Valenz , doue parimente fitrnud̀ tMarchefe di Mortara, equiui fectro Configlio, edeliberarono alcuni negazij intorno alla guerra; polfia effendo giunto dal Mare nelle Langhe vn Terzo di fanteria Napolităna, il fudeto Marcheferitornò̀ a Cannelli: Mentre di quefte cofe poffuino, venine nuoua, che il Duca di Sauoia hauena inuista la fua gence alla volta di Gattinara, perricuperarla; onde il Toledo parti iubito da Valenza, e condotti leco imille Alemanni,\& il Terzo de' Napolizani, con due Compagnie di Cualli, eh erano nelle Langhe andò̀ foccorrere il detro Luogo;nè altra imprela fiufci per all'hora, mà effendo foprauuenuto l'Inuerno, ful per ordine del Toledo ábbrucciato Santià e ela ioldatefca, che iuinel Prefidio dimoraua, fù mandata nel Luogo di Sangermano; pofcia hauendo diftribuito ilrimanente dellefercito ne gli alloggiamenti,fí ritirò egli nello Stato di Milano.
Viffe in quefti rempi Guglielmo Antonio Firoffini, il qual'effendo Dortore di Sagra Teologia, e d'ambe le leggi, protonotaio Apoftolico, e Propotio del Duomo di Aleffandria, meritò d'effer dal Vefcouó di quelta Citrà Erafmo Paraticino eletto fuo Vicario Generale, nel qualveffizio fi portò à foíisfazione, cofi di quel Prelato, come di quefta Yua Patria, congran lode. Sifece parimente nominare con eccellente fania Guglielmino Schiauina Canon. di quefta Catelrale, inrendentiffimo di belle letrere latine ed in particolare d'ilinria, Il quale hauendo con ogni purità di ottimo itile fedeimente fritti gli Annali di Aleffandria; firenBb 2

## 196

de benemerito citradino di efficie degno d'hauter luogo in quefti miei Annali.
Turtauia perfeuerd quefianno la guerra trà il nottro Rèz ell Duca di Savoia, ele Compagnie di Fanceria Spagnuolas ch'eraso pot lo (pazio di trè̀ méfí dimorato in Canoelli, ritornarono allíquattro di Genaio all2 Colita guarnigioni in Alefiandria;onde i Cittadini furono finalmente liberati del carico dicuftodire la Patria.

Dipoi,effendo venuta nuoua al Marchefe di Mortara Goo uernatore di Aleflandria, che il Duca di Sauoia haucua poAo l'affediointorno al Caftello di Buri, imuid effo Marchefe allitredicidel fudetto mefe liifefe Compagnie del Prefidio di quena Circh ̀े (oceorrese quell'affediato Luogo gima bon effendo elleno artiuate à tempos quei Terrazani furono aftretti d'arrenderfi a Sauoiardi;onde illoccorfo de'Spagnuoli ritornd al fuo folito, alloggiamentospofeia non oftantela fredda, e malagsuole tagione, dellinno, che veramante non pù̀ eflere la piul a pra, nè la piul crudele, effendo thel cuore dell'inuerno, llcoragtiolose per cofi dire, inguieto valore del Duca di Sauoia non vullie mai abbandonare Parmi, mal fempre vigotofo, egagliardoff fece in tutte lockafioni conofere imitto, e generofo Ercole; poiche per diuertire PefercitoReale, ches'era moffo verfoil Vercellefe nelle parti di Mefteranosinuiò genvelife ffomere di Genaio a Cortemiglia,fotto pretefto di voler ricuperare quel Luogo; onde il Marchefe di Mortara andol labito $\frac{1}{\text { quella volta }}$ con le fudette Compagnic di fantería Spagnuola, $e$ non hauendo trouatz oceafionne di riliewn, ritomd̀ con la fua gente in Aleffandria.

Nellifteffo temipo, che il Prencipe Virtoriofigliuolo del Duca di Suuoia s'accinfe all'imprefa del Principato di MefSerano, che da effo fil interamente acquiftato, il medefimo Duca col Marelcialle Dighiera andò il fecondo giorno di Febraio à San Darrianos doue haueua già masdato il Cons re Guido Sangiorgio Generale del cuo elercino can altri Capitani; se havendo forto il detto Cafiello polio il CamPo, e d'ogninterno Iaffedio con gagliarda batteria, finalmente rifoluto d'hauerlo infuo potere; lifece dare l'affalto da'ivoi piu valorós foldatiatmati di coraztz, edi quefta maniera falita la muraglia, lo prefero alli rei dellitteflo mefe di Febeaio, con la morte del Gouernatore dieffo Luogoi il quale coraggiolamente combattendo vi lafciồ la vita. Dopola prefa di quelta Piazza, e dopo finantellata, andذ Pefercito \$auoiardo à vitirarfi nel Cattello di Varena; nel qual infante era già vfito d'Aleflandria il Marche di Mortara conle Compagnie di fanteria Spagnuola di quefto Prefidio, e con due Sagri, e le munizioni à quefti neceffarie, per auuiarfìfoccorrere San Damizno, mà fil indarno la moffa, poiche la contimata pioggia ritardòin maniera il fuo camino,che non poeendo arriuare a temposfì caufa, che l'inimicolo prefe; onde fe nè ritomd egli per la frrada di Alba, e poidi Cannelli in Aleffandria a enelliftefo tempo cioć alli orè di Marzo venne in quelta Città il Governatore dello Statodi Milano Pierro di Toledo.
Aiuciuano cofi felici, evittoriofe le imprefe del Duca di Sauoia, che li porgenano maggiormente animo di profeguirle, come fece; poiche dopola prefa di San Damiano, occupd Monteliose la Città di Alba, la cui refa Ceguì allifei del fudetto mefe, trouandofi in effa Gouernatore il Conte Aleramo Sangiorgio, il quale effeodo all'vleima neceffitì di munizioni, cof peril combattere, come per il vivere, fi aftretro d'arrenderfial Duca diSauoia con ogni fua riputazione, e con onorati patti.
La preia di quefti Luoghi diede occafione al Marchere di Mortara d'abbandonar Cannelli, e ritirate la fua gente dalle Langhe, come fece, hauendo prima fatto fmantellare il , fudetro Luogo di Cannelli; nella qual rouina s'attefe dalli noue di Maggio fino alli diecinones pofcia alli venti,giorno diSan Bernardino, diede ordine, ebefífaceffe vna Mina al Caftello di effo Luogo, affinche di quelia maniera foffe con la poluere mandato in aris, come ne fegui opportunamente l'effetto; fpetracolo veramente degno dicompaffione, poiche di bellezza , e fortezza potevafi pareggiare à qualfiuo glia altro; \&z haveua rutte le qualità, fre ecelitenze, che porfono far egregio, efegnalato un Lungo itral'altre delizie,
che lo rendeuano marauigliofo; eia particolare il Giarding d'ogni forte di frueci,e di varie delicatezze copiofo, e con ben ordinato, che wh Pittorenon lo poreua meglio con eceellente pennello ritrarre. Dopo quetta memorabile rouina, ritorno il Marchefe in Alecfandera.

In tanto s parendo tempo opporumo al Toledo di Gafire incampagna $;$ e defiderando egli di efeguire diligentemenze gli ordini, che li veniuano mandati dal Rè di Spagna per la guerrajche continuaua contro il Duca di Sauola, fece ri-4 foluzione d'a acingerd allimperfa della Citta di Vercelli: Percio alli vent'mo delliftefo mefe di Mageio vfi in campagna col fuo efercios; che conseneua undici Terzidi jranterias ció̀ cinquedi Spagnuoli, trè di Napolitani, quartro di Lombardi, voo di Valloni, e due Regsimenti di Alcmannis tre milla Canalli parte armati di corazza, eparte congli archibugi, cioquecenco aleri Catilli del Regao diNapoli, efinalmente ottocento huomini d'arme, Cox quefto potentiffumo efercito da otto pezzi d'Artiglieria accompagatro pianda il Toledo a Ponsefure; equindi mando vna parte di effo alla volta di Morano, el'alera fece marciarea Fontanile. Alli ventidue parti con tuttol'efercito dảfudetti Luoghi, en'andd a Roozech, dove foce alto tutto quel giornoralli ventirè marciò alla volea di Sangermano, e quindi, doppo hauer dato loccorfo à quel Luogo; paziso alla Terra di Bianza, ouedimorò fino al giorno fe-: guentenel guale al fpuntar dell'a lba, non fapendofidoues": andaffestaccoff à cauallo, \& à marciarejné fi leppe ill Luo-- go precifo, al quale fidoueua indirizzare l'efercito fin' $\lambda$ tanto, che nonfil artiudto vomiglio difcotto da Sangermano,ciod alla trada, che dirittamente ci conduce a Vercelli, doue fi marciaua per campeggiare. Alla volta dungue di quefta Cited auanzò Alfonfo Pimentelli con la fua Cuuallecia, della quale era egli Generale; $\& 2$ effendo queftivenuso quattro, ó cinque volse à battaglia con la gente del Daca di Sauoia, fempre la riduffè̀ rermine di ritirarfi dentro di Vercellis preffoalla Caualleria feguì oS Squadrone volante formato di turte le nazioni, che î́ erouauano nellefercito,e di quefo era Capo,e Condorriere il Maltro di Campo Giouanni Brauo de Laguna, chedipoifi Gouernatore di Aleffandria, il quale anddà pigliar potto ad vn Mulino, cinquecento paff lontano da Vercelli; $e$ mencre in quefto luogo faceua alto, venne dalla parte contraria vaz palla d'Artio glieria, che ammazzd Chritiano Stampa Conte di Montecaftello, e Cauagliere di San Giacomo della (pada, e leud le gambe a Ferdinando Porres, ferili fratelli Girolamo, o Garzia Pimentelli,\& vctife quattro priacipalifoldati.Dal. li venticinque fino alli trenta del fudeuto mefe firralafcio di fare cola alcuna, per il maneamenso delle Artiglierie, 2appe,pale, \& a alre cofe feetranti alla guerra, le qualitardarono quefli cinque giorni ad arriuare al Campo ; contutrociò non fiftette oziolameare s poiche fifeceroi Quartieri per ogoi nazione, quali erano fituati nella maniera, che fegue. Verfo jl Borgo di Vercelli ftaua il Quartiere de gli buomini d'arme, dipoi feguiraua quello de gr'Alemapni ; preffo à queftierano i Quartierl de'Spagnuoli; doppo i quali dimorauano gli Ahoggiamentidel Generale Pietro di Toledo; pofcia fegultaua quello de'Napolitani, \& apprefio a quefto dimorzuano con i Quartieri loro i quatrro Terzi de'Lombardi, efinalmente doppoquelti fi trouaua il Quartierede'Vallonijltandorene la Cauallerialeggiera alla coda di tucte le fudette nazioni. Alli trent'yno dellifteflo mefe fir comine. ciaronoà fare le Trinciere, delle qualiful deftinato vn po-
 liabi .

In tanto, il fame Sefia per caufa delle continue pioggie crebbe in maniera zale, che alli feidi Giugno ruppe; of fracafsò rutti li Pontíop ra di effoyla onde noo potendoficondurre al Campo le vettougglie, comincio lefercito Reale ad hauerne grandiafima ctreflia;dipoi per caula del crefcimento di quelfiume rimatero gli Alemanni calmente circondati dall'acqua; che l'inimico hebbe opportuns occafione difar fortita verfo il pofto loro cos mille, e cinquecento fanti, e crecento Caualli, con animo, e penfiero d'occuparli le Trinciere, \& inchiodarlile Arriglierie', mà il fuo difegnò riucicifallace y poiche troudl'incontro di quelt
atzione moleo gagliardo, 82 arditey la quale, conforme al tuo natural valore, brauamente difefe ill fio pofto, econ gran coraggiorintuzidd lorgoglio nemieo, hauendone di effr Sauoiardi tagliati ì pezzi pindifeicento.

Vedendo adunque il Duca diSauoia,che dentro di Ver: cellifitrouauano poche munizioni per foftenere lungameme paffedio di cofi porente efercito, firifolfe di far fcelta di quattrocento Caualli leggieri, dando à ciafcuno di eghindue faccheeti di poluere, cioè voo sil la groppa del cauallo, el'altro sil la ́ábiena del foldato; e di quefta maniera limando alla volea dellpaftediata Città, con perfieros, che doveffero entrares mà effendó tuai difcoperti dalla no-, Ara Caualleria, furono da efía, \&e anco da ma parte della fanceria Napolitana affaliti, con la quale vennero ad on fegnalato fatto d'armes emenkre artendeuano, e gli vni, e sli altri à menar branamence le manisiaccefe il fuoco nelLa poluere, che ne'facchecti conduceusno inemici; onde occorfe il pill framo, \&2 miferabile fpettacolo,che mn pezzo auanti foffe accaduto in guerra 3 poichefi vide in vnkubito la campagna tutta feminata di caualli morti, e dicadaveridiquei pouerifoldati 3 fifaluarono folamente fedici Caualli col Condomiere di effa Camalleria, il quale palso congrandifimo coragpio per mezzo la fanceria del noftro efercitose mentre que... valorofo Capitano paffauz, diceua,bifogna, $\grave{o}$ entrare, ò morire, poiche 1 hd promeffo al mia Duca. (brauura, efedelci veramente degna di grandifioma lode.)
ara quei cadauerifur titrousta vna donna in abito virile; armara come gli alerifoldati, la quale fi era cafualmemes faluata in quella difgrazia; del che effendo thato auifato il Toledo, a (e la fece venite, e ricercata da Jeila caufa di quefta fua fraordinaria rifoluzione, coftei fubitoli rifpofe, che l'ecceffuo amore, \& il gran difiderio di vedere yo fao amance, che nell'affediata Citad fi trouaua rinchiufo. Thaveua à ciò fare indotta; perciòteneramente commofo. il Toledo la mandà nel fuderro abizo dentro di Vercelli.
Quefe, \&z alrte fcaramuccie erano fequite frà l'vna, e Paltra parte, quando alli ventinoue dellifleffo mefe di Giptoo il Conte, \&e Maftro di Campo Giouan PietroSorbello . ni, ch'etafato fatto Generale dell'Artiglieria per inavion in juogo di Francefco di Padiglia amoualaro, mentre di noxte tempo leggeua a lume di candela vnordine mandatolidal Toledo fu da vas palla di Morcherto nella telta colpito, pet la qual ferita finili (uoi giorni, efpird l'anima in braccio al pilu cáro,e fidato Capitano,ch'egli haveffe nel fuo Terzo, cioé Lodouico Gbilini fratello dell'Autore di guefti Annali:Fù dipoi dzoo quel Terzo al Conte Giouznni fratello di eflo Conte Giouan Pietro; Cauagliero di gran Spirito.

In ranto, il Dacadi Sauoia rifoluro di foccorrere la Città di Vércelli, la qual fapeua effer'a malifimo cermine ridotta, inniò à quella volta per lo Stato di Milano cento foldatià cauallo armatidi corazza, ciafcuno de,quali conduceua due faceherti di poluere coperti di eunoio; e colf fegretamente, e contanta defirezza fecero quefto viaggio, che artiuaronofenza intoppo alcuno due miglia vicino all'afrediata Piazza; nel qual luogo effendo ftati difcoperti da gli huomini d'arme, furono da effi incontanente rotti, ela maggior parte vecifi: ilche occorfe alli cinque di Luglio.

Dipoi, non oftante quefta perdita, il Duca fece IVvlimo sforzo per foccorrere Vercelli horamai ridotto all'vltima pecefredse di zence, edi munizione; parti dunque allidieci delfudetro mere condieci mila fanti, e mille Caualli da Sancià, \& andd a Bironzo, Luogo dalla detta Citez̀ Iuneano cinque miglia, la cui mofa tenoe cuttala notte di effo giorno in armel'efercito Reale.
In quefto mentre il Marchefe di Mortara Gouernatore di Aleffandria, che firrouaua in Ponteftura, offeruandogli andamenti del Duca, fe li pofe alla coda,\& andò ad voirf col rimanente dellefercito del RE. Pofcia ordinó il Toledo, che a tutue le nazioni, chefi trouauano nel Campo, teDendo ciafcuna dieffe il fuopofto, fofte qualche principale dell' efereite lopraftante, affinche con maggior anima, e coragtio s'auanzaffero i foldati con le Trinciere; percioallispaguoli vuolle effer Capo l'iftefo Pie:
tro di Toledo à gli Italiani Vincenzó Gonzaga fratello del Duca di Mantoua ; àgli Alemanni Girolamo Caraffa Marchefe di Montenegro Mattro di Campo generale 3 ed 1 Val. loni Alfonfo Pimentelli Generäle della Caualleria. Ordinate di quetta maniera le cofe, fi cominciód fubiro a battere con l'Arriglierie per ututili poitfla Citrà , nella qual batteria fa Alfonfo Pimeatelli da ma palla di Morcherto ferito nel braccio, che in capo di dieci giorni lo conduffe à morte 3 rimafe parimente colpito dvoa mofchettata nel braccio il Toledo, della qual ferita fí ribebbe.
Alli dieciotto dellititefio mefecominciarono ispagmoo li dal poito loro ad entrare nel foffo'della Citud, \& il ámile fecero gl'italiani verfo la banda loro, facendo vna Mma, nella cui apertura pigjiarono alloggiamenoo. Frattanto, vedendo il Duca,che la Citta di Vercelli, doppo hauer fotempri moltiaffalti in due mefi,che da va groffifimo eferctto reftiaua affediata era tidorta alle ftrette, \& che non poteua in tempo bauere ifoccort, che la Chriftianiffima Corona li mandana di Francia, come anco le genri colfuo danaroaffoldate dal Marefciallo Dighiera, frifolfedifoccorrerla con la foldatefca, che à Bircnzo di (uo ordine haveda gia fatto alto dalli dieci fino alli diecinoue dellifteffo mefé in quefto giorno adunque fir mofte egli dal detto Luogo; é s’auicind fino ad Oldenigo, Terrattét miglia difcofta ds Vercelli, doue giunle co'i Prencipifuoi figlizoli, tenendo sutto quel dil Pefercito noftro in arme; la notrepoi mandd vna patte del foccorfo, cioè trè mila fanti, e quartrocento Caualli con munizione da guerra verfo la Seffa, perche da: quella parte entrafte; \& col rettante delia foldatefca fece dare all'Armé gagliardamente dall'alero canto del fume Serso, dome fitrouava il pofto de gl'Italiani, per ageuolare con talinganno Pentrata al detto loccorfo: ando quelti con zantofilenzio, che, fe non daua in ma Sentinella della Camalleria Napolitana, farebbe fenz'alcuna difficultà entrato turto; ammayzo guefo foccorfo la detea Senxinella, e feri aleri dieci, ò dodici Napolitani; al gual romore fubitocorfeng grolio di Caualleria, che s'afi ontò co'i nemici,econ eff venne cofivalorofamente all'zrmi, che ne vecifepid dian feicento, mànon porè impedire, chenon entraffero in Vereelli due mila fanticarichicon cinquanta barili di poluere, \&e quattrocento Caualli. In quelta Icaramuccia, della parte del Ré di Spagna reflo morto Luigi da Leua Capitawo di Caualli, mo de'Conti di Monza, e rimafero feriti atcuni aleri Capitani di Caualleria.
Alli veriti del fudetro mefe il Toledo fece minare il Baloardo, enel medefimo inftante vuolle, che fi batteffe con ventiquatro pezzi d'Artiglietia per ventiquastro hore continue. Frattanto, la fera delli vemt mo arriuarono in Inurea per foccorfo del Duca feicento Berneff, a petrandofi il compimento di quattro mila, chierano in viaggio vicino alla detta Citta, 82 anco il Marefcialle Dighiera con affai groffo numero di poderofa Caualleria, e Fanteria per loccorrere Vercelli; mà la tardanza dell'uno, e dell'alcrofoccorfo fil caufa, che nè reguiffe la refa di quella Citedspoiche la mattina delli ventidue, giorno di Santa Maria Madalena fali turta la Caualleria, eFanteria infquadrone, e comincidad auuicinarfi all'affediaro Vercelli, ceffando frattanto la batteria ; dipoi diede raffalto allinimico contanta bra* uura, che lo riduffe ad abbandonare i Pofti fuori della Cito tà, \& il Baloardo, che da'Spagmuoli fù fubito occupato; nel qual inftante le genti del Duca fecero la refilenza loro sid la Cortina della Cietà, difendendo lapertura della muraglia cö quel valore,che dimoftrarono fempre in quefto affodio. In tanto, non tralafciarono gl'Italiani d'enerrare dalla parte loro vel foffo, e nella contrafcarpa, doue fcorreuano intrepidamente, e Cenza timore alcuno. Peró vedendo il Toledo, che li Spagnuoli, \& Alemanni firitirauano all'indietro, ando egli in perfona à cauallo alla volta loro, li fece tiguadagnare il Poftospofcia diede ordine à cinquecento Spagmuoli, che fortiffero verfo ma mezza luna, che ftaua $\frac{1}{2}$ fianco del Campo Reale, quiui fifece egli conofcere corag+ giofo, poiche con la fpada nuda in mano arriuò fino alfoffo con gran pericolo defla vita per la continua, e feeffa pioggia delle Mofchettate, che impetuofamente veniuano dalla parte del nemico. Menareche li Spagnuoli, \& Alemanai

# 198 

ordinanza cominciato 3 marciare, fece credere al Toledo; che voleffe venire per la tirada ordinaria; tonde sentra nello"Stato di Milano, cioè per quellis dí Annone Caftello,che già con qualche fortificazione, e con mille, \& cinquecento fanti fotto àl comando di Bene detro Ghilhm, vno déquartro Luogotenenti del Maftro di Campopenerale, fiera fuf: ficientemente anficurato; mà velld per alliora fallijee teldifegno;poiche per la via di. Caltagnuole, e di Refâcorè véne di lungo alli due di effo mefe à Felizzíno, della quar Tierta Ii fece padrone, e conogni liberrà militate la pofé tuttá fortofopralaccheggiando ; \& abbueciando; äminzzè parto de gli Alemanni, che dentro di quel Lungb ffüano at prefidio, e parte díeffi fece prigioni, hauéndo éfeguizo ll fimile in quei Terrieti; pofcia fete ne i coritornialcunedantiorlfime foorrerie, alla tuouatrelle quali i Terrazzàin di Solero, e di Corniento frértitotamente í ritirarono in Aleflandria per fortrarf alla furitid delle nemiche genti, eper sfuggir gliolttagi, che da effe forono in Felizzato efeguite.
Nellifteffogiorndo, weqheto anco in poter dénénicí Rex frañcore curtodito di cetlín Suizzery, Rićaldone, \& altri Luoghidi Ia del Tanaro, iquali dat furceffo di Felizzano impauriti, fenza diffto ofâff refero: Quindìl Duca diSzutia, \& ifranceff effendofananzati lot to Qinatordio, doúe flapano dipredfaio dive Compagnie difanti Alemanni, símpagronironó di quetta Terra, con, lafciargliv víre illefi, però fenz̈arme. Pofcia non Énntentilinemici di quefti acquitti, s'inoltrarono à Solern, e Corniento, mentre il Tom ledo infleme corfturo quisf il fun efercitö́f tra richufrato dentro di Aleffandria, Perciò vedendo eg'i, che li nemici tultavia sáaccoftatrano à quefta Cita, mandò Lodouico Guaréo con quatero"Compagnie di Caualli alla vultailoro, perfoflener l'impéo nentico; \& anér piet pallegoiari paefani diquel Pemitorio, che nella Citè grétrauano con gran fretrall quate doppo Hitier fatre alcuite leetbierifcaramucEie con la parte contraria, e vedendofi jrcoltar vo groffo
 ce innieme con lif fuafifict to in Atertandriz:
Crefceua in quefto'mentre il petricolo; inonfolo ayuiedta Città, manco diretatré deno S:ato di Milann, quatido if Toledo diedeotinine, chelfmille fanti Vallonii, \&'altril, che Haumin allogeriti nel M inferato fuperiore, fotto al comando dr Giouin G:achano Doria venifero à foccorrere Aleffaind it; e mente que?t con oghi preftezza s'muia alla vods ta noftra, il Duca di Saunia, e'l Dinhiera tón le genti loto laffalirono nel viagnio, che faceua, tenendo il caminoper San Saluadore; lo onde venuti, 2 i nemici, \&z inoftriallè mani, siufci frà di loo wha yidorofa fcamanticcia, che terminò felicemente per il Döniz, con la prigionia delSignore di Sut'Andies de Vins Canagliere Prouenzale, editiè Caritani Francefi, 'I quali füreno condotet'in Aleffandria. Finalmente armato egif faluo col foccorfo in quefta Citra, ful con grand'app!aforiceuiro dal Toledo, Il quale pofcia dubi-a lo, che ls nemici no difegmafero fopra, Valenza, che fi troluma moltho débolè di preffido, vi mandó per ficurezza Pifte fo Doris conotiocento Canalli.

Da quefte', \& alire opportune preuenzioni chiarito il Ducà di non poter far progreffo contro. Is Città di Aleffardiria, nè meno contro Valenza, fece di nimouo attaccar'il fuoco à Felizzant, ed ad altricicirconuicini Euoghi, e poi voltò il Campo alliquattro defludetto mefe di Settembre fopra Annone. Qujui doppo hauer'egli pofto d'ognintorno Paffedio, e la bateeria, fifece con poca difficoltà padrone della Terra, e porcia del Ciftello, il quale doppo hauer fatta çualunque poffibile refitenza alla gagliardiffima forza de'nemici, fe lirefe à patei il fettjmo giorno doppo ; che fa affediato; della qual perdita la colpa fiattribuifce alli $\mathrm{Ca}-$ pitani delle Compagnie, che iuiftauano alla difêa, cioc̀ Spagnuoli, \& Alemanni, li quali non volendo vbidire à gli ordini di Benedetto Ghitini loro Capo, lo neceffitarono, doppo haner'egli fatta quella difefa, che col foo valore porelua', con effer rimafo ferito nella mann deftira', àrender la Piazza con aflai onoreunli patti, frà quali vno fal, che li noAtri doueffero effer rimeffi nelli Stati del Rè ; onde il Duca vedendo, che non s'era fatta dichiarazione alcunia di qual Stato frà tanti, che poffiede il noftro Rè,violle artaccarfi al

Sofitico
mefe di Agofo giuntero int Aleffandria il Nunzio Lodouifi, ch'era flato fatto Cardinale; \& il Signore' di Bertunte Ambafciadore della Chrittianitima Corona $\ddagger$ Fiancias, ambeduegì eletti ad accumodare le differenze trà il Rè di Spagna ; $\boldsymbol{z}$ il Duca diSauoia: quiui dunque dopò haner gaEliardamente, tratato col Toledo intorno all'accomodamento delle fidetre diff renze, patti d'Aleffandria l'Atrbáciadoreallivestotto, $\&$ andò in Alti.
In queftomentre, hauendo prefencico il Duca di Saunia, che l'écreito Reale voleua accingetfall'imprefa d'Alth, havendr per taleffetto noffa molta foldatefci, e fatti ale ri appaserchi, deteiminò conl'aiuto de'Francefí, che nel Piemonte pli eraro giunti fotto al comädo del Marelciallo Dighiera di diugrtire tal pëhero, affalendo alcuna Piazza dello Stato ci milano, come benifimo ne feguil l'effetto; poiche effindo egli rfcito d'Altil p:imo di Settébre accompagnaonda'Prencipilu, ifisliunli, cioc̀ Vitorio Amadeo, e Tom. in, ed'altrife fenafgiconvócfercion affai podernfo, e conaicuni pezzic'Altiglieria; \&hauendo con belliffuna

## DI A'LESSANDRIA.

fofilico rigore; poiche in vece dimandar'il Ghilini, eli Capitani infieme congli V位iali, e genti loro in Aleflandria , g'inuiò pella Borgogna fottopolta alli Spagnuoli.

Dall progreffi del nemico fommamente atterritili Terrazzanidel Cattellazzo, Bofco, Fregarolo, eglialtridel Contado Aleffandrino, tutti fí ricouerarono infiemre coli mobili loro in quefta Città , doue tutcauia dimoraua il Toledo col fuo efericito; e nello (pazio di quei pochi giorni, ch'egli vifi fermò, cioè dall'fteffo di, nel quale il Duca s'accampofotto Annone, fino alli quattordici dell' ilteffo mefe, fil verameote memorabile, \& deplorabile infiemel'alloggizmento di tutco l'efercito à quelta pouera Patriajpoiche fi trouauano all'ora dentro di effa circa à dodici mila Fanti,e più di cento Compagnie di Cauallis onde fi vedeua da per tutto ma confulione grantififima; le Cafe erano di maniera piene di Perfonaggi della Cortedel Toledo di Vfiziali di guerra, e d'aleri ioldaxi,che molti de'padroni di effe furono aftretti conle famiglie loro ad abbandonarle, abbandanando infieme le foltanze, \& vetrouag lie da effi pertuttol'anno appareechiate, e vitiraffi altroue leftrade reftauano talmente occupate dalla Caualleria, e Fanteria, che apperáf poreua per efle caminare $\boldsymbol{i}$ ifieni, che per vfo seceffario de'Caualli, \&altri beftiami de'Cittadini erano Aatiin abbondanza nella Città inerodotti, furono tutti diCordinatamente, equafi per difprezzo diffipari; era il prezzodelle vortouaglie diuenuto fuordimodo carifimo con danno ecceffizo di tutti, mà inparticolare della pouera plebe; infomma tralafciando moltifimi inconuenienti, che reguirono ne'poueri Cittadini, li quali non trouzuano in cofi calamitofa occafione rifugio di lorte alcuna, la ritirata dell'efercito Reale in Aleffandria cagionò à tutta quetza Città vna rouina grande, alla quale pareua cofa quafímpofibile il poter trouare opportuno rimedio, non folo per la moltitudine de"Foldatidi varie nazioni, ma anco per $\mathrm{l}^{\prime}$ ecceffo della libertà militare, il cuicatigo viene in fimili occafioni per tutri lis if petti prudentemente diffimulato.

Mente paflaua la fudetraconfufione dentro di Aleffandria , ill Duca di Sauoia dopo hauer con fofficiente neruo di Goldati aftecurato Annone, I'abbandond, e nell'iteffo tempocominciò l'efercito del Rèà partire d'Aleffandria, pie gliando alloggiamento nel Contado diquefta Citrà, nel Tortonefe, \&e in altri circonuicini Quartieri : fece pofcia il Duca paffare il reftante della fua gente di là del Tanaro fopra il ponte iui gettato, e fi pofe incontanente nella Rocca d'Araffo fenza pure vna migima occafione di refiftenzas poiche non tantofto il prefidio di effa vide l'inimcoa parfarilfiume, come fubiro abbandond̀ quella piazza,e piglid verfo Aleffandria il camino ; contuttocid la fua tetroguardia, che contencua due Compagnie di Suizzeri, fil da wn groffo di Caualleria nemica con gran celerità fouraggiunta, e coffrettal vilmente renderfi, e lafciar l'armi fue in preda de'nemici: Quefo fucceffo cagiono tanta perdita di tempo, che la vanguardia di quel prefidio hebbe comadita di giunger falua in Aleffandria : Fratcanto, dopo haver'il Duca prefidiata bene la Roeca d'Arafo, riterno infieme col fuo efercito nell'Aftigiano, \& il Toledo affecurato quali, che non doueffe per all'hora effer altera nouita tentata da' aemici, diede ordine che la noftra gente leguitaffe a partire da quefta Cittè, come fece, pigliando quartiere nel Contado dieffa, nel Territorio di Tortona, \& altroue, ficome poco inanti haucua cominciato à pigliar iui allogiamento.

Finalmente non oftante queftamofla d'arme, il Nunzio Cardinale, e'l Bettune Ambafciadore del Chriftianiffimo in efecurione de'capitoli nelle Corti di Francia, e diSpzgna fipulati, attefero al trattato della pace, effendo ritorhato ildetto Ambatciadore alli dieciotto dell'ifteffo mele di Setrembre ad abbocarfi col Toledo in Aleffandria, oue dimorò per tal'efferto fino alli ventitrè, \&e in quefto tempo comincioffi à publicare la nuoua ficura d'accomodamento il fudeto giorno partill Betrunc per la volea d'Afti, e poi ritornd alli venuiei adar fine alla tanto defiderata Pace trà il Rè di Spagna, \&c il Duca di Sauoia, la quale fa flabili con grandifima allegrezza di tutto lo Stato Milanefe, eftendofi trà gli altri capitolidi effa pace determinato, che frefthaifie al Duca diSauoia la Citrè di Vercelli. Pofeia
alli due di Outobre partì d'Aleffandria il Toledo per ritornar'à Milano, il che fiu anco eleguito dal fuderto Cardinale e dal Bettine effendo quelli partito alli quatro,equefti alli Seidieffo mefe.

Alli quindici poi di Decêbre facelfimo perdita di Antonio Armuzzi Arcidiacono della Catedrale di quefta Patria (la qual dignità è la prima nel fudetto Tempio)effendo egli di fubbitana morte paflato all'atrrawita, e Michele Colli Gentilhuomo dellifteffa Citta, che haueua otrenuse dal Somino Pontefice Paolo Quinto le Bolle della Coadiutoria di effo Arcidiaconato, e prefentatele al Capitolo della detta Catedrale, piglìa alli ventiquattro del (udetto mefe il poffeffo di quella dignith, della quale, come anche d'altra maggiore n'era egli per li fuoi moki merici meriteuole iswero .

Queftanno, alle hore quatro della sotte delli quindici 1618 di Genaio, il Terremoto fi fece fentire per poco tempo in Alefandria, 8 in altere parti lungi venti miglia da quelia Citrà ed in efecuzione di quanto fiftabili nella Cotte di Spagna circa all'accomodamento feguito tràil Rè Filippo Terzo,\& il Duca di Sauoia, andò del mefe di Febraio à Milano il Bettune Ambafciadore del Rè di Francia accompagnato dal Segretario di effa Corona, per trattare col Toledo, circa il mandar'a d effetto la pace; perciò srà di loro furono di nuouo fotto critti li capitoli, \& il Duca di Sauoia comincio fubito à licenziare la fua foldatefca.

Intanto, parsò alli tredici delfudetto mele per Aleflandria il Gouernatore di Cafale con vna Compagnia di Caualli, 8 vna di fanteria, con occafione, ch'andò a pigliar'il polfeffo della Citta di Alba, e della Terra di San Damiano, hauendo il Duca disauoia, in viral de'capitoli della pace, reftituita, e l'vna, e l'alera infieme con altri Luoghl, che haueua occupati al Duca di Mantoua .
Mentréeguiuano le fudette facende, mori alle ventitre hore delli ventitrè dell'ifteffo mefe di Febraio il Prefidente del Senatodi Milano Agoftino Domenico Squarzafichis, Il quale nel fuo teftamento fi dimoftro molto grato, ed amoreuole verfo la fua Parria; hauendoli donare due tapezzeric, cioè vna di Fiandra, per ornamento del luogo, doue G congregano il Priore, \& i Deputati al gouerno, \& vn'altra di pelli maeftreuolmente dorate, per addobbare il Duomo . Fu pofcia portato illuo corpo da Millano in Aleffandria, oue feli diedepompofa, e folenne fepoltura nella Capella di effo Prefidente à San Michele dedicata nella Chiefa di San Martino. Quefta Cietà lifeceà Lpefa publica vn bellidimo funerale con vo Catafalco di molte accefe corcie ornato nel mezzo del detro Tempiomaggiore; \& la folemità di quefte efequie fù eccellentemente accompzgrata da vna eloquente Orazione in Italiano recitata dal padre Carlo Tornielli della Compagnia di Giesù patrizio Milanefe, e Religiofo, cofinella Teologia,e Filofofia, come in ogni forte dibe lle letrere fufficientifimo. Parimente il Collegio de'Giureconfulti di quefta Cittả onorò la memoria di effo Prefidente con un pompofo, eriguardeaolefisnerale nell'iteeffa Chiefa di San Martino folennizzato, 82 accompagnato da vna Orazione, che in fua lode recitò vno dieffi Dottori Giouan Battifta Camoone.

Dipoi, alli cinque di Aprile ill Duca di Sauoia refitulal Rè di Spagna in virtù de'capitoli della pace, quefti Luoghi, ciò̀, Annone, Refrancore, e la Rocca d'Araffo, e liberò tutti li prigioni fatti nellefudette guerre trà fe, \& la Corona di Spagna feguite, etrà quali furono Carlo Sanguine Maftro di Campo di Fanteria Napolitana, e Francefco Viues figliuolo di Giouanni Ambafciadore del Rè Cattolico appreffo la RepublicadiGenoua; màil Toledo riculaua di rilafciari prigioni dafe fatti;onde il Sanguine con ferma rifoluzione pro tefto, e giurò da Cauagliere ad effo Toledo, che, fe conforme allaccordo liabilito nonliberaua quelli, Carebbe ritornato in potere del Duca di Sauoia; dalche moffo egli, compì altoobligazione, rilafciando quanti di. effo Decá trouauano preflo dife ritenuti. Pofcia , il prigo di Maggio filicenziò la Caualleria Napolitana, la quale ritornò alfue paefe, e nel medefimo iftante fusono al (udetro Duca refizuite alcune Fortezze; come anco alli quindici di Giugne fe li refimuila fua Cirtà di Vercelli, dene in nome dellijitef-

## 200

fo Duca entrò̀ pigliarne il poffeffo il di tei Gouernatore Erc. le N:gro Signore di Sanfront .

Benche in virtil dell'accordata pace, fifoffero con ogni puntualità efeguiti li capitolidi effa, contuttociò tudiofo il poitro Rè, che.l Dusa rimaneffe con ogni fua fodisfazione per maggior quiere di cutra litalia; ofapendo egli benif fimo, che la paca conformicà d'vinori frà effo Ducz, \& il Toledo inhieme col Marchefedi Mortara Gouernatore di Aleffandria, hauerebbe cagionata qualche perturbazione alle cole già quiete, chiamò a fe il Toledo, e li foltitui nel gouerno dello Siato di Milano Gomez Suarez Figueroz Duca di Feria, Il quale alli cinque di Agolto giunfe in Ale!Gandtia, \& il di feguente niandóper la ltrada della Pieue, \&e di Pauia alla refidenza del fuo gouerno in Milano; come anco l'ifteffo Rě fotto fpeziofo pretefoo di onorare ilMortara di maggior polto, lo fece Maftro di Campo generale di Portogallosper leuarlo dalgouerno A leffandtino, dal quale fẹce fubito partenza, en'andò ad efercitare quel nuouo carico 2 effendo reliacoper interim Gouernatore di quefta Città il nipote di effo Marchefe Antonio Mogoglione.

L'ilteffo anno M. DC. XVIII. alli quatro di Settembre, intorno alli ventiquattr'hore, nel paefé de'Grigioni fi (pezzo - Monte, \& congrandifima furia d'acqua firouerfciò lopra. la Terra di Piur, in maniera che rimale tutta miferamente fepolta, non cttendofi potuto faluare, fenon trè , òquatri's. huomini ditè̀ mila, e feicento anime, che vifiritrouauano. Vi erann palazzi, egiardinifuperbi, e nobiliffmi; e Mercanti cofiricchi, che renemanofino gli venfili più vili d'argento. Non apoarifee altro diquella infelice Terra, che la cima d'vn Campanile: Gli abitatori erano cattolici; la guaicota reicepid eftrema, e degna di maggior comralione.

Del mefedi Nouembre apparuc in Aleffandria, \& in ala tre parti voa Cometa, ò fia Srellabarbuta, la quale dal vento, che fi rocco fi chiama, pareua, che a maeftro fi moueffe; e purticipalua della natura di Marte; poiche, conforme alf' opinione degli Altrologi, fi era generata in fcorpione, efta: ua di continus riuislea con la'pura della barba verio il corpodi efso piancea. La vifione di quelfa Comera diede non poca materia à molti profelsori di Altrologia di fare diuciza giudizij ineorno, ad efso vapore; \& alcuar di loro concordarono else: prefaggio digaerra, che hanefse à durare, molt ti anni, e de!!a morte dell'inpe: a fore Mattia à cui fuçcefse nell'Imperio Ferdirando Secondo. palsò all'altra vita Annibale Guarco, quatro di Feb air pretso à fuoi antenati nella Chiefa diSan Stefano di Burgoglio in quella Cictaconarsai pompoff funerati: haucado inlode fua recitsta viceloquente Orazione Nicolò dal Pozzo Dutore dimedicina eferrifimo, e dibehe lertere intendente molso:

Il giormo ventefimo quarto di Giugno, fefliuo per la nafcita di San Giouan Battifta, fù non poco memorabile àgli Alefsandrini; poiche efsendofi leuto il vento fuordimoio gagliardo, \& impethofo nel Territotio lorn, crollò di maniera le biade.che il grano di già maturo, e fecco non hel be difficolià quafil la terza parte di éso, à cadere né folchi de Campi àregno tale,che i pouerilo poteunno comodamente raccogliere per benefizio loro.

Palsò alli rrè di Nouemb:eper Alefsandria il Prencipe Filiberio Ammiraglio del Mare, figliuolo del Duca di Sauoia, per andarfere à Torino adaffiltere alle nozze, che iui s'haueuano da celebrare peril matrimonio itsbilito trà il Prencipe Viterio Amadeo fuo fratello, e Chriltina Borb:ni forella di Lodnuico XIII. Rè di [ranzia .

Le otto famighe di Alefsandria, cioè Trotti, Pettenai; Calcamuegi, Ghilini, Arnuzzion luogo delli Parma, Robutti, Squarzafichi, e Colli, che per antichifino polseso tengonole orto chiaui, con le guali fi conferuarinchidio in vn'area di legno vn pezzo dellı Santiffima Croce di Chrilto noltro Signore, infieme con alere Sante Reliquie, fecero fare il prelente anno M. DC. XIX. allefpefe propic vna molto vaga; efrontnofa cultodia diargento per riporui il iuderso Sammenolegno, die:rola guale filegge in effa int gilata llfcrizione, che fegue, cioc

- Anme 1208 Indilf. II. die Domenice IT. Decemberis fuit bes
 opicio de Reuerfatio Communi Cinitatis Alexáandria, fen D. Alberso Fonsence zunc Pracori noin:ne, diczi communit., recepii cum paEfic conditionibus, de quibus in Injtrumente rogaso per Bocc onmm Imperialis aule INorariym, ad quod, orc.

Eodem pariter,anno, ó die fuerunià D. Prature, Jo Commsni Alexandris cum confenfu dicfi D. Donator is electe quatthor familia ex antiquis, io nobilibur cimifasis pro quolibet Quarterie, ex quibus due pro fingulo per-forics extratia fuereifors enim obrigit familys de Trosis, Peetenarïs, Calqamu-; g̈̈s, Ghilnic, Parmio, Robuttis, Squarciagiabic, ir de Cablici: quarmon omium cure, ef ch/iodie, nec, nom io dicti D, Srie toris pro tempore dictum SanEx $/ \sqrt{f}$ mum Cruc is lignom conceffum, or mandacum fuit, ve ex Inftrumenso recepto per Boccenum, or Rufinum de Burga Nosarios.

Infuper, anno 16.19 . Sumptibur. Juprafcriptarum familiarmm, adhanc formam, br decur refitivewm fuit, cum quafo denerta: twm in hanc diem peruenifet!, dempta camen familia de Patmic, cui fucce efas familia de Arnucijs.

Camillo Ferrari nato nella Terra di Solero nel Dittretto Alelfandrino, lua Patria, doppo effer ftaro Priore nella, Collegiata, ed Abbadiale Chiéía di San Pietro di Borgoglio,e pofcia Cantore nel Duomo diquelta Citta;e menure reruiua di Segretário ⿺辶 Erafmo Parauicino Vefcoupo di Aleffandria, e Nunzio Apoftolico appreffo l'Aici duca in Gratž', fu nella yacanza del Canonicato, e Vicariato Aiciducale della Patriarcale Chiefa di Aquilez nel Fiuli prefentato dallimperadote Ferdinando fecondo alla fudetra dignita, e poi allidieciotto di Decembre conégù̀ e ' 'va', e Ial:ro grado dal Patriarca della fuderta metropolitana Emolao Barbaro .

Giouanni Viamonti Spagnnolo amminifrò la Podecté ria di Aleffandria.queqtanno, nel quale illuderto Ferrai $i_{i}{ }^{\prime}$ che'perfonalmente non poteua,come defiderqua, fare de, douuta refidenza, ed elfer prefente alli norturni, e diurni diuini vffizij nella Chiefa d'Aquilea, doue goleua il Canonicato, e Vicariato Arciducale, per effer col carico di Segrefario impedico ne'leruizijdel fopiäccennato. Vefcouo, e Nunzio Parauicino appreffo. l'Arciduca, ottenne alli quindici di Febraio dal Papa l'elenzione della fudetta refidenza, conordireal Patriarca, ed alli Canonici dellilfeffa Chiefa, ché lalciallero godere al Ferraii tutte le diltribu. zioni, ed ogitalera cola alluo Canonicato fpertante, come Le haueffe perionalmence rileduto.

Pıetro Giorgu: Odercalchi, che fù noftro di ottima memoria benemeritu Vefcouo, e da quelto Vefcouado paisò à quello di Vigeuano, quiui con giandifimo dolore d'ambeduele Citcàmori alli fei di Maggio, e nel Duomo hebbe il fio corpo iepoltura: Li veat'vno poi delliteffo mere di Mirgio Stefano Lanzauechi. Vicario Generale, \& Luogotenente del nollro Velcono Eralmo Pirauicino, pole la prima pietra enn moltáa folennità néfondamenti della nuoua Chiefa delle Monachedell'Oidine diSant'Agoltino fotto il trolo dell'Annunziata di quelta Cistà,che ancicamenrefi chiamatla di Sanṭa Monaca.
Polcia, il Gureconfulto Ortenfio Bianchi doppo hauer feruito di Otatore Refidente per quefta Parria in Milanos fù pet li molti mernutuoionorato della dignità di Quetto re nel Magiltrato Ordinario.

In queltigiorni al Giureconfulto Giouan Battifta Cantone, ch'era tato nella Patria molti anni Au uocato Giudice delle commiffoni ordinarte; Auditore di diuerfi Feudatarij; Confultore del Santo Vffizio dell'Inquifizione; vno de'quartro Giudici de'Quartieri; Auuocato, Vicario, e Priore del gouerno di quefta Città, fu fatto in luogo del fudetto Queltore Bianchi, per quattro anni Oratore refidente in Milano per l'ifteffa Patria.

Il fuderto Canonico,e Vicario Arciducale Camillo Ferrari, che di già cinque anni feruiua all'Arciduca Leopoldo per Segretario Iraliano, e Capellano donore; nel qual tempo inlui s'ammirò lempre, la fedeltà, e diuozione, che del continuo dimoltrò veıfo quel Prencıpe, \& fifece parimente conofcere per huomo di fingolarindultria, dettrezza, efperienza de'negozij, fù fatto dalliltello Arciduca

I'vlii-

I'vleimo del mefe di Ottobre fuo Configliero.
Il medefimo vltimo giorno dieffo mefe, \& i due primi di

- Nouembre ci lalciatono dife particolare memoria; poiche venne la pioggia intanta quantità, ch'effendo fuordimodo crefciutili fumi Tanaro, e Bormida, cominciarono amendue vniti infieme ad entrar di nottelin Borgoglio, vno de' quattro Quarrieri di quefla Città ; laonde gli abitanti di elfo corfero con grandifimo tumuloo prettamente ad impedire Pentrata di quei fumi ; \& hauendo col fuonar della Ca mpana dato auilo à gli altri abitanti di là del ponte, futono da efficonogni prontezza, e prèttezza foccorfi. Parimente l'ilteffa Bormida fece nel medelimo tempo rouinare molte cafe, \& altri edifizij nella Terra del Gaftellazzo, vicino al quale fcorre , \& apportò moltifimi danni adaltere circonuicine, \& lontane parti
162I Amminiftraua queft' anno la Podefteria Aleffandrina 1 Fiancefco Fearero Spagnuolo,quando alli dieciferte diGenaio, giorno di S.Antonio venne in quefta Città il Duca di Fer ia Gouernatore dello Stato di Milano ; \& il di feguente vigionie il Prencipe Fillberto figliolo del Duca di Sauoia, che veniua da Torrino; Iquali dopò hauer frà fe trattato alla longa intorno alle differenze, che paffauano frà illudetto Duca di Sauoia, equeldi Mantoua (ilche rima\& imperfetto, e fenza conclufione) partironoalli venti dellilleffo mefe, ritornandofene il Prencipe à Torino, 82 it Feria à Milano; e nell'ilteffo mefe ancora cioc̀ alli vettotto, Paolo Quinto, dopó hauer papeggiato quindeci anni, otto mefi, e tredeci giorni, palsò all'altra vita.

Porcia, del mefe di Febraio feguirono trè cofe memorarabili, cioc̀ alli trè in Alefandria la moglie di Annibale Forchero partorì in vn folo parto due femine, \& vn mafchio; à gli otto ilCardinale Aleffandro Lodouifi fù fatto Papa,efíchiamò Gregorio XV.\&e alli quindeci nuouamenre in Aleffandria la moglic diSebaltiano Eongi partoril trè femine in va parto.

L'vltimo giorno di Marzo, alle hore noue, e meaza pafs̀
3 all'altra vita il Cattolico Rè di Spagna Filippo terzoeefendofiprima che moriffe fatte in Alefiandria per la fua falute molte preghiere a Dio, con efferfi anco errapportata da Loreto, Chiefa poco longi da quefta Città, la Statua di Maria Vergine Santiffima nel Duomo, doue fù tenura con grandifGima diuozione fino alli venticinque di Aprile, nel qual giorno s'hebbe ficuriffima noua della morte fua; per il che Gifecero belliffimi funerali, cofi in Aleffandria,come in tutre l'altre Città di quefto Stato, e di altri ̀̀ quella Corona fogetti : Ki fucceffe poi Filippo Quarto two Gglio d'erà di ledeci anni.

Dipoi, fecequefa Cittż elezione allicinque di Maggio di Luigi trotti, e Claudio dal Pozzo, affinche n'andaffero 2 Milano, \& infeme con POratore di effa Citta loro patria giarafferoin nome di effa la fedeltà al Duca di Feria, il quale huueua per taleffetto procura dal fadetto Rè Filippo Quarto. A gli otto di Agofto vennero ad abitare in Aleffandriai Frati dell' Ordine de' Minimi di San Francefcodi Paola, e li fù data la Chiefa di San Gionamnidel Capozzio, infieme col fuo monattero.
P. etendeuano lifoldati Spagnnoli, che rifedono nel PreA Sidio di Aleflandria di non effer' obligatià pagare la porzione de' carichi, al la quale fono tenati per l'eftimo de' beni, chepoffedono in quelta Città , e nel fuo Territorio; percio hauendo ia Citta havuto ricorfo al Gouernatore dello Stato di Milano, $f_{z}$ d'ordine fuo delegato il Magiftrato Ordinatio, il quale auchiarò alli trè di Settembre, ché i foldati li quali poffedono tabili nella Citrà di Aleflandria, enel fuo Diltretto, paghino icarichi tpetranti alleeltimo de' beni loro, conforme vien eleguito da'Citradini.

Benederto Ghilini, dopò haver feruito fei anni in Fiandra 5 * concatico di Capitano di Fant lia Italiana forto l'affedio, e nella prefa di Oitêda, di Aldenzel,Linghen, Vactendonch, Cracou, Rinbergh, enel foccorfo di Crol; nella prefa delle Ville in Frifa; e dopòefferttato in Iralia Capitano di Archibuggieri à cauallo; Capo diotto Compagnie di Fäteria Italiana, d'vna delle quali era egli Capitano; Sergento thaggiore del Terzo del Conte Maftro di Campo Gio: Pietro Sorbelloni; ed vno déLuogotenenti del Maftro di Campo

Generale dell'eferciro del Rè di Spagna nello Staro di Mi: lanos có i quali molto riguardeuoli carichifi portò in ogni occafione da valorofo guerriero, finalmente effendotene egliandato in Alemagna, impiegò ini per feruizio dell'Imperadore in quelle guerre la lua perfonat: Fù dunque in quel paele fatto Luogorenente del Maltro di Campo Generale Conte di Buccoi, e mentre forto d'vna fortezza daua del valor fuo eccellentefaggio, ferito d'vn'archibugiata, fini li fuoi giorni nella Citrà di Crems nell'Aultria, ed iui fil fepolto.
Finalmente fece memorabile queft' anno il governo di Aleflandria conferito dal Rè Ellippo Quarto al Maftro di Campo Gıouanni Brauo de Laguna Spagnuolo, il quale alli diecifette di Decembre venne, alla refidenza di quefto fuo gouerno.
L'anno M.DC.XXII.nel qual'e nel feguente fu Podeftì di Aleflandria Gio: Battila Vi!lodre Spagnuolo, principiò con una gran neue, che all'altezza didue bracci venne il Cecondo giorno di Genaio in quelta Città , \& in altre parti.
Paffauano già moltianni, ch'Eralmo Parauicino Veficouo di Aleflandria frà molti loggetci principali dellaje Corte diRoma eletto, e mandato dal Sommo Pontefice. Paolo Quinto alla Nunziatura di Gratz, faceua refidenza preffo all'Arciduca Ferdinando in quella Città, quando gli Aleffandrini, che Gitrouauano in neceffà di procurar'il fuo ritorno al gouerno dell'anime loro, \& haueuano prouato in tutti quelli anni veramente calamitoli per caufa delle continue guerre, quanto importi la lontananza del proprio Paftore dalla fua greggia, fecero, rifoluzione di ricorrere, come pur hebbero ricorfo con lettere alla Sadtità di Gregorio Decimoquinto noftro Signore, fupplicandolo à volerglı far grazia di reftituirgli il loro Prelato, affinche poteffe fourenire col configlio, con l'efempio, con la carita, e con l'opere alleneceffità loro. Laonde non and molto, che il Papa moffo efficacemente dalle grandiffime intanze loro, fi compiacque di concederli la fupplicata grazia, in conformita della quale diede alli dodici di Febraio benignigma rifpolta alla loro lettera col Breue del renore, che regue, ciot;

Grigorius PP Decimus quintus.
Dilectififij falurem, b Apofolicam benediciionem. Pno findio ad aterme beatizudinis pafcna pervenire eupiatis ex liseris vofiris nuper cognoximmer quibus à Pontificia an choritase Paforios refrii reditume petijfis Iis fanc̀ lizeris Nos sanquam certilfime piezatis vefire argumento oble屯̆́ati fumar hand medioctiosr. Indicis onim prafentiam petere, nil alind eff,quim infitionw frioro, ac licensia, cuims pleriq; morsalimm apperenter fwns. Ecchofiafice cuchorisatio frenwm inijcere. Fawsal miforicordiarmm pater cixymods pofulationibus, quarum quidem NXos pro nefira fingwLeri in Cinitasom Alexandrimam benenolensia ratiancem habebimws Speraesufque ni quid graniws offizerit, vospropedime rosi reftri compotes forc. Pergire confimulia benefizia a Deo, of ApoBolica Sedepofiulare, neque vmquam oblinifcamini yrbew vefram Alexandro revtio cognomine Apofolica ditioni propugnendeprogenitam effe. Nos quideri eam Pomruficio fomperparrocimio maniemnex, © benediftione nafira munc intimo cordic affeftw Solamur.

Das. Rome apud Santimm Petrom , fub anmulo Pifcetoris; die 12 . Febrmarij 1622 Ponsificatus nofri Amme primo. Sign. Io: Ciampolus. A tergo. Dileffisjiflys Priori,de Depwastis, Cinizatis Alexandric.

Dipos venne nunua in Aleflandria, che Rodrigo d'Orofco Marchefe di Mortara, altreuolte Gouernatore di quetta Città benemerito, epofcia Mattro di Campo Generale di Portogallo, pafsò alli trè di Marzo alltaltra vita in Lisbona, Città Metropoli dı quel Regno; ela fa norte fù da zutta la Città di Aleffandria per il fuo buon gouerno grandemente fentita:e morl anche alli 26 , dellithello mefe nell ${ }^{2}$ età di fettantacinque anni, Giacomo Antonio Calcamuggi Gemeilhuomo Aleffandrino di qualificate parti,e di amabili coftumi, il quale fill Luogorenente di Sforza Briuio Commeffario generale dellefercito; ed il fuo corpo hebbe fepolcura nella propria Capella in San Bernardino di quetta Citt

Pofcia il RèdiSpagna Filippo Quarto confermò 2 gli
31. diSettembreà Luigi I rotti, ed 2 tutta la faneglia de Trotti l'elenzione de ghalloggiament, de' foldati, e delle grauezze per libeni, e per le praftefioni loro nello Stato di Milano; il qual pruilegio fù gia fuccelfiuamente conceffo dd gla anteceffori Dichi di Milano à gli antenari del fudetLuigı. Frattanto ilsummo Puntefice Gregorio XV. conferia Paolo Inuziat Patrizio Aleffandrino la moltopregiata, ed infigne Abbudia di San Pietro di Borgoglio in quetta Città : come anche il noltro Rè onorò della dignità di Prefidente dell' Ordinario Magiltrato di Milano il Senatore Gro: Bateita Trotri figliuolo di Camillo, che fù parimente Senatore nelliiteffa Città di Milano .
Palsò del mefe di Decembre per Aleffandriz Marco Donabente Vefcouo di Grandinopoli, Città nell'Armenia inferiore del Rè di Perfia, verfo Leluante, Frate dell'Ordine di San Domenico, natiuo dellifeeffa Prouinzia di Armeniag edalli 24. del fudetto meie celebrò la Meffa nella Cathedrale di quefta Città, all'Altare Maggiore, conforme all'vanza Armena, con molto gulto di quelli, che la fentirono, per effer cofa non meno ttraordinaria, che curiofa.
Referomemorabile quelt anno1623. infiniti parpaglio1623 ni , che fi videro I'vltimo giorno di Maggio volare tutto - guel di per Aleffandria, ed altroue dall'Aultro verfo Tramontana; prefigio di qualche finittro accidente, cioè della morte, \& comune perdita di Gregorio XV. Ia qual fegui z̀ gli otto di Luglio; ed in fuo lungo fu allifei del leguente mefe aflunto al Pontificato Maffeo Barberini Fiorentino, che li chiamò Vrbano ottauo .
Dipoi, 1 Catrolico Rè di Spagna benigniffimo, ed amo2 retale verfo quelli, che con ognifedeltà, e prontezza s'impiegano inferuirlo, donò alli 26 . del medefimo Agolto il Feudo del Catale de' Cermelli nell' Aleffandrino a Luigi Trotti, ed a fuoi primogeniti marchi in perpetuo.
Non poca perdita fece la Citrà di Aleffandriz con la 3 moite,che la note a uanti alli ferte di Settembre fegul fenza caula alcuna di malattia, ed allimprouifo in Tiberio Gambaruti Giureconfulto, enella profeffione di belle lettere, ed anche di Poefia Iraliana molto dotto, ed efercitato: come ben chiaro appare dalle opere fue, dclle quali, come ancora delle qualicà di lui fr tratta lodeuolmente con Elogio particolare nel mio Teatro d'HuominiLetterati. Viffe 32 , continui anni nella Corte di Romasdoue ferul di Auditore, \& Segretario ad alcuni Cardirali con molta fodisfazione loro, e con fuagranlode. Mà fù lempre poco auuenturato, non hauendo mai potuto (piccare il volo a quelli onori, che fi doueuano a cofi longa fua feruiku, e maffime alla varia propria lettura, el'vna, l'altra meritesole inuero di qualche ricompenfa. Fu il di luicorpo fepolto nella Chiefa di Sant'Andrea di quefta (ua Parria, padronato antico dé Gambaruci, e Cermelli, due nobili fameglie Aleffandrine.

Finì ancora diviuere in Milano, alli 20. di Decembreil Queftore Oitenfio Bianchi con molto difpiacere diAlef fandratua Patria, della quele fí dimoltrò fempre in generale, ed in particolare benemerito inuero: Ed hanendo Gio: Batifla Cantone, che haueua per moglie vna figlia del fudetto Queliore, fervita li quattro decorfiami congran puntualità e e diligenza quefta Patria col carico di Oratore refidente in Milano, fil inricompenfa confermato dallifieffa Cirtà nel fudetto Vffizio per altri quattro anni ancora.

Quefl'anno, e gli altri tre feguenti amminiftrò l'Aleffan: drina Podefleria Michele Torriato patrizio Cremonefe; edalli 1 4. di Febraio, Antonio Francefoo Milanefe figliuolo del Canagliere Tiburzio, pigliò con molta folennità l'abito diCausgliere di SanStefano nella Chiela diSan Marco di quetia Cited.

Pofcia, il Giureconfulto Antonio Gallia 'figliuolo di Lanzarotto, fù alli 2 s. di Luglho (ad intanza della Marchefa di Morrara , noftra già Gouernatrice, che feruiua nella Corte di Madridalla Reina di Spagua,e che poteua molto appreffonl Rè noftro) promoflo alla dignità di Quefto: te nell'Ordinario Magittrato di Milano.

Rifoluto il Marchefe Ambrogio Spinola Maftro di Canspo genérale dell'cercrito in Fiandra, di ricuperare al Rè di Spagna la Piazza di Bredà v́furpata da gli Olandefi, dé.
quali era Generale il Conte Maurizio Naffau; Prencipe d'Oranges, parti da Brufsellescon venti milla fanti, e feffanta Compagnie di Caualleria; dipoi confegnò al Mafto di Campo Paolo Baglioninatuo della Terra del Fregarolo nell'A leffandrino, cinque Terzi di Fanteria,oltre al tuo, di gente fcelta, e veterana, e dieci compagnie di Canai leg. gieri, conquattropezzi di Artiglieria, (ei barche, ponti,ed altre prouigioni i tal imprefa neceffarie.Difpofto quefto có buona ordināza, fece il Marthele piazza d'arme à Ghilfem, luogo dueleghe incirea dicolto da Bredà e emandòi Ma©fridi Campo FrancefcóMedina, Giouanni Medici, e Marteo Ottagnez (che dipoi fil fatto Gouernatore di Aleflandria) ì riconolcere il pofto intorno $\ddagger$ quella piazza. Fratanto, erano feguite alcune leggieri fcaramuccie trà il nofro efercito, equello de' nemici, quando la fera delli ventifei di Agofto il Marchefe fece apparecchiare vna gran quantità dizappe, e badili,e molre munizioni da guerra ,a fine di fare la circonuallazione d'intorno à Breda ; parta dunque nel principio della notte di effo giorno la vanguardia comandata dal Medina a pigliar pofto à Ginechen, e lo prefe lungi vn tiro di mofchecto, cioè ad va mulino, doue fece alzare vn Trincierone molto ficuro da qualfiugglia colpo diArtiglieria: alla mattina fù difcoperta l'opera da quelli di Bredà, i quali fubito cominciarono co ${ }^{\circ}$ i ciri di Canone a falutare la Trinciera, e fare gagliarde fortite. Dipoi fù mandato nellamezza notte il Maftro di Campo Baglioni confei milla, e quattro ceato fanti di varie nazioni, dieci compagnie di Caualleria, e quattro pezzid'Artiglieria à pigliari polti; \& ild feguente il Maltro diCampo Medici, col rimanente dell'efercito prefe polto lungi mezza lega da Bredà a cioc̀ al fudetto luogo diGinechen. In tanto, il Baglioni, ch'hauella pigliato il polto delle gran Dune, dubitando, che da quetta ban da non entraffeil foc: corfo in Breda, hauendo già vedure dodici barche, inuiò vn buon numero di Moŕchettiericon vn pezzo di Canone alla volta di efse naui, 8 alguami Archibugieri verfo la Piaz22 , la quale alla mofsa di efsa gente, mandò fubito fuori ottocento trà mofchetrieri, \& archibugieri; onde il Baglioni fece marciar'alla volta lofo il tuo quadrone volanze, mentre che l'Artiglieria faceua dannofifimi colpi in quelle barche, da' duali, come anche dal Squadrone fùcofitetto l'inimico a ritiraffíverfo B edà. Dopòquelto, fí cominciarono a far le baracche per comodità de foldati, e le fortificazioni per ficurezza dell'alsedio e pofcia fi dato principio alla fabrica de' Forti; e mentre fi attendeua a quefta facenda, gli alsediati fačeuano co'i lpeffi tiri di Artiglieria gran danno nel noftro efercito, e di quando in quando viciuano all'improuifo fcaramucciando valorofamence co'i nofril.
Ritornando alle cofe di queftipaefi, dico, che la muraglia d'intorno alla Città di Alefsandria,alla quale molti, e moltianni addietro non era ftata fatta riparaziouealcumas quett'anno conoccafione, che fi dubitaua di guerra in quefte parti, fi cominciò alli 15 . di Nouembre a fortificare: \&e nellifterso mefe Rafaello Inuiziati, dopò efser flato Vefcouo di Zante, e di Zafalonia; Nunzio Apoftolico per interime apprefso i Viniziani; Suffraganeo dell'Arciuefcouo di Bologna e e finalmente Comendatore dell'Arcifpedale di San Spirito in Roma, nel quale onoreuolifimo carico egli portofficon integrità grande, palsò a miglior vita in quella Città , ed ini nella medefima Chiefa di San Spiritofù̀ il fuo corpo repolto. Dipoi alliz a. di Decembre, vigiliz del Natale di Chritto noftro Signore, fi celebrò la prima Meisa nella nuoua Chiefa delle Monache dell.Anunziata in quelta Cittid.

Eisendo itato eletto Gouernatore di Alefsandria Matteo 1625 Ottagnez in luogodi Giouanni Brauo del Laguna, che gia fen'era andato in Fiandra Cattellano di Anuerfa, venne alli 21 . di Genaio alla refidenza del (uo gouerno.
La fortificazione incominciata l'anno innanzi d'intorno alla Citrè di Alefsandría, fù finita alli 27 . di Marzo di : 2 queft'anno, nel quale cominciandofi a dubitare di guerra per caula d'alctune pretenfioni, ch'haueua il Duca diSauoia co Genouefi, il Duca di Fetia Gouernatore delloStato di Milano, che dorordine del Rè di Spatna fí cra dichiarato
dipigliarela proteziope di quei popoli, fece alcuni preparamenti, cofi per difefa di quelto Stato, come per aiuto de" Genouefi, \& in particolare affoldo fei milla Suizzeri di quali vennero nello Stato di Milano, e due mila d'eff furom no il fodetto ventefimo fettimo giomo inuiati nel prefidio di Alésandria; coftoro, fe per altro non erano bioni, almeno fuppliuado con grande auantaggio, \&z vile de Cittadisi à moltri bifogni, e lauori, che togliono accadere alla gionnata, efsendo quefianazinae ifsai gagliarda; e pen confeguenza molto faticofa : net medefimozempo cominciarotio à far la guardia ds quefta Ciead glifteffi Citadini, conforme la fanno i foldati or dinarij) di quefta guarnigionc.
Intanto, dubituas con grandifmas ragione la Republica di Genioua delle forse del Duea di Sanoia, edi Prancerco Bona Duca della Dighiera, Pari, e Conteftabile dil Frencias: iquali fenza contrato alcuno havenano co'i poderofil loro eferciti occupate trè delle miglioni Terredelto Stazo Gengiuefé cioc̀ Ouada, Noue, \& Rofiglione; \& erano digit in procinto dirare maggioni progreff, quadodo il Duca di Ferì defiderofo difoccorrere quello Stato, che cotreua non poceo pétícolo, vi mando due milafanci delli Terridel: Dtica di'Parma, e Modepa, e del Maftro di Campo Lodopi-: co Guarco, Il quale peril Tortonefe, e poi per la Valle di Strituiz, lafciando a man deftrail Terricoria di Gavio,doure gltincominciamano inemiciad entrate; fi poted molto fe-hicemente 2l foccerfo diGenoumil Sabbato Santo, conad-: eretanto maggiqr'applaufo,\& al legrezza, quanto tra guano: dela confurione di tuta quella Repoblica fouraprela da firajurainmio timore. Da quetorgroffo di gente aimatift Génotuefizipigigliarono gli animi, $\mathbb{C}$ learono qual (pament. to, che son fenza caufalifaceua fate atzoniti, mafitie vew dendo, che il Dighiera foldare, che pareggiana la gloris di cyalfunoglia gran Capirano diqueta fecole, zumicipstan it tho efercito 2: Gatio fortezza di molka confolerazione; \&e delle mighlioni, ch'habbiano ne' loro Stati, it fine di haverla in fuo potete. Arriuatii nemici fotto alla denta Pidzza; oure dimoratana in prefidio trà glizaltriCapitani Agotion Muzio, Zz Antonio Balbi del Luogo d'Oaiglio mell'Atellart drino, con le Compagnieloro di Fanteria, vipolerollatedio, afpetrando, che ilDuca diSauoia vi arriuaffeconlo forze fue, feco fi congiungeffermal perche lelercitodel Rt hatueua quafi mitropig liato alloggiamento verfolo Stato di Milano, e Monferato inferiore, inuid il Duca a gli otto di Aprile la fuagente dalifatra parte verío i Seati Genovefi. Dopò haver li Francefi afediata la Terra di Gauio, li Spagnisolifi reuarono affatto qualunque folperto poteffero hauere dí qualche inuafione concro le Piazze dello Stato di Milano ; Perciò il Generale della Cualleria Girolamo Pimentelli, che innome del Duca di Feria comandzua in Tortoma à tutco lefercite del Re, \& iui faceun piazza d'arme, vente ilfudetto giomo in Aleflandria con quattro Terzi di fanteria, cioè Spagneola, Napolitana, Lombarda , e Modonefe,conmezzo ì Terio de'Parmigiani, con fettecento Suizzeri, con alcune Compagnie di Caualli, che dipoi pigliarono alloggiaménto nel Contado di quefta Città , e con quattre quarti di Camone.

- In quefto mentre, Tomafo Caracciolo Gerierale dell'refercito della Republica di Genoua fi era mofo da quella Città con wha parte di effo efercito, che conteneua li|Terzi di Parma,e Modona, e quello dello Staco di Milano, di cui era Maftrodi Campo Lodouico Guafco; e quelta gente hauedz il Caracciolo inuiza vilamente co i Corfi,e col Tepio de'Genouefi comandato dal Mattro di Campo loro Frà Camillo Cattaneo Cauagliere Gerofolimitano, con penfierodi foccorrere l'affediata fortezza di Gauio,\& anco d'impedire; che inemici non paffaffero pil oltre, bauendoa quetto effetto fatti rom perei ponti, e paffi, che poteuano facilitare Pandata de'remicialla volta diGenoua 3 e perche vicino à Gauio non era, fito nel quale con ritirata pial ficurezza poteffe il Caraccioio dimorare con la fua foldatefca, quanto nella Terra di Ottageio da Gauio cinque miglia lontza, iui fece alto, e poco difcofto fortificoffi con Trinciere, penfando di fare vn gagliardo oftacolo à nemici, e foccorrer da quella parrel'affediata Piazza; dipoi s'auanzò con le Trinciete fine à vilta dell' efercito nemico, che tha-
ua in Caròfo Villagoio difcolto dalla deta Frrtezza due miglia, e trè đa O taggıo; perciò alli noue dı effo mefe di Aprileil Duca di Sauola, che grandeamence defideraua di cominciar'ilfatto d'arme, \& uffrontarfi co'i nottri, comando al Reggimento de'Piemonteli della fua guardia, che s'accingeffe allimpicia di guadagnare le prıme Trinciere; il che fù da effo coa ogni fidanza efeguito, e non lifu tufficile àconfeguir $!$ 'intento, come anco ruufcì facilifimo il farfí padroxe di due Forti innalzati ad vi ponte, per il quale haugaano à paffare $i$ remici; poiche fitrouauano in cofi buon numero, che poteuano con la ficurezza d'ogni vittoria metterlà àmaggion imprefa,non che all'acquifto di quelle debolifortificazioni da. pochifima gente guardate. Dopò haust'il Reggimeato de:'Piemontef guadagnate quelle Trinciere infieme co i due Forti, fì dal Duct rinforzato con trè ateri Reggimenti 3 e pcícia tmuendo egli difcoperta mezzo miglio incirca lomano quella poca Caualleria , che il C rucciolo haueua in quatro Squadroncelli diuifa vicino alla Terra di Otraggio,comandò al fuo efercito, che andaffead actaccarlaspercio vennero,e gli vai,e gli altricon anto valore, 8 : ardorealla battaglia, che lafciaronnin dubbio, chi di loro la vittoria conieguir doueffe; mà finalmente dopò molto contrafto, \& oftinazione fil ella de'Sauoiardicon mplto fangue acquiltata; del che non fe ne doneua punto dubitare;poiche i demici erano in boniffimo numero,e con le poderofe forze loro poterano facilmente opprimere qpelle pocbe Compagnie del Caracciolo, lequali dopò vna lunga valorofa refitienzay firitirarono dila del Torrente Lemo verfo Geriova. In quefta fcatamuccia nà rimafero, e dell'una ,e dell'altra parte molti vceifi, mà furono in maggior numero inaltri; quelli, che potero fottrarfi alla rotta, focero la ritirata in vn faco della Terra,che refla chiulo, feparato dat Borgo, icorrendoui frà l'vno, e l'alero la ludetta Gumara; quiuitil Carafciolo fece tefia, e difefe cofi valorotamente par tof papio di due hore alcuni potti fiancheggiaeiche fegza verun dubbio hauerebbe con qualfiuoglia ben pocafoccorfodigente coftrettilinemici ad abbandonare quelle fortificazioni; ma il Duea, che digagliardifime forsefi trouaua prouiftos, \& era pial che rifoluro d'hauer quel Ridotto, fece paffar,dil'altra parte di effo on groflo di gence, col quale offendendo gli affediatida ognibanda, licoArinfe à lafciar quel pofo, e ritirarfinel Caftellos mentre l'abbandonarono, diedero il fuoco à rre Mine, ch'haueuano fatre nell'entrata di effo pofto, conle quali mandarono in aria molit de'nemicisturtauia non oftante quello, feguitarono d'incalzar'i noffri alla gagliarda fino alla fommità del Monee, vicino al Cattello, doue fifaluarono .
Nel medefimo infante, il Capitano Luigi Baratta, che reneua il porto della Collina, vedendof tagliato fuori delia Terra, che da'nemici era tutra circondata, \& effendo il noAro Squadrote tuuto disfatto, andò infieme con alcuni pochi Coldati,che gli erano auanzati, per ricouerarfi dentro dieffo Caftello,mà quelli di dentro, che haueuano alzato il ponce teuatoio, non lo volfero, non folo accettare, mà li minacciarono di voletfo colpire di mofchettate, fe non fí ritiraua; percid fil neceffitato faluarfi per altra banda ; e poco doppo effendo fopraggiuntilinemici, firfero gli affediatidi voler patlamentar con loro, e con quetto pretefto hebbero ternpo di metter'il fuoco ad vna Mina, la quale fece danno,cofí a fefteffi, come a Sauoiardi. Rimafe in quelia difgrazia morto il Signore di Flandres de'primi períonaggi, ch'haueffe il Duica nel fuo efercito; contutrogiònon oltante quefta perdita, inemiciaflediarono con maggior fertuore il Cafiello, e pofero à termine il Caracciolo, egli altri Maftri di Campo, che vedendo il negozio dilperato, e di non poterfil tenere, fe non con euidentifimo pericolo, dopo haver con ogni poffibil valore foltenuto limpeto ditanta foldatefica nemica, finalmente illudettonono giorno di Aprile s'arrefero al Duca,ò per meglio dire,fe li fecero prigioni; poiche di quefta maniera furono d'ordine fuo condotti $i$ Torino infieme conaleri Gentilhuomini, \& Vffiziali con mille foldati. Liprigioni di qualità furono il Generale Tomafo Caracciolo, Lodouico Guafco, e'l Cauaglier Frà Camillo Cattaneo ambedue Maftri di Campo,Galea zzo Sappa Capitano del Terzo de'Parmigiani, Gentilhuomo Alésandri-
no, 8 a altri; così Genoueficome Lombardi.
Dopò l'imprefa di Ottagoio, il Duca di Sauoia, che di già per alcun giorni haueua có l'aiuro del ConteláabileDie. ghiera tenuto l'aisedio d'intorno ̀̀ Gauio, finalmente alli dieciferte del fuderto mefedi Aprile fenefece padrone, effendofi refo à patti;ma la fortezza di efsa Terra fi mantenew ua tuttauia falda, e coltante. In quefto mentre, la foldiarefca, ch'era vícita di Gauro, fe no andà a Serraualle Caftello dello Stato di Milano verfo i oonfini del Genouele, accesta ledue Compagnie di Fanteria de Capitani Agofino Muzio, \& Antonio Balbi, che veinero in Alefsandria, per fermarfi in quedta guarnigione .La fiate venendo li diecinoue del fuderto mefe, partirono d'A lefsandrla fei Compagnie dĩ fanteria, cheiniltauano di prefldio, entandarono al Genowai per glioccorrenti bifognidella guerra.
- Doppo haueril Caltello diGauio per lo fpazio di dieciferte giorni valorofamente foftenuto laffedio, de'nemici, s'arrefe alli venticinque di effo mefe con onetti patizal Duca di Sauoia; conla qual prefa ctedeaafifethamence; che il Dishiera conl'aiuco delletthidi effoc Daca voleffe, proleguisil corfo della fus fauoremele fortuna, \& accingerfiallimprefa diGenoua; mai Genouefi, che col mezzo. del S gnore d'Oriac Francefe hebbera notizia delle pilfegreter folazioni di Francia, contro di fe, corrupperotalmente il Dighiera colmezzo di trecento mila fcudi paga-: sili, che non fece quello, chepoteua fare, \& abbandond for: to apparente legitimo pretelto limpref zanto ficura di. quella ricchifima Citta.
In tanto, eranoltati rubati fei Muli a! fadetto Dighiowa; quando effo per vendicarfene, diedeortine a quatero delle fue Compagnie di Caualli' Francefi, iche veniffero nel-: YAl effandrinod far bortino di quanti beltiamifrouauano in quelto Territorio di là di Bormidajs parci dafue:da Gam uola fudetta Caualleria la notre deltidut dif Mascio ot alle quindici hore giunfe al fudecto tume in witha di Alekfandriz; depredò cutto il beftiame, che latrorana la campay gnàs eche fi trouaua dentro delle Cafinet hacohegridialou! ne di effe, $\&$ in particolare il picciol villaggio di Marent go, portando via tutto ciò ch'era facilo oda condur feco fon prali Caualli. Alla nuoua di quefófuecullo,fi leuò vngran cumuleo denrro di Aleffandria, la qualle diede in mn fubizo dípiglio all'armi; vfci fuori della Citta vinitamence con vna parte del prefidiourta la giouentu, 8 a ariuata fino al Porco di Bormida, f pofe fopra la ghiara di quefto Torreme in Squadrone. Effendopei ritornati lihemici col bottino alla volta di Ganio, fecero i nofti parimente rîtomo in Alef fandria.
- Pofcia, alli cinque del fudetto mefe, querta Città fileud nuoummente in armealla nuoda, che inemici in numero di cinquecento Cauallierano di nuouo entrati nell'Aleffandrino, cicè telle TerrediM3fo, Ouigho, Vilha del foro, 82 in altri circonuicini Luoghi. Perciò vicirono d'Aleffandria, pertudar'alla volta loro, trè Compagnie di Geualli con - tholea Fanteria; \& arriuati alla fudetra Villa, iuitrouaronó i nemici, cheli coltrinfeto à lafciar'addietro il bittimo, ch'haweuano fitto, e fecero prigione vno de'loro Iröbettische dipoi filcondorto in Aleffandria. Quelta imprefa feguì felicemente mediantel'a iuto de'Terrieri de'faderti Luoghisli quali in buon numero viciti in Campagnacontrarmi loro, $\dot{1}$ federo brauamente valere contro i nemici. Statre la nofta tol datelcartuta in arme fino alla notte, e poi firatirò, mentre che i Terrieri di Solero, Felizzano, e d'altri:vicin! luoghi -fuggiuano per la paura delle fcorrerie nemiche, in quelta Citcus. Aicflandria il Duca di Feria, da motri principali Cauaglie- rj , e da guatrrn Compagnie diCaualli accompagnato, in allegrezza del cui arriuo vícirono fuori della Porta delle Vigne alcune Compannie diFanteria di quelta guarnigione, cioè di Spagnuoli, Napolitani, Parmigiani, Modoneff, Suizzerj, e della Milizia del Contado Aleffandrino; चficiono anco in bella ordinanza le quattro Compagnie de'Cittadini, e tutti vnitamente lo falutarono con vo belliffimo Salue di Mofchetri, \& Archibugi. Giunto ch'eglifuin Alerfandria, atcefe a prouedere; alle cole neceflarie per la guer:
ra, \&̌ à prepararfíper vfcir'in cämpagna concro inemicise fratt anto, alli vent'otto di quel mele artiuaroho per il Tamano an quefta Città ottocento barili di poluere; \&x altre munizioni da guerra, le quali tutte furono nella Cittadella condotre ; giuniero parimente elcuni Canoniparte groffie parte ordinasij per batceie le muragie, quelli furono pofti sid la Piazza grande, \&z queltifi la ciarono su'l Ponte, che giace Lopra il fudetta fiume. Pofcia, lifteffo giorno fi diede principuo a fare d'ordinedel medefimo Duca va Poote di barchetopra la Botmida forto quetta Citren, nel medemo. Gro, dog'era il Portopper comodisà del paffaggio, cofi della foldasoica, come dell'Artiglieria, nella qual facenda vifi attefefino all'vitimo giomo di Maggio.

Mentre quette coleprafouano niell'Alef indrme, il Conte, Enrigo. Nutain fuccefo al Conte Maurizio PrencipediOranges fuo fratello giz morto nel carico di Gencrale dell'efercito Olandtere in Flaidra, idopo hauer tentata ogni ttrada, inuenxione, \& fratégentens ; e facto il pofibile per liberar', e focedirdreßredijfiper verrat come per acqua ; 8 : effendoli ciufcito il rutravido ye fallace, finalmenre refe allidirediGiugno lafuderta Pinzea: al-Marchefe Spinola la yuclei coffegnalatr improfa noen poreua, effer condofe ta a fise tianto gloviofo da aluri fudriche effo Marchefes parte ancora di- quefta'gloria deuef ragioneuolmente ataribuive: al Muftro di Camipo Paglioni, il qualeji porro. dimaniera; che ilfuo incomparnbil valorel aral perpetua= mentelodato; evinera fandroin ogni parte.

Ripistiandoifuccefidelda $P_{\text {atria }}$, dıco, che vareegq! 1 itieffo miefe dijGingoo in Aleffandraz tre Reggimenti de Alemminimumeroodifedicimila con mille Cauali fecoy efinono inuriacià pigliaraaloggiamento nel Territorío cluconaiciniadi quetza ¢itiz ciok wso in Cantalupo, laltro

 dicuinat.coneriueranao perperua memoria per ligandifGumi danni cbe diedero coforto nella Campagna di biade mipione frielle felue digizanquantirà d'arbofi folte, pe nelle


- Laiverutadicóf groffo:tussero di Alemami nell'Aleffrindcino, l'andioe dal Duca di Feria mandato al Conte, ie Aartuo di Cumpo. Gucpami 'Surbelloni di abbandonar la Rima di Chuauennay ovenice conn turtili Spagnuoli, 8 Italiani ad wnifficol bultro efersito in quefte patti, mandandoui adi inconto alitra gente inprefidiofotto il comapdo det Colonelto P ponä́rio pole vi.pulice,come fídice, nellorécchio deł remicojels diede man poca occalione, di penfare z̀ cali ludx; Pertanco, dupónate, \&e in Ducaldi Saunia, 8zil Dighiera laciciata buona guarnigione in Noue, 8 E in Gauio, douexutaha parinenreal Signo e di $G_{i}$ equi Generale della Caualleriadr Erascla, e dato il fuoco ad Otraggio, ia potero con gll elercsti forom viaggio per ritornar'in Premonte ; $\&$ alli 1 sider liuderto-mele palfarono con-due mila Cauall,quipdici mila fanci, e quattordici perzi d'Areiglieria pocacuicotto dalliconfini del Caltellazzo Terra dell'Aletfandinto, per andatene:diqui alla volta diAcquis onde all'aulo di quetto moyimento, vicirono fubito fuori di quefta Citsì tutce te Compagnie di Cquilli, che vi dimorauano in prefario , e nanetarono ad incourrarti nemici, co'quali. venute à Cetramucria yirimafeno alcunid de'noftri Eeriti, \& altrifinrono fatti prigioni.
-     - Pofcia gli Alemannis che tauano ne gli alloggiamenti di Caitelcersato; Marengo, e Cansalupo, firmpfferofubito pet andar'l foćcortere la nottra gente; il fimile havendo fate li mille: Cauxll Alemanm, \&e alure Compagnie di Caunlleriajche Itadioo in Sali, e Piouera: Frattanto vfcid'--Aleflandria il Duca di Feria, Be andatofene ì Cantalupo, iuidimorofino al leguente giocno, mentre feguikaluano $亠$ z paffare per quetta Cirtàle Compagrie d'Huomini d'arme, is quali da Vadenza, oue fauanoalloggiati, veniuano in fretta à foccorrere gli altri; dipoila Fanteria Spagnuola,\&e Italiana fi pore in ordinadza, per marciart alla volta de'nemici; mà tutca quefta moffa in breve fir rifolfe in fumos poiche linemici feguitarono illoro viaggio veffo Acqui; occorfe però vna fearamuccia trà ottocento Cíualli incirca della setroguardia loro, \& alquante Compagnie de'polirica-
uallit
ualli, che dimoramano in Sezè Tèrre dell'Aleffandrino sitl qual'incontro zermino con notabil danno de' nemict benche la Caualleria noftra foffe di gran lungz inferiore di numero. Ritomó poi in Aleflandria il Duca di Feria, efeceritornare tuta la gente à (oliti fuol alloggiamenti, con efferfiritenute folamente in quefta Città fei Compagnie di Caualli di piu diquelle, che già vi ftauano di guarnigione, \& furono diltribuite nelle Care de'pout ci, e. mediocri Cittadini con loro grandiffimo danno peril vitto, che fominiftrauano, cof allifoldati, come alli Coualli.

Nelfedetto giorno giunfe in Aleflandria vn Corriere al Duca di Feria, a cui portò lettere con la nuoua certa della. Cudetta refa di Bredà; perciò egli.diede di mancia à quel Corriere conco zoicchini; porciz ordinò, che per:cofulieta ntous fif facefferp il giorno feguente allegrezze. in quefta Citth, comén fil corrogni dimottrazione di giubilo aleguitob

- Alli fedici del fuderto mefe renne da Gauio in Aleffant dria m Trombetra Erancdfo in nomedel Signoredi Qnt
 Adat Citolamo Pimentelli Gunetale detla noptra CatialFetia, il guale accentò la disfida, \& effo parinentemand il fuo Trombetta conla rifpofe al Créquis mè pon hebbeeffero 3 poiche il Duca di Peria fequeftro il.Geherale pimene
 pagria di Fanteria Spagnuola.
Nelliferfo tempo ancora, il medefimo Corriere Franit cefe portd fimilmente vn altra disfida ad Oitauib Piccoo Domihi Cauaglier Gerofolimitano, e Luogotenearegenerale della Casalleria Polacca, il grale actectrarala, midd fu* bito à chieder hicenza al Ferix per rrasférirfí a Gauios e venircol Crequà duello, mà lifu da' effo negata;ond'egli rio foluto di voletáandare,non ol ante,che ì Duca dì Feria hàweffe mandati alcuni Capitanialle porre della Città perche pon lo lafcizfero vicire, troum manieta dinganoar le guaro die, 8 es'anuid al la volta det huogo anlabbattimento detti nato, mentre che lif fubito mandato appreffo Eerdinanis do Gueama Cauaglier Gerofolimisaso, e Inogorenenos getieral e della Caualleria del Rě, per impedire , che non andäfe, come dipoinè fegai l'efferto. Alli dieciotto poi ricortiò ilfudetto Trombetta nemico, portando lettere al - Feria;il quale fenza leggerle, mandd indietro il Trombetea, e li comando, che più non tornaffe per funil factopaltrimente che lhauerebbe fatto impiccare.

Alli ventinoue dell'iftefso mefe di Giugno, eli quartro siorni apprefso palso per Alefsandria vria parte della gente, Che ftaua di prefidio nella Riux di Chiauenna, per venir'in reruizio del Duca di Feriz;\& alla fera del di fudetto palszrono anco di quì fette Compagnie di Caualli Alemanni, che surono mandate à pigliar'alloggiamemto in Solero, e Corthiento Tetre di quefto Diffretto. eferciti loro in Acqui, diero incointanente ordine, che fli tificafse quella Citrà,e poi lafciatiuidi prefidio trè mita de" -migliori foldati, s'inuiaroño col rimanente de gli eferciti alla volta di Sauona : peruenutia spigno, mandaronocon - $n$ a parte della gente il Prencipe Vittorio Amadeo, \&e il Crequi Generale della Caualleria Francere, che poco ine - Danz í era venuto da Gauio; ad occuparijl Cairo,che da effi fil son poca difficoltà e fenza fpargimento di fangue aequianco ; : per elfer difefo da duefole; Compagnie di fanteria Napolitana :

Afficuratoil Duca di Feria, cheli nemici sinuizuano verfos Sauona, la cuiperd ita haverebbe cagionate importanrifime confeguenze, cofialte Republica Genouefe, come à gl'interefli della Corona di Spagná,nonitete oziofo, mà fubiso diede ordine, che turtoil fao efercito marciaffie a quella valaa $;$ perciò l'vltimo giorno di quel mefe partizono d'Aleffandria alcune Compagnie di Caualli feguitate da un Terzo di fanteria Spagnuola, che feruiua per vanguardia di fei pezzi di Artiglieria con le mumizioni ad effi neceffarie; dopò quelti feguitò laltra gente con altri dodici pezzi di "Arriglieria, e loro munizionispartì poi d'Alefsădria il Duca infieme co'i Miniltri, principali di guerra e e per l'itteffo ca-- mino Seguitòil fuo efercito, che fece alro in Cantalupo:
doue fi pofe in ordionnza; quindin'andà d Gamalero.e po(cta per il Monfẹato s'auuiò alla Città d'Acqui; nel qualiandante arriuarono in Ale effandria trè Compagniedi CaualLi, ie quati accompagnarono il ieguenre giorno due Carri casichi di danari, \&all bagaglio del Generale della Caualderin: Puffatonoanco la fera di quel medefimo di per queAta Città otro Compagnie del Terzo del Mattro di Campon Conse Giou anni Sorbelleni, te gagliandarono 12 notte verfo illCampo forto Acqui; di modo che fi trouarono all'affedio di quella Citta vepticisque mila fanti, equattro mila Caualli..
. Mentre dunque Campeggiqua Cotro Acquiil Duca di Feria, i Fanceli iui alfediati (ortirono al fecondo giorno di Lughio, e venneto co'i noftrigenerofamente à battaglia; ${ }^{\text {a }}$ qualfegui con la morre d'akuni foldati d'amendue le parsif $s$ polcia vedendo sliaffedlati, che Acquifi trouaua lence foruificatione alcuna, eche ran poreua, colerary l'afledio miaffime divn'eierciro fipotente, \&e numerofo, furono coe ftretti di render quella Citta ilgí reguente à patti con (pade, Sc bageglie, al Duca di Feriayllquale diede or dine,che turtiquer Francefse Suizzeri inammeiro di due mila, etrecento gncire fofgro condotti fuoridello Statodi Milano da due Compagnie dj Caualleria accompagnati fino à i confini del Monte:di. Warraltojiaffiche di qui s'auuiaffero per il Valleffano alli paefi foro; nel qual viaggio paffarono alli quattro di quel mefe per aleffandria.

- Qusfinelmedefimo rempo, nel quale i Spagmoliattefencilla fudetra imprefa d'Acqui, li Pozzeuerarchi s'appliċarono alla ricuperazione di Noue Terra d'ello Stato Gemonefe. ocoupata in quefte guerre da'Francefi; mà prima di narrare quefto fateo, farà bene fiegar, che cofa fiano i Pozzeueratchi: Quel tratto dunque dipaefe,che cominciando da Ponte decrmo cominuadi luaghezza: per dieci miglia Gino $\ddagger$ San Pietro d'Areadivtcino 2 Genoua, es'allargadi qua, edi laper altrecinque miglia, Territorio veramence Ferrile, ameno, e deliziofo, ifs chiams Valle di Pazzeueraj cof detta, perche fe fue fponde fono inaffiate dal Fumicello Pozzeuera, che di quando in quando à guifa di Torrente gonfia: GIf abitatori dunque di quefta Valle communemente chiamati Pozzetreralchi, huomini pier altro autiezzi all'aratro, \& \& manneggiar zappe, badili, e vaghes ottenuta licénza dal Senato Genousele di vfcir'alla bufca de'nemici, di liberarfi da fopraltami pericoli, e di icicuper ar ke Terre, e li Caftelli da'fudetri occupati,applicarono con animofaldo il penfiero à racquiftar la Terra di Nonesma perche all'efecuzione di quetta imprefa era neceffario, che communicaffero i loro difegni con li Terrieri, affinche poteffero, bifognandos hauce da quefti aiuto, conchiufero con li medefimi, effer cofa impofibile lentrar nella Terra per le portes zuengache altref fentuanto chiufe, ed altre veniuano cuftodite, e trincierate; per la qual difficolta fecero rifoluzione di far l'entrata per mezzo d'vr'aquidorto vicino alloriatotio di Santa Matia Madalead: Pertanto alle ventitre hore delliquattro del fudetto mele di Luglioli Pozzeueralchi in numero di rrecento incirca facendo alto al Conuento de" Capuzzini fuori d Noue con cinque, delei diquei Terrieri, furono da quei didentro in voitteffo tempo auifati, e corna forme al fabilito accordo, per il fudetto condotco d"acqua introdorti nella Terra; entrati s'inuiarono fubito alla poita della Valle, che ftaua chiufa, trincierata con rerra, e fafcine; equiui vccifili foldati, che la guardauano, ruppero con lé écuri il portello, épalancatolo diedero comodità à gli altri, ch'erano rimafi fuori, di entrare. Dopò la, prefa di quiefa porta, fi volearono ad acquiftar l'altra chiamata della Strada, doue ftana di guardia buon numero di Francefi; conquefi dunque venutialle mani con grand'impeto, e brauura, li pofero tutria 5 fil di Spadz: Guadagnate ch'heb--berole porte, attefero à malmenare gli altri nemici, che - ftorditiaffatto nom fapenano doue nafconderfi, per fottrarif dal furore Pozzeuerafco, e gli vccifero tutti crudelmente. Andarono poi alla volta det Cátello, doue fanano già di prefidio molti Francefi, e molti altri ancora vifi erano in quelloceafione ricouerati ; e circondatolo d'ognintorno, coltrinferogli affediati à renderfi frà poche hore, non gia faluele vite, conforme alla dimanda loro, mà ben fì̀ difcre-
zione 3 il che fenze verun dubbio li diede la maggior mon tificazione, che poteffero in quatiuoglia miferabil tato patire, vedendof il Maftio di Campo Signore della Grange, Gouernatore di quella Terra, e molu Perfonagi,se VfGiziali di gran qualità coftretti à renderfi a Villani Pozzeueraichi nella maniera da quietti comandara:ll giorno dunguefeguente, che fo alli cinque vfcirono alle fedici hore dal Cattello illudetro Maftro di Campo, il fuo Luogotenegi te, vn Sergento maggiore; il Capitano Barone di Robé, il Capieano Signore dellaGardetta, il Signore di Bellagard, infieme con vo fuo fratello Cauaglier di Malta, il Signore di Bonaual, il Baron di Latre; quattro Luogotenenti, noue Alfieri, e turti confegnarono le proprie perfone, \&eil Catello alli Pozzeueralchi, li quali moff da piect, e compafo fione li conceffero le vite, mandandolitutti prigionià Go nouz: di perfone poi ordinatie venè reftarono prigioniere rrecento ixirca, ede'morti de furono veduti parfi per la Torra più dicenco cinquanta, frà quali era l'waico figlisola di efosignore detla Grange.Terminata felicemence queft: imprefa, ricuperarono li medefimi Pozzeuerafchi Ouada; Rofiglione, e Campe, Terredell'iteffa Republica, la ricuperazione delle quali leguif faiza dificolta per effer di sit titate abbandonare da'nemici.
Menese il Duca di Sanoiz, el' Dighieta fáceunno alro: ía Spigno, hebbero nuoua della perdita di Acqui, e delte fixdette Terre; onde coneriftaci non poco, murarono penfiera circa il tencare limprefadiSauona, efecere altre rifoluzioni; poiche il Duca lafciata la curte della guerra al Div ghiera, n'andol fubito accompagnase d'alcumi fuoi vexfo if Piemonte;\& quelto hauendo fíchiemati dal Cairo il Prencipe Vittorio Amadeo, e'lCrequì, 16 pinfero tutti vnitamente à Beft agno, che per effer di guarnigione fprouitto,fut da loro facilmente occupato; e ediqui $\frac{1}{2}$ ritirasono in $\mathrm{Can}^{\text {- }}$ nelli, Luogo del Piemonre. All'zuilo della prefadi Beftagno fatea da'nemici, vecì d'Acquifubito il Duca di Feria, che fla 1 gli otro dellite efo mefé di Luglio; e con tutto licfercito Girrasferì al detto luogo , pendando d'azzuffarfico'i nemici per la ricuperazione di effo, mà havendonnte[o, ehe d'indi s'erano partiti, vi mandò dentro alcune Compagnie. di Spagnuoli, affinche nè teneffero il poffeffo; dipoi ricornd egli in Acqui, é di qui relfpuntar dell'alba delleguene giorno fece con rutto l'efercito partenza,e nitiroffi alla volta di Nizza della paglia, dou'entrò egli folamente conatcuni Capi di guerra, econ lifuoi famigliari .
Allidieci, fece il Duca diFeria gettar'vn ponte nel Tznaro fotto la Rocchetta, che, per effer'alla rina diquel fiume fituata, chiamali comunemente la Rocchetta del Tanaro ; \& effendofi quefto gettato verfo la ftrada d'Annone, daua comodità alla Caualleria Polacca, \& Alemanna d":anda'alla volta di Canelli, contro inemici, quando foffe bifognato; nel qual procinto fece il Feria condurre nella Cittadella di Aleflandria tutte le munizioai da guerra,che furono trouate in Acqui, mandoे alla fuderta Roccherta vn Carro e e quindici Beftie da fomma carichi di caffere piene di danari da buona guardia di foldatefea accompagnati, per dar le paghe alla fua gente, \& pergli occorreati bifogni della guerra : finalmente fi trasferi egli con tutto l'efercito al fuderto luogo:nelqualinflante paisó per Aleffandfia Gonzallo di Cordoua, che veniua di Fiandra, per afittere d'ordine del Rèalla perfona di effo Duca fuo Cognato, e di lungo andatofene alla Rocchetta, oue dimoraua il Feria, ettene da effo il carico di Maftro di Campo generale dellefercito.

Erattanto, rifoluti li Genouefi di voler ricuperare la Terra, e' Caliello di Gauio da'F: ancefi, fpedirono da Genoua il Generale della Canalleria loro Pietro Barone di Batteuilla, col fuo Terzo di Fanceria, \&e vn fratello del Prencipe di Bozzolo con altrifoldati; vi concorfe ancora buon numero di Pozzeurarachi; e Bifagnini cofi dettida Bifagne, che giace fuori di Genoua, tutti pèrò fotto'I comando dell'itieffo Barone. Con queftadetuo di gente, che poteua effer di quattro mila fanti incirca accoltatofia alla Terra, 8 a a! Catiello, prefe alli tredici del fudetto mefe di Luglio einque pofti, li quali erano ftati gia trincierati dal Duca di Sauoia, per batter quella,e quefto, quando.egli vi andò fot-
to col fuo efercito, cioc̀ il primo dellha Montagna", che fopraftando alla medema Fortezza, la domina, e la può battere,nel qual polto fi pofero alquanti foldati con al cuan Pozo zeverafchi; il tecondo giace vicino alla muragliafoteo la piatta forma, dou'era: l'Artuglieria latciataus dal fudetto Duca; vicino à quetto erano due altri poltt; cioè il terzo,8e il quarto, i quali conteneuano due Irnciere da vra partes \& due dall'altra s l'vitimo poi confittua in vna Trinciera, dove thauano parimente alcuni Cannoni, \&e vna mezza luna, che fil d'ambele parti valorofamente combattuta i: Ve dendofi dunque li Francefi à mal rermine, e dubitando, che li noftri non voleffero dare la icalata, non attefero ad altro tutta la notre auanti al quindicefimo giorno, fuoxi che ${ }^{2}$. fcaricar'inceffabilmente 'l'Artiglieria contro la gente de'Genouefi . Alli diecifette arriuarono da Geboua lis quatro Canoni, che di giz s'afpertauano, e conquettía fecero due batterie, cloè vna contro la Terra;, dou'era vna-Tinciera, e I'altra fopra la Montagaa verfo la Chiefa di maria Vergines, doueftura vo'altra. Trinciera', la quale dominando il CzBello, porelua queftobattere da effo poito.
In quefto mentre , che fifteiendeusitle ep pugnazionedi Gavio y il Duca diferia leudà alli dieciotto il foo efercito dalia Raccherta del Tanaro, e lofece marciare à Felizzat no, equindi due giorni doppo à Fubine Terra cel Monferaso fuperiore; pofcia il Betteuilla nell'itteforempo, ne! quale trauagliaua li nemici con le fudette due baterie, li fec Ince romper li Mulini, e leuar Jacqua; endecominciamdo gli affediati à patir non poco mancamenio di pane, comẹ anco efsédo nella Piazz a vna gran fcarfezzas diwino - dialare cole alvitroineceffaric, furono néceffitawi a parla mentare di tenderfi; e doppo varie propnste, erilpolte fatte intorno alla refa trà il Batteuilla, \&zil Barone di San Siro MaltrodiCampo peril Rè di Erancia, e Guuernatore delia Terra di Gauio, fí conchiufero; eftabilirono alli venivao di effo mele alcuni Capitoli per la reftitusione di quella piazza: fottofciarti; che furmin detti Capitoli, confognọ il fudetto Barone le porte della Terra, e tutte le piazzenelle mani del Batteuilla, il quale vi pofe li corpidiguardia, mentre fiauano in procinto di marciare li Francef o vici finalmente il Barone di San Siro con lif fuoi ficuramente da Gauio, \& appreffo lui feguitarono mille nouanta Francefiv,

Dopò effer dimorato l'efercito del Duca di Feria in-Fu*: bine fino alli ventidue, fileuò da quella Terra, e fifparfe ne gli all.oggiaméti de’circonuicini luoghi di quel Monferato.

Segul poi alli venticirque dellitieffo mée di Lugliọ la morre di Margarita Vamdernets Taffi moglie di Matteo Ottagnez Gouernatore di Aleffandria s donna inuern d'innocentiffimi coflumi, e di frogolar bonta di vitz : it fuo cadauero fù con pompofo funerale fepolto nella Chiefa de'Padri Giefuitidi quefla Citrà; fopra del cuifepolcro $\mathbb{E}$ legge intagliata in via laftra di marmo nero la feguence Intcrizione bellifima inuero, fcherzando con mirabile;arsifiziofoprail nome di Margarita, e foprale Conchiglie, che fí vedono nell'Arme della famiglia Vandernetti:Fulella compofa da Coltantino Gorreta Gentilhuomo Ale'san: drino.s felicifimo ingegno, e de'migliori di quefli tempis Teologo,e filofofo eccelletifimo, e di qualunque genere dí belle lettere intendertiffimo. II quale fiefce in ogni cöponimento, wà nelle Infcrizioni veràmente non hà pari, è tutto mirabile,graziofo, arguto, e di quelleparti ornato, tche alla femma perfezione di fi fatti componimentifirichiedona D. $0 . \quad M$.
Margarize Vandervieta Taffas Braxellenf
Pistare, prondemice : gemeric axito Splendore sonfpicme Viovi. defideratiffore
D. Mathem Oragwer

Militum Tribman Cassolice Regibellicio in rebor 2 cmpfifis Einfdemque Alexandrina in $V$ rbe, at in Trafpedmane regic Gxbermator.
Eximij amoric exignimargumention P.C. Sacrang; fangulis bebdomadio par P.P. Redemprianic Capstinorfis Celebrandum inffituis.
 E Marion Portwen, Solo in Cellom sranflaca
 Ritor: il rermine della rregua liabilita dal Barone di San Siro prima d'vicir da Gauio, trà il Gouernatore del Caltello di effa Terra, el Barone di Batteuilla, fíripigliò il trattato di renderff; mà non effeadofi portuto accordare, fi cominciò à battere il Caltello da trè parti, cioè due fuori della Terra, E vna dentro di effa, che faceua maggior danno dell'altre. Finalmente dopo hauer'i nemici per trè giorni continui fo: fenute congran rouina di guella Forrezza le tre fudette batterie,furono coltrettià renderfi à difcrezione. Pertanto alli ventifei del fudetto mefe di Lugho, il Batteuilla a ccetto nella fudetta maniera il Gouernarore del Caftello di Gauio, e diede molto generofamente, cofi ad effo, come à tuttili fuoifoldatila vita, e la libertà ; dipoi effendo turtiliberamente viciti da quella fortezza, entrarono nella Terra, e di quì furono alle fpefe loro in Franciacondotti, come anco f diede al fudetro Gouernatore comodità di andarfene all'imbarco, per di lì transferirfi néfuoi paef.

Il giorno poi feguente, cheflu alli ventilette, Fabrizio Ghilini Luogotenente di quà del Pò del Commeflario ge nerale de gli eferciti del Rè di Spagna, fece d’ordine del Duca diferia imantellare la Città di Acqui, perleuar'a Francefi l'occafione difar perl'auuenire difegno fopra di effa , col mezzo di Fortificazioni,e fimili ripari : la qual facendaleguicon qualche contralto del Veicouo dı quella Città , ilquale sù'l fondamento d'vn'antichifima ragione pretendendo d'hauer dominio in vna parte diquella muraglia,voleua con rigori Ecclefialtici proibire lo fmantellamento di quella porzione, che alla fua Chiefa fpettaua; mà finalmente li conuenne per tuttili rifpetti acquetarfi.

Alliventinoue, l'efercito Reale, che haveua pigliato alloggiamento in diaerfe Terre del Monferato fuperiore, andò à Moncemagno, equindi il fegueate giorno Cotto Aftís cioc̀ alla Croce bianca, oue dimorò alcuni giorni.

Paffauano quefti fucceffi militari, quandoil Vefcouo di Ateffandria Erarmo Parauicino, che grandemente compatiua alle miferie diqueta pouera Patria, nonfolo perli mouimenti della guerra tanto à lei vicina, mà anco per la Atraordinaria mortalita de gli huomini, che da malattia non conofciuta, e quafi peltilenziale improuifamente affaliti, faceuano in poco lpazio di tempo allaltra vita miferabile paffaggio, imperrò dal Papa vnGiubileo, cofì à Cittadini, comè̀ ruttili Dioce\{ani'; per il che fi fece alli trè di AgoIto mal lolenne Proceffione generale di tutto il Clero, e de Regolari, per ottenergrazia da Dio d'effer liberati, e dalla guerra, dalla malattia, che comunemente correta in quetha Citta.

Alliquatero del fudetto mefedi Agofo, firitirò d'Alti l'efercito del Rè di Spagna, per andarfene a Ponteftura, e nella ritirzta, chefece, fortì l'inimico da quella Città con qiattro mila fanti, el'incalzò alla coda; perciò fi venne ad vn fatto d'arme, che durò quattr"hore incirca, combattendo, el'una, e l'altra parte valorofamente ; e dopò effer rimafi d'amendue gli eferciti molti feriti, $\&$ amazzati, finalmente inemici ritornarono in Alti, \& i nollti (eguitarono il loro viaggio, nel quale attaccarono il fuoco à tutte le cafine dell'Altigiano, \& ad alcuni Luoghidi quel Territorio, cioc̀ à Quarto,San Marziano, Montegroffo, Bellingero, la Croce bianca. Da Ponteftura entrò ती Feria nel Piemonte con animorifoluto di voler'attaccare qualche altra Piazza del Duca di Sanoiagià che non gli era riufcitoil difegno, che haueua egli fatto foprala Citṫ̀ d'Alti; hauendo pertanto giudicata opportuna l'imprefa di Verrua, verfo diquelta Piazza s'incaminò egli vnitamente col fuo efercito; mà prima di venir'alla narrazione di quelto attacco, non farà fiordi propofito il defcriuere ilfito, ele condizioni di quella Fortezza .

Verrua dunque antichiffimo Caftello, giace foura d'vn molto eminente Colle, che per hauer trè punte prominenti, rapprefenta qusfi vn triangolo ineguale, $\& 2$ à prima vilta rafsébra vn faffofo fcoglio,anzi una Torre, le cui radici fono di maniera vicineal Pd, che vengono bagnate dall'onde five: Souralta con tanto vantaggio alla Terra di Crefcentino fituata nella pianura, che per la poca diftanza non può in modo alcuno fotrrarí dall'offera del fuo Cannone : con-
fifte quefto Cafello in macafa vecchia compofta d'va Torre fabricata conformeall'vanza di quei antichitempi fenza fortificazione di balouardi, foffo, e baltioni: fourz d'vna delle trè fuderte puncefi vede ancora vna Torrazzz parimente all'antica fabricata, che da gli abitanti vienchiamata Caltello vecchio; nel mezzo poi di effe punte fiede la Terra, che confifte in circa cinquanta fuochi, circondata di muraglia vecchia,e debole fenza foffo, conalcune picciole Torrifatte all'antica in forma rotonda. Prima dunque d'accoftarfì quelta Piazza, ordinò il Duca di Feria, che fi occupaffe il Caftello di Robella,come ne feguil leffetto, efCendo egli cuftodito folamente da cento paeiani incirca, i quali auanti di renderfi, volfero effer falutati d'alcuni tiri d'Artiglieria; prefo quefo Luogo, vifú pofto per Gouernatore il CapitanGaleazzo Sappa;il fettimo giorno d lifteffo mefe díAgofto fi pofe it Feria vicino à Verrua, efrattanto il rimadente delle fue forze, ch'era impiegato in feruizio della Republica di Genoua, s'andò à poco à poco accoltando à quella Fortezza, cioè fei Compagnie di fanteria Spagnuola, otto di fanteria Napolitana, vndici del Terzo del Maltro di CampoLodouico Guafco, edodici altre Compagnie di fanti Italiani; nel qual procinto furono d'Aleffandria condotti sul le barche per il Tamaro alla voltz di effo luogo quattrogroffi Cannoni da va Compagnia di Milizia accompagnati ; e pofcia alli ventidue di quel mefe andarono à quella volta fei Compagnie di Milizia Aleffandrina, che trauano di prefidio in quefta Città, infieme col loro Maftro di Campo Lorenzo Codega Marchefe di Caflane: L'ilteffo giorno parimente furono a Ponteflura condotti sù le barche per il medefimo fume quattro quarti di Cannone con le munizioni ad effin neceffarie. Col fudetto efercito dunque, che conteneua incircà̀ ventimila Fanti, e trè mila cinquecento Caualli pofe il Duea di Feria il Campo lotto Verrua, la cinfe, \& Itrinfe con fireto affedio, \& attefe à batterla con venti Cannoni : alli diecifettecominciarono i noftriad innalzar Trinciere all'incontro di quelle de'nemici, \& à fare le fottificazioni opportune, fcaramucciandofi valorofamente frà l'vna, e l'altra parte.

Fabrizio Ghilini, che doppo haver facta imantellare la Cittì d'A cquirimafe da graue malatria oppreffo, creicendoli via più gagliardamente la forza della febbre, morì alli ventinoue di effo mefe di Agolto nella lua Parria, doue nella Chiefa di San Bernardino de'Minori Offeruanti diSan Francefco fú repolto il fuo corpo nella di lui Capella della Natiuità di Chrifto noftro Signore.

Ripigliando gli auuenimenti di Verrua, dico, che hauendo li noftri fatta voa batteria nel: quartiere del Mattro di Campo, e Conte Giouanni Sorbelloni, àfine dibatrer'il Ponte fopra il Po , che haueuano già fatto linemicinel principio dell'affedio loro, il Duca di Sauoia, che infieme coni Prencipi fuoi figlinoli era da Torino giunto all'affediata Piazza, rifolle di attaccarii noltri dalla fudetta parte, come fil efeguito dal Signor di Valenzè Achille de Stampes Cauaglier Gerofolimitano. Il quale nello puntat delTalba delli rei di Settembre attaccata con feicento fanti la Trinciera degl'ftaliani, la guadagnò con mortalità , cof de'fuoi, come de'noftri foldati: Dall'altra parte poi del pd hauendo il Signore di Vernatel affaltate le Trinciere, \& vn Fortino fatto da noftrin quel pofto, fi venne ad vna fcaramuccia di due hore continue, doppo la quale il nemico acquith̀̀ quelle Trinciere; mà il Valenzè, che dal furor Francefe trafportato im noderatamente, volfe inoltrarfitroppo di quà delle nottre Trinciere, rimafe ferito, e prigione come anco allincontro i nemici fecero in queloccatione prigioni due de'noltri Capitani, uno de'quali era malamente ferito; fu dipoi alli dodicidieffo mefé condotto il، Ca uaglier Valenzè in Aleffandria .
Pofcia non andò molto,che da quefta Città farono mandate al Campo fotto Verrua tredici Compagnie di Milizia, ciod orto di Tortona, e delfuo Vefcouado,e cinque di Bobio,e del fuo Territorioze nellife effo tempo marciarono al detto Campo dieci Compagnie di Fanti Italiani, la qual foldarefca parsd per Aleflandria .

Frattanto, che dimoltrano, e gli affedianti, e gli affediati la brauura lore nell'affedio della fuderta Riazza, facciamo
yna molto pia, e lodeuole digreffione Sominiftrata dalla generofità dellititeffo Camillo Ferrani, di cui n'habbiamo gì fatra in altrs luoghidi quelti Annalionoreuole menzione. L'vitimo giorno dunque dellifteffo Settembre fidimoftrò, egli veramente benemerito della fua cariffima $\mathrm{Pa}_{2}$ eria di Solero, con hauer'jui nella Chiefa Collegiata di San Perpetuo iftituita la dignità dell'Arcipretato, 8 a affegnacalifufficiente rendita, con riferua di Padronato a fe meneredurerà la vita lua, é dopò fua morte à quelli, che da lui fono nella fudetta ${ }^{\prime}$ iftituzione nominati; come appare dall' Iftromento perciò fatto, eftipolato nel ludetto giorno da Biagio Fuoco Notaio di Solero.
Effendo io quelto mentre arriuato d'Alemagna nello Stato diMilanoil Conte Carlo di Mansfelt conquattro mpil:- -nti, e mille Caualli, pafsòallivent'vnodi Ottobre per Aicilandria; \& hiuendo nel medefimo giorno condotta la fudetta gente, à Felizzano, iui fece altofino alli due del feguente mele, nel qual tempo ritornò in quefta Città $e$ di quis'era di già inuiata la fua foldatefca verfo Pon rettura, ma i Möferatefi in numero di quattro mila in circa, quafi turti armati di mofcheto, fi mifero in aggasto per affalirla, douendo eilla paffare per Caftelletto, e San Saluadore; onde quelli Alemanni, per nō metterfa ad euidente pericol. congente poco meno che difperata, s'appigliatono à faus sifoluzione di ceder per all'hora, è tornar addietro, come fecero, èpigliarono alloggiamento nel Confine di A leffandria verín Borgoglio, doue, 8 in particolare nel Villaggio, delle Caffine démantelli, \& in quello de'Roberti fecero molti danni, è facchegg:arono tuttequelle Cafe, Finalmenne alli quattro di Nouembre, giorno teftiao di San Carlo, abbandonaronoli fudettiquartieri,e lafciate da vna parte le Terredel Monfeferato, andarono dilungo à Pontellara.
Polcia, mentre il CapitanGaleazzo Sappa, che da pericolofa febbre fítrouaua graveméte oppreffo, era dal Cãpo fotto Verma portato in Aleffandria , crefcendoli maggiormente la febbre, fù coftretro a dimorar'in Mnncaluo, doue parsò à gli otto di quel mefeall'altra vita; effendo poiftato condotto in quefta Città il fuo cadauero, fe li diede con funebre pompa fepoltura preffò luoi antenatinella Chiefa di San Franceico.
In quelfi giorni, effendofi nel Campo ammalato il Dreá di Feria, fif fece condurre in Ponteftura per curatfi, etra gli altri valenti Medici, che furono ini chiamati alla fua cura, vno fú Nicolò dal Pozzo, della cui marauigliofa deltrezza nella fua profeflione tanto fí compiacque il Feria, che riconoícendo dal valor fuo la ricuperata fanità, li donò ducento zecchiai, eli portoे fempre particolar'affezione, mentre vifle.

In timeo, auuicinandofilituerno, il Duca di Feria fece allidieciferte dell'fteffo mefe di Nouembre ritiratil tuo efercito dall'affedio di Vertua, e di qui vuolfe, che marcialfe à Pontelfura, per trasferirfi poi nè'quartieri dello Stato di Milano; e cofi hebbe fine quefta guerra, equefta incominciata imprefa di Vertua, la quale non ad alero fine ful dal Feria moffa, e tentata, che folo per ragione diStato, e per diuertir l'armi del Duca di Saunia dall'inuafione de'Stati de'Genouefiscome anco perche il Marchefe di Santa Croce porefle con l'Armata marittima del noftro Rè vnita con liedercito da'Genouefi,ricuperar fenza dilturbo la Riviera di quella Republica già da'nemici occupata ; delche se egui felicemente l'effetto.

Nella ritirata, che fece l'efercito noftro dall'affedio di Verrua, linemici, che all'auifo di quefta partenza erano viciti dalla fudetta Piazza, diedero alla coda dieffo, e nè amazzarono molit, cioè di quelli, che non potendoleguir gli altri, erano da'nemici foppraggiunti; farebbe anco thata maggiore l'vecifione, fe il Conte di Mansfelt non era prefto ad arriuar da Ponteftura col foccorfo de'fuoi quatrro miIt Fanti, e mille Caualli, col mezzo de'qualif ritirarono i nemici.

Nella fudetta guérra fif fecero valere trè noftri patriotti Aleffandrini Capitani di Fanteria Italiana, cioè Vincenzo Andrea Trotti Cauagliere Gerofolimitano, Franceico Girolamo Ghilini, e Giulio Cefare Gallia , íquali affittendo con puntualith, eprontezza grande à tutcte le fazioni, che li
furono comandate, s'acquifarons fama, ed onore.
II Cauagliere Commendatore Dauid Giuleppe Trotri Sandrio fo faten quelt'anno Commelfario Generale dal Duca di Sauoia Carlo Emanuel lopra la Caualleria Foreftiera; e mentre in quefto carico daua egli di ic fteffo fingolar faggio, la morte il priuò di vita, e priuò infieme la di lai nobilhfima flirpe d'vn grande ornamento, ed il tuo Prencipe d'vn'onnratiffimo, e tedeluffimo valfalo.
Circail fine di Nouembre, il Cauaglier di Valenzè, che trè mefi auanti incirca, nella prefa, ch'ei fece d'vna delle noftre Trinciere nell'affedio di Verrua, tù fatto prigione, \&2 condotto in Aleffandria, ottenne dal Duca di Feria la libertà, \&z inícontro il Duca di Sauoia liberò della prigionia Toma fo Caraeciolo Generale de'Genoueff, che nella rottz dı Otraggio rimafo prigione, fú condotro nella Cittì di Torino.

Finalmente godeffimo erà i trauagli militari di queft'anno M.DCXXV. Innuerno nell'Aleffandrino, e nell'altre circonuicine parti veramente piaceuole, \& quafi fenza freddo à iegno tale, che poteuafi chiamare Primauera, effendofs veduta la poluere per le firade, non altrimente che fe foffe fato di mezzeltate.
I'anno M.DCXXVI. cominciò molto calamitofo, e miferabile, nófoloalla Città di Alefsandria, mà anco à gli altri popoli dello Staro di Milano ; Ipoiche il Duca di Feria li mandò ordine, che deffero ogni giorno il foccorfs, cioè vna certa porzione di danari alla foldatefca di quelto prefidio: perciò vedendo gli Aeffandrinil'impoffibilità di poter foftenere quefto grauiffino carico, procurorno difottrarfene dinon darlo ; e perche premeuano lopra diciòli Depurati al gouerno diquelta Cited, furono li medefimi alfe diati da i foldati del prefidio nel folito publico luogo, doue fí congregano à proueder'à glioccorenti comuni negozijfin'à tanto, chefecerorifolutione di contentir' àquanto era ftato ordinato dal Duca diferia; onde cominciarono allir 7 . di Genaio à (occorrerecondanno ineftimabile diturta quefta pouera Patria,cheogni gionno s'impoueriua colmezzo de'debitische faceua, pigliando in preftito i danari con l'intereffe difetre per cento, per foccorrere la foldatefca qui polta in alloggio: Frattanto, continuando tuttauia le tu bulenze militari, attefero à paffare per Aleffandria le Compagnie della Caualleria Alemanna, le quali vennero à pigliar'alloggiamento nel Conrado di quelta Città.
Luigi Trotti, che trè anni auanti fù fatto Feudatario del Cafale de Cermelli, queft'anno, il primo giorno del mefe di Marzo otrenne per limeriti déluoi molti fervizi milirari dal Rè di Spagna il titolo di Conte in pra il fudecto Feudo.
Refe dipoi memorabile il M.DCXXVI. la pace, che alli fei dellifteffo mefe fal conchiufa in Monfone Terra del Regno d'Arragona trà i due Rè di Spagna, e Francia per le cofedella Valtellina, e dell'Italia, con allegrezza de gli vni, e deglialtrifudditi.L'entrate del Rè di Spagna, le qualicol nome vulgare di flotta fogliono due volte ogni anno veniredall'Indie alla fudetta Corona, giunfero felicemenrefenza danno alcuno fin'alli venti di Nouembre dell'ane no innanzi; perciò alli quindici delluderto mefé di Marzo, nel qual tempo s'hebbe quefta nuoua in Aleffandria, li refe graziè à Dio di coff felice auuenimento con vna generale Procethone, che fifece per quefta Città ditutto il Clero, e di tuttili Regolarj, alla quale fu anco prefente il nuttro Vefcono Erafmo Parauicino à piedi nudi.

Allidieciotto poidellifteffo mefe fece palfaggio all'altra vita Luziano Firoffini Capitano della Fiera, che fi fa due valte ogni anno in Aleffiandria; e con la fiat morte,non hatendo lazciato doppo fe alcunfiglivol malchio, rimale la lua famiglia priua diquel carico alfai riguar icuole, 8 a dinon pocovtile. Dipoi mori allifedici di Aprile Siluso Buzzoni Dottore nelle leggi efpertiffimo, enel maneggio di publici, epriuati affari d'incomparabile fufficienzz; Il quale doppo hauer'amminifrati diuerfi vfizi, come da ciò fe nè fatta menzione in molti luoghi di quelti Annali; e dopòeffer flato Auditore generale perinterim degli Huomini d'Arme, finalmente ritiroffì à goder la quiete della lua Cafa in Aleffandria, done fu Confultore del Tribunale delI'Inquifizione; \& effendo viruto (olamenteà Dio, \&a alla

Patrias

Patria,fini con ogni buonaje criftiana difpofizione il cosfo di quefa vita. Fu fepolto nella Chiefa di San Martino, croè nel fepolcro, doue giace il cadauero del Prefidente Agoftino Domenico Squarzafichi luo zio nella Capella di San Michele.

Pofcia, il Duca di Feria, ch'era flato chiamato in Spa. gna, 8 in fuo luogo il Re haueua daro il Gouerno delle Stato di Milañ fino à nuouz prounifione à Gonzaloi di Cordoua, parti da quella Citrà, e prima d'andarienéall'. imbarco, per dipoi trasferirfi alla Corte di Madrid, venne alli diecinoue del fudetro mefe in Aleffandria, doue fi fermò alcumgiornt.
Alli ventifette delliffeffo.Aprife il Tanaro divenne per catia dellecontinue pioggic poco innanri venute; coff altiero, e gonfio, che verizo dal folito tuo letto di quefta Crits, staccollò alla muraglia di Borgoglio vicino alla Chiefa di San Sebafiano,e fece rouinar'vna parte di quel muro, e recómilti altri danni. Parti poi d-Aleffandria il ventefimo' fecondo g̣iorno di Maggio il Duca di Feria, per feguitar'il fuo deftinato viaggio verfo la Corte di Spagna, doue fì accompagnato da tré Compagnie di fanceria Spagnunla; come anco vna Compagnia d'Archibugieria cavallo l'accompagno fino a Streui Terradel Monferato inferiore, hauendo egli tenuto il camino di quel pacte, per andarfeneallimbarco: Polcia Gonzalödi Cordous, che in compagnia di effo Duca era dimorato in Aleffandria, ritornò il difeguent e a Milano, alla refidenza del fuo Gouerno. Queftianno ancord, dopd effer ftato il MaArodi Campo Lodouico Guafcoprigione in Torino del Dúca dis Sulbla, vn'anno, tré mefi, e quindici giorni,finalmente mediante lo sborfo dimille, a cinquecento doppie, fo liberató, e venne alla faz cafa in Aleflandria:

LoStato di Milano comincio a refpirarvo poco forto il pelo di tańti àlloggiameñi di foldati ; poiche del mefe di Luglio futotio licenziati vin Reggimento di Alemanni, e Ia Caualleria Napolitana.

Paceflimó poi gran petdita del padre Filippo Ferraris che fu oenerale dell'Ordine fuodederui; poiche'nell'ert di fettanracinque anni moriin Milino alli ore di Settembre, \&eilfuo corpo, che da quellacitta fu tralportato $\$$
 -uento delliftefa Relígfone: fifecepoi alli trenta di Orfo Bre in fuffragro tdentamina fuavn'affai pompofo funerale Fip San Stefano di Borgoglio Monaftero dell'iftefs'Ordine In quefta Cirea; hella quStoccafione vin Padré Giefuit recitb in fua lorte vn'eloquente Orazione in quella Chit Ia : 'opra if luo fepolcto fi legre l'infrafcritto Epitafio, the diordine della Citrè df Pauiali ful pofo, come a padre Léciore di quarant'ottiannitanto tuo benemerito. D.
M.

## ' Parfi Magiffro.

Pbilippo Fervapio Aloxandirino doEtifineo aqua, as iotigerivion yiro, ewiwof fingularie piotas, wira rigor mormen probisen, ominigens -deffrina, admirabilie grase, lacimeque lingua peritia men folvors Roligioni Sprimorum B. M. VI. fummain euisu Prafotinrant, mat



 - Grografhinan, for Hiffor. difciplinau foriptic illufirwit, Modibe -tant folix obijt ans. fal. 1626. tottio mom. septemb, watic vero - jue LXXV.

 Taiond P.P. Ans. Dom.M:DC XeVIIt.

Rimade con tanta fodisfasione quefta Patria per la fer: uitù $a$ fe fatca da Giouan Battifa Cantone gli otto anni - decorfinel carico difuo Orafofe in Milano, che volie anco per akēi Cei anni coniferntatio con ric ơgnixione - rilpectiuamente alli fugi'amteceflotit firaordinsria; flawde limeriti delfuo ltraordinario fethite , Percioshauchio tila havuto bfogro di mindaràlla' Corre di Spagria vno deluor Citeadini, per fupplicare quella Corona df alcune grazie fece efezione diéfo Oratore; Re bene poi non fu efeguta la nulfione's eom'tantedelfendo per la'morte del Senatore Confalonicri'vacata' tha Sedia nel Senato di Milano, pretendendo la fteffa Citta di Aleffandria; che for Esueffe guella conceder'ad vrio de fuoi Cittadini, iece ia nomina di trè mericeubli logictetiłzà quali vno fù il ludet. so foo Oratore
roffini Capitano detha Fieřadieffa Cites, rupplicd il Ri di Spagna Filippo Quaroo, afinche li concedefle il Capitanato di quefta Fiera, gre me allifei di Genaio di queft-mnolafupplicata prazia cioè pér venti anni folamenre, con condizione perb, ehella douefe cialcun'anno pagatedell'vatile, iche fi cauada effa Fiera, la tetza parte è ely farà dal deto Rè nqminato. Il prinilegio à delenote; the feque, eine
$\therefore$ Philippu'Deigrutra Rex Cafelle lagiomis, Avagonamb, ptrimfa
 diarum, bé. Archidux Ayfric, Du* Nsidoleni; Burgwndia, - Brabantia; Comes Hab/purg. Flandiria, \& Tirodi, \&c. Racogno/ctmm, 女notum factmmu lencro prafertimon vin inerffi,
 giudebat Capirani Ferarimm noffre Cinitratic Alexandria is Statu nefle Asediolanenfiab eademgre C'misate fupplicatum nobis fuorit, vis esdem facultateins coscederiemm praficiendt per.
 sioni quanta fodultate, o affetiu in bblatic cetafionitom' dofe. quinut nofirume sangensibu ipfa Cinutan fo fo babwerte attendonecs modo, quo infra annuero, ve gratitu ainí nofira fignum pre bere videamur; fintuimm tenore prafontimm ex ceriá fcitifina,
 we ex givasia /petiall, maturqque facti nofri /upoemi Con filij nce codence delfocrationa; cidane Cintrationofrc Alexandric; pro fuewm Officium Capitanei /narwm Foristum, vimi cum bowerionj; anexthin ; commodis, © emolmmentix ad id /peciantibun, of

 - Honamon, conferimm o domaddamme sum boc, vi cime axercia civen comitrat vint ox fuis Depmutaic qui proitompore cininit. Fo toncos twanes quad pradien Cinions tencatur fingulio pradiftorsim viginri anmi, fotmore porfans prime ó focunda vice, o viterius










 the edirist, © tratid precipi folits of ronfuetic, puis semporibus ills
 morari faciamp per ques dectar, ba/guo nofion inesiolabilisur ab.




 Whene vig ofimo feptumed. Lsignat. Yo al Riy:


 albi, rubri, of curafic cotoris.
 me dill R- di Spagria'oce upata, if reftituifityehivivib dol
 -fati in Rotha, concetnenti cof allsterinuziohe di eth
 Spi amantento delle foftrife azioni fatt in effr Lhoghi; é diouendoficondurre te A'tiglierie: \& müniziónidi guer pa dal Cattello di Chiancona nella Valtelfin', fifiono pe quefta caufa dati gl orditil dar Conte Ibiga Troetia a nome di Gonzalo di Cordoua Goivernatore delfo Stató di Mila.
 hàre i Fort?, e vecchi, e nouit come ailed tultili pofti, che fititrouauzioo nelfa detta. Valle, e ne ludetti Contadi di Eioriiio, e Chiauenna:
Mentre feguiuano quiefte facetide neila Valtellina, venne a morté alli eredici dí Marto Matteo Otragnez Gouernatore di A leffandria: \& al fuo corpo fil data fepodcura hellpifteflo fepolcro đi fua moglie nella Chiefa de'Padri Giefuiti di quefta Cit tà.
Pofcia, alli quindici del ludetto meet comincid la foldatefca, tanto del Papa, quanro del Rè di Spagna, e della Lega à ritirarfídalla Valtellina, à fegnotale, che nel tetmice di cinque giorni rimafe quel paéfe libero affatto di toldati - Inquefte mence, il Gonzalo fece fuo procura-
$\qquad$ .

[^18][^19]$\cdots$
tore fpeziale il fudetto Conte Trotti a riceuere dal Duca diGuidagnolo Luogotenente generale di Papa Vrbano Orrauo, le Arriglierie, armi,munnzioni, e viueri, ch'erano nellı-Forts di Bormio, nella Torre di Bagno, in Tiranox Sondrio, Morbegno, Chiduenna, \& in altri Luoghi di quej prefi, con facultà di far'in nome di effo Gouernatore Gonzalo ampia liberazione. \& quitanza al Sommo Ponefice. \& alla Santa Sede Apofolica; \& occorrendo, che tofle mancara cofa a cina di quelle.che per inuentatio fuxono depofitate nelle mani di Gregorio XV. \& Vrbang WIII ildetto Conte fidichiarò, che foffero al Re di $\mathbf{S p a}_{x}$ gna rifcruate cutrede ragioṅ, conle quali poteffe confeguire dal $1^{2}$ apa il compimento di effe. Finalmente l'iftel to Conse Trotti in virul della procura faxtali dal medefimo Gonzalo, fece ampifima quitanza e liber azione per le fudette cofe al Duca di Guadagnuolo in nome di Vrbano Ortavo, delliz Santa Sede Apofolica.
Dopò hauer'll Conte Luigi Trotri efeguiti gli ordini circ a alla reftituzione della Valtellina, edopò effer'egli fato wni de'Luogotenenti d. I Mifro di Campo gemerale delleefercito delRè di Spagna, il ludetro Gouernatore conzalo alli ventiliette dell'iacfo mefe di Marzo, lo fece Maftradi Campo di! Terzo di Fanteria Lombarda, che poffedeua il Conte Giouanni Sorbelloni fatto Commifhe sio genarale dell'elercito. Ortenne poi la luogorenenza di ello Commiflarie so
merale nella Prouinzia, che giace di qua del Pó, Emilio Ghilini Giureconfulto, figtiuoto di Fabrizio.

Frattanto, $2 l l$, diecinoue hore delli rrenta del fudetto Marzo mori per aldarlene gloripfo alla Patsia celefteil Padze Coltanzo Capuzzino laico d-Acqui, che riledeua nel Conuenta de'Capuzeini di Aleffandsya, ll qual'effendo viffuto Sempre con opinione di Santita; con la medefina
 mife, che tutri quafi li cittadini concorzeffero al di dui felice paffaggio dal Mondo al Paradifo, od a pigliare l'vno à gaza dellizitro in conto di, reliquia qualche poco delle tue velli, come fefoffe fato nel namerodo'Santi deferif: to: Congran dicuozione borali piedi i hozale manili baciaua 10; e con le lagrime di veradoleozz2, ed allee grezza infieme piangeuano fopra il luo giacente corper ib atto quafí di voletlo con le ginocrbia je tatra simerira: Laondeal iftanzadelli Depurari al. ganerno di quetta Citth, ed'alere perfone diuare, o pie il Padre Giou annus Corte da Foffnmbrone Guardiano, e, Cufode del. Kuderto Connento differia farli dare Cepoltura, infine al pximo giorno del Segunate mefe di Aprile.
acandala lettura do Maternacica nell'Vaimerfits-di Pauia, par.la morte Seguita l'anpo inanti nel Padra Filippo Fersari, il Senato di Milano, che beniflimalapena di quanto valore foffe ia quella acienza il Pajre Giouan Batsifta Drufiani dell:Ordfae de'Serui cimadino di Aleffandria, \&i allièuo del ludgotto Ferrati, gliefa conferi alli dic-cilatreadi-Aprile in concorrenza di quattro alti Coggetti. Aprile if Mafro di Campo Marchefe di Caffine Lorenzo Codega, mentre dimoraus in Milano, patso all'altra vita* efferopgity yruemente opprefio di quel male, che di pie-

 portato itive cospoin Aleffandina, nella Chiefa di San Marcode' Padri Domenicani hebbe fepultura con mae Atof ; ingenili funeralidegni;yeramente dilui, cho fi gratiófempre, e ofelix patrize e fuori dieffa con gran, mzzaificeqza, $c$ I pleadore.
Moriparimente in Milano alli ventitrè di Magio, \& ivi nella Chiefí di Sart'Aleffandro fa fepolto Camitlo Ferrariorname wodella Cirtidi Aleffandriae della Terra di Solero Cua patria, huoma per le fue raxe qualita molto t timato da'Prencipi grandi, e veramente ziguardouole pertanticarichi, egradi priacipali egregiamente ataminiftratis cioè di Segretario Italiano, e Capellano dionore dell'Arciduca Leopoldozdi Canonico, eVicario Arciducale delia Chiefa patriarcale di Aquilea; di Configliero, e Gentii huomo di boeca del fudetto Arciduca; ed aincora di fuo Agente in Milano, con aurorith, e facolràin qualunque ampia, \& otcimz forma ditrattare i di lui negoz i nella della Citti, con ricompenfa di mille Fiorinidoro da rifeuoterfi nella medefima Città di milann.
Dopd haver'Antonio Gallia onoratamente amminiArstol'vifizio di Queftore nell'Ordiazrio Magiftrasp. if

Rè di Spagna,che fapeun di quanta integrità,e fufficienza egli foffe, lo promoff: alli fue di Giugno alla dignità di Senatore nel Senare di Milano; derciò allrau ilo di quefta promozione fece liubito la Cirta di Aleflandria molte allegrezze, edımott $\dot{\text { d }}$ viuamente il giubilo per cofi pregiato, ed autoreuole onare ad vn tuo tanco benemerito cittadino confcriro.

Dipot, non anda molio, che quelta Città hebbe parimenteoccafione do fare altre grandi allegrezze ; poichs Giouan Batulta Trotti Prefidente del Magltrato Ordinario , fú fatto con ogni applaufo Prefidente del Senata di Milano , dignità per certo à gl'infiniti meriti funi cqupeniente, ammicandofi in lui lintegrità cofi congiuntz con 12 dottrina, che l'vna à garà dell'altea nell'znimo fuo marauigiofamente campeggia, e lo rende frà tutti,e da turti commendabile, \&e riuerito. Quelta antica fua Patria fece quelle dimoffrazioni di allegrezza, che ficopueniuano $\frac{2}{2}$ cofi principale Regio Miniftro ; ed à perpetua memoria di cofillierta occafione, furono d'ordine di effa dipinte I-Arme della nobile faneglia Trotti fopra il pub'ico paLazzo di quefta Comunità conl'fírizione, che fegue, in verfílpiegata, cioc̀

> Illmifriffime Io. Baprifa Trotts Prafidi Scmetnc Eucellown siffomi Madiolani 1627.
> Suafory sematus purpmavas capif dois
> Vpleme fats dassibus virtucibus
> Eafocs misores: menie fupremos ad gradow
> Viviusa vesus Trotre gens quancos parit
> Harom armis addis as rege docus.
 quantità di pioggis, che in Aleflandria is fume Tanaro crelciuro à Arrordiparia altezza, entrò il giprne di San Lucca in Borgoglio, e fece rnuinare veriola Chiefa de SanSebaltiano più di cento, e venti bracci della muraglia, che ftama allincontrodi efia Chiefa; perciọ̆dubitando li Borgogliefi di maggior danno,e rouina, fi plofterọ rutti, con l'ajuro ancorade gli Aleffandrini, ad inipedire ache non simoltraffe quella inondaz ione, come \{eguil Peffetho.

Fratzapto, hąuende li genouefi occupatoal Duca di Sauoiz il villagio di Bufo alli litiloro confinante, pat reua, che il Duca né volefle far rifentimenta, minac fiando di voler'vn'alera valta infeflare Io Staro di quelle Reppiblica; percio dubitando il Gonzalo Gouesnatore diM dano di qualc he oouita,e muirnento; e vedendofi egli,per la nuoua Lega fatta con lei dal Rè di Spagna, obligato a diEenderda inuió nella Amurta di Pomente il Conte Maffro di. Campn Luigi Troki col ino Terzo, affinche fefle ad ogni moffa del Duca vigilant-s difendelfe, richiedendolo il bifogao, quelle parti, come al dilui mal'affettg verifoi Genouef pill nggette.

Pofcia. la molto pia, e diyota difpofizione, che fece An-- Pla Squarzafichi monlic pis̀di Gouan Giáọ́nno MankelJi, ad onore di Dio e ed a benciziodalc ane ameglie di quef a Parria, m'i luita a far di lei menzione ra guelti Ada nali; poiche non d'alto ompla, che d Sansy injpiratione . vedendofí prijua di fislinoli, lafciò al'í venti dinnouèmbre di tuter le fue facultà eredidue Monatteridi Sugre, cipa di Santa Maria Madalepa, e dis Sapra Chi ara di quefta, Citsth, con obligo, che fe derte Monache debbano if perpetop accetrare opni anno in ciafcuno di effi Monafteri due figlie delle infratcritte fumglie del Quartiere di Borgeplo, cioe Squarzafichi, $N$ ni, Rnuelli, Roberti, Marey ali, Paoza, Lemuggi; Je quali zie'Je vuole, chele dette Suore дссеrtina fenza dote ! pirituale, d fialimofina; con oblige perè, che quefte all'entrare ne'ludetti Monafteri, porting foco ill lolito veftiario, faccino ogni altra (pela per il monacarfi neceffaria.

Finalmente fece memorabile il Cudetto annola morte accaduta al Duca di Mantopua Vincenzo Sec̣ppdo Gonza.gas il $q u$ ale gia di malatiz incurabileinfermo, palso allalera viia lenza fucceftione di finliuoli, alli ventici di Decembrere nel reftamento, che fece lafcid luo erede il Duca di Nitiers Carlo Gonzaga, che della inedefima ftirpe fu parimente delli Ducati di Maıtoua a e Monferato erede 3 percio accetto egli. alli ventotto da'Cafalarchi, e Monferatefiil giuramento di fedelta ; epoi dieđe ordine, che tuttala Miliziadel Monferato mareiaffe di lumpo pelle Fortezze; e che tutti gli abitanti quello Stato facroduceffero le robe loro in Cafale, ed in altri ficuri Caf zelli, dubitando églídiqualche finiitro incontro, come

pasinente a parte edi Aleflandrinio per eaura della viciz manza del Territorio loto cod. Mantomato; il il dasporethed linè rilultò, non fu punto inferford bquetho,che melle pafifare garerre con tante calamitì (ofleqnero.
Nell ifteffo anno poi, Gipuan'Albryo figliuolodi. Wincerao dell'antic a, e nobile fanieglia de' Pertemari, patrizio di quefta Città , fece con lieenza de'Superiori Eeclefiaatiej fabricase nella tua cafa ia Capella della Cencezione di Maria Vergine, che di gia Stefanso Pettenarituo anre::
 colo di palronato per fe, 8 e per lilucidididendenti in per:perua, comeapparo dallaleguente im decza Eapellacoda locata Ilcrizione , cioć rif arronatus familia, alijs adibus ì qaieritus: fuis astiquieus conntrufiwn , cmmexum (ubstitulo Concope.
 affrgania raddiimin juficienteim prosdetrandis Miff fis quatmor fingula bebldomada, viock Tabdinmetw 10: Aloyfin Stranci anne M. CCCS LXXI. itie. XXV11. Aprilis.

 mife erexit amp M. DC.XXVIA.

11 Duca di Suroia Carlo. Emanuel, che haueua in molte occafioni fperimentata la prudenza, e deltrezza di Audimo Maria Trotti Sandrio Conre di Mombatilio neknn-i neggio di gravi negoxij, lo cleffe nel fudetto apmo in 6 ynt per fuo Ambaiciadore Ordinario apprefíla Republicar. ¢ Yinezia.

L'anno Millefimo leicentefima vensefimo pruma, nd quale fu Podefti di Aleffandria Giufeppe Laidi Milanefie, cominció con preparamentidi guerra, edi muniziori, prelumendofi che fofferoz fine di leuaril poifeffo di Cars Thle,e della fua Cittadella atDucadi Niuers; Comit dipoin fene.videro glieffetri; poiche il coueroatore di milano. Gonzalo di Cordoua , dopd eđerfi collegato cok Duca di Satoias fr riduGe con l'efercito ne gli pltimi giorai di Marse alla vota di Cafale; ed in quefta mofla occupd. fenza contrafto alli ventinoue di quel mefe patbe del, Monferato verio Frafinero, ed ifuoi contornipe 't'imprefa di quella Cirtà farebbe fenza dubbio adeuno nimfectá', fe iuinon fi foffe difcoperto ilsradimento per la fassaprets. di quella ordito, fenza il quale cuttili difegni di efo Gon-, 2\#0 rimafero vani, e fallaci; è beef rero, cheil zradimore? mon mancò di difcoprire; quali foffero cofínella Cintà b. come nella Cittadella di Calale i polli piu debali; ed abilia riceucre con fruttoi colpi den'Artiglierie. Aco: campatofi egli dunqueforto quella pizzza, e dilpofte le battecie, fece dar principio alloppugnzzzione ; idipoi vo dendo egli benilinm, che il Caftellodi Rofignano cinque. miglia diftante da effa Cista, e li Mulini, che feruiuano a: Calalafchi,gli erano d'impedimento grande ad effectuare: quellimprefa, determind dileuarf; el'vno, e Yaltro; mat né diquello, aè diqueftoforti leeffeto ; Imperoche Fe-f derigo Enriguez, che fì mandaco $亠$ fouraprendere il fudetro Caltello con lufficente neruo di Coldati, cofià piedi, come à cavallo, fi'fidodi pigliarfecoper guida vi Mohferatefe, il quale maliziofanvencel lifeoe allungar'il viagtio. aminche poteffero quelli di Rofigımun hauertempo di alleftirfi alla difela, ed offela;come fuccefle; la onde moor effendoui giunto PEnriquez, fe non à giorno ben chiaro, Q colireeto, dopd hauerifatto con qualche fua perdiea vn poco di tentaciuo; a ritizerif. LLintecta poidi priuarii nemici de'Mulini , fuldati al Conite Maftro di Campgeluigi Trotti, ilguile portatpficon ve groffodi zentesiel fito, che in froreza dTfola fi vede netlentordel Pè; iui pole vna batreria, mak con poco profitto, hauendouili. Qaquinadzate yn erincierone; che impediua ta fudetta bynetimas ed afictraua i Multaire'dipoi facuendoit fument.
 in peripolo qualla fotdateira, e tebe viladuteod Tromilh
 byteria, ila quale non efferdo o einstiat perdadanmanazas ed anen per haver linemici trafportatili Mulifilitat tota Solito fico, vicino alla Citte zee fertbetiloccht vare, iliade occafione alliineffo Gancertiqubiandasere pyeithimprefo

Frattanto :id Ducadi:Gamoia mosherned fuatertosgiouno


Alba, dopò haserigagliaxdimencuce batutoje combétutad il fortinme hrogo dr:Trimp, fotto dicniuxi-Acete con Peferciro quafi on meie coa ftretrifimo affedio,fiozimen* re gli vindicidi Maggio lo prefed patti,ció che il Gouernarore di quelta Pizzriandaffè Mantoun ;li Fiencefisitornafteroin franciayli foldaxi Italianiallei cale loraze. gli Ebrei, che iui abirauano; deffero vnapaga allaluageinu: te, come il sutto fegui
Polcia il Gouernatore Gonealo mandò.ali verridue: di quel mefé il Conte Giouanní Sorbetlopi Conimiffario. generale accompagnato dal Conte Maftrd di Campo Laig. Tcotti colluo Terzo di fanveria Lombasda a porse: lraffedio z Nizea della paglia con viza patredelillelercito,: e conotto pezzi di Artiglia.s ementrëfi atrondeuz gagliardamence alla bateria dirquetla Terra, il Duca disauoia fece il primo giormo di Gimgacon ma Minze var. lar'in aria il Cattello di Moncalue; ediquefta minniera: 10 prefe:
Dipoi,il Gouernatore di Nizz2, che nel fare wnolortita da quella Piazza controi inoftii, era rimsto prigione. fa allifei di-quel mele condoxo dentro la Roocherta del Tandro io Aleffindria. Finalonée dopa harecin Terxedi Nizza per lo fpaxia di yentidue giornivalor of ambente fo-
 diedero, con hauer prima fatrofuentare la anina, alla qualefit dagliflefran atraccato il fuocose vedendafi mancar li viusti, e lo munizioni, firefe al fudetto Conte Gionanni Sorbelloni con psto, choglt affedizi poteferox vfir con bandiere fpiegate, tamburi fuonanti, corderacitefe'; pallein bocea; opoluere nelle fiatche, $\&$ co'idoro. Caualli, bapaglie, \&e votrouaglie con ficurezza da ogni iofurto fino aht confini verio la Citti di Piacenza . Vi reflarono. maxi pià diqgattrocento de'noftri, \& il Sorbelloni refì ferito d'vna motchettata in vn braccio, 8 in vna corcia; come ancoil Trocti rimafe d'vna mofehertata leğgiermente colpitanel valto.
Dopà líludettr imprela, $\mathbf{f}$ portò il Sorbellonicon la Coz gente alla valta dfAequi, la qual Citta te li refe alli ledicidellifteffo mefedi Giugno; efra pochi giorni venne parimente in tha posene tutto il rimanente del vicino. Monferato, eceetro Ponzone: Guadagnats dunque da' Spagneoli quafitursa la Prouinxia del (udetto Monferato, Conealo di Cordóua la diede alli ventınoue di Luglio da pouernare al medeameo Conte Luigi Tromison ampiffi-
 pofterfo
, 1Yespiasxi faticentente i-Gudetti zequiffi, affedio. if
 Cirest di Catalo, effentoff srima fatto padrone dellacola linaje pofcia alli tredici mandò an eppremar Pomeone. it
 nio Branceccio Naphlifanoteche pbas inadi cert vonute
 foldatefca, con trè Cannoni, e con diecinoue carricarichi di polnerè, pidie, sappe, batilise cordareacupò, valorofamente: Ix Terra y \& in Cafielld; Imperathe haumpoegli
 monci la fudetes Artiglieria, fece mettaie due fereid effa in lungn, -tande fi poeera battere to pieciot: Forse fipori della Terta, dotve taumene iti guacdiaquesanta ing circs Mofchertieg; nel quatiftante iFrancefier 200 vic iti da quel Luogo, ì fine di woler'entrareiseffo Fortw, e combattere oói noftri: frestanso, il Consedjede ordines)
 d'Artiglierise thel inedefono tempolitantoria doflntizf falco da pid bahde all'altre fortificazioni ic comenda iffat fit con ognibr auura Tibisoneteguifo; dalla qualkifoduaioneimpauriki malto $i$-nomisi, ifr mifqro, in fuggo verio la
 ded sante tentrata con yn pocio di teeramuicia frat'vna; e Faltraparte; intanto firimpeono inomícinel Caftello, cta Terina fa det utto'alli. venigquatrio del Cudeatomele oecupata cese lannoree di cento inroitca erà lóhdati,e. Terpiéti, li quali vollemofar relta: eprocurarla difela de'no-
 gheftapuelme exeperint imperidu, sefotdacifacehoggiata





sene berters xomogni fecilicinguella forsezze, ti affediati divandationo di voler parlameneareceli noftri, $k$ free di resideif, perciò fà fenrita la dimanda loray 8 ag" ginst ofil la seta con pattoicheli Francef poseflero vicire co:i Dosorcanadtic bagaglies \& andariene verfo Genoua; come dipoiga sl tutto eleguiso, Weendone alle tre hore della sacres ivenerdali ventifei dell'ifteflo mefe, frà gli aleri quello, che governaua la Piazza, cioè il Signore di Mohicededrancibe, che prima fal Gouernatore du Nizza della paglia e poildi Acqui.
dera unprefa di Ponxone fi portò valorola seore Giounnai Gamaleri Gentilhuemo di Aleflandria it quale fo it prima à lalire le Trinciere dernemici, \& ad entrare in quella Terra, combattendofempre con gran coraggio: pencidin ricompenfa di quefta fegnalata aziomei) \& per li meritid'aleri fuoi militari feruizi, fu dipoi taxto Capitano d'vea Compagnizdi fanteriz Lonbarda -
Dalle cole militari paffando alle particolari della Pzo etra; dico, cbe il Tabernacolo nuouo, che ongidi fivede lopra l'Nitar mageiore della Chiefa di San Stefano in Boreoglio, il pil bello, \& il piul vagadi quantine lono in quetta Citan, fo iui collocato alli ventilatedi. Ocoobre:
Asrendeua Comenlo di Cersdoua i bateryerCafale co'i fpefir diri de'Cannoni, quadóil primo di Nertembre giorno di tuetili Sami Cegui pna gran icaremuccíh trà li Franceff fortiti da quella Città, elli noftri, mella quale reft morto deHa parte nemica it Marchefedi Beuerone Eranm cefe, Gouernatore di Caxale, \&z, Generde del 1 elerciod io nome del Rż di Francia.

Nel tudetto aflediodi Cafile; Emilio GMilini Lrogooer nente del Commeffario Gener lle dellielercino di qua del Pd,fece beni Gima paleie la fua purticolare dinozione vera fo il fervizio delfer noftro, edeila iudetta lipprefa; itnperoche affoldà egli a fua fpefa ducento fanti per lifteffa occafione,con bauer ottenuto dal fudecto Gonzalo il sicolo di Capitano di effic con tal carico perfenerd per terto il rempo dell affedio di quella Pianza, eHopo anfora.
Viffe in quefti tempi Federigo Trotti Sandrio figlio: anch'rgli dí Giufeppe, di cui $\left\{\begin{array}{c}\text { e } \\ \text { urateatoin sholui luoghi }\end{array}\right.$ di quefti Annali, Priore di San PientodiVutco, evetcom uo delle Citredi Foflano in Piemodre, ll quale fí fece co nefece Prelato degnifimo di qualfineglialriguardevole grado. Subito ahregli hebbe pietiato il porterc della lua Foffrnete Chiefa, accrabbe edt propiti paterai beni to poekerendée di effa Cated rala : fondó vo Semanio, lo prouide con qualche entrata del'tuo, effend ofi riferuate per li'fucio dícemptemi la nomine dejudghí per quetil, Chc ius farmna ascettrei ; come mecheifitulve Cationic. eitaSeceidorale cen due aleri Bonefizij, te rilerv́d a tord dill tevi, cofi di quello come di queptid pidmogato : itabid: :mimimente: alla froma del Concilio sti Tronto ila Teologate Prebend age lafcid alla fain Chiefs perwiodi effa
 vilore .3

Perfowed it Emadinell'A Tefindrina Podifieriz queft:monojned quabe bodovito Ghilini, 'lopporefeil fara Caw piensodif fanterizitalizaa Cotto Veraethi, e nella Valrelliey Ea, ene governe ba Rina di Chisuerina, e Mortegno, fil fate to allf tredicidi Pebraio Sergento maggiore del Terzo de Carlo Canfeo Matro di Campo delfa Milizia delpAlefGindrino; e droa parte della Prouinz ia di qued del Pd:
Tene a thetevia it Cordena aflediato Catale col foo: stescito, quendo id Rà di) rrancia Lodouico XIIt.fatro per cofi dire asibirro delle cofe dilualid, idetiderofod'ajutire con turmi fue il: Duca di Niaers Carlo Gonaza, eli Ami fooi, dopd hauer:altuni giomi farto aleo in Chiambne convredici nile fanti, extuomili Camalli , helmaggior sigore delfinnaerno paflacili Monti, perforatneente s'auzn+ zSalla voltazt-5ula, dove poco inamzf orame giuntiil Duci di Sairoía infieme col Prencipe di Piembore fue fo gliuolo ; il Maftrodi Campo Girolamo d'Azofino, che comandauaalla genteSpagnuola, e'l Capitand:Luigi Meto eadéro con la fua Compagnia di fanti Spagmodi . Giano to'il Rd fotto la Terra, rublto comando; ane foffe aflaita
 quale coa egnipofibile braura la difese p mi pascheds
 rretanto debole, non havendoui alreagento in difefay faorichela lua Compagaia, dopd effer rimafdye frito, 0 prigione, fi quella:rriaciera dentenici fopersitis.


Dio Belloni , che prima deltrarriuo del Rè di Francie ,era pianso in Sufa con wne paite del tuo Torzo in numerodi mille fanti incirca, efferdo reltato il rimanente ditfo. cioè cinque compagnie' in Cazignano; edipoi haueua d'ordioe del Duca pigtiato poftd lopra il Monte, fù patimenteda'nemici affalito infieme con la tua gente, ia cuan le rimale tutta rotta; Si difefe però valotolamente illium Sergento maggiore Luigi Barratta, il quale zenesdodi poin fto della Montagaa di Montabone, che giace fuorí di Sof a, Io mantenne per quatche tempo'con rentiloli Moichetcieri; e mentre fearampucciandés per trè hore continue, (parauad deffer loccorio di gente, inon potè quetta paffare ad aiutarlo, benche li foffe con ogni celeritàmandata dal Duca di Swoia ; che vedeua benifimo il menar delle mani, elroftinata reffitenza fatta :dal Baratea infitme con i Guoi pochi foldati,por Softenere iliadetto potto ; Imperoche trouauafidi già la Montagna tutta circondata da* Francefi, de il Matro di Campo enenerale Marchefe Guido Villa, che conduceua il derto loccorfo, e fece ogai poffibile per paffar'in aiuto del Baratta, reftò ferite e ftropiato nollaipalla dricea, ef ributtato da'nemici, li quali finalmente dopò vn gran contralto guadagnarono a viuz forzaril pofto, e fecero prigioni HBaratta, che rimaie in quella fosaramuccia vn poco ferito: fit veramentegrandel'animola coftanza fua, \& apporto gran marauigliaz glo. ifeff nemici, mentre lo vedeuano difendere cour vanti Molchectieri folamene vn poftodi tanta importanza. Frattanto ; firitird dentre di Sula il Marchete Villa indiew metecol foecorfo; che nor pote paflare in ajuto del Banatta; \%od fimile feceanco tutta l'altra gente Piemontele: Si fece parimente valere Ottauio Guaftauini Capitaio di fanteria Lombatda militandoiui nella fudetia ockafienc.
: Pofcia,il-Duca, che dimoraua in Sufa, vedendo il pericolo di rimaner prigione giudicd /pedientel a bandonas quella Piamm, e firidufe: infientic col Prencipe Vitrorio Amadeo is Buffolino, e di qui fie easferizono ambeduzin Abigliana, doue arrioro la foldatofea Spagnuola, e Letmbarda : trà Bulfolino, e Sula dimofzuano ithtitcana ré. mila fanti comandati. dal Marciefe Plotic cotomello francefe dell jit effo Duca si quali non porero giuhger à renspo: di entrerin Sufa; comeancola gente del Rè diSpagraai che faut in Auigliama, non stera dindi ancor paifixa, poit andartatla ditela dellaffediata. Piazza; prreió dinperate: cila di porerfi pia tentere, a mexzo giornodelficinquedi Marzo fircte:a patise di liá pocolece liftefo al tho piers ciole Caftello. 3 comeancozennero in poier dehemicits valledi Sitexi, \& it Ponte di Grifin nella Sanoia: fi erafi fenipoi vna parte dellefercito Francefea far ffentiera a Buffolino, \& al can ello di San Gioci ; e finalmente $\mathrm{lm}_{\mathrm{mo}}$ defimo, Duce fi contento di rimetrese volontariamente nelle mana del Rè di erancia i forti dı Sứa', fenzai quali poco:li: giouauz thater in fuo domisuio'tr Terra col Caftelto:
Dopò efferf con alcuni capittoli accond atirth. loro il Cristianifimo, le it bưca di Sauola col confento anco di Gonzalo di Cordoua; ficominciò alli lediḉ del fujetto mefe a lenar l'affedio da Cafaic, zijl diteguente leuztofi deftutto, venne il noftro efército à pighiar'alloggiamento inSan Saluadore, Caftelletto, $\mathrm{Ld}, \&$ in atricirconnicini luggidi quel monfereioz nelqual'inttante fístiempidi Francefi tutto il rimanente di quedlo Stato:

Il Sergente Maggiore Luigi Baratra doph-effer flato ventotro giornt prigione detfrancefi, finahmence fî fenza sborfare danaso afarmo rilaliciato ad interceffione del Duca di Sauoia ;e dalitifteflo per li meriti de'fuoi feruizi oteenne, non andd molte, il caricadi Sergente magziore det Treteo de'Móchotrieri dellezmardie, del qual'eta'Colonello Emanuel figtio maturale di:effo:Duca.

In quefto mencre, hauendo it povermators Goniato
 me col fubefenciro alli quaterodi Aprife in Aleffandria, odi qui'; dopednaver diflribuita la gende hequiftittidel Tericosio Aleffandrino, 8 c;altroue, fece alli dieei pattenzs per andarz: Misano s \& allidiecibeto ritornd in

ally vamifecte detrifieflo mefe⿱⺈ ripiglid la fabricadel




dato ì iRoma per procurtrelamoderazione, coflelh doce, a falimofina delle Zitelle da monacarf, come del pagameneoda farfi da quelle; che dimorano in quefli Momatteriper educazioxe, rizomodalli nous di Giagno di queft'anno, hauendo egli dalla Sagra Congregazione fopea Vticoui, e Regolari ocedenta fopra ciola fupplicate gramiaseridot ta l'vors, e laltra prietenfione ad onetto partito, eziandio col confenfo del Vetcouo di queffa Ciath Eratino Parauicine, Il quabe dipoicon couiltofi pretelta non hat voluto peanetrere; cheti Monaltert offeftinoil luderto ordine ienses jifgardo detre miferie di quelta pou uera Cittì cotance afditea; etrauaghiata per camfadelle guerrs da efia per lo tpasiadi fedici continiui ami for itenate.

Mord alli ventiquatero dellifeto mefe Aleffandro Cractarola naco in Solero fua patria nel Territorio di Ateffandria, Dottore in aneadua le legi, Proconocaio Apotolico, e di fingolare bosuct di y ta, le cui oborwifimequalità furono bendfimo oontoficiate in Terraxina; se in Segma due Citta di Campagna di Roma, confinanticol RegradiNapoli,dote fit Gouernatore, e portofficon ophi rectitudine : (ervi ansodi Nicario gemeraleal Cardinale Sangiorgio, mentr'era Vefcouo di Acqui; nelle quali, 8 c alere amminiftrazioni laved boniffrbe nome, \& ortima famá
. Melliftefo giomo ancorapafso à mil lior: vita il Padre Carlo Scribani della Compagaia di creul, il quale, ben che fia mato in Fiandra, cira però loorigine del la fun nobile fameglia dalla Citè di Aleffandria. Fu egli m gran letm terato, ede'migliori loggeter di efiatelitione; come lo confermano le dotciffime fiampate oper ofne, delle quali, e d"altre particol arita di quel Religiofoyfe nevede memoria con Elogio nel mio Texro d'Yuomini Letter ati.

Refe parimente memorabile il prroate :annodz mais Emexdal Seonno Pontefice Vrbano Qrano alle Chrerdide CmmoniciRerolari, Laterapefi diquetta Patriay fotto il
 Sio leseffin Abbadia, mentr"era di effe Chiefirprepott: il: Padre Giouan Batrifa Mattrazial Alefandrino: 11 qualt primosbbate poncificadmente celebrò nel fudetro Tempid la prima Mefla ulli quindict di Agolto, giorno di MariaVersine Afonza.

- IlAarchele Ambrerio Spinola, che alcunimefi prima ereaddaco di Fiandra alla Corte di Spagna, \& ius fu fofti zuito a Gazalo di Cordoua nel govermo dello Staso di Mi luno, giunfealli diecinoue di Agoftoin Genouz, doueln Cietè di Alefandriz:allouifo del for arrivormando fubito a cópir leco il oiureconfalto DicuanStefano StordiglioBi. il Maftro di Cfpo Lodetico Gualco Feudarariodi So lero, e Ciqudio dal Pozzo Signore di Retortey iquiliteon
 fece dipoi partenza il Cordoun da quefio Scatosahiventa due per riternatfene in Spagia;'Ac'diendo parifuo per Tonons, iuis'abboccd alli vepoquattou cod fivfezto. Mar chefe, che teguitana il fo wiatgio alla vohar di Mannois arrinato egli in quela Citul, che fill alli reata; ananacid fubito à prouedere le cote neceflarie a'find di profegaitle guerra: erjzormare allafiediodi Caraledi gis conipoca idputasione abbandonato dilluo antecefore is Suoizper Sergéte maggiore del. Terzo de'Mofchevic ri di Emanuel di Sauoia otrencil ptino giorno di Ottobre daeffo Duca in ricompenfa de frof feruizi il carico disere gente maggiore generale di battaglia delle fue Armate ." : Incuefto mearet, i] Marchefe Spinola, che voleua in ogni modo tentar nouamente l'imprefa di Calale, ane fin
 Goe efeccito di fedicimila faxije quatromita Calualli.M5 disegliprimitr amente Filippo inoingifolocrendzale det dactaiallariadello.Stato dbmiland Natona al Pi con vna pitse di quell'efercito, chefacturibuizo ne glizaopgiamenri delle:Terre al Monferato oonfinanti:e ipoitha wendogli ordinato, che intraprendene limprela del whenfo-

 nerale, di gave copquaterdici Comparnic di Fantoriz ..A

Speganoltrin Tceso di Napolitanfming Foidet del Tora zodel Mafto Campo Nicole Doria, st whegeiniento di fanteria: Alemanná con' cinquccento Caualli Nici dahl quartieri, epranieranchre occupd Acqui; poi Ponzone: \& effendofratanto enttato foccorio di Francefi atentro di Nizza della paglia, vi mandる periafediarla, e pertcacs ciar* i nemici deguet Lnogo, diecionto Compagnie di fanti Spagnuoli forto ilcomando del Duca di Lermava Regimiente difunteria Alemanna, educ Compagnie di Comalli dellifteffa naxione; vi arrimd polciajl Gueuasta tol reflante (iella gente, il quale vedendo, che dopo haureli fatea facthimetti, flamano nemici tuttaia: ofinati nel poffeffo di quilla'ferras mandd i pigliar in Aleffan. dria alcuni peaci dvatriglieria, per fringere maggiordiepte gli.aftititi'; ba dindarno ka molfa di quej Gañnöni poishe allefetieetiore della notte delli fedici del füdoteo mefedi buchrtyattefe alpattijonde torninoso ad. diettoi Camoni, che 2 quella volta erano inaiatj.

Itel medéfimo tempo; Filippo Spinola con due Terki di Fanseria, ciot modinapolitani, eloalera del Conte Mafiro di Campo Luif Troti, e col rimanemedel Tetzo di Nieolò Doria, effendo l'alcro in feruiaio del Gueuark, ed con lafficiente aumero di Caualleria s'impadroni di totcoquafill Monferato di qua del Tanaito, che fuperiore fi ctiama, ciot San Soluadore, Caftelletto; Ld, Fubine, Vigriade, \& altri Lnogh, la prefa de'quali, per effer loto di foldatefca fproueduti, legui fenea contratto

Attendeuafi alle facende militati, quando venne nuous in Aleflandria, che la noltra Reina di Spagna nel Ipuntare ©el Sole delli diecifette dell'iftcffo mele di Octobre hateiua partorito il primngenito Filippo quinto, à cuis'aggiunfero anco i nomi di Bal iallaro, Carlose Domenico s percio fi feceto in quetto Citra diuerle allegrezze, cioz If canto tna folemet Mefir nel Dmomo in rendimento di grazie à Dio dlieofi felice nafitz; $I$ pofero nel principio della notte i lumiat tucte le fineftres fifece vna bellifima dabza di turete Sighote'; il Prefidio della frateria Spas
 th ad entrirflygiatithe gli occoréti bifogni, e due ComFiznicidi Fanterfa Alemahma, che fouano in quetto Prefo
 do formato toni campoomilitate, facerotutti vnitamente Vn lierifinmosilite con forearicamento de gli Archibugis e Morcheri foren, eflifitituédrordine di Filippo Spinoi
 fidetra diteciutio groffi Dandohi, li qualidifpolli in form di trè batterje, fifcaricarono tutti ad wn tiedelimo cempo
 finchiufo, che frvesidelke Grieftre delia fudetta Caterfra: le fr ruppero tutif; come anco le Cafe dintorno ad effa ricenettero $n \sigma$ pocd dend pet la fcoffackionata dall 8 ftre: pita di guelle Bonborte nön oftante, che il Caprolodel Dromo; rifpetforlatatio delli vetri della fua Cbiela; hat ueffermadatd $i$ Cuppticat to Spinoly , perthe tradafciafie cöfr faita nouitz da altti ndn mai per l'zadietro eleguita. - Pótia sil Mafto di Campo Girolamo drasoftimo Cir tratiliere dir chlatraux; ch'era ftato fatto Souernatort d
 otto def fadeffo mefe allu réfidenza ded fup goutrno if Inctit memortbite queftanno; poiche' effendon finito di coprirela'rorfes $\$$ fia Cistnpanlle del Dubmo ai Aleßandiá "ê furoró podé alli rredici di Decébrélé Campane. O:Thefrandoin will quale Gialeppe Limifif comfermato nella Podefteria di Aleffandria, il Senatoro Antonio GalIIt ottenne la Pbdefleria df Cfemiona, e deftderanido egli d'htaer pér fuo Vicapio l'Oratore Giolinh Battifti Can. tone, quefia Citea non foto condefcefe al ino diliderio, concedendódielobenche fófie nella feruinu fua impiegazo; ma anco volle cohleruariall'ifteffo Cantone il fuo caritó di Oratbres dopdifinito ill fudetro Vicạriato.

H Cotsernatdre difiteflandria Agomini pigliz alli \$a
 con la cerimonia, che fifuol'yfare in cof fatta occafione.

Vennero poirneftheffo nere in quafin Citia tholsi iprificipalifimípeıforigeti, cioènel difudectajl Marche
 Genctite dell"mperadoreynitaliazilli dieciferé il Duca di Neubure, e Elemes cóstinto dellimptradore il Duca di Guafalla, il Ducadl Lermat ef Manchefe dr Santa Cro. ce Luogotenencégenetale del Mats; ex aflicntiquatero Gioush Cincomo Eatimali Nunzio fkriordinarin del Mas.

Beppeed bora Cardinale; a fint di ageighare con effo Marchele Spinola of differenzespajple di Spagraje quelt to di Francia; veniys efo Pabricolis da Sombrone, ou'+ era Statto ad abhacsart coldandinale di Richellieu. Armano dol Plemf Generale dellarni Francefic $e$ dopo ela ter'gli.dimarasain Adeflandria fino atli ventijette dell-
 tudetto Candiodle, Richellieu.
Polcia , il Marghele Spinola che tutzauia perfeueraua neila rifoluzione di artaccare Calale, fidiede con ogni Collecisudiqe ahis ficurezza dello Stato di Milano verlo. Ie frontiere di quella piazza, con haver alli fei di Marzo dato principio a tuè Forti cioè ad yno pu de gli alrri grende vicino a Sartirana, ad vniakro alla Villarta \& al. terzo sula la riua del Póallincontra di vale zza, nel qualk frofece gettar'va ponse, \& voralemp alla, Villatas enell:
 conuic, ini luggh wherafo di Fanteria, $c$ Caualleria, perche poteffe ad ogni occafione difender la faprica di quei Forti; dipoi, efiendofi di gid il Rediframsia dichiaratodi voleril palfo libero di Pinaydot per qili calane nel piemonte, \& andareal fotcorfo di Cafale, il MarchefeSpinola mando in aiuto del Ducp di Sauoia quattro mila. fanti, e feicerito, Caualli lorto il comando di Martinod'Aragona, il quale non tantofto arriuò alla metà del cao, mino, come füauilato della rela di Pinarolò à Francefi, poco dopò che li medefimi l'hehbero affidiatn.
Giunfe frattanto à gli vndici del fudetto mefe in Alẹffandria il Cardinale Antonio Barberini nipote di Vrbaio. Ortano, Legato di Bologna, il quale ful primadella lua venuta incontrato alla Torre Cafinaggio lungi da quelta Città otto miglia verfo Tortona, dal Marcheqle Spinola, dal Duca di Nauburg dil Ducy di Gualtalla, dal Conte di Colliatoo, dal Duca di Lerma contre Compagnie di Cx: wall. Venne egliper aggiultare col inderfo Marchefe le differenze trà le due Corpne, hauendo quella di Francia pighata la protezione del Duca, Niuers atilperto ali Cuot Ducati di Manfouz, eMonforato, dipai arriue, I giornaleguente da Genoua in : Aleffandriajl, Marche ef dit Santa Croce Luogotenente genemalodel Gare $\quad$-per 2 b boccarficol Spinola intorno allaguerrat Mla pace alli quattordicipartida quefta Citad il Cardinale Bab enipi, en'andò in Francia per parlare colrkèspigiaildi feguen-


 burnio il luo efercilo.
$\therefore$ it.
 Candsia molti fuochi, artifiziofamonte fati, mandati in aria neily Citè di Cáalg; \& G Geppenche turono accefi in fegno di gllegreat, mimmeporia dol fudesto giocioonel guade Cala archi ripaferol'anap innanai.liberi affatto delliatie fo de llit larito. Spagnuolotomandato da Goopp mio dí Cordoua Gouernarore dello Srato di-Mitepo-:
Alli ventierè furono cauati dalla Cicgadella di Aertan: dria molti, moltiharilidi pgipere, choimbarcati Gil. Ta:
 fe: af diede in nuypero di,dugenso al puça di sazoiz.
 mp di quefta Cpiti, riflésid dalppntico tpogqu doue fitrouaua gid collocara fino dell'anno M. DXXX, cta pofta fopra il Campunile di effa Catedrale chelcon quattragrof pilatici.ifini di caprire cad_erto zliidiniferte di Ludio dell apдo inpapzi.
In queftomensre forono mandarían Annone dordine del Muchese spinola quindici pezaidi Artiglieria leuati dalla Cittadefz di Alefindria.
Alli-venticiog que, il luderzo Marahefe papa, baper la
 latta, \& \& Valencz gingue mita fantse millecauallisoue il comando jí Girohmo d'Agolfino Gouernatore di Aleffundriz, verne col reflgneq teliciercico ip:quefta ciof : $\because \sim 1$,
podera che li Francefi, dopd la prefa di Pinaròlo, diAlpignano, gi Riuoli, d'atrilunghi di-quei contorni, nan pafLaffero aloccorere Calade, hauendo primainuiseo àquella volta il fuo efercitodi quandici sulsfautt, esse mila Cauallit:
In tanto, vicirono-di Cafye duenila Francefi con quat-: rocento Caualli por andare alla fourcaprefa diTrian col. mozzodollintendimento, che paffauaitrà loro, 8 i Terrazanidi.quella Piazzia percio Clirplamo d Agottro, che diuporauz vella vilkuta, lubito-auifzen andò a quella volka cou mille cinquscenro fanti, e cinquecenco CauaL hi, 8 alficurò quel luogo, efiendofi prima ritiratili nenio ci, li quali nel ritoro, cho fecero, ipppediti dalle continue pioggie', rimatero fopra la ghiara del Pò vicino à Ponteftura ; corfero coftgro 'qualche pericolo d'effencurtifopragguanti da fette Compagnie do Caualleria jui mandater: dallingofino per. ferrargli in mezzo- Imperoche hao wemdo Erancelco. Piscinitio dato. Spadino con la fcorta d'vna cruppa di foldasià cauallo: tagliatala, corda, che teneualegato il Rontifapra il Pósorso al ludetto Iuogo di Penteftura, ando quel Pontea leconda di. effo fume, \& impedili Francefi; che non porero d'indi paffare; conicutconiò, don oftante quetto, fisaluatoan peraltro cami. noidentro di Calale, hauendoprima Hepredate alcusie. Tesre del Duca di. \$auoia a
La notte innanzi alli diecinouedi Aprite FihppoSpiot nola Generale delfa Caualleria siche dimoraun net Ries monte, andò à metter $A$ 'afledio intorno a Ponteltyra con
 Terra, dopo haver fatta opni polibile difefa, e refittent: za; fiozlmente fe hafferallizoidi quel mele con condszione, che li Francefful quali ecano in numero di cinquecentos, ritornaffere in Francia per la lleadadebla Valtellima, compe dipoi fi eieguito, eflendo ltati fino alli confini: di.quella Valle acronppagnati dà nottri.

In quefto meiturestile endofi:dzuffato lefercrio. del Mar* cheir Sptnola son fuelio de' nemici verfo Pinarolo; zimalero di loraerd Coiupaftie sorte, \&e prigioni leflanca in circa delli medatimesnol qual'intlanteil Maschefe Car-
 A lomagua per far. deparg di gence in zuuto do hisbarchafo Spinqla, risernọ cap winyut milla fanti, dopì. íge oleaio
 per rinforzare l'efor cito lropexinlenel Mankwana: Kenir
 Irahani, fon quajre sompagnie di:Caualli, mandaci dat Gran Duca di Tolcana Ferdinando Secondóde' Medtci.: rdipoi, alli vent vho del fudetro meledi Aprile, L'atoofine Gouernatore di Aleflandria fi conduflo coni la hare gepee à prender Balaphanel Monferato; doue ltautnerdo plefid! Lolamenta, feflama Francefi con vil Capitznes 5 .
 fil salutaso da quastro siridi Cannonra pertiò eglitiorad. gion militare fatra prigione, ie condottonella Cittadelha di. Stilefandma.

 teria, afoa poreturpo efferin tutho lei mill a combattenti int cirea, eco fei Capmoni a meticer l'affedio forto a Rofigná no quntero mighia diftante: da Calaie, doue itauano di yuar inggione tresento Francefi col Marchefe di Montesi Gausparpre xtiquella Terra.

- Alí quateradel fadetramele venne dal Piemonte in Aleffandria il Conte diCallalto, \&e il di dequéro parri.por laxotiz del mantouano a prote gur l'afledio della Citrà di Mansouz, maflime col frelico foccorfo della gente Alemaas poco innanzi arriuata in rinforzo del fao elercito.
Nel medefimo giorno effendo venuto dal Piemonte is Alfflandia il Marchefe di Santa Croce; titornd a Genouh alla-refidenza della faz generale Levogotentema del mare
Dopò hauer Rofignano faftenuto lafledio di rredici gior ni, finalmante alli quideci dello, fteffo mele dr Maggio Exefe. a Pilippo Spinola cost pitto, che li Francefirisormalezo in Prancio ; imbarcandofial finale', oche'll Mart chefe di Monetsipeteffe con lette perlone; purctie non foffeno. Vfiziali titornare a Calale: rinizoro mortide noftriforto a quella Piazza quatrocento foldati in circa.中uafínel medefinmo cempo fi foce anco lo Spinola padro: -ae del Caftllo di Sao Giorgion she giace sate Colline di Cafaterlungi da quelja. Citsa un miglio; e mepion \&i era cuftodito da dodeci Francefi.

Dopd
. Dopò le fuderte imprefe, il Marchefe Spinola, che non redeua indizio alcuno di pace intomo alle differenze trà le due Corone, dopò hauer lafciato wn buon neruo di Söldati, cofia piedi, come a cauallo in Piemonte, conduffe alli 23. dei fudertomefe di Magio iltreftante del fuo elercito alta volua di Cafale, doue rifedewa per Gowernotore in nome del Rè di Francia il Marefciallo di Torase nel fine delfilteffo mefe cominciò l'oppugnatione di quella piazza; é perche fapeua benifimo, che il pofo verfola Collina era il'men ficuro de gli aleri, 8 il pid abile ad atticcarfi,fece da quella parte dar principio さ̀ quanto approcchi', ciò̀ il pri(mo, doue fi dice de'trè venxi, fil daro alli Napolizani 3 del fecondo,e. del terzo allincontro delli due baloardi della Cittadella hebbeto la cura,ció di quello li Spagnoli,e di quetato gli Alemani, finalmente il quarto, che rettama diritro al .baloasdo, padrone della Campagna, fillato alli Lombafdi, cioè alli Mâtti di Campo Conte Luigitrotí, e Sforem.
Frateanto,Girolamo d" Agotrino, che dimoraua con la jua gente in Villanoua di.Cafale ; hebbe ordine dal Marchefe d'aunicinarfíal Pos\& ini pighiaralloggiamento, fine dires nere da quella parte maggiormente aflediata la Piazza ; il che fu da effo incontanente ereguito ; e perche poco longi da quel potto era l'Tfola, cofi detta, perche trà li due rami di quel fume giace vn firo in forma d'lfola, oue li nemici Haveuano alzato vn Fortino per afficurar la Citra, e li MuJini!, fecerifoluzione l'Agoftino di fridare da quel polto ins circa à ceuto , e venti Francefi, che iui fazano di guardia fotto il comando del Signore di Sant'Andrea ioro Capitano; perciod diede la cura di quefta imprefa al Capitano Francelco Piecinino detto Spadino, il quale pigliata feco la Compagnia di carabini del Capitano Guarnero Guafcos fguazzato il pò, enulla Atimando li. (peffítiri delle mofchertate, che dalla muraglia, e dalli fortili veniuano fearicare, guadagnò il Fortino, e l'frola infieme, con la morte di rutti quei Frapcéf, eccecto il Capitano loro, che ferito di quattro colellate fu facto prigione.
Mentre poffauaso quefte facende fotto Cafaley, il Redi Francia, che voleua in ogni modo foćcorrere quellaftdiata Piazza, if fece padrone di tutta quafi la Stuora, eccepso Momigliano; che lo cinfe d'affedió e poimandd con vi' altro efercito in Iealia il Dica di Memoransi; : affinche s'vmffe congli aleri Francefiforo Sufa vicino alla Tiera di Sant'Ambrogio, e di qui s'aprifie la frada per modar'aifoccorfo di Cafale; mà hauendo egli rrouato lincontro di cinque mila Alemami, e di orto Compagnie di Caualty , cioz duede'Sauoiardi, e fei Comandare da Pagano Doria Ducg d'Auigliana', fut coltretto ad attaccare con effila fcarammecia, che terminò in fauere de'nemicicon la prigioniz dieffo Doria, the reflò anco ferito, e con effer rimafi de'noltri cipca à cinqueceoto yccifi, e quatrocento feriti; della pazte poi de'francefi, vị lafciarono più diquaterocento di loro la vita. Nel fuderto conflitio il Capitano Guarnero Guafcos che con la fua Compagnia di Carabrai era faxo il primo ad inueftir lì nemici, ful nel magtior feruore della fcard mucciagrauemente ferito ; dicorfe gran pericola direltar* anch'egli prigione, ficome veratretate il Capitano Robiv - felli, Dopò quefta virroriq li srancefí andarono allpacquiso della Terra, e del Caltello di Satuzzo; la gaal perditz -ibduffo jb Duca di Saiocia adenirarcol fuo efercito imSathigliano dobicando affaidi quefte Pizzza.
33 - Comidition quefti rempi adifooprirfi in Aleffandria la sontagioney per la morte, cheda effa cagionata fegui alli *indirsidd Gulgno, in wna perfonzo poi diquando in quando feguita inaderi al fegyo rale, chie eflendófí quefo contaginformale: lifatito y, fecarinfinitl damni, io lend dal Mondo insteriodic ynaserolmefo quatero milk perfone incirea tra

 Lombardin, \&oinaltre panizncorta, ma particolaymente ia Milawas doive nt socitono:"pilde tento quaranta millas Fowesi portatippersoufidella gaurtanella podera, \&e aflit. farouinziadello Scasodi Milano dáfoldati Alemanni. d'Agephino Gouematore di Aleffandria; la cuiperdita fil grandementefueticada turta quefta Citti, percte le qualin
ficate parti fue ci prometceuaro moterimo, efelice gover:no: Fulilfuo corpolepolta nel Duomo.
Nel fudetto mefe Pefercito Alemanno fotto it Generalato del Contedi Collato entro vittoriolo in Mantoua , la prefe, la faccheggiò,la pofe in vleimertierminio, e la defore mod in maniera, che fatta, per cofidite, compaffionenole fpettacolo alli medefimi A lemanni, fi coouerti lantichifimo, echiarifimo fuo. fpleadore in akretanta ofcurità di milerie. La perdita di quiella Citta fat con tahto dolore fentiza dal Duca di Sauoia, che fouraprefo dz quello, e da molei altri difgufti, per hauer perditra la Savoia, infieme con tance Piazze del Piemonte, fipofe à letto infermo, e nel terzo giorno della malatia fini di viuerein Sauiglizno alli venciffi del fudetto mefe di Luglionon ancor giunto al feflantefimo nono anne dell'età fua ; lifucceffenelli Statiil Prencipe. Vittorio Amadeo feo primogenito.

Morl pofcia di contagione alli vent'otto dell'ifeflomefe Giufepde Landi Podelià di Aleffandria ;alcui cadauero fil data fepoleura nella Chiefa di San Marco di quefta Cittd 8 in fuo luogo ventead amminifrasequefa Podelteria; Annibale dell'Atella, patrixio, e Giureconfulto del Colle: gio di Milano.

Haueua di già il nuouo Duca di Sauoia perdutce due Piazze nel Piemonteccioc̀ Carignado, \& Auigliana; \& wnitamentecol Collatoo cominciaia z utatare col- Nunxio Panziròli pna fofpenfione d'armi defiderata molto da' Francefi, mà peril contrario aborrita dal Marchefe Spinola, come quello, che benifimo fapeua; non poterfi farefe non con gran pregiudizio della Corona di spagna , t con akictanto auantaggio de Francecfi, e della Cittadella di Cafale, alla qualef prolangaua la viza, quardo il fudetto Marchefe cadute infermo, futrà pochi giomi giudicaro inabileal gouerno, Be alle negozıazioni; percịelfendo chiamatoil Marchefe di Santa Croce, che fe nè thaz in Genoua, lifu dall'itteflo Spinola; conforme à gli ordinivenuti dalla Corte di Spasia, ceduro il gouerno, e la cira del tureo. Si fece poi condurre dat Campo a Cafteluouo di. Scriuia rel Torconefe per curarfí dell'informurà ; mà crefcendoli via piul la forza del male, ciarica dímacki anni pafsd allt venticinque diSertembre all'alira vitas con là cui morté $ß$ può ragioneuolmene dìte, efferf face perdina del primo güerrière di: tutto ilMondo, la cui gloria betl'armi fit da niuno pareg:giata.

Dopò la moorte det Marchefe, Spinoiafi pofe in efecro zione la Tregua Conchiafa tra ilnmouo Duca diSauoja, el Collalto, \& hebbe efferto Mggilutamento della refa dica fale : perciò it Maretrefe di Santicicrect in nome ded he di Spagna entrò in qpella Cikì, e bel Câtello; effendofi prima fabiliti, \& accordaci alcmicapiwolitrà Spanniolt, efrabcefi, de'qualifat primeipate; che non concludendofla pace fìt पuithdicipiotni, cioé fino all quindici diOtobre ; poo zefkiL Rèdi Pfancix zumpre it foveorío della Cittadella di Cafalene gli alrri quindici giormi delfiliteflo mefe, nel finéde'quali nón effematof farta la pace, ì foccorfa la Piazza, doueffe il Marchefe di Santa Crodé impadtonirfi della Cittadella ; il che men hauendo haureo effer to, perche il琉 di Francia mandonel ternine preffo il foccorfo al :diečifextemida fanci Frabcefi de piulfeltri, e veterani, che hateffe, refticui il Santa Croce la Citth, \&il Cattello, e del tuttof abblizudanata l'imprefa: e perche nell'accordo, che fecero il Nunzio Panziroli, e Giutio Mazzarini Miniftro del Ponceficeed hora Cardinale nitomo alle diftereno zetrà le due Corone, wenína particotmmente dichiarato, che li Spagnmoli vficiero dalle Terre dell'un’e l'altro Monferato, nelle quali erano encrati, il Maftre di Campo Carlo Guafco Governatore del Monferato inferiore, che colfuo Terzo di Milizia faceua refidenza in Nizza della paglia, *ict d'ordine detMarchefe di Santa Croce da quella Piazza, dopò haudr d'indi caraxiliviteri, ete manizioni del Re di Spagnà, ela reltitul al Duca di Mantoux ; conforme hateiz ordinato-il Commifitatio dellI Imperadore.

- Nella ritirata, che fece fiefercivo Spagmolo da Cafale, eda fuoi contorni y.cityue'Compagnie di Caualleria Alcarmana deftimate à pigliar'alloggiamento in San Saluadore, s'zecordaropocoi Sindicidi qualla Teina , \& da effiacces


## 2:T:6

reravnabuona fomma di danari, vemero alli quindici di Nouembre ad alloggiare dell'Aleftandrino, cioe ie'confini di Bórgoglio ie quainelle Cafinede'Mantelli, pofero il tatto a i iacco, e. .rouina: dimoratono io quel picciol villaggio cinque giorni incirca; ne'quali hebbero tempo di confumareturce fe foltanze di quei poueri abicanti, e Maffari,e difipare con ogen Itrapazzoturio ilfieno, che haueua diali-- menxarele bettue bouine di quel Luogo. porto cof onoratamente il Sergente maggiore Luigi Buratta ne'carichi da fe ia feruizio del Duca di Sauoia Carlo Emanuello foftenuti, mentre viffe, che il Duca Vitcorio Amadeo fuofigtiuolo volfe trattenerlo al fuo ferui-- zio, benche haueffe confeguita la pace, e diede ordine fot:to il quindicefimo fudetto giormo, mentre fil trouaua in Vilawoua d'Alti, che foffe affentato., \& aggregato nel proprio fuo Regimento di fanteria, con farli pagare menfualmente la paga © Aabilitali di Ducatoni cento al mefe foliti a pagarelionopoftante che il detro Bararta dimbii in Alef fandria perl'ausenire, perchenon l'oblica alla refidenza, faluo quakio da luine gli occortenti bifogni farì egli auifato: Dipilli confermo in turto, e pertutto le porenti di fuoSergente maggiore generale di battaglia; e delle fue Armate: già dal füDuca di Sauoia fuo padre conceffeli; e finaimente ordiog alli fuoi Migsiordomi, chequando Il Barrata:f rrouera preffo la fua perfoda, fia nello itato delta Corte felato luicon vnferuidore.
Benche habbiril fudetto Sergente maggiore Luigi Bzratca, come fuddico del Rè di Spagna fernito in varie occafioni alli Duchi di-Sauoia Carlo Emanuel, e Vittorio Amsdeopzdre, \&ifigliuplo, hà però lempre hauuta particolare licenza dalli Gouernatori dello:Stato di Milano di quei zempit , cioè primieramente da Gonzalodi Cordoua, e poi dal Marchefe Ambrogio Spinola. Pofcia, nel giornofeguente, che fu alli fedicideldiftefoo Novembre, l'Autore di quefti Annali fece perdita di Giacinta Bagdiani. (ua moglies geneidonna Aleflandrina; perdita veramente à laied i fuoi figliupti, cioc̀ orè mafchi, \& altrectapte fethino grandiffima, e la maggiore, che porefleh wrexe: : Efendofi poi fatto Eoclefaitico, artende à viuere gquefti fuoi vitimi sani a Dio, औ re fleffor ed a fuoi ludij.
632 Qualf, mino, rel quate Antonio Meziquida Spagnuolo fil Eatto Radeha : di- Aleflandaia isclanoo di Abnibale dell'Atella, che mori l'anno innantinella fua Patria, Otauio piccolonminiCauaglier Gerofolinditato ; eGenérale della Caualleria Alemannas ehe veniua dalla Corre dellimperadore, Paf sò̀ alli cingue di Gendio pèr quetha Città, portando fecalelnuefitura deli Bucaridi Mantoua, Monferiato per CandoGqgzaga Dach di Niyersin quella conformita, ches Duchifuoi predeceffori aravo thete conceffe, le quali
 Ja Ciush, e do Stato di Manrona libero delle genti Mlemanmeneparj'ausenire nod piddi-Niuersmà Daca di Mantona

2. Effenda potindt'iteffo amo ienisaboal gouemo dello
 ¿Santa Croce, del qualeil Rè di Spagna Filippo Quarto por le cofe, ch'egli heuequa con pregiudiziondella fim Corocie - maneggiate in quefte guerre, era mal fodisfato, giunfe alii dieciotto di Mirrót̀ Pauia, oue fi fermb alcumi giomi peir attendere ad aicuni grsuifimiaffari, e pai $G$ condufe alla refidenza del fao gouerno in Mrano.

Il Maltro di Canpo Giufeppe Mampauone, sh'era gia fato eletto Gouernacore diquefta Patria in Juogo diGiralamo d'Agortinoipigliò alli quattordici di Aprile.il poffefo delfua g werno:

Fratzanto, P'inperadore, che vedeus le cofe d'Alemayna e edel'Imperio in qualche pericolo per la Lega fatera daj Rè di Suezia con quel di Franzia contro di fe, la qual'era fmilmente fomentata dallo timolo d'aleri Prencipi, sollecitò, cbe la fuagente condotta in Iralia dal Coopedi Coltatio, chicfa giz motto, li folfe retizpuitas percib effer doff polio in elecuaioneil uitorno dieffa in Alemagna, il Reggimento del fudetto Collalog, che baueua fatta dimora nel Monferato fuperiore, pafsò àlli.diecipoue dellitteffo mele per Aleflandria, e feguitò ilfuo wiagrio per ritormar-
fene in quei paeff ; come anco la Caualleria'Alemanna foc:to al comando del Cauaglier Piccolomini, che fiera quertierata nel Monferato inferiore, enelle Terre Imperiall, partil'vltimo giorno diMaggio, eccerto due Compagnie di Dragoni, \& vna d'Anchibugieri; l'ifeffo efegui ancora il Reggimento del Conte di Mansfelt, il qual'eflendo alloggiato in Bergamalco Terra del fudetto Monferato, ftee di la partenza lottauo giorno di Giugno.

Sarà menorabile ancora queftianno all' Ausore di querti Annali, per haver egli alli diecifette delfudetto mefes otcava della felta del Corpow Demini priuatamente celebrata la prima meffanella Chiefa di San Sebaftiano di Pozzolo, Monaftero đi Monache fotto la regula di San Benederto in Aleflandrias nel qual giorno hallelua egli fedici anni auanti pigtimen moglie.
$\therefore$ U. Padre Santo Calcamuggífglio di Giactono Adtonio, nato di nobile flirpe in quefta Pattia, Sacerdote Capuzzino di fotma bontà di vitaffa fatto alli ferte di Luglio Prouinziale nel Capitolo, che fícelebrò nel Conuento di San Masteo de'Padri Capuzzini di quefta Città

Dipoi, gli Aleftandsini, che peril flagello della pelie, dal quad'erano itati pocoimuanti con mortalitè grandifima opprefi, haucuano fateo woto à San Rocco di fabricar'in onore fua via Chiefa, cominciarono alli so. del fuderto mefe à metretlo in efecuzione; Imperoche ad inftanza loso Stefanno Lamzaecchia. Vicario generale del Velcouo Erafmo Parauicino, chee:a aftente, pofe con molta folennieà , e con gran concotio la prima pietra ne'fondamenti, fopra de'quali s'haueua da fabricare il detto Tempio.

Il non haveril Duca di.Eeria difarmato intieramense nello Stato di Milano, conforme al li capitoli della pacedi Ratisbona, egliordini da fe dati di nuoue leuate di gente, feruirono di vano precelto al Rè di Francia di dimandare pinaròlo al Duca diSauoia col mezzo del Sighore di Sernient fuo Ambafciadore.ordinario in Tocine, a fine di aficurar col poffeffo di quella Piazza la pace d'Iralia: Di quefta digianda il fudetto Duca bè diode fubito notizia al Feria, \& iofieme li figaifico, che per don hatuer egli comodixìdi seftutereal Rè; quando rifoluto di voler Pinatòlo, haveffe con la forza dell'armi fue tentato di occupatio, bifognaua, che li fominiftraffe grofia aiuti, cofi di fanoeria, e Cautileria, come di danari, altrimente, che farebbe coftrectos di foccombere alli voleri di quella Corona: Da queftecofi eforbitanti, e freteolofe dimande , alle quali era impoffibile il poter cofi fubito compiace:c, venne in cogexaione il Feria, che trìil Rè di Francia, e'l Du a di Swoia piffauz inteligenza circa la Piazza di Pinarolos contutrociò egli, che non haueua in punto di parerlo foccorrereal prefente di surtociò, ohedimandazs, gli offerfe difominiftrarli per adeffo quel più hauefferopouta léfire forze, eche haverabbe procuraco per l'amenire di.darli zurciquelli ainti $\&$ che foffero fati neceffacij per cenferaar Je fue Piazze;mà il Duez: diSuroia non fodisfacendofi detle offerre del Feria,come quello, che haveua di gid fatta rifoluzione di.compiacere atRé di-Francia, s'accordd col Seruient Ambalciadore di confegnarli Pinarolo; ele due
 fetto della ceffione: anzinon contento il Ducadi quefto, tron andò moltó chedell'vios e dellialtro li ne:féce vendita fenza danaro ateuno; poiche douendo il Duci medefino relfituire à quel di Mantoua cinquecento mola Dexatia à conto del rifacimento del foprapid, che importainmo.le -Terre del Monferato da quefo ceduxea quellow \& baviendo i) Rè futie malic fpeie di guerra per manetaimento, e djfela de'Stati del, Duca di Mamone, indichimerdilivalenurnosennere contro lo fteffo di Maptotar la paritazidófordetri

 mo ingegno del. Catdinaledi: Riochetlieu autbere del degos ziato intorno $\frac{\geq}{\text { a }}$ quella gran Pianza, figloriama poi, e colit Engione inuero, dhawer farco alle Coromaxdi. Fractiannt acquifto di rantaimportencéze denfiderazione, di cuif fo nit farebbe veduto in procinto ditempoil peofitto, l'viderion giran pregiudizio à sl'intereff, cofi della Corona di Spaghas come del Duca disatuoiaj, Imperoche Pinaydo è via pore:
ta, che

## DI ALISSANDRIA.

ta, the permette alli Erabeef libera l'emrata nel Piemobre per opprimerlo, \& anco per vinir di quiad impedire, che slia auti Spagnuolinon:paffional foccorfo di quedla Prounzia, cucta volta, che lí Frmedinvogliano infeftarla:
Sarì vkima memoria deh preficme anso 5.63 x . la morte al Maltro di Campo Paolo Baglionizecadores, effendo egli carico di fettanca e più aani, cinequanaz de'quali bavendo in. feruizio del Rè-di Spagna con ongni puncualita confumatis s'acquiltd trà i pial famofiguersieri dell'ectafua il primo luogo: La onde, mencre ia ludectacorona Rasa improcinto di voler rimunerare i di mi grandifiomi memiri colititolo di Conte, \&edel fupreten grado di Mattro'di Exmpors gererale, la morte non permifes che potefle ricuvere di tivotoflue militati fatiche il servirato prewio. Egli madued poyeri, ed umili parenti nella. Guaratria del Erdgaruato $\mathbf{3}^{\prime}$ eqdandacofene di venti anni in Fiandra, cominciò inqualle, guerre à teruire ditemplice foldaro, egradatamenceivantzzadofi, ilifatto Caporale. Sargente, Alfiere, \&e Capienac. Dipoirtiornato nello Stato di Milano, hebbenel Terzo dest Maltro di Campo Gambuloiz ait polto di Sargence maggio'rescolquale fi fece conofere' cofi valorolo nelle guerre dek. Monferato, e Piemonte, \&e fpeniahmente nelliafediodi: Vercelli, che per la morte del ludeto Maftro di Campoy lì, fittentrò in quel carico a e cen quebla effendofane paffier:
 qele imprefe, chę vitura per fermpre gloriofarelferoiche azioniluela memoria in queipaefi:

a Celare Caluioo Tortonale, dopò buter Gioma:Bircita Gaprone con ogni puntualica feruico de Vicariodidue anmi-
 di Cremond, ritornö egll at caricu'di-Onetrere per quela Pattia in Milanmpel Tralsempo effendolaso dietro Capia ong di giultizia Giounn Bactitasooectis Y hora maeriveliom liflimo Senatore di Milano ) che haveua pieniffima infor-
 Oratore Cantone, ecthe percio defideranadi. havoliapeo fuo Vicario di gioltizia, lo poomind, affinche il Duca diferia Goueratore di quaho Starolo elegeffo, comenèlegat. feffeto, hauendo primata Cittadi Aleltondria dxta liceexza ad'effo ino Oratoredi potermecertarequell'vficio , com í con dizione però, che liniti li due maidieffo Vieatiato, tio. tornaffe al tug carico di Orar ondomà quera a condizionesmen: hebpe effetto; poiche afpirando egltaquelli gradi, \& atom ri, ch'erano, à meriti findiromifondensit epar widali di ha-! uer iuficientemente Ceruito alla Patria, permife, ch'clla eono ferife ad alcti quel eatico.

Sarà dipoi memorabile quefianmo per altrecofe acess: dute , cioé per l'deziontedely'Oncest diquefa Cita, che alli vent'vno di Maggio fù fatta in Giouan Battife dal Poz* $z 0$ figlingto del Medico Nicolta, Oiurecoh(uho di moka fufficienza io amendue le leggi di grande imegrits, e di, genuhifumi colkunisper il Capimale generale. de Frati Cars. melitani, che fícelebrò alliventiono di Gingne yera fuctiol Generaiodi effo Odineil Padre Tsedoro Stragai Cremonefostupuro dig ran doctrimas, e perixeuchedi val gradoy. peíilitictrno del Vefcouo Parsuicine da Roma altuo goberno fpirituale di quefla Citti, salla qual'era liato afteree alcunismis e la rifoluzipec di queno fuo rirorna s'atrtibuiffe alla vigilanzz del Cardinale Nipote Francefeo Bar-: berini, ill quale aluilato della dimora, che facena per ruo guttoil Parauicino in quella'Citti, evolend力 per quietodella fua cofcienza, ct'ei faceffe la deimre dimino dovata refidenza nel fuo Vefcouato, li comandà che noléermine di trè giorni douefle per tal'effetto partire da Roma, comp da Jui fil lubiro éeguito il comandzasento, effeod ofida quella Città il giorno Colenniffino di San. Pietro partito fopra vix filucca; efinalmence per ta morte feguita con grandi lima: confolazione di tutto il Chriftiapefino in Gultauo Adolfo Rè di Suezia nemiro', e perfecurorede'Carralici, Il quale guerreggiando con Alberto. Vuazaim Duca di Fridlant Gener alifiano deli'Imperadore in Alemagna, mentre nella campagna diLutzen Villaggio due leghe da Lipfia difcolto vuolfe in perfona riconofcere la pefiturade g!'mperiali, fì alli dieciotto di Nquembere colpico da due palle di piftola.

 mente giorpara, e pé linoftri, è per linemici vguabuemte fanguinofa, connurtociò la perdita di cof brano mef apprello gl'Imperimi smuta in conso di prendifiena viteoria, cofiper li proficteuoli efetti, chelipe rifatureao'; come per le male confeguente, che ne fegninoeo contreli Suerzefi: durd la battaglis dal leuar delSole fino alle ventirré horedel faderto giornon eleùd dal Mondo circa à dieci mila combatenti d'ambe le perti.

Perfenerd queftranoo il. Caluino nella Podefteria dis63s Aleflandeia; \& havendo effa hauuto auifo, che in Cixtè di Mikano per caufa della liberazione di usto queto Staroda gigniforpetuo di pefiliegza, hameua dichiarato libero il two commerrio con gli altri circonuicini popoli, eche fi ermo perciò fites grandifene allegrezze, anch'ella moffa da tar efempionfece alliquattra di febraio a foone di trombapublicase libera faculed di crature congti aleci popoli;' conforme ígli ardini mandatili dah Tribumale della Sanità di Milano; e con vini effati dimoftro il contemo grande per cofif flice fucceffo ; Inperoche ad infama fua $f$ cantò pna folenne Meffa con boniffina muficale armania nel Duomojifi fece vaa Proceffione generale; filcapicata nata 1'Artiglieriaje finalmence firenoero accefe truta la vegneore noctele candele Coprate finefre di wane le Cafer
Effendo arriuaro di Spagan Genoua il Oardinale lo fante fratello del noftro Rè Cattolico Filippo Quarto, per andareà Milano, if fine di amminiftrare per qualcherempo il gouerno di quelto Stazo, e dindi poitrasferira in Piandra al governo di quelle Prouinzio, del chemolco ne remeano bifogno, per trouarfillnfupta Chiara Ifabella Eugomia fua Zia carica di moltianni, enon aggradendo $\frac{1}{}$ quei popoli il comado dealeri, chade'Prencipi del Sangue Retie d'Aofiria, la Cirezdi Aleflindria per compire allobligo di vaf uiliegio verfo il fuo Rè, à gli octo diMaggiainuiò a Geno uxdue fuoi cittadini, cioe Paolo Franceico Buzaoni Giurectofulto, faliadi Siluio, \&e Anconio Maria Sappa, figlio di Pietro Marcire, asminche riverifero à nome fuo quel gran prencipe , e feeo firallegreffero della fan venura, comeda loro fileale ambafictis gem ogni oporevolezza benifimo adempita.

II Cardinale Triunulzi , che veniua da Miłano, giunfe allis quattordici in Aleffandrias per di qui conderfiad incontrare, e viucrirt il fudereo Catdinale Infance, che da Cenoura s' íniayazkikianoy, dipoi il giomo feguence pafarono per quefla Cittid Preficme del Senato Gio. Battilta Trotci, e IT Semmori Aneonte Gallia, e........ Flameni, infieme col Pícale Giousnni Arias Mahtonado, che dipoi fil fattolSenatore; i quali andareno à Noue Terra de'Genouetr, dieci mighlia diftante da quefta Citth, per ivi riverive il medemo Infince, chedindi paffardoveura, per and asfene i Milano.

Arriuò alli Ferpidi Gingoo in Aleflandria Gonzalo Sa-. lamanca Quettore del Magitrato Ordinario di Milano, ebe dipoi arcefealla dignietdi Sensrore, mandaro dal Cardical'infmue, per vodere in cbe bifogofin mouaua quelta Citròsper efferfortificata, e riparata, comeffrontiera dimolra:confiderazione verfo i nemici.

Eranodi gia paffati due mefi, e mezzo incirca dopol l'ar: ziuo dieflo Infantè Milano, quando il Dueadi Feria, che d'ordine del Rè di Spagna doueva paflartene nell'Alfazia, per foccorrere Brifach, fece alli ventidue di Luglio partenza có unfiorito efercito di circa dieci mila fanti, e due mila Caualli, trà Spagnuoli, Napoliteni, e Lombardi, guidato dal Conte Giouanni Sorbelloni Mattro di Campo generale. Trà la fudetta gentefí trouò ancora con la fua Compagnia di Caualli il Capitano Pjetro dal Pozzo natiuo del luogo di Ouiglio nel Territorin Aleffandrino, foldatodi molto girdizio, e valore, che per li folimeritifuoi fuà tal carico promolfo dal fuderto Duca di Feria.
Alliventicingue di effo mefe, inofisi entrarono con poca difficolè in Roccaurano, Cattello nelle Langhe cuftodito dal prefidio del Duca di Sauoia ; e vififermarono. Dipoi, ì gli wndici di Ottobre, il Cardinale Infante diede la Luogorenenza di Commiffario generale de gli eferciti del Rè tuo fratello nelli Stati di Milano, Piemonte , \& Monferato
 Campt generate détudetti efercivi innilimeso che il Conte Commetario gesmale Giounni Sorbelloni foffe gitormaco dall Adasia. 1.3 .1
Hetreeo ethinhofanirini quetisme per loro Podeaz Eiego Riandeneira Splagnaolo, ad il Cardinale Infante, chiera fano informato delli mocrivi del Vicario di gimftizim Giouan Battilta Canrone, lo confermò rellifteffo vfizio s Dipoi, hauendo egli hatruta norizia de'molti, e grandis affaffinamenti,che fi faceuano dr'benditi nella Ğhiara d'Adae delegòalli moue di Marzo Nícolo Gualtmini Podetti di Carauaggiocontro di eff.
L'vitumo giorno poidi Giugne parti da MiLomeil fader. 2 co Infante, per andarfene in Alemagna, edi qui portarfipol nella Fiandra, conducendo feco vn fiorito efercieo dino uanea. Compagnie di fanti, e vemácinque di Ciealli fotto aicomabdo di Diego Filippo Gufman Marabele di Legates ; Rimere polcia in luogo dellinfame al pueerno di quetestato il Cardinald Gillo Albomoz, Prencipe letteratose delia Poticica intendentifimo, che da Ioma era venuto pèraffitere alfudeto Infante: Mentre quefti faceuz il soonaggio alla vokta difiandra'; e fieroumua nella Cituz di Como, couferialli fei di Luglio ta Podetheria di Domdoffola at fopracomiazeo Guathauini sin'ricomperna dhauer con retricadima amminitrata la Podefieria di Caranag. pio, ed aternpiza $\mathrm{ha}_{\text {delegazione contro i banditi nella }}$ Ghiara d'Adz.
Dopd hauer'il Vicario di giviziziz Cantone geatto annieforcitato coninsegrità quelio foo cerrico fit fato a gli octo det fuderto mefe Cupizano di giuftizia; ed alli vent'znodi Agofio pighiòdi quatho riguardevole vefzio ibs poffeffo.

- Faceodo paflaggio dalla narraziene de'ruccelli diquetiipaefi a quelli delf Alamagna, dico; che iudgranto il Cardiat nale I fante, fi micol Rè d'Vngheria \{acognato, ed mimiai anco d'ambi the gli efercici, delibererono di affaline litiomici Suezzef, ì cì efortati dal fudecto Leganes. Efendofín dungue il Generale Suezzefe Bernardo Duca di Vaimar vnito col Conted'Orno, ecol Gratz Condottiezi princiu pali de'medefimi vemici, leccupd cot fuoi pedenofifimo efercito i paffi, per li quali doucuano paffare le geneidefur i dexti Prencipi d'Auftriaci, a rimbund congaglierdo foccorfo la prazze dí. Nordinghem, vna delle principali Citta detla Sueula ; e.beache inernici foficra maggiori di namer.
 (palleggiau, epadroni d'vn bofoo iai vicinowe d'raa collina,cbe fanohegeiaua Nordlinghew, onde parcuximpoffbile, che quinds li sottri póteflero haveril pafo, fe primá non era quella fuperata, e prefa, confcacciarie li Snetszeff ; contutrociò fecero i Cattralici fermat rifoluzione di combattere, ed apriffi di quetie manicealititpete paffo. Laonde alli fei di Setembre, mentre fingonol geaidiallontanarfigafaltano nel tramenear del Sole tanserll'impreuío il Campo deंnoliri, che quefti bebberóappenatempe. dimetrerfin ordinsoran, tuttauia per quanto if fu permeifo. dalla brevitìdel tempo, s'accinie alla meglio chepoct aliabattaglia, che per la foprauegnente notre durd pocor etermind con qualche perdita della noftra Caualleria, la quale per non haver hauurocentpo di fquadronarfi, difordinata-. mente venne alle mani. Fattofi poigiorno, Vigilia della Natcita di Maria Vergine, fi venne fià gli vni, egli altri ad vn Garguinofifimo fat o d'arme, chenel principio parne fauoreuole à nemici, mànel fine, cioè alle dieciorthore incirca fù à gl'itleff del sutto contrario; Imperoche preualendo la religione all'erefia , ela giuftixia della caufa all'iniquirà diqueiribelli, i qualli foutaprefi da (pavento, etimore volearono fuccia, efi diedero alla fuga, reffarono i noltri padroni della Campagna, occuparonola Collina, preferola Piazza, che fubito firele, 'tagliarono à pezzigran numero de'nemici, fecero prigioni J'Orno, e'l Gratz, e poco mance, che lifteffo vaimar non venife nelle mani loro, il guale fconofciuro faluoffi con la fuga ; diprufecero preda di turto il bagaglio, che filricehiffmo, di ducento bandiere, dilettanta pezzi d'Artiglieria, e di mole alere fpoglie, che arriechirono tuteo il Campo de'Cattolici; e

Enalmente vi la ciciarono i Suiznefipia di feimila combris tenti sol la Campagaa: In queta geiornata fi fegnalapono trà gli altor valorofi Itadizni, oorraggiofamente combateendo, il Matto di Cipo d'wniberwo di' frotresiz Lealiana Corrlo' Gualco, che wi rimale ferieo, ellfoo aifiene Perpetao Cancellierinatimo della Terva di, Soleto. Alla nuioua dunque di quetta vitroria, che in Aleflandria non giunfe prima delli dieciotwadi effo mefe di Scomombre, fir cantata confolenmità grabderna Mefia nella Chíeia diSan Giacomo della Viteoria coa l'affitteiza del Govergatore, di tutci glivefizialidi greerra, e diturala AN bilì, e Cittadimanza, per singrazaras Dio, efupplicarlo.diatere mageto iv vittorie.

- Dipoí fù dato allifei di Orrobre à quelta Paeria per Podente Oiouan'Alberro Cane tavero, ed alli venti venne in deuta Citrd Carlo Coloma Muttroidi Campo generale, e Cimalianodi Milano ì vedete come quefta Piazza ftoma fortesbebea munizionatas Dipori, alliventirrèn'andò eglí a valemea, per vifiurefonitmented, al prowedere athi bifogai diguelia Terra.
Perfeneró Gioman' Alberto Cine nella Podefteria di Alefzandria queftanno,zel quale ivirij mouimenti di guerrà in quetac beade zecaduai, farono in particolare fentivi da quella Città, edal fuo Contados è Territorioy effendo, é quella y equefti ftati àparte dei danni, che faule cagionar: la guers athi per fas difgrazin feli troua vicind ; por con-
 mancheuole affai d'ogurfonge di vectotuglia, fratrutri ghi alcridegniaf à́ di mienioria ; e eper-cominciare da quefle cofe,che fodo particokati per quelta Città, dirojehe effendo vemuro invifa dell'acquifor nuoutemente fatto dal holtro Rt Bilippe Quarto d von figliai partorita dalla Reqine fua moglie,fil altr diesifeut dimarzopar allegrezza, \&e in rendi-

 turta la Nobity.
zeefrufimo priviconnofro dfrgutio del Podella Gio: AlhertoCane, ilquale eflendo frato promoffo alla'PodeIteria idi Lodi, partid'Abeffandiz il primo giomö́ di Mas
 Adefandria gaakchecareltia digrano: la qual'havendo poì fatto acereftimemo grandeconi patipento de'poueri, diedeoccafione: Yqielli, chefamno mercanzia de"grani, e che fanio pighar fuilioccafioni di guadagno, di vender il fronuemo per ofmi lonmandi dodicittara, fettanta lire; i! qual prexzo aull cofi perfeuorando fine al vicino raccolio dieffo.
Alli ventifette, prima fefta della; Pentecofle fù veduto il getiaccio in Aleffandria per camfa del gran freddo, che fi-
 alcumi giorni,
Li Depuctcial gotentodi Alefandria bdefiderof di zromir quadche rimedio eltacarettia, ehe wurtatia perfene raus inquaftaCicta, trandarono alli ferte di Giugno, fita dek Cortm Duminil Ginreconfúho Gio. Svéfano Stopdiglionit Gerousper-procararefocrodo di fro anturto, comedipois medisateil pagamenxoné artense da quelis Citta eon ogni pronsexza ducento anine di quella mifura; la entec col mazzo.di quetto ziuto cominciò̀ ceffare alquanre $/ 2$ czreftia. ed à mitigurín pea poco il pasioiento della pouera plebe.
La Lega fatta dal Rè di Franciaconli Duehidi Semois, e di Parma, il quale; e nel veftiro, e nel trattare gia motso auamrileguivail genio Finaceie, fe bene in apparenzr pareu2, che foffe fatta a fine di guadagnare lo Seato di Milano: (imprefa per ogni rifpetro impofibile) conturtociò gli effetribetifimo dimottrarono, chela mira principale di effa Lega, rifpertiuamente alli Prancef, fî folamenre per diuertire l'armi Cattoliche del Re di Spagna, affinche non Paffaffero $\frac{1}{\text { I foccorrere la Fiandra, } 8 \text { anco per far vna di- }}$ uerfione all'armane; che conducera il Marchefe di Sanca Croce per Mare, ${ }^{2}$ a quale s'era impadronita di due Ifole, cioè di Sanca Margherita, e Sant'Onorato. Manifeltata dunque la detta Legr, parimente indrizzati alli danni della Valtellion, il Cardinale Gillo albornoz piima di vedere attorniato dínemici lo Scato di Milase, vuolfe proverele

Plazze forti, e ratienare la licenza militares cleffe dunque col parere del Conteglio il Senatore Arias Sopraintenderte della giuftizia, e Proveditore generale, il qual fece coo ogoi celerità ritirare igrani, e foraggi da'hooghi più foggetti alle inuafioni de'nemici, e munsziond tutre le Fortezze, equelle in particolare, ch'erano in faccia d'effinernici, come Aleffandria, Valenz be Mortara; dipoi deputd a cisfcuna piassa piligelola, 8 importante dello Stazo, fopraincendence di moleo giudizio, a valore, come ad effa Citrat di Aleflandria tanto alli nemici vicina, il Maften di Campo generale Colona, che vi giunfe alli vencifei delliftefto mefe - di Giugno. Quetti vedendo Beniffimo,cheli Francefi, e ghi altri Collegati concro ha Corona di Spagme indrizzanano turtii loro penfieri allacquito di Valenza, come Piazza molto opportuna per incuminarfiad innprefe maggiori, e in alfimeallinfeltazione díquefto Stato, procurò di éeguire quanto prima turte quelle cofe,che potevaso effer necefCrrye atla ficureaza, edifefa di efe luogo comrole forze nemiche. giorno
ione di di Sama Maria Madalena ma impecuefa commozione di tcque, e di grandini zecompagnate da vento cofi gagliardos che ditadico infiniti arboriben groff, atterrole vitis fracafso i tetti, e fece moltiffimi altri mali, maffime in Peazero, Montecaftello, Valenza,\& in altre circonuicime Tetre; alla qual difgrazia fù aneologgetro il Caffinaggio di Villamoua in Frafchers poffeduto da'Ghilininel Terrtorio di quetha Città, oue le viti andarono quafi turte z̀ rerra, e per caufa della grandine reltamno per due anni poco meno che infrutruofes e molti groffi arbori di noce furono fino dalla radice fueltis cofa veramente di gran marauig lia,da parecchi anai in quà nón mai aecaduta.
II Colòma vigikanciffamo nel reruipio del neftro Rè, fece fare à gliocto di, Agofto vo ponté di barche fopra il Pó, dal quale dirietane ehte fi enarama in Valenza, e dencro di effa Terra vn forte Reale; dipoi, havendo daro ordíne $亠$ Lodouico Ghilini fratello defrautore Sergence Maggiora, 8 e Gouernazore del Terzodella Milizia dell'Aleffandrtmo, che fateff venire turcili Capitani di efa Milizia conke Compagnie lorò in Aleffandria, enerarono alli dodici in quellacited, \&e il di feguente marciarono in Valenea pet cultodirla.
Fratcanto, effendoficertifeazi, \& il Coldma, \&eil Marchefe Spinola giunto in Aleffandria alli quindici, che in Duca di Criqui con otto mila fanti, edue mila Catualli puffato il Pò, fi portaua à porre laffedio d'intorno al Rome della villatta, fitrasferireno il gierno regnente conimoka Coldatefca in Valenzapper munirla bene di tute le cofe, che ghadicarono baltanti per reffitere a nemici, entenulta l'haweffereattaccata.
Occuparono li pemici alli dieciotto, Langolcose Cotzo Terre della tomellinz; enolritefo sempo avuicinetif al detto Eorte della villate, hlocero fenza consefa padroni tel vectitio erinciecone datiuno diffo; dipoi hauendo imperaifameruee inuefliwo if Forte, col piamarui il Cannone, peterrirond di maniera ff Capitano saldefe Spagnuolo, che to guarderua con quatroceno foldati, cioe Spagruoli, Napolitani, e suizzeri, econvertevaglia, e mpanizione fuffi--ience per difenderlo alcuni giorni, che vilmence to refe il terzo giorno dopd che vi pofero l'affedio, ciok alli venti; percioे fu egli mandeto prigient nel Fore di Sandount, dal guale, per effer egliSpagntiolo, fi ziptato a fuggirfene; Grefero ancora Candiaste altre vicine Terre; \& tutti quefti ucquiti erane factizitnomedel Duca di Sauoiz, e la fedeltz̀ di quei popoli wenua in nome di effoyocetata dal Duca 1i Crequi, eame Loogotenence generale del medefimo Duca di Saunia Capiatio énerale dell'armi del Rè di Fracia in t talia.
Dopd hanerfilColèma'; to Spinola con grandifima cura, efollecinodinte metnire Vilema, e ofi viveri, e di munis slenis edopd hauer dat dif ordini, cheivifif facelfero alcune fortificazioni, risomarono alli ventitrè in Aleffandria a \& alli vemtrifi giunfe in quelia Cina il fuderto Senatore Arias, à fine di anmimitrase con maggior fervizio del noftro Ré li due carichiconfartali dal Gouernatore di qué fo Sexo.

Nel fodecto giorno ventefimo feltornicntre alcune Coni:pagnie di Caualleria Francefe voleuano pafare il Pd werfo Bremi, furono auilate quattro Compagnie della noftra $\mathrm{Ca}_{2}$ ualleria, che inemici in poco numeroftauano in procinto di paffare quel fiume; e penfando inoftri, che cofi fofte (il che fil confermato dallo Rratagema vato da'bemici; ; quali con vn tendardo folo, e poli in ordinanza a dieci per ogni fist, fecero credere, che foffero vas fola Compagnis; mà in efferto non poreuano effer metno di orto Compagnio) andarono at inueltirle, é à riceuctero la rotta con la morte deil'Alitero del Conte Gonzalo d'Olimeza, la cai Compagnia di corazze, dalle Ordinariedello Stzeo di Milano era nel hamero di quelle quatro, econ ke perdita del foo Stendardo, che da'nemici fupoi mandzto con grand'allegrezza in Cafale. Paflarono poi li-Erancefi fenza oftacolo atcuno il Pds \&zefferdof accottatià Valenza vn miglie incirca lontane da eft Terra , il fuo Prefidio dubitando, the nonveniflero ad attaccare quella piazza, diede, all'Arme ; conturtocid fecero alto in Monte, hogo dello' Stato Milanefes e poco difcollo di qui, cioè fu'l Monferato, slzarono yna trinciera, ex vn piociol Porte.

Framento, il Signore di Toiraz Prancefe, che veniua da Romia per nare, accompagnato da eréGalere, dopò efferfi sbarcaro 1 Genous, giunfe l'vimo giorno di effo mefe in Cafale don otto Compagnie di Caualli, ecinque mila fanti idipoi effendof quettivniti conglialtri Franceff, cominciarono alli trè di Setrembre ad arriuare in San Saluadore, eCafehecto, Torre del Monferato faperiore, per di qui porearfa ad incorerareil Doca di Parma, Il quale da loro con grandifde rie afpertato, afinche vnite le forze, porefferoturti' giuntamente mandar'ad efitto con maggior ficu reaza $i$ loro poifieri, alli cinque oftilmente entro mello Stato di Milano verfo Eenio con cirea quatro mila fanti, $8 t$ ottocento Couati! \&e arriuato liféfo giorno alla stradella, it dilegoente simpadronì di Voghera ; e popol haver tuuraogni poofibile reffenza dal Capitano Biagio Ferrari del luogo di Solero melt Aleflandrino, che difendeua con uti, Conpanie di faneria Lombarda il Caftello dieft Tersa, finalmente thebbe in fuo poteres mediante larefa fattali con ogni ripurasione di quel Comandarxe.

In queto mentre, Carlo Coloma infuto fubito d'Aleflatr dria alla volia dénemici, due Terzi di fanceria cói loro Mafli di Campo, ciod mo di Spagmoli comandato da Gafpar d'Azeuedoge l'altro di Napolienni FilippoSpinolase fedici Compagnie di Canalli guidati da Aluaro de'Qup sooers sipagnuolo arinche tutra quefte gence 'impediffe, cheil Ducedi Pasma non veniffe a congiangeri con gli eiertid te'Collegrati. Giunti dunque li fydetti alli fette a Pomeremone, ini feceroako, af petando, che linemici s'accoftafleros efrutruaso writo Pazesedo dal detto luogo con alcunt pochi foldati, andò molto impradentemente dificoprirgdi; de hadendo troviera l'mboreara de'nemici cot l'Arcighieria prove, vi retd morro d'vna molchertata, con ja monte anco di orto meirća di quei toldati, ch'erano con bri, effendo glia heri ppafiturti rimadi ferici; dipoi tutto $h$ rettaree della getke, che in quel procirico era vicia da Ponzecurone; piglid difotdinatamente la Aosa alla volea di Tortona; ell Duca faccheggiaty is Terra, feguinto il tuo viaggio alla tolta di Crequit che lo faun afpettiando derfo Baffignama

L'iftefoo giomo, mando il Coldma il Terzo della Milicia del Pauefe al guadodel Tanaro, dal quale fícamina alla pietra, longi rrè miglia d'Alefandria, per imp pedireil paffo à i Francefi, che da'fudetri hoghi di Sin Sahuadores e Caffelletto doveuano wicire ad incontrate l'efercito del Duca di Parma, che con loro verilla ad vnirfismá alle quattr'hore della feguente notre ginditò bene il Coloma difarla partire da quel pofto, person metrerla in pericolo di effer untta tagliata a pezzi da un groffo cofigagliardo de" nemici, cotne infallibilmente larebbe accaduto $\ddagger$ poiche if di feguente feflivo della Naficiea di Maria Vergine vicitili Francefidalle fopradette Terte; andarono per la frada Rohnera al Tanaro, e pafsatolo felicemente, per efserui poc:sequxi, diedero il fuoco $亠$ t rèे Mulini ; enel viaggio fecero moltifimidapni nelle circonuicine Terre, sioè in Piouera;
deurenè abbructiaprnoaltri cinque, in Rivelina, in Baffignana, in $R$ uarone, 2 id alriluoghi, fcorrendo, cometancifolg an per tutta quella Campagna: S'vnirono poi con d'éercito del Duca di Pıma, il quale dopò hauer- hauuto 4n poco di contrall., di':olditit, che guaedauand Caftelpuoho, \&arods'praprij Tarrazani, vi era entrato amicheuolmene lifteiso gintnojcome anco fi era impadronito di Sali, e dialtri luoghi, fi quati fuctili giurarono sforzata, mentela fedela

Alli noue, dopó efserli congiunti li Francefi, e Parmigiani, cominciarono ad afsediare dalla larga in alcane parti la Terra di Valenza y mentre artendeuano con grandifima diligenza queli didentro a fortificarla : e neli'stefso giorno Pompeo RobuttiGentilhuiomo A lelsaudrinoye dell Architettura militare benendentifino, ticonofcendo il fito, e eda pofitura della fudetta Piazza d"ordine del Gouerriatore di Alefsandria Guqeppe Mompauone , fu da'Erancefi fatto prigione, 8 erifeattofi a proprie fpefe,coo haucrálli medeGimisborfato ducento icudi. Il di poi feguence: accoftandofivie piul li nemicià quella Piazza; Lodouico Ghilinis, che comandauzalla Milizia dell'Alefsandrino, nel Spuntar del giomo fece con efisa dal fum pofto due fortue centro di quelli, rigettandolibrausmente, onelliltefso tempo fcaricandofi alla volta loro le A sigherie.
abardeldi, per volteil polto, nel quale fi recuaiano duo Corppagnie di A lemanni, e furono femprexibutrati cope morsolite di mol-
 diata Piazzz vn Gannone carico di palle di morchetto,

Effendo liltelth giomo andata und sompagnia di.C3:
 fero, ch'entrathe, fculandofis chapazipndotorctgiarata ia fedelè̇al Duca dsfarma, Tupporeyana dizefief fuoi fud-

 un inuiò Tubto la vegnence totue i pig liaralloggoo in deta Terra , per caltign di quei Terrieri, quattraconpagaigdi Caual!eria, etei difipteria.

Frattantos molti Citadini di Ale fiendrión s'ereno dar spentaticol Coldma, che ftendo Pepportum, exane di face la vendemia; pon poreuano andere. dlevivnelf fres il faccolto dell'vua, per effer impediti dalla Catalleria trant cefe; che icertena untya da Collina dellíalieffandtina, deo pregando te Caffine, efacendo prigioni li contediai, 8 zalsrisperciò disteording, che fortiflero-dz quela cirta inanti alleuar del sole a maltu mofchetriesi- oof alcona Campagniedi Caualli per facurezza de'vindespolaroris gisaufGatifi co't demici, li pigliarnon quartorditi Cawa lideen ha serne vecifinalcuns, \&f altai fati prigionissiquali coliturfe to dentro di Aleftanuria ; equeto fundeficalli dulici, fel qual gionno fortitiono da Valonzs eme Compagtio di Can Hallerias ed ducemo.M ) fchectiedis:\& hanemodo atraccata quit arinciera de'francef congranbraturas tagliatoeo dpezzi miafi tuttiquelliy che laguardaumpos eqoi ta sattanono : terra; Lanotte polfoguerte il Caloma inmiddenstodivat lenza cento facchi di favina condalcoita di quatroa Compagniedi Fanteria Spaghuola.

1. uendo is medefigoprelentioo, the lipimico, fandoi grandiffimi danni fatti da'noftri paefani Aleffandrini alli arerfcortioori fuol, voieua venire ad impadnonirfi di Montecaltallo, mandò lubito alli tredicidentro di quel Caftelle
$\therefore$ due Compagnie di Famerial con !ufficiente thunizione, e - grtouaglia per quardia di effo :e nellifteffo ginrno, dopd hauer glifteff hemici viate prandifime crudelà verfo i Terrieri di Mouzrone, e Pezzeto, diedero il fuoco alle Cale loro: corme anco non mancarono di feorrerela Collina dell'Aleffandrino a edifar prigioni tutti quelli, che andauano à vendemmiarcirt inotri li rendetano il cotstacambios, conducendoli dentro di Aleflandtia. leftiociereforto d Valenzas omentre la fua Caualleria an* daua foraggiando, i paéani aleffandrini li pigliarono treota caualli incitcz, \& amazzarono una parte di queifoldati: nel modefing giotro ancort entrò in quelia Pianta va
bonifimofoccorfidifieno; auenz, farina, oglio, fale, ex d'altre vetrouaglie conurogliat, da vn groffo di foldatelca guidata dal Conte di San Segondo Capitano d'vna delle Compagnie Ordinari di Corazé delioStato di Milano;e la vegnente dorte hatien to i nemici ala ate del tatto le trinciereforto Valenza, rellarano affato coperti dalle offefe, che poteuano riceuere dalli difonori.

Alliguindics veqnero in A'eflandisa'ad arrenderfi à Carlis Ca lòma molti foldati dal Duca di Parma, Re in particolare 3 a Czuailepgieri col Litogoteneme, \& Stendardoloro; epeche 1 nemici venuang in gran numero dal Campo lornà̀ volonsortamer te lojeometrerfí ì noftri, ha d'ọdine dieffo Craldma publicata in quefia Cítrà vaz gridzo con penadella yita à chi haueflenef fi, ò fualiggiatifoldaui temici, o he foffere venota a renderfi,
I quetto menerafit introdoto in Valenza vnaluro buso foccorfo di vetrouaglie ascompagtate da cento mofchestieri ; e fimandarono due. Compatme di Caualli ̀ pigliare dieci carra difieno in cerre Caffine verfo i confini del Moprferatofuperiore, per condurlo dento di a leffandria; eleuarlo das pericolo de'senticil; conne anco nellifteffo typpp encrarope in Calale le Milizie del Monfergto fudetto: 82il leggimento vecchia de'Francefi, che ltaua di guanigione inqualla Citcí, vernè̀ rinforzare l'efercito Francele fotro 1'affediarz Piazza.

Nel fuderno gionn, verfola fera itMarchele di Celada Maltro dicanapo Spagnuolo, che da le fteffo coraggiofamenteli era offerto di woler difendere fino alla morte Ya-: lenzz, vi.encrò̀ per Gosiernatore, \& al fuo entr are fü farta ia fegno digrandifima allegrezza on bellifino Salue ditutta 12 nozichetteria, che dimoraua ne'Furtini,, Gifcaricò tutta l'Artiglieria: il giubilofraordinario s col quale fil egli da tustile Coldati, e Terrazani ricenuto, ferud di ficurulfimo Prefaggio del félice fucceffo, chehauerobbs hauuto I'affedio dieffe Piazza , come finalmenceranè vidderochigriftrmodgle efferti

Alli (cedici, ful àordine del conlarma publicato in Alefo
 commazia al noftroRe, affiuche daueffero visired dequetha Cind, \& andariene alle Patrie dro, cofirichiedendo it bupa gaternoy e la tagione di. Stato nell'occafione della prefente guerra.
: Alli diécifetse, ifrancefi, che cenz andauano forrrendo, e dannegziando la Campagra s diedero il fuocn ad alcune Cale, e Caffine di Baflignanay e Ri-
 aflimproutio nel detto lu godi Riyatone, mentre i per micilo facchegg:uano, mandargpr \& fil di /padaq4af eurra vna delle Compagnie lorodist walleria, cop hajry anco amazzato il Capitano di effa, e fatto botyq口 dígitectordici Catalli. a
$\therefore$ Nellilitefo giorno.ufi d'siactindrizil Colorman at



 Colòmas \& aleri Minifria, e. Capi delfelgrcito-Regie. Ir
 la maniers, con la quale s'haueua darmotepria efeguzione tal foccotro.

- Alli dieciorto, il Coldmà iofiemenol Murchefe Spidole entè in Valenza con buop humero'difapparia ix Canater


 di effa Terra, vi lalciò demero lafinteriax che lete hancum condorta; come aneo ini fi. ferwodil. fudetto Marchele, per affiftereal Celada.
 giorniad arrenderfin Adeffadeiainama;amenc, , he.li, Quartieridi effo Duca refleroan pripidi pid. delle anet del luo efercito

Alli venti, gli aflediatidi Valened Regerq via gagliars diffiesa lortita alli fudetci Quarteri di Parmaye vengera e0.i nearici agranlcaramuceisa shatermiqèson vicende-
 parte fü dimandara tregua di fei hore, per ritirare icadaueri, Ki reftarono in particolare dalla banda noltra Giouanni di- Caueri Capitana di Canalli della guardia del Cardioale Albornoz, Cauaghere delliabito di San Giacomo della Spada, e nipore di ello Cardinale; vi Capitano di fanteria Spagnuola; \& vn'Alfier riformato : dalla parte do'nemici vi furono vecifi il Contei Kicciardo Auggadro, Brefciapo Generale della Caualleria del Duon di Parma, il luo Lbogotenente geberale; \& min Luogotenente Golonello Fancelic. Vici pordi Valeurail Coldma canottocento Gaualli, \& entzò in Fralcarolo, Terra poco diltunte da quella Piazza, e quindicon lifteffa C. ualleriag de neceffrato-à ttasterirfialla Pieve del Cairo.
Netrittello tempo arriud al Cainpo Jefercirodel Ducz di Sauoia, il quale contro il concerro pighiato con gli iltrí Collogati haseua tardato quindici giorni ad vairfi cone lororafinche haueflero tempn, cof gli affediati difortife
 peroritesadiond, peric niuna ragione di Stato ttaua benne, che li Eraneefi con l'ácquito di Valenza, s'accingeffero at maggiori progreffi nello Seaca di Mitano il chediaut zotif per yeros a fu psiverato d'alcuni Relitici lpeculativh the circe liattaco di quella Piazza rimpnefe conctufa né poca intelligenea tràil. Duca di Sauoja, \&e il Rz. di Spa zni. Giunto, dunque al Campo Coliggarail Duca cenla tha gerite i. Cupindi effa impedirdon, shedalla ifiniftua
 il ponte, norronicaffe in Valenea ficicoffo alcuno $;$ e poi
 detto ponte \& liSmuniardi coniqueftectafione occupa sono la temeglis intre lo copriuz.
La Milixazdel Monterato infexiore, thealli vent'vas passò poco lungidi Cendia a everone al Cempo fotio Var fenxa in feruigiode'Francefi, comiote iò quell tifteffo giorno à fuggire, veneado mofti coldati di effa ad-arrenderfi in Aleflandriafe coliglialeri tré feguen凶i giornífeguitarono it fuggire le Iquadreiotiere.
Alli ventiquattrod leicento fanei, educento Caualli delI'elercito Sauoiatdo earrarono in Frafeanolo, efrendone prima vkiti ii noltri, fi quali per effer in poco nuniero, st per non e(porfiad euidente pericoto fenta prafitto alcuno. gindicarono buono \{pedente abbandonar quel pofto, $e$ ricirärfi dentro di Valunza come fecero.
Alliverxicinque, la Piazza di Valenea r reft申 alle wenti hore incirez delturto affediatz d'ogninmernoda gli elert citi de'Collegati, \& alle hore fei della vegnemee notred nemiciaflaltarono con gran valore itrèpoftros la Tenaglia, zc il Ponte, al quale attacca roneril fuocolyma fir fat Bito da'noftri anmorzaro; \& in particodare i Francof entraej nella Tenaglia, doue fazantadi guardiali Milto zianti, la guadagnaionordipor effendofiz avanzato-il grof So delle éerciro. Eranceie, peniando di entrara furonolicaricati dal Caftello due pezzi d'Artiglieria carićbi. di palle di morcherto,con léquali nè rérarono molei amazpati, sc il reflantefil coftretto à zitiratf: Queftoaffalto feguicon gran moridità de'nolni; \$4-in particolase vi reltarono morto vn Capitano Spagnuolo, il quale bene che abbandonato da tutta quafía fua Compagnia,f porte valorolamence:
Frattanto; benche Valenza toffe coff ftret tamevte affediata da trè efferciti, con ruttaciò vi fil introdoto il terze foccorfo che contemeua cento facchidi rifo; \& altretanti di farina
Hucua il Marchefe di Celada Gasernatore di Valena con lue lettere auilato giàil Gardingle-Abornce (iliqnale dimoraua in Paui 1 , per prouedere a gli occorrenti bi, togni della guerra) che li mancau ril danaro per foccorn rere la foldatefea, quando effo Cardiazle diede ordire, che per quefto effetto foffero, conflegnare mole - doppie al Conte Galeazzo Trotti, whots Luogotenentidel Mafro di Campo generale, \& \% ©uarnero Guafco foslio.di Lodbuico, aftinche procuraffero dintrodurle in Valen2a; \&zincaricd fornijnterte à Martino d'Aragona Mafte di Campo Spagnuolo, che vi faceffe catrase altra grofla quantita d'oro, come alli ventifette nè fegui opportunatmente l'effetto,effenda colore, ehe portarana quisi danasi, entrati falui dentro di Valenza :
Alli vent'otto, i Francefi guad agnarono il Fortino di 1a del Pó, che guardzua il ponce di Valenza fatro di bar: ahe; Imperoche hauendo la crefcente di xuel furae lej
uato dalluo luogo pn Mulino, et vin bä̈eane, venneroje l'vno, e l'alero ad wrtarecon tanto impeto il fudetto ponte, che roxte le barche di effo, la foldgtefca, qual fi tro uạuaindetto Fortino, dubitando di, noneffer affalita dal groffo da'Fxancefi, fil coffretta dijaheyefi lopra d'alers barche; \&entrare nella piazza.

11 primo di Otcobre; imolti foldatid della Milizia Mon terafefe, the ftaua in feruigio de France fi nel Canpolat ta Vpenza, vepnero ad aryenderfig Aleffandria; ety
 Conuento de'Paḍri Capqzeinidi effa Terra; mèn ngl Eat del giorno fu dagli affediati ricuperato con la morte di quattrocento de'nemíci incirca, e difette, ouer'ortofolamente de'nofti; neila qual caramuccia refò mofto il Caracciolo Mátro di Campo di Napolitaniper difgra piad'yua mofchertaià danoftrif caricata, che à calo colpi quel Cauaglioue: lidefla mêtiva entraronq nell'affediegs Piazza con la coryadi quatupcento Molcheutieri; dapaci, munizioni, evertonaglis; che fil it quarro foccorlo.

Alli trè, $\sqrt{2}$ cзuntano fuori d'Aletandria due menzi
 compagratida duc Gompagnid di Caualli, c drateroq tanac di tanti, fi caydulfro à San, Giudiapo Callinaggio de'Ghilininella Frafabetta, Terrisarie Aleffandrino: $\%$ iui eftendafi aggiurfo alla detta foldatefcar-va grofo a

 Carlo Coloma colfup efercito . 2

Alli noue, linentici Cominciappho à bdetare. Vatenza con l'Artiplieria, cioce dalli Quartieri de:Frapefi co-
 Cannoni , el lalitadi cinque; adjlli. Quartieri delDuee di parma con ung (ala di due Camoni ; cefeanizarone quefta loro Atrinheria feaza proficto alcuno, ins foto cet
 Piazza.
A gli vndici, arriuqrono in Aleflandria due Frexzi, tio (anteria, cioz vno di Spagpuolidi Giouannividi Garaye) Paltro di Napolitani del Duca di Marianello n embfdtif Mafridi Campo mapdxti dal Marchefe di Sansarcioce perlibifogni di queftzguerra.

Alli dodici , il Terzo di fanteria Spagmoledel Grat vore paxse del Terxo del Maftro di Cwnpo Inzia Baoce pianola, effendo il reftante Eimalois' Rleffamifra o doel cume Compagnic di fanci Spagruoli y cbe favino dipreGidio is quelta Citta, furonodi quisciondorio Whe Picue Scl Cairo. per rinforzo delliefereito del Coldens, eper poter con efli date il foccot foà Valeaza s êld matrina det liffello giorno, i pemici affaltarone va Ridotre fibri della porta di effa Terra, dalla quale ficemina a Catale, mida rono da gliafediati valpporameme rigettaxi-con mprcilitì di più di cinquecento di quelli s. $R$ in particolare di qteq, Capitani, e con la prigionia dwa-Collortello; che fa
 vi Capieano di fanceria Spagnuplx, eduse della whilieia

Alliguate ordicis ibMarchere diCehdar cofiretto da febbre:maligna, fi pqfe, a letton e rinunxídit gouctuend


Allifedici, Gio: Srefrene Re, Capodi bandíti efersdien sinquanta Mofchontieri. Saupiardine con alouø6'phefant allimprouifa in Annane feudo dello Srato di Milanopot. Gaduto dal Marchest Clandio dad Poxeo se dop haferio Erecheggiato, lo piglid a nonre del Duca di. Saupiasusa if di medefime lintelfo Capo di banditi enetò ̀'nothe dell't iftefo Duca condulutentofoldati Sauoiardion Refranco rej; in Vinzio Feudo Imperiale di T-omafo Scirampo, dal quale portò via quantità confiderabile di gramo, e vino, \&o atire robe di valore di effo Feudatariosin MomberieHi,\&z inc altelnuouo di Cakea.

Alli dieciferte, - meners atro de'noftri Cruaileggieri flauanodi guardia al ponte contiguo alla Chiefa dí Lo tetionerola nura di Adeffontia; à fine di batrerele ftradeNerfo il Monferaro, vennero circa alle oteshore di notsealcuni Monferareffaccompagnati de'Ftancefi a quefta Chiefa; \& hauendotrourti detti foldati, the dormiuano: di pigliarono turtidi Caualli, ene fecerolei prigioni, eftendofi gli aletr-due faluati con fa fuga; nel qualiftante dubitandofi dialtra magegior nonita, fof fubixo dato all'Arme in qucfta Citrà.

- La mastina dellidiecinout a liSauoiardisursionno, tn ets

Perzeto,con penferb litrasferirif dipol 2 Montecaltello, e tenrare la prefa dieffo, mì efsendofi difćoperto quefto loro difegno,fa damedefimi la ciato iol pefo. Cornienco, Terra di qrefto Diftetto, vata Compagnia dWhrchibugieria canallo, per leuateron vent'otto carra curto in fieno, che iui fi tronaua,e condurlo dentro di quefa Cita, à fine chelinimico non andafle à pigiarlo.
Intanto, il Coldma inuid auifoal Gouernatore di Aleffandria Oimeppe Mompauine, ze al Matrodi Campo Iodouice Oualco, che poco aunti era venuto dalla froatieradi Valtellina, utcioche procuraflero dilintrodurre in Valenza dallaltra parte det Pd verfo quefta Citta, fertecenrofenti, fanteil bifogno di gente, che hapeua grella Pinezade anwit ancola buonicongiumtuta di hayerl'inimieo paffato il funte con tutte quafille lut foriets pet opporfi al noftro efercito.
Alli ventidue, dopd haner li noftrib beniffimofortificyo to Frafcarolo con altri Poffiad effoluogo circoturicind; - entio ll Coldma ad alloggidte infieure con atri principali Cauglieri,che laccompagnaumo in quefta Campagatjfrà quali era il Conte Luizi Trottidicuif feraheruito il Coldmaper viftere alcuni Pofti, e con il cui parere haueua egli monfa quetio guerra: La fudetta fortificazio the fece credere a tutti, che ficurantente fi farebbe daxo il foceorfo ì Valense, comedipoife ae vide chiatamente refterso.
Alti ventird. if uertseoredi Aleflandria in conformita dell'ordine mandatoli dal Colma, confegne li feteteceato fraxi, parte Spagnuoli, e parre Italiani cauatida
 Conico Ruefto, Il quale aocompaenato da fuo nípote Marthaiglians Stampa Conte di Montecaftelly, vict d'Alcfurndria,eon haser farta fparger voce, che fi andaua a fortificara. Montecaftllo; euini arriuato alle trt hore di notte, diede fubite ordine alli Capitani, che marciaffe. ro itha Molta di Valenzz, be il Conte Elaffimigliano, come pratichiffimo di qual paefe, e ditutei li paffi, fi pole nelle Vangeardia.de alle orthore cominciarono à marciare; te arrinatiad vn p: ffo frocto, dou'cramaziore il pericolo, Gipolero intquadrone, \& incopratala prima fentinella, - Fanazzazono 1 cuanzatif poizalla feconda , paffarono fé. ligeterines qumuti Guafeo; elo'Stanpa vedendo deffer ficuri per effer vicini alla piassa, egrnarono addietro con doe Comipagrie di Cablli, hanendod d:to ordine,che con brgeda dralcual paefand pratici s'auanzaffero pilt ayanti, come da loro fa erequfto $s$ inconerati dunque la zerza teatinedta , it comincio ubito 2 dar'all'Arme nelli Quarrieri del Dues di Parma; e nel medefmolfante le due Compagsie di Caualt, che rormaneno indietro col Gualeo.diedero dordine fro gagliztdamente All'Arme da due batide : queftia meffa fece credere nemici, che foffewni fortiza de gli affedizei di valenza, perdo non vwolkero abbandorare li Polti loro; \&e in queflo mentre, cutt lifetrecemno fanti paflarono felicemente, Z arrípati alle mura della Terrai; pridando Viva Spagna Viba Spagna, furono eon grandifimo enabilo ticeurid da pli affediati; del che accortofene il Duca di Crequi, feee fubito ripaffare il Po a molea foldatefea, affinche fit sinfortaffero meglio le fue forr-ficasioni.

Accioche la Cirta di Aleflandria con lifétrecento fanti exuati dalluo Prefidio, as entrati, come ste derro, in $\$$ akeoza, no reftaft prina di foldatefex. diede ordine il Co lòme ehe fir rinforzalie di pente goefta Cint, come flefeguitob, effentoni alli venticinque entrate quattro Compaanie defla Millaia del Lodigtano, erartele Compagnie d'Huomiki darme, le quali vechuano datha Pieue ded Cairo.
Liftefo giomo harendo determinatoil medemo Con.

Ioma, che sintroduceffe in. Valenza ilfoceorfo di vettoí uaglie, e di munizioni, fur ono dilpolte tutre le cofe per vale riloluzione, eflendofi a ciafcheduno affegnatocid, che doweffe fare in tal giorno: Rimaje dunque nel Quaro tierefortificato di frafearolo la nuetra dell'elereito, a il reftante con goatere pizzi d•Artiglicria marcio allavolta di 1 Po, effindo reftate doordine de! Coldems rutte le Milizie infieme col Conte Galeazzo 'Frotti in Fraftazolo per guardia dieffa Terra yoel qual giorno Emilio Ohilini, al cui carico frana Ivffizio di Commefiario generale, fis porto egregiamente circa quelle cofe; che concerne uane al tuo comando, e fil digran profitto $\ddagger$ facilitare Pefecuzione dell ingreffo della liderta getire nell'affediza Piazea; colfic corfo dunque, che fil quinto, e l'vitimo confifence in vu carro carico di danari, in cento, e diecicarra di viveri, e manizioni in fettantacinque mali, e dodiei barche portare pur da carri, marcid la gente guidata do MartinodiAragnos, alli Poli git occupati da'nemici, e lis guadagnò rerisa pure, che li fofte icaricato cpnera va'zrchibugio; quindi poi auanzatofi egli alla riu drelpo che refta allincontro di Valenza, fece fegno ì gli aftediatio the s'apparecchiaffero per far paffare à quefta parte il Porto, ele barche loro cominciao oin quefo:iftanteg - memidi a fcaricare l-Artiglieri. \& i Molchetti verfoino fri; ma l'A ragone vi remed io fubito, con hawer dato orp dine, che fi atcarcafe il Fortino, e la Tentaghia, donde ine saici offendera: $\boldsymbol{i}$ Doftri come pronamente ful efeguitos Imperoche Ramondo Bagliani, che baneva havuto ordine di riconolcere; ${ }^{j}$ atrac case la fuderta Tenaglia guardavida an Capitano con cento erenza fanti,fi portd a qued potiocon rna truppia di Cavalli, e venuto coraggiofamente à fearamuccia co'i nemici, lo fofterine finoà tanto, che arriuato vn buon merpo di gente; vi entrarono utti -vnitamente, maniaronoil al di Spagna rutiti quei foldati, che wi trauano di guardia , e fecero prigione il lore Capitano Frattanto, che ficombattera quella Tenag in Gf pofere nelfiume autte le barche iui fopra i carri condotte,con le quali, e con quelle anco di Valeniafit con molta felicixa inerodotto nellol pazio di quaterindre tutso il Soccorio in quelia Piazza ole qual'imprefa zernmpagnato da tanta vittoris, fu per borca di tuttili Capi dell'eferciro, e maffime da Carlo Colbma aiconolciura da Martino d-Aragona ; giornata veramente memorabile, nella quale folo trè mila fanti, emille, e feicento Caurití de'noftri poleto vn foccorlo di tanta import miza inivzLenza, a fronte delle forze d'vn Rè , e di due Potentati, le qqualicôreneuzno dieciortn mila fanti,e trè mila Caualli.

Dopd ahe the entrato il foccorfo in quella Piazza, il noAtro efercito fecte fino alle ventidue hore deliv ventilerte ne'fuoi Pofti, per dartempo, che da quelli di Valenza fi demoliferole fortificusions, e erinciere fatte da'nemicis Ee anco per offoruare gli andamenti loro effendoficon molea frecta, econ poco ordine ritirati verio il Monferato.
Il Marchefe di Celada gia inferno di febbre maligna, in età giouenile passd alli vent'orto, giorno felliuo di San Simone, all'alera vita i.! Valenza, con gran fentimento di quei Terrazani, veifo de'qualifi dimotrò in turto quellir med io procetrore, difenfore, anzi amoreuole padre: fil anco lommamente fentita la fua morte dilli Spagnooli, enmedi Cavagliere degno veramente di mapgior vita; poiche hauendo in quefta orcafione dato dalfuo va'ore compitiffimo faggio,grandiffima riufcita fperauano dalui per feruizio del noftro Rè nellefercizio dell'ami.
Dipoi. I'vitimo giorno di effo mefe di Otrobre partironond'aleffandria lé Comptgnie d'Huomini d'arme, 8e entrarono in quelta Città mille foldati Fiorentini mandati dal Granduca di Tofcana in virted della Lega, cheticne colkè di Spagna.

In quefti giorni il Cardinal-Albornoz inuià nella Val. rellina in rinforeo del Conte Gionanni Sorbelloai, che guardata il Comarco, treTerai di Fanteria, cio vno di Spagnuolidi Ciouzani di Garay, e elialtri dne di Lombardi, del Prencipe Triuulzi, e di Indouico Gualco, \& alcupe truppe di Cunalleria comandate dal Conte di $S$ an Segondo;col qual grofto di gente, e con l'altra, ehe teneua prima il Sorbelloni, sparanzò quefià Morbegno orto min glia diffante dal Forte di Fuentes, doue fopraggiunto dal Dnea di Roano fautore de gli eretici, e malafferto a Catonliei mallime Spagnuoli, fi venne à gli vadici di Nouerno bre frà gli elercitidell'vso, e dell'alere à (caramuccia,

## DI AL'ESSTANDRIA.

 detla Teltaqudetta"; \& i nonti n'hebbero la peggio pér
 Eoin $8 f$ thetui reftato noirtp it Conite di San Segendo, e fert to d'vm mofehettarail Sorbilloni. Pofcia, il Garak \& if Gualed ; i quali s'eranoton le genti' loro poftati valopolamente, fecero ríirate il rmanente deil' elercito, lenza mièsior perdita $\bar{y}$ e lenza riceuer'altrodanno-da'nemici.
 uano intorno'ad efa Fortezza; Aluaro de Quipnones Luogotenente Generale dillz Caualleria di Nopoli, che ftaua con vn groffo di quella nel Caftello dogogna, ando vna norte con le fue Truppea Carefana nel Vercellefe; doue ltauano di prefidio due Compagnie di Cauai léggieit col Conte Rinaldo Ceruafea Capitano divnadiefle, a fine didare improuifamente addoffo à nemici, e romperli, come felicemente fegui; 'auengache it Capitano' Moxica, che marciaua di Vanguardia, ordind a Ramono do Baglianis, che con fedici caualli entraffe nella Terra, doue appena entrato fece prigione il fudetto Conte Ceruaica, e lo conduffe al Marchefe di Leganes.
It Marchete Villa Generale delleferciro Supoiardo. che voleua paflare nel Piacentino, partialli diecinoue di Decembre dal fudetto Luogo di Bremi, doue ftzua in alIoggiamento con quattro mila fanti, e mille Caualli, e ven: ne à Pomà, Monte, 8 in altik vicini luoghi; dipoi fi porto il difeguente col, fuo efercito in San Saluadore, Caftelletto, Lazazone, \& in altre circonuicine Terre diquel Monferato . Tanaro vicino $\$$ Solero nell-Aleffandrino, icorie per quel- la Terra, mentre fe nè fuggiuano li poueri abitantí, abbrucciò la cafa d'vn conntadino, e poi diflipò alcuni facchidigrano, chrerano Soprali mulini di eff Tetra nel
detro Fibme;\& la nottéfeguente, alle cinque hore incire: entrò nel Caftellazzo, nel Cafale de ${ }^{\circ}$ Cermelli, e nella VilM, doue fif fingo fino alle mattina delli ventidues hauendörffeeuuto da quei Terrieri (liquali furono dalla torza, e dal timore coltretti y eofi fare) vn rifrefco per tuita ta tua genfe; It cheli diede occafione di- portmti benez e di Eomandare, che hon fi noteftaffero 1 Terrieriin cofa al-
 fegrentenote hatento haute auifo, cheil Mrachefe di
 da Mớrara ;e venuto verio Caftinuöro; perimpedirè, cheinon pidfafle abbandono Thudetti luoghi, per la Fiafi theta, vicinoa Sarn Gimliano, fincaminò vetfola Citex di Tortora, oue lango la fumara della Scrinia era giunto il fudetto Legahes con mille, é cinguecente Caualli, e quattro mila fantî? quiuismbidue gli ēlerciti`vennero ad va fatto d'arme, chéréminà con vgual rotra dall'vna, e dall'alita bandase nellyifteflogiomo partirono d'Aleflandria cinguecento Moric hettiert, \& vat Compagnia di Caualli, per andar'a roecory ere l'étercito Doltro vicitio alla.Scripiá, che fearamuctiatia co'i itemfoi
Nel medefing fiorno i Frantèt, che sbandati Ccorreuano per la frarcheta, trouaronóa calo due cadautexi delo in natione foso atcino ád vra exfas, ond'effi in veridetra diedero ill fuoco, not'fold à quelia, mà alle circonuicine
 nageio voa parre fimafe arfa, ie diftrutta; \&ivi fécere tolti altri datini, cofa nel grano, e viro. come nelle botti, e tine: Diedeta parimenteil fuocolittefo giorn à Cafell, Terradiftapte due miglia da Caftelauouo, hauendola periltro ytandamente danneggiara; efinalmen-
 farlínifnico ; pet cofidite, vittoriofo, hauendo in particolare fátozacguiko dạlfítendordi di due Compagnie di Corazge, Rebn le merte di cento incirca de'paelani
 ciro;dipoi falyo fi, conduke Chiatozzo, win altréTerre del Diftretto Pauele.
Alliventilei, If Saubiardi emtrati nellà Rocch trta del Tanate, la façheggiarono, enel medefimo iftarite cpridufero il botino, ef ioldati prigioni che la cuftodiuanio, in Annone; che distl ère poffédutō dx glifeffi nemici.
Allivent'otto, 'il Marchefe di Legahes; che veliun di Cafteriuouo, entro in Aleffandria, ela notre feguenie vi entrò l'auanzo della Fanteria'; e Gaualleria ; che conlui era andati contro inemici nel Tortonele.
Nelliffeffo giorño', ilsighore di Eanınà Gouernatore dAft , actompagnato da molei Gentilhuomini di quell Cteṫy fí posto con due mila fanti, cinque Compagnie dis Caualli, e due quartidi Cannone fotto al Calfello di Bel. dedere feudo Itoperiale della famighia Gurtuari, dico fo da effa Città Cei miglla ; \&e hauendo coninciato à batterlo, Grefe il giorino fegoente alle ventidue hore, effendoui di guardia vn Luogorenente d'vna Compagniá di fanti Altemanni con quaranta Coldati, il quale uraditore del Re di Spagnacol prezzodi drcento doppie, e con elier fatto Capirano di Fanteria dell'inimico filarcia da effo corrompere a datli quel Cäfello;'e nel medefimo iftaine penfandoillegares ctic noen fi foffe ancora relo, hay êua mandati per foccorterlo tré mila fanti forto il comimdo del Maftrodi Campo Giouanni î̂̀ G1zał, e doditi Compagnie di Caualli corimadare dil Generale della Cauallerta Napolltana Oherardo Cambacorta; mailfoccorio fl tardo, effendo gì feguito il sradimento di quéll'Alamanno : Dopò haner li nemici occupato quel Caftello,atraccarono il fuoco a turte quaf fe Cale', e Calline, che reftauano nella piapurta fottoal \&etroluogo:
Alli so penultimo giorno dell'anno M. DC, XXXV. la Cudetra gente noftra, cheindainoera andata a foccorzere Deluedere, rornò addietro, e hel ritbrno faccheggid moki Calinaggi, efece ftr zordinarie infolenze per doue paffau2, émactue in Mafo, Terra dell Aleflandrino; a legno tale, che glifteft nemici non haverebbono poruto fas drauaraggie ; it cheferul per figillo delle cole memorabili accadute in quefte partinel fine dellanao fudetto.

Queft'anno, nel quale fp mathdato per Podeffa in Alefo 1636 fandria Gioumni Malo de'Brionies Spagnuolo, il MarcheSedi Leganes parti da quelta Citta it fecondo giorno di Oenaro, e a'and a i Pauiajeffendofi anco parsita liftello di sutra la Fantetia, Caualleria, ch'era tornata dal foccotio; Pifano di Bejuedere in quefta Cirtà. Da Pauia fi trasferi-

## .224

ceila Milano, dove attefe alla diftribusione degi vifizig bienali.

A Ali vndici.di Febraio , Antonio Maria Sappa fu fatte dal Marcheft fudetto, Luogotenente del Commeffarioge: merale de gliestreiti nella Prouinzia di guà del Pd.
3
Con occ afont che il Leganes foccorte con due mils Fanti, Se ot tocento Caualli totto il comando del Maftro di Campo Giouanni Valquez Gouerestore di Cremona, il Duca di Modona moleftato dal Marehere Villa con le forze di Francia, e di Sauniz, diede parimente ordine al Maftro di Campo Carlo della Gatza, che col luo Terzo di Napolitani, con alcune Compagnie di Hanti SpagomoIi,fz Alamanni, e con affi buon numero di Caualli occupaffela Terra, e RoccadiCaftel Sán Giouanni nel Piacentimo, per divertire che i Prancefi, e Parmigiani, cherano reltari in quel Territorio, mon $\frac{1}{}$ congiungeffero col fuderto V.lla. S'inusio dunque con la ludetta gente, e con trè pezzi d'Arriglieria alla voltadiquella Terra, e potosi l'affedio alli quateordiei di eflomere, Rrinfe di maniera quelli di dentro, che I'iftefogiorno fi refero a come anche alle hore venti del di foguente stimpadro it del Caftello doue favano, alladifela leflanta Francefi incirca, edi medefimi Terrjeri con vn\$agro, effendofi rofi con patti di buona guerra. Il Marchele di Carazenä. dall'altro laro haueua prefi due Cafelli nel Piacentino, cioć Guardamiolio, e Rortofreao, quando il Leganes die: de ordine al Mafro di Campo Váquep, the colfuo Terto, e con quello di Antomio Sottelii, cor undici Compa--nie di Corazze, e Lei di Archibugieri caffafte nel Modoneie a facciarcil Marchefe Villa, che con la fras sente infeftaua quello Stata. come da eflofur rubiro efoguito: Dipoi, effendofili nottri, li Modonefi qaiti frì loro, alialirono i nemici, lidiedero vnaperta, e sicuperarono il Ponte della Lenza occupato gia dal Villa; come anche acquiftarono per il Dycadi Medonail Callello di Co: Iorno nel Parmigiano, che fi refe a pari . Fipalmeme difcacciazo lifteffo Vila dal Modonefe, comincio a iri: garfi con la luagente nel Piacentino, oli noltri parimente licenzmatif dal fudetto Ducp, ritornarono nello Srato di Milano.

Intanzo A auilato il Leganes, che il Duca di Parma voleua portarfis con quattro mili fanti, e cinquecento Caualli nelluo paefe, paffando forto à Tortoma, con nön poco pregiudizio di ouella Citra, che reftaua del turto fcoo perta; percid fece fare con liaffenenz del Mafto di Campo Garay un Trincierone, che per il lungo della riua della Scrivie girzua quindicimiglia incirca a con la cual facenda fíalud Tortona, e rimale di maniera impedito u paffo per i fuderto Dies, cheli goquenne nuiarfi per al: era ftezda nel tuo Srato.

Effendo giunto à Genous il Duca d'Alcalà , che veniux con patente di Vicario Qenerale in Italia per gouernare lo Sratn di Milano (il cui gouerno durd poco tempo) la Cirtà di A'effandria inuio alli due di Aprile duecuoi paerszij, dico il Giureconfulto Mario Inuiziati, e Oivlio Aptonio Firoffui à farle riuerenza, ed à rallegrarfi della fuai. venuta.
S'acquifto zanto marito Gioman Battifa Cantone hel fuo carico di Capitano di giuftizia, che i! Rè Filippo Cuirto in ríguardo de"luoi pontualiferuizi lo promolte allis dicci del fudeteo Aprite al gradn di Queftore nel:l'Ordinario Magiftrato di Milano, cpninuiando erli tutzauia nell'amminiftrazione del Capitanato di giuftixia infin'à ta to, chefí ele: $\begin{gathered}\text { il fucceffore in quell'vfizio. }\end{gathered}$

Doppn hauer i francifil leuata da'pofti loro tutta la gente, che potcro con qualehe pregiudizio de'proprij
Prefidij, li quali rimafero percigindeboliti, ammafiaroPrefidij, li quali rimafero percị̆indeboliti, ammaffaro
no infeme cetle genti del Duca dr Sauoia dodici mila Fani, ecrémila Caualli incirca; e con queflo ciercito vicitialla Campanna, egettarof pra il Tanaroil Ponte, fcorfero alli vent vin di effo A pile, con alcune Truppe di Caualléria nell'Aleffandrino, cioz di quà dil fume yerfo il Caftellaxzo, edilà verfo Felizzano, doue fífer-- marono con molio danmo di quei Terrieri, per havier dateinfcontro di fieno le meffi loro alla Caualleria, ed arraccaroilfu'ro ad alcunc Cale, \& Calfine : trafconfeso dipoi alli venticinque in Redebd, e qui ancora feceso alto; alli ventinoue finalmente abbandonata e l'vna, e folera dellefiderto Terre; fen'andaróno. Effendoff pà diuifi li nemiciColleggiati fa portè il Duca di Parma con

## A. L I

fuo ftato di Piacenza, il. Duca pei di Sarofate Crequi paf: farorio il primo di Oiugno con preftezza il PU, epigliato petto alla Gerola , diedero oceafione al Leganes, che in fi trasferice col fuo efercito, e lifeaecialfe da.quel pofto c6 gran brauura; dubitando poiil me lamo Leganess, che glyiteffino fi portaflero a.patracco di Valenza, qui $\in n$ fro Ildileguente infiemecol Conte Pranctico di M. Jo , e'l Marchefeg Spinolalyo cognato silche non riulcifallace poiche auansatifili nemicià vifta de'noftri coa la Caualleria, furapo dal Prefidio di quella Terra pofticon gran vatore in fcompiglio, e fuga, con efferui rimafi morth molit di loro. Doppo quoft rorra, fi portarono nell'a Lomellina, oue face heggiarono alcune Terve, ed alcuas ancora fortopofero al dominio loro.

Il Conte Luigi Trotri, doppo effer flato Gouernatere di Nouara, edel Lago maggiore, ottenine dal noftro Re. in ricompenfa de'fuoi molti terunzi, alli tre dellifteffo Giugno il Gouerno di Como ; ed il Conre Galeazzo luo Ggliuolo conlogni luago alli dieciotto dal Marchele di Leganes, rrà gli altri Luogotenenti del Maltrodi Campo Generale.

Dalla Lomellina te n'andarono pei li nemici verlo il Nouarele, oue occuparono alcuni Luoghi, e fecero grádile fimi danni; e dubitando il Leganes che non voleffero areuiarfi ald'attacco di Milano, li fece lubito feguitare dal fuo efercito, ed impedi con altrodiligenze i loro dife. gni: Frattanto ch'effi artendeuano ad auanaatif nel Nouzrefe, mando eqli Martino d'Aragona Nouara con va groffo di Caualleria, e con fuffiziente numero di Fanti adinquietare nell'efecuzione le mireloro; e dicde ordine, che añdadela Milizia del Ducaro di Milano à guar dave il Tefino veifo Obegeio; ml ella fù earda à giungeruŕ, poiche fattifi li nemici di quà, e di la di qual Gume padroni, icoriern, o danaeggiarono tutta quclla Campagna; ed oltració impedirono alla Città di Milano ivue4., che daguelle parti fi foleuano iui condurie. Finalmente, non oftante, che foffero efficon gramde anainaggio beniflimo trincierati, \& haueflero dalla bania defisa la bofcaglia, dalla feniftra il foffo di Vanperduto, 8 alle ipatle il nauiglio, e le cafe di Tornayento, in ogni modo i'volti benche inferiori di fito, fecero rroluzione di Icacciali da quei palti, cliberare 1 Milanca, di tanto. trauaplio, il mageioreche poteffero hauere, vedendof mancare via piul le vetrouag'ie La fera dunque de'li vent' vno di Giugno diedero all'efercico cellegato la giornata, la quale fu fanquinofa e per l'vna, e per l'altra parte, in agni mode toceò à nemiciil cedere, e ritirat che de'noftri vi rellafe morto Gherardo Gambicorta Generaledella Caualleria Napolitana : vilafciarono an ca la vitafr molti altri, due Capitani Aleffaidrini del luogo di Ouiglio, cioč Pietro dal Pozzn di Caualleria, ed Ano 10 Bilbi di Fanteria, i quili coraggiolamente combatende, fi fecc10 conelcere degri figli di quefta Patria, feconcha madre d'huomini ril armi valoroci. Si portd anco animolamente nolla fudetta giornata Raimondo Bagliani; pniche, mentre il Capitano Pierro Movica inueftife con la fua Compagria di Corazze il nemico, er mane prip one, ando egli fubito à fnccorrerlo.e liberarlo da yuella prigionia; come pure nellifteflo giorno il Marchefe dí Carazena Capirano d'vna delle due Compegn e della guardia del Lega ies, che haueua inuefitoil nemicn, efeco era venuto a fearamuccia, fut fatto pripione ar chegli da vna truppa di Caualli Francefi, e. mentr'era condotro viada vn Capitano, il Baglianifubito atcorfe ad aiutarlo, emetterlo in liberta, con, haver'vc. cilo quel Capitano che decolo conduceua. Alli ventotto pni dell'ilteflo mete di Giugno, il Marchefe Villa fi ritirò col fur) f ercion dal Piacentino, enel palfare itil monfirato inferioro, pigliò a:loggiamento in Sezzè, Terra dell'Alefandrino.

Si fecevalere in guefti tempi Francefen Anolfi foliuo. lo del Giureconfulto Opizio, dicui $\sqrt{2}$ ved in quefli Ano nali onoreuole menzione; ed hauendo i paterni vettiei confua gran lode feguitati, non fi allontand punta da cuelli nel merito delle virtù, dellelertere, anzi nel confeguimento delle dignits fuperd egli di gran lunga il padic, comp à tuo liogo fe n fà lodeuole memoria. Imperoche doppo efferfi nelle ciuili, e canonic he legai nell'eta. di ventidue anni addottorato, con hauer'anche per if meriti della fua nobile naféta confeguito luogo nel Collegio de'fuoi patrioti Ciureconfulti, If in varij rempi
cletto
 Priose at goudtrod alimazion ine era todisfagione del pif Hocega prtuatio; quyighardo di che tilteffa Citrà lof fere updrawere Oratore in Milano;come anche fid egli elee
 At mettosignore. Con I'sccafonte poi deda wenutw

 Wiratep delfelercle coni delegäione di pancicolare eona
 CoodulititimeHzRegis Vifire per lo \{pasio didue amist









 - difigud otis Mart finto det mefords omokre dell'zains












 gendor il Luogr, EHiltracowernaf adotharmeraaluria;




 Epromedagi di muinizionir; mentro duagee wofforecoh piteoafufione, che prefieare corrotion pigliarla pole


 mortifa majgior.patee di quai foldacic re ditemit etituleri
 6 cheada quell inoent io ne pifokder pteda del, canditol in prigionia der Geuernatore Murceuthe diymarnoh

 dalcte vetooutglic fireno in a leffantila con tottic ohee
 Friato a equilaipatione di Eérmandoguafed Gentilhud mo di Alefindaje wholzo efperito nel rianeggio derregozi; itequale dhuapdi compito s ef fidele ragguiglo at Grier-



 mex beinus jotronne il caricodi Capharod voa Compal



 sextra di Alefindria, e del ido Territorio da quella baidacome ancoper teneringelofita lachey drani.

In timbro, inleganes; che nel Nisuarefe At era portera venare :dilitredicidel fudetto meíe di Agotes in' Aleffant dria; per:siconofer quefaipisiza, e per prourederhedi guanto era neceffario per ficurezxadi effrillavib prialta quindiaf wa parte delléterciten formal comandoidermaAtrodi Carapo: Franceico Otofico Marthele dio Mbshara fglio del gia Marchere.Rodriga Goincenatite dinAlefite dria ì ricuperaze it Caftellodi hedebd; ehe idanfrancer


 Nell'iftefo giono di San Receo, fi cemata prima Met-


 mefe di Agolto nello Statodj Milano Filippo di $=$ fifía col
 dute allibyent ind con doe mila Pañti as oe öttocento

 puriont, haut ndofitte molte fcörretre; mon lole in quel


 andifo; edimontaleor it poi effend fircenftato con la
 cefi, e da'proprij abitanti guard ata', ebing inf whertlate



 del Comune di afic hrogo ; flidipoi védermáa akfindrity





 drinhi tizormò inqueftacited petriveder, éqeella: equed






 atermartiotio dil phecheap per foll citare limpreld di



 tito Sptigruolole catht conito Piacenkz odapahra: ia




 tontihui ciri, chè i difntort, षoftroldati; voine abitatrify
 Ghentil pretíé fi jurtio it:
: : : Lこ: 2n -I Mentre il Miftro mpernap sthetile dafe coldra


 Sbitiontagginte Spagnoolo, el'alfier poninntod Gagui Aleflandrino (i quali effendofi per lorb Eotap sacémerife eletra labitaciene di Pomial, Tetra delMongeraf, dity
 acarale; 'pet offeruarle azioni de'remict) eotreuino cop
 to Tatldordine fro trattenuri, furono difoit conden. prighdni nel Caftello di Milano, doue fot tints il procento
 che confelfafferola verità del fatto, mà ne All proteffo, me dalt tormenti effemdo rifultata cona che li potefte aggrature in cofi fatra imputazione, dopò effer flati rift Chiuffinelle carceri quafi vianno, e mezzo; finalments
 chiafd niel fudetto mufe di Derembre iftheremijelif face


 tarketh capityno, d: A fiete 5 nina fipendofarne magsiofe,




 de'calumiati, $3 x^{2}$ contloforme dal calumnturote. Mize
 Terinetrdo gli Annalidi quefti Paitid; pontodactonpz
 Mappis; noneffet werovid, cheiha serimedidi queftideeabl


## 226



 Finspoiqueftiman M. DC XXaM -





 UPregrim d' Icalia; havendo egtipn ilicenziatidz Pizs


 Cactwoloroy Alli trenewno poifi Managil Marcholed Lerance confarà Lodouice Gbili iffesello delha wore il Termo defly Milizia del Cowndes ed altre Totred Aleffitudria, con eitolo di Maftro din Compo di effa.

 Cimgur mila Canalir, rüplce ol panfiera alfacquitipod
 Eieraiona: col quale eqpriua lisognifio delle primeipali




 Gor jechama nor e fiendo siucrita il días II Leganes di venire z uli wndiei ip outan Citti, e quind








 Ceguice, víf pofo per oguriforore il fudetto Gi dHas a yi reftaron ter culfodia illue fieggimeito dAlemant
 word egli al gouetro di quelli Piazff nonfi potiong Gpieforalidinal, che wi fece, tri qual dup fur ono li pion.






 stuanang i 7 reperi warentrasedi qualche conficornain






 Cousdief Aligiano, chejn eiflolita con cimquegent
 get one id Mafrodi Campo Ladouito Ohilini con mite-
 Truatmo, clive lidimotd in quel enfilando, hebbe trane





































 nisariatianigul opmentriop conagnifvatere.




 यदf 9) At Tapod bi,

 metrici, ligaytit doppotla xoste detla Roces d'A raffoparto







 Lef nes $f 1$ era trasfarito in Nizza dellapegliaio.:

Deppo quelta yiaroria it Griqui fioomit ano la fuiz geft te nel Monter ato mperioros editiquil Ir compuffea Porin,
 di forcfino dye eampennie difoldati fipagomok, all'auip







 lonea fixgadufe assli, appivarcato il $P o$, ando iquitanisoli hiemicjere II diede ore afobedi mutar penfiero
 Monfor ato of Pliemonatios



 Warefe, Tern et Durntoidi Milmio modroinfignericonti-
 -altre inflice Prodincla di quà dal Pb; Imperoche il Gbuetnmoxe Manctofe ofi Leptnes mindo Emilio BKiliaij val dr Magateneasi dal hadroidrcampn Geperelecon

Arstan-Arone Compagile di Alesiani det Colonello oil d'Hisk altere truppadi foldati Spagtuoli, \& Italiani, che nallialafindrino atrouzuzno, a far l'acquifo di Ponzo jucicattethofuazo neile Langhe, come luogo di molog somfidarazione, perche con eflo maggiormente fi afficurauseo 4 di Portidel Vado, del Einale, e di Codoretoy per feguizio detho Stato di Milano. Gụneo al Ghilui conla findextaloldatefca ioto la Terraconez conerafto vientrd hauendala del rutro abbandonata li Prancefi o ohe por la tuxdeboltuma non la poteuano difendere; percid liritio sormao del Cafollo, che cimodi forti Torrioni, ed in emidetere: froo impedi alli noftri in queltrinftente tine srank; onde ententandofiegli peralihors delf'corpittox della Terrai occupdrubito quei peef, per li quali-potents
 texe a amish con grat preftezza il Leganes, periricciucre da effo, egliprdiai of thi amai appertion, per condarve a


 aieguar diunce danque Parequme infieme cel chiliah
 - meprireloarncieve; tr Ariazatili Ononi ocmero il Can

 gnotale, che dopd havereffi per cingue giorni fofermat

- Dopo hauertil Marchefe diEfplenes rinforgasoil fua edercito conda foldatefca vèmras dispana id Napeli, e ©Alemagua, to ridufle neilooghixirconuicinia Valenxa; providde benilfimo démunizinni Aleffandria Mortarised Stre Piazze ; fece venize da Paria verfo Valenza alcumi pezzi grodi-diArtiglicesis; $e$ d'ordine fivd fir spofta in moki Cafinaggi grandififma quancidadi fenordipoi mapdo à Felizzano. GildUHascol foo Regimento, che dinmoras ua in thizza,della Paglix. Quelti preparsarent fecero sen pocolof fero foper Hofignano ò Moncalao of Pemeohura, per effer quefti pootiosolit abili a facilitare t'umprefa di Cafates
 MonferatopePiemonte, nue fi éra inuernaxa, la condoffo vesiole frenciere dell-alefradrano, per impodire i difee gni de' Spagumoli.
- NOR mancé frimtanto il Legapes diotdinare adEmilio Ghiliai, che andafie con vna parre delleelercito ad tequitareil Caftello di Mdazzo, e lar Terra di Cartofo; il che diu da lui con ogni puntualicà efegrito, cort haver tirad quei Terrieri aliz diuotione verfo il notion Rè.
Dipoi, hauendo il Leganes fatea rifolutione diricupes zare Bremi , Fortezza, eccento Cafale, peril fito la mago giore, potendo col mezzo di effa h brancefi accingerfi alltacquifto di Mortara, e d'alere Piazze, mando à̀cumi ilperti, ed inmendentidi Forvificazione a riconofectlo, ed reauare la forma effendiale dallo flato tuo, $i$ quali fingengendo di voler comprase iloune robe, che iuid'ordinafio \{oletsno ia gran copia renere i Mercatanti francefi, ficonthbero, ienza dar dife alcuno Cotpetto, tecto il cirievidd dil quel Forre; ed altimprovifo portatofi a gli vnWeidi Marzo com tefercito fotto ad effa Pizzza due ho-- auanti al giorno, fece difporre con ogni puotealitz Paffedie, e le batterie ne' luoghi ópportuni, ed adempa con gran givdizio, e valore turto cho, che siehiedeua una eofi eroica imprela; e frattanto che fi profeguiua laffedio' di qoella forrézza, diede il medelimo leganes alia 13 dell'itteffo Marznil Governo di Nizza della paglia,e d'avrisd effa ficini Luoghi al Maftre di Campo Lodourco Ghil ni . Nol rermine poi di tedeci giomi cioé atio 26. fifecero $i$ Captoli delia rela del fudecto Bremi dat Marchefe Vercellind Maria Vitconti, vno de'Luogotenenti del Maftre di Catmpo Generale; te it di feguente vicito il Mongrjbiaxd Copatmatore, vi enerò il Leganes vittoriolo e rrionfante. Doppe quefo.glorido acqaifo fe ne ritornò eoli a Mil ano eflendo flato incoorraso., e ricenuroda cutrili Tribuanli, e da intea la Nobilta con grandiffimo appizufo furono in quella Cited, doppo efferf nel Dunrao dieffa sele grazie a Diac, e cantato it Tc. Bum, per due mefi coneinai fatte dinoftrazinni fraordinar je di allea presza con gioftre, tornci, e mafcherate; il che fü ancora con molita prontoser eleguito nellialte Cità dello Stato

 cemente vna fieff, iufienie col Te Down, of ficerodi werle allegrezace

 znuolo Capicarodi Canalli, od in affenza faziomantais
 ftrodiCampo Casledelle Oatro. Tibutto, eftece rathare il nemico, che haueua fatta vna fordra, es efs diengeno ithiat el cuartiento di, effomatho wi Campo ; é Allitreffo giowno efferrdo it nenile pasime rretortito verio il Quarutero del Matton di Cappte, Conte Fer: ame Bolognino; dhe cervani ix Teraghe vicind al At, lo foccorfal Bagliey


 manefio mentre che fetuina limprela di Bremi, efle may sbarcati nel finase li Terzidt fanteria Napolizañ delif Maftri di Campo Achille Minuxol', e Pompee Gennari, diede ordine illoefanes al Marchefe Ververtivo Maciz Vifconti, chound fe a riccuergli econ eff prendeffo melle Laitghe il Dego, , Fima Miczlia, e trarenorcafletho afthi torte, sela monis fratiatile cordiderasionejche per
 hi qualée fo viétrídal finale nello Strato di Milano. Laonde poutndofitla cultodia diefo , pocoinumero di oomicis
 che a eli affadi atifpedierseifr ende cho, come fectro, a pirtidi buona guerra.
L'antica cerimonia di eaparee l'Alleluia nel Volpero rolenne del primo giorno di Pafqua nulla Caiedrale di Aleflandtia, fi comiocid i eralaftiate all, quattro tiApriKe; net quale celebravafi la prima felta di effa Palqua,
Alli đodici poixdell cuderta mefe, cated lopra la Gollis on del Tertitorios di quetta Citet qualche queetità \& dew; la quale cagiond pid ammirazionein ciaficunes, chy danno alle vispo, ed alk teminati di effa Collina.
- Dopo la fellee imprefadi Bremi, di iszò il Leganc s if
 gio porraroficol fiop efercito di drdici mila fatiti yetid mila Canallitiorto a tmella Citra, comineided efpuenaz3a; e pendoado leafediodi effz, mentre Diego Say zutdra Capitano di Corazee ;ed il Luogotenente Raimonio Baghiani andauano con ceneo Cavilli adaffifiere alla fudera sa imprefe, iacensrarona vn Sargente magtiore, diva Capitado ton ducento farti mocircadi Milizia semicas suppere tuxta quella getreí; ed it Dagloni. Faxto prigrente quel Sar mente maggiore, to conduffe ad Lepanes: t nell'itieffermpo; il Corte Gattazzo Trotti Gonernaterc di Annorve andó atif diari di Glugno xon afli büøn humeo sodi Fanki, e Caualiforen Montemagno in Montryanat col mezzo di lorgrefa fe ne fece padrone.

Alli ventitré del fuderms mefe, vna truppa di Oanillesia Francett guidata da Monferacefi senicici vícita da $\mathrm{C}_{2}$ fale, giunfe nel fare del giorno al Calsinaggio de'Cornaglia nelli cónfini di Borgoglio col Momforzco fuperiore; Srivifatto bottine di tutio il beflameild cesdufted CaGale 3 per tanto havendo ti danneggiati. hauxa rieorfoel Gran Cancelliere di quedla Cisth, ricuperarono alli veno sicinque per opera di quel Minitiro curts illoro beftiama.
In quefto mentre, dopd efferfi colle Mrade coperte auanzamo il Leganes vitino alle mura delliallediazo Vercelli, ©palinentealle quattondici hore dellifei di Luplie vfíto col mezzo dionoraticapitali il Gowsrnatore della Piazza, e feco tuteoil prefidio. vi entraznno li nofiri; per il quale gloriafo acquifto. Ha Citè di Alefandria romode il giomo fegmentil saltgratene col ludemo Leganes duefeoi Gearilhwemini, cio. il Giureconfulto fio. Stetano, e Francefco Girolamo fratellt d'Grordiglioni; \& allindue fa con gram rolemiticcelebrata in rendimento di gracie a Dio ves Meffa nel Duemo di effa Cika , can
 nanzz. Nelf feffo menpedelliaf dio di Vencelli furane aell-Aleffandrino leuner dbordipe del Legmes le Milizie, per mandarle inficme com, quelle del Lodigiano, Cremo
 Surzzeri, \& altra foldatofer re Cauntieria $\frac{1}{2}$ iczcciar li Prancefidally fola, che hamelland occuptra nella Sofin ;mat inemici vetiendofi diforse motro ifferiontialla ; noftra gente/ritirata prima fíntiglierias fe mà fitotaaronone

## $t \leq 1$

opeprimi duraiftiterfe fla Cetmato.

- Iac cfirmoperdita diGıo. Antonto Meffobiog Ansipref
 amendue le leggi $\in$ molio pratico delle Reytle estia Can ediatia Rotranahn fuffriomentite ithurato il lup neme cople opete werte daitingeno kuo, aicyut delic quali Gre publitaje ceda itimepa. e l'altre farthberoathche
 \$he wh vermisiuqlie di hoote lo pritied diet, afle polroidquelta C.soderafit:
 dil alloggramenci dopala preade Kerectll Sino alli quatt. tro di Settempres quydo Difeffogiorno, wer effer hus al-
 Conte francolco di Malo, fil da quedi condotto in Canfia Terfa della Lomellina, enquini fattala raficgoa di effox
 Expetiorés inulyalli tredict il. Maftro di Cmpo Casim 4 Lis Gatta col fuo. Totioiencorivin peteod dl Cximone ad dpugutfe Poms, la cui Terta Ei refed paty alli fedicis

 ête forminciafl a detrolite, gotrarlo oke viad dille mine
 flutida, Wicirond di CafatedbCirdinale delia Valleara Gentrale deli'armildel Red de franciain latio, te aleri


 Poma foppraquelle Colline, quandote geintided Marchefe Villa:vítofi con qaelle del Walletea marciarono verfo $\$$ \$an Saluaddee, eCaftellecto, ediqui ali vent'vno fcorfeto मell Tetritorid di Al: flandrià, ciol ne i Caffinaggi da Bor togliofotto à quella Citrù,in Cornichto, \& in Soleros Ee in stuct quefi lupghi pofero ogni cofa: cacco , penfanthe ellowe forf di diarertire in quefta ta amiera inoftri dal-

 defidetato fire aidorta, conh stior deporif effa il Melo


 we in Quatrordio, in Felizzatoo; \& in iltre vicine Terre, nelle qualli dimoraroroo perieffecuare sli andawienti det Epag nuoli, e per impedice i lopo ditegni, quando haueffe-
 i memici faceuialadinoriniéfode tri lutghi if fa aucrtito francefío diMelo; eht nella Rocea Ciatifa poce difeop fto d-Annone flaimes quarcierati tecter léppeto alcumo, congran qitrefe mitic Canalli Seupiatdi rocto al comano Le del sieniore di Blans Vil Cotomillo del Duća di Szweint furcio halutendó egli dato ordimeal Duca di San Giorgio, che con la fu it valorofe Canatteria Napolitanaz gh Maliafted con pgini puimalita écguito loordine, con efrerfialli fette di O ototie tratferito a quel Quaricier eato alfimpróvifo che ruppenurte quel groflo di Caualleria e ne mifetrecericoincirca a fil dilpoda.
 me allidieci injaleffandria; eli nemici allonggiati in Fes liztatio, e nell'ahre 'erre dell'Alefandrino ; fecero alli dieciecto pariarsa, e n'andaróno nel Momferato circons vicinos ed alli ventivno poi ogli partid/Aleffadria, e fi
 tof cia allifette di Noiem lie ritornd in quefta Cett, int fieme con frinceico di melo.
Nerize palfauin6 queftefacende, il Cardinale Prencipe Mautizie di Senioja moflo dalle gran promeffe de'Spaa gnuoli, vennieda homa ne' ${ }^{\text {confini del Piemonte. per en- }}$ zrar in qhello stazo cón paffiftepa toro; pércia il Legames; the biueut havutala confermazohedel Gouerng dello Siato di Milano. fer Eómpiacere aly irdicegni di qued Prencipe; fete vehire if hio efercito teffo l'Alefindrino, e tidostof egli Ebl ivelo; cion comeni Vafquez Maftro AI Campo Genorale, cell Marthefa Spinda , coh Martino difragona cón Añtonio tritlame Gran Cançelliere di Milano in Acqui, oute treuoff amco il fodeteo Curdinale. f.determind; che quefto Prenckperemealle la ptefa d'Aft con l'tivto delfarmi Spagnuole- Nidotto pet tanto alli diecinhté delliftefor mefe il noftro eferciró ne'confiai dell'Alefth hiffirs, it anco nel circtonuicino Monferato. ciot in S.6ludlatt, whe dimiord tre giorni, ;fece crodere

Alli itemicidho volebe inisernarif par quAletreitrandaba
 del Cardinale della Valiet ta furouo pofte molet Conipas
 Cardinale di Śsuoia; the lliu vilegno is era dific operte,
 tored matro di Cabspa Lodoulco Ghdin fratellas dolf. Autare ed jndi poit pocht gior bi nanddalut Cortofudi Pauiz per abboccitrli col Aelos col çualefiutint hiufo,

 anasiod dxticmonceff ; riucrito, eftimato dalla Nobilets megliwdel Cardinale fuo ffatelto hauetebter sonlegnito

Patit poi ali wont wro il Legines d'Alefizmdria per tio.


 choes Mroeltino Mirim Miftemet





 trerarido
 dal-Leganes ad Erailia Gbilini, wno de'Luogorencrnidt Maftro di Campo generale, In riguardo de'funi meribig

 anta fotibs.d liconocfo dünque ali venti lue di.D cembere - Couernadi surt le Piazze, \&e Terre del Monferate oltreill Fanare , che furono da'Spagnisoli occupate, et anelie delle Terredel Rè di Spagna; altere alle Stap wilanele ederentio che thanno col fuaterto Monseracoiocorparaie, infeme con quelle delle Langhe.

Opefitina, ; metquale perfeuerò 'ne lia Podeferia di Akeftandsie ifdoro Cas do il Mercato del getoon she ve'.
 mente sonitegol dat Marchetadi Legancercen! lomdisionej; che doteflapagaor atia lafia Camera vedei foldi per cificmoaformmantigano di:dodici tara che fir condurra
 a fuono diniomba li publicazionte dieffo.
II Conca Bonifacio dal Pozat figtio del Marcháte Claodit, gioninetto di amabiliffim, e candjdiffimicoftmin. gia grautinente inftrmo, pafso alli ventotto di effo mero ailialtra vita con graudi inmo lencimento di petta quelta Città : triil fuo corpo fepolto appreffo li fuot abcounti wolla Chiela di Santa Maria del Caftello:
Morl anto allidodici dit \$ebraio il Giureconfulta Gil. paro Boidil Cremonz, doue amminiftrana il Vicatiate di quella Podelteria, \& itui hebbe iffuo cadauerofepelazca: Fd egli ancora Podefildi Tortona, nempiall vazi dimoftrò fempre difintettina, digrande integrita, diondo all'rna, \& all'altra di quolle Citta fenza dutinaione dt perfone la dounta per giuftizia codisfazione.
Il Prencipe Tomafo di Sauoia per le polte papciteodi Fiandrà Bet yenir'inItalia,giunfe a gli vndici di Masao im Milano; Ex alli tredici bio. Steftno Sterdighionion etans dal Marchete di Legathes, /a Luototenentadel Cotamita siato generale della Prouinzia di quà del Po, she poco aumní fù d’Antonio Maria Sappa rinumziata.
Frattanto, il Lesanes con gran premura otdind al Gowernatore di Aleffandria Giuleppe Mompaneone, come anco a quello di Bremi,e di Vercelli, che fo quelli Testitorij aizmafleforo in grehdifima copia, e fent He: avena per la Cuualleriay e pol inandolin Aleflandrea alhisdisi di effo mele Martino d'A rapona con ordine di ndurre infietne rutta la fol datele $\mathbf{a}$, che in-quefta Citth, e thel mo Territorio dimeraur ; e non ofantell primaordine di stplic di tuouo il Leganet, che doueffe coniongeodefe vpica in numero difette trifa Fanti, e milleteofl:quereato Caualli portarfi alroppugazione del. Cenero; Caftellodi molta confiderazione tra li confini del Piemnonte, delle Langhe, e del Genewerf, rentotb da'Franceff :fit finilnentedeterminato, che il Prencipe Tomalo fi trasferiffe Nouar2, edindi à Vercelli, él Cardinale luo fratelle n'andafe verfo Afti con vn.gtoffo di gente, pertentare la prefi di quella Cittaj; con gren preßeiza dunque condot-


 -i i perfhe pato lungi dal detiol lypen fe trounua Saliceto doue Aruagadiprifidio rrecente Prabect ipeirca, del quatiredtua non poco impecitatarudera I Imprela, feff piroluzione dí leuarfi del tutio coff fatto impedipento., ri. runde pey Capoil Mifto:dj Campo. Wrigi di finca-



- Fiemefi dunque l'Aragopa, perlonafnene ir astarif ed






 outracio fegrizando il Lineifiro pil a, jimolamente loan
 ad arrenderfic fil dipgi dato il compoda al Mafro dif Crmpo fintppio Sotellitilqualeaon inferiore di brayus



 quefle principale Capag fiere lieder oocatione al fer fo Gavalleria di merter'ngieme trè mila Fapti, ed due mila Chusifie con queforforzo tentazilloccoscodellydefzo Caftelle, come da lorofit aminofanmeate efeguricojpoiche an. le tredici hore didli veprifei inutefendo eificon matis
 era parte ad voa oftinata fepramuccio, che dopd bauer con pari brauyra continuata pere lo fpaziodi lectharéallaq foe oermind con la perfiex demenici de'qualine furpge
 effer la Fanceria löodigrap lunga inferiore alla poltras perciòil Marchefo Villa vedendofia difotto, giudicd pet
 fritimso fefercito Spagnuolo, it quale, iopd hiver daxi al Calello eon tran paloredory af hati, findmentec coftinofo
 poser'eficr loccorfi, rendere come focevogilli tre afa cow: onorenoli patila Piazea, domoil Marchefe di Leganes fio fciò per Gouer ratore il Mafro di Garppg Exilio Ghalinio eni pole in.gurni ciepe vq luficiente neruodifoldaxelaz, enarando il reftante à pighiara!lageionet vicino Monfeferaco. Il cadawero poidi Martino d'Aragena fit portary in A lefindria, owe nella Cliciela di San Minco bebbe dio pofieo frne.alla eraslaziane di effa alla fua Patria in Spar gna, eli furono fatti i Sperfa di quefina Cierin nel Duomo Pertsd giersi continui moleo potepofí Gunerali cortilpondenti alli meriti di quel walorofo Cavagliere frà glt aleri delletallua. Pass aseon migllen vita in Milano alle dadici hore del tudetto glomo trancefimo, il Sematore Antonio Callia nell'eta di rettapoa quattro anai, e fu if fuocorpo dipofitato nella Chind di San Gieuani quactro faccie fin'i tanto, che fátráppartaco in quefta patria pe! Sepolero deldooi antenari.
$\%$
Ripigliando le cofe militari. dico che haueodo il Garay Generale dell'Artiglieria, d'ordine del Leganes leuaso t'efercito, che dopd la refa del Cencio dimoramain quạ contorni, e condoctolo.alli cindue di Apriki in Aleftan. dria, lo fece marciare. per la forada di Annoneje dellamio giano alla volozdi Verrutis equiui vnitoficol Premcipe Fomalo. ambedue fi woffero alli nove per far limprefadi guella Piazua, la quale tiufcicon hauer dato pafalto alla Serra. e poial Caftello; pofcia il giozno leguente simpadronireno di Crefcentino, che giace allincpntro diVerguar A oli yndici, il Conte Galeazzo Trota d'ot'ine dell ifteffo Leganes fiporto con feicento Fanti, \& altsiteanci Caunlli allimprefa di Ponteftura, lo cui Tersa vea. ne con molta facilita in fuo potere, eflendofiritiratill Prancefi nel Caftello, chera moleo forte ; dipoisfsendo - venoto di Carale infoccorfo di quelliafsediati arsaj buen meruo di gente, il Troeti ando ad incontrarlo con gran valores venne con quallo a fearannuccias lidiede la sonta, elo eoftrinfe a sitornarfent con difonore addietro, mens tre nell'sutso tempe il Leganes el'inulaua in rinforzo. if Colonello 民ietro della Ponte con Ia fua gente mentrefeo



 chasgiatm :






 Troct ryomato nelluo czriso di vao shothog repknti del Maftro di Campo Generale, fin dinvoue prouifle:c9h * Coric imprefe benifyma, diatofrato: Vinifiporfia li (ue.



 if fiamplequenpe, fhe $A$ il primodi Mapoip vuentras
 of nella Cittzdelle.
 fotela pitinaxipne dopd bauer loncommolifradiodidq Secigiorni, edapos thuer voduto sbalaprin aria gon fo




 yolef, cof If noftri, comp linemici. Dopala fudetta imp prefxumularify amendue gi eferciti fud, rtiverfo 5 ring Th pofero alli quindicilyatedio e eprefero lit Quathert; sipoi aperte le frinciere, difpolero te battosie con diecipeto pekai deA atiglieria, e comibx jprono adelmugnarlo.




 generale gquadagnaropp nel termine d vn' hora, e mezza cea apmirable wathe La, fqnificazjont ó fuori, della Piagza, e calatific con gran pericolo nella tolsa pionad'ác-
 tramone il dufeguente i prefero ia Citada (Ia el.Recinto Aidentro con graप grage de'difonforis cfecere pirgioni supti li Capi magejori, con circa milla, o ducen $\varphi$ foldans equatrocento pactani, che dikmdeunne cutl lungo iNCL

 sro pezzidi Artiglieria, edi grandifiña guantitıdi viuer si,e di mannzionis andarono poi a faceo miferabile rutte de cate, \& bateghe, le quali efsendo abbondinciffiaf
 coldati

Di Trino, doue io rafciaio fuEticlente prefidio, fi condubero alli ventiapue del derto mefe lidue érsciti, Spz samplo, \& del Preflecipe Tomé\{a jorfo Sqptia, if cuico-

 Po hamer'zuifato il luo cencrale dello seato, nelquale to sxousua , pọn gofee itaco Soccorlo nel rermine linaitato, Gifreb ye refo: Di quefa maniera dunque accordatofi egli coit noftri, elpirzoil retmine Cenzarifoluaione di auro alcurio, fe li refe alli rredici di ougno.

Nopeaneollo be\$bero li ooftri acquiftavo Sadiat, come inemici andarono di lungo an afsediar Cinofio, shers senuro in nome del Priacipe Tomalo; percid havendo egli, \& il Marehefe diLeganes determinato diloccorerlo diedero quefta imprefa a Generale della Caualleri. N3polirana Caslo dalla Gatta, Il quate il giorno inanti, che f rentafse đetto loccorfo, mandò il Euogotenente Bagliani à riconoicer", e guadagmare vna Cafina, doue il nemico flaua di guardiacome da efso fù̀ quel pofto riconolcinto, guadagnato, eloftenuro icaramacciando fempre infin'a samto, chrhebbe ordine dal Gudetto Generale di rizirarf; Nel feguente giorno poi, nel quale fi doucuafare lo sfort so d'introlurre il Soccorlo nell raflediata $P_{12 z z 2, ~ i f ~ B ~}^{\text {s }}$ gliani dordine dellifteflo Generale andd con venti Ca uaili di vanguardia à plgliat lingua del nemicó; ed effertdoegli
$\therefore \mathrm{BA}$

 neinemici"' ne fece di eff nolti pighthi; eli piglig Vha quantità di Ceualti. Prattanto etiendoff li; adft sumenati con'vir groflo di fancerie fotto it comabdo di Anconio Sotcelli, per attaccafe il Forcino fotto la porm di Cinafto, lo guadagiarotib doppo ganlĕh fenramučia; ni $1 a^{\prime}$ Caualleria nojita; che doutua ieguietrle viftotia, efarala al foccorto; cheratima if atco di tatithe, fopratacta da codardia; noh "votie refeguir Pimprela, e cofi bifoigas abbamdonare il forrinio ; latciartl tuteo'in perfetto;"Laondé veden-
 ancher if mintameno delte mumitodi, firefer tranceff:

Elatifo mete, ct leguente encora idfind infl vodiet di Agolto Fegul nell'Aleffandrino; e circonuicito Ter-

 lato di elby, ed in conleguenta ne rifulto gradifif.
 Fratente il mirchefe di Legants ando aHi diecifecte di-Lagtio col tuo efercito in Aifi jodoue effendoli fates grande iftanza dal Prencipe Tomalo, a afinctic feco vnio amente fi portille all'imprta di Torino, fi dimofird poneifine it compiacer quel Prencipe; Pertanto titito coli da quella Citei col fuo efercito, lof feguita fin forto fe mura della Piazta do ve giuntiainendre gli elercitij col getedaclifitertgetua, ch: vi haueumil Prencipe, vi entro irfuo alle fette hore della nose aifinci alli vertiferte con quafche ofticolo d.Erancen, If quali fecero valot rota; feffitentw; na per il cohetario tutta Peitra folded refca; exutili tirandini fiof parfigiannfe li diedero com ogni prontezza, yicon a ppladio to riceurctero : Altraut 10 di quetta perdira, il Cardinale della Vahetta, che cof altri Cipi allediaua Cünio, abbandond Cubito guell:ak redio; efdate verío ta Cittadellers 'he rinifi benitimo', wi
 ne, ctintébombe si con altri untizialt fuochi atreft rraughintela Clita.湖 \& 8.36
 Cirtadeliallz Citta, che $\mathbb{R}$ Nunzio Apeiltolico ivi refidenie Aipiglitro corvilhaggior ar Aofe fltratedto di aggiat
 vina erepta che incominctafie a Hi utatordici di Agzab, e duraffe find atll ventiquatro del theino mefe diforto bre. Prinata da'memici, da'mofici là detta etégdail Marchele di fegaties parci da Tolino, \&i alli ventì dellifleffo mele di Agofteventie in Al fiandria tròn biuer alf tent eicingut mandatavi perce del fun efercito à pigliarerak loggio in'San Saluadore di Monferato. Alli jent'ottópol di Settembreil Queflore Gourn Eattifta Cantone, ot zetne la Senatorialedia nel Senato di Milano;ed Il giomo teguente il Matchèledi A inone Claudio daf Pazzo Luom boténenee dolla Compagnia doHuowihi d'atmédel-Duca
 oppreffo emoii con gran difpiacere ditutti quelli, che it eonolcetuano, efil lepolto appreffo à laoi anténati nella Chicfa ti Santa Maria dreCaftello di queffacieta. $\therefore$

A uuidínmdofí fr quicitomentre il has dellixfoprenat tatatregiua, ferianda il Leganes allir véntidue di Otrobie
 d'Arcurt'Entigo di Lorena forentraco al gismorto Car dinale defla Valleten tel Generalato, sera mipadronito di Cheri ; La onde il Leganes mareia fublen col luo efereito a quella volta contro i nemici, e pigliato pofto due miglia diftantédarunella Cletà, cominc iò̀ à téurar'a Fran. cefili viueri per obligargli ad abbindonire per necefisa quellz Piazza, come liriufci moikn à propofiro; poiche li fece impedire molti conurgli di munivioni, e di farina in parricolare, della quale ne haueunano granipenuria; edi ordine fuo il Conre Galeazzo Trot tine ruppe vno; che confifteuaincento feflantatra Catualli, e Muli carichi - di gitano condorto alli Mulini per macinarfs, con haver Fatro acguith e de gli vin, edellialtro: dat fhe nè rifulto dtretrezza rale di vilueris nemici, che furono colfretti 'di abbandonaré alli venti di Nonembre la detta Citta, c lafciarla in potere de'noltri. Mentré marciauann Francefi, furono dall'efercito Spagniololo aftaccaticon eran brautira; edaeffo coftretei a dilsloggiare daceti pofti. che haveuano prefi vicino à quella Yitzza: Nel





 Milario ${ }^{4}$ y
 det Monfertito infertore; delle Lahgbe, e te- luogh? fim periali; fece due forptertrelle dette Langhe, civë do Subis, e diveline, ta eui muraglia tu il primo à talitre Ftancelco Ghilini akte volte figlisulo delpAutore!di
 quell'analeo coift ha va metefrmo tempo due grandi' pex yicoli di lafcizrui hata, luno fi, che hauendo eegls at Ef the, is fa featiciata waz mofe he'trata, is quale" (ch riuared da hai con abbaffar it eape, colpi vn Spagnuoric che to fea
 cthe dopd hauer egli poifo il piede st la ftefl muinglex reme di puma colpico con vne piecinella fiedia lethes
 ferno gel legsere quelte minuzie.
liviones, fi pa fecondtrivotta onoryto tella Rodetresi sià di Alefindria queftamio, nel cui primro giotho it Matizele do Leganes bene informito del valdre da pas

 Friftéffirà di Pania; li conferi la nuoua Let tera diloced

 Liti del Rè’di Spagna, ed 1 qualungue Suadito di efla Cordna nelle luatre Scuole, havendo por Yadetro l'efperiznez Behifinet dimoftrito, quanto toAuriga la Eognizionne delle-fopraceminate feierfe al teruizio Rërk; Ed a gli oto dell-metróGenaro il Contecateaza
 Wittro fricmpogenerale in quefte guerre, fù oforato pet A mericifuoi dal thedefinto Leganes del riguanteroa
 - Fistiona.
 dallemants, ton le guali patian in vo certo modo, reha fur 16 lo hriuefe fifioil chiodo; per arreltar' 11 giro a Nz siora delk volubile fortuat, gli :accrebbero l'animo y'intitprenderne dette niagtiori. Radunato dunque vap eiercito dirrediti nimlafarti, e cingue milla Caualif, sio prolfétornogtri ardife it porifiero a qutlla di Cuale, now Eftant le nothe difficolta, ele moltereagiont, che da git
 grence imprtia a percio lafciatofi egli eralporeafedall' ardente ilfiderio trimmotalarf, edilatciare del valos flio ete the memoria netto. Stato dimilano, impzitente Hi aiferar la matirita delferbe pes li foraggi delta Ca*
 nerale"della Caialleria Napotitana ron mote. Compan gnie di Canalli nel eircontaicino Territerio di Cafalo per tö̈prendere sleuni pofti, come anco neilifiteffo tempoil Terab di fanteria Ai Emilio Ghilini, che flaua di Prefidio nelle Langhe, e nel Monferazoinferibre ( patfando per' Aleffandria) ele altre Fanteric da Bremi, e Valenza s'atanzarono nel Monferato fuperiore ye pré fero i loto Quartieri in Occimiano, Frafineto, 8 in aleri eirenturcini luogi di Calale. Si co duffe por perionathene il Legancs a glio otto, giorno di Palgua in Campofotio a guella Citeà s rel cualdiferiza perdita di teme po fo d'ognintorno fatta la circonuallazione; i toldatif preferoitono Quartieri, dittinta vna nazicone dallialtras fi drizzyrono le batterie ne'luoghi opportunis e finaR mente fi. formò vntalafiedio, chcalla perfettione di effo nicnt’altto potenafi defderare. Si cominciarone a fere gli approgetif, thal idinuij dzeque, i gaali inondarone quelif CAmpagta, impedirono tale facenda, mentre gi alsediati faceniano di truto in tanto valorole lortite.

Fratanto, rirrouandofilungi तa Calale quastromigha Inpra unteminente Colle il Caftello di Rofignano renuto da trecento foldati, che per ogni ragione di guerta fion fidnuena dafriaptalt $\rho$ palle, anzi era conuenjence cii -iéquifanto prima di attace are quella Citt, il amerchefe imandò coa lufficienre neruఠ di.fanreria, eramblleria, il














 menar wafrial caramomia, rifecero in vo fubito il pome







 yedter uriasimpar:

 FArcurt yuinof coela: Gaypllaria viciza de Cafale omane







 bandonmano: Mivendo poili fudnci Capico in mede.


 la sforzarono à pig liar la fuga con tanta confiriomocher whe:



 qudli, chagili pafitevano, vedendosche non poreua egli folo optrs'pil di quello, cbe gli era pormeflodal fua givdizios edalle fue forze, lo configliarono $\frac{b}{}$ rifirarfi, affinchat non



 fume 反opra il ponte, Macteo Rofalos fio Segretario , te afo fultan!ekee ragliar le funi y che lo, repeuano legacoy. à fine
 tow grands inconaeniente.s poichecusti quelli, che fi trowagno fepradi eflo, reftarope dalliacque aft, gatios quellis

 Gorte, add la prigionia, Nellilitega sepapo: apcara guellim
 porti per difenderfifuroop turtivacifis dimaniera cise oella. pasiodi poche horeli nemicianquilarono sumili Portinip oragliaropoz peazi quanti de'noltri vi fauraodi gurdia! Troupploci dopó quelya ine policabile rotta voce ke barache ds'noltri sifisband arona it nemici a fare in efte hen gicchit poty ini ; oode quelli pigliara l'occafione de'nemicidíardi-
 di gente per' fopraggiungerli; mì effendofene quelli avion.
 mucciando , li diedero la roceck.
 je, che fucceffe alli venuiapue dalltiteefo mele di, Aprile giquo diSan Pietro martire, in tenuta per vna dellemes morabili , che fiano accadure ed mollti nel prefente fecolos




 proimeme pienefen querse cearo moni, goalcinni pothi
 ciopidagnermende ye verpouglie ingrandicima poping bl







 -idipleso il focsarón or $\qquad$




 Camplinatilisarsiapa. $6 T$.

 Tarimogedipudiondiefo ando zriconelcorti pooti, ela lid

 mo di Gimgodat genimo Loganes in dideupemanted
 profa mamense deatedif fuo valore , Nill we poidiatis



 Monferatef, ato lo thatmo autendende insaggure is in



 fediato coll'efercito Framefes, al che fire vmina eqli coo seolea premermintiano dal.pithocipt Toncif s stimeib dinnque à quellimprefin fr accapparofin mppesionift trè thio glia lumpi da qualla Cistè, Esadeuturili modi poufbili pordi-

 qell'Aromet: Gnalmence sifotuso il Lepanes; dxi vingere; ol di perderecon anticrare la linea dicincomultisiene ferta can nemici, vifiactelld a gli vadicints Ingho eot reo efer: sieo, e coneffo vi s'acooftarono vivansente cton fir Terai Loro di Fanteria Lombards, Ir Mantr di Canpoconce Gas keazzo Trotti, aceruilio Ghilini, ì quello cadè morto il

 bugio mella fiones s perdira viramente deplontile, perch't
 giudiziofe sflpoftra porcacdill (uo dorpo inf Altandria, e iepolrapreffoz fwoinella ChiefodiSin trumedite: nellt

 effifa, obe baturetibe poous fare qualuther filtro' lunga (perieman acll' eferciaso militare. It Erocti poid coit Segnaloea vimi guantrgads eruppe la biota verfor Cumales

 Eascio' Giacomo Ortaulaso Ghilini, Bartolomeo Guafery Biapio Bianchi;Ciestio Francefco Farina, Giousan Gizobaie zabi da Ouiglios e Carlo Mplinari da Bafalazeos licyan unti dimoftefiono viuamence la prometeza, e puncealitit loro in efeguine quanso li fit comandare incernod quellis imprefil.
 gotentrowe Paimando Degliani, cheradonete formo alfoo comando la yeme sbandata, ciò̀ cinquecemo Caualli, è quattrocenoo incirca fmontasi, fil tafiordint dal Bagliant


## 2:3:2


 Bardinale Trimali, chef era ead trasferito, ficeruat hylith


Dimeramanatauia il Muchtredaleganeshelfor porm della. Cadispr forto Tarino, quante eghi tieor hewole di




 embraconfarlol Oapitato d'wnceomplagrie di Cavalti.
Eratmo Pataincimo Fefcouodi Ateflindrissche gia mol-


 iormo del fudetto mefe di Settembre; effluororporm Eepulto idimatilu mandaggírédellascretedale digue-


 di Roma: venne poialli due di Otestreformanmina it











 neQuartieri mentutso to Smto dimilinef of fartitito, illd on


 Ficarjo.della Mertéanx: Poflia is trogseds pinmond d'Alofo



 as hanele dancequardeuoli qualiat , a mégoverniEgclefistici
 della Concestuneodimaria Vergine esmiegrato in Roms.
Diposi, ady memiduede faderto meie, fece improtria-


 Lada Iurea isdoure: fucepa ta loa refidenea, per andarfene abbeccani cal: iensippiCardicatemmaziziofan fracello in










 dlaprefanza dimueoil Sernaio, edi molea Nobikàs con haurn Manfimo \{olennizato quefio mortorio l'Orazione lunafy, che iniode dieffo Prefideoté rebiròron fomma eló
 larali hora Marghele poi fateo Senztore sedoppoanche fatto Regente nel Supremo Configlio d'tragtia.
2441

Qüelíanno, nel quale perfeuerd nella Podeferia di Aloflaindria Onotiami Malo dé Brioncs ta. Trotidi Nizzz
 Campo Ladotiso Ghilini Fratello dell'Autopitarte perisolo di effer turprefa; inmperoche la nouts pumiatifes





 fa, 'giunfero due hore aumintr al gionio at Conuemó démis
 dedicata 1 Marin Veizinte, diftente da Nitaza whe dimet















 il guate havendo crouzto il pofto di effa berffortito'drsalp









 ateri day aly



 re $H$ fradinwemes.

Mite dieci hore poitesta nove mamtialli euntmidioi
 Marethere dolla Ciliermat moglie del Gouernatore di Alued
 grave inenve inferms, findimente pafso à iniglior vicai ed ia Iun corpa fù con gran promps Yepoltonella Chiefa de'Padsi Carmelitani di quelta Cites.
 in Terpictrio di Aleflabiditerano portari cortidiantinente
 grm pregializio de gl'innetefin det noltro Rè; pertto defiderandacglidi rime fiart ì cofigtande incoueniEte, mands ia fudero giorno defli quartordicidi Genaio nell'A leffano drino il Capitano Raintindo Bagtiani con cehto cinquant!
 Lingotenenti, affine he facendo eglibatrer le firste di quesu to Ferrivotion, onf dahabindt del Genouefe, comevent
 Wrousotit ple-mbreanzie dentro di Cafale, oride ridotraft quella Piazta ingrathervezza delleludete cofe; cominció
 poi dellilitefo Æenaio in fidereb Marchefe onorb il Mallio

 Nizea dêtz pag lia, quello aficotadelle Larghe, ie di cutto in'Monferect inferiore's dopo diche andd il Gbilmis, cofe comandaro, a far demolise li Caltelli di Aldego, Piman, ? Mombaldone.
$\rightarrow$ Prattante ill eganes, che hateraz finito il fun gxurevor dello ltato di Milano, lo ceded'ordine del Rè noltróto $P_{1}$ nijalli einque di Febraiod Glouanni di Velafco Conte di Siruela, Cauagliere inrendentiffmode gli affari polieici; col mëzzo de'qualifi fece a fufficienza conofcere; mentre filmmalciadore per liftefort apprefo la Repubticadi

Genoma. Il giomo poi feguence il Leganes, aumni della lua parrenza da Pania fece grazia al ludeto Capitano Baglizni d'via lettera indrizzata al nottro Rè in fuo fauore, \& raccomandazione, il cui renve.trafportato dalla Spagnuola nell'la liana lingua, è il leguente, cinc̀ .

IlCapizene Raimondo Eagliani Alefandrino, quali'd'ma Compagnia d' Avibsbugieria canallo, fono dodici anni, che forme i $\boldsymbol{V}$. Meacfà con molto fodisfaxime offendefi crowase in nuste le eccafioni, chef fono rapprefeniate in Lombardia in quel sempo, tr in paracolare nelmio, comporreondof come valente, © particolar foldato, efegnalandofion diferents occafoni, came confia par ti fwoi fovuigi ; esof mi trown abliga w rapprefentarlo ìV. Maefid comemeritenode, éb ben impiegasonella fua parfona, di qualfixeglia mefcede, che $V$. Maefad jarà feruisa farli. Xoofre Signore grar dila CastoLica, R Realperfona di V. Macefià come la Cbriffia-
 Lagames.

Scgoit̀̀ polcia ilfuo camino alla volta di Toreona, per andarfenc all'mbarco di Geneua, edi quì ricormarene in Spagnz.

Eifendofi moffo il Marchefe. Villa col foo eferciro allis ventidel fudetro meie; per occupare Moncaluo - I'occuph fenza difficulcà é ipargimento di fanguc, e nellifiteffa ternt po affediò il Catiello di effa Terra, doue ftave per Gor uernacore il Capitano Buthamanxe Porrughele, chefat Sergente maggiore della piazza di Ateffandria, con la fua Compagnia di Fanti Spagmoli, e con vn'altra pare Spa'gnoola, in numero di ducento in turto, Il quale dopó efferig renato dodici giomi, fif refe noti giz per mancameno di viueri, nè di munizioni, mà perche effendo egli folo. nel ciomando di quel Cutello, non poteux, come richiedeua is bifogno, alfatere alla difefa di tutti li pofti ; ed hasendolo anco minaccizo inemici, le non firendeva, di voler dar'il fuoco alle mine, e sbalzar'in aria ilCattello :la onde, per chiariff della verità di effe mine, mandd fuori vn'fold ato, affinche li portaffe di cibla relazione', mà i nermicinon lo lafciarono ritornare, \& lo coftrinfero z̀ dirli dal Campo loro, effer vero intorno alle mine; perciòill Butamante fis refe alli quattro di Marzo con patti di buona guerra ; e fui cöuogliato infieme col fuo prefidio in Alti; quindi poi efsè-, dofitrasferito in Aleffandria, oue teneua labitazione fua, fil potto prigione doordine del Cardinale Triuulzi Generale dell'atmi, per il mancamento da fe fatto intorno alla deter refa. Conturtnciò confegul egli ad interceffione del Generaledella Causllerra di Napoli Vincenzo Gonzaga la liberta. Frattanto, elfendof dopò la fuderta imprefa di Moncaluo auuicinatili nemicialla Cited di Alti, li Spagnuoli entrarono in lofpetro, che voleffero atraccare quella Piazza; onde il fudetto Cardinale Trinulzi mandò fubito ordine al Capitano Bagliani, che dimoraua nell'Aleffandrino con cento cinquanta Caualli, per impedire lingreffo de'viveri, e delle mercanzie in Cafale, affinche fit rasferifce con la fudetta Caualleria in Alti, come da lui fù poiallitedici di effo mefe con punzualita efeguito.
Li diecinoue dell'iféffo mefe, giorno di San Giufeppe, 6 il Vicario Capitolare Inuiziati confecrò la Chiefa del fudetto Santo in quelta Città ; ed il di feguente vi celebrò la prima Meffa : contiguo ad effa Chiefafí fabricarà vn Monaftero di Suore dell'Ordide dé Canonici Regolari Lateranef.
Ritornando alli fucceffi militari, dico, che la not te auan7 ti al primo di Aprile, feconda fefta di Pafqua, vfirono da Cafale mille cinquecento Fanti, e cinquecento Caualli con mille Monferatefi,e dodici carra carichi di ordegni per darela fcalata ; ed effendofí accoltati a Valenza, con difegno di forprenderla,furono difcoperti dalle Sentinelle di quella Piazza, le quali fentito il calpettio de'Caualli, ed il mormorio de'Fanti, che 's'andatano con quiete actoltando, diederofubito il fegnoal Gouernatore Gabriello di Cardenas, che fatto dare all'Arme, diedeauilo al Prefidio, \& à gliabitanti, affinche s'armalifero per la difefa della Terra, come, e dall'vno,e da glialtri fù con ogni preftezza, e puntualitj efeguito; Perciò accortifili nemici del difcoprimento del loro difegno,furono coftrettia ritirarfi da quel la Campagna fenza lortimento di effetto, che della prigionia
d'vn Capitano Alemano con tei deasuoi foldata, it quale vicito dalla Piazza per riconotcere il nemicu, s'auanzò tanto auanti,che non effendo puù̀ à empo per riturarth, reltò prigione. Poicia, alla diect, circa due milla fanti, e cina quecente Caualidel Prefidio di Cafale infieme con molti Monferatefia aceoftatifia Bubin, Caltello nelle Langhe, prima di lafciarfi vedere, operarono, che alcuni paefani di quel Territorio fingendo di voler vendere vn Cauallo, inuitaffero il Caltellano (qu. Lera Borgognone, come anco Borgognoni eramo If fol dith tocto al luo comando in detto luogo) à comprarlo : Non ricusò eglil'nuito, anzivicito: fubito dal Caltello, per far prucua del Canallo,e per vedere il taglio, e paffeggio di effo, fù incontanente da'nemici, che nel l'itteffo tempo $\mathbf{s}^{\prime}$ accoftarono, tratrenuto, I quali minacciandoli la mortesquando nun gh hauefie refa la Eortezza; lo coftrintero alle voghe: foro. Alletrati col mezzo di cofí bello Itratagemma, dell'acquiftodi Bubio, peniauano li Francefi con l'itelfa facilitìdiacquifta' Annone, mu fime colmezzo di iegrece jatelligenze, che iui teneuano convo Zungotenepte, \&e due foldati; mè efendo fare dalla vigitasa delCauaglier Melaigomernatore di efla Piazza dificoperte, non fortirono efferco alcuno; \&ei colpeuoli furona condoti, e carcerati inAleffandria, per dargliil merizate caltigo.

- Alliocontro poi, non:由hancaranoli Spagnuoli difate il medefimairr Refignano temuro da'Francefi ; poiche hauendo Diego Sayauedra Commeffario generale delta Caualleria dello Suato di Milario indotto il Gouernatore di effo luogo, mediante lo sborlo d'alcuni danarià lafciaruelo enerare per v na porta la notte delli ventifette del fudetto mefe di Aprile, s'amanzò eglı con mille Fanti, \& altrertantiCauallià quella volta, per efeguite il concertato; madubitan: do della fede di effo Gouernatore, forle, o per femplice fofpetro, d per auifo hauuto, andò ranto differendo, che relto chiarito della doppiezza del nemico, il quale haueua col Gouernatore di Cafale tabilito, che queftil'itefla notre ofeiffeda quella Cittì con vn groffo di Fanteria, e Caualleria, infieme con buon numero di Monferatefi, facendo vn'limbofcita in opportuno fito,attendeffe il Sa yauedra per affalirlo, 'e romperlo.

In quelto mefe di Aprile, reguirono due mofruofità degne dimemoria, e di grande ammirazione, cioè nacquero in Montecaltello vn Vitello, che haueua due telte, 8 in Aleffandria vn Gatto con fetre gambe.

Il polfeffo pigliato alli quindici dell'ifeffo Aprile dal Vefcouo Franceico Vifconti di queftafua Chiefa A leffandrinacol mezzo d'vna procura fatta nel fuo Vicario Generale Lodovico Somafchi Pauefe; come ancoeffendo egli giunto alli ventotto in quefta Citti, priuatamente, e poi hauendo il primo di Maggio fatta nel Duomo la fua folenne entrata, refe memorabile queftianno. Effendofi dunque per honorare coff fatta folennità , pofta in fquadrone tutta la Milizia di quela Citṫ̀ fopra la Piazza grande, fece m bellifimo Salue, mentre con vaga, e maettofa pompa tutto il Clero, i Tribunali, e turta la Nobiltà e eCitradinanza le: uatolo fotfoal baldachimo dal fuc Palazzo, 'accompagnarono alla Chiefa Caredrale: Quiui egli pontificalmente veftizo celebrò la Meffa, dopò la quale il Canonico Teolós go di effa Chiefa Agottino Galeá recitd in fua lode con molta elequenza vn'Orazione volgare.

Alliferte delliiteffo mefe, mentre il Conte d'Arcurt toneua coll'efercito Francefe affediata la Città d'Iurea cutiodita, edifela dalla geate del Rè di Spagna fotto il comando del Marchefe Maltrodi Campo Vercellino Maria Vitconti, fif fece valere Biagio Bianchi Gentilhuomo di Alefsandria, e Capitano di Fanteria Lombarda, Ilquale mandato con quaranta foldati ad attaccar per fronte la trauerli del Nauiglio, guardata dallinimico, valorofamente incalzò la guardia di quel pofto, e diede frattanto commodità ad vna truppa de'noftri Borgognoni di fpianare con zappa, epala gli approcci fatei da'nemici ; come anche il Capitano Bartolomeo Guafco , che con la fua Compagnia di Fanteria, infieme conl'alera foldatéca era entrato nella fudetta Piazza, per foccorrerla, fíportò bene al pari d'ogni altro Capitapo: Effendo ella poi rimafa libera dell'affe-
$\perp$ dio,

## 234

dio, dopò havier follenuto vn'affalto, fi deue riconofcere quelta liberazione dal valore del ludetro Marchefe Vifconti. Mentre inemici reneuano aflediata Iurea, il Capitano Giouan Batifta Anolfi, che dimoraua intrepido con la fua Compagnia di Fanterin nel Calle!lo di Mafino, leimiglia incirca diftante da efla Città, infeltònon poco i fudetti remicinelle tcorrrerie loro.
Alli vent'vno poi $\mathrm{Ji}_{\mathrm{G}} \mathrm{ag}$ no vecici à mezzar notre di CaGale trecento Caualli encirca, \& mille, e cinquecento Fanti, trà Francefí e Monferatefí, s'aunicinarono nel spuntar del giorno alla Chiefa di Loretodiftante mezzo miglio dalla Città di Aleffandria; mà perche il giorno auanti era in affai quantità caduta la pioggia, fil caufa, che diuenuta la ftrada molto fangofa, impedife il camino loro, emaffine della Fanieria; onde non effendo efii arriuatia tempo, simaleto I'difegni loro interroter; poiche difooperti dalli not ftrī,fironóo fubito dalla muraglia di Borgogtiocalla dritenra della ludetta Chiefa con un tiro di Canoone falutati, e coftretià ritirarfy, comefeceros fenea dilazione di tempas Ft dipoi carcerato: Rafaello Calfellir figlio baftardo dive Spagnuolo, nato però in Aleffandsù; bombardiero di quefte Cited̀ che haueua carico d'abiftere alli Cannoni della mup fagliz' di Borgoglio verfo la Aéfa Chiefa di Loreto: H quale con la forza de'tormenti confefsò, che dopò hauer dato il fegno à fudetti nemici colmezzo de'volatori ( quefii fond fuocchi artifiziali, cheattaccati ad pel picciol vimi: ne,e darogli il fuoco, fi mandarono in aria) voleua facilita re la forprefa di effa Citta verfoil fuo pofo daHi medefimi nemici difegnata;mà non andò molto, che:ilusaditore nèfii meritamente caltigato, col mezzo d'vn capeftro, che ia premio della fuz fellonia gli allungò alli noue di Luglio il collo fopra la forca in quefta Città, La quale poi il feguen wa giorno; ;in rendimento di grazie à Dio, per efferfitale rrar dimentodilcoperto, fece cantare vna folenne Meffa nella fua Chiela di Loreto, ed alli quattordici vn'alera in San Baudolino.
Giunfe alli ventifei delliftefio mefe in Aleflandria in Conte di Struela, ed alli fettedi Agolto venne in quefta Città il Prencipe Tomalo di Sauoia, e vi dimorò infino al feguente giorno, nel quale lifteffo Prencipe, il Siruola, Giouanni Valquez, élGouernatore di Aleffandria andarono vnitamente in Alti. Alli diecinoue poi, il Cardinale Triualzi fecepartenza da quefta Città; e n'andò à Milano. Pofcia vna truppa della noltra Caualleria portatafiallimprouifo alli ventinoue del fudetro mefe nella Campagna di Cafale, vifece fenza impedimento atcuno vn ricco bortino di betliame; ed alli due di Setrembre il fudetto Cardinale ritornè in Aleflandria, oue alli dodici di effo mefe, alla fua prefenza, e del Velcotuo Franceíco vifconti, e conlaffitenza diturtigli Vffiziali,e ciuili, e militari,e di tutta la Nobiltà , e Cittadinanza fil nel Duomo cantata con grandiffimafolennita vna Meffa, per ringraziar Dio della grazia conceffa al noftro Rè, di hauer dato vn buon foccorTo aliła Citrà di Tarragona in Spagna contro í Francefi.

Vedendoli Spagnuoli, quanto impedimento foffe alli dilegni lorn il Cattello di Moncaluo tenuto da'Francefi, e Monferatefi,fecero determinazione di elpugnarlo; pertanto, hauendoni accoftato lefercito, e combateutolo valorolamente con ogni fortedi efllità, io fecero volar'in aria da rrè bande, àlegno tale, che non effendouirimafo altro, fuoriche il folo Torrione', di già flatiano in procinto di fare contro di quello il medefinto col mezzo della mina; mà il Gouernatore di effa Fortezza vedendofifuori difperanza di hauer foccorfo da'fuoi, lo refealli fedici con onoreuoli patti cofi per le; come per il fuo prefidio.

Dopè quefta imprefa, il Cante di Siruela, ché ruttauia dimotaua in Alti, athicurato il fudetto Cattello, e di munizioni, e di foldatefca, fece aquartierare il reftante de! fuo efercito parte nell'Altigiano, e parte nell'Aletfandrino, per offeruare da quette parti gli andamenti del nemico; dipoi certificato dell'arriuo del Marchefede los Velez à Genoua, che venendo da Spagna, ien' and aua à Milaro, ritorno alli ventinoue in Aleffandria, a fine diapertarlo in quelta Città , oue poi giunfe il primo di Octobre, ed allierrè fecepartenza per la volta di Milano. Dopò effer'iui dimorato al-

## A LI

cuni giorni, ritornò alli dieci in Aleffandria infieme col Grancancelliere di Milano, ed alerı Perfonaggi, e dopò efteif quifermato ungiomo, feriandò̀ à Genouz. Partipoi alliquatro di Nottembre il Sisuela da quelta Citta, en'andò à Vercelli, per ui afifere alla moltra, che fi doueua fare delia (oldateica ; equindi alli tredıci portoffì Pauia, per fermarfi qualche tempo in quella Citrà; il feguenie giorno poi tece dAleffandria partenza il. Cardinale Triuulzi, efi condulfe à Milano.
Il Senazore Cantone, she per la morre del Senatore Atfonfo Mainadid gli era ftato fortituiso dal Marchefe di Leganes allhora Gouernatore di queko Staco nella Podelteria della Città dı Pauia peril seftante delli due ami, fu alli venti da Decembre confermato in quella dignità per due anni ancoradal Gouernarore Conte di Siruela.

Vltima memoriadiciò, che fie fatto in quefta Patria it fudetto anno, faranno cinque Campanili fabricati per vfo delléfeguenti Chiefe , cioè di San Siro de'Chierichi Regolari di Somalcia, Sania Croce, Sabta Luzia, San Rocio, e San Sebaftiano, tuite quattro di Confraternità.
Cominciò queltanno; pel qual'e nel feguente ancora fa amminiftrara la Podefteria di Aleffandria da Giouan'An đrea Hö́co Milanefe, có vna rapprefaglia fatta dà Prefidio trq̣uetka Eittra; Imperoche certificatili Spagnuoli, che alcuni paefani per l'ingordigiadel gran guadagno, chefacenario portando at vendere yettouaglie dentro di Cafale in benefxio de'noltri nemici,zon fimando li rigorofiordini per tale delitto publicati, tuttauia perfenerauano in condurne in quella Piazza, vicirono alli dieci di Genaio d'Aletfandria due Compagnie, cioè vpa di Caualli e l'alıra di Fanti Spagnuoli, guidate ambedue dal Setgente maggiore di quetta Cittá Girolamo Ortiz ; e poco longi dalla Bormida incontrarono diuesfi paefanicontertanta porci da effi comprati sd̀ le Montagne del Vefcouatodi Tortona, per condurglì vendere incalale; onde coltorofi pofero in fuga, con lafriar in preda de'foldati tutre quelle bettic,e con effer anco di loro rimaff quattro prigioni, ed vno affogato nel fuderto fiume, oue figetiò per faluarfi .
I Polcia, il Giureconfuito Nicolò Guaftauini, che haveuz l'anno auantirettamente amminiftrata la Podefteria di Vigeanno, fà fatto alli quindici del fuderto mefe Podeftà di Tortona dal Conre di Siruela; come anche alli ventiquattro, Lucc'Antonio Cantone fratello del Senatore Giouan Battifta, dopò effer flato Podefita diSerraualle, \& Sindicatore del Capitana di giultizia del Marchefato del Finale, 8 delle Langhe, ottenne dal fudetto Siruella il Fifcalato di effo Marchefato con le dette Lange.
La notte poi delli vent'otto vicirono dalla Città di Alba mol:e truppedi Cauallerize Fanteria Erabzefe, \& Monferatele; ed arriuate all'improuifo nel fpuntare dell'alba alla Terra di Cannelli, oue ttaua in alloggio la Compagnia di Caualli della guardia del Prencipe Cardinale di Sauoia, conduffero via quaranta incirca di quei Caualli, e fecero bottino di molte robbe di quei Terrieri; onde auifato di ciòil Maftro di Campo Lodouico Ghilini Gouernatore di quel Monferate, che rifedeua in Nizza della paglia, fece fubitocon due tisi di Cannone auifati tutti li circonuicini pofti de'noftri, non lapendofi qual foffe il diflegno de* nemici.

Limedefimi Franzefi, che ftauano fempre in continuo moto co'i loro militari penfieri, per efercitare qualunque - oftilità controli nottri, circa i primi giorni di Febraio non Aerrero oziofi; poiche, mentre il Capitano Fabrizio, Corte Gouernatore di Ponzone fitrasferiua con due ioldati della fua Compagnia difanteria dal fudetto luogo à Nizza della paglia, per iut abboccarficol fopranominato Maltro di Campo Ghilini, fü prefo dal Prefidio Francefe di Bubio, doueltette prigione fino alli vent'otto dellitetfo meie, nel qual giorno ful liLerato della prigionia infcontro d'vn Luogotenente, \& vo'Alfiete Francefi, che ftauano nelle carceri della Rocchettadi Aleifandria. Dipoi, liftelfo Prefidio fece anche prigione ne'fuderri giorni vn Capitano di Fanti Alemanni poco difcofo dalla Città d'Acqui, mentr'egli anduia al Cencio, doue teneua in guarnigione la fua Compıgnia;perciò fe volie otrenere la liberazione, li conúenne sburiare à nemici molte doppie.

N l

Nel medefimotempoil Gouernatore diCafale Signore di Couonges fece per alcuni giorni tener ferrate le porte di quella Città ； 8 hauendo in quel mentre fatta prouifione ditcate，\＆altriopportuni ordegni per leforprefe；ordinờ à mille incirca Monferatefi，che feffero ad ogni auilo pron－ ti con l＇armi loro；del che auifati li vicini Prefidij Spagnuo－ li， $8 e$ in particolare quetto di Aleffandria ，fettero vigilanti nella cultodia deliePizzze loro，econ ogni diligenza of－ feruarono gli andamenti de＇nemici．It fudetro accidente， \＆aleunj folpetii di qualche forprefa contro la Città di Alefliandria，fecero auuertito il Contedi Siruela，Il quale pef fopraintendere alli fudetti fofpetti auifati at Gouerna－ core dellitteffa Citte，e maggiormente acerefeiuti dalle ipeffe forrite，chedi Cafale feceroli Pranceficongli or－ degni alle forprefe opportuni，mandòalli quindici di effo mele di Febraio in Aleffandriail Generale dell＇Artiglieria Ansonio Sottelli con ordine di fare per tal＇efferto qualun－ que diligenza，\＆inquifiziones màn non hauendo con turtilis mezzi poffibili poruto difcoprire atcuna cofa，＇pattì final－ menteda quefta Citta．
Alt due poi di Marzo ufeirono d＇alba ducento Caualli incirca Francefi guidati dal Colonello Catellano Alfieri， 2e entrati in Calozzo Cattello della famiglia Rovere，vi fecero botino di gran quanxità di grano，e vino；dipoiatte－ fero à farvi alcuni fortificazioni，con penfiero difermaruif per qualche tempo；la onde，per rezcciarli dal detto pofto，fiu necelfario，che marciaffe à quella volta il Conte Broglia Capitano di Caualli del Prencipe Tomalo，affititada lle gentide＇Prefidijdi Nizza della paglia，e d＇ARt，comia qual ioldaefca circondato il Caftello d＇ognintorno，e vedendo Joltinata rifoluzione de＇nemici di non volerfi readere，li minacciò di voler con la mina sbalzar＇；e loro，seil Caltel－ to in aria；percid，dopò hauer＇efficon onefte condizioni ac－ cordata co＇i noltri la refa，vicirono alli dieci，\＆z in Alba fe－ cero ritorno：Dipoi，il giorno feguente，li Francefi in nu－ mero di mille Caualli，$\&$ altretranti Fanti fotto la condot－ ta del Marchefe Villa，ritornarono ad occupare il foderto Caltello fenza contrafto，per hauerlo inofri abbandonasos， i quali per leuarfi talloggetto，doueuano，quando n＇hebbero fcacciatili nemici，mandarlo conla mina in aria ．

Alli dieciotto，mentreda Nizza della paglia fi mandaua alla vol ta di Spigno un Conuoglio di munizioni，cioépol－ vere，palle，se micchia fopra dieciotto Muli，accompagaate dalla Compagnia di Caualli del Cauaglier Robuftelli，che tizua di Prefidio in Aleffandria，furono ad vn paffoltretto di quelle Colline lopraggiunte dalla guamigione Francefe delCaltello di Bubio，e depredate infieme con li Muli； 8 e inquelizo incontro effendoui rimafi prigioni cinque di quei Cauai leggieri，\＆illoro Luogotenente，faluatif gli altri con la fuga，furono nel fuderto Caltello condotti．Alli vent＇vmo，li Francefi，che dimorauano nel Caltello di Ca－ lozzo，dopò haverlocon la mina fatto cadere；abbandona－ rono quel polto，e ritornarono in Alba ．Frattanto fomma－ mente，premendo alli Spagmoli la conieruazione del for－ tiffino Caftello del Cencio，vi mandarono alli quindicidi A prile quattrocento urogia di frumento，efuffiziente quar－ tità di munizioni d＇ogni forte，il tatro leuato dalla Citad di Aleflandria，e conuogliato da vna Compagnia di Caualli，e daduedi Fanteria Spagnuola ．

Effendo itato auuertito il Conte di Siruela di alcuni foi－ pettidi tradimentn contro Aleffandria，che poreffe effer commeffo dalla foldatefca iui alloggiata，vi mandò alli tre diMaggio per ficurezza di quella Città ，trecento Caualli， affinche con quefti，ecolla Fanteria，eCaualleria，che iui Itana di Prefidio，fiporefle à qualunque difordine opportu－ namente ouriare．
Dipoi，hauendo li Milanefi fatte grandifime infanze al medefimo Siruela，perche folfero lgrauatidella maggior parte dell＇efercito Spagnuolo，che flauz in alloggio nel Ducato，e Territorio di Milano，\＆anche nella Prouinzia di là del Pò，condefcefe eglialle dimande loro，mediante lo sborfo d＇vna granfomma di danari，co＇i qualli folletù non pocni bifogni del fudetto efercito，mà con grandifimo danno dell＇Aleffandrino Territorio；poiche hauendo iui mandati allidieciorto dellílteflo Maggio tre milla Caualli，

2e altrettami Fanti nella Citta，rimafero，e quefa，equelle： da cofi traordinarto aggrauto quafi opprefficont irrepara－： bilidanni，chefuole portarfeco lalloggiamentedi tanta foldarefca maffime in quelle pouere，\＆e miferabili Terre mella flagione cotrente，nella quale i loro abitanti col tenue＂ guadagno，che poteuano cauare dal cotridiano javorate： alla campagna，malamente appena（ofternaiano le fanfi－ glie loro．Porcia，effendo alli semimedpaffara per Alef－ fandria tutrala fudeta Cavalteria condotta dal fǘ＇Luor） gotenente generale it Conte Antonio Biglia，At mandatacsd alloggiare inCornientor，e Soleto dae T＇erre dell＇Aleffan－： drino；\＆e effendo ella il reguerre giotno ripaffaza per quetta ： Città，fu inuiazà nell＇vno，$e$ nell＇2ltro Monferato；dipoiq quel－ la ch＇era nellinferiore Möferato，effendofi trasferita nel． Inperiore，la Napolitima comandaca dalloo Generale Vin－ cenzo Gouzaga fimindd in Fubine，doue portoffi conider－ mini ciuili，e moosettionon hauendelit permeffo egli aggrauij，
 dello Stato di Milano，\＆eAlemanna foro la condocta dots froCommeflario generale Diogo Sayamedra hebte lial－＂ loggio in San Saluadore；e Cattellerto，doue fu impófibile ： I＇impedire，che non fegulfe qualched dordine cagionaroin： particolare da gli Alemani avezzi pilizod＇ognajumazion： ne alla liberta militare．

In quelto mencre，il Duca di Buglione，ch＇era flato dal 10 Rè di Francia elemo Capitano generate in Italia，giwhife cot two efercto nella Valledi Granada feradegliored di Ginu： gno ，per entrarentilo Stato di Milano；e con quetiziocca－ frone conuogliò ortana carra，e molte bettie da fomma ce－ wiche di vecionagtie．\＆murnizioni d＇ogniforke，che d＇Alba
 Cauallide＇monti：nel fudecto Menforixo alloggiaci，palso： fenza contratto alcuno，anzi felicemente à Calale．Dopd ch＇hebbe in Buglione incrodotto in quela Citta il foccorio， s＇vnirono al fuo efercito ti Monferatefi molto fjegnati per ralloggiamerneo，che dauano alla nottra Caualletia ；ed efo Sendofi pnitamenteco＇i Francefi auricinati forto il coman－ do dellifieffo Duca di Bugtionè̀ Quattordio，Terra poco diltante da Felizamo nello Staco Milanefe，vi entrarono taz feconda fetta di Pentecofte，che fil allinoue del fudetto mefe，la faccheggiarona，diftruffero，epofero in vitim otter－ miniol，con hauerli di pida attaccato il fuoco，e poftele eni－ cidiali mani feno nelli bambini，olere à glititefi Terrieri ． Dipoi vemero il feguente giotno $亠$ Felizzano，doue fimil－ mente pofero il tutto $\dot{\text {＇}}$（acco，e rovima，efecero prigioni alquantidi quei Terrieri， 8 in particolare alcune Gentil－ donne，\＆zaltre，le qualifi erano rititate in voa Chiefa，\＆at quette il Duca di Buglione fece grazia，con farle condurre ficuramete infino alli confini di Aleffandria：fifecero ancorat padronidel Porro，che giace foprail fiume Tanaro，per cos． modurà di effa Terra．

Nellifteflo tempo la Caualleria Francefe in alfai buon numero da Felizzano 〔 portd̀̀̀ Solero per faccheggiarlo， mì hauendo trouzto il duro incontro di quei abitansi，huo－ minidi gran brauurasiqualh puncualmente armati；tauano proati per refiltere a netnici，venne con loro $亠$ f faratpuccias che terininò infauore de＇Francefi；poiche effendo coftoro in affai maggior numero de＇Solerefi，li coftrinferò̀ cedere， \＆z andarfene，lafciando in preda loro，ode＇Monferatef，che nel medefimo teaps erano fopraggiunti，le cafe，lefoftan－ ze，\＆e vna granquanticà di grano；quiui，dopò haver i neخ mici fatto bottino di tutto cid，che fil ingufto lora，attac－ carono alla Terra il fuoco，nel qualerefto arft，ed inceibe－ rita la maggior pare di effo frumenco，tiasendo primai medefimi portato via turto il retance．

Alli dodici poi delliilteffo mefe diGiugnory yna parte della Caualleria Francele，che dimorama in Felizzano，ri－ to：nò̀ Solero，per faccheggiar le robbe，che i Terrieri ha－ ueuano nelle Chrefe collocate；ẹ mentre sbrigliatili Caual－ li，per lafciarli pafcolare lis vicino，attendono à depredarle con ingordigia gr ande，gli arriuò tanco all＇improzifo ad－ dolfo vna groffa truppa di Caualli Alemami del Reggi－ mento del Colonello Stoz，che ltaua di Guardia vicinoalia Chiefa di Loreto forto le mura di Aleffandria，che nonef－ fendorene accorti linemici，liprefero quaranta fette Ca：
ualli，

## 836

4allite larciado illef lifoldati, fene ritomò col botcino al Guo poltos Frattanto eflendofi wingroffo neruo della noltra Capalleria, e Fabteria trasferito con dueSagri vicioo a Redebò, sui alla riua del Tanaro fece alco, per impedire, clie $i$ ngmicicol fare ve Ponte non paffafferada Felizzano al Caftellazzo; \& hauendo al lungodi offa riua inofri alzata vpa erinciera, equetti, equelli procuruung di offenderfi vicendeuolmente conlemolchetrares efrattanso che quefte cofe paftauano nell Alefzadrino il Conte di Siruella beniffitno afficurd di viueris, e murnizionile Piazze dAli, idi Pontefura, delle Roeca d'Araffo, \&e altre fecondo il bifogno diciarcheduns; rinforzò parimente con alcune Compagnie di Fanteria Alemama il Prefidiodi Valenza, doue mandò buon numerodiGuafadori, percheattendeffero allz fabrifa delle fortificazioni;ec chiamàle Milizie della Lomeltinase del Nouaref,, per inetterle nelle Pianes\& d'indi leuare le guarnigionià fine di feruirfene in campagna .
Li Francefi, chedimorauano in Pelizzano, veanero adi ghattordiciz̀ fandimora ura Soleroje Conniento,e la noftre Cauallerìa non mancò di faraltos, come prima , dietro la sina del Tanaro, per impedire l'orecuzione de'loro dilegni : dopò la partenza de'nemici da pelizzano, i due Sagri, che furobacondoti conero di loroalluago della riva di effo fume, firiconduffero infieme colle munizioni ad effinecef-
-: Iarie in Kleffandrizsnolquatifanses saccrebbe il Prefidiodi quefta Città col Terzo di Fanceria del Conce Maftro di Campo. Erd Ferante Bologninó, e coin wn Reggimento di EantiAlemannis la qual gente ful potta in Borgoglio.

La motte antecedente al fuderto giorno : ful fentito in Aleffandria, \&in altre parti vo'affarleggiero. Terremoto, per il.guale poci, equafiniente fiftofela Terz, e pochi fen'accorfero. Alli dieciotto poi mille Camalli Franceft incirca, diuifiry cinque Squadroniformoffero da Solero st Corniento 'dous faceuano dimora ; enel fpuntar dell'alba effendofi auruicinati ad ona Caffina poco longi dalle mura di quefa Citta, verfo Bergog lio, doue vna parte della Caualleria Alemanna del Colonello Stoz faua di guardia: rennerocon effà fraramucciaj mà per efferii nemici di granlunga tuperiori di numero à nottri, non li riufci dificile dineceffitarglia faluarfi per quelh Campagma polto mafcofemente peril benefizio dell'altezza de'grani, edi farbottino di dieciotto Caualli, di tré Muli da fommane di untro il bagaglio di effo Stoz; dipoinon conterteandofigl'ifteffi Francefi di quefto, ina lorotruppa fù cof temeraria, che s'accofto alla musaglia della Citta, per prouocare le moltre Sentinelle, cheftagano di guardia alla porta d'Alti; di maniera chehevendo ma diefle fearicatoil Molchecto alla voltade'nemici, nè vceife vno, e dattolifubito all'Arme,tura la Eanteria alloggiota in Borgoglio,etuttigli abiantidis effo Quartiere pigliarel'armi, e falita la muraglia, per impedire, che li nemici non s'inoltraffero, col tiro anche d'vn Camone li coftrinferoà ritirarfi, ericomare col hotrino d'ond'eranovenuti. Dipoi, s'aceofì̀ il giomoleguente vagroffo di Camalleria prancefe poco longi da quePla Citù verfo Borgoglio; e dopò hauer fatta quadche dimora in vira Calina, feceritorno al Campo delle eercito fro trà Solero, eCorniento.

Li Francef, che nel Campo loro cominciauano ad hauer careftia di vino, mendarono alli vent 'uno circa ì cento Cauallidipistiame motale in Rifrancore, Terra difcolia qoaxtro mighiaida Solezo; e percheciby gli era fenza diffcolt̀ fucceffo, penfauanodi far liffeffo il giomo feguento; oadeanifata da pha fria il Maftro di Campo Pietro Gonialesicheftanadiprefidio in Amone, diede fubito parte di ciò à Diego savauedra Commeffario generale della Camilieris y affache fofte con via delle fue truppe ziurato $\frac{1}{2}$ malmenare inemici; vnitit denque infieme li Fanti di quello con li Cauilli diquefo, fi trasferirono a Rifrancore prima ehe vi giungefferö i Francefi, e nafcoftifinel Catello, \& in alcunc Cafe, mentre i nemicientrano iui, e epenfano di leuaril vino cotla medefima facilitz, colla quale haueuano teuatol'altroeccoti in vo fabitovicire, e'dar'addofo a quelli tanto all'improuifo, che quafi forditi $n^{n h}$ bbbero la peggio,e ve ne rinnafero vecifi da trenta incfrca, cöl la prigionia di quattordicis li фuali infieme col botine di quaranta $\mathrm{G}_{\mathrm{a}}$ :

## A I I :

ualli furono in Aleffandria cöndozti:
Alli ventitrè, vna parte dell'efercito Francefe, abbandonato il polto trà Solero, e Corniento, fítraisferì verfola Collina della Terta di Lì; \&e alli ventiquattro il refante dopò hauer datoil fuoco alle barache, \&à gli alloggiaméti da fefatti, andò ad vnirficol rimanente dell' efercito fotto la detra Collina; dipoi, jl giopno feguente $i$ nemici vaiti infieme andarono a Monte, luogo dello Stato di Milano; e dopòefferfi quì fermati fino alli vent'ottos ifirrasferirono di lungoal Borgo di San Martino, longi dr Cafale trè miglia; enelliteffo giomo turta la Caualleria di Napoli vnita con voa parte di quella dello Stato di Milano, che dimoraua nell'Aleffand rino, fi portò̀ Valenza, per di li feguitar linimico;nel qual "iftante il Conte di Siruela, che faceua dimo$r 3$ in Vercelli, andò nella fudetta Terrà , per opporfi da vicino ad ogni tentatiuo de'Franzeff . Frattanto che i nemici fauano nel fudetto Borgo, il Duca di Buglione loro Generale delidernolo di vedere Cafale, vi fi accofto nelfíe del fudetto mefe con due Reggimenti, e le Compagnie della fua guardia folamenee' per non cagionar"a quella Citti geIofia, ò aggravio ; mà il Gouernatore Couonges non vuolfe permetrere, che vi earrafie, fe non con pochi fuoi feruidoris del che effeadofene doluto il Buglione', li prefentò il Couonges Yordine, che teneua dal Rè di Emcia di farlo prif gione ; perciò egli fdegnato cauata fuorila (padz, lo ferl fu'l capose fubitamence faggirofene, ande a nafconderí nel fieno foprad'via Cafíns; ma finalmente ritrousto, fui pree fo, econdotto nelia Citceadella. Frattanto, veone allitré diLuglio da Valenza in quefta Cittz il Siruela;ed alli quattordici di efto mefe, li coniugati Chriftoforo Scoglix, e Erancefica Accarefana Citradini di Aleffandria fidimofrarose verfo i Poneri di quefta Patria molro cariteuoli ; avengache itituirono is perperuo noa Scuola per li poueri dieffer Citta, cioc̀ per quelli, che non hanno facoltà di dare la douuta mercede al Maefro, con condizione che i Deputatial gouerno di quefta Citrà pofino eleggere il derto Maeftro, che fia Prete, \&oz che debba infegnare a leggere, fcrusere,abbaco,ediprincipij di Gramaticà quaranta fanciulli cirtadini; eche fia tenuto condurliturte le Domeniche nel Dnomo, ed iuiaffitendo ammaeltrarli nella Dottrina Chrifiana. Li fudetti Fondatori lalciarono al detta Maeftro per la fua mercede cento cinquanta Ducati ogni anno da rifcuoterfí fopra la Comunita di Alefiandria: e quefla iltituzione hauerà luogo fe non dopò la morte de' fudetri coniugati.
Dote effer fato il Duca di Buglione carcerato nella Cit- $1 \%$ tadelli di Cafale fino alli 18 .fi condotto $亠$ Pinarolo, per di quì mandarlo in Francia; venne poi in fuo luogo nell'Italia per Generale dell'armi del Chriftianiffimo il Duca di Lone gauilla, fotto di cuili Franceff, che dimorauano verfo Verrua, e Crelcentino, partiti da quelli potti, s'accoftaronopé medefmi giomi i Pontefura, con mettere anco gelofia 2 Nizza della paglia; perciòil Siruela dubitando diqualche tentatiuo, \{pinfe à quella voltala Caualleria dello Stato da Milano comandara dal fuo Genarale il Marchele di Carazems, \&ea quefta inuid Gid. Bernardino Galeotti vno de L uogotenenti idel Maftro di Campogenerale con buon neruo di gente; mali nemici enza fare alcuna nouità contro le fudette Piazze, s'auicinarono a Cafales e la noftra Caualleria nel ritorno vennead alloggiare alliventifette in San Saluadore,Cattelletto,\& in altre Terre di quel Monferato: Dipoi, andarono gliftefficon una parte dell'efercito loro nelle Langhe, oue faccheggianono il Cairo; e mentre ouinacciauano di far'il medefimo nelle Carcare, luogonell:itteffe Langhe, il Gouernatore del Finale GiouannidicaAro, auanzatoffì quella volta con buon numero difoldati,e paefani, diłturrbò illoro difegno, con obligarglià ritiraff verfo Ceua , dal Mondoui poco lontano.
In quefto mentre, il Cardinale Triuulzi', che per li meriti de'fuoi molti (eruigi fattial Rè noftro Filippo quarto era flato fatto Vicerè di Aragona, parti alli due di Agotto da Milano, per andar alla volta di Genoua, e di quì portarfi alla Corted render le doulute grazie à queila Corona, prima di trasferiffiall'amminittrazione di quel Regno: ei if di leguente la Cauaheria noftra, che ftauz in allogeio nel Monferato (uperiore,fece partenza.

Allit

Allídieci, giorno feftizo diSan Lorenzo, mentre liab. bate di San Pietro di Borgogio Paolo Inuiziati andaua ad voa pelfeffone della iua Atibadia, silit confini dieffo Borgog lio verio il Monferate, fui tanto alkimprouiloato Calito aa' Francefi, e Monferatefi vniti infieme, che non hasendo hauuto tempo diloterarfia quell'incontro col méezo della fuga, rimafe loro prigione, e fu da glifefi condorto in Caiale : queika fraordinaria nouita fu da eff farta invendetra d'un'altra fimile darnoftri eleguita nel Prepolto di Altauilla Monfer atefe, il quale per caute d'alcuni foipetti fì da'natri trattemuto. Alli quatordici poili luderti nemici, che and auno feorrendo, e danneg eqiando il Territorio Aleffandrino, spaccoltarono alla thezzana Calinaggio cinto di muraglia della famiglia Gualca pocolongi da Solero; e getrata à termelaperta, vi entrarono, con hanerui fatto grandifimo danabciod die: dero il fuoco alle Caftine abbrucciasonevna confidérabile quantita di fienos fecero bottino di tutto ill befiames ractheg iarono tutte le Cafe $\{$ fecero prigioni li Marfait $\&$ altri, che vi fi trouarono; 8zalcuni diefi veciforo.
Dubitandoil Conte di Sirueta, che poteffero venir h Francefi à far bottino del Sale, che pes benefizio della Citrà di Alellandria, edellafua Prouinzia, fiseneua in grandilfima quantite, ryofoin CaAelceriblo, poco dife coft dalla riua del Tanato, edallifefla Cietà srè miglia artante, dicile ordine, che folfe d'andileuaso ; percioctot mincioli circa la metà diefo mefe di Apofo d.condurb me,parte in Aleffandria, eparte peril fuderto Gume alla voltadi Pauia.

- Li Francefi, che forto it comando del Dacz di Longztrille, haneuano gia difegnano di attatcar Nizza della pat glia', doute refideuail Maftro di Campo Lodeuico Chifni Gouernatore di quel Monfer aro, fi thoffero alls quindici. eon cinque ṣilla Fanti, trè milla Cualli, \& octo pezsi di Cannone cauatid ${ }^{\text {Alibsibs }}$ per andar'a quella voitase pris ma di accoftarif alla deteza Piaze2, per non lafciarfi alle fpalle alcuni Caftelli, che poceuano efferlidi qualche impedimento, attaccarono alfi ventidue hore dellittefo. giorno Mo.fca tenuto da vencidue foldati Napolitanicomandati dalloro Sergente, i quali fpauertatidalla morte dell loro Caporale, nel termine di dodici hore, dopd hsuier fatta quale he difeß, vilmente feli refero, benche haueffern, e vetrouadie e manizionilufficienti per tenerG quindici giorni alareno. Da Moafca i nemici, doppo haueriuilafciato per guarnigione del Caftello vn Capo con quaranta foldati Piemoncefi, alli dieciotro portatifi forto la Terra di Beftagno, fenxa appofizione atcuna vi entrarono; $\&$ eflendofi gia ritirato nel $G_{a}$ ftello il Sergente maggiore Scriuante, che reneua in cuftodia il detto luogo, infieme co'i luoiloldati, fecero ti nemici la chianata, con minacciarli, fe tón fir rendeua, di minarlo; e perciò fecero riconofeer la parte prd opportuna per effettuar la mina; mà il Seriuante non lacizandofi dalle mià fiaccie fpuentare,firmantenne di manier a laldo, e coftante, che lí nemicifenza offela della Terra n’vfirono, everro Bubio dizzarono il loro camino.

Alli diecinoue, il Conte di Siruela mandò a Nizzail Generale della Caudleria Napolitsoa V neenzo Gonzaga; per vifitare quella Piazza, e per vedere in che flato fi trouatua; \& inuiò a San Stefano, e nelle circonuicine Ferre molte eruppe di Caualleria ; partípoi ir Gonzaga l'ifteffo giorno, \& il reguente fo iui di ricorno, credendo di fermaro uifi, ma doordine del Situela, che li mand's a pofta va Corriero, marció egli a Bremi con tutra la gente, che dimoraua ne i contormi díNizza, findo che li Francefi difegnauano iopra di effa Piazza; il che non fegui, mà vena nero alli vent'vne con vn grofío di Cauallerıa, e Funteria 2 Malo Terra poco diftanre da Felizeano, e fcorlero fino ad Incifa, $\&$ a vifta di Nizya; Cominciarono a credere: all'bora, $\&$ il Siruela, \& il Mafro di Campo Generale, che ftwano in Aleffandria effer tutta la moffa de' nemici. folamente indrizzata per attaccar Nizza; ende ambidue reftarono confufi, per non fapere come foccorresla: Non rmancò però il Maftro di Campo Ghilini di fare quelIi preparamenti, chefurono per la difefa poribili, facendoui introdurre dalle Cafline di quel Territorio turtili grani, beftiami, e foraggi ; mà la Caualleria nemica fonraggiunfetanto all'improuifo, e cofi numerola, che non effen iofi potuto per la breuità del tempo metter dentro tutro ilrefto, venne ciò in pocere de' nemici: giuniero trattanto laioute dellifteflo giorno per foccorio di quel.
la Piazza ducento, e diecifetie fankicondonti dal Barotre -Batteuilla conuogliato da'Caualli Draconi, il quale d'os dine del Conte di Sirnella iui fi fermò, per affiftere allz periona del Ghilininel pericolo dell'immunente affedio, del quale a poco , a poco apparimano gli effetti; onde $f$ cominciarono afcaricare inceffantenvente, tra con pooe frutto li Cannoni di Nizza contro la Caualleria nemicas. che fi faceua vedere, \& icorreua verfo hi due Conuenci, cioè de' Capazzini, e de'Minori Offeruanti di San Frap cefco, rifornnati; everio quefo Monaftete fortironoda quella Piazza quindeci Caualli, due de' qualitranto ser uanzarono, che ad vno deffif fu ammazzato fotro il Caast to; ondthebbero che fare gli altri a ricuperir il foldaro, affinchenon reftaffe nelle mani de' nemici. Dipoi, hauendo li difenfori, prima dell' arriuo dernemici, date principio ad voa palizzata di tueri verfo il picciol torre. te della Nizza, la riduflero a perfezione, cone anco poi fero in difela le fartificazioni, e di futori, e di dentre : \&e Effinche porefe farfi la difefa deHa Piazza fenza confae frone, ma ben si con regola, \& ordine, il Ghilini, e gli at tri Capi fidifribuirono trà di foroi pofti per guardargfir, Q iui effitere con ogni vigilanza.

In quefo mentre, i nemici in numere di dieci milis combartenti rra Caualli, e Fanti, s'accampationo dietroal fudetro Monuftero de Capuzzini nella planura deIncifa, con P'afifitenza dal loro Generale il Duca di Longauils peril Redil frmacia, edel Marchele Villa per la Duchef fa di Sauoiz, oltre alli Sighori di Pleffis, e San Pablo, e inchis alttI Gapf, concorrendoui da tatto ll Monferato, e dal Genonefe in grandiffima copia ognt forte di vimerk: comincharono poili Francefia trauagliare Copra il porto del fudetto Cortento de Riformati.per fare una batteria, \&e a baffo una trincier a per d'ind approcchiarfia alla mezza Juna grande di Nizza; e mentre atterideuano a queftitrat. uagli, venłuano alla volea loro inceffantemente ie aricati Ii Cannoni della Piazza dà quali non ric euevano imper dimento tale, che foffe baftante ad interrompere illauoro delle batterie, che faceuano; mpernche hauendo effi ridotta a perfettione quella fopra il pofto de' Riformati, comindiarono con ué pezzi grofi atirare nella Terra, \&z al fecondo tiro colpirono vno de' nopri Cannoni, co,n portarne via vn pexzo, eferire vn bombardiero ; per il contrario poi va tire del Cann ine di Nizza feaualco va pezzo delli trè luderti del nemico: dipoi lopra la Colli: na dila del fume Belbo innalzarono vr'alera batteria, la qual'era pil offenfiua, e dannola alla Terra, perche d'indi ellaera surta dominata: nel principio della notte au anti alli ventifei dellifteffo mefe di Agofto, giomo di San Loi đouico, in nemici fectro Salue in tutti fi pofti, per onorate quel Santo Francele; \& il reftante di effa notre confumarono in auanzarfimirabilmente con gli approcchi, cof dal Monaftero de"Riformati, come dalli Mu ini, ac coftandofi alla, muraglia tanto coperti, che non $\{$ vedeua purn Auomo : Nel fuderro giorno poi ventefimo fetto, la batreria della Collina di la del Belbo cominciò a fare illuo effetrocon trè Cannonf; nel qual firo pes effer eminente, ficome non poteuatio i nemici riceuer aocumento alcuno, cofi poteuano darneggiar la Terra, che da quella bandarimaneua turta diccoperta, e proibire, che li difenfori non dimoraffero fopra le mura in occafione di afiafto ; il rereotiro di queft Cannoni percuotendo vna cantonata del Monaftero delle Monache,portò le pietre convroquatitro paeiani, che perciò reftarono feriti; 8 il quinto gettd a terra yna baracea tanto vicina al Maltro df Campo Ghilini, che vn pezzo di effalo perçofe gagliar:demente in vn braccio.
Hanendo i nermici tutto il giorno feguente atefo ad auanzarfi beniffimo coperti, cofi verfo il Conuerizo de Riformatl, come verfoli Mulini, alle trè horedi notte fi cominciò da tutte le parti a fcaramucciare cella mofchetteria con qualche tiro di Cannone dalle due batterie nemiche; ma effendo alli cinque hore crefciato lincalzo fuor di modo alla mezza luna del Mulino guardata da* Spagnuoli, fil da quefti la punta di effa, doppo molti morti, e ferici abbandonata, \& acquiftata da Francefis ma dindi a poco fimilmente abbandonata da loro, fu riacguiftata da'nofri. Nel principio di quefto affalto, linimia co, che di giorno haueua gia liuellato it fuo Cannone. colpi con vn eiro la gartuta contigua al Cannone del Monaftero delle Monache e e la caduta di efla con vna quanrita di mattoni portati dalla palla nella vita del Chilinio

## 23.8 <br> AN N

the iui era vicino;lo gettò à terra, equafí tutto lo fepelì ta quella rouina, credendo cialcuno, che foffe morto: fil egli tubito portato a cafa ferito in amendue li bracci, in vna coicia, 8 in ambe le gambe, ta la maggior percoffa fù nella ichena, che effendo diuenura tutta nera, lo sefe quafi immobile nell'ifteffo letro, doue dimoraua piu anguitiato dal trauaglio dell anime, che datle ferite del corpo, per nö poter'in cofi vrgenti bilogni affiltere al fuo polto, e maneggiarfi per feruizio del noftro Rè; diede per canto il comado,egouemo della Piazza al Barone di Batequilla, il quale non degenera:ido dalla fua nalcita, fi portd in fimiloccafione con gran valore. Durò laicaramuccia fino alle otthere, nella quale fi videro tuttili sforzi pofGibili del nemico, tanto per if replicati affalti, che fece, quante per Pelezione del fito grandemente opportuno; \& enco perche li luoi Cannoni fecero nozabil danno, come fe foffeftato digiorno: la mattina poi feguente fitrouazona due de' noltri morti, e fette feriti ; del nemico futono veduti fotto alle fortificazioni (ei cadaueri, efi detto, che nè faceffe ritirans altrettanti per effer perlone di conto a nell-iltefo giorno.effendofi lparia voce, che il Conte di Siruella mandanail loccorfo all aftediata Piaz-

- Eaper la ftrada di Fontanile, Jinimico fece marciar ver fo quella volta mole truppe di Caualleria,non mancando egli di continuare l'oppugnazione co'ifpeffi tirí di Cannoni, malfime dalla batteria dila del Beibo,la pid dannola dell'altre, alla Terra, effendofitale fperimentata in cinque affedij, chiella per l'addietro hat follenuet, la quale incrudeli conero gli edifizi fopra la porta del Monaftero delle Momache, (quarto in pezzi vn giouane, e poco dindi lontano vccife vn Legnaiuolo, \& vnSergente Napolitano:Similmente la batteria, che giaceua fopra 4 Conuento de Riformati fece con inceffanti colpilapertureirreparabili nella maraglia di forto della mezza luna, dou'è la parte più debole, gettò à terrale due garrite, che fiancheggiaunnola breccia da'nemici cominciata, \& vccile vaz donna; dipoi haueado effi tralafciata ogni altra imprefa, attelero alle mine, tanto alla trinciera grande verfo it Connento de' Kiformati, quanto alla tanaglia del Mulino, nella fui mezza luna retto morto da vna moichettata ned capo vn'Alfer riformato Spagnualo, e nellifteffo rempo il Cannone gettò à terra cutta la oarrita grande, che fian chesgiaua la muraglia, e batteua il parapetro, affinche da sliaflediati non foffero li minatori offefi nel loro trauaglio fotto la fuderta tanaglia, ma fteffero ficuri; fece parimente il Cannone yn marauigliolo colpo contro il Capitano Giou anni Gonzales Spagnuolo, il quale effendo diguardia con la fur Compagnia alla muraglia fopra la mezza lura del Mulino; e mentre s'era meffo à ripofare dietro la trinciera, ch'era difaffine più che diterra, fu dalla palla di effo priuato di tutto vo braccio, e della meta dell'altro: Quefti dopò che fut al fuo alloggiamento por: tato, e con effoliluoi bracci, mentre flaua nelle mani de* Cirugici, diffe (parlando de' bracci, ne'qualifoleua fentir dolore per caufa del mal Francele ) yano me doleran mas, facendo quafi atto di ridere, e meltro tanto coraggio, che doue ogn'altro farebbe morra, merito di vin uete: fr tranto, hauendo nel tramontar delSole la mina sbalzatai'i aria la fudetta mezza luna, ne fegui per la ficcits della terra un granterremoto con tanta poluere, che turti corfero alla cieca.per cosi dire, alla difela delle murajeturtala f guăte notte durò la fcaramuccia, nella quale reftarono de' noffri feimorti, equatrordeci feriti; finalmente non effendo il numcro de nollri foldati tufficiente per difendere la metà delle mura, furono abbandonate fiftefla notteturte le fortificazioni di fuorice con guefte facende farriuò all'vitimo giorno di Agofto, fin'al quale furono contati dal canto de gli affediati ducento, e ventinuoue tiri di Cannone fatti a diuerfi polli,e dal can. to de gliaffediati, trecento, efetranta.

Nel pincipin del fegutnte mefeli nemici calarono li tre Cannoni della batteria, che ftaua Copra il Conuento de'Riformati, nel fr ndo della tri ciera, che fecero sboccare poco focto della mezza luna grande, lontana folamente cento cinquanta paffi dalla muraglia, bencheil Cannone del Calftllo, e li Mofchetticri della mezza luna procuraffero co'i continuitiridi tutto quel giorno dimpedire il trau glin de' nemmi; la notte appreffo sboccazono la fuderta trinciera nel toffo dieffa miezza luna, 82 inipolerola batteria tanto baffa, e vicina, che nelfar del giorno cominciarono a batteril muso con si frequé-

## A. Li I

ti ini, che havendone fino alle ventidue thore fatti du: cento cinquants, canettero fina da'fondamenti pid di tettanta palidi di muro, in mantera, che facilmente vi fi poreinaliare, nè vi ei a acquanel foffo, che impediffe la broccia. Da tanta rottura dubitando il Barone di Batteuilla, douefle tubito teguice falialto, fece flate queila poco ente con larmi alla maoo, e portar'e efpinger colle picche i caualletti fabricatialla cima della breccia; mà il tusto con 'fei tiri de' Cannonı nemicı andò in tracaflo ; ̀̀ fegno tale, che fe andaua all'affalto della breccia, e tutt" ad'va rempo daua il fuoco alla mina li farebbe itato faciliflimo l'entrare, non effendoui dentro di Nizea più, che srecento Loldatitrà infermi, e tani, appena fufficienti alla breccia; poiche de' Napolitani n'erano in piu vole fuggiti fettanta quattro, né s'afteneuano di fuggir da mezao giorno in faccia de'loro Vffiziali.

Ridotta per tanto la Piazzz in malifimo ftato, linemio ci fecero vna chiamata, che in foftanza conteneua, che il Gomernatore di Nizza la rendeffe al Duca di Longauilla io nome del Duca di Mantoua per ordine del Chriftianiflimo; altumenti che conofcendo la debolezza della guarnigione, lhauerebbe storzata e tagliata tutta a pezen nel termine di mezz'horz. Il Parone, e gli altri Capi andarono a riferire la chiamata al Maftro di Campo Ghilini, che tuttauia giaceua in letto,infermo, econ effo fù conchiufo effer bene metter le cole in negoziazione, ma non conchisdere fin'a tanto. che ipedro lauito al Conte di Sirvela; non veniffe da lui qualche rilpofta; e frattanto alficurarfi dell'affalto, al qual' era imponfibile di refiltere per la mancanza de' foldari ; però fi rifpole al Longauilla in nome del Gouernatore, ma di contenlo ditatti gli altri Capi,li quali difiero illoro parere ; che la merz'hora fi riputaup niente;che hauendo da conlultarfi con molti Capi, ch'erano nella Piazza, non lo poreua far' in cosi breue tempo; che, le il Duca haueffe mandato vn'oftaggio al poto de' Mulini, vi hauerebbe trouato vn'alrro, ch' egli mandarebbe con l'inftruzione da concertar la rela, la quale non hauerebbe ricuiato, quando foffe onoreuole, lafciando in arbitrio a! Longawilla dimendar, ò Capitano,ò altro Vffiziale; poiche all'incontro le li larebbe in. uiato vno daltrettanto grado. Mandò fubito it Duca vs Capitano, \& il Maltro di Campo vi mandò il Capitano Fantino Napolitano, che ne Moltrò difiderio graude; \&e lifù data la feguente inftruzione, non cun iperanza di ottener turto quello, che fi pretend cua, mà per aggiultarfí poi alli pil vantaggiof partiti, che fi potefle: Che preten. deffe dodici giomni a conlegnar la piazza, iquali finiuano alli quattordeci del corrente mete, e frattanto ceffafferol'offeie e le fortificazionid ambe le parti:Che foffe lecito al Gouerbatore di condurieco li tre pezzi d'Artiglie. sia del noffroRè:che poreffe eftrarre \& condur feco cento barilidi poluere: Che l'vicita foffe con arme, bagaglie, tamburro battente, bandicre (piegate, miccie acces fe, palle in bocca, e poluere nelle fiafe $\boldsymbol{f} \boldsymbol{\&}$ la Caualletia colla celata in capo, archibugeio in mano, con tromba ionante, \& tuttia cauallo: Che fofferoturti conuogliati in Aleflandria della pagliz, Patria del Gouernatore, pet la via di Ouiglio, la pu breue, longi da Nizza dodici mia glia: Ch. gl'infermi, e feriti foffero col bagaglio condotet con ogni ficurezea fopra licarri: eche li Tertieri non fofferomoleftati, nè inpedito chiunque voleua partire: Andò il Capitano Fantino colli fudetti Capitoli dal Lona gauilla, il quale non rantofto fini di leggerli, come diede belle furie Francefi. ftrepito. li feci in pezzi, e dimandane do fubito il fuo oftaggio,diffe al Fantino, chefen'andaffe, e che non meritana rifpofta; drindi a pocn lidiffe, che hanerebbe lafciati andar li noftri con arme, \& bagaglie in Aleffandria la mattina feguente fubito, altrimenti che hauerebbe perfo mill' hnomini, mà hauerebbe hauuto, Nizza a forza, e tagliatj tutii a pezzi: a quefto s'oppofe i) Signore di San Paolo, proteltando, che nonintendeua fil faceffe diflimile condizione a gli affediati, di quella factfie il Marchefe di Leganes a fe fteflortanto piu effendo palfaritredici giorni da che lefercito vi pofel'affedio; che s'erano fatti pià difettecento tiri di Cannone; ch'erano volite mine, fattabreccia, \& acquiltate fortificationi : le quali cofe non erano' feguite al tempo del Leganes, e pure che fù coftretro a fart!, dopò la refa vn lungo viaggin con mali trattenimenti ; proteftò egli ancora di icrio nere al Rèdi Francia, ed al Parlamento di Parigi, fe il Duca di Longauilla pregiudicaua al Rè in quelloccafio-
sie. In fonimi la protefla fata dal San paolo fece franto zell'animo dieffo Duca, che inth volle confentire: ad attri Capitoli per gli affediati, che a-quelli del San Paolo, dichiarandofiaffolutamenteche, fe il Gouernatore li voi leua accertare, faceffe vila chiamata la mattina feguente alla Diana, altrimenti huucrebbe mandato a darli l'affalto. A mezza notte ritornò fùntino in Nizza, efù rimans daro l'oflagginal Campo nemico, dopè allétei hore dellifteisa note il Siruela inuiò vna lettera al Maltro ri Campo Ghilini, autiandolo non efferui pid iperanea di foccorio,eche raccomandausalla prudenza fua, e del Barone il regoziaré peril meglio distaz Maeltà:

- Vedendo intantoil Baromel'impalfibilt i della difefa, la maniffita perdita della Piazza, e de' foldati, jla frettez-i zadetrempo da negoziare, \& nfoluere, la durezza delle condiziont, itauz prefoluto, e quaff per perdere infieme colla Pigiza turta la gerite: : At Ghiliminom era polibile dar'ad'intendere'; chos't ra feteoph dell'obligo, che riear vin bubt difenfore d'vna Piazza ych'era pazzia manifetta il far tagliar'a pezzi quella poca gurrizigione Cenzvile del roithone , econ perdita della fua riputazione; che nón era obtigato alpettaz'afati, non havendo la quarta: partedellagente, che tich:edeuz quella difeta; ogli oppreffo dal male del corpo; \& agorizzante di'quelto dell'animo, nonfapeuz nelietro pigliar pariti,; quando final. mente con participazione di tutti, effendo gia paffata vn': hora dopò la Dianz; \&in procinto dived re la total rouina di Nizza; raddoppiandofi li reri del Cannone da ogni banda, il Barone fir rifolle di far la chiamata concepo tata col Capitano Fantino ; la qual fatra, furono tubito datid'anbe le purti due Capitani peroltaggi : credeuz il Barene d'andar con la gente in Aleffandria, conforme siferi Fantino hauer prima detro il Longauilla, ma nel ferrar del negozio volle, che il parere, 8 volere del San Paolo preualeffe; ciod̀ che la gente andaffe in Borgogna, eccetto il Barone, il quale ricusd, dicendodi voler correre la medefima fortuna de' loldari; Che il Maltro di Gampo Ghilini fofle, come ferito, infieme con ${ }^{j}$ lua famiglia eccertuato; Che ruttili feriti, \&infermi foffero in Aleffandria conuogliati; e che fi concedefle liberta alli foldati della guarniggione di poterfi mettere al feruizio del Rédifrancia, col qual pretelto moltide? noftri ioldati tornarono prefto in Aleffandria. Le fudette condizioni cofiaggiuftate, e dopòche fù ftabilito di renderfo, s’apri la cala della vettquaglia militare, la quale fil diltribuita a Fs ati, Monaches ad annci, e nemici; dipoiil Maftro di Campo fi fece portar in San Francefco, e nell'。 vicir di caluli tà data da fortolcriuere la refa ; alle ventidue hore delli due di Settembre; 'nel qual tempo la noftra foldareica doneua, fortire di Nizza veme vna dirocifima pioggia, che fece ritardar la marciata fino a notte; il che fî caufa , che il Sergente Maggiore della Piazza Capitano Gio: Giacóno Balbi, el Pilitante Franceico Laghs infieme con altri Vfficiali, e molti de' noftri fold ati viciti dalla Terra nafcoftanente, fchiuaronol'andaradi Bornogna, épreferola ftrada di Aleffandria. Finalmente il Ghilini col mezzo d'vn paffaporto del Duca di Longauilla fil invna Carozza condotto in Aleflandria, doue parimente fopra li carri fic conduffero lif feriti, \& infermi. Bopóla perdita di Nizza, vedendo il Velcouo di Aleffandriail pericolo, nel quale fir trouavano le Monache del Càtellazzo, per caula dé Erancefi padroni della Campagna, mando z'li quattro di effo mefe di Settembre il tuo Vicario Generale a leuarle da quel monaltero,e condurle in quello dell'Annunziara di quefta Città delliftels' Ordine.
Il faccheggio, che infieme con molti altri mali trattamenti fece del mele di Maggio di queft'anno la noftra Caualleria, \& anco vila parte della Fanteria Spagnuola del Prefidio di Aleflandria nelle Terre del Monferato Superiore, ful caufa di accendere cosi viuamente gli odij, e lulcitare di mantera le perlecuzioni ne gli animi de ${ }^{\text {P }}$ Monferatefi, contro li paefani, \&zabitanti nel Territorio Aleffandrino confinante con effo Monferato (dapoi che non poreuano farne venderta con l'ifteffa foldateica) che ne rifultò la rotina totale, e de glivni, e de glialtri, mentre machinandofi vicendenelmente infidie, cofi nelle peginne, come nelle facolta', non poteuano, te non con l'a lui alla mano affifere alla coltura de' terreni, \& all'altre heceflarie funzioni della Campagna; onde ne feguiua, e per I'rna, e per l'altra parte lo fterminio pregiudiziale
al feruizio, cosiddl noftro Rè , coline de' Francefi dominanti nella Piaza di Cilate; ill chi effendaftato rapprefentato al Contedi Siruela, \& al CouongesGoycrnaiore di quella Circà, permitero, che fifaceffivnagg: fillamenso, il quale feguitmedrante il congreflo; che allite iu farto nella Valle delle Graxie (cofidetta, per efler jui vna Chiela di Maria Vergine, fotto it titolo della Madonnî delle Grazie ) in vn prato, che confina trà l'A cflandrino verfo Borgoglio, él Monferato, itriditieguenti D $\subset$ putati, cioe per la parte noftra fernceica Deza; wino des Luogo Tenentidel Maftro di Campo Generale, \& ©it Giuseconfulto Gio: Battiftio dal Poxen Orztore pies quelta Patria, huomo di molta deftrezza nel maneggio de' nea: gozij; oltre all'integritàfa, egran infficienza ina ambe le leggi i e per la parte di Arancia, e del Monferato, l: Er: mite Capitano di Corazze pet il Chriftianifinio. 8 Ino: tendente genezale delle Finzaze., \& il Segretatio Prama; i quafic con quatero perione, 8 vn erombereai per cialcua m banda, fi trouarono nel fudetro Luogo all hora .con forme fil da effi determinata effendofi vicenderolmente farti li paflaporso refoè per li Di putati francefe, e Mon' feratefe, lo feceil Siruela; e per li nofri il Conunges. Il iuderto aggiuitzamento per la parie noftra legui con quefti Ordini daoffetuxzfi da turn lí fadditi di:queflo Star to, $e$ ipexialmenie da quelli delle T etbecontigueal Mon + ferato: Che s'aftenghinioda qualfaooglira inuafione; , ò altro attentato contiso li detri Monterateficon rifipetto alle perfone, corrie a qualfuog liaphent:, é robbe kord ;: mà li lafcine attendere'gueramente alia colcinaricina; della Campagna, of ad ogn!aloro lórefercizion efacen da lenza dilturbo, mè molê̂tia alcuna, fotto le pencravimorírie' al Conte di Siruela, oltre it compito rilars imento dogni danno, che apparirà efler flatódato a derti Moufcratefi: CheliSindici, e Confoli delle confinanti Turre fudette ftiano con ogni attenzione, e vigilanzar, accioche non te gua cola contraria alla dilpofizione di quefti Ordeni, denunziando li conrrauentori, pe: che pofiano effer calfiga ti, fotto pena alli medemi Sindici, e Confol, che faranno in ciò negligenti, deffer anch'effifeuer amente puniti allarbieriodel fudetto Siruela, il quale di più coman$\mathrm{d}_{2}$, e vaile, che le Terre medeme, che refteranno pit vicine al luogo, doue farà ftato dato alcun dannoalli Monferatefi, fiano tenute a rifarcirgliclo del proprio: Che per quelto non s'intenda conceffo il commerzio trà Ii fudditi di quefto Stato, equelli del Monferato, mà leuata lolamente loffilita fuletta, permanendo nel refto in lor fermezza, e vigore tutti olialeri ordini per l'adietro publicati, a quali non vuole il Siruela, che refti per quefti in alcuna parte derogato: Che finalmente tutti li Podefta, e Giudici ordinarij delle Cited ee Terre di quefto Stato faccino'publicar li prefenti ordini nelli luoghi foliti della lor giurifdizione, perche venghino a notizia doogn'vno, e ne proc ejnola puntuale offeruanza; li quali furono, a glintto dellifteffo mefe di Settembre publicati a fuono di tromba in quefta Città.
La'moglie del Marchefe di Courè Generale dell'armi per il Duca di Parma contro Vrbano VIII. Sommo Pontefice, venendo da quella Cità a per ritornariene in Francia, pafsò alli quindici per Aleflandria. Quiui hauendola il Conte di Sirnela conacc glienze grandi riceuuta, la fece pigliar' alloggiamento nella Cafa del Maftro di Cam po Ghilini, dal quale a luefpete fù ella benifimo feruita, e regalata ; e poi feguitò il giorno feguente il luo deftiazto viaggio per la volta di francia.

Dubitando il Siruela, che li Francefi da Nizza della Paglia non foffero per incaminarfí all' attacco di Tortona, mandò alli ledeci nel Caftello di quella Città cinque pezzi di Artiglieria, cioc vn mezzo, equattro quarti, infieme cor alcuni carri carichi di zappe, batili per il tran uaglio delle fortificazioni, che iui fi erano cominciate; le quali cole furono cauate dalla Cirtadella di Aleffand ria; dalla qual Citzà inuiò parimente il Sirtuda nell'iftefo Ca flello gran quantità di viueri, e munizioni dogni forte, per mantenimento del Prefidio in occafione sii affedio; e fece altre neceffarie prouigioni dal iudetto dubio fomminiffrateli. Dopò hauer li Francef coll'efercito loro fcotia vna parte della Lomellina, del Nouarefe, e del Territorio di Morrara, da' quali hiogh conduffero vis vn ricco bottioo di beftiame, nel ritorno vennero con vna parte di effo a Felizzano, e con laltra fecero alto nella Valle di Grana ; dipoi paifato il Tanato, fi portarono tut-
ti vni-

## 240

ti vnitamente in quefti giorni nell' Aleflandrino, cioè in Ouigho, Gamalero, Borgoratto, hella Villa, nel Calale de' Bagliani, \& in altre circonuiciae 'Serre, conducendo reco iei Cannoni . S'zuanzarono il primo di Ottobre nel Caftellazzo, \& iui fecerodimora col grollo dell'efercito, mentre vas parte della Caualleria andaua correndo il Bofeo, e Fregat olovil giorno leguente nel far del giorno. parti dafudettiluoghi la Caualleria con aflal buon nazmero di fanti, e contrè mezzi Cannoni, per incaminatfi alla valea di Tortona, tenendo 12 ftrada della Fraichetta ementre conuogliaua la detta Artiglieria, vna truppa di efli Caualli icorreua rutto quel Territorio, cioè da San Giuliano fino a Piouera, e Riveltino, \& in tutti li Caffa naggi di ellio Diftretto, doue fece qualche bottino, maffime di Beltiame, col quale fuggiuano i poueri Maffari, per Settrarlo dalla rapacied de' nemici.

Frattanto, beniffimo prenedendoil Sizuela,che li Fran-cefi ftauano dinomento in momento per attaccar Tor-: tona, fpedıtìnente vi mandò l'ifteffo di, infieme con: buona fomina di danari Gio: Beroardino Galeotti, e Baldirio Bodina Luogorentnti del Maftro di Campo Generale, \& anco il Regio Ingegnero Capitano Eranceico PreItino, affuche attendeffe alle fortificzizoni,e mille ducen so foldati di yarie nazioni, e trà eflalcune Milizie-Tortoaefifetto il comando del Barone Gardfoli loro Maftro di Canipo. In quefto mentre, effendofi preftamente auan. $z$ ato allittè l'elercito nemico alla volta del Tortonefe, fi ipaffe fubito a Caftel nuouo, e Sali, de' quali luoghi fene fece padrone con poca difficoltà, effendoleli refí quei Terrieri con alcuni patti. Qaindi, alli quattro accoftatofi a Tortona, vi pole d'ognintorno l'affedio, efece la chiamata con vn trombetta, il quale frattanto che gli alfediati ftetrero a darli la rilpofta, fù dalla muraglia colpito con vna mofchertata nel'a refta; onde il Duca di Longauilla siloluto di non pid riceuere quella Città a parti di buona guerra, voleua che fi pigliafic a forza, e che lidefle a iacco; mà lintercefione di Paolo Arefi Vefrouo di effa Città operò tanto appreffo il Prencipe Tomalo di Sauoia, che la refa fil accordata con onefte condizioni, le quali conteneuano in foftanza, di faluar le vite, e le robbe ; di conteruar' intattili Monafteri di Monache, o tutte le Chiefe; di faluar l'onore alle Donne douni età s edr date alli Vffiziali il lemplice alloggia mento al coperto; la qual cola non fù da loroofferuata; poiche allentrata loro nella Citti, che fegui alli lei dell.ilteffo mele di Otrobre conduffero feco tanta quantità di Ceguaci, che altrinferoi poueri Cittadini ad abbandonar le proprie cale, \& andar'adtroue mendicando,mentreancora fiftecero padroni di tutte lefoftanze, che per il vitto loro, e de' figlivoli terruano iui ripofte; dipoi, perche ne' Capitoli della refa non fí fece menzione di faluar le Campane, \&il Metallo, il Generale dell'Artiglieria di Francia li cottrinte a sboriarli mille doppie, à fine di la fciar', e f'yn', el'altro intatto : nell'ifteffo tempo cominciarono li nemici ad auanzarfi con gli approcci verfo il Caftello dellatudetra Cittù, nel quale, mentre fi accordauano i ludetti Capitoli, erano di già entrati tutti li Capi del noftro Rè, infieme colla foldatefea loro, e tutte quelle robbe, \& vertouaglic, che dalla breuita del tempo li fil permeffo di porerui introdurre.
Q.aafinel medefimo iftante dell'attacco di Tortonz, man. datono li, Francefi ad occupare con alcune truppedi Fä. terid e Caualleriale Terre di Voghera , Pontecurone, \& Vighizzolo, doue non conte:randofi di faccheggiar le cale di quei poueri abitanti, volfero anco metterle facileghe mani nelle cole fagre, (pogliando le chiefe de'loro paramenti, e fagri vafi; faudando i Preti; \& entrandn con ogni licenta militare ne Monafteri delle Monache: dopò hauer'i nemici láciata ne'fudetti luochi fufficiente guarnipione, andatono ad vairficol reftante dellefercito in Tortona. S'incamino poi il Marchele Villa con circa mille cinquecento Caualli, alerertanti Fanti, \& alcuni pezzi d'Artiglieria per efpugnaril Caftello diSerraualle, lougi da Tortona otto miglia, e confinantertà lo Staro di Milano, e quello del Genouefe; mà il tentatiuo riulci indarno, cof peril valore di quelli, che ivi fauano in guarnigione, come pir la naturale fortezza del fito, che rieice inefpugnabile; onde fildanemici abbandonato.
Alli dieci, vfeirono d'Aleffandria il Conte di Sirucla, 33 e tuttili Miniftri di guerra, infieme col fuo eiercito, che conteneua fette milla Fanti, trè milla Caualli, \& otto

Cannoni, cioè due merzi, efeiquarti; e fecero alto di la delia Bormida, ne' cui vicini pratififermatonola notte appreflosilitguente giorno poi andatono al Fregarolo, 8 allitredici palfarono al Rolco, camino dimezzo mighio dall' vn' all' altro luogo. Poicia, nellitteffo giorno, han uendo laputo il Sisuela, che linemici alpettanano in Tortona va loccolio di munizioni, che da Nizza, d'Acqui, d'Alba li vemua mandato, inuiò a quella volta, ciod trà la Prefoin, \& vn Cafinnaggio detro il Bãadiso vn grof fo di Caualleria, per impecirt il palsagyio della gerate, che lo conuogliaua, \& anche per tarne botuno, quando loccafiene l'haueise permelso; mà elsend:o ltato cià da' nemici aquertito, fecero differtela condotra ditiso finoz nuou 0 anlio.

La notte auantialli diecifette delliftefo mele di Ortobre parti l'elercito noitto dal Boico, e n'andò a Pozzolo Formigaro; \& hauendo ncl ludetto giorno ly brancefi dato da ir bande leafalto al Cafkllo di Tortona; turono con hro mortaliti grande valorolamente ributcad dalli difeniori; dipoi, allidieciotto i noltel da Pozzolo trautertando la Fracheta fouto il Callinaggio di Say Culmano, fi trasterirono à Caltelnuouo di Scritua, donde jécuciafono li Francefi, che lo teneuano; \& iui nell'ilteffo teinpo i noltri paefani disfecero vne Compagniad) Cauplii del Prencipe Tomafo; come anco vi trouarono grao.quantità di falnitro, \& altri ınateriali par taıne polutre; letté milla razioni di pane, \& buona guantità di farma, $\in$ di altre vertouaglie ; le quali cote che hzueuano da foccorrere il Campo Francefera Tortona, furono poi da'medefimi depredate. Nell ifitefo grorno, il Gouernaroie di Calale mandò per la Collina alla volta di Tortona va foccorfo di munizioni condotto da leffanta Mul, , \& accompaguato da buon numero di Caualli, e quando fu giunto a Riuarone fotto lariua del Tanaro, il lorotrombetta diede auilo ad alcune truppe dı Caualleria Francefe, che veniuano dal Campo loro, affincke s'accoltaliero à conuogliarlo ficuramente; mà erouandofi quelle ald quanto difenfte, \& cflendofili condotieriaccorti, che ii noftri paefani andauano ad affrontarls, preftamente icaricati hi Muli, poltero vna parte dielle munizichil lopra due borchielli, che per tal'effetto Itauano pronti nel fiume, ele conduflero à falumento fino a Tortona; ma il reltante chera ftato dopo fcalicato fopra vn'a'rro borchiello ful da glifteffi Mulattieri getrato nell'a aqua, vミdendo elli limpoffibiltà di poterlo taluare dalli tuactel paetani d'indi poco difcolti, li quali tuttavia fecero bottino di diecidi quei Muli. Mentre ciò leguiua, il noftro eiercito alli diecinoue s'auanzò à Ponteturone; $\&$ alli vent'vno a Vighizzolo, da'quali luoghı, prima dell'ariuo de'noftri, erano già partitili nemici, per andar'a congiungerfi congli altri nel Campo di Tortona. Alli venm titre, alpettando il Conte di Sirucla noue milla doppe, che da Genouali veniuano mandate per gli occorsenti bifogni dclla guegra, e dubitando di qualche finittro incontrode'Francefi, mandò yconuogliarle cino à Paltura--na, luogo di quetto Stato con quello de'Genouefíco fis nante, quattro Compagnie di Caualli, le quali prima, che giungeffero alla detra Terra, diedero vicino a Bafaluzzi), luogo dell'A leffandrino, in quattrocento Caualli nemicio che poco inantierano vicitida Pozzolo Formgaro; \& effendoficon efliraffontate, fcaramucciaro. o, mà per ef fer di numeromolto inferioria nemici. $n$ 'hebbero la rotta, con perdita di trentacinque Caualli; ìluarono però̀il danaro, che interamente conduffero dentro di Aleflandria. ll difudetto, il noftro eíercito da Vighixzolo pa sò à Volpera, equindià Marázana, luoghidel Territonio Tortonele. Alli venticinque, mentred formoera nuato al Campo nemico in Tortona vn fulcorfo di munizioni portato da ottanta carra e e conuogliato da due milā Fant, e mille Caualli, linondazione de'fiumi caulata dalle dirotifime pioggie non permile il luo paflaggio; fiche tal dinecelfita, chefi fermaffe in Capriata Caltell.) renuto du'Francefinel Monterato inferiore, fino alla buo: a congiuntura del tempo.
Ne i primi giorni di Nouembre, li nemici in numero di mille Cauallifi fpiniero fotto il Caftello di Riuallino (fudo del Marchele Ferrante Corte, poco diftante da Pinuera) oue fitrousuano alla difefa cinquanta paelani; efattala chiamara, hebbero inuece di citpolta molte. molchertate, le quali ferirono, \& vecilern alcuni di elfi nemaci ; perciò hauendo queftiveduta l'mponibitrà di ottener lintento loto, per'rion hauer feco Fanteria, ie
noandatono confufi: Alli cingee, il Siruela mandd it. Marchele di Carazena cenerale della Caualleria, she di-moraua-nelle parti di Voghera, e Pontecurone, à rompe reforte Mulupi fopra la Squiuia, de'quali fe vè feruiuano: li, Ffancefiper: benefizio loro in Tortonz; dapò queita. imprefa, nehritorno ch'ogli fece'allifuoi-Quartieri, pal-. fando per ka Eralcheta, la luz Caualleria, che la norte ap-. preffolteres, in, Caftelceriolo, in Viltanuoua Caffasggio de'Ghilini, 8 in atere Cafine, facicheggio ti fudertiluo. shi, e tumto quafi quel Texyerio, con fapui quanti dami: leppe imaginarf, conformeal coflume ordinatio della: folderefca. In quetomentre, hairendo pronifto il Conte di Siruèla, che li nemici dopól'efpugnazione del Caltala. If di Tortont, poteffero accingerf ad mprode maggiokj; \&rinolkrafinelp Stato di Máapo, verfo il Pauele, diedo osdine sebe fi fortificafte con Baboredi. Reali-e con ugni poffallo ditefa Pontecurone, comerbiousdel rimaneipra dieflo. Seato, cifrontiera coerro lin memeti. Perció alli dricti fud ata principio ì quata faceade I ceme anco hat utndo egdi dubitato, che da Calale porefiero li medefumi di aticolto forro.le Colliac, \& allijmprolifo aurnmarfi Noncesaftello. e faxui via forprefeis vi mandd eveceaco gurltadoxi, e due Compagnie di Fantecis; per fortificare: quel forta. Nel Caltelo di \$als patimente inuio : tremta foddaticoa vn Capone fratraptpy chelleguiamiso queftimos cisedimenti li Frapcefi diedeso il Groco ad wa mina fucta. fortozi CalteHa di Torson, haiqualemon fece alcun'efo: ferto. per buter ii defenfoti opportuntmente siparatoal pericolo dieffa. Parciol non potendoti nemici megeior-- ponte ellungare l'affedio per la fearfozzz de'forgggi,pet Ia quale giornalmente reRauana primidi molti Cauallors fecoto rifoluzione dinacctlerare l'efito eol niezzo di.altre mine gia da lorn preparate per farle wolares alli tredici duaque bamordo: atcaccato ilfuoco ad vna lotto il bafio: rie della posta; del foccorfo, che guards verfo Serraualle, rifuculdicontro di loro, eneicoperie dweento incirca; cio mok onante, mentre penfano, effi di dare porila fatta Griectist'dfalto al Caflello, vengono da'difenforivalorbfatienderigettati, li quali con gfoni, e terra in vn fubios sipartrono: quella sourias ; G come anco proujdero ${ }^{1}$ quella di due altre, che fecoro invemicr wolare il. Seguente gornos poiche haucndo vnat di effe fater rotrura di fei frasciain ciuca, e eredendo li nemici di poter per quella entrare, vi poplicarono gliafidi pid oflinati che prima, iquali duratonofino alle trè hore di notte; unà veduto finalmerve eflerimpofibile l'earrarui,dopd hauer lafciari sd. Ia bececia ducento altri morti, fi sipciarono fine al foguente giorno, nel guale ne fecera volage adtre due, $8<$ in vn medefimo tempo diedero va'altrogenetale affalto.che durd figo al tramontar del Sole: in quefa faziomo fipilmenta fi.fecero valere gli affediati, hauendo con agni in zrepidezza ribytzuti li nemici, con morte di ducento in circa di loro, e norr più diquindeci di quei di dentro in sutti li fudeui affalti icoptuttocidieguitaronoli Fencefrdi trangliar il Caftello coa li continui síri dell Artiglieria. e de Mafchertio
Eftendo fato auifato il Siruelt, cheli nemici afpettioyano vn. groffo conuoglio di piueri.e munizsoni da Nizza dolta paglia,e d'A cqui,scous ato dal Marchele di Pianez: 2e cona due milla combattemi, mandd lubito quella volta il Geuntale della Caualleria di Napoli Vincenzo Gonzugarcon mille Cauatiz; srèferzi di Fanteria, e buon nit pero di paelani leusti dard'Aleffandrino, e guidati dal Gonse galeazea Trotice da Giufeppe Gualco: Con queflogroflo di gente bauesdo eglif. prico longi da Catine incentrato linimico, \& il conuagkio, lo coftrinfe à ritormarfene indietra.a e laluarfi in Aicqui, dopos hauerli notte alcune Compagnie s dipoi fif fermó il Gonzaga in Riualra, e Sareui, Terre non moten diftinin da quella Citrà, per impedircil paffaggio di effo Conuoglio. Pofcia la notte auanti allidieciorto, il Siruela, che haucua di già faputo efier'il Caftello di Tottona in bilogno di viveri, e munia zioni,e di loldati, co'i quali fi poteffeafliftere alli pofti, e far l'vfizio di quelli, che per le malaetie fi trouauano ina. bili al feruizio, inuid Diego Sayauedra Commeffario generalodella. Cavalleria con quatteocenco Canalli ad introdurrenel detto Caftello ducento cinquanta fanti con trenta lire di poluere, \& \{ei razionidi pane per ciafcun diloro: Quefticflendofi accoftati alla linea di circonuallazione vicino alla mezza luna manci la porta di Tortona, che guarda verlo Pontecurone; da quella parte
fili. etrente penctracond, effendo Anco il prino ad attac:car quella limea, it Capitano Ratmondo Baghani con la Ia fua Compagnia di Cuualli, il quale con grandifimo valore fuperd la trinciera, e tu cauta, che il deffuerato loccorlo entraffeprima che la Caualleria nemica fi mettefíe in ame , per impedir il gia effetruato; Perilc he gli allediaticon più fuochi nediedero fegno di grande allegrexza. Pocn doppo lingreffo del foccerfo, Gio: Bernaidino Gateorti, a cui carico ftaua il gouerme deli' affediato Can. ftello, iece vna sagliarda fortita, colla quale obligd if nee inioo ad abbandonare con mortalita in pni d'vna paste $i$ poftiv oue seera fortificato.
-Siami lecite di fare in quelto luogo vma diguctione degnadi memoria, degma veramente d lla liberalità di chi diede ocrafione di farla, cioè Galpar Rolales, nato in Aleflandria dai padie; 8 madre Spagnuali, Cauagliere deltabite di San Giacomo della Spada, del Gonieglio del nolto Rè, fuo Seeretarie, e Prefidente della Regia Came za di Napoli, difpoferra gli aitri legari da fe fartinellivleimol fuo tefamento atipulato all dieciotto del fuderto mofe di Nouembre in: Genona dal Notaio Gio; Battifta Catingione, Che gla vili da ricauarfidal Capitale difef. fama tei milla lire impiegato sùl Banco di Sant ${ }^{3}$ Ambromi gio deHe:Cirta di Milano, fi diano if datr ogrammoad. Hoa donzella natadi legittimo matrimonio della lua caLa', e famiglia materna di Egurzia, preferendo in caio di comeoría la pill propioqua in grado ad effo reftatore, of fiap per parte virile; $\hat{\text { d }}$ fiapor parte di feminh, 8 in prri:gra-i doxiebba cffer preferita lamaggior dieta:, e piut neceffa tofa a giudiziodellamminiftratore, che per etmpo fari di.queftalafcita, efemiranna li. Judeti vtiliper fuffraggio di dote; cesi peracenacfic come per monacarfi; e le en qualche anno non vi fara alcuna donzella di alcuna dellefuderte calate, $\delta$ che fimariti, of fi veli in alcun Mow naftero di Monache, in tal cafo gli wili di quell' anno fí diapaiad altra donzella onos ata, e pouera, che fia natutale di Aleftandria dellapagliz, particolarmente fe farà ofana di padre, preferendo lempre quella il cui padse fofie Spagnuola, epil necelfroibad arbitrio dell'smmihinraxore di queßafafcita. Il qualedichiarò egll, e.volte, che foffe Mariade Acugna fua moglie mentre viuoffe, - doppo fus morre Matteo Rolales fratello d'effo tcfiatore, anch'egli naco in Aleffandria; del Confeglio del noftro - Ré, luo Segretario, ie Qureftore del Magintate Seraordi--mario delloStato di.Milanosefucceffuamente glicredi di eflo Martea in infinito, ò chi detto fuo frotello dichiaral: fe in vila, è ia morte,tome li.diede balia di poter fare, in'caricando di concienza, chi,haveffe per sempo fa derea amminigrazione, di fare l'olezione della periona nella maniera ludepra, e la difpofitione de $i$ decti frnatijo 12 qual wolle; che.fifacefle agni anrio.

Ripiglio la parratione deHe cole milizari di Tortona, dicendo!, chela grande neceffita de' viueri, che tortania icretceua del Canpo nemico, era caufa della fuge di moedti di quei loldati, li quali andando cotidianamente a renderfi al Siruela in Pontecarone, veniuano da fui foccor $\sqrt{2}$ didanari; corte anco hauendo i nemicigran penuria di forasgi, mandsuano in parti lonmene a pigliant co molci pericoli, mafitae diprigionia, fi come occorfe alli vèntib \& yent'vno dell'ifteffo mete, ne' quali. pés la fuderta caufa ne rimafero prigioni ducento cinquanta in circajln olere il Capitanol Eraclito Moconi con la fua Compagnia de Caualli disfece no contorni di Noue vna truppá dicento ciaquansa $\mathrm{Ca}_{\mathrm{a}}$ alli nemici, mentre andanamonforgsgiare, dea quali ortańa venuero nelle fue mani, egti al tri con efler fatimalamente tratati, fifaluarono con Ia fuga. Dipoi, premeva tanto al Generale Duca di Longauilia; che ilfuderto conuoglio arriuaffe quantn: prima in Torcona, itante il bilogno grande mel quale firtronama il heo efercito, che alli ventiquatero mandd il Colonello Merfino Liegele con mille Caualli vérfo il fume Orba tra Noue,18r Capriaxa;per (palleggiar derto conuoglio, che teneuafi pronto in Acqui ; onde faputo cio dal Generale della Caualleria Napolitana Vincenzo tonzaga, che djmoraua con vn groffo di gente in Riualta, e Streui, fece〔ubito auanzare alla volta di efio Merfino i] fuo Commiflatio generale con trecento Caualli, il quale paffata lafudetta fiumara, ando a trouare linimico, e comiaciando alicaramucciare. diete tempo al medemo Gonzaga, che vi arriuafle col reftodella tha foldatefca in modo che ruppe la detta Caualleria Francele, aiurato in

Hh
parti-
particolare dalti Pauflatidell Aleffandrine i quali gia Stauano alla Canptgnaper infeftar' i nemici. Vi reltso. rono dei Francefi motri morti, eprigioni motri altri, trà: quali Piftedo Merfino, cte mentre con alcunti pochide Cuoi cercaua ditaluarficon la fugar, diede in viatruppa. de' fudetti paetani, di'quali femaloato fil efortato a rendetfi, ma perches'aicorfe, che non erano Coldati, aloto non volfe farfi prigione, mà beie ad vn`Vffiziale di guer-: sas vi simatero anche prigioni va Barone, due Capitwnit alcuni Luogntenonti, \& aitri Vffiziali, i quali accompagnati da exe Compagnie di Capalli Gurono infiense col Merfino il giorno Ceguente condoutin Aleffandsias per di qui mandarli poi nel Caftellodi Mitano: dalla parte del Goneaga ; i morti furono Carto T zi F ano Caracciolo Nan politana Capitano di Corazze; ellatfier dwaa Compagnia pure di Corazee, con aleri pochi foldazi-

- Non oftante la, notabil mancanza de'viucti, e foragai, che turiavia pet 「euetaua nel Campo nemito in Toroosa, doppo hauer'i Francefi pofta in quadrone la loso Ca walletia fuoridi quella Citta; ; piantarone vna barteria son due peazi di Carnone contro ill Caftello dalla baridas della Collma, per impedire a gli afediati il ripanodelle breccie'fattacollemine, edi quelleancora, ch'eranoper: fare dopd che haueffero fattevolare altse det miad, che penetriuano fin forte:al Mafchio del: medemocaffelloi; Hauendo perciò li nemici pertexionare quelle due mine, fatta colia ludetta batteria voa larga bs eccia nelliftefo To maichio, fece la fera del Sodetro giorno vétefimo.quitur so il Duea di Longauillairratome del Rè di Francha la chiamata della refa a gli affedfati; li guali conolcendo it loro pericolo, fr perite mine; odme per la penuria de'viueri,e munizioni, emaffine'di yequa; hauendo prima fignificaro al Conté di Sirucli to faro della Piazza', dopò varie confulte finalmente accordarono su le cinque hore della nocte apprefios, la refa colle feguenti condisiont, ciocy, feviciuano il giorno feguenot, poreffero farlo con arpai,bagaglie, e uè pezaid'a reightringre ilfecionde, falue folaniente le vire; fepoiil rerzof a difcrezione. Perd Ja matina Coguente, che fat alli venkite;, vfci por centipo dal Caftello, dous reltauatio folamente cinquamasbaxit di poluere, la nofraguarnigione, the conteneua cisch mille foldati, comprefifli Vfiziali, tat fani, ammatai, $c$ ceriticon armije bagag lie, trè pezzi di Gmaone, bandiere foiegane; tambur!o. bxemenc.pplde in botcta; miccio acctCo, estecento raziont dipand ; ficoh quetla onoreuolezaz, chefr fuole vare $z^{2}$ chi baliorommente difende vna Piazza, effondo flati linottri kifuefo giotno comuogliati da' nemici fpozificatamente in Ale fandria della paglis, vicino al Tanaro, per la via piad breue, con li carriagei Gufficienti pert coadusre gli arnefi, e bagaplie loro. Su: bito enitrati li Francefig del fuderto Caftello, lafciareno sella Citti per Gouernatore Enrigo di Floremuille Lorepele, \& io detto Caftellail tuo Luegorenente chiamsioil Somardo Piemontefe, con mille cinquecento fanti, econ' zicune rruppe di Caualleria ; e diedere principio ariparare alla meglio le rotture da loro iui fatte, mentrefratadiauane, con terra, fafcine, gabbiont, be batte, non havendoli, permeffo la ftagione doll'Inaerno di rifarlos come hauerebbono voluto,e come richiedelua la ficurezza di di qael pofto: dipoi s'allargarone colia Caualleria zelle Terre di Pozzolo Formigaro, Dafahuzzo, Freforma*ea, Puedola, Retorto, \& in aleri circonuicini fuoghi delI'Adeffandrinoy dal che, come anco dal non haver li nemidi altra oocupazione, ffamdo l'acquift de loro fasto -ded fuderto Gallello, pigliò fofpetto ilSiruela di rimaner taghato fmori daglififtff, perciò fubimenente richiamò - Wincenzo Gonzaga, che fi trouzua nel Diftretto d Acgul, per inpedire, \& rompere il piu voltemenzionato eonuoglio, affinche vewifle con la fua gente ad vnirfi al ${ }^{\circ}$ refinte del efercito quartierato, parte in Caftelnuoue di Scriuia, parte in Voghera, $3 x$ in rimanente in Ponteeurone, dowe fiscresdeua a perfezionare con maggior celerida le fortificaxioni de' Baloardi, e mezze lunes efSondo ftato a queft'effetro dalli Capi dellefercito, che alfiftemano al trausgio , cioz il Conte di Sireela, il Marchere di Carazena Generale della Caualleria, Antonio Sottelli Generale dell' Artiglieria, \& il Conte della Riuier a Commifario Generale, depofitati premij per chi prima de gli alrri haueffe compita l'opera.
In quefto mentre il Siruela, che dubitaua li nemici non voleflero ateaccare Altiz mandó ill fecoṇdo gioruo di

Becembre a quella volta trè Tersid di fanteria con aleune eruppe di Cauallecia, per affevarir quella Piazza ; mad non ftettero zroppo ad apparire $i$ legni del dubbio $f$-Im peroche, doppo haver li Francefi felicemence condorto in Tortona il (udern foccorio' di viteri, e emanizionif, i col quale, prouidero beniffimn per quaic he tetmporil fuo Caftello, s'incamiazrono col loro groffo alle vola diAfti, doue dimoraia per Gevematore il Conte Mofto yi Czapo Galeazro Troti, mat per allihota nonifucceffe it difat: Eegno loro. Dipoi effendo ftatida nettici beniflimo atr:
 per il loso Prefidiadi Tortona; e del fur Calallo; 8 rim: particolare Pafurama; e' Caprizte, con haver mefli- in.
 comando del Signore di Caficlhno, \& th queferd: Mars checie Villa con vinalaro griffo di Caualleria, e Fanteria,
 Corcilidteflo efferwidi folro rehe liveniurdi Cafiles. Poicho gionto allairioadot'Tatraro (noñ «rrich Chizndofit. li toldaii, che lacteompragnavano, parfatoznon ranto por. Ia dreficente dellaceque, quanto per trobarfi. dallatera parte dell fume molti prefani delt Aleflandrino; chriaf: Duccendenano per rompérglielo) re ne ritornò dondterat venuro; Pertanto iliconte di Siruely fece tinforzar di. pemteli PrefidijdiAlleflamtria, edi Valenza; ciot quello: ditrd Compagnie di Curaht, equelto di due s athorina: fi poxeffero conr taccireftrimento di gicêa foldárefcajol dem lyfifiensa défudefri paefani pid facilmenceinupe: dire fimili conooglit:
Effendo ftato eletto Goasrmatore di Aleflandria Antonia Sortelli, che di già tane ua cinurniato il catico di Gener: zale dell'Artigliesiz, piglid alli cinque di effo mefe di Decembre il poffefto delifuo governo; mentire Giuleppe Mompauone;chefì Gouersatofe diquefta Citta, $\sqrt{2}$ apparecchiaua per andarfens a. Milano a fine di efercitaz'il - arico di Configlier legreto Ricordenole intãto ill Conta di Siruela del molto valore dimoftrato dal Capitamo Bzglismi hell' introdurre il forcorfo nell'affediato Cattallo
 aeptedi Capiranos dyma Compagnia di Corazzejefenda ella primicramentedi Axchitengigiert a cruallo. thoppo thauer in Sinuela ridotian burna difefa la piazera diltoom tecurone, doue laf cid emwérnarore Gregovio Briseo, mant tela mala ftagione, Ticenziol le Milizie deHo Statodi Mio -lano , fece affic gnare li. Quartieri d:Inuerno allaiCaualles:riz, atia quala fu giza daea la moftra in, Cafteluuruo dis Scrio uiài, \& in Aleflandria ; e poi finalmente ficondufte infioe (meicon oli aleri priacipali Miniftri a Vogheraf, per fandi qui ritornoiallariua refidema di milano.
Hivendoll Prancefi più d'vna volea ateacesiez ja Rocce della Vale d'Orber, chene'tempi paflati chismauafi Rocca de' Trotti, 8e hora. Grimalda, per effer pwfedura da' Grimahdi, che da'fudeti $\frac{\mathrm{h}}{}$ comprarono;'se efferalone flati braxamene pibotratid quei pochi foldati; che vi ftazano di prefidio, A. ancextillimedemi Terrieri, finalmente alli fette del fudetto mefe di Decembre vi furone dal Gouetnatiore di Alefandria, doordine del Situetw, ductnto Fantiper rinforzo di quelli guarniggione. Era digia ftato $\mathrm{d} 2^{+}$Franceficondoteo $\mathrm{Vn}^{2}$ altro conuoglio dento della Cizà di Torrona, radurato nelle Langhe, pein alctene Terre del Genourefe, quando il Duca diLonmajilla fi rieird colla Caualleria ne ${ }^{\circ}$ Quartieri del Piemionte, 8 e colla Fanteria in alcune Terce del Monferato inferiore, didoue auzanzaref alcune Compagaie verfo Calizazaco melle Langhe sedia frada del Finale; diedero nom poce tofperto, che voleferoo inuiarfiallimprefa di quellusgoo La fudetra Chualleria', efanteria nemica nella titrirata, che fece dal Tortonele imquel Monferato, itechèggid di paffaggic quattordeci Terte,parte dell Alefsãdrioo,paíre dell'Imperio, e parre frawche, pdrd aderenti allo Staro di Milano, con haued depredato cutto il beftiame, che ini troud, e faccheggiate rutte le care, \& Caffine; \& anco i Conuentider Frati, e le Chiele. Dipoi mentre due milla in circa de'fudetti nemici, che baueuanofatra dimora in: vicinanza della Rocca Grimalda,ftanamn pronni per varcare due hore acansi. al giorno, il fiume Orba, a fine di sitirarfi a Quartiere, e non hauendo eglino che due borchielli per traghettarfi; quefti da alcumi arbori, che dalla ercicente del'acqual, per effer poco auanti dirortumente. piovuto, veniuano furiofamente a feconda; furcho rinoltati infigne collagente, che vi cralopra; 8 hauende
intefe


## DI ALESS.ANDRIA:

intelo i fuderti nemici, che da Serraualle veniuano dodici Compagnie, per darle alla coda, filpauentaröno in maniera, che nel voler paflare con gran fretta, equala precipitolamente quel fume, vi simalerola maggior parre affogati, con perdita delle bagaglia, e di molti de' loro Cauali, che furono neceflitatilaciar'addietro: il valore di effe bagaglie,tul ftimato grande, perche in quelle fis crouauano tutte le robbe delli Generali de' Francefi, Co-
 ni del nottro Territorio, che per dar'addollo a nemici, s'erano imbofeati poco longi dalla fudetta filimara, s'arricchirono co'danari, argenterie, veftiti fuperbi, \& altre robbe, che rinc hiule aelli sforzieri, erano fopra Muli , e Caualli condotte.
Dipoi effendo Stato il Prencipe Tomafo di Sauoia ina uellito dal Rè di Francia del Principatodi Torcona, coArinfe alli vent'vno di effo mefe di Decembre, col mez-, zo de'fuoi Miniftri, li Cittadini, \& abitanti di quella Città 2 proteflargliil giuramento di fedeltà , per ciò il Siruela indotro da quefto efempio, mandò in Altiil Que: fore del Magiftrato Ordinario Gio: Battifta Villodre, infieme con altri Vffiziali Regij, affinche riceueffe anchegliil medefimogírramento da' Cittadini, \& abitanti dé quella Città per all'hora verioil Prefidio, che iui fitene:ua in nome del Rè di Spagna.
Nellifteflo giorno il decto Conte di Siruela, mentre di moraua in Voghera, diede al Podefta di Tortona Nicold Gualtauini, al carico di Giudice ftraordinatio de.l'efercito in affenza dell Auditore Generate; al che fare fi moffe il Siruela per l'informazione hauuta de' molti lerpizi da elfo Gualtauini fatti alla Corona di Spagia, col mezzo di molte Podefterie, \&z delegazioni; \& vitimamente nella perdita di Tortona; nella qual occafione elortò corraggiolamente i Cittadini a pigliar l'armi controi nenici, e difenderfis effendofi poi refa quella Citta, fi vitirò egli nel Caltello, doue affiti fempre alla difefa con grande puntualità fin'all'vitimo, che fir refe ; e fece turto ciò, che richiedeua illeruizio del noltro Rè .
In quefto mentre, hauendo benifimo thpuro il Sergente Maggioro Ferdinando Garzia Rauana! Gouernarore di Serraualle, quanto grande fofle la ftrettezza de' viueris, nella quale fir trouauanoli Francefi dentro di-Tortolia, o delfuo Câtello, inuiò, per maggiormente accrefcere li patimenti lozo, li foldati, che flauano alla cuftodiadi effo luogodi Serraualle con circa feffanta paefani, a difiruggere li Mulini, che feruiuano ad vio de nemici, e diuertirl'acqua, cheli faceuagirare, come ne fegui, per livno, e per l'altro il defiderato effeten.
Alli ventire poi del medefimo Decembre, il Conte Luigi Trotti gia da malattia oppreffo mori nell' età di Ieflane' ottranoi in Milano, il quale hauendo cominciato Sin da giouinetto ad efercitarfi nella guerta frà la nazione Alemanna, e poi fucceffuamente frà dieffa con li casichi di,Capitano di Fanteria, di Sergente Maggiore, e di Luogotenente Colonello del Conce Madruzzi ; conte anco di Maftro di Campod'vn Terzo di Panteria Lombarda; di Gouernatore di Nouza a e del Lago maggiare doue fi portò con grande integrità , \&e vitimamente di Gouernatore di Como.e di Configlier Segreto in Milano, fipud con ogni verità dire, cheali hebbia conlumati nuctigliannidi fua vita in Seruigio della Coroha di Spagna: Hal lafciati dopò le due figliuali veramente innita. toridelle fae virtuofiffime azioni , dico il Conte Galeaz. so, dicuiffa in molti luoghi di quefti Annali lodeuole menzionc, ed Aleffandro Giureconfulto, che fi poiArciprere neila Chiffadella Scala in Milano, le cui onora. tifime qualità da nobiliffimi coftumi accompagiate, vengono da tutri quelli, che lo praticano, e conolcono, con fomme lodi anunirate, \& con fomma ammirazione lodare.

Il giorno feguente, rigilia del Natale di Giest Chrifto, il Conte di Siruela , doppo hauer lalciato in Voghera il Maltro di Campo Generale Giouanni Valquez, perche inuigilaffe, \& affftefea gli occorrenti bifogni diquelle parti, fece d'indi pattenza, e n'andò z Milano.
Sarà principio della narrazione delle cofe occorle
1643 lanno MDCXLIII. nelle parti circonuicine aquefta Pro-
1 uinzia Aleffandrina, la fuga, che turtauia ficcuano ne primi giorni đi effo lifrancefi da Tortona, per caufa delli gran patimenci ${ }_{2}$ che vi prouauario, dee quali le truppé intiere andauano quadi ogni giorno a Milano a renderfíal

Conte di Situela; il che teniua caufato dalla rotura de Mulini poco auanti fatta da' noftri, e dallì druerfione dell'acqua di effi ; onde nee patiuano affaí ; ttante ancoil non hauer loro in quella Cirtì ftromenti per poter macinare pid di quatro mogeia di grano al giorno. Alla mancanza de' viueri s'aggiungeua parimente quella di ogni forte di munixioni, \& in particolare di miccio benche alla meglio vi baueffero prouitto con ordine a cutti li foldati (fuoriche a quelli, che ftauano diguardia) dinon tenerne acceio.
11 Marchele di Carazena Generale della Caualleria di quefto Stato , affitito dal Maftro di Campo Giouanni di Padiglia, e d'altri Vffiziali, fece fare in Valenza vna fcelta di ottocento Fanti, e quattrocento Caualli, per andariene con elfi alla iorprefa di Cafale, col mezzo d'wn Frate dell'Ordine de'MinoriOTfocuanti di San Francefio Mona feratele da Mirabello, che con doppiezza di trattato finte d'hauer, intelligenza col Sargente Maggiote di quelia Piazza, e enn due foldati Bargognoni di quel Prefidio. Partì dunque da Valenza. il Carazena col ludetro groffo digente alle due hore di notte, doppo Ii trenta diefla miele con foale, funi, \& altriordegni per dare la fcalata;8: hauendo farto alto pora difcofto da queila Città, mandờ egliil Padiglia, \& ínl Frate a riconofcere la muraglia, i qualli alle vndicibore cófí per il fudetro effetro limutate, penetrarono fino.alla concralcarpa della Cittadella,doue il Frate accoltatafi ad vno de'fudetti Botgognoni, che faceuano'la lentinella; li diede il motto can lui concertato, e poit auisd il Padiglia del fucceffo; illqual volfe che detro Frate facefle la ftefla proua con lialtro por Borgogrone; \& effendo ciò riufcito, perfuadentofígli di tener la Forcuna per li capelli; mandò fubito ad auifare il Carażenz; affinche faceffe incontanemte marciare a quellavolta la gente; mà hauendo ella tardato; non sè per qualimpedimento, fino alle dodici hore $s$ \& effendn paffato il tempo limitato, ftante la mutazione delle fentinelle, che fi fa pericialcumiz hora, fil egli di nuovio auifato; che fopraledeffe ad inuiar:lagente ; perche non era pid ì tempo ad inuiarla. Siche fattofigiormo, fuanì del rutta loceagone,\& fi reppe dipoif che il Erate haueua doppiamente negoziatn, e contro li Spagmuoli, 82 in fauorede Frdneefi; poiche finfe di hauer intelligenza col fuderta: SergenteMaggiore, enellifteffo tempo inganind le due Borgognone fentinelle. Mà il Couonges Gøuematore di quella Città , a cui era di già fato participato ityutere da effo Scrgente Maggiore, e che perciò haveua it gioma auanti fatti-ntrare in Cafale mille Fanti, e trecento Ria ualli, fingendo di non faper cof alcuh 2 y voleua lafeimes entrari nolfri per la porta del foccorfo, \& \& itripigtiarfidit trezzo;mafime havendo iui contiguo al rafello pteparts ti due Cannoni piene di palle dimolchetre; \& in what era banda aleridue pellijteffo modo; pofeia hauelia diuifa in due fquadreni la Casalleriz, trno alla fiderta porta dolioccorbo, e d'altro ad ma porta della Citta, con ordite di fortir fubito, che la noftra gente fi foffe accoflata a quella porta. Difcopertofi per tanto ilrmedimento, il Oouernarore di Calale fece fubito inipiccate lidute Borgognoni al Baloardo in faccia de' noltri, \$e il Marchefe di Carazena tornatofene addiefro-colla gefter, ta lece-marciare alla volta del Tortonele; mentre eglieon Gioumni di Padiglia', \& il Frate fe ne vetriuadalataza; doue fil difcoperto il tradimento di quel buon Religiafor poiche non zantofto cgli vi gionfe, come féne faggi fubiro, nè mai phù fu veduto. Elfendof poi d'imditrasferito il Carazena col Padiglia it giornofeguente inaleffadira, di qui n'andò a Sezè, e Caffine, doue dimoraua il grefo della noftra Caualleria; e perche la detra gente:tiel luo ritorno da Cafale, depredò molto beftiame diquei Mönforato, (ubito Caputofi dal Carazena, lo fece con ognitelmine di cortefia reftituire a fooi padroni.

In quefti giorni, hauendo il Conte di Siruela penetion:to, cheli Francefis, \& il Pteneipe Tomafo difegnausno di portarfrall'oppugnazione di Seraualle, per magiormeritedifficoltare la communicazione trà lo Staro di Milano e quello de'Genouefi; eche a tal effetto apparecchiausno un groffo conuogtio di manizioni, e molti forat gi in Nizza della paghia, in Acqui $;: 8$ in altre Terre, eziandio del Gemouete, inbr tasio per la fudetts imprefa, quanto per foceorrere di nuouo Tortona, fece auanzire alha volta dell' A leflurdrino turta la gente quartierata di ia del Pb , e all Milaciéa colla quale, ecol reftante, che
$\mathrm{H}_{1} 2$
gia
$\qquad$








## 244

## A. L I

ia fit trouaut in quefte patti, hauerebbe egli impedito cuperazione di Tortona
Ne' medefimi giorni, mentre il Signore della Giacconera Gouernatore di Bubio ritornaua dalla Città di Tortona, doue hautua colla fuz Compagnia di Carabbini condotte quattromilla doppie, per foccorrere alli bilogni di quel Prefidio. fu affalito da' paefani dell'Alei. fandrino, e da' Terrieri di Rocea Grimalda, e e coftretto a fuggiriene colla fua gente, hauendo laficiato addietro non folo il bagaglio proprio, mà quello ancora del Signore di Bria Teforiero di Francia in Tortona, nel quale furon tronate fcritture di molta importanza: Dipoi, alli quattro di Febraio il Carazena, che in affenza del Conte di Siruela comandzua all'armiRegie, letò̀ da Valenza il maggior neruo dell'elercito', ed'Aleffandria mille Fanti, \% alcune Compagnie di Czualli, ingeme con due mezzi Cannoni, per mandar tuttoqueflogroffo digente nelle Terre vicine $a$ Tortona, $\alpha$ iui prender non iolo le venute dieffa Citta, ma del fuo Caftello ancora, dalla banda della collina.

Dalle cofe militari facendo: paffagcio alle particolarited della Parria, dicn, che la Maschera di Flores, d'Auila, gla moglie del Marchele di Flozes, che fir Gouernatore di Perpignano, effendo venuta di Spagniaz Genoua, per andar in Alemagna con carico dicamersera maggiore dell'Imperadrice, palsò alli cinque per Ateflandria, oue drordine del Siruela piglid alloggiamento nella rala del Maftro di Campo Lodouico Ghilini, e dz effo fu a fue Spele infieme colla fua Corte, che conteneua ottanta perfone incirca, regalata con ogni poffibile onoreuolezza, e โ plenidore: feguitò ella poi, il giorno feguente il fuo viaggio verio Milano, pericondurfípoi dila in Alemagna.

Nel fuderto giorno delli fei, il Sirueia glunfe in Cattelnuouo di Scrigia, doue paco inantificrano già erasfetiti Giouanni Vafquez, Vincenzo Gohzaga, il Conte della Riuiera Valeriano Sfondsati , 8 e altri Capi di Guerra ; 8 Re hauendo giz trouate le cofe con buoniffimi ordinidifpo tele per l'imprefa della ricuperazione di Tortona, come quella, che con grandifima prempra li flaua fommamena te a cuore, inuiò allitette ad occupar'il polto de' Caputezimi, con díegnodiateaccar'in vailteifo rempo, la Citta, Re il Caftello, per diuidere lo forze de némici, edì quefta maniera entrar piut facilmente in effa Cirts, come sefegui l'efferto; poiche dopò efferifermito il noftro dercito diliseomp a quella, e baturala con due pexzi diArtigliscia petlo fpazio di ventiquater'hore; fenz'atro dantio, funosiche divn Gapitano Napolizano ferito infiemen con due foldati, fir refe alle ventidue hore de gli otto a naftri, ti qualifubito vi entrarono, effendofi primali pemifi tigiraninal Caftelio, doue in quelt iftante intro duffero tutto ciò, che haseuzno depredato nelle Cafe de Cittadini, \&2 anco ne 'Conuenti. Dipoieffendouifi cödort toil giotnoteguente al struela; che dimoraua in Caftelnuouo, diede fubito principio all'oppugnazione del Caftello, per il euieffetto hauena di gia fatto condurre da Pauia per il Tefino, e per ilpo fufficiente quantità di Cannoni, e di bombe di fuoco artifiziato, per trauagliare gli affediati, e coltringerli quanto prima alla refa a' Ned gual giorso fecero li tifenfoti Erancefi vna fortita dal Caftello con moztahità di trenta in circa diloro, e con effer de' noftri reflati feriti alcuni foldati del Maftro.di Canpo Galeuti, che haucua prefo il polto, detto la Caffinax oontiguce alla muraglia della Città. Si attete poi nolifitetfo yempo, non lolo ad alzare alcune batterie per sommentare.col Cannone, e con le bombe il Caftello, \& infiemeil Conuento di San Domenicos, doue linemicifí erane fortificati per guardare va pozzo, che li fomminiArama (и gran penuria, !nà anche à erauagliare d'intorno alla linea fí cifconuallazione, la quale girauia daliaftrada di vithizzolo lopra la Collina, fino edia Chiefa di Marim Vergine fotto il titolo di San Bernardino dileofla vn guarto di miglio dalla Cirta, e cingeuz effa Citrà d'íntorno, comprendendoui dentro due Conuenti, ciod.de' Capuzzini, e di San Francerto ae continuando verlola porta di Milano, contencua anche le porte vece hie dellaCitrk verfo la detta ftrada di Vighiczoło. Alla ricuperazione della luderta Cjeti, opportunamente cooperò il bene: perito patrixio di efla Giounnni Bracheri oggidi nel Resio Senatodi Milano deguifinso Senatore, il quad'efendo
althora Generale Proveditore dellefercito, amminiftro con incomparabile diligenza $l$, ffizioluo : come anche pachi gromi prima, che fofle da'nemsici affalita Tortona, ilfuderto Generale Proutditore haucua fatta nel Caftello dieffa Città introdurre copia di farima, della quale trouauatimolto etaulta quella Fortezzs; onds potè ieftenere quadi due mefi ancoral'aliedio; che per altro farebbe itata in quindici giorni coittetta di renderfi, à cagione del fudeto mancamento; e diciò fe ne deue dare allitteffo Generale Proutditore infinita lode; Imperoche, non oftante, che il Conte di Siruela l'haueffe iui mandato à fare la fudetta prouifione fenza danaro alcuno, ma folamente con la cofidanza, ch'egli poteffe indurre i fuoi patriotti all'introduziona della fatina nel Caftello fenza effertiuo pagamento, e con la femplice promeffa, che larebbettaro ad effi compenfato iljprezzo di quella foprz le ordinarie grauezte, ottennefda loro con grandiflima prontezza limentofuo:

Furono fanilnente dintorno alliafediato Caftello diftribuiti li pofti a cialcunz defle nazioni, che guerreggiauano nell'efercito, cioèli Napolitani, e Lombardi cuted vhiti haueuano il pofto di Santa Eufenaia dentrola Citti, fito eminente all'incoutre det Cafello, verfo la porta dà Milano, che fa triangolo, e contro il pofto di San Domenico, tenuto da nemici affediaxi; nel qual pofto era van batteria di quattro pexzi, con la quale fi trauagliaua il Caftello per leuarli le difefe: Alli Suizzeri, \& Alemann vniti colle genti delli Marchefí di Pozzolo dal Groppo. Giufeppe, \& Filippo , come anco Antonio, tutriftrè Malafpina, e d'altrii Feudatari $i$, fì affegnato quello Yopra la Collina fuori della Citti, dou' era altre volte il Conuene to de' Capuzzini , preffo alla porta di Genoua , e nel qusile fut parimente piantata yn' altra batteria contro il mat fchio, ò fía Tortione del Caltello: Li Spagnuoli finalo mente hebbero il loro pofto dentro dell ifteffa Città fopra il Conuento de' Somafchi, doue tencuano parimente vna batteria, edili s'actoffaumo turtauia con gli approcci, e colle erinciere loro alla contrafcarpa del Caftello
Mentre fí attendeua a perfezionare la fudetta hinea di circorruallazione, fi attenderia giuntamente a trauag liaro noti folo it Caftello; madill Conuento ancora di San Domenico, ecolliArriglieria, e colle bembe, per portarfial traugolio delle mine deftinate a sbalzar' in aria il ma fehio del medemo Cattello, e leuar' intal modo a nemici la fecranza di poterif longamente mantenere, tanto pia diminiendofi elfiogni giorno di numero, mentre nella fortite che faceuano, veniuano fempre rizettati con lora mortalità. Frattanto, reftaua nella Citeà il Campo Spae gnuolo abbondâtemête proureduto d'ogni neceffatio, incaminandofi giornalmente à quella volta da tutre le bana de dello Stato di Milano, quanrità di viueri, e munizioni , ancorche la maggior parte della Caualleria noftip foffe-dittribaita in alcune Terre a confini del Genouefe, delle Langhe ,e del Monferato, non folo per maggior oommoditìde: foraggi, mà anche per guardar le venute, \&eper impedir al nemicoil poter loccorrere la piazza concorte anco generofamente a quefta imprefa tutto quelto Seató; per condurla quanto prima al defiderato fine ; imperoche fommiftro con ogni prontezza al Conte di Siruela buona fomma di danaro, 8 inuio al Campo va rinforzo di cinque milla combattenti di diuerf Signori volontarij, e dellefue milizie; colla qual gente fipoteua guardar la linea di circonuallazione, 8 incontrar if nemico in Campagna, turtauolta che haueffe tentato in foccorfo del Cattello (il che fu ftroato imporfibile) hauendo egli meffo infieme vn groffo di faldatefica in Cherafto, \& Alba, condilegno:; ò di tentare il detto loccorto, a pure per far qualche diuerfione

Defiderolo il Siruela di vifitare le fortificazioni, "che sutrauia frandauano perfezionando in Serraualle, vig conduffe, alli dodeci dellititeffo mefe di Febraio, \& alla fera del medemo giorno ritornd alla lua abitazione in Tortona' : Il difeguenre poimentre il Signore di Florennille Gouernacore del Caftello di Tortona mandaua per via d'vnabrectia in meffocon lettere alla Ducheffa di Sauoia, fù quello: atreftato; e leuatelile lettere, fi leppe da quelle; chefo nel rermine di ventigiorni non gli veniua foceorio, fatebbe ftato altretto di rendere il Cagelto a Spagnpolt. Hauendo poi gli aflediati, la notre delly quindici fattavaa fortita lopra il Quartiere del

Maftrodi Campo Gregrorio Britto alla Chiefa di Loreto, furouo eziandio colle fpade valorofamenee refpinti,colla merte di dieci di loro, e colla prigionia dialtri fette, oltre à mólti, che reftarono feriti ; edalla parte de noftri, vi rimafero morti vn'Alfiere, \& vn Caporale, \&e cinque leggitrmente feriti : e nell' ifteflo tempo della fudetta efpugnazione, la Tersa di Carpaneto nel Monferato inferiore, che già fi era obligata di dare la contribuzione al noftro elercito, fù da vn groflo numero di Caualli di efo faccheggiata, infieme colfuo Caftello, per hauer ri: cufato tal pagamento.
Tuttauia continuauano li noftri di trauagliare, tanto di giorno, come di notte sliaffediati nel fudetto Catello colle bombe, colle quali fpezzarono vno de loro Mulifii da cauallo ; come anco effendo ftata pofta vna batteria nella Città, al piede del Campanile del Duomo, che pés la drittura deffa frada trà ila detta Chiefa, e'l Vefcouab dolcopriua le cale del Caftello, fa lopra di effa agkiu Rato vil Cannone, col quale nel termine didue giorni fo geted a terral'abitazione del Gouernatore di efio Caftello, ef fpianarono da quella parte i parapettis contutcociò li nemici noncellauano di trauagliare li noltıi co ${ }^{\circ}$ colpi di Artiglieria fatti per Io più nella ludetta Cubbedrale, \& in a Itri principali edifizi.

Si era digià perfezionata d'intorno al catello', \&zalla città la fudetra circonuallazione con profonde, e moho larghe foffe, e con Fortini, e.trincitre a fine di render pia difficile il loccorfo a Francefis turtauoleall'haneffero tentato, quando ne i primi giorni di Marro de fú printipiata vn' altra contro il medemo $C$ atello dalla banda, tano della Collina, quanto della Gittà, per maggiormente seltringere li Francefi, \& impedirli le iortite conrro li noltri; e.mentre nella fudeita maniera fi profeguiua fafsedio; at'íncentso cofi gli assediati come gli altri nerici non Amuno colle mani alla cintola; poiche quelli con due Sagxi-meffinel polto del Conuento di San Domesico, trauzgliauano la città ; e quefti a atendéuano a radumare tucte le forze poffic bili, o per tentare il foccorfo della Pizzza, $b$, come fu pial credibile, per far qualche gagliarda druerfione; per il qual effetto il Prencipe Tomafo, che dimoraua in Biandrà vuolfe che le fue truppe in numero dicinque milla Fanti parsafferola Dora da dı quà', e lí riparti verfo la Sefia; ${ }^{\text {a }}$ a il Marchere Villa efsendofone pafsato con deremilla caualli nel Diltretto di cafale, la cuigente vni colla fuz, venne con tutto quefto groflp, ne'contorni dell'Alefsandrino: Qaiui s'auanzò la vanguardia.di quell'efercito vicido à MontecaAtello, e Pauone, per procurare di palsar'il Tanaro; mà dal:Palera parte diefso fiume trouandofi Vincenzo Goozaga con mille cinquecento caballi, mille Fanti, errè pezzi di cannone da Campagoa; inapediua il.pásaggio de'nemicis mentre anco il Marchefe dicarazena colla fua caualleria, \& Alemanna faceua aleo in Valenza, per darglia' ifianchi quando hauefsero voluto tenkar' in guado. Frattanto, il Siruela, per afficurax limprefa del fuderso cafelle, e per poter tanto meglio im pedire alzemioo il foceorserfo, ef. preftamente chiamò a Tarpote con publico basdo uarti gli Vffiziali,eziandio riformatio e foldati tanto da piedi,come da Cauallo, di qualongive:oazione, chedouef sero trouaruifi nel termine di ventiquater hare fotto 10 loro infegne s nd da quelle parcirfi, fouro pena della vitas la batedeiz poidera pezzogrofso di camogme, theifapiartata al piestedal cíplo nile del Duomo di Tortona; fi rrappartè alli dioci dellititelo fo mefe fopra il battione di effa ciets, dietro al comento di Sad Marziano ;!e con quella fulliftefo giorno quaf afo fatto atterrata la cafa, doue quei del caffello senempno il forno, per cuoceriil pane, e cultodiuano fle munizioni; $£$ come anche furono col cannone delle felsa cirtl [pianate le altre calc fuoridelmafchio di efso Caftllo: Dipoi: baurendo gliafsediati la notte doppo il fudetrogiontrose la foguefte ancora dati fegni con fuochi, e co i medefmi, e con triplicati tiri di cannone la notoe dolli dodici, fi fece congiettura, che pochi giomi potefsero più rirar'amati, e che perciò accellerafsero il loccorfo, conifitendo illoro mancamento particolarmente nette palleje nella legna;onde hauendo il Siruela tenuta, come perficura, evicina la refa, diede ordines che folsedequgit ; toméfuntiop efts
guito, Ia fortficazione di. Pontecuröne; per non haver't mantenere due Preffiij tanto vicini I'vn'all altoo; e tutte quelle munizioni, \& Artiglierie furono introdout in Tortona.
Effendo flata da' Francefi, e dal Prencipe Tomafo conofciuta difficik la pratica di portarfi al foccorfo del Cattello di Tortona, quelli lotto il Marchefe Villa, doppo efferfitrattenuci alcuni giornia Moncaluo, ene'contorni dieffo, \& quefto in Cafale, ela fua gence in quel Territorio, paffato il Pò foprail ponte,che teneuano alle tré Piglie, inuicinanza di efla Citta, e del fume Sefia, vicino à Paleftro, entrar rono alli dieciotto del fadetto mefenel Nouarefe, doue (corfero in quelle Terre, fe bene con poco profitto, havendo già quelli abitanti ritirati di là del Tefino sutci li viueri,fo: raggi, e bagaglie loro. :
Mencreil nemico fi tratreneua col fuo grofo in vefpolai se, e Borgo Lauizaro Terre del Nouarefe, alloggiando il Prencipe Tomalo nel Cattello di Robbio, 8 il Marchele Villa in Caftelnouetto, il Marchefe di Carazena,che dimoraua nel Valenzano colla fua Caualleria, effendofi portato dilà̀ Mortara, fempre pil conquella s'accofiò à nemici, come altresil fece Vincenzo Gonzaga ( che haucua in'all'bora attefo ad impedirli; come li riufcl , il paffaggio del Tanaro) con mitte cinquecento Caualli, e due milla Fanti per offeruargli andamenti lono, edifurbariiquialianqne dim fegno poreffero havere di profitatif contro alcuna delle Piazze dello Stato di Milano. Delle quali preuenz his hauendo i noftri aleato vo Fortino vitino al decto fume del Tamaco per guardare il ponte di barche iuifateo, poco dir trante da Caltelceriolo,per accorrere doue haveffeportato it bifogno, tuttauolta i nemici haueffetg rentazo d'accoltarif al Caltello di Tortona, di tanto in tanto furono ius mandate truppe di Caualleria, e Fanteria, le quali faccheggiarono, e rouinarono le Cafe campetri, e Cafine; e lotto it pretefte di andar cercando lifforaggi, depredauano le fontamzede'poueri conridinie faneuano altri mati, con disfar le Cafe per pigliarteriuole, \& ílilri legrami a fine di abbrucciargli, e feacciar il freddodella pigorofa tiagione.
Continuata 'Ininitico ifar foorterie' nella Lomellina; dove havendo fateo va ricco bottino di grano, lo fece condurre dentro di Cafale, quando il Sirucla per maggiormente neceffitarlo a ritirarfí da quel le, trattenutofí lufficiente numero digenté in Tóroona per guirdia delte due linee di circomallazione gita perfezionace, ; muid per calyffetco at
 Ia Gerola, \& in Sale, dout Hideffo Siruela fitrasferíper far difegnare akune fortificazions, hatciarle cultodite contro in nemici, quando da quella paxte haueffero tentato di voler puafine per foccomene it fudetro Caftello.
$\therefore$ Ivémedefinitgiomi; is Capitane Diego Sottomaggiort, per caiura d'atcumi! difgutil che erano pafati con li Spw gouoli, haueua in' Nooe trafportata labitazione, che reneua in Aleffandria; eperche faceran nel decto LDogo a mamafo di viueri per li Francef, con pregiudizio, cofidella Republica di Geniouajeume della Cerona díSpagna, fù da quella abicazione licraziaro da effa Repubtica, la quale intaióéola due mila foldaki, nomfolo per confumare quei vineri, mà anchéper afficurarquel luogo da'medefimi Franceff; efferdo faradifeoperto, che tramauano di forprendeslo. Atgéndarano gli wfediati nemici a guardaril Caftello di Topm bura'; ed a siparatfi dalie bombe; mentre da effe veniuano smtatuia moleftaxi, onde in vece di quelle. rifpondeuant qualche cammonaxa conero gli edefizi della fudeta Cittio quande gli alrri Franceff, che con wn groffo di gente s'erano -uuricinari alli confoni della Rorcherta del Tanaro, e di An-
 tro; pertanto il Sirreja ananddfubith a rinformate ditoldy-

 lefero forprendere Monrecaltello: :-:

Doppo effauf trattenuti li Francefi alyani giorui melle Teiredi Capdlaje Cozzo nella Lomollinas prima di andare alla. Gerola, shuarizarono col lotoefercito dae miglin diffanse da Breme, facendo credete di voletnarticcare


## 246

Jeria s'accoftayono ad effa, longi en tiro di Cannone;perciò quel Gquernatore coln molticiti d"Arrigtieria, ecol far forcire li Caualli del fuo Prefidio, quali fcaramucciarono con loro, li coftrinfe à ritiratfi, voltandoil camino verfo Mede, ele due Pieui, cioè del Cairo, e d'Albignolo', ripartito il loro efercito in trè fquadroni, $l^{\prime}$ 'vno verio la Geroda, l'altro allinferno, (luogo cofichiamato) \& ilterzo alla banda del Porto di Sale, per reneare in vno di deeti luoghidi varcareil Pò, e portarfial foccorfo dell'affediato Caftello di Tortona. Effendofi dunque li nemici ne'fudetti poltifermati dal Lunedi Santo alli trenta di Marzo fino alli trè di Api ile,fecero più volte à ral'efferto riconofcere queipoft; mà hauendoli trouati difficili da luperare per l'oppofizione, che dalt'altra parte dieffo fiume li venne fatta dal Conte di Siruela, che (laiciato in Tortona con fufficiente net. uo di gente il Matro di Campo generale Giouanni Vafquez ) s'era cola portato colla maggior parte dell'éercito; e éei pezzi d'Artglieria, rifolfero la notte doppo litrè del fudetto mefe condurf à Bafignana, per quiui di nuouo tentare digettar'il Ponte di barche da loro condotto fopra i carri, per-quellotranfitare dallaltra parte; mà diedero ap pena principio alloperazche vi fitrouò Vincenzo Gonzaga con tutta la fua, \&e altra Caualleria, il quale li sforzò, non tantò laíciar'addietro trè barche; \& a lcunce tauole, \& tra-uettiperfar'il fudetto Porxe, quanto ì ritirarf, \& abbandonare lefuderti luaghi detie Pieui, Gagliaula, \& alkri, erie catmar'z Cafale per ladfeffa firada di Candia, eCozzo; idond'erano venuti, Ritornò poi il Siruela à Tortona, e per maggiormence. afficurare li polti verfo il Tanaro pelle parti dell'Aleffandrina, doue poteffe hater miral'inimico diteneareil varco, vi madeò molta Fanteria, mentre in Tortana seraraccrefiuta nucua gente iui condorta dalle Coltine dal Marchee edi Pazzolo dal groppo Giuleppe Malafina. Frattanto, gli affodiaci 3 el Caftello. di Tortona, piglizta loccafione, che limatri haueuano fcematoil loro efercito per rinforzatlo it prederto poltodella getela, 8 ealtroue, fecero vDa fortica contro diloro; mà trouatigli avarastiti ,
 nellittefföpracinto, che glipltri nemisin tentauano dipaffar'il Pò, efpoltealcuse bandiere, \&a dati fegni confumi, e ciri d'Artiglisria s per accellerare il da. loro afpertaro doccorfo.
17. Merive Leguituino lo Gadetso faceade nel Tortonefe, non Giltafa urlle Langhexoziofo. Inperoctre il Sergente maggiore Aleffandro Sormano Goveratore della Rocca d'Araffo nel lipuntandolk'albà delli trè di effo mefe, mand alcuni foldaticon vn Sergenteà ricuperare con forprefa il Caftello di Beluedererenuto da'quarordici. Erancefi coir vn Capo, iquali furond:curti condoni prigioni nella ludeta Rocica; quelt'imprelaj faome fì tonszinterfi Terrierí ctanertata, coíl anche forti leffettocol. Itrodiuro, hauen* do eff permeffo à noftri l'entrata per liofcio, che da loro fà ̀̀ poitalafciaso apeito ver(a il fornp del. fudero CaRelto:
 il.Pó Menre l'impedimento del nofro eferciko; difegnauano di portarfi alla rina del Tanaro,\& iui panarlo; mè̀fi oppofe à queffo loro difegno il Marchefe di Carazenas ill quas, Je trasferitofi alli cinque in Aleffandria, diquíficonduffe colla Caualleria doue gliteefin nemici poreuana coraterihisk sonfeguire il Lora intento. Dipoi né medefimi giorai Guid'Antomio Pagliati Gentithuomo dellz Terra di Ca* priata nel Monferato; Capitano d'una Compagnia di Cauai leggieri per it Rè di Francia, enstò; allimprouifo con ducento Framcefi, e'quatroceme Monferatefi nella Terna di -porizone, can pefficerox di potericon dijttela facilied entrar
 di prefditoutrenta duranifoldati Spagnuoli carwin foro Car
 con l'aiuto fopraggiuntoli da Eederiga Ahagit Carretti Marchede di spignoit quale conl'affifenzai datyoi fuddjti, e di. trè Compagtlo.di Fatxi mandateli da Giounani di Caltro Gonernatotedel Finale , coftrinfe di. Ludetei' nemici ad abbandohave ion falamence la Tecray:ond ancoca. Mim: prela del didilei' Galetlocis

## A LI.

Contmuauz tutrauia il folpetro nel noftro efercito, che li nemici dilegnaffero di paffaril Tanaro da due bande, cioè verto Felizzano, ouero verio Monteciltello à fine di portafif à Tortona, e tentare di foccor:cre il Catello,quandoil Conte diSituela mandò alli fetre rutera la Caualleria đi Napoli, che paisò l'ilteffo giorno per ATeffandria, guidäta del fuo Luogotenente Generale Vincenzo Serfale, al Calale de'Bagliani, enella circonuicina Campagna, per poter di quì, icorrendo al luogo della riua del Tanaro, inpedifit paffaggio dénemici; \& à Câtelceriolo inuiò parimente due Terzi di Fanteria, cioè vno di Napolitani, e l'altro di A lemãni, (li quali poco inanti erano giunti.da Napoli nella medema Citrì diAleffandria) affioche guardaffero il Ponte fotto al fudetto luogo fatto di barche fopra quel fiume, \& impedifero infieme, che giltefi nemici non paffaftero.
Hauendo li Francefi prefo il Porto, ò fia barca, che ferue per il paifo del Tanaro, à Belingero, vn miglio difcofto d'Alis, filafciarono vedere colla Caualleria loro fotro il Cannone di effa Citta; il cheobligò il Contedi Siruela à etasferiff da Tortona in Aleffandria, doue giunfe alli noue, per porer più comodamente di quì prouedere à gli occorréti bifogni della guerra,conforme à gli andamerida'Franceff, li quali col groffo: loro difei milla Fanti, e mille cinà quiecento Caualli faceuano alto nel luogo della Crock bianca poco longi d'Afti,con dar forpetto à nottri di voler': affalirequella lPiazza. Pertante, il di fequente parti egli dAlefandria, \& allhmora di pranfofi trouò in Ouiglio, e d'indi poi s'accolì̀̀ San Bartolomeo, mentre jui d'altra bandx conainciaua à marciare il ooftro eferciko di cinque milija Fanti; e trè milla, e cinquecento Caualli, trà quali di quà del Tamaro ,e li riemici di la feguirono po ialcune leggieri fcaramaccie : In quefti giorni, non fegui cofa degna di raccontain Tortona trì gliaffediati, e gli affedianti, fe non che quelti hauendo perfezionara la loro circonuallazione a fegro, che paneua non poseffe migliorarí, attelero Golamente à cultodirla; equelli afpettauano con tanta ficurezza il foccorio, che effendof quafi preparatià riceuerlo, netrarono la itrada coperta per la quale fi camina al, Cafello,e nè fecero vn'altrafimile perinuiarii al Conuento di San Domenica.
Li Framefi, she faceuano alto col loro efercito nella Campagra d'Alti, occuparono il Fortino fatto da'noltri trà Il Tanaro, e la Cittadelita di effa Citrà; colqual'acquilto polero alle trette quella Piazza, ela circondarono d'ognintorno; contuttociò alc uni principali Minitri di ǵuerra, che affiteuano al Conte di Siruela, Ho configliauano à tontare, comecofa facile, il foccorfo diqualliffediara Citrı, come pure val parse della Caualleria haueuz incominciato a paffare il detto fume à vilta de'nemici, mà egli non volfe permetterlo, dubitando forfe di non meeter'in peticolo Pimprefa quafificura del Calteflo di Tortona, quando nel fudetotematiuofomeftato rorro. Peroiò, doppo effer fiz-
 furnino anche ributtati, e doppso 41 doulia, e poribite refitenza di quei difenfori, circs le ventidue hore delli Tedici del fudetto mefe di Aprilefi refe à parti di buona guerra; efsendof capirolato in putricolare, che la Cavalletia; che fi trouxua denvo in'numero di ducento vingnanta: Cauali fome rete' Compagnic, potefse fortire, come fece, ! Recondurfi alnoftro efercito, ritirandofi nel relto quel Prefidioinfieme col Gouernatore Maltro di Campo Pierro Gonzales nella Cittadellà e nel Caitello, per quizidi feinderfi, e tratrener li nemici con ogni polibite Lunghesias dirempa. Ritornarono poi in Aleffandria alli dieciottó il Marchefé di Carazena, e Vincenzo Gonzaga, Felldi feguente il Conte di Siruela infieme con uttala gente ; Cheteneua 2 San Bartolomeo per il fudetto trafcusatoloccorfo. Ne.gl'ifeffigiorni, attefero li noltri à traargliare attornorad vos.ftrada coperta fotto il Caltello di Torcona; per porcadial pozzo di San Domenico, eleuar l'acqua à gliadediatis mà effendof, quefti accorti del difegno;ie pericolo, fecero qualunque poffile sforzo per confscuarfelo.
Difotnandail siruela di porer diuertire li Francefi, no 1010
folo dalfaffedió del Cafellơdi ARt, mà ance dallamirzs cheporeffero havere di rentare il foccorfo del Cafiello di Tortoma, con J'attacco di qualche Piazza del Monfersno daeff remura, diede os dine al Marchere diCarmiens, che andaffe ad ocespar'Acqui, a fine di rene'mperdizi li neopici nelta difefa di quella Cincè, edidquefta maniera diuertist dal fudetro foccorb; alli verristanque delfodectomefe di A prite 6 mofie il Carazema d'Aleffadria, ol'tteffo giorno colla fua Caualleria, efofiatepte quantiad di Fantis etre quarti di Cannone leuati dahlifleffaciere, giunfe a Mome bantizo, Bruno, \& in atreecircoinuioine Tecte di quel Mosforato, allequali tatte aterempornuniche-de'spagnuoli; quanro aimichic de' Frascuff; adl rewtithe di quattro giomis che wi foce dimora, tiede If faceo ; etenfumditutill viven di quej Tervieri, \&e bifeminati di quelle campagne diede alla Caual leria in vece di Foragis is Anda insanto il SirueIr alli ventidué a Sale, wil di ieguentericotné in Aleffaneriixs Alli veaciquattropoi socoftatofil Carazena colla Caualleriare qualche parzeria alla Piazza d'Acqui, fece la ctriammatiper entrarui, mè gli abitanti; e equei pochi Frant cefiche vittamano di prefidio havendoliripollo, the bawenebbono pérmefio lencrar folamene alfir, 8 alla Fanteria, egli non voileaccettaril patcico; mat flbito eente. Frafalto per m'aperara di maragha rómintaty; eda prifieff Cluai alibi con terra, efacine riparach, as youle ne fo dajors rit

 Blaingerli maggiormente allarefls \& appena fireno comi dottià Cafinceda quatroi Compagnied Fanterià conuou gliari, comegli Acquafi, equai poshi nemikifi tefero allif lełici hore delli ventifei, con peeto che dal facto foffero $\because$ rilerbarele Chiefe, e faluo le vite, te:lonore de gli abitaktia onde lafciati efcire dalla Citàtli Francefi, fá alli Spagmo Jifoli permeffo d'entranuir per nom efporte quella Cirta a souine maggiori) liquali eflendofi akmaci dalle Chiefes faccheggiarono le cafe, at borteghe: fit iui trouata qualche quantirà difarina, della quate:vápance fúconfumárono i Boltri, e l'alera fi mandónélcatiello di Amtorte.-
: Doppo haner li Francefi; e con baterie, econ mine oppustratoil Caftello d'Antili cui difenfori erano tidotri in' nosnerodi circa ducentos finalmente nel fuderto giothoi ventefime feto di Aprile vientraroriormediante la refa da gli affediaxi farta con panti ortoreuditeriquali mofolhzt ver:pemsetfo at Gouernatore PierroGonzales, \& allffor: di pafsaffene alla Cittadelladi efsa Ciraz; Frattanto, che feguiuano le fudette facende, farotio intemici, che fauatio in Alti, zuifai del pericolo folametre, nel quale fi trouaua la Città d'Acqui, mà non della refa a' perció vi mamdarono Rabito vo grofso di Camalleria'; per tentare di foceorterlas e prina che vi giungefse Pinnmico, il Marthefe di Carazena rimando indiecrolicmoni, che dralefsandria gli erane intiati, now hatendo tenuto per bene d'impregnarfinell'opphagnazione di quel Caltello's e mèntre il Colonello Stoz Sraianzaua cod luo Reggimentodl Garalleria contro il fudetto foccorío Francerey colquate faramarcio, elo coferinfé à ritornarfene al fuo Canpo in Aftis wbindond Acquifi Carazena, con haver primat dato il guallo; z̀ feminatí, affinche Pinimico non fe né porefse feruire in vece di foraggi per la fua Cavalleria; © poi dsendofent paisatod Atuàha, di qui masmad due Coneppagnie di CaGalif cenquatche Fanceria per entar la preda del Caftello di Cremolitió, dọue fu' atifato iui conferuarfi gran quancica diburili di poluere; mà perche ìnoftrivi fi erano accoftati fenma i Cannone, 8 e efsendo quel Contello per batteria di mano afo fai forte, furono da quei pochi foldaci, che iurittauato alla difefa, riburtari, e vitimafe fetito con vi'archibugiata in wna cokia Giufeppe Mompauone Cepitano di Fanteria Spagmuola figlio del Governatore gia di Alefsandria;dipoi, hiauendo li difenfori afsolutamente ricufatala yeffa, pernon hauer veduto il Cannonce, li noftri gludicarono afpedience di andarfene, come fecere, fenza proficto alcuno, anzi con qualche damo: ed in queto mentre, nel (uderto giorno il Conte Maftro di Campo Trotti fu facto dal Conse di Siruela Luogotenetre generale della Ganteris di quefio Stato.

Vodende il Ginmilescile dalfitadfo Simela nongli era mandato lo fperato foceorio, per veserfinella Cittadella d'Alti;e trouandof all efremp, e di viueri, edi munizomi, doppo hinercon valore fettenuto l'afsedio di quacero gion ni, ciod fino alli trenta, finahmentefirete coHe folitecondizionidibuonaguerte, evenoe infeme colla fua gente in Atersandoia:
Ne i pribai giomidi Magsionon regni cofa degna di memoria circali militarifucoeff della Preoinzia di qua del Pa, fe non che il Caliello di Belvedere canuro da'Francefise poi dalli noftri froo allimè del mefe aunhti conforpecfaricupersworizomenshi fate di efso Maggio is powis de'fudetti nemici, efscadofedi refo con onotevolipattis enell ifofiso giorno i Monaci Geronimiani di Alehmandia fecero con le limpofine cofi dellt Citrds compe dépropiij citadini dar principiollla mubua fabrica della Qhiefl buto it eitolo diSan Girolamos con inteazione di fare getarilit terral'antica Chieferta di efso Sanso pel medefimo fico della nuinia fabricia,dopd che farà perfexionata la Cupelta magigiore di efsa nuera Chiefa.
 Generale' dellsatmidel Rè di Prapcis in fealin fatro akp collefrecito loro di dieci milla combertenti tricanallj; e Panci, e con quatro Camoni, poco lontano d'Altiverfo ti confini dell'Aleffandtino 30 poiefsendofianamani in mato ulla Rocchocta del Tanato ;ed in alarecircomicineTTeree fecero credere al Conte di Sirvela, che volefseropanon alloccorfo del Cafello di Tortona; perciovfcinoeglizalli diecidel fudetto mefe di Alefsandria infieme co't Minitiri pincipolidi gaerra, if erssféri a Tortoni, per effitere pert Conalmentealla difefa di quella Citti, e per impedise it forcorfo, quando forse da'nemici rencato.
Astivadici, 4 medefmainemici earcarono' coll'"fercito

 eperche dieciotro loldati Dragonicon wh Joto Capo, quallifi troúauano alla cuteodia del Caftello di efst GamaLeros ricufarono di fubite renderfialta chiamaze ; tite tife-

 qual poeblofotdati, ed alcuni Terrieris facheggiasono turto cioyche iui haueuano rititato gli abitami delpiltefsa Terra4 e finalineate Coindufsaro via ulcune donae', che perfalm ulutetonert, vifictatuo ricouerate; ed if diapprebso venme wia patte dell'edercieo nemico nel Catellazzo con move peazi di Artiglieria, ed il reffanoe fifermod in Gamatero, net quali due luoghifecero almi nemacifino alli quatrordici det detto mée di Maggio,

- Featrino, la horte doppoil fudetto giomo dedicefmos il Biondi Amminilltatore dejla giuftiziz nel Monferato inferiore in nome della Durhefsa dimantoua, e refidente ia Actaijf mofse coif faicemsemanferatef, edncemo Cinalli daxili dal Proncipe Tomafor\& in vendeten det'fatcheggio, cheidiedero f nollri alla detta Città d'Aqui, gando vi enttarono, fieondufse forto la Terra di Casfore, per entrami, efacchergiarla; mid efsendonefaximbito zuilati quei $T$ es. rterifif polete turti eziandiole donoe, contharmiz ila mano Copra la muraglia, e fecero tale refitenza, che ribuerati pia volte li nemici dall'afsalto, li cottrinfero à vergognofamenote ritimafs vi ritorno poi il giomo feguence liftefia siondi. per ricuptras forfi la ivi lacima riputazione, - mà hacendoanche la feconda volua rimousta la medefima valorefa cona Ctama in quei Terrieri mella difera della Parria tore', fivueceffitato ed abbandonare del turco quellimprefa confuer difonore, cos mola glocia de'Caffinefi.
Alli quapordici, shanand linimico al Pregaroloy e Bof$\mathrm{cos}_{3} \mathrm{e}$ diquì r'andd il di feguentel Villaloervia, che ginces di ia della Scriuia, quartro miglia diAmoreda. Tortona; e nell'arniuarch'ci fece al fuderto hoogo, mandd vo grofso di Caualleria per riconofere la circomallaziose di 甲pella Citrà ondeil Colonello Stoz fenza perder tempo, andz. ad inconcratlo con alcuoctruppe defooi Canalli,lo ruppe, lo coftrinfek ritirarf, n'vecife molti, e fece boctine di quate trapta incirca défooi Camalli.
 tortis
groffo lorb in Riualtella ano alli ventinouere poi difegnandoeffidi accingerfi all'imprefa di Aleffandria, vennero lifteffo giorno alBofro, e Fregarelo, \& il dia appreffo Giconduffero i Gamalero, Caleellazeo, $\&$ in altri circonuicini luogbi; e di qui havendo paffato il Tznaro, 6 partarono it Fedizzanot Mafo, ©uattondio, \& in altre contigue Terite, douefifiernarono cóli Gencrali boro, il Prencipe Tomafo, \& il vifconee di Twrena, ciose quellicon vna parte doll'efercito fino alli ventidue di Luglio, equefti con 1 'altra fino alli


 neupao colle Compagaie loro di Repectria Lombarda, 1 Cspisani Fabio Behopi Gentilhuomo Valenzano, e Carlo Calofforche iui furono, zuantil larriuo delnemico,mandaii per cultodiadieffo Gaffetlo.

Mentre per Lo Ppsciodiciera orto gtorni fece jalro il Turena ne'ludettil luaghis s'accrebbe la fua ggate, di molei Mooferacefícalati dxd circonuicino Monferamo, adn per guerregeiare iar fervizia del Rè difranciasmad Cole perrubr
 to gii effetris poiche waiti colli Erancefi.fectheggianbhe iutcele Carodépoueri abitanti delle fudete Terre, cogs ducendo il bottino nel Monferreco, e poi attaccameil fuaca aid wpapperte delli.meffacij. condotre dalla Campagnanell Cafinea raziarono: Appicie: con side incendio hamaligax toro wolonti verfo gli Aleffindrinis: come anco ateffero in batterc it reftance dellimofbes ic condur viaprellamente il. grano:沽 quì if fermarono le crodeled Monferatefi, mà die-: dero il fuyco z. molte Cale, e Cafine, \& fecero tuttiquei danni, sbe polsono. Effer fatti dz qualunque fero nemice.
Fratrannea, che li Iraucefi dimorarono ne'iuderti luogh h II Cirtadini, \& abranci dell'Aleffandrino hebbero tempo di finiritilraccolto del grano, e condurio dentro di Ateffan-: dria, golla frcurezze dialcune truppe della nofra Caualo
 d'mpedire il paffageio a glijieffinemici; ma non oltante cof fatta diligeora; il Tutera alli veatidue di. effo mefe di Luplio volic, che la fua foldatefca paffafe quel fumy a
 lidiede tempo, che poteffe forrere in Cattelceriolos in $\begin{aligned} & \text { Man } \\ & \text { : }\end{aligned}$ rẹopo, nellii.obijee per tutrata Fraf cheta, doue fece bottinostit qualche connidembile quantide di grapos e edi que'le pache robbe, che per labreuita del tempo non poteror?: $\varepsilon$ Citcadini, Comadini inirare denero di quefta Cittd; come apco hayendo in ture quafile Caffine di quei Territorii. trguato abbordantifimo fieno, fe nè ferus, pial del bifogno, pef il farageiodẹlla tua Caunalleria : S'auicinde egli dunque fol fuo éercico; che in particoluec consenena cinque milla valorofilaglefi, alla Bormida; e doppo efferia allargato de vna banda Gindou'ella sbocca nel Tanaro., edall'altra per ill lungo dalititaffe Bormida, e de'con igui pratigno.per tcontro ad wia Caffina detta l'Aulara, vi pofe il Campo, \&ijuuiòdi que die.effa Fiumsta alcanos truppe di Caualleria, e Eanteria, te,quali buyendo fatto also vicino alla Cited vn tiro di Mafchetto, nella $\Gamma$ rontana, $\mathrm{C}_{4}$ (Ina cofi. chiamata , diedero occtifione alle noftre Sentinelle, che vigilanti itauano fopra la muraglia dal canto della Porra Marenga,' di fubico dar'all'Arme; onde toccatafila Campana: pidigrofla del Duomp, e faricacti a Icumi pezzi d'Artipiie ria,
 pigliate Pami , alitiono le mura perrefiftere a nequici, edi-: fendere la Patria, mentre vna grolla truppa di paefani delliAlefindring, (queftial mumero di rececento erano ini thati condoutdidi foccorfo da Perpetyo Cancellieri natiuo della Tera di Solerored Aipuanted dvino do Luogorenentidel MaArodi Campo generaly) con dua Compagniedi Caualli, fi moffe ad affiontar glifitefi nemici, che nella fidetia Caffina dietroad ma folta fiepe da'moltia arboridifefa im-
 ferocefcaramuccia, lineceffitarono ad abbandonar quel pollo, eritornaredilid del fume ; al che fare fyron ofunilmenre ;afrectida vna collubrina, che fopra la tnuraglia delis Cittadella vicino alla fudetra Porta Marenga hiuellata contro di loro, ne vccife molti, \& in particolare ad.
vnoportò via di netto vna gambanelfiuale col fperone al 36 piede, che da'noltri fil dipoitrouata in quella Campagna.
Nel iudetto giorno venrefimo feconda di Luglio iucceffe vncafo mol to compaffioneuole in quelta Cirrà ; poiche nel medefimo iftante, che fi diede all'Arme molti Cirradini , epaefani andarono fubico (coff permettendolo il Gouernatore) alla Cittadella per empir lo farche di poluere, per vfo de'loro Mofchetti, \& Archibugi; emenerevno di. quelti colla miccia accefa in mano attende ad empir Ia fiafca, inauedutamente cade vaa fauilla dieffa in quella poluere; onde in un fubito atraccatoui il fuoco, confumd tutta, 8z offefe da trenta perfone incirca, de!lequali alcune. rimafero mezz'arfe, \& alite finirono inbicue i giorni loros efrà quefte Alfonfo Trotri Gentil'huomo di quetta Ciend. \& vno de'Signori di San Lionardo, che reftờ di manieralarfo, e trasfigurato dal fuoco, che appena fü per quel deffo conolciuto, e di li a proco miori.
37 Nell'ifteffo di,nel quale il Vifconte di Turena pigliò cok. Ia fuagente it polto dı la della Bormida, il Prencipe Tomafo colla fua pigliò quello dalla banda verfo Borgog'ioy mniglio diftante da quefta Città, ciod uutra la Campagna, che giace era le Caffine déRoberti, e Mancelli, ela Villas in maniera che hauendo quei Prencipi facto on Ponte di cauallecti, e tauole, e d'akcuriebarche fopra il Tanaro. dilà de gliOrei, guardato da va Fortino diquà della riuà delliftelfo fiume, fabricato di terra, veniuano ad vnirfi colte genti loro, 8 affediauano mezza quelta Città. Erattanto, hauendo fattoli fuderti nemici vniramërecol Marchefe Villa, egli alci principali Miniftri dell'efercito loro wn Confeglio intorno alle (pugnazione di Aleffandria, furono diuerfili pareri; mà ıl Villa, come il più vecchio, e più (perimentato guerriero dituttigli altri Capi, conchiufe, che fi defferotre affaltia queta Città in un medefimo tempo, cioc̀ due finiti a fine di ridurre il maggior neruo della now fura gente affediata ad accorrere alla difefa di quelli due potti, elialtro vero, \& ini fare lo sforzo maggiore ì fine di poter per quella banda etrtrare; il che, cöforme all'opinione degl'intëdenti, n $\bar{\delta}$ farebbe ftato difficile à riufcire,per effer all'hora la Città molta debole di prefidio, il quale confiltea ua in mille ducento farti, e cento cinquanta Caualli con poca munizione da guerra;è ben vero,che li cittadini, e gli abitanti del Contado, e Territorio Aleffandrino, í quali s'erano la maggint pate ricouerati deatro di quefta Cirrà, pallauanail numero di due milla combatenti, \& hauerebbero, conforme alla folitabrauura loro, fatta ogni poffibile difefa, \& offefa; conturtociol li fudetrifoldati, \& à piedi, 8r גCauallo, come anco li Cittadini, e paefani rifpettiuamente al giro delle mura di effa Piazza, comprefo Borgoglio, non erano fufficientia guernire appena la meta de pofti. Ma il Prencipe Tomafo, il qua lecon gran giudizio, e prudenza gouernaua lefue azioni, efabricaua ifuoidifegnif fu'l (aldo'fundamento della ragione di Stato, con bonifime apparenti tagioni s'oppofe al parere del Marchefe Villa,e nonvolfe permettere, che fi deffero li fudetri affal-- ti; llche diede occafionead alcunt fpecolatius di congetturare, ch'egli non voleffe permettere cofi fatta rifoluzione, perche facendo li Francefi acquifo di Aleffandria, veniuano à mettere, come fi dice, ambili piedi nelteftaffe, per correre velocià maggiori progreffi, congran pregiudizio della vicina Prouinzia del Ptemonte. Il Marchefe Villa teneua ranto ficura la prefa di quefia Piazza col mezzo de" fudectitré affalti, che s'arrifchiò dilcriuere al fuo patriotra il Cardinale Guido Bentiuoglio in Roma, che farebbe frcuramente leguiro l'acquifto di Aleffandria fe il Prencipe Tomafo l'haueffe permeffo.

Nel medefimo giorno ancora delli ventiduela miracolofaftatua diMaria Vergine di Loreto, chegiace fuori della Porta d'Afti, unmiglio incirca diftante da quetia Citrâ, fil pertimere de'nemici padroni della Campagna tralportata nella Chiefa diSan Girolamo poffeduta da glitteffi Padri Geronimiani che tengonoil dominio della fuctata Santa Cafa .

In quefto mentre, havendo il Turena fubodorato, che il Conte diSiruela flaua in procinto di foccorrere la mezz'affediata Citrà di Aleffandria, inuid alli venciurè yoa parse
della fua Caualleria di quì della Bormida, perche diuifa in due fuadroni,con vno faceffe alco vicino alla Murenzzna Caffinaggio poco diicuito da etfo fiume,e con lialtro dimoraffe vicino alla Cafina Aularajne'quali pouti dilegnaua d'impedir'il paffaggio dielfo occorio; inà indarno riufcironole diligenze del nemico; puiche il siruela, che dimoreua in Valenza ubito auifaro del pericoio nel quale ti trouatua quelià Città, mandò incontantente ordiseal Conte. Guleazzo Trotui LuogotenenteGenerale della Cauillein: deilo Stato di Milano, chefaceua dimora in Si. cirana con mulle Caızalli, affinchefitfasferife a loccorterecon effi la Patria, che talua m grandilim birogno di aiuro; perciò Yitelfo di ventefimo cerzo parti egli col fuderto grollo di gente dal derto luogo, e venne à Sale, doue non potè arriuare prima di mezzo giorno; per la difficoltà del palfare il Pò con va folo burchiello ; non elfendofi poruto tar'appirecchio d'altra più opportuna comodità di barca, itante la breuirà del rempo, e l'ionprouifa occafione. Quiui arriuzto egli, fece (parger voce di voler'andar'z̀ I ortona coll2 derra Czualleria, perche di quetta maniera ingannare le Cpie, poteffero anch'effe ingannar'i nemici, li quali nondimeno furono fubito aurfati,non tantofto che il Conte Trot-, ti nel fupcamino laciò à banda dritta il Tortonefe ; partì dinque da Salead vn'hbradi notre con li mille Caualli. compoti dalle Compagnie, ciod del medefimo Lungote-: nente generalle; del Comimeffario generale della Caualle-: sia dello Srato; Diego Sayàuedra; del Conte Francefco Gattinara; di Daniello Ali; e delli Keggimenti de.ColonelIi Stozdi Corazze Alemanne, ede"Diagoni dı Filippo. Leizaldi; etenen to effo Conte il camino della Eralcheta, pafsò per San Giuliano, e di quì condottofi prima al Fregasolo, e poi al Bofon, e d'indi, paffando la fumara dell'Orbs, al Calale de'Cermellifeudo del fudetto Conte Trorti, $\sqrt{i}$, portòalla Bormidase per il guado della Marenzana, la paf-. sò, mencre iuile nemiche fentinelle, cofià piedi, come $\underset{\text { a }}{ }$ Cauallo liauano artendendo l'arrimo de'noltri, e di là poco lonsano, cioè ali'Au lara, che giace nel mezzo di cutti li guadi dei fudetco fiune perandar'in Aleffandria, faceuano alto lins nicicon nille cinquecento Caualli, 8 ottocentos. Fanti, der ateaccarit notti, 8 impedire il loro paffaggio al foccorfo tell'affediata Città; fì fubito dalle Sentioelle toca cato all'Arme; il che non porè́egur'à tempo, à fine d'impedn'il tr.infitare della noftra Caualleria verfo la Piazzas perche paffando il fiume le rruppe dieffa con grandifima fretta, e fuoito raddoppiandofi, in vn momento li difpofe, $8 \%$ efegui la marciara: il camino de'nottri Caualli, che fü di diectotto migha, fi fece in meno difei hore, perche ilCorr te Galeazzo era coff pratico del paefe, che anche di nozte poretla marciare lenza guida; e fil in quelta imprefa da tuttifommamente lodico il fuo gran giudizio in eleggeretra turti liguadi per paffar la Bormida, quello della Marenzana,come il piu opportano per tal'effitto;eflendo quel paffo pir ogni banda fpalleggiato da ben fpeffi arbori à guifa di bofco,doue per confegueriza,e perbuona ragione di guerra non haucrebbono fatro alto le guardie Franceli, per non effer forprefe da'noftri paefani, li quali favano in gran numero, \&z iui, \& in altre parti vigilantisperinfeftare con ogni poffibile danno i nemici. Giunfe finalmente it Conte Trotei col defiderato foccorfo nel fpunear dell'alba; delli ventiquttro, vigilia di San Giacomo A potalo fotto le mura della Cired verfo la Porta Genouefe, doue credendo le noftre -Sentinelle, che folfe Caualleria nemica, nè auifarono fubite il Gouernatore della Piazza, il quale fece con ogni preftezza coccar"all"Arme confuono delle Campane, e coltiro de'Canaoni;da quefo auifo moffi ruttiliCittadini, che fteuano già vigilanti per la vicinanza del nemico - e rifoluti di fagrificar le vite loro alla difefa della Parria, \& al feruizio delnoftro Rè; $f$ videro in va lubito armati andarfene, parte fotto i loro Capitani alla muraglia , e parte à Cauallo accompagnaril Gouernatore, che vifitama i pofidella Citta pergli occorenti bilogni; Ma il Conte Trotti accortefidi queft'errore, mandò fubico auanti alcuni Caualli ad afficu-- rar'i noftri del fuo arriuo, che raffereno le faccie di curti, e conuerti la meltizia loro in altrertanta allegrezza; entrd egli.poi vitcoriolo = e erionfante con tutta la Caualleria per.
quella Porta, doue, come liberatore della Patria, che flaua in pericolo d'efler d'ognintorno fretra dall'efercito nemico, fùriceurro con grandiffimoapplaufo, e col maggior conterto;e gjubrlo, che imaginar fi poffa; equelle Campane, 8 Artiglierie, che di già haueuano moni li Cittadinià pighar l'armı, cofi per la difefa loro, come per l'offefa de" nemici, tutti amicheuolmente diedero iegni di allegrezza per l'entrata di quell'opportuno foccorfo, e fgombraroDo affarto le denfe nubi del timore dell'2nimo di ciafcuno.
La ltatua di Maria Vergine, che tre giorni auanti fiera trafportara dalla fua Santa Cafa di Loreto alla Chiefa di San Girolamo, fü alli venticingue giorno feftiuo dell'ApoItolo San Giacomo, cö proceffione generale del Clero, e de* Regolari, \& anco di turti li Cittadini portata nel Duomo di quefta Città, perche foffe dal popola lupplicata perta liberazione dell'imminente affedio e e la fera poi del detto giorno fi reftitui proceffionalmente ancona alla fudetra: Chiefa di San Girolamo. Nel medefrmo dl, tutra la Caualleria introdorta dal Conte Gatezzoin Aleffandria; in-, Geme con l'altra, che di già vi $\mathfrak{G}$ trouaua in guarnigione, fu condorta dailpifteffo Conte fuori della Porta delle Vigne? dilà della Chiefa di Loreto di quefta Cictà, e diuifa in taptia Iquadroni, fifece vedere in faccia de'nemici accampati da quella banda fotto il comando del Preacipe Tomato , che haueua pigliato alloggiamento nelia Galiaxdella. Porcellana de'Padri Giefuiti di effa Cittù; $\&$ all'elempiode' noftri feceroilfimile i nemicicolla Cauallerialoro; dipoi verfo la fera dell'ifteffo giorno ricornd sutta in'Aleffandria la noAraCaualleria, come pure fece it medefrmo quella dell inis mico ritornandofene alli fuai Quartieri. Alli ventifette poi,li Giureconfulti Giouan Paolo Panza, e Michele Girolamo Mandrini, quelli Priore, \& quetti Vicario infieme con glialtri Deputatial gouerno, vedendo inemici tattas. uiaperieuerare reh'affedio di quefa Citta, eléflero il May aro di Campo Lodouico Ghilini, il Sergence maggiore Luigi Barattí, eGiguan Giacomo Trotti ad affiftere alle vertouaglie, affinche foffero copiofe, \& non nalcofte dalli venditori ; ed à prouedere àt tutto ciò, che foffe ftato all'abbondanza doogni cola concernente. Deputarono ancora il Giureconfulto Paolo Erancéco Buzzoni, il Colonella Ottauio Guafco, Antonie Maria Sappa, Giouan Battifta Inuiziati di Giuliano, e'l Capitano Giouanni Gamalero, accioche affiteffero al Gousenatore Antonio Sottelli per gli occorenti bifogni delle fortificazioni, e per qualunque altra cofa, che foffe mancata nellimminente afedio.
Finalmente verfo la fera del fudetro giorno, il Vifconte di Turena leno affatrola fua gente accampata di la della Eormida, e pafsato il Tanaro lopra il Ponse da efso fatto di İ̀ de gli Orti, andò à congiungeifi col reftante delle eftrcito comandato dal PrencipeTomafo; la qual'improuifa partenza renza profirto alcuno fil cagionata dal foccorfo introdotro in Alefsandria, che del tutto leuplli la fperanza di efpugnare queffa Città, \& anco dalla crefcente de'fudetti fiumi gonfiati dalla continua pioggia cadura turto quel giorno e e che tuttauia maggiormente gonfiauano; la onde s'eglinon pafszua likefso di quei fumi, rimaneua da effi quafi alsediato, e correua pericolo d'efser ida'nofri afsalito. Nel fudeteo alsedio Pompeo Roburti diede faggio del fuo valore nell'Architetura militare;ipon efsendoui dentre diquefta Citrà Ingegnero alcuno:
La grazia fattazalla Citta di Alefsandria dal noftro Re, mentrefi trollaua inSaragoza, Mecropoli del Regno di Arragona col fuo elercito córro li Francefi, e Catellani,mida occafione d'interromperilfilo della narazione de'fucceffi militaise farne in quetii Annalimenzione; fcrisse egli dunque alli ventotto del fudeto mefe di Luglio a quelta Città la let:era del tenore feguente in idioma Spagnuolo, tradotta in Iraliano per maggior comodità déLettori, cioc̀, niel lopraferito di efsa.
 pusati dolla cized di hlaffandria. dentro hajettera,
ilRè. Magnifici; N di Sivuela mi bà daro conio della fingolar finezza, colle qual'offa cistà, - Prowimecia hà procedute nell ocsafione delle ricu-


## A I I

zidami paffati, eche di prefonte hawete patito colla vicimange de gli ferciti amico, enemico nonh hè mancato dimofifazione dis bwon raffatlo, che non habbuate fatia tutio gli Aleffandrimi. Perilche vi dò molte, © parrecolerıgrazie; afficurandoni, che in sutre: Le occaffims fperimentarete la memoria, che tenge di quefio /ervizre, ed amorei sen che vi amo, efinme, come to merisano cantoleali, effdeli rafolli. Di Saragoea, li 280 di Luglio ; 1643.
Segnem. lail Rè. Soterofritts. Piesvo de Ares.
Stumò tanto quetta Patria la grazia particolare della (itdetta lettera, che la fece fubito colla ftampa moltiplicare, affinche tutuili Cittadıni, e Terrieri della fua Prouinzia poreísero di efsa più lunga, e comodamente conferuar la memoria.
Ripigliandoil filo della tralafciata narrazione,dico, che doppo hauer lifudetti nemici nella partenza loro attaccato il fuoco alle baracche, delle quali alcure trouandofiappoggiate alle Caffine, vi portarono l'incendio, e per conled guenza la totale rouina, cominciarono nel faderto giorno vent'otrefimo à naarciare nel paefe loro, cioz vell'Altigia': nos e Monferatos senendo il camino di Cornicoro, eSolero: e la notte doppo liftefso giomo, Antonio Sattelli Gouer. natore di quelta Cietch mando vihuomo pratico, e molto ardito a Ifegare le barche, che tereuano mito il fudetto Ponte, it quale trasferitoficolà , nuotando lempre fotto ta tina del fume, le difciolfe, econdufse all'a lera riua verfo gli Orti, hauendo gia finito di palsare infieme col bagaglio urtrala gente del Turena, che ltaua di la della Bormida accampata ; perciò efsendofène la martina feguente accorti li nemici, alcune trappe dell'efercito loro fecero alto dirimpetcoal fudetto Pontese frattanto, hatiendo il Sottelli mandate fuori della Porta de'fuderti Ortidue Corapagnie di Caualli, \& .altrettante di Fanti Spagnuoli infieme con molti Cittadinie paefani di quefto Tersimorio, e con due Sagri, fi mifero li Spagnuolinel Fortino, ch e alla riua di quà del fume haueuano alzato li nemici per guardia di efso Ponte; e poi cominciarono li nofrri àralutarli colle morchettate, e coli ípeffi tiri de'Sagri, à fegno tale, che di loro efsendouene reltati alcuni vccifi, e coltei feriti, furono coftrecti ad allontanafi dalla riua, dalla quale gl'ilteffi nemici parimente haueuano rifpolto alli noltri,e co' i Sagri, e colle mofchettate: Finalmente doppo efserfi fà l'vna, el'altra parte fcaramucciato dalla mattina fino alle vent hore, li noftri abbandonato il Fortino, ritornarono co'i due Sagri nella Città ; ma li nemici, à quali pareua di fare vn gran mancamento, (e non ricuperauano le fudette barche condotre di quà del fumeda quel paefano Aleisandrino, andarono in numero di quattrocerso Caualli, con altrettanti Mofchetrieri sù la groppa di elsi à palsar lo fteliso Tanaro per il guado vicino à Pauone, e dila vemutialla volta de'noftri, che già per non elporfi ad euidente rotta, elsendo à loro di numero molto inferiori, erano ritornati dentro di Alefsandria, ricuperaronole barche, con traghetratle di là di efso fiumeje poi ripalsatolo, feguitarono illoro viaggio, efir ricongimnfero con gli aleri per il medefimo camino di Corniento, e Solero; e nella marciata loro efsendofallargati per le Colline dell'Alefsandrino contigue al Monferato, trouarono vicino ad vna Cafsina alcuni cadzueri di foldati Francefi; ond'ési dal loro natural furore accefi, attaccarono fenz'altra inquifizione il fuoco non folo à quella, ma anco alle contigué ad elsa, in numero di noue Caísine, tutte di Gentil'huomini, e Cittadini di Alefsandria . Sgombrati, che furono li nemici dall'alsedio di quefta Città, ringraziò ella Dia benedetto di tanta grazia concelsali, col mezzo d'vaa folenne Mefsa,che alliventinoue fece cantare nella Chiefa del fuo Prottetore San Baudolino.

Il primo giorno di Agolto, Antonio Sancio d'Auila Marchefe di Velada, che veniua di Fiandra, doue haueua amminiftrato il carico di Generale della Caualleria, giunfe nello Stato di Milano a gouemarlo; \& alli trè il Conte di Siruela contentiffimo di hauer veduta la Città di Aleffandria libera dall'affedio de' nemici, fece partenza da quefte Stato, per andarfene a Genoua e e di quialla Corte di Spagna: fd egli veramente vo miniltro di grande integrità di vita, di boniffima intenzione, e molto affezionato alferui-
zio publico, e priuaro; equardo haueffe hauro il danaro conueniente à gli occorrenti bifogni della guerra, la Statodi Milano non hauerebbe mailentiso aggrauio alcuno ym ben fi hauerebbe prouato il migfiore, \& pill hero gouerno di quanci fiano fati per l'adietro : in fomma lafciò egli vna buona fama delle fue fincerifime azioni, le quali furono fempre conofciure onoratime, lontane da qualunque intereffe, $\&$ indrizzate folamence $a$ gloria di Dio, $\& 2$ a benefizio de'fudditi del Rè in quetto Stato. Alli iedici poi del fudeto mefe la thatua di, Maria Vergine di Loreto, ch'era flata in San Girolamo trafportata , fil alla fua Santa Cafa rellituita, effendofi colla parteriza de'nemici, leunto il pericolo, che poteua correre quel miracolofo fire. mulacro.

Toccarono con mano liSpagnuoli, mentre li Francefi s'ermo accampati fotto a quefta Citrat di quanto pregiudizig If foffero le cafe de gli O:ti, che giaccionofuori della forta, che da effipiglia il nome ; perciod comindarono alli venti a farle gettari'à terra, per hataer di quetla maniera ia Campagna libers, aperta, efenza impedinento alcur no d'og:intorno alla muraglia di effa Città ; enell'iftefio tempo, mentre il-Prencipe Tomalo alfediaua col fuo ofer. cito la fortifima pizzza di Trino, Ia qualefu da lui poí colvalore delle fue armi acquiltatain. fauoredel Duca diSauoia, mandò feffanta incirca de'iuoi Caualli parte Francefi, : parte Piemontefi con valoro. Capo a ritorarí con qualche bottino nella Campagnadi Aleffaadria, iquali 'hauendo pigliato alloggio Is notte auanti alli vent'voo in SanSaluadore, la mateina vegnente, nel far del giorno f erouatono pocolongi dalla Chiefa di Loreco, doue depredarono quafi tutto il beltiame, che vfcito dalla Porta d'Atti di quefta Città nel Quztriere diBorgaglio, incontrarono, mentriera condotro parte al crauaglio delle circonuicine Muffarie, e parte à pafcolare; che in tutto afcendeua aloumerodi fettanta beftic incircz .

Alli ventifei, palsòallaltra vita il Padre inquifitore di quefz Città, e d'Acqui Frate Domeaico Caltighioni Milanefe, il quale affalito d'apoplefia nella Cafa del fuo Tribua nale in effa Citta, relto in wn fubito morto con gran fentimentoditurti per le bonifime qualità , che in lui s'ammiranano, trà lequaliera principale lạ carità nell'aggiultafe le differenze, e nimicizie, che paffauano taluolea reà i Cittadini ; nel che riufciua con gran defrezza, e fodisfazione delle paxti.

Non contentili Spagauoli della demolizione delle Cale degli Ort, volfere anche per la medefima caufa; chef efeguiffe Pifteffo nella Chiefa di Bedem, che giaceua vn cirodi mofchacto longi dalla muraglia di Alefiandriafuori della Porta Marenga, doue, fe i nemici (mentre poco inanzi haueuano potto il Campo di it della Bormida) fi foffero auanzati, vi poteuano fare vira piatta forma e e di lì batterela Città, e Cittadella infigne, che da quel canto relta colla muraglia di effa Città contgiuntałonde cominciarono alli ventoto delliteffo mefe à farla gettareà terra. Dipoi, alli dodici di Ortobre i Francefi a flediarono con l'efercino loro Ponteftura; ed alli diecifetrodel detcto mefe, la Porta de gli Orti, che nella grandezza pareggiana le altre di quelta Città, fur rifrecta nellamaniera, che oggidi fivede; - enellifteffotempofi diede principio ad aprime on'altra, chefícende alla riua del Tanaro, per comodisà de'Citeadini, ch'hannole poffeffioni da quella banda; e refia contigua al raltello, per ilquale s'entra fu'l Pontedel fudetto fiume . Il di poi feguente fil fatto Inquiftore di quefa Citta, e d'Acqui in lhogo del defunto Caftiglioni, il Padre VincenzoSalmoyrago Milanele, Religiofo di amabili qualità, e coltumi, dimolta bonta di vita, enella Teologia, ed alcie fcienze addotrinato.

Alletratili Francefi dal botrino di beftic bouine, che fecero del mefe di Agofto nella campagia di Aleffandria verfo Borgoglio, vi fitornarono alli vent vDo del fudetto Oftobre in numero di cento, eventi Cauai leggieri diuifi in due erupe, le 'qquali allargarefi ne'Caffinaggi pil copiofidi effe beftie in tutio il Tertiontio, che giace di la delltrchicfa di Loreto verlo San Saluadore, \& Caftelleto, vi fecero *ria ben ricca preda; epoi pna di quelle dus mappe volio
con temerisà Francefefarf vederefonto le mura du quefti Citrà;onde ne fil col Camone facactiata, e leguitata da quaranta de'nottri Cauai leggieri, che di guarnig!one:ltauano nellifteffa Citta, li quali la coftrinfero à la ciatiadietro via oparte del bottino; mà effendofi ella accorta, che li nottri Caualli erano à lei di numero inferiori, fe li riuoltò conzro, e vigorolamente combatendo. li refpinle verfo la Città . In quella fcaramuccia reffarono morti della parte nemica il Capo di effa truppas ed vn Luogotencate con altri in numero di quattordici is e de'nofri furono vccifr Emanuello Brizeno Capitano di corazze, figlio del Gran Cancelliere di Milano, ed proaltro paximence Capitano di Caualli, oltre ad altri, che rimaferoparte morti, eparte feriti.

Alli vent'otto defilteffo mefe, veone in Aleffindria il Marchere di Velada, per vifitare quelta piazza da lui non mai veduta; ed alli trenta, dopà efferfí tenuca Ponteflura dieciotto giorni con valorofa refiftenza, e vedendofi fuori difperanza di effer foccopda, inalmente fir refe ànemici con onoreuoli patti, Frattanto cheil. Yeladafi fermò in Aleffandria, Fecrante Sbarra Cauagliere Luchele mandato dalia Lua Patria, venne alli dodici di Nouembre in quefta Citta con magnificenza, e flendore a riuerire il detto Marcheles ed a prettarliquegli vffizidj complimento, che le Republiche, ed i Potentati diuoti verfola Coroma di Spagna o fogliono fare alli Gouernatori di.quefto Stato nel principio del loro gouerno. Alli diecifette poi part d'Aleflandria il Ve ladz edopò haver viftata la fortezza di Serrȧ̈. ualle, andò alla volea di Milano; come aiche alli ventidue fece di qui partenza, il Mafiro di Campo Generale Giouanni Valquez.

- Effendof pantualmentefinita la Capella magoiore della nuoua Chiefa di San Girolamo di quefta Citrà il Vicario Capitolare Agoftino Domenic, Inuiziati vi celebrò alli venticinzue dellifteffo N suembre con folennitala prima Meffa

Queltanno, nel qualefú Poderta di Aleffandria Antonio $1644^{\circ}$ Noceti Pontrenolefe, confiderando i Francefi, di quanto fcommodo li foffe il tener cuttodjite di gente, di viu eri, e di munizioni tutte le Piazze da effinel Monferaro poffedute: dererminarono di liberarria da tal'obligo, demolendo le fortificazionidiquelle, ch'erano di poco pregiudizio à gl'interefi loro. Cominciarono dunque ne'primi giorni di Genaro à demolire quelle di Ponteftura, doppo le quali hauendo fatto pianare il Cafello di effa Terra, difimpegnarono affatro la guarnigione, che vi teneuano, con haver$j_{a}$ infieme co'i viueri, emunizioni ditribuitanelle Piazes. di maggior confiderazione.

Ne medefímigiornifi diuulgò in Aleflandria,cbe la Pria-: cipeffa Enrighetta di Lorena, la quale fe nè faua in "Fiãdra* fenza riguardo alcunodella Realenafcira fua, edel Prencipe di Falsburgh Lodouico diLorena fuo primo marito; era paffata di proprio penfiero alle feconde nozze col Marcheredi Solerd Carlo Guafco; eche percio alfifina difgulato il fratello di effa Prencipefla Carlo Duca di Lorena, credendo di ffer'à cempo di fturbare g̣uel matrimo. nio, (pedl fubito per tal'effetto wn fuo Gentilhuomo in Fiandra; mà quetù hauendo rrouazo gì̀ conclufo il marrimoniale coneratto, fe nèricarnòalfuo Duca. Alli venticinque poi delliilteffo Genaro Nicolò Guaftauini ortenne la feconda voltail Vicariato della Marrefana; e Francefco Anolf hebbe il Virsriato del Seprio.

Refe memorabile queftanno il Teriemoto; che allefedici bore incirca delli quindici di Febraro fain-pleffars dria, ed in altre partifentito affai gagiardo , per if quales forffero non pocagli edefizi, perà fenza loro damo.

Dall'elempio de'Francefi, che incominciarono à detnolire le Fartezze di pocaimportanza nel Monferavosif mofforo li Spagnuolià getrar'à terra quelle;che cö poco profirto de ol'imereffloro poffedeuzno, anzigliarreccauano grandifima Ipefa, efogeriones feceró dunque demolireil Forte di San Catlo, che anco Sandoual vien chiamato, ne'confini tra'l Nouarefe, e'l Vercellefe; poichetrouandofiloropadroni di Vercelli, giudicarono fuperfluo il mantenere con tana .so difpendio quella Pertezza, mnemiglie fole ditanse da guella Citein.
tix
N̦elle:

## $2{ }^{3}$

Nelle occorrenti aniuerfita confidando il noftro Rè piu nelli dii inj aiuti, che nella forza dell'armifue, fece riolazione,che in tuttili Regni, e Stati fuoi fitriceueffe per padrona, eprotettice Maria Vergine Madre di Dio ; per il qual'effetto inuiò egli in vaz lua lettera fcritta giàsl Conte -i Siraela, mentre gouerntiua quefto Stato di Milano, gli ordini del tenore feguente, cioc, Che fi celebraffe ogni anno in tuti li tempi atmenire mna folennita con vn Nouenatio da cominciarfi dopò il Vefpero della Domenica in Albis, ch'̀ rOtaua della Refurrezione di NollroSignore: Cheal Nouenario fi deffe principio con vna Proceffione . enerale, vella quale fi portaffe via Immagine della Gloriofifima Vergine, per collocarla, finitala Proceffione, (oo pra, raltare della Chiefa maggiore della Citita, ò Luogo, accioche fia riuerita con maggior frequenza de' fedeli: Che quiuifi cantafse ogni mattina per nuoue giorni contipui vna Mefsa folenne con l'interuento almeno per un giorno de'lu if Viceregi, Gouernatori, e Miniftri vifi facefse qualche diuoto fermonie. Si pregafse per il' buonfuccefso dell'armi del noftro Ro, indrizzzeo dalla pietà del Reale animo fuo à benefizio vniuerfale del Chrifianefimo ; efiniso il Nouenario, Griportafse l'Immagine al fuo luogo . In efecuziene dungue della pia e efanta rifoluzione del noftro Rè,i portò nella próceffione, che fi fece in Alefiandria alli teè di Aprile, giorno della Domenica in Albis dopò il Vefperoscon l'interuento di mutto -il Clerofecolate, e Regolare, edi turti li Difciplinăti la miracolofa Statua di Maria Vergine collocata lopra l'Altare della Capella della Salue di quefta Catedrale; e poi dopò la Proceffione, fipore 1 banda dritta d'auanti all'Altar maggiore di effa Chiefa, doue fi bafcià incrutro il decoo tempo efpofta con molti lumi accefi: nelli noue ginrai poi fi cantò folennemente ogni matcina la Meffal, alla quale interuenne per ciafcuna mattina: procefionalmente vaa Parochia infieme con le Confraterinite, e Parochiani dieffa, vniti prima nella Chiefa loro parochiale; èfendpuianco Rati prefentill Gouernatore, li Tribunali, gli Vffiziali di guerra, e tutta la Nobiltà, eCittadinanza di qoetta Città. Fù veramente marauigliofa la continua fiequenza del popoloà riverire, \& fupplicare quel miracolofo Simolacro, al quale prelento quantita conliderabile di cera., di danari, ed'alure cole di valore ; e zutrigil Artefici (ogni arte feparatamente) la prefentarono in proceffione d'vinbello, e ben groffo Cereos il medefimo tratendofatto li Notai, e Procuratori ; \& àncolimaffari, cofi di Borgoglio, come quelli dentro dellz Citrà , e di quà di Bormida. L'iftefo efercizio (pirituale fif fece anco nelle Terte di queffa Dinceff, nellequalibenche non fi poreffero pet caufa de'calamitofi templ offeruare tutte le fudette condizioni,contutsociò, \& il popolo, \& il Clero fecero con ogni afferto quello,che lifi dalla poffibilcà, toro permeffo, per dimoftrar viuamente la deuozione verfo Maria Vergine, affinche fidegnafse di efaudire per fua mifericordia ligiufti difiderij del notiro Rè, efecondar'i fucceffi dell'armi fue.

Per la peififia, che il Gouernatore della Terta di Ceuz teruta da Franceff, dava alle vicine Piazze pofsedure da: - Spagnuoli, alli cingute di efso mefe il Marchefe di Velada mandò nel Caftello del Finale trecento Fanti incirca leuati dal Prefidio di Alefsandria, per rinforzo della guarnigione diefso.

Alli fei, circa le hore vent'vna fileud nelle parti dell'AlelGindrino vn'ofcurifima tempefta, che hanendo teombrata la lucedel gionno, fi purpô il poffefo della tenebrofa notte $s$ al che s'aggiunfe nel medefimo iftante il vento rouaio con eqato, e colititraordinario isopeto, che fece cadere vna parte d'alcuni edifizi nelli confini trà la Fraicheta, \& il Territorio del Fregarolo; \& in particolare nel Caffinaggio delle quattro Caffine, doue gettò à terra meaza la Chiefa, \& vna Cafa, nella quale trourndofi accidentalmente on facciullo, che refiò fottod quella rouina quafílepolto, miracolofa mentefaluoflicon pochifimo male; e mentre queHo vento faceua Is fudertiefferti, fa vedura vn'efalazione ontofa, che arderdo (pauerraua chiunquela vedeua, e non Gupeua efser quefto vi'efferto naturale, come di ciè nè rende la raginne la ficuza delle Meteore.

Dopò la demolizione del fudetro Forte di San Carlo,ò fia Sandural, feguitarono liSpagnuoli ì faril fimicuella Rocca d'A:also, \& in Annone, dwe Fortezze fabricate poco longi dalla riua del Tanaro, che frà l'vna, e l'altra icorre, \&z I'vna talmente diumpetroall'altra, che fi mirano vicendewolmente. Diede pertanto il Marcheie di Velaidala cura diciò al Conte Galeazzo Trotti, il quale alli quindicı del fudetto Aprile trasferitofi cola, cominciò primier amente à leuare da quelle Pazzetutrili viueri, e le munizioni,-che ius per feruizio de'loro Prefidij fi conferuauano, infieme con nowe peazidi Artiglieria errà groff,e piccioli. Dipoi, alli venti, fececol mezzo delle mine volar'in aria il vecchio, e ben fortificato Caltello di Annone, equel poco zuanzo del Cattello della luderra Rocca; poiche il rimanentel fü nellvitime pafsate guerre demolito da"Francefi ; come anco fece cader'à rerrale muraglie, che cingeuano li fudetti Cattelli, e le Terre ancora, infieme coa rutre lefortificazioni, che d'intornò à quelli, \& à quefte furono innalzate. Finalmente mando in Aleisandria tutte le fadette vertouaglie, \& munizioni, ela foldatelca di quei due Prefidij, cioè ot tocento fanti di varién zioni ; ed voa Compagnia di Dragoni. Trouandofi poi l'efteriore parte' dell'Orologio publico di quefta Citez, cofí dal voracetempo confumata, che appena fi potevano difcernere inhmeri delle hore, ful in quetti giorni d'ordine del Priore Michele Girolamo Mandrini, e de gli alcri Depuratial gouerno delIz Cittè, rinouata, eridorta nella fua pritina vaghezza, conforme hoggidif vede.

Il Gouernatore di.Ceua, che hateua fatto in quella Tersa con molta legretezza vi'ammafo di mille trecento Fanti, parte Francefi, e parte Piemontefi, vicì la notre ante: cedence alli ventiquartro dellifeffo Aprile col fu'erto groffodigente, e nel far del giorno dell'ilteff, dì acceftarofialle Carcare, luogo nélle Langhe, vi entrò fenza constralto alcuno, non effendo quella Terra, nè forte, nè preuenutad'alcuna difela ; é penfando eglidi entrar colla medefima facilità nel Palazzo, che per batteria di mano potendo ferui'in vece di Caftello,era guardato da pochi foldati, vi fece, mà indarno, qualche tentativo; poiche mentre gli affediati artendeuano a valorolamente difenderfi, diedera rempo al Maftro di Campo Giouannidi Caltro Gouernatore del Finale, che venife in aiuto loro, come di gia s'era con fufficiebte numero di gente incaminato per combatter li nemici, li quali auifati dital moffa, dippo hauer faccheg: giate molie Cafe, fecero a Ceua ritorno.

Della foldatetca, che poco aunantif fo dalla Rocca d'Aralfo, e d'Annone leuata, e condotta dentro di Aleffandrias, mentre alli venticinque vna parteff mandaua al Finale, per maggiot ficurrezza dieffo luogo, effendofirratteruta l'altra in quefta Città , per accrefcere la fua guarnigione, appena giunfe à Strevi, luogo del Monferato inferiose, come il Capitano Girolamo Ortiz Sergente maggiore di effa Citua, che la conduceua, fil fubito auifato, che verio Ceua s'erano imbafcati molti Farabutticon altri Monferatefi, Psemontefi in gran quantità per dargli addoffo; perciò clla con l'Oriiz ritornatalene addietro, fece alto in Sezè e e nel Cafellazzo fino alli ventiferte, nelqual giorno rirornd in Aleffandria;\& alli ventinoue per altra piut fecura litada,cioè per Caltelnuouo di Bormida, e poi per la Rocea Grimalda, \& Ouada, e finalmente per Vottri ful al fudecto Finale mandata. Ne glifteffigiormi Pompen Robutri doordine del Gouernatore Antonio Sottelli, difegnò due Baloardi, cioè di S. Ginliana in quefta Cittz, e di San Barnaba in Borgoglio .

In queftigiorni, li Francefi, \& il Prencipe Tomalocominciarono ad alleftirfi per vicir con l'efercito loro in Campagna, cioè quelli tennero pronti dentro di Calale da quaranta Carti per condurre le barche perfar ponti; diedeio ordine all'Imprefaro, che approntaffe il grano per far il panea quell'efercito neceffario; e voleffero che lieffero apparecchizte in Marfiglia dieci galee, 8 in Tolone altrettanti galeoni; edil Prencipe mandò quattrocento déluoi Caualli dentro di Agliano, Azano, Montegroffo, \& akre Terreà Nizza della paglia circonuicine;e poi fece in Torino apparecchiar'alquanti Carrettoni per feruizio del treno dell'artiglieria , e molti Carri per condarre le munizinni; 8 all ${ }^{\prime}$

8 allincontes hatendo il Marchefe di Velada trouate quafi annichulate le Milizie ferth, pofe cura particolare in rimetterlenello Stato primiero; tece dunque fare la defcrizione diotto milla fanti congli Vtiziali loro in ciafcheduna Prouinzia dello Seato di Milano proporzion naramente alla rata del tuo menluale; \& accioche piu ficimente fi efeguiffe la udetta defcrizione, $\boldsymbol{\&}$ fiaflicarafe il mantenimento di quefte Milızie, fece grazia ad effe, ed alli Capi loro di prerogat. ue, e priui egi partico Lari; dimodo che alla Prouinzia Aleffandrina toccò di asrollarne quattrocento.
La Porta nuoua, che l'anne inanci fi cominciò ad aprire vicino al Ponte iopra il Tatharo in Aleflandria, filalli sei di Maggio del tutto finita, \&z aperta, e fi chiama Porta Sotrella, per efferfi fatta fotto il gouerno, e di licenza di Antonio Sortelli Gouernatore di quefta Citez.
Li Terrieri di Capriata vedendofi maliffimo trattati dallifrancefi che con vo loro Capo flamano di prefidio bel Caftello'di quella Terra circondarono con l'ajuto dratri circonuicini paefani, alli noue del fudecto mele in forme d'aßedio il fudecto Caftello, affinchel cuati a quei foldati gon fir fatta manierai viueri, foffero neceflizati rendere a loro il Caftello, e liberarli di tal Cogscajone . Fratranto dofiderando eglioo di efequire piu facilmente quefto loro penfiero, hebberd ricorla al fudette Sotcelli. credendo forfe di hauer da lui foccorfodi qualche folda. tefca, per ridurre quánto prima li nemich alla refa; ma egli, chogiudico non effer per all'hora ifpedienteil far quell'jngrel 3, ricuso di tomminiftrase il ricetcato ainto $=$ Effendoli poi aggiuftata la differenza trà li ludetri Terrieri,e Francefi, non fegui altro, é ciafcun pasiano fece alla rua Cala ritorno.

Fece memorabile queft'anno 1644.il corfo, che alli dodici dellifteflo mefe di Maggio coninciò a fare verfo la Porta Genouore, laqua canata dalla Bormida longi due miglia,etrę̨ quarti dalla Cituà di Aleffandria; la qual'acqua per vn cannale anticamente fatto, guando già due ab tre volre pigliata dal fudetto fiume, conduceuafi dentro di queßa Citta, enera con abbondanza tale nella foffa d'ogn'intorno alla tua muraglia,che può ımpedire qualūgue forprefa de' nemici : è opinjone de gl'intendenti,che lo icorrere di queft'acqua debbalongamente nantenerfi, per efserfi nel lito, doond'ella fi tiri, fabbricata vna ben groffa, edi forti,e gagliardi traui armata chiufa,e poco diAate dalla bocca, per la qual'entranel cannale, vna rediض̀a dicalce, e di martoni, a fine di permettere, $\&$ trattene se,conforme al bifogno, ilfuo corfo;mà perche non pus queft'acqua leruire perla foffa, che circonda la muraglia di Borgoglio, fie fatto un Cannale, che incominciando nei confini trà il noftro Territorio, 8 e il Manferato fuperiore, commodamente riceue tutee l'acque, che cadono, e Icolano da quelle Colline, e le cenduce in quella forfa, la qual refla di giafufficientemente piena. Quefla molto neceffaria, e proficteuole facenda gia l'anno auanticominciara forto il gouerio del Conts di Siruela, fi cal prefente perfezionata d'ordine del Marche di Velada, a fine di render' affatto ficura quelta trà sutte l'altre dello Staro di Milano importantiffima Piazza dalle forprefe, 8 anco per Cparagnare la meta de' foldati, che ricerca il circuito di tanta muraglia, infieme co'i luoi pofti; Laonde fapendo beniffimo il Marchefe di Velada, che la Piazza di Aleflandria gira d"intorno alla fua muraglia; trabucchi mille cinquecento teffant' otto, e Borgoglio ottocento ventitrè (vn erabucco contiene fei piedi, 8 e ogni piede dodici onze).eche a mediocremente guardar', e quella, e quefto, vi bifognarebbono almeno trè milla Fanti, fidiede con ogni premura; e feruore alla perfezione della fudetta gioueuole opera.

Alcuni Gentilhuomini del Quartiere di Roueretto di Aleffandria molto pij, e diuoti verfo Maria Verg.,per rauuiuarela diuozione loro, e ditutti gli altri Cittadini verto la Chiefa Betlem, che fino del mefe di Agofto dell'anno antecedente fí cominciò a demolire per la caula già da me fpiegata fotto li fuderti anno,e mele, fecero allifedici del tudetro Maggio con limoline altrui, e proprie ancora incominciare val Chiefa fotto al medefime titolo, con architettura moltovaga, e riguardeuole. Perciò il Vicàrio Capitolare Inuiziati pofe nell efcauazione delle fondmenta perla ludetta fabrica la prima pietra nell.a ifteffo giorno con molta folennità da muficale armonia accomipaguata, con vaz ialue dimolii mortari, econ

Iraffifenza del Gouernatore, del Pndefth, edimolti Gen: thuomisi, e Cittadini .

Negliftéfi giorni furono feoperte Coprail capo dille Mele nella Riuiera di Panente di Ganoua molto vele che vedure da lonrano, fecero credere a glt abitunti di yuti luoghi, che foffil'Aımata di Prouenza, come per cutto ne corfe la voce, mà fi chiari alla fine, ch'erano dieciottobarche cariche di granole quali fi códucellano a Prouenza, e Catalognas e che la fudetta Armata giunte a Barcellona. Dello fopriniento di quelle Galee tud da Genoua fubiro auifaro il Marchetè diVelada; il quale per premenire con le diligenze alli pericoli, che pottiero accadere, fece leuare da diuerfi Quartieri tutte le truppe, e fatele radunare nelle piazze confinanti al Piemonte, e Monferato, còme Aleffandrıa, Valenza Breme, Mortara. e Nouara, comandó che iui li folfe data la moltra, dopò Ia quale ritornarono la, d'onde furono lcuate idordine anco dell'ifeffo Velada, il Marchefe Gio: Erancefco Sersa Generale dell'Artigheria fi trasferi da Milano a Tortona, éSerraualle, per ruedere quelle fortificazioni; come anco il Maftro di Campo generale Giovanni Vaiquez fi porsd a Breme, per iui prouedere a quelli occorsenti biCogni, che haueftero cagionate le congiunture de tempi . Alli dieciotto, furonn leuate dal Prefidio di. Aleffaridria trè compagnie diFanteria, e mandate dentro di Tortona, e Serraualle, infieme con molte monizioni, $e$ vet touaglie, a fine di munire, $\&$ afficurare maggiormenve li Caltelli di quelle due Piazze, per le quali non poso fofperto conferuauano li Spagnuoli verfo li Francefi.

Frattanto, ducento Cava'linemici con fufficientenumero di Fanti, vicirono d'Afti, e trasferitifi mella Rocca d'A saffo, pretefero cofi dalli Terrieri di effo luogo, come da quelli di Annone, E.lizzano, Mafo, Quartordio, e d'altri vna ranto elorbitante contribuzione, che li poueri abitanti per la impoffibiltà di poter foftenere coli eccelfiuo carico, fe ne fuggirono, con' hauer lafciate in preda de' nemicile cale, e quelle pouere foftanze, che haueuzno. Quefto incomueniente da' nemici per l'addierro non ancora ptetelo, hebbe origine dalla demolizione da' Spagnuoli fatta delli Caftelli della fuderta Rocca,ed Annone, iqualimentrerano nel primiero loro Stato, tennero in freno tale i nemici, che non ardirono mai di pre. tendere, nè pure ma minima coneribuzione.

Leunfia alli venti dell' ifteffo Maggio vn temporale, \& appreflo cadè la grandine, la cui groffezza pareggiò quella d'va'ouo, e ne fil veduta vaa in quefto Territorió diftraordinaria quantita, la quile pefaua cinque lire da dodici onze per ciafcunalira: i luoghi, che aldanno di quella difgrazia foggiacquero, furono nel Monferato if Tetritorij di San Saluadore, Caftelletto, Berroldino, \&e altri s e nell'Aleffandrino contipuo a quel Monfer ato, fusono diverfi Caffinaggi, e Caffine, cofi nella pianura, comefopra la Collina; 82 effendo lequitaquefta tempefz nelle viti, nelle meffs, enc' prati, fü tenuta vna delle memorabili, che poffano accadere nel mefe di Maggio.

Alli ventitrè, li Francefi fecero vn Ponte di barchefo pra il Tenero, al Porto di Bellingero, longi un miglio dalla Città d'Afti, dal quale ne ricettero li Spagnuoli non póca gelofia per caufa deglinterefli. che tengono di quà di effo fume; dipoi attefero glifteffinemici a fare gualche fortificazione d'intorno alla Rocca d'Arafto, a gine di poter con loro ficurezza coftringere gli abitanti delle circonuicine Terte, e di qquà̀, e di $\dot{m}$ del detto fume a pagprli la contribuxione.

Li medefini Francefi, che dimorauano nella fudetta Roccia per far contribuirele Terse dello Stato di Milano, \& altre ad effo aderenti, che fono verfo l'Aftigiano, fí pottarono alli trentaper la fudetta caufa in Annone; 82 hauendo trouate tuttele cafe vote d'abitanti, e di robbe, entrarono nella Chiefa Parochiale di effo luogo, doue hauendo gl'ifeff Terrieri, come in ficuro. ritirate tutte le foftanze, \& robbe loro, vi fecero li facrilegi nemici fenza fatica, e contrafto vn'affai ri: co botrino alla prefenza, fi può dire, del Nunzio A poftolico di Torino, che venendo dalia faa Nunziatura,palso di la in quelliftante, per venir in Aleffandria, e di qui auuiarfi a Genoua, per imbarcarfi alla volta diRoma.

L'Elercito de'francefi, e del Prencipe Tomafo, che di già s'era ne contorni di Afti radunato in numero difei milla fanti, e trè milla Caualli, fi trasferi verfo Anoone; e la Rocca d'Araffo, ne' qualiluoghi fínermotré giprni ;
dipoi
dipot effendoff viito trà Nixes della pagkia, Aglínso; Montegrolo, \& altrecontigue Terre, ilp pmo di Giugne verio il tramontar del Sole; tarto fece atro nella Campagría vicina alla detfa Teira di Nizza, da doue vina parte dí effo in numero dinille Caualli icorle fin'a Mombaruzzo, e quindi partitafi la notte, 'fi auanzò coii due quarti di Cannose al fontar dell'alba del di leguente fotco Ca fine; quiui appena giunti li nemici, furono con (petli ciri di mofcherts thutati da' medefimi Terrieri, che sha la muraglia fauano prona, eda ventidue toldati, che iaf con $\mathrm{vn}^{\prime}$ Alfiere il giorno auanti erano 'thati mandati dalGouernatoredi Aleffindria, per guardiadi quel luogo: alla chiamata, che alli difeniori tecero li Francefi , precedettcro fei tiri di Cannone, dopòli quali featita la dimanda loro, che confifteua nella reia della Terra, li riIpoiero voler'otto hore di tempo, per poteme dar parte a chi fidoucua smà efli affolutamente negandole,minacciarono di entrar per forza, e per confeguenza maltrattargli ; onde i Terrieri accordata la refa con patti onoreuolísi, mà non offeruati del tutto da' nemici, conforme al Iolito loro coffune, i foldati, e mbitit Terrieri if ritirarono fubito nel Palazzo del Marcheread effo loogo, che: rapprelenta quafila forma dovn Cattello, hauendo alcuni: requifiti abili a poter trattenere l'inimico, doue haucuano introdotte le robbe loro, maki viueri, numero confiderabile di beftie bouine, ele munizioni, che mandat $\begin{aligned} & \text { c }\end{aligned}$ ivi d'ordine del Martheie di Velada, lequate dalla CittadeHa di Aleflandria; douensuo effer condotte nel Caftello di Ponzone, cioè venti barili di poluere, fufficien te quantità dimiccla ; \& a!cune cuffette piene di palle s dipoi hauendo permoffo, che due Padri Capuzzini gli apriffero la Pórta, vi entrarono li nemici, e non offeruando li capitoli nellarela conuenuti, leuarono fubitol'armialli Terrieri, e facchegiarono egualmente, ele cafe, ele Chited doue i Calfinefi haueuano ripofte le robbe, $\&$ to: fianze loro, credendofid di hauerle meffe in ficurid; anzi non contentandofi di depredar le cofe profaze', ardirono anco di rubbar lefagre; poiche da ente Chiete portarono via, non Iolo i paramenti, \& ornamenzi de gli Altari, e tattociò che allingordigip lore pa eua di qualche valore, mà gt'ifteff Caliciancora, e vafi, ne quali fi cultodifce il santiffimo Sagramento. In quefto mentre, nonmancarono li rinch:uf nel Caftello di offender li nemic $\bar{F}$ con le feeffe mofchetate, e con voi torte di Canone chiamato Mósiliana, col qualé vecidendoue molti, literieuano lont ani dalle mura di effo Caftello; finalmente hauendo inemici fatta la chiamata, e vedendo lidifenfori l'impofibilta di p'per'effer foccorf, e eveffitere alla pagliarda forzà di quin'fercito, che tuito era di già nel$I$ terra entrato ; accordazonola refa con qualche difficolta rifpettiuamente a nemici, ll quali, per non effer quel Palazzo veramente Caftelto, non voleuano accettar la refa di eflo, mà ben fie entrarui diforza e la mattina feguente, conforme alli capitoliftabiliti, vicirono, e ioldati, e Terièti con turto il bagaglio, che ciarcun di loro poteua da fe portare, e con vin carro caries di robbe, 8 c citato da fei boui, che coff fil permeffo al Capitano Gio: Antonio Zoppo, come à quello, che doipd hauer valoro. Iamente oper ato ciòrche comportauano le fue forze contro inemici, tratto,e conchiufe la refa, cofi de!la Patria, rome del Caftello; dopd di che furono li neftri conuogliati có ficurezza fino a Gamalero; e di qui vennero poi in Aleffandria:ll troppo confidare nella propria brauura, colla quale haueuano $i$ Caffinefígiz due volte coltretti it nemici ad abbandonare fenza profitto alcuno la Terra Ioro; \& il non havereffi voluto credere, che li Francefi douefferocon neruo coff groffo di gente attaccarla, fa caufa della perdira di tante robbe loro, e di tutto quafill beltiame; alla qual rouira poteuano con ogni comodirà fottrarfí; quando allefémpio deld'altre circonuicine Terre, haueffero probeduto a fatti loro, con ritirare altroueil buono, \& il migliore delle proprie robbe, e fortanze.
Il giorno poi appreffo, che fil il quarto di Giugno Giouanni Valquez, che veniuada Breme, giunfe in Aleffandíia, evi dimorb per prouedere meglio da vicino alli bifogni milizari, ftante la vicinanza, \& jprogreffi de' nemici, che poteuano fcorrere per tuttoil Territorio AlefIaridrimo fenza contraite alcuno, per non trouarfi di quà del Pò foldatefca fufficiente a fcacciar li tudetti nemici.
Lenotee atiantialli dieci, vecirono dal detto luogo di

## A L I

Cafine circa a feffantecauallitrancefi, e dilungo inuiatifi al Cattellazzo nell' Aleflandrino, viehtrarono nel fpuntar dell'alba; fecero prigioni molti didquei Terrieri; conduffeto via akune donne, $\& \dot{z}$ zitelle; fecero bottino di quel paco beftiane, che yi trouarono; poiche il reftance gia era ftato altroue rivirato da glifterf Caftellazzmin; e fcorfero due meglia vicino alla Citta di Alefiandria; onde alfauitodi quetta fcorreria il Valquex dubitando, che linemicínon foffero in mazgior numero, e che non voleflerg auanzarfi nel rimanente di quefto Territ orio, per faccheggiarlo, e dar'il guafto'alla Camplagna, le cui meffi erano quafi marure per il prolimo ricecolto, fece con due tiri diCannone auifar tutto queldiftretto, affinche git abitanti poteffero infierne collo robbe loro faluarfi dentro di quelta Cittá; come ciaicun di lọra. fil prontifimo ad efeguire, conforme all'auiĺ ; imperoche fi vidde in vafubito tatta la Fralchetta vota diabitanti, coll hromini, comédonne d'ogni ect, e condizione, e fuggiriene verfo la Città col beltiame, con carri carichi di robbbe, con caualli, \& altre beftie da formaza pàrimenvecarithe di tuttocid, che poteuano portare, con taita paura, e confufione, che hauerebbone, per coffidire, compasite te teffe pistre.
II giorno por feguente di Sad Barpaba, effendo veciti oingmanta Cavalli dail'ifteffo Cafrie, per andar'a cercar vino in Sezè, e nelCattello della Spina, li Terrieri de'fudettilluoghi vennero fubito in Aleffandria a derne parte al Valquex, il quale mandò incontaneare alcure truppe di Caualleria a quella volta , per impedire, che li nemice non sinoltraffero, e fece infierne fcaricar'vn Cannone, affinche gli abitanti: del Territorio Aleffandrino fteffero anuertici, dubitando egli forle di qualche maggior noule rà, la quale non lcgui, haduendo i nemici delle ludetre due Terre leuato inlamente il vino, che ricercauane, $e$ condotrolo al loro Qiartiere dentro di Caffine.
Frattanto, li Franceff fecero fare yn Ponte di barche foprath Pòalle trè Piglie verio Cafale ; \& allincontroi noftri ne fecero un'alerofotto la Terra di Sale fopral'ifteflo fiume, doue fu altre volte fatro.

Li nemici, che haucuano leuati fitcerchi di ferro arsutte le Tine, e Botti, che fitrouomo dentro til Caffine, alli quattordeci li condufferotopra molti carrla vendere in Note suljicenoucte, in Nituza della paglia, \& in aleri tuoghi, dou'elih hancuano dominios Dipoi rell ifteffo giorII Fraincefi in numero di mille Fanti, e quaterocento Cauallivfirons d'Affi con due pezzi d'Artiglieria, e trasferitifi lotto Ponzone tenuto da'noftri; fo circondoraos vi pofero taffedio, à fine di coftringere quel luogo alla refa, e fecero la chiamira; mà il Gouernatore, cheiui Itauadiguarnigione infieme condue Compagnie di Fanterial cioed la fua di Lombardi, e palera di Suizzeri riipondendoli coiifpeffitiri di mofchetro, tird auanti la refa della Terta fino al terzo giorno, inel quale fà accordata con patti di buona guerra, effendof egli poi rtuirato con lifuoi nerCaftello: S'accoftarnno pofia li nemici. a quella fortezza in maniera; che non potendo effer dali difenfori offefi, fecero la chiamata, con minacciare di Voletia minare, tutrauolta, che non la rendeffero ; efrattanto; feguitorno di combatterla, mentre gliaffediati cen valoze fi difendeuano.
Alli diecifette del medefimo Giugno li Francefi, che dimorauano in Caffine, fecero colla mina cadere quella parre del Palazzo, ò fiz Caftello di eflo luogo, che reftaua inditefa, e che poreua effer di qualche danno, epregitdizio all eferctio loro, quando vi hauefero in altra occas fione voluti onfrare; cone anco fecero demolire la muraglia, che chiude la Pizzza d'auanti al derto Caftello.
Alli venti, li medemi, che dentro dell'ifteffo luogo di Cafline cominciauano a patire peril mancamenro dévio ueri, mandarono vn groffo della Caualleriz loro alla bufca nel circonuicino Monferato, cioè in Riualta, CaIttlnuouo di Bormida, Carpaneto, \& Orlara; le quali Terre, come fe toffero flate a loro nemiche, faccheggia= ron:o, e vi vfarono quelunque atto dioftilità .
Alli ventitrè, li nemici, che affediauano, \& oppugnauano il Caftello di Ponzone, li diedero vn'affalto, mì furono corraggiofamente rigettazi da quelli di dentro, i quali vecifero cinque Capitathi, e molvi ioldati; dipoi glifteffa nemicidiedero il fuoco ad vna fin ina da loro fatta forto il Caltullo, la quale inticontro difare lefficto toLito, sfogò controli medefimi affedianti, con la morte

## DIALESSANDRIA:

d'alcuni diloro; in oltre, neixre gl'ifteff attendeuano a battere il fudetto Caftello, creppò vno de loro Cannoni, perciò reftando impertetta la battexia, ne rifultò a gli affediati qualche dilazione per la refa dieffa fortezza. nie di Dragoni del Colonello Leizaldi, \& yna parte del - Caualleria dello Sraro di Milano alla Fromiera del Ca Itellazzo, e Sezè verio i nemici, che tuitausa dimorauano in Caffine, fù detto, per diuertite i Franceli dallaffedio del Cafellodi Ponzone, che fauz in pericolo di perderfi. Nel fudetto giorno, alle 18.hore il Caftello,fud, tro dopo efferfi tenuto noue di, venne finalmente nelle.gani de* nemici, li quali per facilitar la rela di effo a fiferuirono d'vn Itratagema; Inperoche haueuano effi cominciato fare va'altra mina fotto quel Caftello, \&\% he uendo poite dentro di effa vn faccherto folo di poluere fecero la chiamataal Gouernatore per la refa, alrrimentechelihauerebbone fatto volare; mofso egli dungue dalle minaccie de' nemici', nella rifpolta ch' ei fece a glilteff, firiferub di mandar' a chiarirfi della verita di effa mina; inuid dunque il Luogotenente della Compagnia de' Suizerid siconofcerla, il quale abbaceatofs percio $c 0^{\circ}$ i nemici fin da loro inuitato a bere; ond'cgli nconforme al natural coftume della fua nazione, accettò voloncieri linuico ie dopò haver bene, \&e allegramente beuuto, andò a vifitar la mina, la quale a gli occhi fuoi, che per la forza del vine shaueuano pofti gli occhzali della vifta groffa, parue compitamente fatta, e piena di barilidi poluere; e pure in efo fetto appena era comincjata, e dentro ven'era folamente vn faccherto ; sitornato dunque il Luogotenentenel Caftello ad afficurar' if Gouernatore della veritiz di efla mi-- na, condefcete quefti altachiamata de'nemici, \& accordò la refa con owefti patti, frà quali vno fì d'effer' eglí colla fua gente conuogliato ficuramente in Aleffardria.
Dipoi, effendo alli ventsfer del fudetto Giugno la Caualleria dello Stoz, infieme con quella dello Srato di Milano, e de'Dragoni del Leizaldi ritornara dalla frontierz del Caftellazzo,e di Sezè, poco longi danemiciquarticratidentro di Caffine dimorò la Caualleria di effo-Stato fuori delle mura di Aleffandria,e quella delli fuderti Stoz, e Laizaldi andò à Pauone, alla Pietra, \& à Móntec aftello, ne'quali luoghi fece alto fino al di appreffo ventefino fettimo,nel quale, efindo primg paffata per quefta Cites, giunle alle trè hore di notte cofi allimprouito in Caftelceriolo, che gli abitanti credetteroteller quelli piu tolto Francefi, che A lemanni; conturtociò, foffero gli vni, ò foffero gli altri vennero in quel picciol Valaggio, come tanti nemici rifpetto alli mali diportamenti loro; poiche entrati cot gran furore nelle Cate di quei poueri Villani, Ie poierotute fettofopra; diflyarono in vn fubito quelle poche fottanze, che haueuanojneceffitorno quelli abitantia fuggirlene ben prefto mezzo \{pogliati, trouzndof nell'arriuo loro,già turti à ripofare; amazzarono alcuni vitelli; e fecero rutte quelle ttrauaganze, chefuole dorw dinario commettere quellaloldatefca fuordimodollicentiofa, e diffolura nel pigliar'alloggiamento dentro le Cafe de'Villani, e Contadini . Menre dimorò la ludetra Caualleria in Caftelceriolo, che allhora frtrouaua penuriofo di fieno, per non hauer'ancora li Maffari di quel luogo fegati li prati loro, confumò, anzı difipò ne'Campi tutza f'auena, auezza, \& auezzarda, che non s'era ancor mierntajdipoi ando foraggiando per tutta la circonuicina Frafo cheta, dalle cui Cafine portò via tutto il fieno fopra di efle anmaffato da'Maffari, con loro inelplicabil danno, a gaalli com:enne poi riempir le dette Calfine di ftrame $\dot{a}$ .tne di paicer'in qualc he manierail loro befiame.

Finalmente l'vitimo giorno di Giugno fudetto, lefercito nemico abbandonata del tutto la Terra di Caline, fir porto à Bergmaico, luogo del Monferato, e di qui vna parte di effo fi trasferì ad Ouiglio, Redebò, Mafo, \& in altre Terre diquadel Tanaro, cl'altra paffato il fumefoprail Ponte già dalui fatto, andd a far alto in Quattordio, Feliztano, \&z in altri circonuicini Villaggi, ficorrendo fino à Solero: Alla partenza de'fudettinenicifubjto il Vafquez, che tuttauia dimoraua in Aleffandria, fece con due tiri di Cannone auifare li Prefidij delle vicine Piazze, il Territorio di quefta Cirtà, e la Caualleria delli Stoz, e Laizaldi', che fe ne ftauz in Caftelceriolo quartierata, la quale al fudetto auifo venne di lungo nella dettz Citcà, e di qui a'andò veṣfo li confinidi quei luoghi, né
qualifaceuano dimora li nemici, a fine dimpedire, che non sinoltraffero maggiormente dentro dell $\mathbf{A}$ lilandrino, con fofpetto ancora di accoftarfi allíftelta Cirtà -

Il fecondo siorno di Luglio, quella parte detleiercito 35 nemica, che di quà del Tanaro era reftaca, comunciò à paffare dilà per congiungerfi col refante; e doppo hauer finito di tranfitare,disfece il Ponte,e car:cate fopra i Cas ri le barche dieffo, via le comduffe ; dipoi tutto l'elercito vnito fecealto in Felizzano: Alli quattro poi di qued mefe, mearre li nemici fudetti dimororno in quella Ter sa, via truppa di Cauai Ieggieri, ch'era vfita d'Aleflanria, per batter, conforme alfolito, le frade merfoli confini contigui alli Quartieride gl'ifteffinemicia cafoincontrò, vicino al fudetto luogn di Felizzano quel Fiate zoccollante Monferatele dell-Ordine di San Francefco, che nel fine del mele di Genaro dell'anno imanti haueuringannato il Marchefe di Carazena con hauelli fintamente promeflo di aiutarlo nella lorprela di Calale, e poife neera fuggito; Perciò effendofíquefto buon Retigiofo accorto, che queifoldati exano denoftri battidori, voltar to fubito il Cauallo, fi mite in fuga, per faluasfi dalle mani loros mà quefti, chelthaueuano benifimo conoliciuto, feguitandolo preftamente, con hauerli piu volte detto, che. fermalfe, e fir rendeffe, alla fine vedendolo nella fugioninato, l'vecifero con vo'archibugiata : li fil trouata addoffo via lettera ferittali d'Aleffandro Merlani Monferatefe del luogo di San Saluadore, però abitante vicino alla Chiefa di Santa Maria delle Grazie; confine del Territorio di Aleffandria con quello di effa Terra: Dicono, che coltui colla ludetta lettera deffe auifo 1 quel Frate dello -Stato di quefta Città, cioè, che la folfa fí trouana gia d'ognintorno piena d'acqua ; dell numuro de'foldats, che iui crano di prefidio; e d'altre fimili particolarita concermenti à glintereffi militari dell'itrella Piazza. Pertanto tù quella letrera coniegnata al Gouernarore Sottelli, il quale fenza perder tempo diede ordine, che fi faceffe venir à parlar fecoil Merlani, comi legui allitei, nel qual giorno efleado egli venuto per parlarli, fù trattentato, e mandato prigione nella Roccheita, e di qui non 2ndò molto, che d'ordine del Marchele di Velada, che faceua dimora in Pauia, fin in quella Città condotto, e con atroci tormenti elaminato lopra il contenuto nella fudetta lettera.

In queftomentre, II Francefi, che fino a gli otto dellifteffo mele haueuano fatta con l'elercito loro partenza da Felizzano, fi erano condotti a Monte, \& Boma, nel qual giorno Giouanni Vafquez', che dimorauz in Aleflandria,荅 era trasferto a Valenza, per díla offeruar meglio gifi andamenti loro s s'inoltrarono da fudetti luothi nella Lo mellina doue fenza difficoltà fattifi padronidi Sartiranz, ,Valle, Trumello, Mede, \& d'alere circonuicine Terre, ascelero a far preftamente il raccoleo del grano, ed a mandarlo di maso in mane dentro di Cafale.

Mentre con gran follecitudine fi dauano i nemicia fare il ludetto raccolto, a fine di foftentare per alcuni mef conle foftanze noftre leterzito lord, Frà Deodato Scaglia Prelato di gran dottrina, ed eccellentiffimo Predicatoredell'Ordine di San Domenico, che fü già Vefcouo di Melfin nel Regno di Napoli, e Nipote del Cardinale Defiderio Scaglia Domenicano anch' egli, doppo hauer rinunziata quella Chiela, ed ottenuta dal Pontefice Vrbzno Ottauo quefta di Aleffandria, né pigliò allifedeci del. lifteffo mefe di Luglio il poffilo, colmezzo d'vna pros cura da le fatza nel fuo Generale Vicario Agoftino Do menico Inuiziati.

Dimorauano tutzuia li Francefí nella Lomellina, quando la noftra (oldatefca entrata allimprouifo nella campagna diCafale, vífece bottino di buona quantità di beflame; perd Antobio Sottelli Gouernatore di Aleflan dria,al cui carico ftaun la lopraintédenza delle cofe mili. zari di quefta.e della circonuicina Proaiazia, lo fece tutto reftituire alli padroniscome che fimile nonita foffe cốtraria al concertato accordo tra fe, ed il Gouernetore di Cafale ftabilito intorno alla proibizione cofidel bottino delbeftiame, come della prigionia de'paefani, trà li Terrieri del Monferato uperiore, e dell-Aleflandrine.

Hauendo poi li nemici fatta partenzadalla Lomellina, 3 fiportaronoconl'efercitoloronel Nouarefe, douefcorrendo, e díquà, e di là del Tcfino, diedero non poca gelofia alli Milanefi, liquali dubizauano, che voleffero gelona altra volta impedir'il Nauiglio,affinche non poteffere
hauere s on la comodità di effo le folite vittouaglie.
Frattento, doppo hauer il uderto Vibano amiminiftracal'Ecclefiallica Monarchia venti anni, vndici mefi, e tridici glornt, finidi viuere nell età di lettanta lei anai, alle vridici bore in circa delli ventinoue del-medefimo Luglo: e doppo hauer i Francefi con le Icorrerie loro infeltato renza mpedimonto alcuno il Nouarefe, \& la circonuicina Prouinzıa, s'accoffarono ne' primi giorni díangolto atla Terra di Arona con ditegno di occuparla; mà riuici fallace, poiche quei Terrieri, e la foldatelca che dentro del Caftelio di efla trou auafí di prefidio, valorofamente rigetrarono i nemici, elicoftrintero a fitirarfi in Borgomanero dindi quaturo miglia diftante: nella qual'occafione il Capitano Bartolomeo Guafco bratuamente fi portò con la lua Compagnia di Fanti. Effendofi poi gl'iftelif nemici ali quindici det ludetto mefe accoftatisl Pd, Gion: Valyucz prefe occafions d'entrare come fece alli 17 .in Valenzs per poter in vicinäza loro prouedere à gli octorrenta b logni cofi di quella Piazza, come dell'altre da quella non molto difcofte; in conformità di che inuiò çli nelliftetio giorno quindici compagnie di Camalli nella Terra di Safe, perpoter con effe impedire le nouita de nemici, ed offeruare gli andamenti lero.

Al fandro Mcriant, che in Pauia era gia ftato fatto reo, condanhato a morte infamiffima, e dilà ricondotto in A effandria, ta alli ventidi effo Agofto imapic cato in quefta Città; la tua refta collocata lopra la porta delle Vigne; duilo il di lui corpo in quarti; e quefti furono attaccati inalto in alcuni luoghi fuori della feffa Porta, - oue teneua nelle Vigne l'abitazinue fua .

Il giorno poifeguente, il Padre Drufiani, che dell'anno 1640 haueva dal Marchefe di Leganes ottenuta la nuoua Lettura di Giomerria pratica, ed Architettura militare, confegui dal Rè di Spagna la confermazione della fudetra Lettura, e pertwo falario mille, 8 ottocentolire ogni an:o, \{opra le mille, \& trecento, che di gia godeua per la Lettura di Maternatica ; della quale confermazione, cone anche dall'aflegnameito del falario, e de' quall danari queito fi doucrà fomminiftrare ad effo Padie, ne diede il Rè auilo con fue lettere feritee nel fudetto giorno ventefimo primo al Marchefe di Velada.
Menare il :'rencipe Tomato di Saucia teneua col fuo efercito affediato Santià, il Velada, che dirnoraua in Pauia, volendo diuertire linimico da quell afledio, a fine dinert, durui foccorfo di viberi, e munizioni, diede ordineche fi faceffe la lorprefa della Cittadella d Afti , come dipoilegui ; auengache effendofi alli venciferre del tudetto Agolto tenute chivie tutte le porte publiche di AlefGandria, perche niuns poteffe vfcire ad auilare linimico di ciò, che fi preparaua difare, forti veríoil tramontare del Sole ta quetta Citrà tutta la foldateica dul prefidio, excetto erè compagnie di Fanteria, cioè due di Spagnuoli, ed vna di Alemami, e n'andò a Solero, doue fi fece l'ammaflod'altra gente cauata da' prefidij di Valenza, Mortara, e daltri luoghis \& iui ancora furono con. dote fopra carritrecento fcale per dare la icalata; vnio to dunque tutto il fudetto groffo di foldatefca in quella Terra in numero dicinque milla combattentio cirea la mezza notte deldi feguente ventefimo ottauo sincamino improuifamente verlo Afti, doue giunto alle nole hore, 8 appoggiate fubito le fcale alla muraglia della Citcadeila di quella Citta, doppo vona braua difera 8 e ofieia futra da' nemici, finalmente vi entrarono li noAtri; 2 in quefta faxione molci principali Capi volleroeffer'i primi a falire, per darefempio a gli altri, frà quali, fifecerndi manier: valere li Dragoni, che ributtarono con ogni pofibile branura lı nemici; riufci però I'imprefa nolto fanguinofa dal canzo noftro, per il gran vantaggia della parte contraria, che trouandofiallalto, potella con ogni comodità infeftare Pelercito Spagnuot To, come $i \in$ ne vidde opportunamente lefferto, efferdoui fato fra gli altriferito d'vn'archibuggiata in vn braccio il Maltro di Campo Giouanni Pulluicino Cauagliere Gerololimitano, Nel di fuderto entrò verfo la fera in Alcfandia il Marchele di Velada, che veniua da Pauia, con hauer fatto il viaggio di Mortara, e poi di Valenza.

Dopo l'imprela dalla Cittadclla; d'Alti, tutta la Caval44 leria noftra fil nel ritorno dal fudetto acquifto guartierata nell Aleffandrino, cioè nel Caftellazzo, Bofco, FregaroIn, in Bafaluxzo, Frelonara, \& in alter Terre, oue dimorò fono alli due di Settembre; nel qual giorno leuatafi da*
fudetti Quartieri, accompagnò vn conuoglio di vettouaglie dentro della luderta Cittradciia, dıpoi ritornò ella né primi Quartieri, e vi cimorò fino allı noue; $\approx$ in quefto dila Caualleria di N:poli, cioè dieci Compagnt in circa furonomandate in alloggio a Catelli Siluano, \& in altri luoght del Tortonele, cone anco la Cavallerra Alcmanna fitrasteri a Sale, Voghera, Pontecurone, $\& 2$ in altre vicine Terte; $l_{a}$ qual mutazione di Quartienitu fatta per dilgrauare il Córado. e Tertitorio Aleflandrino.

Dopò hauer l'inimico alli rtedici incirca dieflo mele di Setiembre ricuperato Santià col mezzo dell'aliedio, e della refa fattalidal Gouernatore di detta Terra, ritirò il luo efercito verfo la Valle dı Grana, e quindi auanzatofin nel reftante di quel Monferato, riempi di tanto 1 pauento gli abitantidell' Ale flandrino; e dí quà , e di là del Tanaro. \& aleri Terrieri circonuic ni, che leuate dalle proprie cafe congran preftezza le migliori rubbe loro, le Softanze, 8 tutro ciò, ch'eta di valore , ogni coĺa ritirarono dentro di Aleffandria per laluarla dalla rapacità de nemici: It Terrieri, chefecerola fudetta ritirata, furono Ouiglio, Mafo, Redebò, Felizzano, Quattordio, la Rocthetta del Tanaro, Annone,Solero. Corniento \& altri,smfieme con tuttili circonuicini Caffanagi, li quali abe bandonate le cate loro, fis sicouerarono lotto le mura di quefta Città verfe Borgoglio, doue hauendo fatte gran quantita di baracche, vi fecero l'abitatione loro infin'a tanto, che i nemici abbandonarono quel pacle.
Alli fedeci, l'efercito nemico, ch, s'accoftaua $亠$ Fubine Terra del Monferato fuperiore, inuiò li luoi battidorifino à Solero; perciò il Murchele di Velada, che refideuz in Aleffandria, diede ordine, che da' Quartieri fileuaffe la Caualleria, e s'auvicinaffe a quefta Città, come fulubito eleguito,effendofi l'Alemanna del Cole nello Stoz trafo ferita vel Cafale d $\epsilon$ Bagliani, e nelle contigue Terre, a fine dimpedire che linimico inoltrandefi non sraccoftaffe al Tanarn per paffarlo, \& entrare nell'Aleffandrino; la Caulleria poi Napolitana venne a far' alto di quà della Barmida forto la muraglia della Citta, fuori della porta Marenga, donde piteua accorrerca difturbare lifteflo nemico, tuttauolta fif feffe aumzaro verfo Montecaltellog per di la metterfí in proua di paffare il Tanaro. Perciò il Velada lifteflo giorno mandò nel fudetto Caltello vna compagnia di fanti Alemanni per magcior ficurezza di quel pofto, doue già ftamano di guardia trè altre di Spagnuoli, e Napolitani. Dopò di che alli diecifette del medefimo Setrembrefortentrò al defunto Vibano Ottauo. il Cardinale Gin: Bateita Panfilio Romano, she fichiamò Innocenzo Decimo, nella cui elaltaz one al PontiGcato va bell'ingegnocompofe il leguente Diffico, alludendo all'Arma Panflia, che contiene la Cilomba con vn ramo d'vino nella bocca, fimbolo da Pact, cd al nome Panflio fienificante Amore di tutti. cioè,

Sterma refort paccom, cundiormen nomen amorems
Spondet 3 fraftabss Pafier etrawque nouss.
così Dio fi compiaccia, che ne figuano della tanto defiderata, e lofpirata Pace quanto prima gli effetti.

Effendo poi dlid dicciotto lefercito in mico arriuato in Annonie, doue fif fermò vna partedi effo, \& il reltante paffatoil fudetto fume, fece alto nella Rocca d'Araffo 2 fone di foccorrere il Caftello, ela Città di Ath, pigho il Velada occafione dileuare, come fece il di ieguente la Caualleria dello Stoz dal Cafale de Bagliani, e dal contigun Territopio, e la mandó nel Caftellazzo; cone anco volfe, che quella di Napolifitrasferifee nel Fregarolo, o Bofeo.

Nel fuderro giorno decimo nono giunfero forto la muraglia di Aleffandria cinquecento foldati a cauallo mandati dal Duca di Modona in aiuto dell'armi del Re di Spagna, \& alla lera furono inuiati dpipliar'alloggiamento in Caltelceriolo, icniabitanti, che di già: haucuano hauuto l'ordine di alloggiarli, fe n'erano fuggtitprima che vi arriuaffero, a fine di non effer con mali trattamenti coAtretti a prouedere il vitro a loro, e eli for aggi alli Caualli; \& haueuano anco in quell inflante ritirato altroue tutto il befliame, per faluarlo dalli primi impeti della foldateica in arriuando al Quarriere d'vn picciolo, e pouero Villaggio, com'z Caltelceriolo.

Frattanto, eflendo nelliffeffo di venuta nuoua dell'efaltazione del Cardinale Gio: Battifta Panfilio al Poneificato, furono fatte allegrezze in cutto Io Stato di Milano, e nafime nella Prouinzia di quà del Pó, cioè̀in Aleffandria,
tria, Valenza, Tortona, e Serraualle con molti,tiri di Artigheria.
Potcia nol medefimo giorno la Caualleria Alemanma, e Napolitana, che dimorata, ciod̀ quella nel Caftellazzo, e quefta nel gregarolo, e Bofco, dubirando di non efferi adilita dal nemico , yenned'ordine del Velada fotto la muraglia di Aleffandria.
Havendo in quifto mentre il Podeftà di Tortona rimunaisa quella Podefieria, il Marchefe di Velada, ch'era informato delli meriti, che shaucua Lucc Antonio Cantone acquifati col mezzo del Filcalate del Finale, \&e daltri, earichi onoratamente foftennti, la coniferi alli venti det fadetto Settembre all'ifteffo Cantone.
Il giorno poifeguente ( citotnando io alla narrazione delt coŕe nilizari) feftiuo di San Matteo, fila Catallerim.alemanna mandata ia alloggio dentro di Pozzolo delio Stato di Mil ho, forfe con qualche dubbio, che linimice efiendofi auanato infino a Capriatz acl Monfeyato, no:1 yodefle portarfit all-attacco di Tostona, ò di Serraualle; equella de' Napolitani fierasferi a Caftelnuouo di Scriuiz : la Caualleria poi Modonete! fil inulata ne toli alloggiamenti di iz del Pó. In quefti giorni teneuanotuttayie li noftri la Cittadella d'Alt, donde con la Blabytictionuenzione dalle bombe faceuano grandiffino tanno, cofi alle perfone, come a gli edifzij di quella Gittà, e fracaffarono in parvicolare due palazzi, con hauer col fuoco di offe arfa e confurnata tutta la fupellettife foro.

Alli ventilei fidiede in Valenza la molitra a tueta Í́ Camalleria del noitro Ré in numero di cinque milla czo ualti, che ftauano ne gli alloggiamenti delle Terre di it del PD, per il cui effetto fifece va ponte di barche in quel fiume forto Bafignana, lopra il quale palisò ella nel Valenzano: dopò la ludstea raftegna , venne a far alto cofi ftraordinatio groffo di Caualleria nee prati, e pafcoli vícini a Bormida forto la muraglizdi. Aleffaudriz,oue dimiorò tré giorni con danno inenastabile di custoil Terrieserio, che giace dila di quel torrente;ciod di Marengo, Caftelceriolo; dadi. Lobig, della Fralcheta, e daltri grotfi Caffinaget, feorfendo ella da per turto fino nel Tortomede; dimodo che forto il pretefto di cercar li foraggi, facchogriaua le cafe campeltii, e le caffine ali'vianzade pomicis rubbana il grano pia per venderlo, cheper px-
 porre, gettaua, equelli, e quefte a terra conogni lorte di Tederagsine; percucceua i poueri abisanti, ie fi lament taunano de Barbari, e tirannici- portamenti fuoi; nt och correas di ciò dolerfi co i Superiori; poiche gl'era int polibite il teoer a freno e2ota quantita di Czualleria.
II primo giorno di Otrobse, il Marchefe di Vilada cö. eefre al Podefà di Tortona Luce'AntonioCantone; Ie -Poderterie di Varzi, Cela, Mencomiso, e Semponzio ; le quali Terre hanno titolo di Marchelate, poffedire gia da Dicasforza de'sforza, ed hora demolureal poffro Re,per effer morto il fudeto Duca fenza begittimi fucceffori. Qineftequartro dunqua Pudefterie furono da effo Cantone ; come Luogopenence anminiftruce infieme cors quella di Tortona.

Dopò haver li noftri con fetre compagnie, ciol feidi. fanti, Sevia di Canalliperlo fozatio di rrenza trè giormí be unamente difelo il poffeffo della Cittadella-dyafiso vedendofi fuocidi iper anza di poter risemer foctorfo di wineri, te'qualin'haveuano gran manicarmento'sper ham ver li nemici oteupaci tuteil li paff di accoftazfi a quellay Enaimente la tefero al Prencipe Tonalo di saooiail fu. decto primo di Ottobre, \&z in vigore delli patti. (tzbiliti gella rela, forono conuogliazida' nemici fone alliconfini eral l'Atiziano, e lo liato Milanefe, donde arriuatonait di Ceguente in Aleflandria; nel qual giornela Casalleria del Rè di Spagna, che faua ne'Quartieri.di Eldel Pd, veno neturta forte il comando del fuo Luogotenente GeneraLeil Conte Galeazzo Trotti a quartierarfi in Bafignanz. Rinuarone, Montecaftllo, e nella Pietra. Di pois, ahifej del fudetro Ottobre, la noftra Reina di Spagna dopd̀ effer fata yndici giorni ammalata di icannanaia, fini di viueré; \&enelliffofo giorno i nemici paffanu il Tanare, entraroso nell-Aleffandrino, e fermatifi in Ouglio, feorfero tattail circonuieino paefesed il di feguente portatifia Cefla. me , pigliarono iui alloggi amsento.

Adind dici, due Compagnie di Suizzeri leuare dal pre Idio di Aleflandria , furono mapdaen nel Caftllo di Set?
reualle ; pter afficatar meglio quelpolto di tanta impór: tanza ; ćbrte anco liltello díla nottra Caualleria pars da' fudetti Quartieri a Corniento. Solero, Oeiglio, \& in alrre Terre, doue dimoro fino alli quaterdict $n \in l$ qual giotno entrd ella tutta nel Monferato lipe iore, croc in Fubine, Hel, Caftelletro, San Saluadore \& maleri vicini luogo, oue fece alto.
Dopò effer l'inimico alcuni giorni dimorato in Caffne, fi trasteri nelle Langhe, \& in particolare nel Territo tio di Spigno, alla cur Terra diede non pnco tolpetto; dipoi s'mcaminò verfo it Finale ; onde 1 Marcheie di Veladaincentanente diede ordine, che s'a leftice la pence per andar' a foccortere quella piazza, quando ilnemico haueffe fopra di effa fiffaro locrhio, come ne leguil l'effetro; imperoche rutra la foldatelca, che ltaua quar'tierata di la del Pò, veone ad ynirfi nel Villageió di Marengo, e nelia circonuicina campagna longi due miglia d•Aleftandria, per di la marciare al fudectofoccorio; e nellifteffz occafione firénern.pronte molte vettouaglie, \& munisioni per inuiasle a quella volta; come anco nel medefimo di la Caballeria noill ra hltuò di gli alloggiamenti del Monferaco Cuperibre, óta mandata finn a nuouo ordine fuori della porta Genouvfe diquefta Cittit ie fi fece vn ponce fopra il Tanaro forto Felizzano, per comoditid della noftra gente nel rtanficare quel Fiume,cooforme a gli occorrenti bilogni.

Alli dieciotto. giorno dí sab Lueca, 6 vidde nell'Aleffandrino il giaccio, e fal lentuo cosi gaghardo ilfreddo; come fe foffo flate di mezz'Inuèno ; porcia il di lesuente Pinimico, che pareua volefle accingerfiall imprefa-dd Finale, ritird fenna far'altro tentatiuo, il huo efercito nel Piemonte sonde li ioftri, che di gid s'erano incaminatia dargiaila coda, zornarono addietro, e la maggior parte della Cazalle ria fifermò nel Fregapolo, e Bolco, per ano darfene di 11 ne' Quartieri, dou'era prima, dila del Pdat la Fanteria parimente, che s'era mofla perieguitar' il nemico, vepmexucta in Aleffandria.
Il di feguente al doppo pramio catcò dal Cielo la neue Dell'Aleffandtino, e perfeuerò tuttauia il freddo contanto rigere, che non cedeua panto a quello dell-Loperno.

Aith vem'vno via parte dell'efercito nomico fi porte in Acqui, \&rin altre Terse del vicino Monfersto, nientre vina parredella noftra Cauatleria fi conduffe a Fubine,Lu, © in altri luoghi di quel Monferato fuperiore.

Alli venticingue tornd a neuicare molto gagliardo in Aleflandria, enel tuo Terstiorio, parendo, che linuernd haualfe aftai por tempo ancicipatial la havenuta je nellt ifteffogiorno , mentreli nemici dimorauano in Montegroffo, nolla Rocc beta del Tanaro, \& in alere contigue Terre diquel Monferato, Ia noftra CauaHeria, che ftama poco diftante da loro in alloggiantento, venue a far'alte nel Fregarolo, Boico, in Pozzolo Formigza, \& in alıri circonuicini luoghi . per di li oflenaar- le azioni del nemico.
All'auifo della rinirata; che alli ventinoue fece lefercito nemicodall Aftigiann, il Marchefe di Velada leuo la Caualleria dalli fuderi quarrieri dell:Aleffandrino, ela mawdo in Sale,\& Cattelu ouo a fine, cho.fedi dcfle la noo fra; ele gli aftegnaffero ghilloggiamenti per,il fegnente Inuerno, come fla efeguito il di appreffitrentefivio, nel quale i nemici, cherano sitornari nel Monfesato inferio re, fearfero nelle Terre delbateflindrino, che fono ia vicinanza di quel paefe; onde gli abiianti, fearia perdet
 fandsla, ; if formaflero dal tubore delprancefi col mezzo della fuga verfo quelta Cinà:

Duppo hiver li nemici feorfo il softro Territorio, $\mathbf{I}$ erasterir ono eno Petescieo foro nolle Tersede-fandi Itoperiali, cioc̀ col magior nemo delfa Caualleria in Bels uedere; e col rimamentedieffa, econ turta la Panteria in Vinzio; Momberfello, nella Rocchertadel Tanaro, ac in aleri vicini luoghi.
In quefti giorni, cioz nel principio deimore di Nouernbro, il Marchele di Velada, ftantela vicinanzadeH'Is uerno, mandò allo cafe loro i Milizianti dello Stato di Milano, Az atrete à profeguire la cominciata riforma de s'V fizialid il fuo eferciro, a fine dianlegerire li quarticri, che feli dowenano dare per gli alloggiamenti loro; e frateanto haueus eglirifoluco difar ittornare in quefo. Stato ottocentolofdati, che flamane pella guaraigiope

 quando egli mutato penfiero, fece [atpendere leciecuazio: ne; dipci mandò la maggior parte-della Caualleria a quaticrarfi nella Prouincia di là del Pd, cioc̀ rella Loo mellina, el Nouarele, Vigenenaico, e Pauefe fin'd tanto, che fi riduc effe a fine la tudttra riforma.
L'efercito Francele, che noncötento dell'alloggiamento delle fudetue Terre Imperiali, fi era anco allargato verfo il Territorio d'Acqui, o are' contorni della Bormida fino in Alba, cuttaula fitratrenne cofi ne glifitetfifeudi, come in quad Monterato; e con occafione della dımota, che wna dillif e truppe facena nelle Carcere, Terra delle Langhe, li mandò ordine, che apparecchiafte molti viuert dognt lorte.

Alli dodeci poi di offo Nouembre, nel qual giorno il Marchefe di Velada, conceffe per Patente al Maftro di Campo fratello dell'Autore, non lolo it somando dolla Milizia Aleflandrina, mì quello ancosa del Tartonele, infieme con le Terre di quà del Pò uel Pauefe, andò il detto Velada à Tortona, per Vifitare le foctificazioni fatte cofinel Cafello, come dinturne a quella Cittèje di là fi conduff a Serraualle a fing di vedere paritientociós che s'era fatto,per ficurezzadi qual Cattello; dopò di cherritornòegli in Algeffndria allinuattordeci, edi quà parti alli diecifettexpen andare alla refidenza del fue Gouerno in Milano.
If quefti giorni $f$ publicd Ia riforma, cofi della Cauallerta, come della Fanteria della Stato di Milano, dalla guale rifuld coneenere il noftroxefercita fei milhz Caualli incirca, ecinque pilla, efei cento fenti: Alle gia fatre fortificacionin nl Finale, le n'aggiunfergaltre, con le quat Ji refta congiunto il Caftello di Same Antonio jcol forre di Callel franco; e trà l'mo, el'altrd iff fabricarano tante cale, ch fofleyo baftagti a dare cormsodo allogpizmento *l prefidjor di millefoldati: La Caualleria Fraticeiciotto il comando del Sigoorst di Sant' Andreafomisciò a murciare di la de' Monti, eflendo rimafe alcume Compzgnie di Fanteria nelle Langhe, cioe pelle Carcerf; in CaLiezanpes Milefima. quin219 ventici delludero mele in Michele Cermellinoitro patriota ; Proneditore Gener ale del pant, che gior; palmonte fi diftrivaiice a turto l'eléscito del Rè di Spar gna nello Stato du. Mibano, humo votramente di grande incegrità nelle five axioni, ed'incomparahil valore nel fuo imporezistisumacarico, havetodo.egli modit emoth anni feruico aqueida Corapacoon capta puatualiti, cho suiua Miniltro dellteftrciro hebbe mai occaliomendilamentaxfí di lui.; ebenche non li, foffe dall: Enario Regio faminittrata a tempo tebite il danaro per somprar' il eranota quell: ionprefa neceffario, contiutrociò haueus egli tanto caseditopreffo a quelliche ghielo vendeurapo sil lla parola she pporeue per il prizmento di effo pomes. terfi da loro l'iftefla dilazione, che veniua dalla Regia Camera pigliasa verlo di lui.- Nella Chiefa diSant' Andrea, padronato delle nobili faniglie de Cermalli, Gamp baruti hebbe il liw corpo fepolcura, effendo prime.fato accompagnatoaqquella con la maggiore func bre prompan che far fopoka uella fua patria, cioe da cutto il Clero , 2 Ma rucrinliRegolari, etrre al Capitolo della Catedralase al qune Confirue erolich, se anea dal Gouernatore Antooio
 tranobidin, ec citrodioanza.

 de' prefidij di quelle due Piazse, liErancefi, che vi flas
 spelladeb Cencio vedenda a a cempo la burona, congiun. sura di darykiadifofo silenpo alpot mane it Goucrnatere ded - Finala, be di gin manoiaus a quella volra, li Sopraggiumfo
 alla difefa, ve ne reftarono erà morti,e prigioni cinquan. ra incirca, egli, blruiforono' collretti a laluarfi coo la' figy velcairo jcome, zaco poco do ppo, lifudetti prefidijdelEinalo, e del Geocio ruppytro vaa compagnia di Eirncoffir che staua quareieratrimitiocca Vignale nelle Imphe; con hauerne parte yeciri, e parte fatti prigioni, \& gha ilitri mecefivatí a fuggirfeab ben preffo:-
Il cominciact inuerno diede ocicafone al Prencipe


Monferaso luperiore; doue lil Frapeefin maleratizano contatute iniulenze, \& Itrauaganze quelli abitanti, benche doro ainici, e parziali, che la maggror parte di effi abbaidonatuno per dilperaziuae fe proprie cate.

In quento mentre, 1 l 上, dnceli, , che itauano di prefrdio nelle caictre, dopo haues minato al Cattello di quella Tersa, lo tucero volasc $\ln$ a 12 il quinto giorno delíuderto meitedi Decembre; nci qual di ancora, cffendofi poco zuants Laputa la motete deila Reina di Spagna, il Capitolo della Catedrale di Aicflandria tece fase inonote di quelJa gran Donna viralla bolio Catatalco adornato di molei lumi nel mezzodi dio Tempio ; e dopò hauerill Vetcouo di quefta Citta Deodato Scagliacclebratala meffa, lifut ronfatte con molta pompa folenui effyuie.
Liacqua , cbecisaza dalla Boimida peco Iongí id Alef, fandrfaicorre bella.fotla dinsorno alla muragia di que - Ata Città, cominciò alli discititle di effo meke a. Ccorrere - fimilmene sella foffa, che circonda la Cittadella diell:ifteffa Città ; con: La qual facenda: refla ella magegronmente ficura, dalle forprete:
Nel medcfimo groara ancor a, IIIffanta Matia di Sauó ja, dopo effer diruorata due apni incirca in Nigeumno à ipela del nottro Re da Spagna, partidz quella Ciftia, epper 12 frada di Paura, doued li tula lpefe della Regia Camera preparsa vo Bucentozo, riapdo con la compdita dieflo a Biefici, teria del Duca di Modoma fuo Nipote,per tratr. ferirfidili alla Santa Cafa di Loreso.

Sigilld poi gli aumenimenti militari di queftranno 164 mbellifino itratagema cenvato da' aeman ci concro linoari, mà non riulcito; imperoche li ventidue in cisca del medelime Decembre yna ipia lubornara da' Francef apisò in Gouernatare det Cencio, che non moleo ditcolto pafauzno due famcte da poluere da' udten inandatids ynluoge ad varalito, frinfieme lopertualie afariene padrones somedi cota teinax contralto alcuno rimcibille; percié hauenda églioferiza parder tempo inuaxi alouni calddai, zfarnebortino, to coaleguigone conganta taci-
 Don fi:merrefe detra poluere appcedo, ildialica nel luogo della munibione; mad che fidarciaffe allodicoperto, e longi dall cabitato, ceme fil itequiro', Doneffendofi poimatho lpazjo di tré groìni yedutớinquella indizio ajsuno di
 fiano guardiole y doue fanno la gurth dia lefontuno He zó! qualluogo ; me atre fr mait aunano li foldati per iaguandia delicaflello, s'zuceie la policre daie Itefla con ittaordisjo fracifo rilpectimamentrealla quantite dieffar ma proparzionatamente te fi hà rigguarto alle lux finezea; fod ixé loldati, \& opporrò qualoke demo a ad atcurtie försificazioni. Doppo qdofod luccefiofi Reppesche li Francefi in sumacro di due midla Fanti s. con (cufticiente quantiol) di Camalleria se docerroicale in circa ttauano poco ditcotio atrendendo l'efferro ati effia poluere da loro venusadi-
 per indubisato', che il gowernatbre di quelia Piamea, ifo bito fawo il bottino di effa poluz̈re, idoweffe farlathetrerenel magapent delle' munizionis exhe'dipoi:accelafi con Partifizio da loroinuentato neile barili, utaccafe. Geido dil'alcra, e curca infieme conl'sitre muniziont conmumafe a La onde cumpix oull lorodifogno y e wratika per confequenza cof faut rifoluzione, fo ne ritormarono Fienidi nortificaziene alli quartieri lorow.
-s Sapoppo finalmetre la chiufa delle cole accadute il prefenceanno in queftafatrial-elequie, she alli ventitré
 defuoti:Doltra Reima di Spagní, con leaffitemea epfidel Gavernatore Sotrelli, editutri gli.Vflacialiadel Prefidio: come del Podefta, de ${ }^{\prime}$-Deputscial Couerno, e di xutiala Nobilke, e Cittadinanazdell' yno, e dellPaltrofeffor; ef lendofif nidmezzo delia Chiefa eretto vn grande, 8 c maeftolo catafalce ra ogni banda luminofo di feicemo tra torcie, e czndelie, \& ornato divarie, \& vaghe imprete', inf crizioni, dogi, e verfi latini on lode dellaReina 5 det quitlic:romponimenti n' era. fimilmente kJormo tutro gael Tempio. Canto pontificalmente la Mefla it noftro V®fonno, \&poili faronicon gran folennità di cetrimbnid taxeterefeque, dop le guali recitò in lode fua it Padre Ingiziagnota: Gieluiax vnteloquente Panegitice dey gnillimo inuero, cosi det foggetto lodaro, come delt. Oratbre; per l'éfquifitevan de'concetti, edello tile:. Sopradaportatmaggionedi quella Chicia if lezgieun ra bolm
lillinte
liffino Elogidel tenore feguente, eompofto dal felice ingegno di Cfantino Gorreta, che in cofi fatti componimenti hà pi volte dato laggio del fuo valore con molta gloria di uefta Patria, cioè

Quor wot amort, fonfu/que publicis sangix boni culeri fiftue gradu Ciurs.
agia ban quandece mefica; iamp noti/ne merisa quidem, fod sxiramas lacrymas damust Exnmsam meriso diem dun deploremus. ifte merentic Orbis vwa vo affequanums ...1 Iufia moricxis IS A B B.L.L. A. wafi projoquinur: Surenifina Herome 1.


 moliovedignifiona cado.


HConce Audino Maria Trotit Sandutor depò efferfi zelo confilencitimo al Duca di Swuciais pdopò bauer coa Fodisfaziona!di quel.gran Preasipe 4pmiphifnati varij) Girincipalicarichi, osonfeguyndstefondiuerie diguita,



 - Clemente aic anio pes peruo Comnazndatope di San Pietródi Vaico, ed hora Vefconoridi Foffapoin piemonte, Prel ato, in cui siammira la dourima di yarie icienze con lingegried de"coftumi eccel laqpamentes cqugiunta as ed il Conte ciorgio Giufeppe, Cunaliese. Gerofolinitano, che ferui di primo Paggio al Duca, diŞauia Virsorio, Amedeo, e poi continuò a leruire il dilui fighio Duca CatIo Emanuel:

Queft'anno, mel quale perfeuerò in amminifrare La $^{2}$ 1645 Podefteria Aleliandrina in Noceti, legui circa li primi 1 giorni di Genaio vn fanguinofo difordine in Montemagno, Terra della Valle di Grana, trà Francefi, e Monferatefi; auengachè doe Regimenti di Fanteria Franceic , che dal Piemonse furono mandati ad inuernarfí nel ladetro luogo, iui arriuati, furono dal Sindico richiefti ad efibire l'ordine di pigliar ie detta Terra lalloggiamente; il Capo di quella foldatefe aperciò alteratof,come quel'lo;che pretendeua di mon efer tenuto a moftrarli satiordine, lo maltratto con parole, \& naggiormente coif fatsi ; onde foprauenuro in quell'iftante on fighuplo dell of fefo, con vn'archibugiata l'veciles dal che ircati la Francefi, fecero rifoluzione di rilentirfene', ed i Monferatef all'incontio ammaffatif molto puniesofamente con l'i futo ancora de'vicini paefani, deterniibarono di brauamentedifenderfi; \& effendo gli vai, e'gli altri venuti fra fe ad vn faten d'arme, nè fegui la mortedi molti Francefi, e dialcuni Monferarefi. Da queflo ecceffo ne rifultơ, che dal Piemonte furono mandate nella fudetta Valle, ed ju altri luoghi di quel Monfer ato altre grofe truppe di - Fanteria, non folo per iut quartierarle, mà eziandio per caftigate quegli abieanti, Li quali percid non impaurisi punto, s'vnirono di nuouo talmente alla diféla, che i Capi Prancefi, per non irritare maggiormemte quei Popolí. - Atimmono par bene di sichiamare da quel pactele fudette Comipagnie, \& diffimulare per allhora la riceumea ingiuriaz; concuttociò nella partenza loro, fecero molte infoleize, \& ftrauaganze, con hauer atraccato il fuoco ad alcune Caffine, $x$ diffipato il fieno, il vino, e quanti vineri; emobili trouztono nelle Terre, oue liauano alloggiate.
Veden tofili Spagnuali, che fono nello Stato di Milano, con peaperanza hauer loccorid gencime guer gna, e dall-Alemagna, per cagione delle atrocifime guerte, che tuttauia perfenerana o in quei paefi, attefero con aleri polfibili mezzi ad aficurare le pid importanti, e gelofe piazee di quefto Stato, ed in particolare Alefiandria, che tiene trà l'altre iliprimo luogo. In quefti tempi duque incominciarono a fortificarla con otto ben grandi mezze lune compartite, cofiallitcontro delle porte diquelta Cited, come ne piu naricolofi pofti d'ogmneorno alle mura sula rimadella folias ed effendo queftemerxe

Lune circondate da harghi, e profondifolf, ne quali eni tra l'acqua vicina della ludetta foffa e e poil ritorna dond'c vicita, reltano maggiormente ficure dalle forptete. A guefta facenda come anche a molte alere fortificasioni fatte d'intorno alle fuderte mura, inuigilò con gran premura il nofro Gouernatore Antonio Sottelli, il quale non traláciò qualunque diligenza, e lollectudine, affinche fi riduceflero quanto primacon ognii perfezione aldel!: derato fine.
$\because$ Fratrando, dubitando con nolta ragione lis Spagnuoli, che li Francefi non foffero per venire all'attacco di qualcuna delle princi pali piazze dello Stato di Milano, come Aleffandria, Mortata, o Nouara, olere alle fortificazionis che iui fecerofares yollicro anche tenerle ben muaite, \& prouitte di vueri, spaphone di grano ; perciò ,l Marcheie di Velada inuiò nelle fudette Piazze Delcgati, alluche eol mezao di growi pend coftringeffero glizbitanti di quelle a manifeltario, e rifulrandone penuras doucfera darlítne atio per poter opportunamente piouedere a rale manicamento.
In Aleflandriz dunques fal percid mandato Matteo Rorales, vno de Queftori del Srraordinario Mogiftrato ia quide giunto quiglli ventifei delliudetto Genaio fubito cont na grida obligè \&urti li Ciesadini, ed abitantı a manffeftare riel permine diquatrea giorni tutta la quantità del.grano e to perlanéxhe haue uano nelle caie lorospome ta poi eleguito tonrigoze; auengache dalla propalaqio. nadieflo tifultò , efferuebe per ramerenere molti, cemolti zrefi gli abitanti, fed il Risfidio benche numerole. Era proi com esnta dificotal permeffo, che li contadipi e Terzieri dell' Aleffaddico potefero eltrarte per alimento laroil proprio grapo dalia Città , oue l'hazeuano introdotto per fotrrarlo alla'sfrenata rapacità de' Francefi, e taluolea de: noftri foldoti., che il danno riceuuto dajla perdita delsempo, che faceuano in procurarelalicenza di eltratlo (non effendolipermeffo, che folo di due, potrè ftara ordinariantente per ciakcuna volea) era maggiore aflai del valore dell'iteffo grano, che haueuado da condur fuori della Citajıson gran compafione inuero des poueri ${ }^{2}$ li quali pià vodenveri filarebbero contentatid pasciarlo épofto al pericolo. de' nemici, épendolo nelle Terre, che introdurio in Ale flandria, per hauer pai ad eftranlo con tanto tizpre, \& inter efle.
Alle preghiese fimilmente del Judetio Dalegano Rofa les is noftro: Vefcouo Scaglia coftcinfe il Clero, e in Rosulari dell' vno., el'altre fiffo di quelta Citta a mauife thare at fuo Vioario Gencrale'thtto il loro grano, ocome ne feguirubilo coo gran'proprezza l'efferto, mafime traficandưfi. f coffidel lerniztodel noftro Re, coma del berrefizioje della ficurezza della Patria.
Veilendo il Rè di Erancia, quanrodilcomodo gli apportaushi if tener prefidiate con la luz foldarelka tanox Piaxae del Pieqonse s e valendo percid.leuarficol fatto difurbo: edifoccupare legenti, che perladiocto haueua tenurt isppiegare rella cuftodia di quelle, comando in giueftictempi:che tutte foffero confegnate alla Duch effa di Sauoia, eccectola Cittadella diJTorino, Verruaje TTijop: con le qualiset forstaze guardareda' Francth, poremano efficon ficuresa ciminare peril Pò da Torino alafale.
Cön granientimeafo di tutsa quefta Citta, fifece perdira del Giurcconfatre Giouan Fdippo Prati:mefro pa triota, it quale morimell'eta di fettant ort: amiaple dye hore della notre dopò il quarrogiorno di Marnos huppo veramente degno dí qual Guagiia cumendasione a pur; il valor fuo in amendue ledegeis ad quade, come ad wh'oyfcolodi configli, e diailegaioni concorreuario, e cimadini, e foreftieri: fe haveft haurfa. favorevole la fortuna, ficome furono fempre granditidid della fua dotrrina legale i meriti, hauerebbe fenzi dabbio faiti con la dignifa Senatoriaifuoi giorni nella Cittè di Milano: imperoche non cedeua nella fua profeflione aqualuaque aleron famofo Dottore di quefto fecolo, comoi fuoi dottifiniferifti a ch'hà lafciati dopo fe, ne fanuo reftimonianza ben chiara : Hebbe il fuo corpo âfai pompofía lepoltura nella Chiefa di San Franceico, 88 ad tuo funerale furono prefentiil Colitegio de'Giureconfulti, e turta lanNobità wNel giorno poi legueate, Pompeo. Robutti difcgnò dordine del Gouernatore Sottelli la Mezza luna, che hora fiyede d'auanti alla Porta di Marengo di Aleflandria

Hauendo il Rè di Francia maggior premura della guerradi Catalogna, che di sudla dello Scato di Moil wa, della
quate te ne forue folamente per' Auertire le force Spagnudle da queilu Pronineia, diede ordrne, come dipoifir eleguito, chi marisalleto cola tuxi li Francefi, che rife. deuanu yid Picmorte, e Monferato. eccetto quellide* Pretidry di Cena, Seresc̀, t Calizano fi che tutto quel tratto al paete, che confina col Cencio.e Finale, rtito folaniente impedito con le trè fudette guainigioni de* gem et.

Riloluto il Marchefe di Velada di voler riaforzareil prethdo dèlfinale noa poconndebolito per la tuga di molui foldax di iffo, mando suifo a diuerfa prefidij dello Stato Milateic, afinche alle ibffero quel numcro di Faneeria, chegli hau na osdinato ; pepció dubitando h Fran. cefi, che li nolti non voleffer, ataccare; $\partial$ Cafale, $\delta$ Trino, fecero thare modto vigslanti uthla cuftodia di quelles Piazze i Goucruatori di cffe; rinforkaiono le guarnigioni di Nizza della paglia, di Trinos epofero da quatrocen. 80 in circa Monteratefi demero di Acquis dipoi il Mart chife Villa;come Laogorenente Generate del Rè di Fiant cis, inurgilando fopra glifteff folpervi, auiso torta la Fanteriatex Caualleria di lioo cbinando, affinche faffe pronta a nisíciare, conforme ì gli occórents bitognis coi me anco il Sighme di Rocea Cerifere Gouernmoredinni haucua leasta molta foddatefca'dbr fuoi quarieris \& ins trodottala'in quella Cizà per rinforeo di quel.prefidiora Alli vertiquactro dunque dellifeffo mofo di Marzo furob bo per la ludecta caula mandazi al finale gaatrocento cinctumra fanti incirca-di ducuerfe ametioni, oftre Spagnuon H, Nuptititani, Alemaini; SulzeierijeLombardi, accom: Pagnati da mille feicento Cauahl end Jdro Lucgetedemef Generale il Conte Galeazzo Trotci ; la qual Fanteria il giorno auznti gunta, \& amunifluaz ia Alediandria, fù dal tudetto greffo di Caualli conuogliata fino a loone lingi ciè miglia da Biftagno, e di quifoguitò il fuo definato viaggio verlo il Finale.

- Lfiadertl toddati nel ritormare a Querticri loro nello Stato di Mifano, fil tafciaronorn manicra fopraggungere dalla note, che furorm neacficzixidi metterfi alla prous di voler'entrare nella Terradi Riuales ned Monferaro, per jui pigliar alioggiamento infino; hlwegpence gionno; mal hau ndotiounta la portactiufzs Beil ponteleuatoio alsator tatino nitcerlitatidi paffarlene aseze, doue arriuati non prima d. lla mezzanotte, vientrarono colizanto di oratiac a che il curco zidò ceos guadifíma confufione a lioco, thent e gli abitaoti ecyan cumslailetro's Impawitatmil afperare, chefegid upeifero be porte, 8 giv vici, getenrono, equelle; \& quati can grenfuraro a terra; $8<$ entt tio come nentic! nelle cafeder amici, oltor ai,diflipamenso delficso pei li caualligdede vetrounglieydio par. ticolate del vino, li cui miggion parce lafiarono 2 polta जetr dilbe boctión terra; depredarnno custocio, ratie da foro posena comorod hminte portacf topradi Gaualli isc
 mendreno:, ditderomolie porcoffe injomme queti Terriers tion poreunno riccaer maggior danno di: pilatungue ioldarefá i quanea riceucurero quella notes dalla noltra - Caullerin. Frairaito, effendofi chiariti ti Erancefi,s che I Ia fudera m'offa de Spagnuoli era tana fara folamente pet'conuogliare la Fanteria loroverio ilfinale, mandyrotio da Torino ordine al detro Goutmatore d'Afi, che rimistidille a luoi Quartiuri la foldatefica, ohe diadi hauevidelata; come anco talura gente mandaca in Nizas - della Paydia, Trino, ac Acqui; ricoíqò dond'era itata ca-
 - Pri e eidugutrono trintento lore.

Poicia, TSiuleppe Mormpauone, che prima fo Goueras-- tore' of ileflandma y poi hebbe jnogo trà gli altri del Contegiso regrero di Milino, confumato dalla podagra, edralcie malarue, rion molto vecchio patsò all'atera vita In queltuCittà allé ioue hote del rerzogiorno di Aprile. 18 - fíniceti do aflai diticicre alli Francefi di mantenere con prefided il poftodi Calizano Terra delle Langhe tra il Ocatcio, e't finthe, in quetti giorni l'abbandobarono, dopò U. Hatuer con Vaflitenza del Colonello Catalano Aifieri Gunernatore di Cous demolicail Caftello, infeme conle Minuael re dalla Terta; e perche qual luogo é axinence al Marcherata del Finale; Giouanni di Caltro Gouernatore di quella Prated fece coa ogni polfibile pretterea, efollocitudine riparare alla:meglio le uderte ruine .

## A L- I

uedere di munizioni tutte le Piazse forti ello Sneto di Milano, cioè Alıfiandria, Moıtara, Nouarafinale, \& alo ties nel qualtempofuruno limimente vifine, munse, 8. prouedure dall Inteautate Generale clle tinamze Erancele, le piazze di Ciale, Truso, enizza della paglia.

Affinchèla Cirrà di Alellandria foffe inctite le parti delluo gero ficura dalle iorprefe de vemica plere abracqua, che trrata dalla Bormida icoure nella fida dognino corno alla meraglia, tù fimismente cauara l'aqua dal Tanaro all'recontro dal principiodel foffo, ch circend Borgoglio verio la ChitladıSan Michele.e pe vn'acquidotto min fatton, evariacio alle ventidue hure incirca
 entrare comodamenterin quel toffo, cffendoliggli prima fatro piu profondory eriparano-doue il biligno lo richiedeuã. $\mathrm{z}^{1} 1$ : 11
Menorabila 14 ymerril pretente amo al Casagier Tiburzio Milatere", pserwistand incendio caludmence feguite nella iua cala alleieinque tore in circa della notte doppo lifezte dep fiederto mefe; Imperecho mino feryidore coricatofi per dormire lopral 10 Torchigifiaddore
 equelta uidotsial finesucaciedil fuosonella paglia, che ifivecedicokteff hyent egli poftoforto ilcorpo, per porer pia agethatmente'rifolara; onde abbruccio tupsa guell'edifirio infitniciconila eafina, falla, legnarzodque
 ftuco maggidreif damidg feli vicini ; st alri non frfieno fubito accorfatishpodire, che non sionoleralle il tuocos ia qual difigratiatit per cof dire accompagnata da nop -poca ventura, perterfer, in quell inftante if tempo quiero. ctranyuillo:fefizá vento; alcrimence correua pericolo tutto il vicintito distar aparte di cof fatto incond. 0 a:

Premeuartanto at juarchefe di Velada la ficureaza; ; conferwanionedel finale,pofto ver amence degor di gian -ttima, chenozitriténto di haver mandati foondel mefí di Marzo in quel prefidio da quattrocenco cinquaznca Fanti, volfe ancozll tredici di quetto meledi Giugno inuiarne altritcicento conacgliati da va grollo di fanceria? e da mille Caualli forto il comando del Conte Trotti loro Luogotenents Gencrale.

Pafianano già molti mefi, cheli Farabucti con la ritirata ficura del Cafello di Capriata, e con la fcouta de'Francefi di quel prefidio, ad altro non attendeuano, cheagli iaflafinamé ti, maflime contro Ii lúditi dello Stato di Mia tano, e tencuano có quefta opprefione, loggerto cofl $\mathrm{l} \cdot \mathrm{A}$ fefsandrino, come tutto gud traeto di paele, che giace di 1a della Bormida, e confina col Monferato, e lo Srato df* Genovefi; facendo prigionili Mercanti, $8 x$ altri paflasgieri, a fime di conteguir da loro per la liberazione della prigionia;notabili fomme di danari,ouero per depredarTile merci, o altraforre di robbe, quando il Vilada rilo. luto conficenza della Ducheffa di Manzoua, non lolo di Tnidarecoff fatti huomini, e li Franccfi ancora da quel potto, mà ancodi leureallimedcfími la comodità di pid ritornarui, diede la cura di queft'mprefa al Marchefe Serra Generale dell'Artiglieria, il quale condotri fecoin icirca a mille cinquecento fanti, \& aleretanti caualli forto il comando del fiderro Conte Trorti, e con tiè mezzi Cannoni, fi portò alli vent'otto dell'ilteffo mele di Giugne fotto a quel Caftello, e doppo hauerio per trè giorok combattuto,e herux o con l'Artiglieria,che poco, o nulla di danno faceua in quatcordici bracci di ter rapieno,col quale era ftata fortificata, $\&$ infieme fiancheggiata fa pily debole, $\&$ pericolofa parte dieffo Caltello, coftrinte it Gouernatore Signore di Capone a renderlo con onelli efoliti patti militari, mentre li noftri ßauano in atto di cominciare a minarto, eflendofene già fuggici lif farabutti prima dell'aunicinamento dell'elercito. Dipoi, hauern do il Serra ordinato, che fidemoliffe quel nido di affafini, fil col mezzo di otto mine sbalzato in aria, non fenza difficoltà, per effer quelle muraglie di ftraordinaria grosfezza ,ie fenza rifparmio di ben condizionati mattoni, $\theta$ buona calce fabricate : Smaltellato nella fuderta manierail Caftello di Capriata, fece tutsa la noltra gente ritorno sello Stato di.Milano, e to timefla ne'luoi primi Quartieri .

Circa la metà del mere di Luglio,ducento Caualli Fräcefi venuti nell'Altigiano, entrarono all'improuilo nellAleffandrimo, is in ajcune Terre cosidell'Imperio, come
allo StaradiMilano adercuti, ciod Ansone, Feliza ma, Ma(o, Quartordio, la Roccherta del Tanare, 8 z in aluredouve non contenti di hauer depredato turte ciò, che fil di loro guto, maltrattarono ancora con porcoffe, e fecera prigioni gli abitanti, che non hebbero tempo di foturarfi dalle furion fe mani loro ; perciò affaifino impauriti li vicini Terrieri di Solero, e Corniento, e gli abitaatidelle Caßinedi turto quel Territorio, ritirarono ben preffo li viucrio emobililaro dentro diAleffandria; \& effendofi oglino foteo le mara di quefta Città fatte le baracehe dietro la riua del Tanaro. fuori della portand'Alli, iui dimoparono fin'à tanto, che hi nemici, tralafciate le fcorktrie nel noftra, e cisconuicion Torritorio, xitornatono nelpacle tore. - Tomato di pe Iomaro di Sauoia faceua alco solla Camprgaz detio Antigianosciaz̀ tràla Croce bianca,\& Angone, alcuae cruppécelth Cayalleria, e Fancerria di effa, paffano, il Tanara, feoprespualli yanidun dol(udesto mefe achiAlefandrino: \& is particolure in Quigligsidoue depeedarono qualle pocho beftie, \&e robbenche per calousaggine de'padooni dell's
 faxto gli altriprima dellimuino dénemicis. Feceso anche
 Foroperciò congran ragiane ingimoritigli abitanti di rutoo ii Diftretto Ateffandina verfa queile partivenaeso à ricomerari ben prefto in queta Citus a zxinfieme quiperodufit. ro ilpoceayati raccolco gratoo, il beftiene, \& quei pochi mabili di valsee, che datla breuità deltempo li fü peroneflo di poter erafugare.

- Alli vencitré, li fudetti Francefi, abbandonato Quiglio, ritornarono di lì del Tanaro, of fercoarono nella Ganipagna di Eelizzana, i cui Terrieriaupnti ohe li nemici. cipafGffero quel fume, s'erano la maggios parte faluati dentro di Aleflaodria, infieme conle fortainze,erobbe loro. Frateanso, che feguiuano le fuderce iconserie nell'Aleffandrino, eglíRefie nemici faceuano alto con l'efercito loso poco dícolio da quefto Territorio, ecpé eicino al Taparo, li Epagnuoli enurati in qualche folperta per la piazza di Seto samalle, vimandarona d'Alefradsia il di faguence ventefy tho guarto, per accrefcere, \&z afficuraremaggiortnente qued prefidio, quatrto Compagnie di fanteria, infieme con molti facchidi farina.
Tuetaria li Francefí dimprarano mella Campagna dell:Aftigiano, e fcorfero diquanda ingameno nella Karra cofi dell'Ateffandrino, come dell'Imperio, \& aderenti allo Stat todi Milano, mentre li noltri faceptamoato con l'élercito loro dilà del Pò trà il Mouarele, Kigeuanalca , ela Loo mellina; ecofi quelli, come quali fidiedera wicendenale gedofia.
Havende poili Franceff fateo ritomo peliardedeta Ter; za d'Ouiglio à fae di pigliar'ui alloggiamento, linoltri fe cero rifalusione di darglizaddoffo, came opportunamente li riuci; ; auengache alli ventifetce dellifteflo meffe di Luglio, nel uramontare del Sole vfciti dialeffandriaquattrov cento Cauaileggieri iacirca, ficouduffero di Lungo ad aflar Lire tanco allimprouifo wn quartiero di Caualleria nqmica nel Territorio del fudetra luogo d'Ouiglio, che non hat uendo haupr o ella tempo di pigliar l'arpii, edifenderfi, ticeuc̀ da'noftri la peggio, con perdita di veatidue Caualli, e prigiona d'alcuni di queifoldati ; efendofi, e sti miag egti aleri condotri dentro di Aleflandis. Si trasfatirono poi lifuderti nemici neila Terra di Cafine fotto il comando del Signore di Coupages, altre volee $G$ urernatore di $\mathrm{CaC}_{4}$ le, oue hauendo farta dimora di diecinoue giornis atelerg in quefto rempo à faccheggiarecib, che trouaropo in quelle cafe; come anche il Couonges vuolfe iui lafciar di fe qualy che memoria; poiche alla fua partenza inyaghitofidelle Efy figie di San Marco Euangelifta, che lopra la refa dipintp dal Moncaluo eccellentifimo pitrore, feruiua d'lucona nella Capella de'fratelli Mofcheni Gentilhuomini di eff Terra, nella Chiefadi San Francefoo, fali perfonalmence l'alcare ili effa Capella, econ l'aiuto di due de'luqi Capitani, la ftaccò dalla cornice con le proprie facrilegbe mani, \&e, दे eara fua la fece portare, per d'indi poi mandarla ingieme con molte alue pitcuse in Eracial indectana mamepas
canflemabilein un Minitro Catrolico ; etanto principale' comelui ; anzi baftezza deuefi pil totto chiqpare, in rifguardo del grado , che fotieneua.

Vennc alli ventinoue vna gran commozione di vento, 2escquap ; 2iaquefo mentre caduto circa le vent hore il Ealgofe dal Cielo. 10 uma Cafetta del Villaggio di Marengo nel Territorio Aleffandrino, quafi tutca l'abbrucciò, abbrucciande infiepe li domerici arnef, che mifítrouarono. Mentre li nofri Gauano quartierati colfefercito loro di Il del Pò nella Laneellino cioè in Sartirapa, Valle, Candia, E in altei circonuicini luoghi, hebbero lentore, che li nemici, li quali hauquano di giz̀ varcaco quel fume, dícegnaaддо di uasferirfi nelle fudette Terre; Perciob il Mattro di Campo generale Giouanni Vafquez, che dimoraua col groiso dieffo efercito in Sartirana, lo fece fubito marciare in Mortąra, doue abch'egli if ricouerò, \&.il reltante, che conteneua vemiciaque Compagnie di Caualli, mandd in Sali; dipoi diede ordine al Maitro di Campo. Pierso Gonzales, che dimarafte in Saxirana col fiso Terzo, \& altra fanteria, econàcune Compagnie dj Caualli Gino $\frac{1}{2}$ nuous ordine, credendo egli forfe, che douelfero li nemi tardare alcuni giornià condurfi ne'fuderti quartiexi; mà li Francefiz chefono in tuttele azioni lona lollecitr, a prelli nelle rifowuzioni malfine milicari , preqennera; percof dire, il fofpecso ds'nofri, son haver'alli vent'vo diagato inuiati li serridoria fara la difcoperta nella Campagna di Sartiranas onde il Gopzales neceffitamo à trasgredire gli ordini del Maftro di Campa generale, per non elporfi ad euidente pesicolo d'effer'iofieme con la fua poca gence ragl jato a perm aida vn'afercito intiero, hebbe appena tempo di vicire, \& Gabearfi a li a vole di Mortara, con tanto difgulto, per lo ftrauagante ordine datoli dal Vaiquez, che foprauemurali la febbresfifece portare in Aleftandiia, per rihauerfi: Entrazono poi li nemici nella fudecta Terra di Sartirada vora, cofid'abizanti, come didifenfori, efe nè fecero padroni; comse purefecero il fimile in Gandia, e Valle, col dominio de'quali luaghitennera peco medo, che affediata la fortifGima Piszze di Dresmeficuacala magior parte nel mezzo delle forze lore.

Alli ventrèsle fudetse vanticinque Compagnie di Canal:Li,che dimorauzo in Sulinaadarono \& pigliar alloggiamencon nella. Terra di Baffignana, per porer di qui acforrere, dove li demici hauefforo fatta qualche inuafione ; ò attacco. Einalmameli Francefi, che hawenano di gid molto
 polaropo alli wentiqpasero con lefercito loro di fai mila combattenti; e per effer elis cinta di femplice maraglia, nes hawendo effi trovaso altro inppedimeare, che lolo della porta chiufa, la quale gettarono cona vn pectardo $\grave{2}$ terta, con poca difficoltà vientrarono a patti . La prefa di quelta pianza hauerelbe alcupi mefi auanci hayufo sfferto, (fngp foffero Ratili rilpetti dellInfanta Maria fosentadel Premp: cipe Tomalo, che ini eradal Re ooftre Eilippo Quarto (u9 Curine alle di lui pefe tratenuta, la qualeauigata dal fror selloà leuarfi con legittimi apparenti presefti da quelta Cits, A if nopeffitata copdefcendere alle dimipnda; enella di lei partenza, perlizmor grande , che dourri quei Cirradini ppotaulas fi compiacque di auifayne aknmi delpericalo, che If Topraltama per l'efercito de'Francefi, daliquale farabberp Ogri aflyiti; eche percio con ogni poffibile maniera procuraflero di fotrrarfi allimminentetrauaglio; come anco il Marchefedi Velada Gquernatore dello Statadi Milano, alcunigiorni prima, che lipemicig'zccofafero a Vigemno, míndò ad auikre quei Cittadiai, che hando d'ora ia hora li Francefa per atraceare la Cittè, doueffero da quella congran pretiezza riuitare le Goltanee, \& robbe loro alla volra di Pauia; come daeffifil fenza perdita ditempo efrguito. Elfegdofi poi rixirata la foldarefca noftra che ini tana alla difefa, infieme col Gouernatore della Piazza ì Colonello Erera bella Rocca di efla Citta, fi mantenne molif giomi, per effer quelta da prafondo foffo di conturiop se acqua ripieno circondata. II noftro efetcito poi alli ventifei vense $̀$ faralto frà, Solero, Felizzano, e Quattant dio: 8 z hauendo condotti feco trè pezzi d'Artiglieria, 8 alecurnafi peryardi lenati, ciot quelli da Mortara, e queti
d'Alors
d'Aleffandria, fi trasferi nel Cerro Terra del Monferate dindi poco dffiante, la quale pole a facco. Alli ventifette, li nemici gettato vn ponte nel Tefino, corfero di li verfo il nauiglio, depredando, e maltrattando il tutto .

Frattanto, che feguiuano le fudette nemiche lcorrerie con gran timore de'Milanefi, faceffimo perdita in Aleffandria di duse fratelli nobili patriotti, figliuoli di Marc'Antonio dell'antica, enobite famiglia de'Calcamuggi, cioc̀ Daldaffaro, ch'era Capitano della Milizia del Quartiere di Marengo in quella Citti,e Gioan Bartolomeo, effendo paffatiàmiglior vita ; quegli alli irè́, \& quetti alli quatro di Settembre ; \& all'wno , \& all'altro fu data fepoltura prefio a maggiorifuoi nella Capella loro all'Epifania dedicata nella Chiela di San Bernardino de'Frati Minori Offeruanti Francefcani -

Il Gouernatore di Aleflandria Antoníb Sotrelli, chè dal Marchefe di Velada era flato eletto Capo d'vn groffo di gente deftinato controi memici, parti alli fei del fudetto mefe da quefta Città, e conduffè vigeuano trecento fanti, che trauanodi prefidig in Aleffandria, vina parte della Miliz zia del Territorio di ella Citt a, due milla huomini, cioè del vefcouato di Tortqpe; delfe Langhe, e de'fuddici di Giufeppe Malalpina ma de'Marchefi di Pozzolo dal groppo, dallifteffo comandari, edue Terzi della Mi lizia Milanele z Con l'aiuto di quelta foldatefca il Velada pofe paffedio à gli affediamti, affinche non li foffero fominiltraci viueri da Calale, nè d'alzulooghi da loro viurpati; e di quefta maniera fíriduceffero à termine di abbandonate quella Citrà̀ c Mà li nemici curandofi poco dellarriuo del fuderto grofo digente, cominciarono l'épugnazione della Rocca di vigeuano ; \&hiuendo minata la porta di quelia fortezzia, che rella poco dificofta da quella, gli ateaccorino il fuoco: che fece alla di horo efpertazione-coneraria effetto; poiche inuece di cadere verío gli afediati, rouinồ fopra di loros \&e elfendo poi per effa con gran preftetiza entrati net Cortile; chegiace inanti all'afediata Rocca, riceuettero in quell's iffante il ben venuto con lo secaricamento di due pezzi d'Artiglieria carichi di palle di mof cherto, che fpalleggia* uano la fuderta porta e dalla fpeffa grandine di quelle reftys ronota maggior parte occifi, eferiti. alli uredenente doppo efterficon valore tenuta la Roccaifob aimediet deflitecto noele, al Colonello Ene ra vedendo impoffibdea di riceuei foccotfo, elia gran aretceaza di turte Fecidie, che fixichiedeuano, per tirap mantillalledia

 dove fofedeua il Marchefe divelady:. 5
5.2. Fralafciandale cofe militari, ventimo alle ciaili della Patria, oue liCittadini moffi da patticolare diuozione ver: fo Mrria Vergine, Fiaetita nel Simolacro, che fa culfodiffe nefra: Capelio vulgatmente chiamata della Satue helDio-
 'dezzà ébellézzáa il fecendo giorno dungue di Orobréf diede principiód̀ cauar cerra, perfare al fondamento delliz muona fabrica; \& alli quindicifinirá quefta facénda, nell's itheflo giorno il softro Véfcuo con le neceffatiecerimonie pofe in effo fondamefto la prima pieftra':
2r: It Sotrelih Gotitroatore di : Aleffandria'; doppo haver - condotio ne icontokí div getiano il fidettonervio di fols - datefè , fecte alli dícifecté rítornò alla tefideniza del fuo gouerno.
Alli diecinoure poi dellifteflomete, if Prencipe Tomato,che haueua dïgià riföratele'fortificazioni di Vigeuano, 'eprefidiatz quella Rocca, fece fifoluzione d'andarienes perranto conla feorta di tremilla cinquecento Caualli, e mille cinquecento fanti fis portò ton gran fretta infieme col bagagliolafera dellifteflo giorno a Camero, Terra da Vigeuano diffame dorici migha: Qu ui feppe; che il Marchere di velad acertificato della ifir marciata, sera da Vefpolate condot to a None, ambedue Ferre det Difiretto No ${ }^{2}$ witeft, ouedimoròla notre col liuo efercito; perilche il Prencipe Tomafogiudicò lene di marciar lifteffa notte a Prò, à fine d'iruiarfidila verío Carpignano, e congiungerfricon la gente del Signore di Pleffis ; efù il fue arfiro à Prè la teffa matina, nella quale il noltro efercito haumo rene:
tore, che linimico marcisua, s'aunned alla volta delmede tmo polto; à quetto auifo il Prencipe inuiò mille Caualli, equattrocento fanti vicino al ponte della Mora (acquio dotto cof chiamato) perche afficura (lero il paffaggio della fua gente, la cui vanguardia indieci fquadroni dippofta, ela fanteria néluoghi auantaggiofi compartita , copriua imfieme la marciata delluo efercito, che tuttąuia continuaua il fuo camino: Inuiandofif frà quefto mentre li noftri con tutto ${ }^{\circ}$ "efercito verfo la medefima Terra di Prò, firono da" Corridori atifatidelliartiuo del nemico ; LaondeilConte Galeazzo Tretti Luegotenente Generale della Caualleo ria dello Staco di Milano bebbe ordine di raddopiare la Caual leria in vifta del nemica, láciando la capacita di quel fito, ch'era baftante per formare li batragliont della fanteria; marcidegli dunque di varguardia confei Compagrie d'Archibugieri, \& altrettanto di Dragoni, le quali poliefi nel corno furixitrodella Campagna, che guarda verfo Cof the lazzo, fir intitió in vifta dellestruppe nemiche; doppoquefle Cohapagrie; plofe in lore biuro fei battaglioni dr Coraz; zedellarCautilleriz delo Stise0; accompagnintida cisque maxichedi Modihetwetis Higody comincrarono a fraramucciaregagliatdintrente colwhiles; dietro à queftifer
 ualleria delli Colónelli Stoze e Vat itieri conturta la CauatLeria di Napoh, idella पuate un bazeraglione s'zułnzò nell'ala feconda della Caualieria della Siato: L'iftelfo corno fie nitiro rimate ture ocoperto dretithri, \&e acque paludofe, te quali proibirono altaccauallepialithaggiormente allargarí nella battaglia ; firaddoppiarono poi lopra il corno dirto quatro battagliori di fanteria, cioe Spagnuela, Borgognona; Alemanna, e Lombarda, e trè altri dietro della Caualté sia nollife effa forma, reltando coperto detto corno dalla Mora, ed'altri paludofimpedimenti; fraetantoche; noltid raddoppiauano ture tefercito, fì il medelimo dánemici conogni maggior dilizenza eleguito; poicheinferuotant dof le flaramuceie; \& endubitando efif di douer manire alf farto d'armi i' virotio orit gran premura tutto illoso evercims, il quale ricuine cmotrodanao dal faluto, che li fecero tei pezxi dinviglietmiche precedeuano il nolto elerciro; Eliedr dofi poi; eli notiticz i nemici affrontatidimaniera; cheta difanziaronatcohfilieua, fe non in ducentò paffi, e turizatica mągiormente accoliandofi, cadeuano, e ferici, emortí d'andee lépanti'; perolin nemici di pofto fuperiorià rottrifi trousuano $\ddagger$ potche lifregoide di trinciera vn foffo, che cire condaua ia fonte deltefurcim loro'; e quefo infieme col glcune' Caffine iut cemt gue hauellano riempite di urofctiester ias màli nottri, che not haueuano altra trinciera, né almo proplagnacolug che ki pti pi ia bravura, hauano in aperta Campagna, Doppo hauer durque il Conte Galeazmo beniffino dif pofta tic Cainalleria, e le mañichey: 8 efiendo la vicinanza d'ambi gli eiercitia fegnn iale, che non 6 poteua più, nè da'noltri, nè da’nemici ricufare la batraglia., impaziénte andà à chiamar licenza dal Marchefe di Vilada,e dal Generale della Caualleria Vincenzo Gonzaga,di poter'intreftire i niemiç, \& ottentutala, difpofe l'attacco rella reguente mianiera; Inuiñ le fer Compagnie d'Archibugıeri a Cauallo, el'altre de'Dragoni ad afialise $l_{3}$ moicheteria nèmica, che ftaua nel foflo, e fecondando con le maniche di quelle, che s'accesbbern fin'al numero do diect, fece auanbare per foltento di effe hifeibattaglioni di Corazze della Caualleria dello Staro, \& ordinò, che il fimite facelfero gli altri baitagionio, che fraunno dietro della Cauatle tiasperche popeffro in qualunque accidente aiurare li fuoi, e contraltare col nemico,turtauolta che haueffe cō maggiotiforze caricato fopia la fudetta Caaalleria; fi venne finalmente con gran valore al fatto d'arme, nel quale s nemici fecero perdita della maggior parte de'polt; ebenche foffero da loro fempre in maggior numero rinforzati, contuttociò li convenne redere alla brauura de'noliti : Fece in queIto men tre auanzare il Velada per cinquanta paffili battaelioni della Faneeria, che $\frac{1}{\text { pafiso }}$ tento andauano marciant do per inueftire, però fatro altoy rimafero da quella banda i nemici ficuri, ecaricarono fopra l'altra con maggiori for$z e$, affinche poteffe paffare la retroguardia dell'efercito ferò̀nfume col bagaglio, che ancora ltaua di là del ponte
deltz Mors : Nel fzzlore di quefta fcamamuccia il Coase Trott, cheltandiempte alla fronte della molchecteria, at Gruatleria, reftò prian del fuo callallo dr trè molchectate colpito, e morto i peròraliroue fubsuamence wn'atre, anda perleuerando con gran cor aggrelivifizio tuo, e poco'doppo la difgrazia del Cansll:, tù anct'eght tocco'da due mofchettate, cioc̀ vua ueil. \{palla, che per efterdatla corazza, e dal bracciale coperta, poco nocumento riceuette; e l'altra nella ganba finitid, che hauendola d'ambe le parti palfata, lo coltrimíc à rimrarfi. Quelto cafo eagiono qualche rafo freddamento à no, itri nella battaglia, la goale turtauia perfeueròinfino alle quater'hore di notte; \& in quefto mentrt Inemicifeppero valerffdell'oppiottuntià delle tenebre; per fertrarfi à pericoli loro, e fare, comé pure fecera congran Gilenzio la ritirata fcura trd Piò, e Briona ;'e di qui teme palfarono il giorno feguente à Carpignano vidino alla Sor fia. In queftb frono d'armovene rmaterbmortide'netniai mille incitca, tra quali diadinouegualificriticonla masieit parte de'gli $\downarrow$ ffiziali dellefercito loro ; efroquefi Mauris zio fratello naturale del Prencipe Tomafo rimate d'vad palla di mofchesto colpito mella fomsinat dellis corazessi che haueva indoffo, la quale pencyata loto la celara, $f$ fieco dentre la di hai ceni, eli cagiondin breuedamorte; cafo veramerice frauagate, cho int qudeti dellimporibile in fare il fuderto effetto, e pure' lo'felod ;il che diede alvingo non poca mareria di dire, hauer cofi permeffo Iddio; perif - fretrilegio da lứ, e dalla fub Canallaria comanfo nella Chiefa, enel Conuento di Sanca Croce della Terra dolBolconeH'Aleffondrino; quamdo il fuderroePrencipe dellisnoM. DC. XLIII. guerreggiaua contro la Citza di Tortona'. Della noftra partepo i,tu il manero de'morti-di cinquanta, de'feriti ducento incirca, frà quali alcum Vfiziali, e perfo ne dí qualità.

In riguardo del molko $\dot{2}$ che vadoreramente operd ilifus detto. Conte Trotti contro i' homicir nella: foptaccenansay giornata di Pro , egli ne ocafeguì dal moltro Rd matimutio: Benigna leteera, oon la quale vietro amenticasi venfo.il lem. uizio di sffa Cartolica Coternaces gran Iodeil di lusvaiore. Nel giomo poii ventéimo fitimb dillifterfercobre, il Velada rinfetcò la fus Camaherra', che di giater giomi pariua di foraggi, con hatcella inniank a Cameroy 8 Ologat. gio; \& egll con la Fänorizfiricirì $\$$ Nourraspet dindi offes: uare gli andantenti dakmemico. II fudetto Murchefedi Velada, cheinuphaususicera, che: maggibrtitente li premstfe, quanrota ricupdrationedi Via geuano, vedendo l'opporcunita della Aagione dellinuernos.

 \& rotte di modoy che inemicinon percuano secornese cols Ia Caualleria, per foccotrete la fudena Cing, diode ordine İ Vincenzo Gonzaga Generale della Candleria s che pee
 1'indifpofizione di Giounncii: Vaiquew, che cori due tilla Caualli, e ducento cinguibisirimati eccrapafie la Qiech, creve opportumarmence fegui alli dieciferes di Dectmbse, fenza sefitienza, coftringendo rutto it Prefidio detFrancíf; eto Sentinelle, che ini itananio, ג̇itirarfinella Reeca'sol qual mentre fouraggiufe anche it Veladz, il quale doppo hawer lafertiar Goazga gli ondininnecolfariiper le fóreuficasionis e per gli artacchi, fe ne patsd ad Abbiagraltb, Terra day Via getiaho diftantefei miglia; por poter dí qui maghoproues derealle tofe neceffare altartitaler ieuperationedellinturi: pátn da'remici, e rintuzzare Horyoglio loroxg uabdighacie feco voluto tentare ilfoceorfo.

Alli dieciorto poi, s'abelli is Porta Genonefe di Ateffandria con vna grande Arma del notiro Rte in marme bian co eccellentemente folpitajforto lagualels tegge io vat granlatra delliftetfo marnio intigliata wombellalicrizione latina in lore del Marchere dlveleda;chentateatilinoo
 cominciart, di cirar l'axqua dalla Bormida nella foffa
 Aro Re, in riguatdo de'molti merial di Astomid Sotelli Gouernatore di A lefiandria, li fecéalil vemidut d' ello De-

 a queblo dol goucano diquefla Citats ed mitamente is die ded'uffiziodi Comsaiffario generale di quà del luderto fume, con facolea di dittribusre, \& leuare gli alloggiamenti: dilld fothatedca perd. Solamence a bencplacito . di elork.

- Alli vent ono, il Velada, cheda Nouara frera di già uraffirto in Abbiagraffo, fece vn Confegtio con l'affittenza dir unxi li Gacherali, Minifti principali diguerrasper tratare intornod gli affari della ricuperazione della Rata ca diVie getuano ; \& : quefto congreffo fru anche prefencext diadetco Gouetnaxore di Aleffamdria Sortell, che per il medefina effetto era faro da effe Velala richiefto. In conformite dunque di cidzche fir rel fuderro Confeglio ltabilico, titan9 coda voce fparfafi, the il nemicoriuniua fe fue forze, Virat comzo-Gonnaga fece congizan prefteaza zuanare gli:apo frpocivonatroda Rocca fuderta; je con lartivo wh due mila grantidorimandati dalk Circtidelo Stato'di Midmo, \& in particolare dal Ducato di effa Città, fi diedeprincipioalle circopuralharione capace ditantofto, quanto foffe baftanre idongendre is noftre efercicogter idifenderla otre al cire'da
 ognidizra perfuct forcificazione ; dipoifí colnincia lubird iftringere la dettu Piaza, eon due attacchi; topo verio is tenaglia fatto da'Spugmoli, e Borgtgroni, el'altro verfo Irchide di San Piecio Mertire da 'Nepolizani', a Ldmbapo its 8 e effendof ructe quafte naxioni daz fuderwi poftrmianeac:
 vaa di quatio pezzi, eliakera dvo foldos con le qualin vidorta inbuma difefala fuderta circonuallatione, mafnmeicon Pampiza laxghezas del cencrufulo ; ©f diede prinoipio alli trenca dellititifo mereiteatronare controla Rocoa, sed lenare à nemicill paraperti, e eratie le diffefe da loro aceros fciute d'intomo atla maragliz seome anco fid dizzarono to bemerieoqutro le quattre Torrí; affinche in quelle nen poa seffero rellar coperti; the offendere col motehittio li nofti 2 afalicerij:

 fandria, furono alcuni meriteuoli Guoreconfulty di quethz

 del Eilcataro del Pinate, \& Ortauiznio Gallia dendi pdaetto-

 ad atmmafare vigrofoldicuutilletia in Frito, per ventare


 Gedivelada di venirest tantiape'in quello, per darefter thafo
 me nè \{egurionto charrifimi gli effetti; poiche s'zumizaród
 coffoictiè giviced moono atha Rocea, e s'avanzarofto gli aso zacchiy le quali operazioni feguirono fetfemente;, fenais che 'Yuna foffic' int'altra d'impedimento alcuno; mà perche I'afolugaril foffoy era facenda, the portuuafeco molea diffo colk̀, fi rifolutb:di paffato conle gateric: la notre poi delli duredit offo mefe, li Spagmoli if fecere padroni della Coni
 che in quetlo sterecoifobic la perdita dfambe le perti egua-
 me ancle lis notect deth cinque dellinefo Genaio, gittre liani,che coingran vajore s'erano zumpati, guadagnarone


 feaderdo il ferfo: :ns.in!.
Doppo bevéthmetmict finfor di ammafare la Ciualtes ria nelfa fudéta Terra diPrimo in numeto di cinqualite Compraguesterite quella in trano giotno dell ifferfothered Gehaio Ypiglartillogei amento'in Camagriay Montegrotiou
 de alle wikhte pifazice dello stato dr milant gejofra fob


Mance

Matrocatello, doue fu uellifieffidr mandata la Compa? gnia di Fanteria del Capirano Carlo Porzelli Alefsandrino, affinche cuftodifse quel polto come anco lealtre, Piaz-- ze fectero con gran vigilanza.

- Frattanto, il Velada.per maggiormente friogere la Rocca di Vigeuano, efarla rendere, haucua inuiato auifo a molti Cauaglieri principali dello Statodi Milano, i quali haumuano (eguito, di a mici, e proprij fudditi, perche ciafcur di loro faceffe quell'amemaflo di fimil gente, che foffe fiato ponishile, \&o la conduceffe alla fuderta efpugnazione, quando il medefimo nono giorno Giufeppe Guaico, che haueua sadunati circa à ducenthuomini amici, \&e aderenci fuoi, li conduffe in Aleffandria, ediquà litieffo giorno s'auuiò egli con effialla volta di vigeuano ; 2 il fimile fece Giureppe Malarpine vno de'Marchefi di Pozzolo dal Groppo, il quale meffo infieme liffeffo sumero digeote, partefua fuddita, o partè i fe aderente, con cui valorofamente impieg già Popera fua nella ricuperazione di Tortona, fi conduffe cone quello alla fudetta imprefa.

Non oftatre, che li nemici difendeffere con ogni pofia bile diligenza it foffo della Rocca di Vigetuano, i Spagotioli dat pofto toro calarono alli dodici di effo merain quelto. benche mon affatto a a ciutto, contrausti, fifcine, \& gabbion ai ; e diquefta maniera s'asanzarono ha befsa motre a pia della terza parte diefso, ela fulseguente notte fino alla moudaglia, il.fímile hauendo fatto gítaliani; dimodo che ambedue quafe maxioni fecero trauagliere i minatorinel fere i forodilinella fudecta muraglia, per mandarla poi in aria; nel qual mentre l'Artiglieria con incefsanti colpi atsendeua à rouinate i luoghipill deboli, caon bene serra-. pienatis non mancandp i reenici diaiusarf per alera banda; son haver tre gtilloffigiorni fatro vn Poatefoprail Po alle, trè pile, poco diccopto da Gafale, à fine diponer palsarn guando il bifogno l'hauefserichiedure aell'occafione della fsedio perto da'nofrifotrola fuderta Rocea, la quale, ltatose limpoffibilsidi poter'efser foceorfa, bilognaua, shefi renderse ; $\ell$ e in tal cafo voleuz venire a quelta rifoluzione. con onoraticapitoli; onds nellitertyoterapo,e per il medeGmo finefecero i Francefi ammafsare le Milizio delMonfore rero inforiore in Trino.
Finatorentg il Fsancele, che difenderia la Rocca di Vigeuano aperla farrezza del terreno, in fare nupui ripari in, caforche li primili forsero da'noltrig gadaghaciu per ilcoh cinuo trauag ligecher rigeueua dalle bombe, le quali haueua-- Dogiatinaragtialuri dandisrouinata la maggior parte de gli edifzii didence, ske in particolare fáceunno inabitabile il luogo, dou'erano i Mulini, e per hater'sgli hauuso da'Hoi: Eyperiori ordine fin da principio di cercate livantaggifuois, edella foldzoefca da fe comandaxa y in osfa che áno alli quindici dellidelso metie di Genaio non batuefe ricensto: Coocorfpeson alcre probabilic cagionti, per le qualiconofceua: l'mmiente pericolo di perderfi, fece allifedici vigilia di Sant Antonio chizmata fià Je diecinouc, \&e venui hore alli bofri; edoppo éserfí dati vicendeuolmente due, Capitani per oftaggi, s'ageiuftarono icapicoli della refa cón Vincenzo Gonzaga, e pofcia furono approuati a eforafcritti dal Marchefe di Velada. Il giorno poi feguente in vistù dell'd accordato, vici dalla Roceail comandante Francele col Cua Prefidio, che conteneuz incorgo a quaterocento cinquapta foldari, con armi,e bagaglio, per la condottadi cui, come apco degl'infermi, e feriti, li furpno conceff dieciorto carra \& 8 alquanti Caualli pergli Vfiziali, tamburro batterte, miccio accefo.d'ambili capi, con le bandogliere munite di poluere, per efser comogliati fano à Trino, con condizione, che li fofseno per vas volsa folo fominitrati hi viweri, come fil efeguito nella Terra di Oleuasondoue feceroj fudecti Franceficitifoluzione, perefser:illemine pial breue, di andare à Cáale; Furono dunque da vna Compagnia démofticanalli guidatifin'a Erafionto di Po., e quini riceyuri dalla loro Caualleria, ficopdursero a Cafale. Nella tudetta Rocca fi uouarono poco méno di Cefsanta barili di pquere, onella quantita, di miccio, \& altre muniaioni, con Lhpondanse sopia, di viueri; ofubiqo il primaviomp della refoinpfrrí diederp principo à demolire la circomalizzio-

brescie della muraglia della Rocea; Fecerdipoi partenza da Vigeuano il Marchefe di Velada, eritornò à Milano. In quetto ineatre, il Conceltabile di Cattigha Beriardino Ferdinando, fighuolo del Conteftabile Giouanam Ferdeman-. do di Velaico, Prencipe letterato, che due valte governò benifimo lo fato di Milano, dimoraua in Aiazzo nella Corfica, per iui a pettare l'auifo della ricuperazione della finderta Rocca, e poi venirfene al liuo gouerno di eíso Staton quando hauuta quella nuoua, fe né venne circa la merà del mefe difebraio à Genoua: Quitui fu vifitato, e riuerito da -gli Ambafciadori di rutte le Cites di efso Stato Milanele. $\&$ in particolare da quelli della Città di Alefsandria, cioè il Giureconfulto Giouan Battifta dal Pozzo Oratore de quella., refidente in Milano, e Giulio Guafco, i quali coa gzande onoredolezza, e fplendore adempirono egregiamente l'ambafciata, rallegrandofì̀ nome della loro Patria cendui del fuo fetice arriuo : Alli dieciorto poi giunfe il fodewo Conestabile 1 Scrraualle ed il di feguente in Torsona, dour il Marchele di velada, che doppo hauer finito il Guo gowerno, ritornaua in Spagna, iuiera giunto il giorno - aummi;\&t iui s'abbocearono initemes \& alli vent vno il Conreflabile feguiso il fuo viaggion per andare alla refidenza del fuo gonerina indfilana; \& il Velada fimilmente profegul il fuo per crasferiffa Gegous, equindialla Corte; arrub Ginalmente il Conteftabile la fera delli ventiquattro in Milano .

- Cirea la metà del mefe diMarzo i Francefi timforzarano. - Quartiori delle Terre d'intorno 2 Calale di maggior numero di foldatefcaje confeguentemente accrebbero le contribuzioni à popolidieffe con grandiflimo loro difgulto, e con tentimentotale, che ridottiquei Monferatefí quadi à difperazione, vennero coli Francefialle mani, hauendone di quelti vecif diverf, 8 in particolare vn Colonello, \& almi Vifiziadi: Hamendoranco ne gli vitimi giorat dell itteffomefe di Marzali Spagnuoli: accrefciuro di molta foldatefrailiRrefidio di Vercelli, enurarono perciò lij Francefinin qualche gelofia, efecero effi ancora ilmedelimo in Trino, e Santid, 'I Pnefisijdetle quali Piazee rinforzarono di trè Coompagnièdi Cxualis; iDipoi la Caualleria Alemanna: del Colonella Stoz , che mella fudetia Cittaldi Vercelli Itaua di guanigione, hauendo fatta qualche fcorreria nella ciecopuicima Campagop dieffe Tetre, fulli ventinoue tirata in vna imboicaca dalla Compagnia di Caualli del Concedi yifche, cheetiuua di Prefilio im Santià , e disfatta wna trappa.di efla con morte , \& prigionia d'alcunit di quei Alemanti.
- Sopra gli auif, che l'Armpa marittimia di Prouenza Erancele foffe deltinata per fare l'iomprefa del Finale, malfime con l'aiuto di trè milla Eanxi, che íotto il comando del Breacipe Tomafo erano fatidi già per la via delle Langhe coodosti alla Terre dell'Altare ir vicinanza di Sauona, il Contettabile Gouernatare dello Stano di Milano, benche haueffe alli giorni paflati mandaro in quella piazza fuffciente oumero di gente, con quantità di viueri, e munizioni, per porer foftenere vnlunge afedio, volle anco circa la metad dal mefedi Aprile intiare allifteffa volta per la via del Gemeuefato, pnalaro rinforzo di foldatefca con buona fomma di contanti, e diverí vffiziali di comando . affinche, fe foffe quella da'nemici attaccata , poteffe tanto meglio difenderfi.
Ii Preocipe Tomafo, che con la fua foldatefca in numero dicrè milla-combatrenti era giunto in Millefinso Terra delle Lasghe, fece ne gli vltimigiomi del fudetto mefe d'indi. partenza, n nàndòverfo le Moleres Altare, Cairo, enéluoghi cirtonuicini, à finedicondurficon quella all'imbarco, econgingerficon PArmata di Fiancia; e mentre wna parte dieffa gente s'era diadiallargata, per bufcar viueri, e foraegi, diede ihyna imbofcara factali dal Prefidio del Cenciokorzezaa tenura danoftri nelle Langhe, nella quale fece prigiani diuerfi foldati, e cinque vffiziali; come anche nel Finale furono da quel Goyernatore trattenure prigiani quattro petrone delle fuderec Molere, ch'erano Itate dal medefima Prencipe Tompofo inuiate in quella plazza, per Epiare fo Stato diefla, Dipoi, effendofil lillelfo Prencipe


Maggio

Maggio in quel Porto infieme con l'armata fuderta comandata dal fuo Gencrale il Duca di Froniach, la quale contencua cento venti vele cariche dilei milla foldati, olureà gran Nobiltà francele; 8 molti Vefizialidi comando.
Faceffimo poi perdita d'yn noftro parrizio, il Marchefe di Catine Celare Codega figliuolo del Marchele Lnrenzo, che palsò a, miglior vitale due hore in circa della notte dopò il ludetro terzo giorno di Maggio Gentilhuomo di grande integrita, edi qualificate parti dotato, con le quali veniua da sutti li buoni amato, e riuerito: fil portato il fuo corpo alla Chieía di San Marco, \& iui fenza pompa di funeralihebbe fepoltura preffo fuon antenati.
Alti venti dellifteffo Maggio, il Conteftabile Velafco, mon folo coufermò per patente al Maftro di Campo Ghilini fratello dell'Autore il comando detla Milizia Aleflandrina, edelle Terre di quà del Pò nel Pauefe, mà eziandio li conferi la Compagaia franca di Caftelnueuo di Scriuia e l'autorica di comandare in affenza del Maftro di Campo di Tortona, al di lui Sergente Maggiore, ed a gli altri Vtrizali fuoi. della Milizia Tortonefe.
Circagli vltimi giorni del cudetramefe il Gouernatore di Nizza della paglia poffeduta da' Francefi, mandò vn biglieto alli Sindici delle Terre di Cafine, \& diOuiglio, quella aderente aho Stato di Milano, equefta del Diftretto di Aleflandria, con ordine; che deucifiero aodare da lui. peraccordare la conoribuzione, che presendeua douer quelle pagargli, conie al di lui comando fogette. Perd hauendo li nedefimi Sindici portati gl'iltefía bigiettial Gouernatore di Alcflandria, liful da effo dato ordine, che in niuna maniera vbidiffero al comandante di Nizza, ma che is Terrieri fi dfendefern, quando coftui gli hauefle, con inuiarli qualche truppa dicaualli, voluto coltringere alla conuibuzione. Per la nouità dunque de' fudetti bigliertiginltamente idegnaso il med fimo Gouernatore di Njeffandria, inuiò il p imo giortó di Giugno Commiffarij adodici Terre del Monferato alla fuderta Terradi Nieza circonuicine, con ordine, che mand ffero iloro Sindici ad accordar lecol la conitribuzione che da loro pretendeua $z_{\text {per la }}$ quale ritolusione tralufeiarono i. Francef di mokethar pid gli abitaati di Caffine, \& Ouiglio; come anche jl noftro Gollernatore, che haueua confeguito Pintento, hom fece altra mofra.
4 . Nelfuderto giorno, alle hore ventìquattro inciroa mori Stefann Lanzauecchia Prepofto del Duamo di quefta patria, Dottore de' Sagri Canoni, e Protonotaio Apo. ftolico, il quale lerui con gran retitudine molti anni di. Vicario Generale ad Eratmo Parauicini V feovinofro, huomo veramenfe puntuale nell efercitare l'vifizio fuo, nel ditendere l'immunits Ecclefiaftica, anzi,mentre huigoulernǹ guetta Chieß. la conteruò lempre con-i woi priuil-ggi, e conquelia riputatione che a lei per turtili - Fiferets If deue. Fu al fro corpo data fepoltura preffo a - fyoi Collega nella fudetta Catedrate; \&e-fi mefíò beneterrito della Pasria jeon hauternel luo teftamento lafcia;oodeffa Chiela vn redito di c'ápitale di ducento ducati, odenecmena impiegaci fopra la Cotmmuniti di. Aleffandria,
 -ximetre can mufict coricenti le Litanic' folise acamaifi - obniSabbaro' nella Capella di Maria Vergine della Salue - dologusfaciesa.

In quefi giondil'Armath :matitima di Prouenzaricon

- Wuytotielk teppe del Piemonte conra id are dal Prencipe - Tomalocunda at antaccarota Eerra di Өrbitello.che eia-- terisa li due Poesi Ercele; \&edi San Scefano nella Tofenna, . evipole llafledios effendo iui àdifenderla in nome del noitro Rè di Spagna padrone dieffa, Carlo della Gatras co-- me anche alli Ceide Giugne, Gouernatare di Aleftandria Antonio Sotrelli anido , :conre Capicano Geberalo di quà :dalPò, a viGiarevt ©ptincipal: Piazze, Sorraualle, Torto-- na, e Valenza; con la qual vifita egtiff mife in poffeffo del - fudetroluo carico, \& ancn benillimo adempi, quamo rishiedeua tale vfficio intorno- a $1 / 2$ ficurezzadi effe Piazze.

Tiburtio Milande Caujgliere di San Stefantu Lnogoreacute della Compagnia dHdomini d'arme del Düca Bonelli, finiallohore quarira. incirca della notte doppo li diecinoue del fudetto méei fuoi giorni nell'età di 63. annis \& il di lui corpo fu appreflo a fuoi maggiorifepolto uella propria Capella di Sanc'Antonio in San Bernardino Chiefa dé FratiMinoti OCreriunti di San Ftanceico in sleffandrias effendo prima fato accempagato allafe-
poltura con bella funebre pompa da tuttili Religiofi, $\mathrm{Sc}^{2}$ colari, Regolari di quefta Citui,compreio il Capitolo del Duomo, con torci accefi nellemandictafcuno: ll cadawero rutco armato con la lolita vellt de Cauagheri di gutil-Ordine, ít ne giactua difcoperto nel cataletto, e dopò quefto lequiua il lue bizzaro Cauallo tutto di panno nero coperto. Fü Il Cauagia r Tiburzio di lodcuoli qualirz dotato, e di belle Italiane lertere molto intcndentes per il che $f_{1}$ dilertaua d'hauer quantilibri volgari viciuano in quella profetione dalle Stampe a fegno tale che haueua di gì̀ cumulata vna copiold I bresid;nelie omarate occafioni (pendeua generolamente ; conutrfaua poco ; ilfuo dilcorfo era fodo, maturo, e giudiziofo; ne lle azioni fi gouernaua fempre con vna puntuale politica, della quale anco fi feruiua nel configliar quelli', che da (e ticorreuano, per riceuereil tuo parere ; in fomma, \& in fatt $\&$ in parole profeflaua di farfí conokere compito Cauagliere.

Nel fine dellifiteffómefe di Gugno giunfera: 2 Quarto nell'Altigıano ; rrè milla in circa Francefi trà Caualli, e Fanti; \&\& effendofi allargati nella Rocchetta del Tanaro in Malo, Quatordio , Pepafio. Felizzano, \& altri luoghi al Territorio di Aleffandria circonuicini, li Terrieri d'Ouiglio,Seze, Gamalero, \&z altri dellifteffo Diftretto ragioneuolmente \{paueltati, maflime per, hauer li nemici gettato vo Ponce lopra il Tanaro verio le fudetre Terre, col quale temero ingelofiti li Spagnuoli, ritirarono con molta preftezza liviueri, e mobili loro dentro di quetta Città; 82 alleefempio loro quelli di Solese e e Corniento atteliero 2 fare il medefima, per afficurare le nobbe, \& , fortanze loro dalla rapacita dénemici: Frattantoi noflri deftati della moffa de'fudetri Francef, mandarono in Caftelnuouo di Scriuna ventidue Compagnie di Caualli, e gettarono due Pontinel Pò, cioè vno fotto Breme \& Paltro lotto Valenza, peraccorrerecon l fuderta Caualleria, e con lialera. che thaua in alloggiamento di la del Pd. doue l'hunffe il bifogno ricercato . Conforme a gli andamenti de' nemici : e mentre li Spagnuoli ftauano congrah vigilanza oflat uando, a qual fi e fi foffero moffili tudetri tre milla Fraucefi, queftifenaa fare tentation alcman, s'auuiarono ne' primi giorni diLugtio per li via dellio Langhe ad imbarcarfi, per:andar'a: foccortrre l'Armata lora nellaffedio darfi pollofotto laTerra dorbitelto:
I/ Contettrbile Gouernatore dello Stato di Milano, che dopó effer vicito da quelia Citra, dimprà rrè oiorni in Pa. uia, per accellerare la difpofizione dettwicita del fuoceierCito incampagra, fi trasfer ialli cinque atel findeteomefe alla Pieme del Cairo, doue facendo aloo attelesparianente at medefino rffero, fi compiacqued ivedste rutto il fuo efercitoisiondinanza difpofio ne prizi àdefla Terficon tiguit: haferapoi de oli vodici giante inficme contla fua
 inetere indquadrone fuoridicfa Terra; vide nella Eam pagnarohe giace trie effa, Frbitarolo, scigitri circonuiciniluoghi, la tronờ effer in numero dịre willa., e cinquecento Cauall, e cinque milia, e dileomot Fanti; dipoi fu cmeta d'ordine' lua mandats in alldggiidthe hro nelle Terre det Monferato kuperiore verfo Pomals; ie piofaia eglifi condulfe infiemesol fuo eidreito in Sm Saluadore, Cí Aellecto. Lè; \& alire Teñedi quel Monferato: doue ftetre find ain verrifer ; nel ceal giorno la manina mohn per temporenoe in.Alefla dria con tutto tefertitb, Be hau-ndo egifi fatio mettere vna Compagnia di Bapresia vicino arrattelba, che.gizce nel fired del Ponte ded Tamaro vefo 12 Citta', per il quale paiso rumada gente, "impedi con effa Compägnia: che niun Toldmoz coff da'püdioncomeda cauallo;benchertifiziaterfi sbindo tallitula truppa; per venike nella Ciedì; ondepatsó ella di guopta maniora per Alellandria, e matciò di lungo firbrrdediaPorra: Sbutella Concigural fudetro raftello, al Cattehamzo'; come anco hell'iftefo tempoill Conteftabile accorapagnato dal Conen d Arro lue figtiuolo, e dal Gouernatore Sotechi , fitra[ferisul la propria, carrozzaalla froderia Terradel Cattellazeo: Da quoflangli II conduffe infime con Pofercito a Riualta, oue comipalruero due Gentidhuomini d'Asquiad offetrrli quelia Citriz. \&e a fuppiicarlo à non permettere il (atco dentro di eftapal che volentieri condercere) fopoi fubito dimandò, ché il Caftello li fófe dato nelle mani, mà quiell fif fularono, mon effer' in pozer loso, mà fibene de: Francefi; alche rifpofe iNConicefabile, che zantid giorni haue rebbero datili viucri ì mutra hy fua gente ;'tioè pane, formaggio, e vino, quanti hauentetritan il Caftello a ren. LI
derif

## A L I

derfi;andarono quei Gentilhuomini a riferire la dimanda del Conteftabile al Oouernatore lore. il quale accōfenti al difiderio della Città mà perche dubitaua di qualche tafigo, apprello 2 luoiSuperiori, ogni volta; che haueffe refo if Cafello feaza termini militari, $e$ fenxa ruputazione, mandò a fupplicare il Conteftabile, ehe faceffe tirare verfo il Caftello cinquanta Cannonate i che gli $h$ auerebbe sborfate altreteante doppit; accordata dunquela rela, vi ertro egli alli vene' orrodel Cudetto mefe di Luelio, infieme con fufficiente numero di Ioldatefea; dipoi hauendo daro ordine al Marchefe Gio: Francefco Serra Generale dell-Artiglieria, che an. daffe all-efpugnazione di Ponzone, sincamind quefti alli trenta con vna parte dell'elercito a quell'imprefa; e frattanto che dimot il Conteftabile in Acqui, fece fare Ie mine fotto al Caftello di quella Citti, per farlo volar in aria. eleuar di quefta manioral'occafone a Francefí di anntdarui per lauucrire.
Mentre rutinuia travagliaua il Marehefe Serra fotto al Caftellodi Ponzone con gli approcei, e mafine a far le mine, per obligar con quelle $i$ difenfori alla refa, il marcheie Villa fi pond con le fue genti dall Aftigiano nelle langhe, ciod. melle Terre del Monaftero, di Roccuurano, e Bubio; Laonde il Conteftabile marcio col Tuo efercita a Vilone con ferma ritoluzione di artaccar" il nermico, fe magriormente fe li foffe accoftato: e nellifteflo tempo effendo riufcita vana l'imprela d'OrbitelJo alli Francefi, fil da effi abbandonato ; e la gente loro, che s'era rrasferta a quell 2 affedio, ritorno ad vnirficen l'efercito loro, e li furono dati gli allogexiamenti nel Marchelaro di Ceua , oue attefe a riforarfi delli patimenti fofferti nel fudetto affedio ; e mentre il Marchefe Villa faceua la córta con le lue eruppe alla Caualleria, che ritornaua da Orbitello, paflando dalle Careere in Piemonte, nel ripaffar, chefece nell- Aftigiann, riceuè qualehe danno dal Prefidio, e dalli Terrieri di Spigno.
Benche il Marchefe Serra faceffe con poco frutro tranagliare líminatori,e taglia pietre intorno alle mine del Caftello di Ponzone, dove fítrouauano in vece diterra, duri 亻́cogli, contuttociò auanzatofila notte delli dodici conle galerie armate ditraui, e dalla refta, eda ilati, perçhe faceffero refiftenza alle pierre,che dalli affediativeniusinoad offefa de' noftri precipitate, fece con tanta preftezza cmare da' minatori, che la matrina delli quindeci giornofeftiuo dell-Affonzione dı Maria Vergine, ifoourernatore di quel Cattello fà coftretto a renderfra paitti, come fece, ofcendone la mattina feguente col Prefitioy efn conuogliato fino a Nizza della paglia. Dopó là refí dal fudetto Caffello, mandò il Conteftabjlead occupar'znehe il Catello di Cremoline puse nelile Langhe, per leuar'affattol'occalione a némici di tenes ze per Iruucaireil nido in quel paefe. Polcia, le mine, cherano di già proncevoteo al Caftello d'sequi furono col froco effotuate ;per farlo volar' in aria, come ne fegui Peffemo \&e ancoil di leguente alli venti fil sbalzato all'aria deH'i itoliz maniera il Caftello di Ponzome.

Nel fudetto giorno s'ingroffarono per cagione d'vna gran piogeja talmente li due torrensideil Orba, e del Lence, che vaitifi infierrie, 82 vfriti da' letá toro, inondarono lecontigue campagne, 8 in particodarela TerradiLerma nel Monferato inferiore, doue cagianaro: no gramdifimo tanno, hauendovia conఫotti due edifixi diferreria infreme con ducento maggit in circa di casbone iui afferuata, per wro di effe Ferrarie, vn Malino, e molti mobili di cala, efatti alrri dannì e dall ingrofia. mentodi cffe Fiomare, diuerine parimiente gonfiala Bormida, lequale inond $\grave{\text { ite }}$ circonuicine campagne; però fenea dantio confiderabile enell-Aleflabdrino. Nel giorno poifoguehiec il Conteftabilc, che dimoraua in Vitone, verne in Alefandria se nell ifteffo tempo tbrto il fuo éercito, che ftauk in diuerfi alloggizmentidel Monferato inferiore, fut ridotto in alteri Quartieri, ciod la Fant (A ria turta dietrola riva del Tamare verfo Borgoglio ti quefta Citcà ; e la Caualleria hebbe parimente li fuoi Quartieri,cioà il Regrimento dell-Alemanna del Cotomello Vernier nella Terra diPiouera, quello det Colonello Stoz in Cattelnuouo di Scridia; la Napolicana nel Eregarolo, e Dofeo ; e quells dello Stato di Milano in Bromio, Della Stradella, \&c in alere circonuicine Terre
Fa dipoi alliput del fudetrol Agofto inuiate la fur. detta noftra Cmalleria, e Fanteria dila del Pa a quar-
rierarfi, per iui pigliar riftoro delle fatiche foftentite nell'efpugnazioned'Acqui, Ponzone, \&z Cremolivo; \& alli ventileili Francefi numerofi di quattro milla in cisCa, i quali ftauano pe glialloggiamenti verio Nizea della Paplia, e le Terre di quel Monferato, auanzatifí alla volta di Felizzano, i cui Terrieri hebbero appena, tempo di faluarfiton la fuga, vi entrarono, e poiero a facco turto clò, che vitrouarono di buono per loro; da tale forrerra itnpauriti quelli di Solero, Corniento, te altri vicini abitanti, vennero fubito a ric ouerarfi con? viueri, e robe loro dietro la riua del Tanaro, fotto le mura di Aleffandria verfo Borgoglio, fi eome haueuano aitre volte fatto in fimilioecafioni. Il reftanre poi dell'efercito Francele, che eonfiftcua intrè milla Caualli, edue milla Fanti, dopd̀ efferfi fermato alquantoin Annone, \& nel circonuicino paete, fece ne gli vitimi piorni del fuderto mele di Agofto gettar vn Ponte nel Tz maro, e paffata vna parte di eflo di quà del fume, fic conduffe per la Valle del Tione alla frontiera di Nizza della paglia, per impedite, che li noftri son andafero ad attaccarela fudetta Terra ; pofcia il rimanentedi effo. efercito venne a fcorrere in Felizeane, Solero, e Cor: niento; \& il primo di Setrembre sinotrd tre miglis lolamente longi da quefta Citti vicino alle cafine de Mantelli, oue simbefed a fine di necefitaze la noftra Caualleria, ch'era in Aleflandria, ad vicire, 2 ( $e-$ guitarla; e diquefta maniera worla di mezzo, edargli addoffo; mà riufci vane tale ftratagema, poiche accottofette il Couernatore Sorrelli, vici con ferte Compagnie di Caualli, e nell'auanzarfi, che fece alla yolea de nemici, hebbeauifo, chequefti, per effer flati difcopere ti, haveuano fatte la ritirata; onde il Sotelli ritotnd con la fua Caualleria dencro della Cittz ; Frattanto, il Conreftabile, che turtauia dinioraua id Aleffaudria, vedendo la vicjnanza de' nemici e dubirando, che non voleffero inoltrarfi a Montecaltello, \& iui entrare, mandò :il di medefimo per. guardia di effe Caftello vora Compagnia di Fanti: Alli cinque pois tueto il Reggimento della Cau.Ileria Alemanna det Colonello Stoz che ftaus in allogeiamento dentro di Caftelnouo di Scriuia, ela Farteria, che dimoraua in Valenza, of in alrriluoghi dila del Pó, fi conduffe nel Boíco,Fregarolo, Caftellazzo, \& in altre vicine Terre, per dila conuogliare due Terzidi Fanteria, cioi Spagnuolaz e Napolitana, e ducento Caualli fino 2 Spigno; la qual geite doueua poi andare ad inibarcarfi nel Finale, per di quà trasferirfi a rinforzare il Prefidio di Orbitello, che fu git defl'A rmata Frapecfe affedfato, e poi abbandonatoi a gli otto pui eflendofi li fudetti due Terzi, a Caualli da Spigno auuiatialla volta dell'imbareazione, rutra la gente the haucua conuogliato il fudetto foccorío, sieorod alli Quartieri ne quali di gì fitrouaua.

Partid'Aleffandria il Conreflabile alli dieci, e nand a V̇alenza \& \& havendo dila inuiaro il fuo efercitō, nelli alloggiamenti- -dol Nousrefe, cied la Fanteria in Puteftro, e la Caualleria nell'elere Terre di quel Di\&reteo; fi trasferianchegli a Nouaras efrattanto fu d'ondinefor inuiata da Milano a Pauia gran quatrità di Carridimn. nizioni, \& iaftromenti militari, affinohe da quellareità f difribuiffero, conse furono diltribuns aturtele piazze, \& fortezze dello. Stato di Mitado, per conleruarle ad ofni occorreniza bea prourite .i

Dapoictre non fortil leffetto l'aterace it ohe fece l'as mata marittima de' Francefi olla Terradi Orbitello, ri fotuta pure deimpadronirfi'di qualche pofto in queHe bande, alli ventiferte del fudetto mefe diuifa in due parti, attactò in vn'inefforempo Porto Longone. Juogo attinente al Rè di Spagna, e Porto Fetraio del Gran Dut ca, \& occupò iui alcuni potti, li quali atrefe a fortifi care, per impedire; che non foffe per terra ioccoifala fudetta Piazza di Porto Longone, Il giorno poifeguenre vent'otto del mefe di Settembte, H Padri Domenicani setero accomodare la punea del Campanile deffa Chiefa foro di San Marco in Aleflandria, che cinquantz quat: tro anni adietrofu dal folgore rocinatia, ela-porero nel medefimo fitato di prima, cioz con la palla, bandirola, $e$ Croce.

Hauendo confiderato il Conteftabile, che le Pizzze di Mortara; e Valenza fruate quella dila, equefta di gucha di Ereme, wano ridorte hormalis flato di Fortce

## DIALESSANDRIA.

ze Reali;e che in cófeguenza la fudetta piazza di Breme non era di profitto alcuno alla Coront di Spagna,mà pil rolto dimola Lpela, per la guarnighone didue milla foldatiche d'ordilario vi bifognaua mantenere, fe ce ritoluz:one col parere de'Minittri, e Capilupremi di guerra di farla demolire ; perciò effendofí egli da Nouara trasferto di là della Sefia in Carelana, leuò alli due di Otrobrel’elercito da rui i contornie dopo hauer vifitata detta Pi:zza, condorofí la fera dell 'ifteffo giorno a Valenza, ordind lubito che fi cominciaffelafuderta de-molizione, come tequi, hauendoui trauagliati attorno da cinque milla incirca,rà foldati, milizianti, e guaftadori; nel qual mentre lefercito noftro fu in quei contorni tipattito, per afficurare Peffrazione dell'armi,munizioni, Evettouaglie. che iui fi teneuano, eche dipoifurono fiefle Indette Piazzedi Mortara a Valenza tralportate. Alli cinque poi, dopò hauer li Francéfi con l'Armata loro marittima impedito, che Porto Longone poteffe ricetuefé foccorfo per terra, e volendo effifacilitare la Arada, per riceuerlo in ogni occorrenza, \& anco per haver vna ritirata ficuta in terra terma, inuiaronoalli cinque delfudetto mefe vna parte de'vaffelfi con alcune Galere \& Tartane fotto Piombino; e dopò hauer iui sbarcata qualche foldatefca, vi pofero l'affedio.

Occorfe nel prefente anno 1646. la grandifima eootrune perdita di Filippo Quinto Prencipe di Spaona, figlio del noftro Rè F:lippo Quarto, if quale dopò effer ftato trè giorni dell'ifteffo male di feananzia nellagola, oppreffo, di cui m ri anco la Reina fua madre da queffa fece all'altra vita paffaggio alli nóve dell ifteffo mele di Otrabre.

Da Valenza il Conteftabile parti alli tredici, e per la via di Breme, e di Mortara fí trasferi a Vigeuano, per poter pid comodamente attendere alli negozij dello Stato Milanefe, oure dimorò fin'a tanto, chela fuderta Piazra di Breme fù del tutto demolita, nel cual mentre, cioc̀ alli venti entrò l'efercito Francelein Felizano, e di là paffate il Tanaro, fi pofe in Ouiglio' Gamalero, \& in altre circonuicine Terre dell Al-ffandrino Territorio; come anco nell'ifteffo di vna truppa di quaranta Caual. li Francefi vfcita improuifamente da Cafale, venne con temerità Francele verfo Valenza, e penetrata fin dencro le mezze lune, che giacciono all'intorno di effa Terra, fece iui prigioni lei Corridori, che in quell iftante ritrornauano dal bater le frade; il che riufei tanto all ime prouifo, che il Prefidio non hebbe t cmpo , tè d incalzarlí, nè di falutarli col Cannone.
St liarifo, che il Marchefe Villa marcialle con la fua gente da i contornidi Santia verfo Romagnano, con difegno dentrare nel Noturefe, il Conteftabile, che dimoraua in Vigevavo. mandò ordine a Vincenzo Gonzåa, che dulla Lomellina faceffe auanzare à quella volta la mang:or parte della Caualleria, per render vano il dilegno del nemico;ma poi hauendo iliVilla mutato pen fiero; \& effendofi auuiato verfo il Monferato, per'infare per la'il Pò a Gabbiane,e di qui portarfi có dú mil'a Caualli via del Piacentino in rinforzo dell-A rmata Frarcefe verfo Porto Longone; perciò il Conteftabile lafriari fufficiente neruo di Caualleria, e Finteria p'renprire la demolizinne di Breme, inuid il difudetto ventefimo dt Ottobre lifteffo Gonzaga con tre milla Canill, e mille Mnfchettieri ad impedire il difegno, e p.ffggin della furfetta Cau:lleria nemica. Dipoi effendofi lparf, voce; che glifteffi nemici difegnaffero d condurfí in Acqui, mando il Conteftabile nuoui ordini al fudetto Gonzaga di mar iare a guella parte : mà certificatn egli con lettere dall'ifteffo, che il dilegno de'nemici era di paffar la Bormida in quell iftante per l'antecedente pi geia in. groffara, e clie huendo effifatta proua, fe porena riufcire ficuro il paffage: o di quella Fi"marn vierano ri. mafi alcuni di loro affogati; La onde il Conteff sile riuocol li ludetti ordini : come anco hau-ndo trplafciata la rifoluzione di rrasferirfi anch'eglio quella volta continud tuttauia la fua dimora in Vigeuano.
Frattanto, fegui la prefa della Terra di Piombino fatta da vna parte dell'A rmata marirtima di Francia col mezzo del valore del Marefciallo della-Migliarè, con poct contrafto per effer ellia fenza difela ; epofcia dopò haver la medefima gente battuta per alcunigiorni la Rocca di effo luogo, finalmenre lacquittò con patti foliti di buona guerta; dopò quefta imprefa il Migliarè
palsò ad vnirfí col reltanie dell Armata neillt:ola dell':Elba, doue vnitamente col Marefia'l di P clis haucndo cominciato id aprir trinciera, \& a tar le mine cotto la fortezza di Porto Longone, atteic a p rcuoterlacon feffanta Cannoni in duerte bate rie dipotts.

11 Conteftabile, che dimerani i Vig a no venne ahi venticinque del ludetto mice in Alefiand ra, mentre le. iercito Francele coikrusteromil a Caualli, eduenilla
 glio Caftellazzo, \& in altia luogh dell-Ale flandrini.con difegnodi tr uatare il Turonele e portarfiperla via del Pizeentino condue on. Ild ( allalli act jutare l'mprefadi Portn Longone; mì certificato, chealla nle tiva, non tolo marciauano tre mi'la C ualli, e mille Mofchettieit comandati !a Vincenzo Gonzaga, mà in appreffo ancora veniua it is fisute dell efercito, condotio con fei pezzi diArtiglieria dal Conteftabile, che alli ventifei era vicito d'Áleffandria. tebbe per bene di hon mageiormente inoltrarfi. Men're dimoraronoi Francefin nel]: fudette Terre, furono inaudite le barbarie da loro iui vate; poiche fepiza p-rdonare, à anche alle Chiele, mifero, el wne, cte altre vgix Imente a facco; mì ciò che rommifter on Gamalero, palsò di manierai. itermini, che non da ue da ncielfer trappaffi-ncon filenzio; auengache eflendoff nel Cafello di effa Terra ricouerate tutte le domne d. Haiteffo Laogo a fine di lottrarfi alla sfrehata Iaidine Frdncele, non potero in ogni modoschifarla maneanchedi ouefon contentili nemici fongliarono affateo finn della camiciall fuderte donre: \& consinnd le féacciarono dal Caltello. Dopò : queftifaccheggi, e framaganti vituperi a quelle donne v Cati, ripaffatala Bormida, fe n'andarono a Calfine, per artender quiuilonpportunitá di effertuare il loro panfaggin alla volta del Piacentinn,e di qui verio la Tolcana.
In quefto mentre, il Conreftabile, che dimoraua nel Bnfoo Terra longi quattro miglia d'Aleffandria, fece d'indi partenza nel lar del giorno delli ventifette del fuderro mele di Ottobre, e fí portò a Sezè contutto leefercito in battaglia. la cui vanru ridia venuta a fraramuccia con quella del nemic $\cdots$, fece prigioni molti de' fuoi Merri a cauallo delle truppe delle guardie deila .Ducheffa, e del Squadrone di Sanoia. Effendo poi flato auifato il Conteftabile, che li nemici erano pronti alla marcista da Caffine, fece di nuguo il difegunte fubito difporre il fuo efercito in hattaglis; s'ananzò alla volta loro; e benche li trouaffe in polto moles auantaggiofo accampaticon tutta la gente firori della fudetta Terra di Caffine, havento a mazx giorno il Marchera Villa cominciato 3 fat paffare la Bormidnda alcune Compagnie di Carabini, e feguitando egli p:i col magoior groffr della Caualleria, mandò in ogni modo il ConteAt abile le Comp gnie della fua guardia da qualche mofehetreria accompagnate ad attaccare là fcaramuccia, che da loro fù alla di lus prefenza brauamente hrtaccaza? fece frattanto at auzare tuttol lefercito difcofto vn miglioincirca dal detrn fume, per'azzuffarfi col fudetto Marchefe, il quale giudicò bene di ritirarfi, come fece, a flai difordinatamente in Cafine, hatuendoui nel ripaffare la fefla Bormida lacciati quaranta in circa de'floi; $\&$ effendo in quella occafione rimifa turia la lua Fanteria da pier inte Trupp-del nofroefercito, che lincalzarono, rintüzzata infino a Caftelnuono di Bormida, ch da tfo Marcheie tul pocn anantioccupato. Reftò porcia il Cont-ftabile nellud teo pofto diSexr , perdi qui nferuare, ed impedite idifegni del marchelefuderth, e queltialli; contro fece alto con la lua foldacefca in Caflime, \& nel fudetro Caltelnuono.

I'virimo giorno poi dell'ffeffo mefe di Otrobre, Alfonin Quello Spagninlo chegouernaus con ogni poffibile puntualita la Piazza di Porto Lengo e, vedendofi fuori d'opn Iperanza d'effer foccorlo \& in frato di non porer piul foitenerfi hebbe per bene, per taluar la gend te, di capirolare la refa di quella fortezza, per vecirne, come fegul con due pezzi di Cannone, ennuogliato conlquattrocento cinquante Ioldatifani, efeffanta inf ©rmi a Porto Ercole.
Fecero ente uia dimora gli ef rciti ne fudetti poli, cioe l r vo del Conteftabile in Sez \& l'altro del Mara cbele Villa in Caffine, \& Caftelnuouo di Bormida; e dandofi mbidue vicendennle gelofia, non fegui fral lorg altra nouita, che dilegrieri fcaramuccie fragli vni "e gli altri; e ciafcuno atcefe a fortificatif dentrode' fuoi

## A L I

pofti, hauendo in quefto mentre il Conteftabile fatto gettar'vir Ponte da barche nel Torrente dell' Orba, per poter pià comodamente andare con la fua gente ad atraccar'il nemico quando quefti voleffe per lo Stato di Milano palfare col luverto gredo di Caualleria nel Piacentruo, e di qui nella Tolcana. In queflo mentre, la dimora fatta dal Contelt abile colfuo efercito in Sezè, ftaddo a tronte di quello del Mars hele Villa, che turtasia ftaua ne gli auanraggioh poft dulle fuderte due Ter-re, to neceffitd ad abbandonarli, benche li fofero giupti di xinfotzo la notre de gli orto dellifteffo mele, 'trecento Caualli maniatil. dalla Ducheffa di sauoia, con ordins, che douelse fermarfi doue già dimeraua col fuo efercito; equando non le foffe riulcito il paffaggio nel Piacentino con la Caualleria deftinata a matciare in Toiciana, gla hauerebbe poi ordinato ciò, che doueua fare, in ognit modo itante l'impofibiltà cagionata in particola، e dalla ficarfezza de' foraggi, di poter pid dimorare belle fudutte Terre, fi riairò la notte delfeguente ginnuo con tu to il fuo efercito, e per le parti d acqui fi condufe verio il Piemonte, con hauer non poco infofpettito il Cont ftabile, che voleffe paffire il Pò . \& apdariene a loggiornare nella Lomellina, e nel Nouarefe; la qual cola effendo flata di già da cfo Conteftabile preuedura, vi haueua eqli opportupamente proueduto, con hauer'au2ntila ritirata del nemicod d’ fuderti pofti, ipedito il Conte Gionanni Borromei Commeffario Generale dell'elercito nel Nouarefe, affinche non folamente faceffe da' luoghi aperti ritizare in ficuro tutti li forag gi, accioche non fe ne potefle valere il nemico, mà procuraffe anche di riduli nel maggior' ammaffo, che foffe fato polibile
Dopò la marciata de nemici, leuò alli dieci del fudetro meie il Contellabi'e ancora il fuo efercite da Sezé, 8egli venuto lifte (fio giorno in Aleffandia, di quin'zndòildj fenuenre a Ponte decimo Villaggio circa otto miglia diflante da Genoua, per iui abboccarf,come fece allidodici, e tratrare intorno a gli occorrenti affaridi guerra, col Marcheie Filippo Spinola, e con Antonio: Ronquillo A mbaletadore per il noftro Rè appreffo la Republica Genorele, non hauendo potuto affiftere a. quella dicta il Duca di Turf, e vi fa anco-preienteil Marchefe Giouar: Francefen Serra Generale dell' Artigl ieria : Effendofi poi a fudetti difcorf dato fine alli tredici, ogn'va di loro fece rimorno dondera venute,d alli quindici iunte in Aleffandria :1 Conteftabile.

Refe dipoi memorabile queit' anuo la firaordinaria inondazione fatta dal Tanaro, e dalla Bormida, \& Orba; Inperoche hauendo continuate dirortamente le pioggie per lot dazio quafi $i$ vn mefe,gonfiarono di maniera II ludetti fumi, che vniti a zi congiurati infieme, inondarono alli diecinoue dell' ifteffo mefe di Nouembre con gran danno de 'leminati terreni, la Cainpagna tusta circonuicinadet Territono di Aleflandria, e con effer: anco entrati poco m=no nelli Villagzidi Caltelceriolo, e Marengo e enel fofo, che giace d'infotno a quelta Città.
Il Conteftabile, dopò efferfi valorolamente portato nella Campagna tnilitare del prefente anno, fece alli vent'vnodel fudetto mefe di Nouembre partenza d'Aleffandria , per ritoriatfene alla refidenza del fun gouernò in Milano, \&iui godere il metitato ripola dopò tanre fatiche da ie in quefta puerra foftenure.
Vn ftranoinuero agcidente occorto alli ventilei nella Rocca Grimalda, che altre volte chiamauafi Rocca de' Trotti ; per efer' ella in quei tempi da quefta fameglia polfeduta, da occafione all. Autore di regiftrarlo in queIfi. Annali; Imperoche paffando alcune diff-renze tràli Paravidini Gentilhuominidi ffat Terra, ed aleri di quei Tertieri; e venutigli vni, e gli alrif fàte alle mani, queIticol leguito, e con l'aderenza di molti di effiabitanti, yccifero il Padre con due fuoi figliuoli dellittetfa famegha Paranidisi ; onde anifato fubito Antonio Sottelli Gouernatore di Aleffandria, vi mando il giorno feguense, perimpedire. che nonleguiffe maggior difordine, due Compagnie di Farteria, con vno Truppa di Cauai leggieri a laccheggiare in pena le cale, nof folo delli delinquenti, mì délorn partigiani ancora, con ordi $:$, che dopò bnuer dato il facco a quelle cafe, vna partse d'effa gente con vn'Vfiziale reftaffe di guardia, comé fece, nella Rocea di effa Teria, per alicuralla, ogni
volta che i Francefi non molto lontanis vi haueffero fatto qualche dilizgo.

Sara finalmente figitlo delle cofe ačcadure queftranno in Aleflandria, l'accrefcimento, che fi fece d'vn' ornamento, ed via comodità di non poca confiderazione alla Capella di San Giuieppe nellal Cathedrale di quefta Cirtà; Imperoche alli quatero di Decembre G polero nel Choro di effa Capella le Sedie mac ftreuolmente fatre dinoce, per vio del Capitolo di quella Chiefa, che taluolea iui recita le Hore Canoniche, 8 foIennemente celcbra la Meffa.
Darà priacipio alle micmoriedellpanno 1647.1 a nobile comminione data dal Conteftabile, Gouernatore dello Stato di Milano al Conte Galeazzo Trotti Luogotenente Generale della Caualleria del medelimo Stato, il quale a gli vndeci del fudetto mefe fece da Milano partenza, per auniarfi alla yolta di Napoli,ed iui a nome del fudetio Conteftabile perfuadere al Viceré Duca d'Atcos, che fi cópiaceffe di afiftere allo Stato di Milano né fuoivrgenti bifogni con qualche confiderabile fomma di danari, de' quali le ne trouzua per la contiqua guerra di tanti anni molto éaufto; cone dipoiotrenne il medefimo Conte il defiderato intento; poichenon oftante le miferie di quel Regno, ed il pericolo di qualche commozione, che iui andaua pullulando, riportò da quel Vicerè per la lopraccennata caufa cento, e dodici milla ducati. Ftee ancora il Conte Trotti con molta premura iftanza grande, affinche voleffeil Viceré per li fudetri bifogni mandare nello Stato di milano vn groflo di gente, che egli haueua giz in ordine, fupponendu, che non fi potefle dubit :re di commozione nel Regnon; mà il Vicerè adduffe molto graui cagioni di pnter dubizare; in conformità di clie fe ne viddero poi gli effert!; onde con ogni confidanza communicò eglial Contenon folamente la qualità delle perfoue che teneuano tratiati con Preacipi gratidi per accendere vo fuoco nel $R$ ggo di N poli, mà le forze ancora ch'egli penfaua, e dilpne neua di metterinfieme per eftinguerlo, e le negoziazioniche per tal' effituo incaminaua c $\varphi^{\prime}$ Prencipid'lralia. Riportò in oltre il Conce Trotti da effo Vicciè promef. fa certa dinuiare va poderofo elertito per fernizio dello Stato di Milano, a fine di fare vna particolare grande imprefa, che da lui $e$ a nominata, ogni volea che foffero ceffiti nel detto Regno li dubij della fopraccennata commozine.
Hauendo poi il Marchefe di Leganes Generale dellelercito del Kè dı Spagna cótroi Francefi nella Catalogna, loccoria la Piazza di Lerida nella ludetta Prouinzia, che da glittefin nemuci iotto il Generalato del Conte d'Arcurt Enrigo di Lorena era di gia frettamente affediata, con hauer'iit effa introdotremunisioni, $\&$ vetto uaglie in abbondanza, condotte da mille muli; e nell if tello tompu data rocta notabile a nemici, con morte di trè nilla incirca diloro, e con perdita dell Aruglieria, e tel bagagio; perciò tuttili Regni, e Stati alla fudetta Coro:ia foggetti, feceroper tale felice fuceffo grandiffime allegrezze; come anche tutte le Città dello Stato di Milano dimoftrarono viuamente i iegai del loco giua bilo in cofi lieta occafime, ed in particolare Aleffandria, con hauer il fuo Veicouo alli fedici del ludetto mefe di Genaio celebrata pontificalmente con molta fo1 nnità la Meffa nel Duomo, gon l'affiftenza del Gouernıtore Sottelli, di tutti gli Vffixialie Ciuili, e Militari, e dı tutta la Nobiltà, e Cittadinanza; efendofi all'alziment to dell. Oftia Santiffima Pcaricata l'Artiglieria tutta d'intorno alla muraglia della Citta, e fattown lietifimo faine di Mortaretti nella Piazea grande $;$ come anche al fine dclla M:fla cantofia muficalmente il. TE DEVM L.VDAMVS.

Alli diectotto, fi fecero nel Duomo di Milano fuperbiffimi, e Regij Funerali al defunto Prencipe di Spagna, che morialia nouedi Ottobre dell' antecedente anno; all'alittenzade' quali, tutte le Citrè dello Stato Milanere inuiarono qualificate perfone; ed Aleffandria deputo il fuo Oratore Gio: Battifita dal Pozzo, ed il dilut fratello Flaminio, il quale per il medefimo effetion era da quella Città colà trasferto. Il dileguente poi, furono fatte dal Capitolo del Duomo di Aleffandria leeteguie per la morte del fudetto Prencipe di Spagna, con hauer' il noftro Vefcouna due Chori di mufica folennemente celebratala Mofta, efatte l'alere cerimonie ; econ effer.
finel mezzo di effo Tempio eretto vo'affa bello Catafalco di moltitorciacceli ornatof alla qual folennita furono prefentiil Gouernatore, rutti gli Vffiziali cofi del Prefidio,comedella Cutà, e cuttili Nobili,ed altri Cittadini .
Dopò huluer' il Gureconfulto Erancefco Anolfi amminifrato con fua gran lode gir anni 1644.2 1 645 . il Vicariato del Seprio ed ot enuta dal Conteltabile di Caltiglia Gouernatore dello Stato di Milano la licenza di andarfene in Spagna, e rappreíentarei(uoi puntualiferuizi fattià quella Cattolita Corona, mediante l'atteltazione, che dieffifecero il fudetto Conteltsbile, il Marchefe di Veladá, il Sen nato, ed ambilı Magiftrati di Milano, n:andò a quella Corte, mentre il Rè fí touqua in Zaragoza; e prefentatofialli di lui piesi, dopò varie confulte fatre dal fupremo Confeglio d'Italia, fù da effo Rè alli quattordeci di Febraio eletto Queflore togato nel Magiftraro Straordinario di Milano, coo particolare applaufo della Cortas la qual prerogasiua ottenne fenza effer' egli ßato popainato dar Tribumale del fudetto Magiftrato, conforme 6 vfa s ed oltre a quefta grazia confegula ancora dall ifteffo Rè di poter goo dereli priuilegi, come fefoffe natiuo di Calliglia, colbemeplacito di effo Regno, effendo egli percio chiamato, il Queltore Don Francefno Anolfi .

Hauendo poi circa la metà del fudeto mele il nemico fatta moffa in Afti, e ne'contorni di quel Dilfretto per la mutazione de' Prefidij delle di luj piazze difrontiera, it Gouernatore dïlleffandria Sottelli credendoft, che foffe mofla da qualche difegno de'Francefi contro li Spagnuoli cagionata, ipedi fubito un corrieroal Conteftabile in Milano, per darli ragguaglio di quanto paffaua, il quale sù rale auilodiede lubitamente ordine, che marciafle, come pure incominciò a marciare vna parte del fuo efercito verfo Bronio, e la ftradella; mì effendofidipoi chiarito della ven rità della fudetta moffa, fece far'alto alla gente, che doueua coll incaminarfi ; equella che haueva di già cominciato a marciare, vuolle, che ritornaffe a fuoi primieri pofti, cö ordine però di fiar pronta per qualunque auifo,e bilogno.
Habbiamo goduto linuerno del prefente anno, compreto il Decembre paffato,cofi benigno,e piaceuole, che in vn certo modo non pareua Inuerno, mà più tofio Primaue-. ia, non effendoli veduto ghiaccio, fe non per alcuni giorni mprincipio dico:gelazione ; e dipoif videro nelcuore di effa flagione gli a:bori fruttiferi a produrre i germogli, ed -ifiori a fpuntar ne giardini,e ne' pratiscofa inuero, che accadendo di raro, apportò a turti merauiglia grande .
Il Conteftabile Velalco $\mathbf{G}$ uernatore dello Stato di Mi-- lano diede ordine in quati giorni, che per difefa di effo ttaio fi formatiero le Milizie forefi, e che a ciafcheduna Prouinzia , elubordinatamerte a turte le Terre dieffefilegialaffe quel numero di folderi, che giuftamente li tocca; epoif fece riololazione di appoggiare la def crizione di detza Milizia a Cauaglieri, e loggerti particolati di conoffiuto zelo, valore, ed integrità ; e diftribuendo trà effile Prouinzie, e Terre, affincheciafcuno di loro adempice puntualmente cid, che fe gli aflegoaua, eleffe in luogo di Giulio Gualchi alli dieci diMarzo per fopraintendente delle Milizienell'Aleffandrino, Enrigo Pettenari figliuolo di Giouan'Alberto, Gentilhuomo de'principali di Alefiandria fua Patriz, le cui fegnalate qualità erano adeflo Conteftabile molto ben note, accioche fitrasferiffe alle Terre dell'AlerGandrino, e faceffe defcriverei Coldati di effa Prouinzia, conforme alle regole, e nqrme, che li furono prefcritre con l'iftruzione ad elio Enrigo daza d'ordine del fudetzo Conreftabile.

Conla more di Chrittoforo Scoglia occorfain Milano - alli fei di Apile, il cui cadauero poidi la trafportato in. Aleflandria, hebbe fepoltura nella Chiefa diSan Giouanni del Capazzio, cominciò ad haver luogo la pijffima, e carireuole opera della Scuola per quaranta fanciulli dallifteffo Scoglia iltituita in queta Patria, con le condızioni, delle quali al loro luogo fe $n$ 'è fatta in quefti Amali menzione.
La notte poiauantialli povedel fudetto mefe crebbea tant'altezza il Tanaro, che wicito dal (uo letto, artiuò fino alla Chiefa de! Crocififfo, che poco dittante dalle mura di Aleffandria fi vede fuori della porta di Valenza; inondo
urta la vicina Campagra di queffa Cittz, \&z entrato in Borgoglio, diede, come pure altre voltehaucua dataoccafione 2 gliabitanti di effo Quartiere, di toccarela Campana, 82 auifar quelli di Aleffandriá, perche accorreffero, a fominiArargli aiuto nell'imminente pericolo: La Bormida Gmilmente gonfiata, con molro danno allagè i circunuicini campileminati, e fecealtri danni.

Lalolennifima efpofizione delle Quaramr'hore, chealli quattordeci, Domenica delle Palme fi fece nella Capella Maggiore del Duomo di Aleflandria,rele affai memorabile iLprefente anno; Imperoche ad iftanza del PadreCapuzzino Emanuel'Orchi Genillhuomo Comalco, il quale haueya nella corrente Quarefima predicato, e tuttauia contiduaua queltodiuino elercizio nelta fudetta Catedrale con eanta dotrina, \& eloquenza, con quanta mai predicato haueffe per l'adietro qualunque altri più famofo del prefente fecolo, fiefpofe il Santifimo Sagramento nella fommita d'yn'altiffima fcalinata dalla volta dieffo Tempio pocodifantescon vn'ornamentoinuero Itraordinario di tant'argenteria, e di tanti lumi, che mai per auanti fû veduto in fimile occafione altretrapo maieftolo, e luminolóo apparecchio, nè maggiore poteuafi fare : furono dipoi fatti di zanto ip rantor dall ilteffo Padre diuotiffimi Sermoni, cofia gran frequenza di Citradini, come a molti Terrieri del Contạdo, \& altri foratieri, che alla nouità diquelta funcuofiffima felta erano concorfi; enel fine di effequarant' hore, cioc̀ la fera del Martedi, dopò hauer'il yelefouno portato il Santiffimp Sagramento in proceffione ding inno: alla Piazza , nella qual'occatione tutta la Fanteria del Pre-: fidio di quefta Citra jui polta in quadrone, fece vn lienffimo Salue cn ${ }^{\circ}$ i mofchecti, 8 Archibuggi loro, lo collocd nellaC pella di San Giufeppe, oue conforme al folito, fi hameua tuat tare per il proffimo Gionedi Santo, il Sepolcro di Chritto; mà trouandofí di già la fudetra Capella maggiore del Duomo cofi bene addobbata per le patfate Quaranthore, fla giudicaro fpediente leruirfi di quells, come fi foce, per il fuderto Sepolcro, fino a tutro il Venerdi Santo.

- Ne gli vltimi giorni del fudetto mefe, ene' primi delfeguente Maggio (offijrono con tanto maligno efferto i venti meridionali, che hauendo non folo nel Terrtorio Aleffandrino, mà in altrianc.ra, e di quà, e di là del Pò, quafí per tutta la Lombardia diffectati ligermogli del frumento in erba, fece dubitare di qualche careltia in rutte le fudette parti.
Il Conteftabile Gouernatore dello Stato di Milano , difderolo di fare l'impreía di Nizza della paglia, la qual' era di già fata fei volte, a guifa di leggiadra donzella, hora da ${ }^{3}$ Spagnuoli, \& hora da' Francefí con militare violenza rapita , lizante la buona congiuntura del di lei debole Prefidio confiftente in trecento cinquanta incirca cons'astenti comandati dal Gouernatore di effa il Signore di Bruel, delle poche forze Francefi, che fi troualuano di guà de' Monti, e della rouina di circa quaranta trabucchi di muraglia, che la cinged'intorno verfo la Collina, doue ità il Conuento de' Padri Capuzzini, ch'era Rata poi da'fudettifoldati, \& anco da' Terrierialla meglio riftaurata, diede ordine al Conte Galeazzo Trotti Luogotenente gencrale della Caualleria dello Stato di Milano, che fi portaffecon trè milla combattenti trà Caualli, e Fantiad impadronirfi de "polti Iotto, \&e in vicinanza di effa Piazza, come da lui gurono puocualmente prefi alle cinque hore delha dotte auanti li noue dell' ifteflo mefe di Maggio; ilche, per non hauer'egli hauuro alcun'oftacolo, liriufci moleo facile; nel qual mentre non mancòvn Reggimento vecchio di cinquecento Fanti Francefí d'vfcire d'Afti, penfando d'arrinar'at smpo d'introdurfí dirinforzo nella detta Terras mà effendo giunro trè hore dopò folamente a Vinzio, e Mombrefse, equìui auifato; che d'ogn'imorno thauapo li pottioccupati da' noltri, giudico bene, per non metrerfi ad euidente pericolo, col voler tentare lingreffo, di ritornarfene in Alti.

Haueua ilfudetto Gouernatore di Nizza il giorno auanti alla notte, nella quale inotri occuparono i poft fotto quetla Piazza, inuiati trenta Cauai leggieri a rifcuotere le cop̣tribuzioni dalle circonnicine Terre di quel Monferato; e mentre quefiritornauano a Nizza con you guantitì di be-

## 279

Ale 7 buine pignorate, diedero nella noftra gente, dalla qualéricenettero la pegoio con la prigionia d' alcuni di loro, e con havier lacitita vna parte di quel beltiame. Il di feguente poi arriuò in Aleffandria il Conteffabile; come anco effendoui giunto il rimanente del fuo efercito, andò marciando alla volta di Nizza, per iui perfezionare l'affedio d'ogn' intorno ; alli dodici poi furono da quefta Citta inuiati colì quattro pezzi d'Artiglieria; \& alli tredici efiendofi trasferito all'affesiata piazza il Conteftabile, ri pole nel Conuento di Santa Maria de' Padri Minori Francefcani Riformati; e nell'ilteffo pofto fupiantata vna batteria co i i fudetti quattro Camoni, co'i quali fi diede principio a trauagliare gli affediati; alli quattorditifi conduffero d'Aleffandria al Campo fotto Nizza fette altri pezzidi Artiglieria, cioè quattro mezzani, e trè piccioli; infieme con gran quantit̀े di munizioni, cofi a quelli, come alla Ioldatefca neceffarie, con ducento Gualtadori, effendo Aaroiltutto da ynia Compagnia d'Archibugieri a cauallo,e da fei di Fanteria; cioè quattrodi Spagnuoli, e due di Alemanni accompagnato: ' Co'i (uderti mezzani Cantioni fi fece vi'altra batteria dalla parte del Torrente Belbo, ptrdlquil anco maggiormente infeltare la piaziza.
L'ifteffo ditrediceffinodi Maggio arrituarono in quefa Citta quatt:ocent'huominiarmati d'Archibugi del Vefcouato di Tortona, e de'fudditi del Marchefe Giufeppe Mat lafpina, , otto il comando del di lai figliuolo, i quali andzrono il dl feguente alla volea del fudetto Campo, infieme con tre Compagnie difanteria, e con alcuni carri di munizioni:come anco nel medefimo giorno, gli affedizti dentro di Nizza fecero in tre truppe da trenta foldati per ciafcuna,vna fortita contro i noltri, mentre queftiattendeuano ad aprirtrincie:a; \& effendo eguito frà l'vna, e l'altrà parte vn pocodif caramuicia, vi rimalero alcuni feriti; \& vn morto; e pofcia frititarono i nemici dentro le fortificazioniloro: alli quindici poi venne in Aleffandria la Milizia del Terri-torio Tortonele in numero di ducenthuomini forto i loro Capitani, pet fermarf quì di prefidio; ed alli diecinoue fin: in queftacittà ricondorto vn Cannone di batteria, come inutile al feruzio, per effer flato dall'Artigheria de gliaffediatidi Nizza sb ccato; \& alliventi furono d'Aleffandria condottial fudetto Campo quattrocento barili dipnluere fopiai Muli, \& vna quantita di palle d'Artiglieria; come anco nel fudetto giorno fileuarono da quetta Citṫ̀, per condurliforto la medelima Piazza, cinque pezzi di Cannone, cioè vn groffo, due mezzani, e due piccioli con vn trabucco, per lefuirfene à mandarde bombe in effa Terra; le quali cofe furono da due Compagnie di Canalli, \& altrettante di fanti conuogliate; effendofi co'i fudetti pezzi d'Artiglieria inalzata vnaltra batreria, e continuando inoltri con quella, econl'altre due à trauagliare le mezzelune fabricate al di funti, giuntern al foffo, che giaced'intorno alla muaglia di effa Piazza, e fe nè fecern padroni; nel qual mentre ilGouernature Bruel attefe có trè pezzi di Cannoni piccioli, \&z alcuni Sagrì danneggiare quelli, chetrauagliauano intorno alle cu inciere, có morte anco d'akuni Vfíziali, e frà queItididue Capitani Iraliani, e d'vn Capita no tiformeto Spagnuolo, oltie a molti foldati, che rimaiero feriti. Nel fus derto g:orno ancora ventefimodel mefe di Miggio giunfero in Aleffardita ducent' huomini con l'armi lorn condoti dal Conre dal Vermo, parte fuoi fudditi, e parte aderenti, a fine d'effer : impiegatisnel feruizio del Conteltabile per I'inprefa di Nizza. Sotroquelta Piazza, mentre li noteri attendeuano a guadagnare turtavia terreno il Marchefe Villa fimilmente petleuerò di far'alto con bu-n numero di Caualleria nelpofto di Gounne verfo la Valle ii Grana, per offeruare oculatamente, qual moffa voleffero fare l'armi de'Spagmuoli dopò Pacquilo della fu letea Piazza; e frattanto i Francefí mandarono in Cafale, per rinforz: di quella Città trè Reggimenti, cioè due di Fanteria, \& vno di Catuilleria.

Dopo haver' il Signore di Bruel Gouernatore di Nizza 15 fatto conofcere il luo corageio, e valore con ngni poffibile difefa, $\&$ offefa, e coile for tite finlmencehauendo linofrigu dagnatala mezza luna, che guardaua la porta di effa Tena,e vedendofifuori di fperanza di poter' eiler foccorfo,

Ia mattina delli ventitrè del fudetro mefe di Maggio fi refe, \& infieme la Piizza con patti di buona puerra, effendo fortuti da effa circa à ducenter orranta foldati, li quali vnitamenre col Gouernatore furono in vicinanza d'Afticonuogliati; \&e effendofi trouatı dentro dell'iteffa Terra fette pezzi di Cannone, due de'quali erano del Rè di Francia, suttificonduffero in Aleffandria. Eisendof poi alli ventiquattro da queita Cirrà inuiati alla fudetra Terra di Nizza molu Muratori, per (mantellarla, e per demolire ture le fortiticazinni, ch'erane d'intorno ad elsa, fi diedel'itterso gierno all'vna, e l'altra facenda principio; ed alli venticin que licenziara la Milizia del Tortonele, che flana di piefidio in Alefsandria, fece lifelso di alle lue cate ritorno; come anco furono dopò, l'elpugnazione di Nizza rettruiti a. quefta Città dieci Cannonis'con molti carridi fcale, \&e altri arnefi all Artiglieria concernenti .

Giunfero alli wentiroue delliftefso Maggio in Alefsardrial'Oratore di quefla Città Gio: Battilta dal Pozzo, e gli altri, che a nome detle Patrie loro fanno in Milano refider2a; t turiifitrasferitono lifteísn giorno a Nizza, per tallegrarficiafcuno di efse a nome della fua Patria col Conteftabule, per la felice imprefa di quella piazza ; e due giorni dopò, cioè nell'vltimo dell'ilté'so mefe di Maggiofídiede fine allolmantellamento di Nizza, \& alla demolizione de'propugnacoli, ch'erano d'intorno ad efsa; Perciò il Coateltabile, che haucua fatta dimora in quella Terra fino al compito adempimento di efsa facends, ritornò il di feguente primo dr Giugno in Ale'sandria; \& il glorno apprefTo tutto l'efercito, che haveua pigliato alluggiamento ne i contorni di Nizza, fit iti:ò la quelle parti,e n'andò altroue, cioè la Caualleria nel Cattellazzo, Boico, Fregarolo, in Poczolu formigaro, Frefonara, Balaluzzn, \& inaltit Terre del Diltretto Alefsandrno; e ela Fanteria confitente in nouai ta Compagnie, lequali conteneuano in tutto due milla, ecinquecento Fanti, venne in Ale'sandria, efsendo rimala Nizza del cutto libera di foldatefca, eficura di non efser per l'auuenire, nè a Francefi, nè a Spagnuoli foggecta, in riguardo del di lei finantellameato.
Alla fudecta impreia di Nizza fi troù̀ anconra prefente il Maltro di Campo Lodouico Ghilini fiatello dell'Autore, il quale d'ordine del Cöteftabile tù afiltente al Generale delI'Artiglieria, il Marchele Giu. Franceico Serra, mentre durà liasedıo di quella Piazza; ed in quelta occafione apportòil Ghiliminon poco giousmento a facilitare col fuoconeglio Ia detta imprefa, come quello,che haueua vna lunga, e grande pratici, nion folamente di Nizza, mà di tutto ancor: il circanuicino paefe,per effer egli ftato, e di quella,e di quetio molti anni Gcuernatole.

Eisendo rumafi con qualc he gelofia li Francefi, per ha uer li Spagnuoli doppo la demolizione delle mura, efortificazioni di Niziza, ri:irato l'efercito loro, parte in Alefsan iria, e patte nel di lei Territori : ; \& hauendo non poco dubitato, che non difegnafserodiattaccate qualche loro fegnalata Piazza,raccollero da tuitili Prefidij, cioè d'Alti, Alba, Trine, \& altri, due milia Fanti, e mille cinquecento Caualli in circa, econ quelto groiso di gente arriuarono la fera delli trè dı elso mefe di Giugno in Amone, per andarfere poia Gouone; \& sui congiunticon la Caualleria del Mrehere Villa, taraltofin'a canto, che li Spagtuoli facelsero alira rifoluzione dellparmi loro : e poicia la notte auanti al quinto giorno del fudertn mefe, vici da Calale vna grofsatruppa diCaualli Francefi, la quale arriuata nel (puntar del Sole alla Chiefa delle G:azie, trè miellia dittante d'Alefsandrias ne' confini dı Borgnglıo, s'autuicınò allaltrada, per la quale 2 Valenzas fi cunina, e doppo hauer 'iui fatti prigioni alcuni de'nultri paefani, fe ne itornò a Cafale.
Alli fette dell'iftefso meíe fü portato in Alefsandria il biglietto mandatodaln fro Rè al Marchefe Giot FranceIco Serra Generale dell'Arriglieria, col qual'hebbe auifo del carico a le conferito di Maltro di Campo Ge: erale dell-elerzito in luogo di Dionigi Gufman, che haueus ottenuio l'itelso carico fotto il Generale Giouanni d'Auftria figlio naturale del fudetto Re fopra l'Armata matirtima; onde tutth Minittri,\& Vfizialidi guerra, come anco li principali Citcadini andarove a riverirlo, \& a feco rallegrarfi dello-
nore da quella Corona in ricompeafa de'fuoi punenaliferuigi riceuuro: ed il Contetabile a gli vndici fa trasfer d'Alefsandria infieme col tuderto Mattro di Campo Generale Marchele Serta a Serraualle, per jui abboccarfi col Marcheie Filippo Spinola, Duca di Trufi, e Ronquillo Ambafciadore del noltro Rè apprelso a Genourfi; dopî́ il gural congrefso efsendofere ciafcono ritomato alla fua calagiunfero alli tredici il Conteftabile, \&e il Serra in quelta Citak.

In queftigiorni li nemici fi trasferirono da Gouone con lefercito losone i contormi primieramente di Ponefluras epoi di Moncaluo, perdi quì offenare le rifoluzioni, e gli andamenti de'Spagnuoli : ed il Contedtabile Veiafco, chefi trouauz già da indifpolizione oppreffo, fece alli diecifecte da quetta Citrà partenza,e niandò alla volta diMilano,per iui sumerterfinel fuo primiero flato, conhauer kafiata la Comma della guerra, \& il governo dell'armi al Maltro de Campo generale Mirchefe Serra 5 e nelliftefo giomo turta la notira Caualleria, che taua nell Aleftudrino, ene i contorni di quel Territorio quartierata, verne alla volta di Aleffandria, per di quà marciare, come pure márciờ inficme con rutta la Fanteria, che fava denero di quefta Gitta, e con fei Cannoni, cioè due mezzani, e quatero piccioli, con ducento cinquania muli carichi di palle, poluere, corda d'Archibugio,zappe, batili, efruri, nèl Monferato fuperiore,cioèinSan Saluadore, Caftellerto, Ltt, Hubine, 8 zin alPrè vicine Terre; Perciò effendo fcorfa la foderta Caualleria poco longi dalle mura di Cafale, coh porgere à quella Plazza oecafione di dar'allazme, il Marchefe Villa nem poco ingelofito, fi portò con turte le fue forze alla Terra di \$an Giorgio crà la fudetta Città , e RoGgnano, con hauer'arco fatto marciare à quella volea, nonfolo i Reggimenti fi di Caualleria, comedi Fanteria pocoavanti calati dalla Francia in Piemonte, mà quello ancora di Mompezat, e la Squadrone di Souoia . Eflendo poialli ventitrè dellitteffo mefegiunxi à Bittagno Terra del Monferato inferiore due milla, e cinquecento Fanti, trà Spagnooli, Napolitani, \&a Alemanni, venuri da Napoli, per rinforzo dell'erercito del nottro Rè nello Srazo di Milano,fil mandato in groffo della nottra Caualleria, per conuogliarti denero di Aleffandria, oue fi fermarono al riltorarif de' putimenci nel viaggio Gofierti.

La fraordinaria grandine, che alli vert'otto, vigilia de" Santi A portoli Pietro,e Paolocaddè ne'Tertitorij di Fubine in Monferato, edi Ouiglio, della Villa, del Cafale de'Bagliani, $\&$ alrri dell'Aleffandrino, comeanco in quelli di Noue, \&edelT moneie, cagionò̀ tuttili fudetti luoghi grandiffimo danio; Imperoche getrò $i$ terra, egualtò tucre le mefity che non serano ancora mietute; percoffe di mapiera le viti di molte Vigne, che per trè, ò quattro anni reterono danneggiate, anzi poco meno, cheinfruttole; offefe ç̣li atborinouelli d'ogni forte; gettò à terra quani fructi,forono da effe percoff; vocife infiniti vccelli, e pio: cioli quadrupedi; e fece moleifiani aleri dami.

Negli vleimi giorni del iudecto mefe, li Franceff entrarono conla Fanteria in Candia, econ la Caualleria in Sen Giorgio, ambedue Terre della LomeHina, e Ccorrendo nel Morarefe, eniferofottofopra i cinconnicini luoghi di quel Territorio, con faccheggiargli, emal tractarli con ogniltraordinaria licenza militares onde all'efempioforo i noftri foldati,cofi à piedi, come Cmallo, diedero à facco le Terre, \& Caffine, oue launno in alloggiamento mel Monferato, d'indi hauendo portato oja, e venduto in Aleffandria il frumento, cheda'medefimi foldati eraltato battuto; e fatti altri danni: Mal boctino, che gl'ftefly fecero nel Con: Uento di San Mautizio de'Minori Offeruati diSan Erancefco, nel quale haueuano i Terrieri del circonuieino Monferato pasti li yiveri, e mobili loro di magzior'importanza, credendofi, che dounffero effer dalla rapacita detobdati affarto ficuri, fuperd tumi gli altri, che faneuano di gia fatti per l'adretro in qual pacés poiche iuicronatronoanamallata vna gran quancicà di farina, grano, legumi, viwo in mola copia, 8 altre fofanze, infieme con wnti gli arnefi dicafa dimaggior valoré, vetimemti, bianoheria; \& altre fimili eolf; ilche tutro fat dalle fachrileghe mani da'nottrifoldas vi, \&il piedi, \& t earihoiogordamgre mpito .

Lifadetti due milla', ecinquecentó fantivenuxida $\mathrm{Na}=$ poli, furono alli quaturo di Luglio leuatid ${ }^{\text {A }}$ Aleffandriase di quà inuiatiz pigliar'alloggiamento nelle Terre di Caftelnuouo di Scrivia, Sale, Abbiagraflo, \&z altre dello Stato di Milanos ed à gli orto dellifitefo mefe, doppo effer tato il noftro efercito circa ventigiorni nelle Terre di San Satuas dore, Caftellecto, LLU, Fubine, Be altre,fi conduffe à quartierarfinelle Bozzole, in Valmacca, Pomà, \& altre Terre fure dellitieffo Monferato in maggior vicinanza di Cafale, il cui Prefidio per le icorrerie, che ditanto in tanto fece la noftra Canalleria nella Campagna di quella Piazza, diede alcunevolte allarmed

S'cra di gì̀ pofto in poffeffo il Gouematore d'Afti, di rifcuotere la contribuzione da Beluedere fuudo Imperiale, quando havesdo quetia Terra tralafciato di pagaria, iouid cold quel Gouernatore alli dieciotio incirca dellifterso mefe cento foldaxi à Cavallo Francef, con ateretranti Fanti da'medefinio portati sal la groppa, perche in pera, e vece di quella faccheggiafero le cale, 8 Caffiae di quelli abitanti, come da loro fa, feoze remiffione alcuma poneualmente fatto. Ne'medefimigiomi, che untauia faccuano alto con Pefercico Loro nella Terra delle Bozzole fia il Pò, e Valmacca, leparoneil Ponte, che havevano fabricato fotto Valenza, elo trafpostarono $\grave{\text { a Galzano, allinconero delle }}$ fudette Bozzole o per porerdila pial facilmente riceuere di giorno in giorno lifoccorfi dalla partedel Nouarefe,\& Lomellina ; mel qual mentre il Marchefe Villa fi trouaua con lefue gentia Fontané, 8 e Palazzuolo ; e cofi gli vni , come gli altri non facendo alcuna notairà, nè rifultaua folamence vicendeuolegelofia fra loro s perd li Francefi attefero fratcanto ad accrefcere le forze loro con alcuni Reggimentidi Caualleria , $\in$ Fanteria, ch'entrarono in Piemonte, àquali feguirono alcune truppe di Fanteria Francete, Polacca, 8 Irlandefe 3 come anco giunfero li Marefcialli di Campo, il Marchée di Vfeles, il Signore di Mompazat, \& il Marchefe di Fonterach.
La fraordinaria debolezza del raccolto del grano , che feguì in quetio mefedi. Luglio nel Territorio Aleffandrina, \& altroue, refe memorabile, anzi calamitoioil prefence anno; imperoche da effo nè̀ rifuleò ì turti quafili Maffari -poco meno della mettà delle femenae, con loró, e dépadroni grandiffimo danno, per le male confeguenze, che nè feguiranno. , dellequali farà la maggiore la carettia di efio grand.

Doppo hauer li Spagnuoli con l'e eeccito lore confunants :li yiperi, eforaggi della Terra delle Bozzole, ae del cincorp - nicino Taritorio, fi ieuarono di la néprimigiorni di AgeTo incirca, eff conduffero ne犬o Stato di Milano, cioè in Caftelnouello, Robbio, \& in altri vicini luoghi del Nouarele contiguoal fiume Ogogna; quafi all'incontro de'nemici, che faceuano alro di la della'seffa, lontani gli mi da gli aleri yo miglio incirca veffendof poi fentiro in Alefandria à gliotto del fudetto mete un gran fearicamento di Artiglieria, filoppexche il Proncipe Tomafo diSauoia era nell--ifteffo giorno entrato aclla Citrà di Cafale con qualche - rinforzo di geate, pes accrécereil Prefidio di quelta Piaz2i, eche per allegrezza delfuo arriuo haucua il Gouernstore di effa Citta fatta fcaricare turta PArtiglieria;

Alli fedici di effo mefe, li Erancefi, che fauanodiladella Sefia, eutrarononel Nouareles ondai noftri con ragione ingetófiti, Glleuaroco da'fudettipofti di Cafeloouello, Robbio , \& iltri, efeguitandoli nemici, s'incaminaroco verfo Borgomainero pure nel Nouarefe. Pofcia ne gli vhimi giormi dell'itteflo Agofto il Conteftabile Gonernacore delIo Staco di milano fece publicare val grida in Aleffandria, conla quale prdind, chetarti gli abisinti del Territorio Aleffandrino di la del Tanaro verfo l'Aftigiano, cioz de Corniento, Selero, Felizzano, Maro, Qaacordon \&a aloris dor: ueffero condurre tuatiligrani, vioo, \&e alcre vertoraglie dencradi queta Cirtà, \& anco lif foraggi , overp condurgli in aperta campagra, per poserli poi abbrucciareturtauoltai che li Erancefi voleffero veoire ad attaccare quefo Territorio, e d'indi condarli via ; poiche fi dubitaua, che leuanedofi li nemicida'quartieri, ne qualificoounuabe allibora. soop venifferol quariegnef nelle fudeteo Tecre.

Allitrenta del medefimo Agofto, furono in Aleffandria fentiti molti titi d'Artiglieria in Afti, e feppero in noltri, tale allegrezza effer ftata fatta, per l'arriuo in queila Città de! Prencipe Tomalo conuogliato da quatrocento Caualli; perciò nonpoco (pauentatili vicini popolidello Stato di Milano, e maflime quelli di Cafine, come foliti ad effer pid de gli altri vifirati da' Francefi, cominciarono à letare dalle Cale loro i viuèri, e mobilı, conducendolidentro di Aleifandria. Frattanto creicendo tuttauia li folpetti ne'Spagnuoli, learano. l'vilimo giorno del ludetto mefe dal Prefidio dir Aleffandria una Compagnia di fanteria, elamandarono di rinforzo in Spigno, per afficurare maggiormente quel pofto, Itando il fufperto da loro concepite, per tiarriuo de'fudetti quaterocenco Caualli, che dalla Città d'Altı conuogliaronoil Prencipe Tomalo in quella d'Acque, oue argiluati fimilmente il Cardinale Grimaldi, e li due Signori di Pleffis,cioc̀ l'vno Capo della gente Francefe, \& l'atro Ambarciadore peril Rè di Francia in Genoua, s'abboccarono curticol tude: to Prencipe ;\&e doppo quefto congreflo, ciafcun di loro fe n'andò per li fatti fuoi .
In quefto mentre ambiduo gli eferciti, cioz̀ de' Spagnuoli,ede'Francefi attefero àditruggere i paefi, doue ftetrero in alloggiamento, cioè quello de'Spagnuoli nelle parti di Romagnano di quà della Sefia, e quefto de'Franceff aelle parti dı'Gattinara di la diquel fiume, difcolti ambidue l'vno dall'alteocirca mezzo miglio; non feguì però frà loro nouità di confiderazione, mà ltettero, equefti, e quelli ne'termini loro: Effendofi poi alli trè incirca di Settembre leuatili nemici da'contornidi Gattinara, li Spagnuoli fimilmente, che per buona regola militare doueliano feguitare i paffiloro, fileuarono dal pofto di Romagnano, da nemici nondifcoltandofi molto, à fine di offeruaregli andamenti loro, \&e infieme impedire ció, che difegnauato di fare; peiò dubitando il Conteltabile, che non volelfero inoltrarí verfo il Finale, per attaccare quella Piazza, vi mandà fécicento fanti, cioè Spagnuoli, Napolitani, \& Alemanni, per rinforzare quel Prefidio; conturtocià il fofpetio de'Sp.sginolifi chiarì del turio vano; poicheli Franceli vemero alli cinque del fuderto mefe con l'efercito loronella pianura di Catile ; onde linoltri s'auniarono fimilmente con le forze loso alla volta di Valenza, oure, \& nelcui,e circonuicino Territorio giunfero allin noue; sel qual mentre il Conteftabile fit fermò in. Vigeuano.

Abbandonarono poi li Francefila pianura di Cafate; $\& x$ Efferdofitrasferti nel Cerro; in Bubrne; Mirabello, \$ia aiTre Teriediquel Monferatosty s'accuebbero wia pull in orpeesii ne'Spagnuoli, dubitandodriqualche attaceo ad madelle Piazzedello Stato di Milano; Laonde imaiarono la norte allauti alli dodicidel udeter) mefée alcune Compagnié di Fanteria in Tortona, \&zildifudetto dodici di Caualleria in Aleffandria, effendo neltitteffo rempo manciato quafi zutto il timanente della Caualleria venf: Sale, Caltelaunuo di Sctimia, Pontecurone, \& aleri vicini la ghi'; come arco furono mandate in Montecaftellotre Compagnie dı fante--zia Spagnuola, per ficurezza di quet potto : Frattanto, insimoriti dall' auuicinamento de's emici gli abitanti del Contado di Alefsandria, fid diederoad introdurre con ogni preftezza le foftanze, $x$ i mobili loro, \&z in partichare il grano dencra di quetta ©irza; Scorrendo poila Caualleria Francele nel TeritorioAleflandrino, i Terrieridi effo, e matime queli, di Soleropigliate l'armi, fetrero vigilinni, perdifenderfi daquella j:e fintuzzaze con ogrii pafibile auraraggio lorgogliafa temorità fua; perciò vnitifíloro con quaranta Cauaf leggieri neitca dénoftrl, attactarono vn pocadi fcaramucia convnarruppa di effa Cathlleria nemica; \& effendo rimafí vincitori, fecero prigìnil lerrodi quei fold.ri,\& infieme acquito detoro Caualth.
Alliquattordici del füdetro mefedi Settembre, linemici,ciod Francefi, e Sauoiardi,quelli fotroil comando del Signotedi Pleflis, equefticrimandati dal Marchefe vilta, e cofiglimni, conse gli altri forto il Gene: alatodel Preacipe Tomafor cominciarono à palfare corn lefercito loto dizù̀ del Tanato trà Felizzano, e Soleroj e fonffero coli dentre, da quetle, come d'altre circonuicine Terre; 8 in particolare duéquadronidella Caualleria loro vennerofino al Cafale

## A. $L$

de'Bagliani, eff fparfero in altriCaffinagoi poco difenttida rquetta Citrı̀; \& effendo poi riumiti doppo quefta Icorteria, ritor narono al poto loro, dou'e:a la vanguadia delrettantedell'efercito nemico: Ildi iequevte por quarodecimo, la medefima vanguardia gunfe al Bofeo, e F egarolo lenza impedimento alcuno, al legnotale, che alcune truppedi quella fcorrendo liberamenre la Campagna di là ds Bormidd, giunlero fino alla Chiefa della Spinetta, inuicinanza non folo del Villaggio di Mirengo, mà delle mura ancora di quefta Città; efraftanto finì d'artiuare il rimaneme delleéercito nemico nelle fudete due Terre del Bofco, Fiegarolo; quindi poi fecero ildi feguente patenza i nemici, e perla Frafcheta paffando primieramente contiguoal Calfinaggio di San Giuliano, e poidella Torie de Garofoli, fi conduffero à quartierarfi in Caftelnucuo di Scriuia, Casě, \& Pontecurone, nella prima delle quali Terre, come affai ricca, 8 a abbondante di viueri eleffero la refidenza loro, il Prencipe Tomafo, e li due Generali Pleffis, e Villa; come pure tutto il loro efercito continuando ne'fudetti luoghi j’abitazione fua, rrolò dentro di effi, e nécirconuicini Caffinaggi lufficiente-abbondanza di viueri, edi foraggi.
Alli ventidue delpitteflo mele, cinquecento Cauallinemici viciti da'tudetti quartierinel (puntar dell'alba, vennero di lungo per la Fratcheta, e per la via di San Giuliano a furfi vedere sù la riua di Bormida in faccia delle mura di Aleffandria, e diede o alle noftre Sentinelle occafione di auiiare fubitame:re il Gouernatore Sortelli, affinche facelfe toccar'allisme come prettemente fü toccatn; ferciò fif faricarono contro di effi atcani pezzi d'Art:glieria, e poi fortirono dalla Cirtà trè Compagnie di Caualli, le quali fcaramucciarono vn poco con alcune rruppe nemiche, doppo di che, ritornarono, quelli alla volta de'quartieni loro con effer paffati per Caltalce:iolo, \& i noltai fimilmente rientrarono nella Città : fi tras!erí poine g'ilteffi gorni da Caltelnoono di Scrimiail Prencipe Tomafoà Cattel San Giouami Territorio Piacentino, per iuiabboccarfi col Duca di Modona Francefce $A^{\prime}$ Ette fuontpote ineorno ad alcurni miditari neg:zi; doppnil qualibboccamento, fecero ritornoil Prencipe alluo Quartiere, Re it Duca nel fu: Staro.
Giunleto alli ventotro del medefimo Settembre in AlelfandrialiescentofintiSpagnuoli, Napolitani, \& Alemanni, che furono già mandati nel Finale, per rinforzo del Prefidio di ouella piazza, mentrefi dubiraua dell'Armata Francele, che andaua forrendo quel Mare in vicinanz a di effa; pe ò effendo fuaniti itali dubij, il Conteetabile con farli aritornare alli ietuiz: della guerra nello Stato di Milano, fí fermarons in quelta Città duegiorni, e poi fop: a dodici barche ficonjufforn per il Tanaro alla volta da Patia, per andatene ve. fo il Cremonefe, oue fí dubitaua, che il Duca di Modona fatto nemice al noftro Rè di Spagna, non attaccaffela Citrà di Cremona. Dipoialli dưe di Ottobre, il Marchefe Villa con quattrocento Cauai leggieri incirca, partito dal fuc Quartiere di Catielnetour da Scrimiaija trafferial Botco, e Fiegaroln, nelle quali Terrefif fermiò la notex; ildi poi feguenten'an ờà Sezè, douefece alro, per afpettarevn groffo conuoglio di ottanta carra di viueri, e munizioni da guerta, che inuiato dalla Ducheffa đi Sauovoia, doueua egli condurre alli Quartieri, ne'qualittaua il fuo elercito alloggiato: netmedefimo giotno ancora il Dusca diModona colfuo efercito, e condue mitha Callalliincirca datili del Prencipe Tumafo, d'ordine del Rè di Francia, entrò con atti di oftilità nel Creamofef, à fine di metaccaneld Citradieffo Territorio, come purefi da effo fato l'zitazco, e nè reguì fràla di tulgente, \& quella del Rè di Spagua coimandara dal fuo Maltrodr Caiffoo generale il MarchefeSerra qualche fearamuccia, non oltante la quale il Duca diede principio all'alfedio di quella Ciera
Effendofi poi perte continue pioggie inǵoffata di maniera la Bormida, che non fi poteua;, fe nonicongran pericolopaffare, filcaufa, cheilMarchefe. Villafscetfe alto altuni giamiconla fua Caualleria in Setè, peratpettare; che tornalle quelfurmenel iuo primieroStaxóse cheper effo li foffe condoteoit fudetto conurglio; frattato che perie-neraua l'ingroffamento della Bormida'j dal quale nè riultaua l'impedimento del paffaggio diefo conuoglio, fù au-
uertito
uertito il Gouernatore di Aleffandria Antonio Sottelli, porerfi da queftoaccidente pigliar'occafione'di far buttino di confiderabile quantità di buui, che nel Caltello diStreuifi reneuano dal nemico pronti, per condurre le fuderte vettouaglie, 8 e munizioni, maffime non porendo İ̀ nemici per cagione del gonfiamento del fudetto fiume accorrere à difendere quel bettiame; Laonde condefcendendo il Sortelli all'opportuno auuertimento, fece di lubito venire in Aleffandria fufficiente numero di paefani del Contado, e Territorio di quelta Città, e diede ordite alle fei Compagnie de Caualli, \& a due di fanti Spagnioti, e Borgagnoni di quefto Prefidio, che andafero vnitamente colludetti paefaniz fare il fopradetto bottino, \& altra imprefa, quando lifofie meffo a conto di poterla fare: doppo efferfi duaque tenute chiufe le porte della Citrà per tutro il giorno fettimo delleithefso mefe, affinche niuno porefse auifare i nemici di tale rifoluaione, vfcirono,e gli vni,e gli altri dalla Città nel uramontar delSsle, \&e arrinatidue hore prima det vicino glóno ${ }^{\text {a }}$ Streui, enerarono lubito nel Caftello di quella rerst. \& iui fecero bottino di cento, e fette boui Piemontefi, duttimarcati, \& infieme prigioni vocomandante Francefe, aleuti caricottaua la condotea diefso conuoglio, errealeri Mlutantifuoi: Hauendo poili paefanidifcopereo,che di la dolla Bormida ttauano sù la riua quindici barili grandi pienidi poluere, alcuni di loro traghertato con ma barca it fume,gli axtaccarono il fuocojma dall'incendio di effa, per imauuertenza nè rifultò à tre, dquattro di quei paefani offefa tale, che rimafero i veftimenti loro del tutco arfi, e confumati, le tefte ffatto fenza capelli, e le faccie talmente annerite, che raffembrauano tanti Exiopi;del bortino poi delle beftie bouine la maggior parteff diuilero frà loro i paefani, \&e il reliante, che ben poco era, toccò alli Cauai leggieri, e Fanti ; ritorno pofcia in Aleflandria il giorno appreffo la fudettagente, conducendo feco li prigioni, li quali furono pofti nella Citradella; eciafcun de'paefaui fece à cafa fua ritorno ; perciò grandamentefdegnato il Marchefe Villa, inuiò il di feguente, che fü il nono delliftetfo mefe di Ortobre, adintimare alli Caffinefi l'abbrucciamento della Terra loro, perche haneffero alcuni di efficooperato al bottino del fudetto beftiame, 8 iuifofe flato in parte condorto da'medefimi; ficheimpauritinon poco diquetteminaccie gliabitanti di Caffine, Aettero con gran vigilanza prontiffimi con l'armialle mani tutto quel giorno, ela vegnente norteancora; mi non riufci altro, fuoriche vna grande ittan$z a$ fattz dall'iltefso Marchefe al Dottore Biondi Vicegerente della Ducheffa di Mantoua in Acqui, affinche fequefraffe nelle manide'Sindici di Streui turro ciò, che reneuanoi fuddittidel Rè di Spagna in ficuro dentro di quella Terfa: il qual rigore non efsendo dalla giultizia accompzgnatd, nonforti l'effetto, che defiderauailvilla, mà fut da efso perall'hora fopito, 8 ad alera opportuna occafione diferitoil rifentimento. Efsendo poinelfuo primiero lato fitornata la Bormida, fece il fudetto Marchefe tragittare di quà di efso fume il conuoglio delle vetrouaglie, 8 munizioni, \& alli dieci l'inuiò dalla fua Caualleria fcortato $\frac{3}{3}$ Riualrellanel Tortonefe,dove Retre la notte, \&z il difeguente $亠$ Caftelnuouo di Scriuia.

Hora che fiamo in tempo di vindemia, fiami lecito di regiftrare in quefti mieiAnnali on cafo veramente trano a due Facchini occorfo alli quatrordici diefso mefe di Otrobre dentro del Monaftero delle Monache di San Sebaftiano di Puzzolo in Alefsandria; poiche mentre uno di coftoro flaua piftando poca quantirà d'vua in vna Tina molto grande, foprafatto dal gagliardo fumo di quell'vua pintata, refto morto, e per cofi dire, nell'vua fepolto dentro di quel valo; emintre moriua, efsendofene accorto l'altro Fachino, che Ctana poco difcotio in altre facende occupato, accorfe incontanente per aiurare il moribondo compagno, mà non efsendo egli,faro a tempr, fù a tempo di morire dopò lui, come fegui, foprafatto anch'eglidal fudetto fumo, chegli occupo, come a quell'altro, la via della refpirazione.
36
Li Francefi,che tuttauia tazanono quartierati dérro di Caftelnuouo di Scriuia, vuolfero vendicarfi del bottino delle beltie bouine fatto già da'nolirs foldati, e paefani nella Terta diStreui à gli 8, delfuderto mefé; Laonde viciti lorodal
quarriere à due hore di giorno delli diecifette, in groflo numero di Caualleria fi trasferirono nel Territoriodi Sale, métre li Miffari, e bifolchi atrendeuano ad arai e, \& feminare i campi;e depredarono pid̀ ds ducento beltie;nè contenti diquettobotino, entrarono anconel Monattero de'padri Zoecollanti di San Bernardino, doue li paefana Saluichi, \& aleri circonuicini haueuzno, come in ficuru luog i, ricolue. rati li mobilise viueri loro; 8a il ruero poftr da quetti facrileghi, 3 facco, infieme col beitıame, conduflemidentro del quartiere, d'ond'erano wicit; nel qual montre alcumi,dicom thoroeffendo corfinel Terrienrio Ateffandrino, rapirond due sitelle, che infieme d'altre donne ven demisuano in ona vigna, è feco le con lutfero. Hzuen jo pon il pi encipe To mafo infaeme col fun efercito Erancele; \& Sauorardo confuma:i oramai turti li viueri,è foraggi, che li trouaunno, cosi dentro di Caltelnuouo di Scriuia, Case, \& Pontecurone', come fuori nè circonuicini Caffinaggi, finalmente abbandonate léTerre fuderte, firiduffe à canfumar quelli di Vo $\rightarrow$ ghera, oue fitrasferiron', e l'vao e l'alero alli yentidue dell: ilteflo mefe; ne altra imprefa egli fece in tutos il tempo, nel qualefifermod col fuo efercito in quat turghi mà folo dittruggeado il paefe, 8 e gli abitanti, con impedire la vindenia, \&e il Seminare la Campaga, tenne in continua gelofia li Spagnuoli, ediuettil'armi loro, affi iche nor accerefferocon queite alla difefa del Cremoneie infettato dal Dit ca dimodona.

Alli ventiquatero poidellifteffo mefe, diormbe, ver zicinque Cauaileggieri incisca Franzeff, ch'erata oic ti dalla guarnigione loro di $T$ ino, ventero con temerita veramente Francefi in fino al Ponte della Chiefa di Lorteto, che giacemezzzo'miglio dittante dalle muya di Aletsandria, fuori della porta d'Muti, 82 ui fatei prigioni due de'nottri Cauaileggieri, che viltauzno di fentinella, li condurseroinfieme co'i Caualli loro alla fudetra Piazza, dond'erano ver nuti; nè fi curarono di far prigioni dénottri paefani, ò di fas bortino di beltiame àtcuno, come l'eleguir', e l'vno, e l'als tro, lifarebbe riurcito molto facile. Fsattanto dubicando alsai li Spignuoli, che il nemico dimorando tuttuia in Voghera ; hon volefse attaccare Tortona, permaggiormente diwertire le forze loro dalla difefa del Cremonefe, inuiaro. no alli ventilei d'Atefsandria in quella Cirtà vn grofso conuoglio di farina, e grano da trè Compagnie di Caualli di quefto Prefidio accompagnat $\mathfrak{j e}$ la fera del legue ure giorno mandarono parimente nellittelsa Piazza, per fua maggior ficurezza, noue Compagnie di Alemanna Caualleria del Reggimento del Colonello Stoz, infieme con mslitiCaualli Carichi di grano;come anco il dì appreiso ful d'Alersandria inutiata nelliftefsa Citeà di Turtona vn'alera quantità di grano. Non contentili Sp ignaoli di hauer'afficurata la fudetta Tortona con viueri, egente, vuoliero anche far'il taedefimo in Serraualle, Terra otto m'gliá ditante da efsa Città ; perciò mentre d'Alefsandria inuiauinoıl primo diNo uembrè̀ queHa volta cinque Compagnie di Caualli, fù auuertito il Capodi quelle, che inemici nell'iftetso giotno doueuano ingrofso numern di Cauallierasferiefia Noues per riceuere una confiderabilequıntità di danariandando effi per l'ittefso camino, che baueuno da tenere le fudecte Compagnies perciò fene ritornaroino in quelta Città, con haver per vn'altro giorno differita la máciata.

Effendo poi per cagione delle dirotre pinggie difetre giorni continui,ciot dalli due di effo mefe di Nouembre finoła gli otto, creiciuta fuor di mndo la Bormida; inondd con l'a iuto anche del Torrente dellorbs, la vicina Campagna fin forto le mura di Aleffandria, \& artiuò fino al Vilagw gio di Marengo, il cui circonuitino Terrirorio fi vedena ture to daquel fiumeallagato con gran danno de'feminaticampi;e poco doppo, cinén nell'ottauo fudetto giorno diuenuto dall'altezza dell'iftelfo fume, $8 z$ : 'altri ancora Itraordinariamente groffo il Tanaro, nè feguì vnione cale frà lorno, che fembrauano vn loto fiume; Si vide in particolareil Tanaro ranto gonfio, \& imperuolo, che à memotia dthuomini non fù mai vedurn di cofi farta maniera, mafinme tërro dr Aleifandria, dalle volte del cui Ponte forreua dilcolio folamensevn braccio; fuelfe infiniri arbori difmifurara groffezza, conducendolifeco à guifz di untrotrofei della rapace alié-

## 294 <br> A. N N

sezza fua ; flaccòcinque Mulini dalla riuz dentro di quefta Città; benche foffero con groffe funi, e catene legati, \& in vaiij luoghi li conduffe le maggior parte guafti, efracaffari; entiò in Aleffandria per due baode, cioè verfo la ftradz maettra vicino al fudetto Ponte,\&e verfola porta degli Orti ; da quella effendo icorlo selle < antine, cagionò quafifubito la rouina di quattro Cale con botteghe à quelle foprao ftanti, $\&$ indebolitalmente tutte l'altre alle fudette contiguesche per fidurezza loro, ful di meftieri puntellarle fenza dimoraseda quetta banda poi effendo entrato per via fineAra d'yn'acquidotro di già fatto à pofta, per riceuere l'acqua piouuta in quella parte volgarmente chiamata la Valle, \& condurla per l'ifteffa fineftra in effofiume, nè fortì all'bora contrario effertos poiche hauendo egli formonrata orgogliofamence la ftrad a de'fudetri Orti, in vece di riceuer $1^{\circ}$ acqua di efla Valle, gliela fominiftrò per la medefima fineAra in tanta quantità, che nè rifultò la caduta di quaranta cafc mal fondate, \&e di crudimattoni fabricate. Non appariunno in parte alcuna le di lai fponde, nè le due Arade, I'ma delle quali ci conduce di lungo alli detti Orti,e l'alura con triplicato nome fi chiama di Valenza, di Milano,e delle Vigne,mà tutto era Tanaro,e tutta la circonuicina campagna, - di quà e edi là veniua da quefo fiume inondata di manieta, the le tre Chiefe campeltri, che fi vedonofotto le mbsa, cioè la parochiale di Santa Maria della Sanità nè fudetti Orti, del Crocififfo tuori della porta delle Vigne, 8 e di Matia Vergine di Lorecofuori délla porta d'Afti, pareuano effer nell'acqua fondaxe, la qualearriù̀ ̀̀talealtezza,che falifopra gli altari della prima delle nominare Chiefe, \&e nelI'altre due ficonipiacque di far folamente J'entrata fua; e quanto grande foffe quefta inondazione, lo dimoltrò anche benifimo una batca, laquale fù à galla nell'acqua fempre condotta fenza impedimento alcuno dalli Mulini, che giaccionodentro della Città, fino alla poita d'Alti, e poi nel fuo primiero potto rimeffa ; il che non effer mai per 1'adietro accadnto, coftantemente afferma ciafcuno. Tralafio di far menzione, ch'egli entraffe in Borgoglio, e che deffer octafione à oli a bitanti di effo Quartiere diftare molto auuertiti, e vigilanti, per effer cofa quafi ordinaria nellinondazione di quel fiums: Furone fimilmente dal Tanaro vifirati Caltelceriolo, e li Lobij, due Villaggi da luinon molro difcofti,nella campagua de'quali fece alcuni danni: Fuinfomma quelta la maggiore, \& più memorabile disutrel'altre inondazioni, che fano mas leguite dalla fondazione di Aleflandria fino à quefti tempi; auenga che infieme vaiti li due fiums; poco meno di tutto inondauano di maniera il circuito di quefto Città, che pareuz ella ifolata;e fe vn giorno ancora fequitaua quetta gran difgrazia, corteua pericolo Aleffandria di giacere fommerfa.
il Pò fimilmente ff fece ne'fuderti giorni valere, con effer dal fuo levo prodigiolamente vfritò, econ haver con fraordinarij, e calam itofi effetriallargate di manierale braccia ,cofir relloStato di Milano e e maffime nel Cremonefe, come relManiou2no, nel Ferrarefe, \& inaltre parti, nelle quali fuole icortere, che i danni da effo fume in tutte quelle bande cagionati, furono infiniti. furono inenarrabili, \& al sifatcimento di elli vi bifognerebbero démillioni.
Dofpo haucril Prencipe Tomafo fatticonfumare del fuo efercito quei pochi viveri, eforaga, che furono trousti, cofinella Terra, nel diltretto di Voghera, come in alri circonuicini Luoghi,e Ca finaggi, fina! mentef leuò infieme conlalua gente da effo Quartiere alli dodici del fudetro mefe di Nouembre, \&e effendofialla fera trasferro al Bofco, eFregarolo, Terre dell'Aleffandrino, in quelte fece alto con surto il /uo efercirc; nel qual mentre vicirono d'A leffandria quattrocento incirca dénoftri paéáni da quaranta Cauai leggeri con un Capo accompagnati, per dar'addoffo a quei nemici, che non hauendo potuto marciare col grofso, erano seftati adietro, feguitandolo à lento pafso ; e di quefti hauendone vccifí da uè,ò quattro incirca, e vedendo leuidenre pericolo d'elser tagiati à pezzi, per non efser da fuffciente numero di Caualli ipalleggiati, hebbero per bene di sitiratf, come fecero, alle cafe loro. Fermarono inemici nel Bofco, e Eregatolo fin'z tanto, ch'hebbeto gettato vn Ponte nella Bormida, lopra di cui varcato quel fiume, fi condufse-

## A:LI

roal liquattordicidiefsomefeal Caftel lazzo; quindi poi alli quindici fi trasferirone à Riualta, Caftelnpouo di Bore mida; \& alli fedici, mentre andauano à Calfinèe efecero nel loro viaggia wn bottine di confiderabile quantita di beflic nelle Terre di Gamalero, Borgoratto, e Frafcaso.

Frattanto, che inemici fecero alto in Caffine infieme col Prencipe Tomafo, e Marcheie Villa,fi trasferirono alli diecilette del fudetto mefe di Nouembre in afsai grofso numero à Srreui ; e 'hazueuano di già poco meno della metà faccheggiato,quando auilatadi ciò il detro Prencipe, incontanente queffi fa mofse ad intpedire tal'eccefso,con efferfi pero Conalmente nel Cattel lodi quella Terra trasferito, in rifguardo dell'amicizia, che passana trà lui,e'l Serra Maftro di Campo generale dell'efercito Spagnuolo,e Marchefe di effo Luogho. Continuando tuetauia li nemici la dimora in Caf fine,vn grolso della Caualleria loro in unmero di circa ducento Caualli, che non pocto patiua per il mancamentode:foraggi, venne alli dieciorto 2 Borgoratto, 8 inalcri Luoghi dell'Atefsandrino $亠$ a foraggiare; come anco ma picciola truppa di effiche per tal'effetto s'era trasferta a Cantalupo,\& haueva in quel contorno depredacialcuni bouisflitan calzata d'alcuni noftri paefavi, e coftreta non folo al lafciar'il bettiame adiecro, mà di fuggirfene ancora. Nè medelimi giorni, li nemicidifegnando di leuarfida Cafine, inuizerons in Afti l'Artiglieria lorose poicia'li vent'vno del fudetro mes feabbandonarono del tut to quella Terra; e nel procinto della partenza, it Prencipe Tomafo, che dimoraus in Sure ui, haueua ordinaro, che sabbrucciarse il medefimo Cafane, perche hauefsero gli abitanti di efso cooperato à rom'pere l' wltimo conuogho, che fù a Caftelnuouio di Scriuia condoteo, Re $\mathfrak{l}$ far battino di cento, e ferte boui, conforme di fopra fie detto; La onde prefentito ciò da'Terrieri, fpedimno incontanente al fudeteo Preacipe due fadri Capuzzini, affinche lo fupolicarsero à leuare tal'ordine, Itando linnocenza ditanti, benchealcunif fofsero di cof fatta im putazione colpeuoli; come da effi Religiofi fu fubito efeguito, i quali hauendolo co'i ginorchia terra efficactmente fupplicato, e difingannato alla meglio, che leppero, alla fine ottennerola grazia. Si condufsero poili nemici con l'eferciro loro ne i contorni di Snignoge quindi alli ventiquatro incirea dellifferso Nouembre tornati adietro, andarnoo per la via di Nizza della paglià à quartierarfi nellé Terre del Monferato fuperiore, cinc̀ in Viarifo, Camagna, $\&$ in altre. - La carellia che di già s'era difcoperta nell'Alefsandrino $\&$ in altre patri, rominciò a farfi emere in quetti giorni, \& à dar'occafinne alli poueri di fofpirare non poco, efsendofi venduto il fiumenro metcantefco cinquanta, e quastro lire La fomma di doticiftara:

Doppo hauer il Duca di Modona occuparje con vna parte del fuo efercito i polti donde fi poteua foccorrere la piazza di Sabbioneda, intorno alla guale haueua egli digià potto I'afsedio, fis portòco'i Francefi perfonalmente in Cafalmagpiore, non folo per difender quefto Luogo da fe vfarpato, mà eziandio per impedire ogni focrorf $n$, che hauefsero difegnatoli Spagnuoli d'introdurre in Sabbioneda, maffime in rifguardo dellaryius in Cremona del Gouernatore dello Stato di Milano,che fù alli quattordici di Decembre, doppo efser giunro nel Cremonefe il dilui efercito à fine di rentare ilfoccorfo alla fudecta Piazza di Sabbioneda, chefi trouaua in gran ftrettezza di viueri .

Efsendo fuggiti dal fertigio del Rè di Prancia alcuni lol- 45 dati Borgognoni fudditi di efso Rè, che ftanano di preff́dio dentro la Citrà di Cafale, vennern alli vent'otro dellillefso mefe di Decembie à renderff al Gouernatore di Alefsandrid; e da effo hatiendo confeguito vi palsaporto, a fine di ritornase per lo Stato di Milano al paefeloro furono nel pafsare che fecero per la Terra di Montecattello, poco difcolto da efsa arsaliti, e épogliati finóo della camicia da cerri paefani; onde ifudettiBorgognonivedendofic cofi mal rrattati,vennero \& darne parte al fudetto Gouernatore in Aleffandria, fupplicandolo di qualche aiuto in quetta loro difgrazia, Il quale non mancò di mandar lubito vna Compagnia di Caualli di quefto prefidio à Monrecaftello, a fficeche d'indi leualse, 8 condurefse in quetta Citrà vna quanturà di bellit bouine, comé fù eleguito, per coltringére gla abiranti
di quel luogo ì refinuire li veftimenti, gralure robbe ad effi Borgrenoni; dal qual necefsario, e giultorigorenè rifultò la reftrevzione di quanto era itato à quei loldati rubbato, $e$ le betiefurano di pois eftiturte à quella Communità.

Mentre nel Cremonefe procurallano con ogni poffibile sforzo ambidueglieferciti, cioè del Gonernatore dello Sratodi Mhano il Conre d'Arro in luogo del Conteltabile fuo padre divolerfoccorrere Sibbioneda, e del Duca di Modona tôl la a iutù dé'Francefi d'impedire ral loccosio, àfine di neceffitar poi alla refa quelliafsediata piazza, venero il fudeto giorno ventefimo ottauo, e gli mi, eglialtriad vo legnalato fatto dearme frà di loro nella Campagna,che gizr cetra la Terra di SanMartino,e quella di Riuarolo contanto calore, 8 f furore, che durd lo lpazio di quatthore incirca con molra brauura d'ambe le parti,mà conmaggior perdita de'nemici, déquali ve nè reltarono mori pul di quattrocento, e frà quelti due principali vfiziali, e feriti vna grap quantità dai canto pei de'Spagnuoli, furono gli vecifi d'in'torno à elisunca, e molei feriti, frà qualitrè Capitani di fanreria : coltretrifinalmente $亠$ cedere $i$ Prancefi, $\&$ il Duca il pefto di San Mirtinosf ricotuerarono in quello di Rinapolo,

Hebbero gli Alefsandrini quefto, ed ilfeguente anoo. per
1648 Podeft loro il Barone AntomioGuidoboni Garofolo patrizio Tortonefe, eper Referendario Federigo Bianchifiglimolo del Giureconlaleo Ortenfio Bianchi Queftore del Magiftraco Ordinario in Milanc; etutcauia perteuerando la Diuina mano in catígare col flagello della guerra quetto Territorio, il Prencipe Tomafo di Sauoia nel principio di Genaio, à fine di diuertire l'armi Spagnuole dalla difefa del Cremonefe, oue campeggiauanoli Francefi viiticol Duca di Modona contro la Citra di Cremona,gettato vn Ponte di barchefu'l Pò vicino alla Città di Cafale, \&e palsato quel fiume conle fue truppe, ficondurse in Candia, 82 in altre circonuicine Terredella Lomellina; ed in olere hanendo fatto radunare ie Milizie del Monferato in Cafale, prouide com quelle i Prefidijdelle Piapee s:\& cauò da efse la foldatécz ordinaria, per valerlene in campagna: In quato mentre, \&a a fifatto auifo il Caftellano di Milano Giouanni Vaf quez Coronado vensealla volca della Terradi Mormra con vn grofso di gente, per opporfi à tentatiuidel nemice.
Alli quattro poi dellifiefso Genaio efsendo giunci cinquecento Causili nemici nelle Terre di Caftelnuoue di Bomida, d'Incifa, \& in altrescome adche inNizza della paglia cinquecento Fanti, rimalero nenpoce incimoritili Terresi del ContadodiAlefrandria, cioz di Ouigio, Gamalero, Sezè, Cattellazzo, Solero, Corniente, Felizzano, Mafo, Quattordio, \&a altri, dubitando, chela fudettagence man venife à fare le folise. fie fcorrerie nelle Terreloro; Perciò ritiraroso fubito allj fei, benche forse il giornodetHEpifania, li viveri,e turve quetle nobe loresche infieme col beftiame porero facilmentedenerodi quefta Cirè.
Eksendo poi fato avifato il Governatore Antonia Sottelli, che inemici haueuano in Cafale apparecchiata no gran quantità di Scalesper dare à qualche piazza la fcalatas edubitando egli, che tale apperecchio nonfofse per Aleffandria, fece ildl fudetto publicare vna grida, con voa pena à glinobedienti, che ciafcuna Cala douefse mandare vo buomo con la fcure à tagliar'il ghiaccio nella Folsa dintorno alle mura di quetta Cirtàje contale facendascheperfeuerò quattro giorni, rimafe affatuo rotto ildifegno de'ne'mici, quando hauefsero voluto fare vna fouraprefa.

Fractanto, hauendo il Prencipe Tomafo fatto auanzare il fuo efercito confftente incirca'tre mila Caualli,ed alrretanti Fanti verfo i confini delf Alefsandrino, ciod nella Terradi Fubine in Monferarato, 8 e in quella di Mafo nello Stato di Milano, donde cominciarono à fcorrere id di apprefson che fil alli ferte, fino in Cornikeo Terticorio di quatta Cietà $\Omega$ radunarono nel principio della notte doppo ilfudetto gior: no li Depurati al governo, e anolei Gentilhuowinise Cittaa dini nel Palazzo publico di efso gouerno, doue fiererero fino alla mattina del díleguenee con gran vigilanta, peraffiftere non folo alli bifogni, quando fofse venura loceafione, ona eziandio alle quatro Cópagnie della Milizia ordinaria di efsa Cittheed àccorcere a lla muraglia in difela della Patria, tucrauoleache i nemici fifofsero à quefa parte inoltrati .

In queftro mentre,tenendofi per indubitato,che li fudeti mouimenti doueuano rifoluerf nell'imprefa di Montecaffello, Terta quattro miglia dulkante dAlefsandria, ilcuicaflello erà digià fato fortificato con mezze lune, 8 conaltri opportunıapparecchi, mandò il Gouernatore di quelta Città in quel picciolo Caifello vn'Alfiere Spagnuolo, con venticinque Coldati, \& iui anche fi polero alcuni di quei Terriericon lefoftanze, \& robe loroccome pure la maggior parte delle donne diefsa Terra, vi $f$ era per faluarfi da no mici,ritirata:Hauendo adunque il Prencipe Tomáo inuiahi allinoue dell'itefsn mefe cinquecento Caualiid pigliar pofto in tutte le ttrade in vicinanza diMonrecaftello, e mandato il reftante del grofso nelle Terre della Pietra de'Masazzi Paunne. \& Rivarone, il liudetto Alfiere ipedi fubito va pedone al Sotell Gouernatore in Alefsandria, fignificaodoli l'auuicinamenro de'nemicià Montecaftello, e facemdogli anche iftazza, che li mand afse gente per difenderfis arriuo il pedone alle due hore della notte in quefta Cittra conl'accennatoauifo, \&e il Sottelli, che non haueua foldatefca, fo aon appena per mediocremente guardare la Piaz-: ea, non oftante, che cuati li Cittadini fefsero pronticon l': armi loro fopra le mura, rimandd lifterso pedone convn biglietroal Gowernatoredi Valenza,ordinandoli,che mado dalse incontanente quaranta földati con un capo dentro della Portezza.di Montecaftello : Fu da eiso Governatose con preftezza efuegito liordinez. mà il condottiero di quef foldati, giunto che fu ad vn miglio incirca invicizanza di efsa Terra, non folo hebbe auuifó, mà benifimo s'accorle, cheli nemici erano iui di già entrati, fotto il di leicaftello haucuano pigliato pofto in due knoghi; perciò eglisà cui era flato dal luo Gevernatore dr; Valenza ordinato, di noa metrerfi con quej foldatiad euidente pericolo della vita, - groi voluachiepè folse fataco certo, ritornò per liftefso camino, dond era venuto.

AHidieci dunque, doppo hanerii nemici occupata la Terra, donde gli abjitanti s'erano di gia raluaci con le robe, \& foftatare loros e con le donne parte nel Cattello diefsa, e parte, in Alefs aadria, cominciarono à buttere quella picciola forsezza comalcuni Cannoni di campagna, e nell'itefso tempo minarono vna delle mezze lune intomo à quella innalzaresonde lafsediasp comandanre, che per il mancamzto d'ogni coffa, e maffime déloldati, non poteua nè difenderfisnè offendere, come fì doueua inemici, doppo quattro tiri di Canone, \&xtè chiamate, fir refe il giorno fegueme Saluele vite, \&e le robe, \&e faluo in particolare l'onore delle donne, delle quali ve n'erano cinquania incirca iui rinchiu*: fe:accettò la refailsignnre di Sant Andrea, come quello; che dentro dieffa terra ftaua in alloggiamento; poiche il Marchefe Villa riledeua in Patone, \& il Prencipe Tomafo G era eletta per abitazione la Pietra de'Marazzis \& in quefte. trè Terrefítouava quartierato quafi rutto l'eferciro nemico, il quale s'allargaua poì a foraggiare in Baffignana, Riuarone, Pezeto, \& inaltriviciniluoghi. L'Alfiere poi, eli foldati, ch'erano dentro del fudetto Caftello de'quali folamenteorto porteuano manéggiar l'armi, efsendo rutrigli altriamalati, \& i Terrieri vnitamente conle donne iuificoucrati, furono da vna Compagnia di Cauallinemici connogliati fino alla Chiefa del Crocificiso mezzomiglio did ftaqre d'Alersanftia; equiui efsendo effi fiati da ma della Compagnie di Caualeriadi quefto Prefidio riceurri, entras rono turticon quefa nella Città, efubitoil Gouernatore Sotelli comandò all'Alfiere, che andafse nella Roechert ta prigione, come vi ando fubito ; però ginftificatofi eglidi non hauer fatto mancamento alcuno, permife il Sotrelli, che foffe rilafciato. Effendo poila notte del fuderto vndecimo giorno entrate in Aleffandria cinque Compagnie di Caualleria,8z ma di Fanceria, fileuò affatto il dubbio, che Gitenetta di quefta Piazza, la qual'era cutiauia con ogni poffibile vigitanza guardata, e di,enotte da'ProprijCittadini,
Doppo haueril Prencipe Tomafo lafciata una parte del fuo efereito ne'fudetti luoghi, e maffime in Montecaftello fi condufle col rimanente ne'consorni di Bafignana, e delle Valliche giacciono trà li due fumi Tanaro, e Pd; ed alli quateordicili nemici abbandonarono Moneccaftello, con haver prima della partenza loro fatto demolire nel Caftel-
lo di

## 276

A. N
lo di effa Terra, la Colombaizs due dellequattro Torricelle, che guardano delli quatro angoli la muraglia del Cortiles \& la pirta con un pezzo di quella muraglia vnita alla detta porta. Dipoidifegnauano glifteffinemici di guadare con Peeercito 11 Tanaro, e paffarfene con Pefercito in Piouera, Rivellino, 8 im altri circonuicini hoghi dell' Alefsandrinos mà perche trouarono in quelfito il fume impraticabile, per il fondo pantanofo,andarono à San Saluadore nel Monferaro con tutra la Fanteria, e vifictouarono anche il Prencipe Tomafo,e ${ }^{4} 1$ Marchefe villa; \& in Solero, e Felizzano entrò entra la Caualleria fotro il comando del Signore di Sant'Andrea; e tutti fecero alto nelle fudetre Terrefino alli diecinoue; nel qual giorno fitrasferirono ad Occimiano, Fraffineto, Ticinero, Mirabello, 8 in interi Luoghi di quel Monferato. Nellittefso di ancora entrarono in Alefsandria, per fua maggiore ficurezza, quattro Compagnie di Fanteria Spagnuola;ma il Gouernatore Amonio Sottelli, che vedeua quefta Piazza fuori d’ogni pericolo, e beniffimo guardaea da'proprijGentilhuomini, e Citeadini, licenziata quella foldatelca, la mandò in Valenza;come anche net medefimo sempo Giouanni Vaiquez Coronadojche da Mortara fi ere condotto col fuo grofso di Fanteria, e Caualleria nella fudetta Terra di Valenza, per difurbare i defegni del nemico,il quale faceua eredere,che volefse ritomarfene in Piemonte, fece ancb'egli ritorno dond'era venuto, e dilà n'ando à N uara, per ínuigilareà gli occorrenti bifogni diquella Città, e del fuo Territorio.

Elsendo poiritornato il Prencipe Tomafo col foo efercito in vicinanza di San Saluadore, \& altre Terredel Monferato vicino à Cafale, feuò da quella Città rei pezzi d'Artiglieria, co'i quali, e con dere aitrif fatti venire da Torinos, paifato il Pò, \& accoltatofi al fiumeSefia, difeghaua di wolerfi auanzare nella Lomellipa, enel Nowarefe, mid perthe nellititefso tempo alcuni ReggimentidiCantleria Frante: re hebbero ordine di trasferiffi dila de'Mouti; foceatoo il Prencipé cö fa fua gente nelle Terre di Cotarmanas \&e Afigliano nel Vercellefe;onde il Váquez Coronado,che fiaua in Nouara, riandò fubito con la Caualleria difbo comanido nella Citradi Vercelli; per renderla ficura; \& anche per ofseruare dila gli andamenti del nemico.

Hauendo gia la careltia del frumento, o d'altra fortedi grano dato principio à farff fentire in quefta Prouinzia di quà del Pòje maffime nell'Aleffandrinosfino all'anño auanti,perfeuerò tuttauia, \& infieme fecie alecrare di maniera it prezzo di effo, che fipagauano inquefti giotni del mefe di Genaio,dodici thara di quetta mifura, leflianta, etrè lize; ondei poueri del Territorio di Aleffandria, che non haueuańo il danaro per comprare il pane, a fine di viuere, viueuano cottidianamente di quelle erbe, che fuole produrre la terrá ne'campi, facendole cocere fenza condimento alcuno, e fenzafale; perikche alcuni confumatià pocoà poco dall-eftrema fame, con la fame finitono iloromiferabili giorni.
II Contelt abile di Cartiglia, che haueua finito il luo go: uerno dello Stato di Milano, con haver quefía depofitato nelle mani del Conte d'Haro fuo figlinolo, fin'l tanto, che foffe giunto di Fizndra in Milano il Marchefe di Carazena; e Fromifta Conte di Pinto Luigi de Benauides Carillo Toledo, delfupremo Confeglio di guerra; il qual'era flato per lifuoi meritielerto Gove.nutore, \& Capitano generale delJo Stato Milanefeper il Ré Filippe Quarto notro Signore, venine allicinque di Febraio in Alefandria, e doppo efferfí fermato inquefta Cirta fino alli noue dellifteffo mefe, n'andò alla Terra'di Serraualle, per dilla portatfì̀ Genoua, \& iui porcia feguitare il fuo matittimo viaggio verfo la Corre di Madrid. Il Marchefe poi di Carazena; che di Fiandra era venuto alla refidenza del fuo gouerno, fece alli quatero di Marzo priuatamentel'entrata in Milano, \& al fuo artiue tutte le Città dello Stato Milanele mandarono Gencilhuomini loroà complire con lui, cofi per la tua venuta; come per l'elezione à quetto gouerno fatta nella di lui perfona dal Rè noftro Signore: Ia Città danque di Aleffandria inuiò in nome fuo à fare il fudetto complimento Valerio Baglizni figlio di Domenico emandb ordine all' Oratore Giouan Battifa dal Pozzo Refidente gia in Milano, che in compagnia di effo, faceffe l'ambafciaca, come dall'vnose dall'al-:
tro fu fatta con ogni puntualità, az onoreuolezea; enell? Ifteffo giorno vici dalla Città di Milano il Conte di Arro,per inuiarfialla volea di Genoua, doue lo ftaua il Coneeftabile fuo padrea(pettando, per vnitamente con lui ritornarfene in Spagna.

Hauendo il Sommo Ponrefice Innocenzo decimo conceffa pergli occorrenti bifogni al Rè di Spagia Filippo Quarto vna Decima fopra turti I benefizij Ecclefiafici, fu perciò fatta li noue del ludertomeferna Congregazione di alcumi eletti Preti, e Regolarialla prefenza del Vefremo di Aleffandria Frace Deodato Scaglia, nella quale cutti d'vn medefimo volere concorfero ad eleggere Coltantino Gorreta Canonico ${ }_{2}$ e Teologo della Caredrale di quéta Citta, huomo di gran valore, cof nella varietz delle fcienze,come nel mineggio dimportanti affari, affinche n'andafe-̀̀ Miland, douefí fece per la fudetca caufa vas genfale Corgregazione.

Refe poi aflai degno dimemoria quefiznno vita fera, e Araordinaria inondazione farta circa la meed dellijiteffo mefe di Marzo dal fume Nabo, shefcorre fotto le mura délla Cittàd'Ambergh in'Alemagna, per ragione della quale il danno folamente feguito nella fudecta Citta, dicono effer per pilu d'vn millione d'oro di mercanzia,e quello detla Campagna effere affai maggiore.

Finalmeate doppo haver intomo à dieci mefi continum ta la folleuazione de'popolari di Napoli, rifoliero il Generalifimo Giouannid'Aultria figlio naturale del notivo Rè Filippo Quarro, ed il Vicerè Conte d'Ognate (doppo hauer riceuuta parte de ifoccorfi, chegagliardi attendeuano di Spagna) chefideffe vn'affalto generale à tutili Pofli più importanti tenuti dà popolari, e vedere,fe di quefta maniera poteunno ridur quel popolo alla primiera ubidienza vorfo il fuo Kk̀. La note dunque della Domenicadelle Palthe, the filalit cinquedi Aprile fecero con tana rifoliszione affalipei fudetti Pofti ; che nè riportaronoil giorno appunto delle Palme la paima del loro difiderato, eginto intento: Da quefo felice fucceffo hauendo prefo animo li Spagruolhjenerarono nella Citeza, e per quella gridinao viua il Re di Spagna, in'compagnia demalti del popologiz̀ ben'incenzionati verfo il Ré noitro;; e replicandolo pid volre, concorfe à far l'ifteffo vnanjmamente it refto di efso ancora, il qual'era hormai fanco de i difaggi,che apportariogliono le follenazioni, e difiderofo di ottenere il perdono piu volte benignamente offertoli dal fudecto Generalifimios in rigardoadunque diciè, il dìleguenre, Genaro Agnefe Capo de'follanati conlegnò in mano de'Regij Minittri ghi ateri Pelti puardati da popolati, equello panicelatmente del Tortione del Carmine, incui egli era Governanore; \& tè̀ fû poi confermato da efto Giouanni d'Aultria, doppt hateerli preftacoil givamenen drfedelda, efsendo ftati, egli vni, eglialtri Polti prefidiati ta'spagnuoli; Per tanto rauiuedturifía afattoli medefmipepolaridel paisato errore, 反i rifolfero althora di voler vivere, \& montire fedelimmi fudditi del Prencipe loro; in conformite di che incominciaro; no fibito le cofe à ripigliare illoro primiero Stato ; efrattanto andati tutcila mattina (eguente, che fi alli fei col Cardinale Arciuefcomo Filomarino, etuttili Regij Miniftri alle Chiefa del Carmine, vi fi cantò con grandifima folennità il Te Denm. Efsendopoi arrivata la nuouz diquelto aggiuflamento in tutti li Regri, eStatidel Rè noftro, furono (ubito da effifatte quelle dimoftrazioni digiubilo, cherichiedeua la grauità di tanto accidente ; Percid hanendo il Marchefe di Carazena Gouernatore dello Stato di Milano fpediri',Corrieri con lettere à turti li Gouernatori delle Piazze di queffo Stato, pregandoglia volerne fare quelle allegrezze, 8 equei rendimenti di graziea Dio, che per curti If rifpectifidoveua; \& efsendo arriuazo in Alefsandrial:auifo alliquindici dell ifterso mefe di Aprile, il Governatore Antonio Sottellimandà l'ittefsa lettera del luderto Marchefe al vefcouo di quefta Cirta, il qualie diete ordine, che fofsero alla fera del medecto gicmo fuonate in fegno dial:-
 pontificalmence la. Melsa nel Duomo con P'affiftenza, non Solodel Gouernatore Soctelli,ed'altri Vffiziali militari, mà eziandio di tuttili Tribunali, editurta la Ne biltà, e Cittz-
dimnsa; e doppo fiuitala Meffa, fic cantò folemnemente con mulica il ZeDeum,
 a milla, educento Caualli nemici nella Terra di Gouone, dieci mighia difcolto d’Alti; \& alli cinque di Giuguo arriuarono altri cinquecento Caualli nella Terra di Agliano in vicinanza della fuderra Citrà; li qualimouimenti veniuano fattimon ad altro fine, che folo per ingelofire li Spagnuoli nelle parti del Terneorio Aleffandrino, e diuerti:ti dal Cremonele, oue turtavia campeggiauano i Brancefi vnizamente col Duca di Modona. Circa poi li venti dellittefSo mefe di Gillgno, l'elercito de'néhici confiltente in mille, \&e ottocento Caualli, e tré milla, e ducento Fanci fotro la condotta del Marchefe Villa Generale per il Duca di Sauoja, e del Signore di Sant'Andrea Generale de Ha gente Francefe, venne dalla Campagna d'Alti verfo la Terra di Nizzas, e diquà trasferitofi verfo Bergamafco, Cortefella, MOLa, 8 e altre Terre di quel Monferato, entròil di feguente nell:Aleflandrino, cioè in Sezè con wn groffo diCaualleria, e col reflante in Caffine; Frattanto, all'auifo dell'arriuo de' nemici nelle fudette Terre, tuttigli abitanti del Cafiellazzo; di Borg oracto, del Caftello della Spine, ed altridíl quei contorni, come anche del Fregarolo, Bofco, e diturez la Frafcheta $\varepsilon$ ricouerarono fubito co'i beftiami, e con le robe Loro dentro di Aleflandria, i cuicittadiniffeterocon molta vigilanza tutra la norte delth ventitrè con l'armialla mano,facendo la guardia d'ognintorno alla muraglia, cofi delLa Cittè , come di Borgoglio. Nel medefimo giono poi s'auanzarono i nemici con tutto l'efercito loro da Caffine, 8-Seà̀ nel Cultellazzo, hauendo feco Artiglieria , egran quantità di boui ; enel camino loro fcorfero nel Cafaledoa Cermelli,e la notte appreffo, ma tuppa de'Caualli nemici venne à fare la difcoperta vicino al Canale, che pocodiftante d'Alefrandria conduce l'acqua dalla Bormida nella folfa d'intorno a lla muraglia di quefta Città.

In quefto mentre, ftandoll Spagnuoli all'erta fatto la condotta del Generale della Gaualleria dello Stato di Milano Vincenzo Gonzagasfi portarono dalla Pieve del Cairo alla Terra di Sali, oue haueuano fatto vn Ponto fu'l Pò, à fine d'effer pid pronti ad accorrere doue il bifogno richiedeffescome anche auifato il fudetto Generale, che linemici feguitäuano it loro viaggio con qualche gelofia della Piazza di Tortona, inuiò lotto il comanco di Giouanni di Ogliauri Spagntiolo Colonellodi Dragoni, quazerocenzo Canalli, e feicento Fanti, per rinforao diquella Citta. ta diSanGiouan Bittifta fíd'intornozila métìdi effa daro all'arme rella Cittè, per efser fcorfili nemici infino alla Bormidasonde tuttili Cittadini, \& ancheli Religioff, tanto fecolari, quanto Regolari abili à maneggiar'armi, leuati frbito dalletto, andarono alli deflinati Pofl della muraglia, per difendéla; nella qual'occafione viatruppa di Caualleria nemica venne con grantemerità nella Campagoa diftorno alla Citrà , e doppo hauer faccheggiate due Caffine, \& deptedate alcune beftie, rieornò dond'era venuta: S'auanzarono poili nemici nellitefso giorno nell2 Terra del Pregarolo con tutto l'efercito loro, $\&$ il di apprefso abbandonato quel luogo, fi condufsero nel lpuntare dell'alba per la Erafcheta verfo Caftelnuouo di Scrivia, efsendo in quefto loro viaggio feguita ma fcaramuccia fra effi, elinoftri; atengache il fudetto Ogliauti, che haueua intefo accoftarf à quella volta il Marchefe Villa conla lua gente, vfiddi Tortona can la Caualleria, \& hauendo mandariad vn Caffinaggio detto la Principe, due miglia difcolto da quella Città, i Buttidori, s'inconcrarono queftine'Francefi, \& attaccatafi la fcaramuccia, verendo gli vni rinforzati dallOgliauri, e glialtri dal Villa, perfeuerdellawnora, e mezza con gran valore d'ambedue le parti; finalmenre accortif' li Spagnuoli del loro difauãtaggio,firitirarono verfola Città;mà eisendo efficon un lungo caracollo, che fi accoltò fin fotto te mura, tagliati fuori da quattro groffi fquadroni di Caualleria nemíca, sipigliarono con quelli la zuffa, nella quale I'Voliaurifi porto con tanca brauura,edeftrezza, che fettefso, ed i fivi Caualli lottraise dall'imminente pericolo, malfime aiutato in quellitaque dal Gouernatore della

Citta Carlo Foppa, chefubito accorfe Coñortanta morchesi tieri alla riua della Scriuia. Rimafero della parte del Rz diSpagna, urà morti, feriti, e prigionida octanta perfone incirca , comprefi due Capitani; eda quella de'Francefi vi reftarono ancora diverfi foldaci,\&e Vffiziali. Doppo quefto fatto d'zarme feguitando il Marchefe Villa il fiso viaggio. aecompagno in falwo fena contrato alcwino due Regimenti di Caualleria deRinatial Campo del Daca di Modona nel Cremonefe; \& egli if fermo alcuni giorni in Caftelnuouo di Scriuia; nel qual memre alcune truppe del fuo efercito entrarono in Sali, \& altre s'auanzareno à Ritellino,doue li paefani, che in afsai buon numero fi erano risirati nel Caltello di quel luogo, fecero non poco dannoà nemiei, falutandoli con (pefse mofehertate. Si teasferirono poi alli ventotroi nemicida Riuellinoà Piouera, zail di feguente per la medefima frada, per la qualerano andatia Caftelnuouo, trauerfandola Frafcheta, e pafsando per il Caffinaggio di San Giulizne, ritomarono al Bofto , e Fregarolo.
Nelliftersogiome ventefimo nono di Giugno fegui via fcaramuccia trà li Spagnuoli, e nemici là nel Cremonefe; Imperoche il Duca di Modona, che tuctauia con loaiuro dé Francefi perfegeraua nell'alsedio di Cremona,fece toccare vn'arma falfo, mà gagliardo afsai verfo il Trincierone, e nellithefso tempo haneuz il Maftro di Campo generale Marchefe Giouan' Francefco Serra fatto dar fegno con trè tiri di Cannone, affinche fiprouedefsero, come in wnitante furonoturtili Pofti peonitis; mail nemico da una parte finsendo di voler eraghettar'il fume Oglio, daH'altra s'auarsò intorno alla mezia notte verfo il Trincierone contutto l'efercito ; athauendolo in dre comi diuifo, con vno tenne impegnato il quartiere de'Spagnuoli, e col refo andatofene ad un'altra banda di efso Trincierone, dout flauano yn terzo d'taliana Fäteria,\& allcune Milizie delle vicine Terre, s'aptì la ftrada, per iui entrate, come vi entrò con tatto if grolso, e neceffied i nodri $亠$ ritiratí con gran confufione verTo la Ciedè, e riceuere la peggio, efsendoui rinanfo in particolare colpitod wna moschettata nella gamba fnittra, perd ienza pericolo, ilfudetto Maftro di Campo generale; come anche if Luogotenence generale della Caualieria Conte Galeazzo Trotti ff fatto prigione, \&e poi condotto nellz Cittadella di Reggio, fotto le forze del Duca diModona; e finalmenteil notro Carlo Bianchi Gentilhuomo di Aleffandria , e Capitano di Fanteria Italiana vulorefamense combattendo vi lafciò ta vita.
Mâritornando noi alle facende milieaxi della noßtra Prounazia di quà del Pל, diremo, che feguitando il viağgio loro i nemici,per far ritorno donderano venuti, ficinduffero dal Bofoo, edal Fregarolonel Caltellazzo; e dí quà n'andarono il primo di Luglio in Ouiglio, Redebd, Incifa, \& in alte vicine Terre; \& alliere hauendo parsato il Tanato, fitrasferirono in Felizzano, Mafo, \&c in altri looghi, oue fermatif due giomi, icorfero in Solero, e Cornienco, dalle quali Terreli erano di già ritirati gli abitanti; \& alli fei hauendo pafsazo il Pó, firidufsero verfola Lomellinz con $i$ Cannonidi batteria,e di Campagna per ingelofire; \&e tenere occupati ili Spagmoli, affinchenon potefsero aiutare li bifogni dell'alsediata Cited di Cremona. In eanto hauendo la Citta di Alefsandria faputo la prigionia feguita nel Conte Galeazzo Trotti, mentre con valore faceua l'vffizio fuonel Trincierche di Cremona conerol nemici, li fcrilse allidieci del fuderto mefe vn'amorevotifima letera di complimento, condolendofi della fua difgrazia.

Doppoo d'efserfil l'efercito del Marchefe Villa trattenuto alcuni giorni nella Lomellina, cióz in Breme, Candia, Sartirana, $\&$ in aleri luoghi di quella Prouinzia, fenza però danneggiare il paefe, mà ben sì con farlo consribuire, ripafsd alli dodici dellifeefso mefe il Pò, e fece ritorno alla volta del fiume Tanaro; nel qual mentre il Gensrale della Caualleria dello Stato Vincenzo Gonzaga, che taua con gran vigilanza ofseruando gli andamenti dénemici, fi trattenpe colle fue truppe ne'contorni di Mortara, e matdd octocento fantiper rinforzo del noftro efercito verfo Cremona: alli tredicipoi hauendo i nemici palsato il Tanaro entrarono in Monecaftellon nella Pietra, \& in Pauone; come anche
asrinati
arriuati fino alla Chiefa delle Grazie, \&e à quella di Loreto in vicinanza di Alefsandria, donde condulsero via multe belfie io quelle Cafiine depredate, diedero al Prefidio di quelta Città occalione di auifare li paefani con due tiri di Cannone ; al qual'duito era cofa di gran compafione il vederegli abitanti di Pıouera, Rıuellino, Lobij, Cafteiceriolo, e di tutta la Frafchecta fuggirfene con ogni preftezza, e confufione con le foltanze \& vetouaglie lo ro alla volta di Alésandria;nel qual mentreli paefani conl'armi alla mano $G$ pofero alla riua del Tanaro di quà, per impedire, che i nemicinon paisalsero il fume, falutandofi però vicendevolmente con (pefse mofchettate, \& archibugiate: dipoi senza toccare tamburri, efuonar trombe finfero inemici di fare del turto partenza, e diuifi in tre parti, cioè vna dila di Montecaftello dietro la Colina verfo Valenza, laltradi quà di efso Montecaftello dietro la riua del Tanaro, ela rerza calatafi giù dalla Collina di San Saluadore, 8e Cafelletto, s'allargarono in vnfubito nella pianura, che giace trà la Chiefa delle Grazie, \& quella diLoreto, e fcorfero aguifa di folgori perturte le Caffine di quel Terrisorio, nelle quali fecero bottino di piul diquatroceato beflie bouine, di quantità confiderabile di grano, edi tutti quei mobili, che potero via condurre con paco fcommodo ; 8 in oltre foecro molti paefani prigioni; \& in particolare aleune donne; dal che lpauentate due onorate zitelle, pid tofto di farfi preda de'nemici, con vna generofffima rifoluzione Gi slanzarono nel fiume Tanaro, e vi rimafero affogate; comeanche urè altre donne per foterarfida glifteffi, entrate nell'iftelio fume, per paffarlopreftamente, ini Coprafate dall'altezza dell'acqua, vi rimafero morte ; \& alcunifimilmere: paefani nel volerlanel medefimo fito guadare, furono all'ittelf difyraziafoggeti: Ritornarono poili luderti nemicical riço bottino in Montecaltello, della Pietra, in Paunne,\&ne gli altri luoghi, dond'erano venuti.
Il giorno feguente poi, che fu alli quattordici, hauendo alcune truppe della Caualleria di effinemici paffato il Tanaron fcorfero furibonde per curta la Frafcheta fino a San Giuliano, \&i entrate in tutte le Caffine, che non haueuano muraglia d'intoruo gettarono à terragli vici, e le porte di quelle,e per entrarui à depredarejcome li riufci, e col bottino ritornarono l'ifteffogiorno di là di quel fume ad, vnirg col reflante delle efercito loronelle fuderte Terre di Monrecaltello, della Pietra, di Pauone, \& altre, oue attelero à battere le meff di già miẹtuce da'paéani, perraccogliere il grano. Al danno che ci arreccauano inemici, fouraggiunfe poi quello de gli amici nemici, che maggiormente ci affliggeual' animo, per effer'affatro ingiufto, $\&$ iniquo: auengache furono alli fedici dell'iteffo mefe leuate dalla Citrà di Tortona due Compagnie di Caualleria Alemanna del Reggimento del Colonello Ansone, à fine d'inuiarle in A leffandria, per maggiore ficurezza di quelta Piazza, e nel viaggio che fecero, effendo paffate per la Frafcheta, s'allargarono in quejla Campagna per tutre le Caffine aperte. cioè che nonlono cinte di muraglia, \& iui, comefe follero ftazitantı nemici, depredarono il grano poco inanti raccolto da'poueri paefani, equante robbe trovarono alla rapacità loro facili da effer loprai caualli condotre.

Dimorando tuttauia li nemici nelle fudette Terre dello Stato di Milano, \& attendendo anche ad iui battere le meffi, eraccogliere il gran a, nè ammaffarono vna gran quantità difacchinelle Te.re di Beffignana, Riuarone, \& altroue; \& bavendo fatta vna feelta didieci Cauai leggieri per ciafcuna Compagnia, lo fecero alli dieciotro del detro mele di 'Iugluo da quetti al mumero di quaturocento Caualliconuogliarefino à San Saluadore nel Monferato, 8 iui caricarono Sopra i carri alcune barche, per fare ad vío proprio vn Ponre fopra il Tanaro; per paffarlo alla partenza loro; nel qual mentre vna Compapniadi Caualleria, che faua infieme con altre di prefidio in Aleffandria, forti d'ordine del Gouernatore da quelia Citrà ; \& havendo ella mandatiauanti alcuni de'fuoi Caluaileggieri per battidori alla volta de'nemici', mentre ritornauano dal fudetto conuoglio alliquartieri loro, incontrarono i battidori de'nedefimi nemici, co'iqualizteaccarono vn poco dilcaramuccia, che terminò fenza danno, nè de gli vai, né de gli altri : forrì anchenell'-
itieflotempo d'Aleffandria il reftante della Caualleria, la quale comprefa la fudetra Compagnia, era in tutto di ducento Caualli; \& in erè squadroni diuifa, neceffirò inemici a leguitare ilritorno loro dond'erano venuti ; effendofipoi nell'uteffa occafione i nemci potti alla proua, per far bottino di beltiami poco dilcotto da Valenza, forti da effa Piazza il di lei Prefidio, chelifece mutarepenfiero, coAtringendoli à reguitare con prefezzza il viaggio loro. Il di feguente poi ritornarono i medefimiquattrocento Caualli nemicià San Saluadore à riceuere yna gran quantità di farina, per condurla alli quartieri loro, e d'indi mandarla poi al Campo del nemico Duca diModona fotto Cremona; e nellifteffo giorno fortì parimenre d'Aleffandria wna Compagnia di Caualleria Alemanma, i cui battidori effendofi inconerati con quelli de'pemici, mentre quefti conuogliauapo la fudecta farina, fi venne frà loro à leggiera fcaramuccia; efrattanto furono dalla muraglia di quefta Città con en tiro di Cannone falutatili medefimi nermici .

Alli ventı dellifteffo Luglio fì dà nemici gettato il Pon- 2 te di barche nel Tanaro forto $h$ Terra di Piouera, per comodità della Fanceria nella pastenza lorose cofí quelta,come la Caualleria turta conducendo feco vndici pezzi di Artiglieria, parse groffac eparte di camp1gna, (e n’andò guidara dal Marchefe Villa fenza toccare i tamburri, nè fuonare le trombe a Caftelnuouo, e di quà fi condulfe ildil feguente a Pontecurone, Voghera, Stradella, e Bronio, doae, perche i medefimi nem ici trouarono vno de'lorofoldati vccifo, atzaccarono ilfunco ad effa Terra, vccifero aliuni di quelli abitanti,e conamifero altre crudeltà, con hauer'anche nell'ifteffo tempo ammazzato il Cauagliere Pagliari, mentre pranzau:. Giunto poialli ventidue il Murcheie Villa col tuo efecito confiftente in trè milla Cauall., e due milla fanti, e con munizıoni, eviueri ne'confili del Piacentino, mandò, e quethi, equelle con la fcorta di mille fanti, e d'alcune truppe di Caualleria verfo il Modonefe, affinche fofferodila condotre al Campo in aiuro del Duca di Mudonz contro la Città di Cemona; ed egli col rimanente del fuo efercito fece ritorno per liiteffa itrada verío Calteintiouo di Scriuia; mentre alla riua del Pó in vicinanza di effo nemico, Itanano ilGenerale della Caualleria Vincenzo Gonzaga con le fue Compagnie di Caualli, \& alcuai pezzi d'Ârtigliericleuatida Pzuia, e gran quantutà di Milizie di quei contorni vaite à quelle, ch'erano iui accorfe dalle bande del fiume Tefino.
Ne'primi giorni di Agofto vennero in Nizza della paglia fetrecento cinquanta fanti, e ducento cinguanta Caualli fortola condotra del Conte di Verruay equindi effendofi allif fei di effo meie accotato col fudetto. groflo di gente alla Terra di Spigno dal di lei Marchefe Federigo poffeduta nelle Langhe, cominciò à battere con due pezzi di Cannone da campagna il Cattello di effa il quale dappo cinque, è ei giomidi valorofa difefa, finalmente neceffirato dalla. torza del Cannone, fi refe con onoreuolị patci alle y ensi hore delli dodici de! fudetto mefe; onde nè fú fubito dal medefimo Conte pigliato il poffeffoa nome del Ducà di Sauoia,con hauer fatto v.alar'in aria il detto Caltello,e demolire Is muraglia, che d'ognintorno cingeua quelle Terra.
In quelti giorni moffo il Marchefe di Carazena dalli molti, e grandi meriti del Luogotenente generale della Ca-ualleriz di quetto Stato il Conte Galeazzo Trotcii, che per feruigio del noftro Rè fi trouaua prigione del nemico Ducz di Modona nella Citradella di Reggio, diede vna Compzgnia di Cauailegge:eri armati di coíazz a,vacata per la morre del Cap ta:ı Giou nnn Vilconti, à Carlo Girolamo Causgliere Gerofolımitano figliuolo di effo Conte, giouinetto ditran ípirito.
Haueuano in pidvolte inemici Francefi, e Monferatefi vnitamence fattialcuni leg:alati bottini di beftic bouine nel Territoriodi Aleflandria, maffime nella Campagna verfo Borgoglio, quando il Gouernatore di quelta Cittia Antonio Sottelli moflo à compaflione ditanto danno, che perciò siceueuano, \& i i. poueri Malfari, \& i padroni di effi, ope:d̀ appreflo il Marchefe di Carazena Gouernatore dello Stato di Milano, che di ordine fuo li foffe dato fotto al diluicomando un groffo di Caualleria, per mandarlo à fare bortino

## DIALESSANDRIA：

di beliamenel vicino Monferato，e riforare con quello is： danaeggiati Msfari，ed altri；vennerodunquealliventicin－ que dell＇itterfo mefe in Aleflandria forto la contotiz＇tel Capizano laime Sanpietro Spagnuolö le due Cbimpagnie＇ della guardia del fudetto＇Marchefealetéquation di Corazei： ＊e，\＆e trè di Dragoni；ela vegneme notte andarono，coficto－ mandate dal Suteli Gouernatore in Lu，\＆in altre vicine Terre di quel Monferato；mìnon hauendo iuitrotara oc－ cafione diefeguire ciò，che defiderauano，fecerofolamente－ botrino di vanij dometticiatnefy，\＆altre robe facht da ets ${ }^{T}$ ferfopra iCauallicondotre via，spoi ritornatonoin：Htef fandria．

Nel Cremonefe perfeacrazano faituraia Fránceff，e＇T：


 delli vent＂oto di effo mefe idifemfori dalla＇Piazizion ntit＇： mero divducento fantidi tatte lenizioni；the iuifitrotia－ uano，efcortatidalla Caualleria，satuanizatono contanta：

 menodryuanto haseuano inili fadeteriopetato，not oltan－ tesche viaccorreffero quafi fibito pers folknerlo con molta
 prine ketepegtiarto fatto d＇arme，che turò lo porzio di due hoite，virimafero dellelercito Spagnuolo，e mutiti，e feritì molti Vffiziali，e efoldati à piedi，\＆cinpianticolare il nolttó＂ cittadino Andrea dal Pozzo Capitano di Fanteria Italiana， il quale vero feguacede＇valoroff paterniveftigi，vi lacid in feruigio nel nottro Rè coragginfamence la vita．
Ripiglfando noi dunque le fácende－militari Aleflandri－ ne，diremo，che doppo hauer＇a fopraccennata Caualléria de＇Spagnuoli fatto alto inquefta Città fino alli ventinout， fortì，Reandata di lungo alla volta di Cafale，fotto là cui： muraghia gliabitanti maffari di tutto il circonuicino Món－0 ferato haueunno ritirate tutte lebeftieloro bouine，per af－ recurarle，Pante l＇auifo，che gli era fato dato di colif fatta sifoluzione dellá fudetta Caualleria，s saccoltò fenza diffi－ coltà ，e fenz＇effer vedirtacon l＇aiuto d＇vna foltiflima neb－ bia，che laccompagnò fempre，alla Chiefa vecchia de＇P2－ dri Capuazini，\＆\＆iui fatto il difiderato bottino del beltia－ me，che crouŏ radunato in numero di ducento，e piul；d＇ogni forte，To condufte turto in Aleffandria，epoi d＇ordine def Gouernatore Sontif furono quelle beflie giuftamente com－ partite dia ciafcuno di quelli，ì quali erano ftate per auanti depredate le bettie loro da Francefi，e Monferatefi；la quale－ rifolazione rillorò non poco lifudetti danneggiati del Ter－ ritoriodis quelta Cittè verfo Borgoglio．

Nel fedetto ventefimo nono giorno di Agofo fu am² mazzato vicino à Francauilla Terra，e Feudo Imperiale，in vicinanza delló StatóGenouefe，il Cauagliere di San Sic－ fano Annonio Präncefco Milanefe，\＆in lui；chemorí fenza figituolis，efratelli＇sell tinfe la fua thirpe in Aleffandia：

Fratranoocheleguivano le fudette cofe nell＇Aleffandri－ no，e nel Cremonefe，fi andarono profeguendo le già co－ mincrare fortificazionid＇intorno alla Ciet から dř Pauia，in－ uentatedal Padre Maetro noftro parioca Giouan Battifta： Drofiani Matematice Regio ；e Letrore delle Matematiche fcienze nelle publichefcuole della firderta Città ；il cui va－ lorenella fus profeffione，fi eome fitper l＇adietro affetfimo Stimato dagli altri Gouernatori dello Stato di Milano ，col perfeuera in quefti giornir nella medefima tima preffo al Marchefe di Carazena，che oggidi Gouerna lofteffo Stato ．

Avilasi geff abranti dellí due Cafali，cioc̀ de＇Cermelli，e de＇Baglianí，della Villa delforo，\＆altrinel Tecritorio di Aleflandrriz $x$ che iTerrieri di Montegroffonel Monferato， vniti con altri Monferatefl，s＇erano partiti la notre doppoli due di Settembre dalla detta Terra，per venire alla volta de＇ludetti huoghi，e depredare ciò，che iuidi buono hauef－ ferotrouato，ritirationo con gran preftezza lifteffa notte le robe，\＆ibellizmi loro dentro diquelta Città；onde ine－ mici Monferseffr accortifid quefto ritiramento，mutarono fubito penficro，e fecere con qualche mortificazione ritor－ no alle cafe Tove．Hauendo anche il Gouernatore Sotrelli prefentite，cheli Monferatefi abitantidi San Saluadore，\＆e

Cftrelletto，allefempio de＇fudeti Temietidi Montegroffo； Inerimio pronti percalareda quelle CoMine loro nel Terri－ torio di Bobrgogtio in vicinanza di Aleffandriz，per fare iui virićo bortino di beftiame bouine＂；determinß di fortire da gnefta Citrà；conte féte il fudetéó（econdb ：99tno di Set－

 afla volta de＇fudettidennicis sinconatrampacen horo，évenu＇．
 àlette di effi Monferatefi，e trè de＇noftri；dipoi cialénno fe－ esdond＇era venufo，il foo ritorno．Circel poipliofted del fu－ derto mele，la Canalleria ch＇era veriutátina leffinidria ani venticinque di Agofta，a difpofizione del ditei ©isuthatio－
 ad incorporarf＇col timanemte：dell＇éfertirt de＇Spághadi＇） net Cremonefe．
 direino，che alti quatordici dellififfónife diSertembie；
 Caff，douefta is pezzoddila fadetta Crocé＇infieme conla Spinaje l＇altreSante Relitquic，dalla Capella comunemen－ te chiamata della Crocé，net Diomo di Aleflandria，efi col－ loeb fotto la volca della Cupella ini contigua della Salve a： doppo efferellaftitariedffeata；＇edi vaghi othamentia ab－ bellita，come fived al＇prefence．
＂Mrmorabile ancora＂fí tefe it pteféne amo per la Pace．

 Ontobre in Mubifer Cittalibera di Alfazia in Alamagna，one frefaiso ébertetaxili Plenipotenziarij delfefudese，\＆attre Coronejse＇nell inefo mefe，alli ventiquattro，del qual gior－ no la ntofte imanticafcòdella neue dal Cielo in Ateffandria， enelfuo Tetrizorio，fil trinome defudeti Ferdinando，e Lodouico；\＆raluri fottófcritta da＇medéfimi Plenipotenzia－． rijla fudetía Pace；；älla quitilef fpera ne débba rifultare la pace ancora tràla Corbina thancefe， 82 la Spágniolla．
Efendofi finalmente chiarito il Duca di Midona ，infie－ metonifuol parziali Francefi che l＇imprefa di Cremona era deltutto difficileà riufcire in fun favore；fece in quetti－ giomi pill fauia rifoluzione adi abbandonare ľaffedio di quella Citta ；clie à metrerlo in efecuzione，come da hui fu fatto con ranta temerità；Perciò in rendimento digrazie à Dio＇，fu＇alli vent＇otto del fudetro mefe，giorno feftiuo di Sain Simonecelebrata folennemente vna Meffa，e nel fine di quelliz cantato il Te Down nel DromodiAleffandria，ef feridofranche fatto liitefo in tutte l＇altre Città dello Stz－ to di Milizno．
Doppo haver＇il Duca di Miodona，eli Francefíabbando－ nata la luderta imprefa di Cremena，fi rifolfero li Francefi， vedendofinumerofiancora dídue mila Caualli，con alcuna poca Eanteria di volerféne piffare per lo Stato Milanefe，e ritornarfene in Francia ；Laonde ustra la Caualleria delfe： fercito Spagnuolo fil leuò anch ella dal Cremonefe，\＆da＇－ fuoi conrorni；\＆alli ute di Nouembre venne in Sali，\＆z ivi， fine diofferuare gliandainentidehemici，＇fecealto fino alli fei delllfeffo mefe，nel qual giorno leastafidicol§，n＇andè inSanSaluadore，Caftelletro，Lid Fubine，\＆zin altre Terre di quel Monferato，anche in vicinanza della Città di Cafally， \＆alliartiuo fuo in quef paefe allimprouifo，fece bottino di tremila beltie bouine incisce，d＇ogni forte，\＆2 di warie robe，il che riufci alla Caualletia noftra tanto felicemente，quanto impenfatamente alli Minferatefigauengachefidivife quel－ la in due parti，per maggiormente inganare quei nemici popoli，cioè vna，che palsoper Aleflandria，G Gonduffe di－ rettiuamence a San Saluadore，\＆2 Caftelketro，e 「altra，guz： dato il Tanaroxandò per la frrada di Montecaftello，e poi di Valenza coperra fempre dallá Colinas poco longi dalle mura dicafale；\＆hauendo；e l＇vna，e lialtra di quefta ma－ niera circondato turto quel pace，，non hebbe difficoltà in efeguire ciós che haueua difegnato：Angi 8．poid Nouem－ bre，la fuderta noftra Caualleria fece partenza dal Monfe－ rato，e pafsödi lì del pò，nel qualittante le crappe di Pran－： cia，che haueuano à nome del Duca di Modona militato nel Cremonefe，cominciarono ad arriuare $亠$ Bronio，\＆a alla Scradella，per di quà paffariene in Piemonef；elldiappref－
rogiunfe nella Terra di valenza il sarchefe di Carazena con tuta la Fanteria, per affitereà gli occorrenti bifogni, ftante il paflaggio déludetei nemici per lo Statodi Milana.

Frattanto ${ }_{2}$ effendo in quefti giorni feguito il cambio generale de'prigioni fati vicendeuolmente dall'vno, edall'altro eiercita nel cappeggiamento fotto la Citè di Cres monafiu liberato ill Lupgotenente Generale della Caualleria dello Stato il Conte Galeazzo Trotti, che Atte nella Cittadella di Reggio prigione del Duca di Modona, eritornò in. Milano.
Effendo già fatoconchiufo matrimonio trà la figlia delI'lmperadore Ferdimando terzo chiamata Maria Annz, Principefla di poca erà, seil Rè Vedouo Filippo Quarto, partila fudetta nuoua Reina dalla Corte di Vienna I'vndecimo giorno di Nouembre, accompagnata dal Rè d Vaghe:ria fuo fratello, \& aluri Perfonaggi grandi, oltrealle Corti: dell vna; e dell'aluro, per venirlepre alla volta dello Stato Milapefe, \&equindi andarfene, al Finale, per di quà feguitaref il (uo maritimo viaggio verfo la Spagna. ca di Bragarza nell'rádie Orienta i, ca di Braganza nell Indie Orientali, venne alla Cattolica
fede, con effer ftato col nome di Teodofio battezzato,e nel battefimo fidichiarò di voler riconofcere per fuo Vicario di Chrilto in terra loggidi regnampe Pontefice lnnocenzo decimo.

Alli fedici poi del medefimo Noyembye, ba Caualleria dell'efercitoSpagnuolo fi porto improuifamente nel Pie-: monte,\& entrata nel Caftello di Mafino; foce ivi, oofi di molte robescome di abbondanti viueri affai ricco botinpiquin-; di poi allargatali per quel Territorio, depredo vna gran quantità di bediame bouine, e eutto ciò, che li riufci facile, di via condurre fopra ifuni Caualli; evoleuano anche i Capi di effa Caualleria depredando inoltraffi net piemonte io vicinanza di Torino, per ilquap peffetro haueuanp dal : Gouernatore di Aleffandria ottenuti cinquecento Morsher-:tueri, mà non tantolto hebbero paffato il fiume Dora, come Je Compagnie della guardia del Duca di Sanoia, ch'erano di già fate del dífegno di cofi fatta nonirà preftamente ani-fire, vennero fubito ad incontrarla, eflurbarono il difiderio ̧uo di laccheggiare quei contorni.

Entrarono il primo giorno di Decembre in Aleffandria cinque Compagnie di Czualleria Dragona, \& allicinque di effo mele aciompagnate da ducento Fanti del Prefidio dı quella Città̀, e condue Compagnie di Corazze, che rifedellano nella Cuttà di Tortona, fi conduffero impronifamente nella Terra di Capriata nel Monferato, \& iaif fatto vn'affai buono bottino di beffiame bouine, lo mandatono in ficuro nella Terra del Bofco nell' $\mathbf{A l e f f a n d r i n o s ~ e ~ p o i f e r - ~}$ matifi tuttinel medefimo luogo di Capriata, vi ftetero in alloggiamento .
Li Padri Domenicani della Chiefa di San Marco in Aleffandria, cominciarono alli erè di Genaio giorno Demenicale ad inginocchiarfi ail': Eia erge, nella Salue, che dà medefimi vien cantata la lera dicialcuna Domenica.
Doppo la marciara della maggior parte dell' efercito Spagnuolo alla volta del Cremonefe,-3 fine di ricuperare la Terra di Pomponefco nel Mantouano tenuta da'Francefi, parta alli lei di Febraio da Milano in feguimento da effa il Marchefe di Carazena da'principali Capi dell'efercito acc5pagnato; e nellitteffo te $\quad$ po mandò eqli alle frốriere del Piemonte, \& del Monferato veifo le parti dell'Aleffandrino vn'altro conpo digente a piedi, \& à cauallo fotto il comandodi Giufeppe Velafco Luogotenente Generale della Czualleria dinapoli, affinche iteffe pronto ì qualunque nouttà potelfe rilpertiuamente à nemici occorrere in quelle bande.
Sarà poi fempre degno di grandifima memoria il prefente anno MDCXLIX. Imperoche, doppo effer ftato lunga tempo il Rè d'lighilterra Carlo diquefto nome primo Stuardo, fuori d'ogni vmana legge ingultamente prigione de'. fuoi fudditti, da'medefimicriminalmente intorno ad alcuni capi proceffato, e poi condannato alla morte; finalmente fua alli dieci del mefe di Febraio nella publica Piazza di Londra, innanzi al Regio Palazzo, fatro falire foprad'vo palco trtto coperto di panni neri, \& iui dı abito lungo ve-

Aito da duolo, dopporefferfi con pn ragionamento d'vna mezz'hora incirca fincerato delle imputazionifalfamente addoffaceli, \& à tutri gli afcoltanti rapprefentata l'ingiuftiziadicofif fatta motre, lottopofe il capo allimminente manaia, la quale artacgata convn frago al ceppo, e quelto eagliato, cadendo quella sùl collo, diufe in vn fubito livno. dell'altro dell'infelice Re, (pettacolo inueso altuettantolagrimeuole, quanto inaudito, e non mai à memoria d'buomini accaduto, che vn Rè grande, anzi grandiffino fiz diuenuto fuddito de'fuoi fudditi,e fuddito tale, che la dilui vita fia llata alla di loro maluagia difpofizione fino allingiulta, eviolenta morte foggetta. E opinione, chieglifia fempre ftato internamente cattolico, e che habbia di quelta masiera finiti cattolicamente igiornifusia ' e non tantofto fù egli decapitato, come s'incominciò a diuulgare, hauer Ludio permeffa io lui cọifyta morte, perche foffe dordine fuo: dato io vna beuanda il veleno al proprio padre chiamato Gjacomo; onde nè xifultò poi la di lui morre alli venti di. Maggio del MDCXXVI.
Hapendo già Ottauio Pallauicini patrizio Genouefe: comprato dal Marchefe di Pefcara la Terra del Caltellaz: zo, Feudo molto fegnalato nel Territorio di Aleffandriao. con titolo di Contes; \& elsendo egliftato pelto al pofferfe: di quello da un Quettore del Magittrato Straordinaipsedas vọ Regio Filcale â nopue del Rà noltro di Spagaza, gli abiza tantidella fuderza Terra li giuraronoalli dodici di Aprile: con la folita cerimonia la fedelta.

Effendo poi feguire molice difierenze trà la Citrà di Alef-", Candria, \& illiuo Vefrouo Frate Diodato Scaglaz, per cagione della Scuola ds'poueri fancilli di elfa, da Chratoforo, Scoglia iltituita, conforme fe nè vede in quelti Annali à fuo Inogo particolar' memoria, il Marcheíc di Carazena delegò Il Regio Fifcale genexale Gabrieho della Oz Spagnuolo, affinche veniffe in quelta Citta, come venne allitredicidel fudette mefe, \& aggiultaffe.in compagnie del Gouernatote Antonio Sottelli con fodisfazione d'ambe le parti ogni differenza.
Ne'medefimi giorni effendo giunto dalla Corte di Madrid in Serraualle Terra dello Stato di Milano nécontini del Genouefe, il Duca di Macheda Grande di Spagia, e Maggiordomo maggiore della Reina Maria Anna lpora del noltro Rè Elippo quarto, ul andà alli diecinoue dallitteffo Aprile à riuerirlo il Gouernatore Sottelli; \& hauendolo quefti accompagnatonel viaggio fino z̀ Tortona, in quefta Città pransò conlui,e doppo il pranfo il Sottelli fecerror:no alla refidenza del fuo gayerno in Aleffandria, \& il Duca feguixò il fuo ci mino alla valra di Milano,per andarfene di. colà verfo Trento, doue fit trouava la fudetta Reina, eieruirla in profegu:mento del (uo viaggio alla volta della Città di Milano.
Il giorno paif cguente, la Statua di Maria Vergine,che fu già leuafa dalla fua Capella deHa Salue nel Duomodi Aleffandria, eripotia in quella di San Giufeppe fin'à tanto, che Gifofferiedificata, \&eabbellita, fù iui rimeflia nel qual/ giorno, per effer itaso l'vltimo della nouena folita di faría oqni anno per ilnooltro Rè, fi portò la fudetza flatuz in proceffione.

Le fudetre differenze trà la Cirzà di Aleffandria, e'f fuo Vefocuo per la fopraccennata cagione fufcitate, furono finalmente alli ventitre di effo mefe aggiultate dal Delegato Fícale della Oz , con l'afiftenza del Gouernatore Sottolli. nella, maniera, cte êeque, sinè .
Forma, che fi bà fempre da offerware. nelf Elezione da farfi per la cissà di Alifandria nella perfona del Sacerdosefecole-

- re, che hà da infagnare alli fonciullis nella maniera, che difpoke lijfromento di ctrififoforo Scrglia.

CHe li Sacerdoti fecolan, liquali pretenderano d'entrare in quelta Elezione, debbano dimandare licenza al Vefrouo, auantidi pre lentare il Memoriale della pretenfione loro alla Cirta ; \& affinche la detta Elezione fificcia con maggiore prudenza, e giultficazione, \& nonpofla hauer'impedimento nella perfona, che fi hauerà da eleggere, debbano andare due delli Deputatial gouerno deila Città dal Velcouo, per fapere dalui, fe alcuno selli pretendenti
ha impedimento, per il quale nen poffa entrare net corscorfo dullelczinne, che s'haurrà da fate, \& le fonoabili, e fufficienti ; e che parimentelidimandinol'approuzzio ne,per inlegnare la dourina Chillianajal cheil vefeewn hapers da rilpondere, che non tiene cola alcuaz commie diquelli, e che litiene per molto idonet, efufficienti; e con queita rifpofa procedanoi Deputati al gouernod fare liberamente lelexione loso nelle parionay che piul le parera, e farà conueniente.
Ecircala rimozione, fidichiara, che, fe vi larà alcun deferto nel Sacerdote intorno al fuo munifterof per il quale lecapdota prudente co ciepza del Vcicouo, leparerà do-
 refterìiervito di auifare Li. Depucaa al gouerne, choper caufa, che a lui conita, quel Sacérdote fiè refo indegno del piniftero, ch'slercita; e cof nemil Deputati procede ranno a fate altra Elezione, la quale 5 hauerà da farenmou uamomar mellomaniera di topra dichizrang.
Frandof adunque congregata il, gener difimo Geveglio di quell Cirta , \& iufpropoftil fudetricapitoli dal Filcale dilla Oz , in noma anche del Gouesoatore Some li, furznoda zurtili Confeglieri concordeuolmente accettatie fotioncritti di praprie mani dalli fudetti Soktelli, e della Oz , \& anchedal Vefcouo FrazenDiadito Seagliz'; ehe fil fatto publico. Ioffromento ftipulaso il gierna mefe, \& anno ludetti dal Notajo, e Canzelliere Girblamo: Pupisi. enuli rentifette poi fortirono dalla Città di Aleflandrie centocinquanta fancily tutte le nazioni, che fitrouavano in quel Prefidio , 8 andarono alla volca di Spignoz per, weiterfi alla cuitodia di effa Terra, \& affitere alia fabrica della mar glia, che dintorno à quella fi andaua facendo, dubitandofi, che il Duca di Sauoia non mandafie gon. re ad impodirla, come non andd molto, che fe ne vide Yefferro, poiche la mattina delli cinque di Maggo. ik Come Lodowico Tedefchi portatoft allimprowila con vogrofo di genge à nome del tudento. Duca fotto quella Terra, non foloimpedi la fabrica, mientratoui, lopreié con qualche mortalità de'Terrieri, e permuife, che ifuci foldatili deffero il facco:.
La Compagni.s, ósa Confraternità di Santo Antonio de Padoan, nella Chiefa di San Francelco di Aleflandrig infi, saita il nono ginmo del fudetto mele di Maggio, fari fimilmente memorabile il prefenie anno.
La notte poi auantial primagiotino della Pentecofte, che fi alli ventir rè dellifteformageio', gli abitanti di Sotero, ed altri del circonuicina Terricorio di AleCtandfiaz ficondulero improuifamente neila Terra de! Cerroin: Monferato. doue flanano quartierate alcune truppe di Caualleria Fraacele, ed jui depredati dieciotio Cauqlij, furono da loro condorti fubito à vendere in quefta. Citrint Perilche haucndo li Terrieri coli di Solero, come di Fee lizano, Corniento, ed aitri prefentito, che la fudetta, ed altra Cavalleria nemica in qued Monferato alloggiataz valeua venire à laccheggiarele fuderte Terre, ritirarono coa gran preflezzala leguentenotte dentro di. Aleflane driail oeftiame, \& le robeloro.
Doppo efferfilungotempo fermata in Trento la noftra Reina Maria Amn, finalmente venne alla volta di Milano, do n entrò ten $x_{2}$ pompa, e priuatamente alli treata dil fudeto mefe di Maggio, però accompignata dal Rè d'Vngheria fuo frarello, e d'altri Prencipi. e Perfonaggi granti i;mì poi vi fece con gran ipefe de'Milanefi la iolenne, \& de gna ti líi entrata; La onde al fuo arriuo tuttele Città dello Stato di Milano mandarono Gentilhuo'nini loro à rimerirla,ed à baciarli la mano; il che fil parimente dalla nolfra Patria efeguito, con haver per tal'effetto inuiatil Giuriconlulto Gimuan Stefano Stordiglioni,Guarnero Gusico di Francefco (il quale damalattia in quellinfla te impedito mando; m fuo nome il proptio figliunlo Francefoo) e Pierro Martire Arnuzzi; eciafcuno di guelti cfindo comparfo con fple dore degno della nafrita fua, manifettò ad onore della Patriala propria generofità.
$\mathrm{N} s!$ prefente anno poi, nel quale verío la metà di Giusgnoctrarnnole pioggie, che haueuano incominciato à cadere d, I mele di Febraio in queffa Citta, enel fuo Territorin, Francetco Ghilini alli quattordici del fudetro Giugno iltitui il Monte della Pietà , per loccorrere i poueri, e inaffime le nobili fameglie in poutrtà ridntte; e per efecuzione di cofi buona, neceflaria, ed vilc opera, lido-
nò mille Ducari, la tendira difet botreghole quall fí ve" donofotto al Pilazzo de'Governatori diquelta Citta? con hauerli perienldee ceduto di efle botteghe il doninio.

- La note doppo livleime giorno del fadetto mefe, il softro GoupenatoroAntonio Sottelli nelle erà di teffanta, e cre ann! paiso all'airrie vita, huomo veramente di valore oell efercizio militate, per in cui mexiti, ì non per altro riipetto alcefe: ì molso rigoserdemodi gradi; ed onori: suengache fut egli.Magro di Campo den Jerzo di Fantesia Spagauola, Generale dell Artiolitsia, Gouernutore diz: Aleflandia, Capitmonenerale di quì̀ di I Pd, Delxcióni: segtio Segreto, eCauagliere dell'abito di San Glaconro dellatpada : La Citu didAleflandia, in riguardo de'molzi da lui riceuntibenefite indoutra in perpetuo conleruari ne grailfmamemoriziepme di quello, che felidimotit rid fempre con Kaffersan ecoa:gli: efferti amoteuolifimo in
 cididitoblasefon, ed'altri militati aggramij eqeberotamento
 qeattro poutaiparforo io daietto altri parmente poueri zocompagnata cebeorci ascefi nel Duomo, douec com afa faidolenni efequie- it Yefce4o pon tificammenie recebió in fuiffragiodir queltAaima la: Meflas: dipot tudnenídoli medefimi,pouert, conforme haveua egifBrdinato il dilancadauero portatesed as compagnato allu, Chiefa di San Bernatdino, quiui dauasi all'Altare moggione li fil dazafepoltura, loppe la quete io yna lapida. fi leggo in ikingoi Spagmola inkagizia via Ifcrizione, ohein सthimo tipier genaicofidige,


rale adl: deridiertio di quafthstaction Gowernaure; \& Copienoo sonionalo di. Alefandria, oidi qual: dol ripar fal Ayepfics boc.
Dordine poidd Marcheiedi Canezanarimyloper p- 16 mim il gouerno di Aleffandria at Sergane maggiare di guefta Citta Girolamo:Orriz, Firta canto che roffequa mandata por Gouetnayore- va Maliroidi Campo Spa: ganolo:
Hauesa da partirein breug dzimilano la Reina di Spagna, per venifiene in Aleflaidica,e quindi andare al Filia$k_{2}$ per proleguire il tuo:quaristimo viaggio verfova Corte di Madrid, quando id Carazena volendo affecurare le Atrade in vicinanza detremich quartierati nel Monferatos © Piemonte, \& prgliaxe a quaito effetto qualche pofto pefle Langhe, fece yeare dalle partidi la ded Po nell'Adeflandeino vn'aflai-gapliardo nervo di geare; ciodindikea à quateroceoro Caun leggieri ,e duómilla fanti di worio pantoni: La notte dunque doppoli yent'otto di Lugtiohapendo fatto alto, cioć quellii in Cafteleeriolo, e quefti in Marengo, andarono il difíguente al FregaroLo. © Bolc̣p; doue fi trasteti anche nell ifteffo tempo turta la Fanteria, C Caualleria del Prefidio di Aieflamdria la fedetan notte di la vicitaje tutti vnitamente portatif verfo il Caltello di.Lerma, Poccuparobo alli trentadi effo meles dipoi-andareno temporeggiando in quel paefe, per tenerlo.ficuro,fin'z tanto, che haueffe la fudetta Reima finito il fuo viaggio alla volta del Finale, \& fif foffe per quel Mare inuiata verio la Spagna.
finalmente la medefima Reina, che la notte, penantia gli vndici'di Agoto s'era fermara in Caftelnuouo di Scriuia, venne illiudetro giorno in Caftelceriola, trè miglia d'Aleffandria difante, accompagnata dal fío Mag. giordomo maggiore il Duca di Macheda, dal Duga di Terranuona, dal Vefcouo Girolamo Mafcaregnas de'Marchefi di Monitaluauo , luo Capellano, e Eimolinicre maggiore. \& d’altri Perfonagai gra!!di,olire ad aicune principali Matrone, \& la di lif numetola Corte'; 8 doppo ha: uer'in quel Villaggio pranfiro nella Cafa de'fratelli Guarneio, e Chrititoforo Guaftsi, s'iucamind circale vencidue hore alla volta di Alcflandria. oue per la Porta Marenga, che ful pe 12 dilci venuta di pitture obbellita, fece folennemente l'entrata. Eif ndo poifrà l'vio, el'altroraftello diquefta Porta, cioè dentro la mezza luna, ftata eretta, ed addobata vna pofficshia capelletta con vn'Altare, ed ancora a. fi due padiglionidi zendaline coperti, quiuifmoned dalla letica, edentrata in vna da ogni banda fcoperta Cedia di cela d'oro, baciòla Groce.fportale dal V frcouo Dcoduto Scaglia pontificalmenta veftitoje porciail Sergente magginre Girolatae Qtiz., al cui

28:2 IXNN
tarica taua momerim il governn della Citià e Chriftoforo Porea leon comandarte di Borgoglio prefentareno - allifteffa in vo bacino diargento dorato le chisui delle publiche Porte dell'vna, e dell'altro Nel medefimoinItante cominciardoo ì farfi fentirodar Baloardi le Salue Reall, mentr'ella enerana nella ©inàiototo al Batdachino ditela doro,e feta cromefile con -picethe Frangie, portato da outo,togati Giureconfulti di Collegio II quali furono Mario Inuiziati Bermardonauighani, Nicold Cedega, Gioman Paoto Panza. Giousan Marco Guafco, Lodouico Eerrasi, Pietro Guarachi, e Lotenzo Muffa; Amodofene dallaparte deftra delle fediail Duca di Machodaj ed alla failtra il Duca di Terramuoua. Non santofto eperdella nella Citut, come vide fquadromaci hifoldaxi Suizzeri de! Prefidio,dz quali riceuè co'i Mofcheeri, ed archibusi lo zo vo belliffrmo Salue ; \& continuando il viaggio, procedeu ano gli Alabardieri del Gonernatore della Cittil is que'l'ocrafone weftiti allo fpefe del Maicimonio-dell'is feffa Cittid'rna moleo vaga hurea di feta verdeicon tav wori diargento: Doppo quefti (equiuanatifuir frierico munemente :chiamati Meffi dellar Oomunta veliti di drappo biancors e roffo cont fe beretcedumadiro crelpa to de'medefimi colori ; ed appre日io Venimanoli Giurecomulei Psoho Fratreféd Euzzoni y e Tullig Maria Gal larati,quelli Priore: \&é queflivicario conlidodici Deputati algouernodella Citeà, ciod il Medieo Andrea Catro, Flaminiodal Pazep, Annibale Muzio, Gbouan Francéco Ferrari, Emilio Inviziaci, il Capitano Giacomo:Outauiano Ghilini, Eado Melazai) ilCapitano Frateefon Ghilia ni, Antonio Francefor CaRellani, Giacomo:Filippo Boly la, e Probo Fr ancéfc o Lamborizzi; fi quali tusti erana veftitiad vn modo di drappoidi fera nera: Doppoqueftifeguitauanoldodici Gentilhwominicletti dalla Cirta per a fitterealla Remai-veftiti netla fute etta mmentera, cioè il Maffro di Campo Lodouico frareHodellinutore, Valerio Bugliani; Oiouan Bretifa lnarizitai di Gunhanto, il Capizino:Filippo Curaco; Agoltino Cackitda Ptoh, Entigo Petterari, il Capitano Francefco Eirolamo ohiliai, il Sorgente mogeinre Luipi Barftra, Nieold Caftellani, Sebaj filazo Mantelli, Cailo Ardizzoni, e Chriftoforo Guafeo di Otraniandtqueft erano feguitatidal Sergente maggio. re Ortiz infe me col Comandante di Borgogliore da not bilifima Corona di Cauaplieri della Corte della Remop: doppo i quali veriuano il Conee di Piqueroa, ull Marcllefe di B: Imar, finalmente lamedefima Reina; Quefta poil siunca alla Plazza grande, vide tuma la Milizia della Citez in fquadront cofinedinatamente difpofta, che rimalie cont gran gufto, ed appieno fodisfarta ; 'come anche tumi quen Ferfonaggi graadi, che l'accomp ygrazamo; fodarono afthi la difpoitez2a, bella maniera di effi Milizianti nelfaticare li Mofethetti, ed archibugi loro, co'i quali perete volre replicarono vn lieciffime Sa'ue
Dalla Phaztientrata ella nel Duomo, doue l'a (pervauat 9 no il Cardinale Mon talti, il noftro Vefcouo, e quello: di Tortona, bacid con le Colite cetimonie di nuouola Croce; Ex poi con'm lodiofi concentifi canto il Tv Demm: doppo quefta forme funzione, la Reina dal fopracermato corteg: gio aec $\delta$ ipagneta, fitrasferi all'alloggiamento preparatoll nel Palazzide fratelli-Rernardinoje Francefoo Varzi ab:tato dia March ele di Spigno Federigo A finari Cartetti . che lhavelraper coff fatra occafione, di qualáque cola regiamenre' addobbath. La matrina poi feguente fi compiacque di ritetere il druuto riuerenziale inchino, ela-Feiarfítiaciar-tantito dalli Depurati al g.uertio della Citra; nef cui nome il fudeten Buzznni recito alla di lei peffeniz 2 ma brettic $O$ azione, la quile douena recitare il Giureconfuleo Michel. Girolamn Mandrimi elerto già dal Collentie de'Giurecôtultii mà per effer egli litato da graue malatia impedien, non porè adtmpire quelta funzione,
Aldoppopronfo vfci alle ventiduc hore incirca fopra vna Carrnzza per vede pla Città, e Borgoglio,e cuel poco fi era firto nella fua venuta, contorme alle deboli forze di efla Citra. Vide adunque nellangolo della Piazzz grande, che tilguarda da vn canto lifeeffa pizzza, e dalfaltro le due ftrade, cioz per dritto la Maeflra e per fianen quella, tper la quale fi camina verfo da Chiefa del Car. mine : vna trionfale Porta di mattoni fabrieata in quel firo, effendofi creduto, che la Reina voleffe per la Porta di Valenza ferte inquefta Citta la fua entrata, ed in conleguenza nel venite dílungo per la frada Maeftra nella lu. derta Piazza; pafare per quella Porta, epoitrasferitfin ad

## A. $\mathrm{L}^{1} \mathrm{I}$

Duonso: la vide adunque da quaitro colonne folfentatae da taa ben langa cornice coperta, lopra fa quale s'zmmirano quattro thatue, cinè due di efla'Reinz, el'alteredel fua Spoto il R Filippo Quarto, e être maeftreuolmente fater, coi nomi, dellpna, e deltatro à i pic di lorn lorto il mome di quella fiteggono le feguenti due If crizioni verfo La AtradaMzeftra.

ExpeEaciffima Rogione plamdentebus dudum oxcopla animis fidelifiwa Cixitatics:

- voro la Pizzza,

Serrmifines Maria, Anua oum Polentifion Hifpaniervit


Cotto il nome poi det Ré fif leggono le due iofrakeriat Ifssizioni verfola fteada Maeftri,

 Opaduc: wistro magis dum tranfit figit.
e. verfó la Piasza,
$\because$ Profitiso lawijg ammibus fortuactiffroi Crines;

A. Oorbis complexuras Maieffition' non chatwros.

- Me knnezzo di quelte Starue appaiono e dall'vna, e dal- an Itwera banda di effa Porta l'Arme del fudetto Ré di yulieuncon proporzionare pitture in forma grande fabrieas te; \&fopra di quefte forge vn'alira Statha della medefima grandezza dell'altre, che rappreftenta- la Fama con la tromba nella manor fotto le ifteffe Arine fi vedono quelle della Città di Aleffandria di minore grandezza delfo fudute.
rCrdendoff pariniente, che lifleffa noftra Reina come di toprafiz detto, voleffe fare l'entrata fua inguefta Ckit per la Ports di Valenzz, fo quefta di vaghi ornamentise di affi viuacipitture abbellita ciod nel mezzo e loteo a quistro Legiette di thateonifabricate, \& di cololedome to, ëcelefie nella fommita di offa Porpa vagamente ornive, fi vetono l'A rtuè del noAro Filippo Redi Spagna ; da quattro Angiolifoltenute, iquali per driteo fanco riceo uonn uiburo dal Tanato, che porando, e tenendo tosto it eapola deltra, non manca di verfare in abtiondante copia telutacole; \& dallailro canto vedefi la Bormida, che volendo efl; reuafiemoladell'amico Tanaro, in sforza di mianifeltafe's pandendo ifroi chriftalli, la dimozione parncolare. che prolefla verfola Reina Maris Anna : Sotto i fudetri fumi appaiono virtit pitture, frà le quali fifcorge la'fedelta, che Itringe con liz mano il fugello con l'Arme dilla Gitta, econ quefte pirole intagliato, Das, \& Regi. edal 4 atero lam del fadetto Simbolo fif vede Aleflandria fodra le ruote di Artighetia, che tenendo in mano elanzé; \& tâci di ipighe, vien da Cerere coronata; conlibri aperti nell'aria ipiegati; con arnefi di qualunque lorte mplitari, con Pontificali Regni, econ Capelli Cardinalefchi; e Mitre di Vefcoui : Sorto poi di qualle due figure fí finne Vedere Minerua, e Pallade; quella foftiene con ambedue le mani vn libroaperto, nel quale filegge quefto fentenzio'ó Motto,

Initmm Sapimatia of rimor Domini .
Pallade poi, come guerriera, fi moflra con la cellata sud capo, c conla lanzia nel pugno, perd confembiante, che fpira in vñ medefimotempo \& amore, \& valore.

Doppoeffetfidue giorni fermarala Reina Maria Anna in Aleffandria, da quefla Città sal le hore venti, ed vna incirca delli tredici del fudetto mele di Aoolto fece partenza verfo la Terra di Caffine,oue dimorò la notre. \& di la trasferitafi uel luogo di Sp gno. quindi per le Langhe s"incamind alla voltá del Enale; In quefta Terra ella fí fermò fino alliventiquatron giorno feftiuo d. I'A poitolo San Bartolome: 0 , nel quale falita sal le Galere à quefto effetro apparecchiate in quel Mare, feguitd il fuo deftinato viag. gin verfo la Corte di Madid.

Il Marchefe poi di Coraxena, che defideraua fare oualche militare imprefa nella congiuntura della dimora, che faceua nelle Langhe is vicinanza del piemonte la maggior parte del fuo efercito in quelle persi mandato p:r afficurare il paffagio pe cola della Reina; mentre fi trasferiua verio il finale. pole il lin penfieroin quella di Ceur, che tiene una molro confiderabile Fortezzacongran diligenza cuftodita da'nemici : Venuto eglidunque in Aleffandïa il quarto giorno di Set-
di Sertembre, dì prineipali Capi militari accompagnato, diede ordine, che fi faceffe, come fil fatto, alli lei di effo mele vin Ponte di bartche fopra il Tanaro, fotto la Terra, di Solero, affinche per quello poreffe la foldarefca noftra paflarfene alla volta della fudetta imprefa; il giorno poi feguente ufci da quefta Città il Marcheie infieme cooifudetri Capi, \& altri; \& incaminaroficon tutta la gente di quefto Prefidio, e con tri pezzi groffa di Artiglieria fuori della Porta Genouefe alla volta di Borgoratto, inuiò di lungo tutto il militare apparecchio fottola Terradi Ceua, la quale fu da'noftrialli quattordici dell'ifteffo mefe con poca dificoled orcupata; \& il di appreffo sitornò in Aleflandria il Marchele col Cattellano di Milano Giouanni Vafquez Coronadojmà il Caliello affai forte,décofi diviueri,e munizioni,come di valorofi foldati fufficientemente guamito fece cofi gagliarda sefiftenza; che il noflro elersito valendo l'impreia di quellz elpugnazio-: no molto difficile, determin ò, conme fauiamente fece, di abbandonarla, e ritornariene dond'era venuto ; alla quale' dificolta le n'aggiungeua eziandio vn'altra magriore; Impernche linemici, effendofi portati con trè mila C\&malli nelle Terre di Felizzario; Aanone, Cerro, se in altricirconuicini luoghi,, diedero affai che penfare alli Spagnuoli, dubitando, che nel proleguimento dell'alledio di quella Fortexza, non paffafle il Tanaro quella Caualleriz cofi numerola, e li metteffe à qualche pericolo, nel quale anche larebbono ftato li viueri, e le munizioni, tuttauolza che foffe bifognato di mandar',e quelli, e quefte verfo la detes Pizzza.
Prima che li fudetti tr` mila Caualli entraffero ne'fopraccennati lunghi, gli abitanti di Solero; Corniento, \& altri dubitando oliai, che i fudetti oemici non arriuaffero con le icorrerie. loro in quelle Terre, fi ticouetarono preflameate con quello, che fecopotern condurre fotto le mura di Aleffandia, conforme haueungo altre volte fatto in fanili occafioni.
Effendo poi fuasiea l'imprela del Caftello di Ceua, l.efercito de'Spagnuoli, che di già s'era leuato da quell'affedio,cominc:ò allitedici ad arriuare nelle parti dell'Aleffandrino,\& in particolare ventinoue Compagnie di Fanteria Alemanna, edaltre nazioni entrarono in Aleflan. dria,e doppo effer'in quefta Gitta dimorate fino alli vens tiquattro, andarono infieme col reftante della gente nel Monferato ; e poi la notre auanti li ventifei dehriteffo mele di Settembre, turti vnitaniente andarono in Pubine, \&tLu, Terre dieff Monferato.

- Alli quattro poi di Ottobre, nel fpuntare dellalba i Franceis, e Monfcratefifcorfero con la Caualleria loro nell'Alefiandrino, e maffame in Soleto, dote fecero bottino del beftiame,. 2 delle sobe, che vi trouarono,vecifera alcuni paefani, ed attaccarono il fuogo ad alcune Cafe; dipoi,eflendo \{corfi fino alla Chiefa di Loreto in vicinanza.della Campagna di quefta Citti, diedero al prefidio di effa occafione di farficon due Cammorate faturare dalla muraglia verfo. Borgolio;il che non eftante, doppo haner iuji depredata gran quantita dogni forte di beftiame bovino hebbera rempo di condurlo in ficuro .
Non andd pai molto, che i medefimi nemici venuti dh quà del Tanaro, sinoleraromo di nuouo allidieciotto del ludetto mele fin fotto athe martádi quefta Citià; e fact che ggiarono in particolare le Caffine, che giaciono fuori della Porta Genouele, \& poifeceto col bortino ritorno donderatio venuti.
Fratranto che li Francefi flauano nelle parti del Monferato, e delle Langhe quartierati, nel mefe di Nouembre diedeil Marchefe di Carazena ordine al Conte Gadeaz. zo Trotti, che 6 portaffe, come fubito fi porto, con circa milic Caualie nelia Terra di Cafine, per affecurare di quefta maniefa il Territorio Aleffandrino, \& impedire le leorrerie, \& iliaccheggi,che i nemici faceuano in quel. lo axtogni loro compiacimento; mà perche la fuderta Caualleria fece la tua entrata in quel luogo con learmi alla mano, equafi, offilmente, come fe iui foffero ftati inalloggiznento inemici, gimstero gli abitanti di tfo da quel. lapparente rigore talmiente ipauentati, che fo nè fuggia rono hen prefto, latiandole propric cale, \& lontanze lo-m in predasti quei foldati; Perciò eroulindoficuafitutte le cale vore di abitanti li Gauai leggieri nè denelironós erà gli altridanni, che vidiedero, pid dileffanta, poiferuirficellgamimi di qualle, abbrucciandoli per vío loro. : Hauendopoili Francefi albapdonato il Monferato , e
le Langhe, con efferfi ritưati verfo l'Altigiano, il Conte Galeazzo Trottileuatofi anch'gli dalla Terra di Calfio. ne col tuo groffo di Caualleria, ficonduffe ad Ouiglio, $e^{-}$ dindi hauendo paflato il Tanaro, andò alli diecinoue dellifteflo Nouembrea quartierarfi nella Terra di San Saluadore,oue dimorò fino alli vent'otto, e poi fi trasferi con la fua Caualleria di là del Pò ad incorporarfí col refante dell'efercito Spagniolo : ed alli dieciotto di Decembre il Rè di Spagoa confermò all iffeffo Conte Trotti la Luogotenenza generale della Caualleria di quefto Stato.
II giorno ventefimo primo dieffo mefe, feftiuo dell'Apoftolo San Tomalo, il Vcicouo di Aleffandria Frate Diodato Scaglia celebrò coo folennitujla Meffa in quella Catedrale perla grauidanza della noftra Reina di Spagna ; petil che fureno anche cutti gli altri VeicouidelloStatodi Milano con letrere pregatidal Marchele di $\mathrm{Cam}_{\mathrm{m}}$ : razena; e finalmente alli ventiquattro Vigilia de: Narale di Crifto noftro Signore venne à gouernara la Citta di. Aleflandria mintorim il Maffro di Campo d'vn Terzo di : Fanteria Spagnoola Baldirio Codina Spagnuolo, mandata: dal Marchere dị Cazazena, fin'à tanto che il Rè noftro Fi-'; lippo Quarto hauefle farta elezione d'altrr Gouernatoredr
Queftianno nel quale fil Podeftà di Aleffandria Girolamo ragnani patrizio Milanefe, \& Federigo Bianchi hebbe per va bienio ia coofermazione dell.iffizio di Referendario di quefta Citti, 1 Inuerno fi dimoftrò tonto bello,e piaceuole fenlza'freddo,e lenza ghiaccio, che feriobraua pià cofto vna Primauera, effendofi vedundià germogliare gli arbori frutriferi!, e e puntare i fiori ne'gi ardini.
Alcuni poi Giureconfulti Aleffandrini, che ne gli vffizi? da loro per l'adietro lodeuolmente amniniftrais diedera: di fo ftefi onoratiflimo faggio in ogni azione, furpnopari-. mente in altri carichi. equefto, ellieguente anneancora impiegati dal Marchefe di Carazena G.suernatore dello: Stato di Milano. cioè Sinibaldo Boidi fu fatto Podeftà dik Vigeuano, Nicolò Guaftauini hebbeill Filcalato di quella Patria, \& Ottauiano Gallia ottenne per quattro anni auuenire dal noftro Rè il catico di Referendavio della: Citra di Lodi.
Hauendo ne'primi giorni di Genaio Agoftiso DomeniCo Inuiziati rinunziato il carico, di Vicario generale al Velcouo di quefta Citta Frate DiodatóScaglia,con granadiffimo difgufto di eutra la Páriá, per efferfi egli Cempre verfo di effa, ed in generale ed in particolare con lodista-zione di tutti portato fil dal tredefimo. Prelato eletto aliz fette del fudetro mefo per firo I'souicario generale Erefano Balduzzi natiano della Tetra ti Bergumafco nell'jnfe: riore Monferato, Canonico di Santa Maria della Nenedí Borgoglio in quefta Cirt?.
Sitrouauano i Monalteri delle Monache della prefente. Città ridotiia tale firetcezzadi, viueri, per non poter, cofi da'diuerfi Cittadini, some d+alcine Terre rifcuotere i firtidimoltianni, per lis etifiche doweuano e daiquelli, eda qualiericuperare, che haskedo effe quelta loro efrema aeceffea con Memoriali fignificatapin voltealli Gonernatori dellaStato dimilato, रे̀ trouare ${ }^{2}$ quefto grande inconucuiente eppporturia cimedio, finadmente it Narkbere diCarazena delegò il Se-
 Aegio Filcalo in Milano, fidallifteffo Gouernktore dele: gato per la differenzas che paffaua trà il iudetro Vefoouo e la Città di Alefindria, Il quale 'emaporevanurofene quil alli ventitrè dell'ifeffo mefe di Genaia, cominciò ad efeguirela fua delegazione.

Frattanto, effendo quefto mefe venuta nuoua dolla morte in Spagna occorfa nel Conte dilSiruela, che fin Gouernatore dello Stato di milano, la Cirita turta di Aleffandria in particolare nè ientigrandiffimo digufto per efferf egli dinioftrato,mentre durò il fato gouernos ed anche doppo, offerionatifimo, e benemerito fempre, verfodjeflay e malfime quando feoe della medefimia Citta infortuazionetanto lodeucle appreflo il noftro Rè Filippo Quarta: In conformita di che fi vede nel publico Archiaio di Aleffandria eviene, come vna ainia, conferuata la beniguiffima lettera; che liffefo Rè fcrifle à quefta Città in ringrasiamentodel noftro verio di luidiuotifime vaffalaggio con ogni prontezza dimoftrato in tuttele occafioni.e maffime nella guerra da'nemici moffa controla Cieri di Tortona.

Doppo hauer'll Delegato Sènatore della Oía afai bene in aiuto di quefte Monache operato, coftringendo col $\mathrm{Nn}_{2}$
mézzo

## 284

A:N N
mexza di minacciate pane i debieori ì daresfe non in turto,almencin parte ad effe Religiofe 12 do uuta lodisfazione,come anche ad affecurare le mede fiane per il refiduo. che doueuano rifcuotere da'ludetci debitori, parti alli trè dí Febbraiodi Aleffandria, per ritornariene alla volea di Milano.
Turtauia perfeserando con Atraordinaria piaceuoletzallnuerno, fí icordarono del folito vernale rigore gli htomini affatto, ed artefero ì gedere con ogni boro confolazione di cofilieta, e zemperata ftagione fimile del turto alla Primzuera.

Alli noue poi del fudetto mele, hauendo il Gouernato. ye dello Scato di Milano mandato l'auifo infcritro al Senatore Giouan Battifte Cantone. dhauer à quefto il Rè Filippo quarto fatta grazia dell'wfizio di Roggente nel fupromo Conieglio d'Lalia in Spagna,fa difiubito portata la nuoua in Aleffandria, la quaie in dimreftraxione della contentexza, ehe nè fentiua, fece incontanente dipingere l'Arme della di luiftirpe con la feguente Ifrsiziome in fual lode \{opra il publico Palazzo della Comunità, oue fi vedono anche dipince l'Arme dalan principali perfomaggi, cioe
IUngififo. D. D. lonnal Bepeifs Cuman Alese Copiranal Im Aisia Mcdinheni Primi Ficanio; Dulale im Crpinanomes
 Mon Samerori.

## 

 meiminas Alexamdrixu Fi P.- Ed alli tredicidellifteffo mefe di Febbrajo il fudetta Rè noltro Signore fece grazia del gouerno diquata Città à Pietre Gonzales del Yallo Spaginuolo, cha feruiua nella Provinzia di Gallizia in Spigne con carico di Ge nerate dell'Artighteria; e glielo diede con lifteffa patente, con le quale lo concefle al fuo defumo anteceffore Antone Soctelli.

Ne'primi glorni di Marzo', fi ledaronol went fottetio srionali con tanto impeto nell-Alefandrina, efalerove, che noo folamente poiero in fconpiglio; egettarono a zerra le tegole dalli tetti, mì eziandio aprirotrole fine ftre, berse he liangate, con haueranche aterrati, e qiafi diradic ati molti, e molti ben grofi arbori, efatti altri norabili danni.
Alle trè hore poi della notte doppo $k$ cingue del fudetto mete, it Maliro di Campo Baldisio Codina Gouer: patore per tstorim di Aleffandria, dopppo efer faranda 1 ungaincturdbile inatataia oppreffio, finidi vimere nelltecà di cinguanta, efic anni;\&til fro corpocondonto con pompofo funerale:tla Chiefa di San Bernardino; li ta data iui fepoltura preffo à quella del Gonecratore Anto. nio Sotrelli.

Refe anche degno di memoria queftrano la prigionid dill (adetto Rietro Gionzales ; mentre della Covte di kas: dridfe ne verinuxubla rafitenze diquefto luagbaerno; Imperoc he andando dis Spagna vna name alliz vopadiGeimpux, rmaiferalo due hore dis notre dellif fedici die Aprite,
 lemole reltal ipiera di Popente, givrifdixiont della thos publica Genove 1 © poco ditame da tecra; flenza conmas Sto'; ne combarimentoalcune; da vra nauede Cortari Francefi, la qua le non sera per auanti umcoraefercitaza
 mieramenternelle fafed ${ }^{\prime}$ Alaffi, e poinelle Ilole de'Santi Ontorato; eimatgberita poffedurt dyl té di Francia, oue giunti poi altri Corfari, atteferorntri vaicamenta per lo. Ipasio di mone piorni, à djuiderfitutro cia, che fopra di eflumaétrolarono cioe in contanti mezzo millione ineirea, quantità confiderabile di merci, perle, ed altre gioie, \& mer mithavine di grano: Denero di quefta dunGue fradduderfi paffaggieri; ed alcu i Vffiziali timare il nofire GonernatorćConzales, in fieme colic fudetti prigione : \&F leceperditade'danati; edi guanob houeua feco di- affas confiderabile valore: Furono pexi carti vnitamente condott à Tolone, Cithà marirrimı di Prouenza; fin'z tanto che s'aggiuftaffe lo rifcatto loso. Tortona la teve allalteiza duntritceio incircala quale caginnô un tred do poco diffimile da quelhn dellifouerno; e pofeia tegriapprellola brina, che arle; par cofi dire, in alcuniluoghi, ed anche nel Territorio Altflandrino liteneri germogh delle vith, con grath pregiudizio della furusa vendemmia.

## A L I

Havendo Giouanni d'Auflia figituolo gaturale del Rè di Spagua Filippo Quarco, e fuo Generalitimo dee Mare, infieme col Conte d'Ogmate Vicerè di Napolifatta iftnaza al Marchefe di Carasena Gouernatore dello Stato di Milano,affinche inurafie per rinforzo della tua già pronta Ammata, vin neruo di Fanceria cauaro dal'elercito del medefimo Stato M. laneft, per andare imfieme con quefta alla ricuperaxione di Portolongone nell'Ifola dell Elba in Tcicana, che fù gia da'Franzefi con la forza dell'armi verrpase al noftro kè di Spagne, inuid il marchele quartro Terzi, cicé vno di Spagnuoli, laltro di Napolitani, il terrodi Lombardi, el'vitimo di Alemanni; equefa Fanteriacfendo alli dodici, e tredici arriuata in Alefandria, Eif ocasferi poi alla Terra del Bolco nell'Altfandrino ; ed accioche andaffe con ficurezza verfo il Finale ad imbare carfi, mandè liftefio Marchele mille Caualli incirca lotto la condotta del di lei Generale Vincenzo Gonzaga, e Inogotenente generalis Conte Galeazzo Trotti sla quale Cauall eria effendofi radunata nel Eregarolo, vn miglio incirea diftafice dalla fudetta Terra del Bofco, fece alti quattordici, cofi quefta, come la Fanteriz dindi partenza verio Rivalta nel Monferato; e di qui andatelenel'van, e Isatra fino al Cuiro Teriz dalle Langhe, la Caualleria dal fivo Luogorenente geverale Conte Troui accompagnatas gitornònello Sesto di Milano, e la Fanteria col Generale Gonzaga feguitd il viaggio verfo il Finale, oue ginusa alli dieciferte, fece alto al cuni giorni, per alpettire le Galere di Napoli, ed andarfepe topra di quelle alla deftinasa inaprefa di Portolongone, come fece, effendolene poi Pifte fo Gcneaga doppo limbarco deluderii quatero Terzi, metornato verfo to Staro di Milano.
L'Armata dunque marittima, che confifteua in feflanka vaffelli da guerra, in galere venti, ed vna, in tartane, \&6 polacche cemo, e trenta, ed in felucche cinquanemed era condotradal (wo Ceneralifimo Giouanni d'Aufina infiei me col di lui Luogorenente senerate Conte d'Ognate Vis cerè di Napoli, e Maltro di Campo generale Diosigi Guzman;, andò: alli vexticinque dellifteflomele di Mag* gio a mettere incontanente l'affedio alla: wodetta Piarza diportolongone.

Alli ventifei, gioxno folennifilimo delf Afrenfione fa. ceflimo perditz del moftio Podofta Girolamo Eagnani, huomo per alero imucse molico riguardeuole, come quelo to. chetotre allieffer ftato Giuseconfulto del Cotegion, hebbeluoge cria Li leffanza Decux ioni di Mitano ; tii Vicat rio di Prouifione di $\in f f_{a}$ Citrà ; iui ofercitò ciiuerve Giulk
 Genernle dell'. ierciso nelto. Stato Milanefc. il tuo corpe Gornella Caredrale di gwafa. Citte, cioc̀ nella Capella di San Gittleppe depofitaro finta tanto, che fitoffe portase nel (epol cro devinoi maggioni ne $H_{2}$ Citial di Mil mina, elay fciò carico nel tuo teftamento à preprij erediper la colo brazione di otf in liz Meffe in fuefraggmo delltanima fuas cioz, mille in Al flandriaje dae millibella ua Parria con nedine, the cuere fi celabraficio fubiso doppof guita la
 frequenza i peregrinidi vaxij pacfi, ed inparricolare della
 per andariene à pasticiparein Roma de'tclori dal Sombsoa Panicfioe Imnocenzo decimo aperticol miveza del Santifimotiubileo; efraglizalri it Confraternira della Trinita di Forino dialcupi principaliGeneilhuomini, o draltre qualificate perlone copiola fece per Ateflaterra pafiaggio a gli otto del fuadetro mefe di Giugno, e s'auniò allo roltadi Roma.
Eurono poi alli ventifette dellifeffo nefe accirdati alcuni Capitoli da offeruarfi fra li Goumationi dethidue Rè di Spagna, e Francia, edel Duca di Sauoia, cioè di Corm \{ale Nouara, Mortara, Vercelli, Aleffandria, Valerza, Tria no, Santia, \& Anti; li quali Capiroli furono approuari dal Signore di Sant'Angelo, e ratificaid da Mompelar per:CaGalef: \& per lo Stato di Mikno:dal Marchele Cinleppe Coino Gouernatore di Mortarain nome diefla,ed anche delli Goufrnatori di Altflandries; Vercelli Mionaca, Vaten2s, e Tortona, dordine det Mavchelèti Carazena ; e dal Colonello Catalano Aificri Gove rnazore dl Trino a nome ditffa, e de'Gouermacori d'Aifti, e Samià, idrordine del Daca di Sauoin:ed occorrendoquak he acelidente per olferuanca de'fudetti Capitoli concernenti N1 benefizio de" fudditi de'fopraccennati Gouernarori didmbe le Cornne, \&e del Duca diSauola, mentre fradidoro pericuerala

## 

geer mof farit Capo it Cable dal Marchefe Giouan Tomafo Wherie dol Cominiffario generale, Gicuan Battifta Montielio, ritpt uo a Vucelli, Nouara, Mortara:ripetto ad Aleftandria, e V lenza da Federıgu C.lori, é Maltro di Campo Gubricllu Natta: In Aletlandi ia da Giufeppe Panizzoni. In Valenza dal Gıureconlulto Andrea Hichiocchi, e Capitano fluo fratello. E per Nuara, e Vercellida Tefeo Ralpa; e per Moitara dalGiureconluleo Nicold Ghelleri, refidente in Palettro: eper Trino,San.ia, \& Alti, \& altre Terre dells Stato del Duca di Saunia, fincorrerà mbito alli Gouetnatori d'Alti, Trino, e Santià; g̣uali tuttihauerannocura di. riccorrererupetiuamente per ii rimedio. Elfendofi poi alli fudetti Capicoli fatta m'Aggiunta tettolcritta dal Signore di Sabr'Aadrea in Tonco; dal Conte di Verrua in Torino;e dal Marchefe Giouan Franceico Jerma in Milano, furonoe queita, equelli per maggiore comodità de'popoli delle fopraccemate Cit-a, e Ierie ltampati wiltamente in Cafale.
Allienedicidi Luglio, il Guııconfulco Erancefco Panás. Altaminano Spagnuolo, Eifcale deHa Citrà di Pauia,fàdat Gouernatore dello Staro di Milanoreletro Podelta di Aldefo fandria yin luogo del defunto Girolamo Eagnani: Pofeia, doppo haner" il Gouernatore di Portolongone valorofamente difefa in nome del Rè di grancia la fudetra Piaziza; difperate di poter ticeuere i necèffarif.\{occorf, à fine di proi lungare la di lei refa; e ridot.o in poco numero di difentiós si, con li quali nonporeua in modo akumo refiltere à cól potense Armata, com'era quella, e per terra; eper Mare del noftro Rè fotto-ilcomando di Giouanni d'Auttria, finalo mente firefecon onorati patti alli dieci di Agolto, giorno diSan Lorenzo moltofolenne, 8 memorabile in particolare alli Spagnsoli.

Nella fudetta imprefa di Portolongone fi portaronocon valore alcuni Aleffandrini, effendof dimotrativeri figli di guetta Patria, chefu., e tuttauia perfeuera d'effer'inogni tempo, ed occafronegenerofa madre di huominimaffme nell'elercizio milizare di gran cozaggio ; e furono quetti, Carto Porzelli, Ippolito Bulla, ed Alberto Gualco,turti tré Capitani di Eanceria Lealiana; it primo déquali rimafoda vna mofchetata ferito nel vemre, fitcoltretto a fatipor: eare in Alefkandria, per rihauerfi, come poi doppo tungo tempo firihehse; gli altri due da molchetate parimente colpiti, finirono invn fubito per feruigio del noftio Re ll giorni loro ; come anche Giouan Iattifta Ghilini fighalo dell'Ausoreche militaua nel Terzo del Conte Millue di Campo Francefco Arefi , dimoltiola fua prontezzainelé guire con ogni puntualità tutci gli ordini, che li furono dauj onde non palsè molto, che nèfürimunerato.

Allidieciotto incirca dellifteffo mefe di Agofto, l'efercito nemico numerofo di fettecerito Cauai leggieri, ecinque milla fanti wiciti parte da'prefidij del Piemonte, \& Monferarose parte dell'efercito del Duca di Sauoia, fi traffenià Quarto; e nella circoouicina pianura della Cituz d'Alit ; dipoi s'auanzò nel Cerro Terra del Monferato, ed in Anmone, \& quindi nelle Terre di Felizzano, (quattordio, Mafo, ed altre, pet offeruaregli andamenti della noHra Cavallersa, che ińtipmero di mille foldari dimoraua nella Terra di Sake alla riua del por fruata; e poicia fece alli ventiquattro del medefrino Agolto alcune fcorferie nelcirconuicino Centado di Aleffandria. Frattanto, ifup detti noltri Cauaijleggteth, che baueuano pigliata moltra nella fopraccemara Teitedi Sale, fil leuó di quà; é traveffando la Frafcheca dell'Aleffandi ino, venne al Bofćo, e pot fi conduffe a Sczè, Riualia, Caftue, \& Caftelnuouo à finec: Cpaliegsiareha Fanteria notira sbarcata nelfinale, diritorno dall'mprefa di Portolongone, per venirlenenello Stato di Milano. Doppo effer'ella dunque paffata perle Langhe, \& Monferato, giunfe alli ventineue in Aleffandria, ellerido nell'ilteffo tempo la fuderta noftra Caualleria; per il medefimo viaggio ritomara nel fuo primiero quartuere di Sale; nel qual mentre i nemici, che haveuano fate alto in Nizza della paglia, per offeruare ciò, che hauereb. bono potuto efeguire i nofiri, ele nè ritornarono ancheffi à Felizzano', Quattordio, Ntafo, ed inaltrivicini Luoghi.

Nel primo giorno di Settembre vici da quella Citta la Fanteria tutta, che venuca da Portolongone, haueur iui
fatto altoje paffata la Bormida, niand83 pigliare alloggiamento nella Terradi Capriata in Monferato, à fine dicoAtringere quel paefe à coneribuirli, mà indarno ella fi mife alla prona, per effettuare quettofuo penfiero, thando l'impolfibiltà di porer cauar danaiida quei Monferatef tanto poueri, che appena poteuano foftentare fefteff, e le mefchine loro famiglizole. In quetto menere, li nemici dimorando turtauia nelle fudette Terre, pigliarono inotricale gelofia, che alli cinque delfuderto mefe turta la Cauallerià jila quile rencuano in Sale, fecero venire nel bofco, e Eregarolo, e mandarono anche in quelle due Terreil Reg gimento di Eanteria Alemanna, che ftaua di prefidio in. Tortona; emenre la notte doppo gli otto di effo mefe, vas truppa di trentacinque Camai leggieride'nollri fermata in vna Caffina preffo alla Terra di Ouiglio, perfareiui fit guardiajin vece df fitlasfipdfe à dormire; onde fouraggiunIa ella da cento fiancefi tuti à Cauallo, che circondarono - dogniptorno q écongtanprentezrala detta Caffina, non łiebbe tempo di dair dipiglio all'armi, e rimafe in preda loro; contuttocib̀ fi contentarono inemiti di pigliarli trenta Caualli folamente, con effeifigli altri (aluati; e lafciat预et limedefimi foldati; eperche il Luogotenente'della faderta truppa vuolfefare,come conueniua; ogni gagliarda refrienza, fit goli da glitieff Francefi ferito in vnbfactio. tiniafmente Goppo-haner lefercito nemicodimorato nello fudette Terre, quantoli parfe, efcorfa la Campagna, doue fl furo guifo inelinatra, e fino in vicinanza di Aleffandria, fe nè leứ alli dieci dèllifteffo mefe di Settembre; \& doppo haveregli fatto gutare on Ponte di barche 'su'l Pó dalla partedi Verrua; ficonduflenel Monferato; e di Ia effendof accolato alla Sefia ungroffo della fua Caualleria, paffard quelfume a frome di Peletra, fece alcune fcorrerie nel Nouarefe, depredando in alcuni luoghi di effo Territorio ciò, che pecta depredare; tc effendo poi ripaffeo dall'alcra Banda dellifeffo finme,trafcorfecon le fue truppenel Difretto Vercellefe?

Erattanto, il Martheffli Carazena in ricompenfadel va- 2 lore diGiouan Batifa' Bhilini, e del di lui punnale ferio $-~_{\text {e }}$ gio riell'imprela di Pertolongone, lonorò: alli tredic̀i del fudetto meft, deHa Compragnia di Fanteria Laliana; vna pẹllepiad vecchie; achtherofe dell'efercito, vacta pét la promozione del Captitno Pabio Belloni af carico diSero gentemagioioredel Tetzo di Fanteria Lializas del Matro ci Campo Girolamo struntipaia

Per la fopraccernatio món dénemaci nél verceftefes ingelofto non pocoil Caraxepa, fece alli quindici letaré dalBofcos e Fregarolo tutta la Cauallerita Eanterias the jui per alcuni giomi dinorato haueua, e per la Frafchérta dell'Aleffandrino intuiatala verfo Piouera s edi qui fattalk varcare il Pbila mando belh Terra di Candia in Lomellit ta; perchencfle pronta, eviglante ad ogni tematiuo, che haueffero potutofare inemicinelfe parti del Verc̈elfefes. come anche la Fanteria, che ritornata dalPimprefì diPor tolongote, fi poftil inalloggiamento dentro la Terta di Cipriata in Monferato; fiteno di la, e vemura in Aleffandria;vis fettò mgiorfoo ed vna notre; \& poimarcio, dou's


Nénedefimi giorni ancera! -il Couénatoie dr̂̀ quefta Citta Pietro Gonmales, Jopporefer flato diotorno a ferte thelf priglonédel Signote di Pol foprala di lui naue chiathatia Rizzia nelle Cirts ditolone, ottenne dallifteffo, mídiante la taglia di alcuní thigliaia dificudi, fa hiberta. Alli vent'vno poi, giomo detrapofolo Sá Matteo, fil veduta sul l'Alpi di Tortom la neue all'altezzzd'vn mezzo brazzo, per la quale divienta la fagione dell Auruno affai Higorola, femereua contiteffetto vn vero Inuerno, canto grandefi faceua fentire ilfreddo, equinell'Aleffandrino,ed in altti tirconuicini luóógi.
Nel füdetto gionno parimente finnctp chiure enter fe pore d'intorno alla muraghia di Aleflatidria amentere attiendeiano adentrire in quela Città mille cínquiectento fanii fcelti da tutte le Compagniedel noftro.qfacito, cioè Spagrmoli, Borgognoni, Lombardi; ed Alemannit e nellifithe tempo s'accoltarono anche à quefta Cirta thote Compagnie di Cauai leggierí; olere ad alera Cimplteria, 'che iu:
simnde
giunfe del Reggimento del Colonello Stoz, à fine diaccompagnate voitamente con le fudetre noue compagnie la fopraccennara Fanieria, la quale vici d'Aleffandria nel principio della notre, infieme con la munizione da guerra, dodici icale,ed affai buon numerodi zappe, zapponi, ebatili, econ efforg date à ciafcun foldato due razioni dipzne. Tutro dunque il fudetto groffodi gente, che fotto il cos mando del Lupgotenente Generale della Causileria Conte Galeazzo Trotti fece alto per qualche temi po nella Terra di Solero, auuiatofi col fuderto a pparecchio verfo Alti, giunfe alle noue hore della fudetta notte fotto il Borgo di ella Citti, e fubito il Conte Trottidiede ordine, che in vn'ifleffo tempoquattro Capitani di Fanteria Lombarda getraffero à terra li raftelli, e con va pettardo la porta di effo Borgo, e che-li Spagnuoli, e Borgognoni affaltaffero li due Forti, che lo guardauano come fubitamente fu il tuttocon gran valore pofto in efecuzione ; eneraromo dunque felicemente nel Borgo,ed acquiltarono Ji fopraccennati Forti, $\sqrt{\text { e }}$ guitando appreffo à loro la Fanteria rutua, Ia qual'entrata nelle cafe di quei borghigiani con grancgnfufione, le pore tutte miferamente à facco; ed appena hebbero tempogli affaliti difaluarfi con le donne loro relle Chiefe, alle quati fecero portare i Capitanicon parcicolari \{aluaguardie ogni rifpetro:frali quatro Capitanische affalitone jraftelli, ela porta, mo fù Giouan Battifa Ghilini Ggliwolo dell'Autore di quefti Annali Folo (ologiorno, ed una notteà cagione della tardanza dell'arrivo della Caualleria da quattro maniche di Morchettieri accompagnata, che dimorando nella Terra di.Annone col fuo Generale Vincenzo Gonzagz, nopp pqtè arriuare itempodifoceorrere inoitri prima che igiungefe il Marchefe Villa conla (na Caualleria, la quale all avifo de itirí dell:Artiglieria d'Altileuatáa di fubizo dalles parti del Vercel. lefe,marciò th granfretea facendo pypapora mighia diviaggio fenza mai leuare le brigliealli caualli; onde hauendo ella fatta fenza contrafo alcuno la historrma in Alti, neceffico la Ca!nalleria noftra, che fierowava dalla fudetta Piazzanon molso lungi, à tornatene indietro periliteffo camino dond'era venuto , comequeshe il Gonte Trotti, per non, metrergin euidente pericola alam, gente, la fece y dal Borgo e marciare alli fuoiprimieri pofti, effendo de tutfa funnita loccafione di quella impreta. Efrendo pai all 25. dell'ifteflo mefe di Settempre, minaro da Genouz io Aleftandria il noluro Gcurempore Ge moole pigliò̀ il di appreftu can la folita cerimoniail potfelfa delluggouerna..
Fefe anche memorabile ilprefente.anna un grandeincendiofeguito alli dodici di Otwbrein Abantads Imperoche hauendo iut yoa doona, per.fare arciugar lino al forgo, accefo in quello il fugco, afcià per trafcuragine iuampare
 quaranta e quatroc çale ed afi ventiquattro granari con quantita cond erabil di fumemes. Stano Balduzzi , che don pote giungere al fine dell'anno col carica di provicario geneale del vécouo di quefta Ciztà a Pẹ cipipoe d'incurabile malatio, fece àgli otto delludetrozuef da quelta vica pantagio allaltra, ed il tuo corwa bebbe lepalya nella Chiefodi Squa Maria,della Neue, pue podedeniflanoniogte.
Alli ventorto del mefe di Nouembre, arriuò in AlefFandriail Conte MinnimighiagaCirtz Maggiordomo magt giore a, Camerien magiore dell'Eletrore Duca dipar miera, con taccoinp agaymento diotanta perfone incirca - srà lequalifin concarono dodici prinçipali Gentilhuominip chà efliquation Copti, e cinque.Batoni. D:ppo elfefifer.
 feguente ginrno, ed inuiatofia alla volta d'Alti, reandò̀ ${ }^{T}$ Torimo, con carico di Straordinario Ambafciadore del fudetro Duca, per a niltereado foralizio, chenella hudecta Citta di Torung fi celebrafrà il prencipe Ferdinändo Maria pris mogenito del fopraccennato Elettore; \& la Priacipefla Adelafia forellidel Duca di Sauoia.

Doppo hauerilMarchefe di Carazena Gouernatore deflo Stata di Milano fatto leúare dalla Terra di Biella in Piemonte illuo efercito e eq inuiacolo verfo il Manferato

## A I I

fuperiore, vuolfe che fif fermaffe tutta la Caualleria fotto il fun Generale Vincenzo Gonzaga in Lù, ed in altre contigue Terre ; \& la Fanterinsomandata dal Maltro di Campogenerale Marchele Giouan Francefco Serra in San Salwadodore; \& frattanto egli per la via di Nourra, e Mort ara ficonduffe infieme co'i principali Capi del-fuo efercito ad abboccarfi col Marchele Federigo Spinola in Rofano Villa di effo Marchefetrì Tortona, e Serraualle fitllata. Doppo quefocongreffo venne poi l'ifteflo Carazena li ventinoue del medefimo Nouembre in Aleffandria, ed alli due di Decembre partitofi egli da quelia Città $n^{\prime}$ andò alla refidenza del fino geverno in Milano.

Nellifteffo giorno della partenza del Marchele Gouernatore, fí publicò la Riforma del di lui eiercito, ciac̀ della Fanteria, come della Catalleria, per folleuamento dello Stato di Milano, effendofi ella fatta, cioè della Fanteria in San Saluadore,\& della Caualleria in Lù, \& d dippo effer'iui, e l'ma, e l'alera dimorata per alcuni giorni, furono d'ordine dellititeffo Marchefe ad ambe due affegnati li Quartieri d'Inuerno nello Stato di Milano.
Hauendo il Velcouno noltio frate Diodato Scaglia fatta in luogo del defunto Balduzzi eleziene di Giorgio Fuoco natiuo della Terra diSolero nell'Aleffandrino, ed Arciprere della-Catedrale d'Acqui, per fuo Prouicatio generale, giunfequefti alli cinque del ludetco mefe di Decembre in Aleffandria e e comiaciò ad efercitare il fuo cavico.
L'efercito nemico ridotto in fettecento Caulli in circa,ed in poca, e molto pezzente Fante ia, effendo il reftante di'effo marciato in. Francia, per aiutare gl'incerefi di quella Corona dalle ciuili turbulenze affaifimo tranaglazt2, s'auanzò d'intorno alla merà dell'illeffo Decerribre netle Terre dell'Imperio in vicibanza dell'Aleffanduin Terrizorio, cioc̀i: Mombrésè, Vinzio, Rocchetra, ed in altres nonper altro fine, che folamente per colt ringerequei poueri abitanti à darli danari,ò grano, come fec eio alcune di ef fe. Dilà poi effendofitrasferitili nemici nelle Terre del Monferato, cioè in San Stefano, Coffano,Moaica, Sar Mor: ziano, ed in altre circonuicine, fecero tanre ltrausganze, cofinellė̈hiefe, come nelle cale de'Terrazzani, con hauer', e le ragre, \& le profane cofe con eguale fceleragging sapite, che limedefimi paefani coltrettià pigliar jutmi,nè traytaronomoltia afai male, olere ad alcuni Caualli, che lit fecera con ngni brauura la ciar'adietro; la onde fieramente rdegnati effi nemici, sfagarono lo (degno loro contro il Borgo della fudetta Teria dí San Sefano, ed alcune delle cui caleat taccaronoll fuoco, edi là effendofipoituasferiit in aftrituoghi delliffeffo Monferatn, entrarono in Muncalyo, doue pofero à facco, quanro di buono vi toouarcmu, hauendo anche fatco il fimile in altue Terre, aperte di quel paefe, di maniera che non trala (ciasono qualu que miliare licenza, finª tanto ehe fe n'andarnno alla volten a Francia, per paffarfene alli quartieri d'Inuernonel, Delfinsto, ed in Linguadocca.
Huendo Pompen Robutti, per la Ipazie di melizani congran puncualità tervito nella profeffione di A chitertura militare al Rèdid Spagna Filippo Quarta nottro S:gno re, nelle occorrenti guerre delly, Stato di Milano, mathme in Aleflandri3, nel ruo Territorio, elinalri vicini Luoghis, otrenne in ricompenta déluni moltiferuizi dallifteflo Re, alli diecioto del lu letto me(e di Decembre il priuilegio diÉenzione dell'effettiuo alloggiamento de'foldani, ed'altri; ele prerogatiue, che gadono i Tratenuti dentrn di quefta Citù̀; onde friffe il derto Rè al lun Gumernatore, a Capitano Generale dello Staro di Milano il Marchese di Carazena, affinche faceffe offeruare dal Priore, \&e dalii Deputati al onuerno di Al.ffandria, quanto haueus egli altu: detro Rnburti conceffo.
Perleuerò Francefco Panas Altamirano nella Podelleria Aleflanḍina queftazino, i elcui primo gierno fi cominciò à celebrare la M=ffa nella nuoua Chiefa di Betlem nel Quantiere di Rouerero di quefta Cirrà, fabricata inticontro di quella, che alcumi anni adiecro fù̀ cagione delle guerre demolita fuori della Porta di Mareugo forto le murs̃́di ef, fa Città.
Refe poimemorabile il principio dellifleffo anno, vn 2
gran

## DIALESSANDRIA:

srath dituaso di piogigiefeguiro in Polonia; per il quale ingroffati fuor dimodo lifurmi diquel Regno, ed vlciti con Atraordinario impeto da'letri loro, cagionarono l'amegamento à maki huomini, e betliamije la iommerfione à gran guantiad̀ di grani; dal che nè rifulıò vna gran carefia, ela medefima parimente fegui in tutta la Suezia; ed oltre à cid, rimafero nel faderto Regno di Polonia con damo incredibile rouinate molte Terre, Ville, \& Catelli.

Ad vn'thora, e mezza incirca della note doppo litrè dř Febraio, mentre il Cielo era runto Rellato, e rifplendeua lariuna, fù veduso quì in Aleffandriz (il che farà ltato ancheda atri in al tre parti offernatr) un vapore poco difco: tio da effal lutia lungo alla vifta noftra, piud d'vn braccio; e Gmibe a quefto nella groffezzasinfoeato, che durò lo \{pazio divnmiferere, \& rifoluto intante fintille à guifa d'vn vo-' lanore pieno di artifiziofo froco, fílenó da quel fito, ne mai pint vedro.
Nelrilleffo mefe, cioc̀ alli ventidue, 82 vemitrelinondxaione' del Mare in Olinda; Zelanda, e Erifia cagiond cofigraxidamone ifondachi, e magazeni di Annerfa, Ams ftuedam, ed altri, che dicono effere di venti miglioni, per hawer rotta la maggior parte de' Dichi, li quali feruono $亠$ a trattenere fimpero delfacquas: ed effendo quefta in particolare crefciuta nella detta Citta di Amfterdam allihterza di nove bracci, rimafeto mokihoomini, e beftiami affogati, e tuxta la campagna congrádiffimo danno sömerfa. Allidieci d'Aprile, feconda feffa di Pafqua, il Velcouo diquefta Città doppo hauer folennemenre celebrata la Mefo fa nel Duomo, benediffe con la folita cerimonia la bella Statua di SratiAntonio di Padous; epoííportò elfa proceffionalmente accompagnata da tutro il Clero, Fraeri, e Confraternita alla Chiefa de'Minori Oferuanti Francelezni fotto il tizolo di San Bernardino, ed iui fù collocatanef nicchio finto per ral'efferto nella nuoua Capella al detto Sant'Antonio dedicata, efabricata da Francelco Moreno Aleffandrino dina(cita, e Spagnnolo d'origine, Luogoresente del Viadore generale in Aleflandria: la proceffione fuleguizata dal Gruernatore Gorazales, da tuti gli Vfizizli, eciuili, e militari, dalla Nobiltà dell'vno,e l'altro feffo, e da turta quafí la Cittadinanza ; effendofi fatto nella piazza grande al paffaggio diquella Santa Stauza vn liethimio \$alue di archibugiare dalla foldatefca del Prefidio: iui fquadronata; comeanche al di lei arriuo alla Chiefa dirsan: Bernardino fi diede il fuoco $\lambda$ molti Mortari .
Frattanto dubitando 1 Spagnuoli, che i nemici Franceff nonattaccaffero, ò per Mare, ò per certa la Piazza del Finale, inuiarono alliquindici di Aprile à quella voka per yinforzo del di lei Prefidio, trè compagnie di Fanteria Suizzera leuare da quelta Cittì.
Del mefe di Giugno, cioटे ne'primi giorni di effo furono da'nemicimandari alcuni Regimenti di Francefí, e Piemontefinel Monferato, ed ARigiatio, e feceto on Ponte di barche fu'1 Po vicino alla Città di Cafalegdoppo di che effendo giunto il rimanente dell'efercito nemico fotto il comandodel Marchele Villa figlio del Marchele Guido che in tutto conteneua quattro milla fanti, e due milla Caualli ìncirca, nella Valle di Grana; ed iui havendo fatto alto a!cunigiomi, s'auanzò alli fei del fudetto Giugno alla Terra di Annone, st di Felizzano; ilgiorno poifeguente i nemici paffarono il Tanaro fu'l Ponce, che iui haueuano gettato; fcoriero per ie Terredi Mafo, Quatordo, e della Roccherra; ed il fimile fecero akane Truppe loro in altri luoghi, con efferfili battidori accolfati al fiume Bormida in vicinànza di A leffandria; nel qual mentre tntto l'efercito nemico encrò nella Terra di Caffine, nue fecealto. fcorrerie fatte da'nemici, prima ch'entraffero in Caffine, poco difcofto da quelta Cittì̀, il Gouernatore Gonzales unandò fuori della Porta Genouefe tutta la Fanteria Alemanna, e Suizzerz per impedire, che non s'inoltraffero maggiormente alla volia di Aleffandria; ed in quefio mentreturti gli abitanti di Ouiglio, Gimalem, Borgoratto, Frafcaro, Sezzè, ed altrià quefte Terre vicini, ritirarono con gran pretiezza li mobili, bettiami, e viueridentro di quelta Cittàcon hauer lafciati in preda de'nemicilli bigat-
cida fe in grandiftima quantità allewati, pet recoglieme poila feta; dal che li rifulto incredibile danno -Da Calfine fecero i nemicialif noue partenza, en²ndarono dita della Terra di Spigno in quei circonuicini luoghí delle Langhe; ove fi quartieracomo.

Alliquindicinnel far del giorno fitroun ronaquattrocéco : 9 Soldati à cauallo,ed a lerettantif fanti'sul la groppa de'cauallialfimprouifonelta Terra di Rocca Grimaldã, e la mifero turta à facce es doppo kaucr'artaccato iffuoko k quvelle co fe, oue trocuroso di quelle robbe, ehe gli abintati di effa Terra li pigliaroro, quando tevatifi dall'affedro di Tortona,paffarono di la, per andafene nell'Altigiano, portàiono il bortino,e conduflewo il baffiathe, che iui trouato ió, alli quarticriloro ; \& doppo queflo faccheggio s no rentatono di maioe on'altro $r$ effendo forfíaili vent'vno in Borsbratroy ed in alrivicini luogiti; màreftarono chiariti, per trauerdifitifgliabitanti cieirato quanto di valore te-: neuano in quelle Terre, dentro di Aleflandria.
Tuttauia penfuerando i'nemici nel difiderio loro di depredare la campatind dell'Aleffandrino, pennero it giotno ventefimo nono di Giugno, in numero diquariñcetto à tavallo, e cenco cinguanta Mofchettieriniel Terirotio di quefta Cittả, ouefectro bottino ditut to il bettiame y che trouaronos dipoinausnzatififirca le fedici horefino alla Boida poco difotito d'Aleflandria y in quattro fquadroni diuifi', diedero alie nolte fentinelle occafione drautiar fubito il Gouernatore Gónsales, il quade falieo micontanente à caualto, mandò forori dellia Citta: la Caualleria turta di quefto Prefidioconfittente in ducento cinquanta Caualli, ed à quefti effendofi vniti molkiCirtadini, e paelani con ${ }^{\prime}$ armi lore, andarono tutti animofamente ad incontrarei nemici,she in due fquadroni serano di gia leuarí daI pofto loro, venpofocen effia rcaramuccia che durò quattr hore incirca, effendoui rimafi dell'vna, e dell'altra parte molti vccif, e feriti, Finalmente doppo hauer quelli fatta la ritirata, i inoftri zncora firbrtarono in Aleflandria; e mentre ; nemici per la frada delCatiellazzo s'auuizuano alla volea de'quartieri loro, glia abitanti di quella Terra fila Iuarono sim la Torresdfia Campanile di Santa Maria, donde faltotandoli con le fpefe archibugiare, nt vccifero alcuni; la onde sdegnati loro, attacearono il fuoco alfa detta Chiefa, perche poreffe penertarenel Campanile, \& coftringergli alla refa; mad riufci fallace il penfierolacrilego de'nemici ; poiche non volfero mairenderfi quelli abitanti, memre dilacarofivia pidil fuoco in quel Tempio, abbrugiz̀ il molro bello, egrande Organo; turta la Capella del Santiffrmo Rblario, ed alcte cofe fagre. Alla fine havendo effi vedura P'oftinazione de'Cattellazzini ì non volerfi rendere; \&e doppo effer flati pectatoti diquell'incendio, fecero a Rinalta, ed aleri lore quattieri risorno.
Allauifo defle frauaganze dénemici, diedeordine fó: bito il Marchele di Carazena, che veniffero, come pure venmero allitrṫdi Luglio in Aleflandria trentadue Compagniedi Camalleria guidare dal Commifario generale di effa Diego di Ouiglio; onde i nemici, che dimoranano in Sezzè, andarono il dì epuente con tutto l'efercito loro a Caffine, otdi qui fiportarono à Butagno, ed in altricirconuicini hooghi:alli feigurta la Caualleria, ch'era in Aleffandria, fit trasferì al Bofco, e Fregarolo; elifiefio giomo, doppo effer'entrata in quetta Cett la Fanetiamera delftfercito noftro, qui giunfe parimente il Marchefe diCarazena il quale fece venife da'fuderti luoghi la Caualleria focto le mura di quefta Citrà verfo la Porta Genouefe; enel medefimo giorno la Fanteria, che dimoraus in Aleflandria, doppo efferfà quefia data la moltra, vici dalla fudetta Portr, ed auviacaf al Bofco,e Fregaroto,fece qui dimora: Vficirono anche da quefta Cirtà i! di fudetr, quartro quarti di Cannone con uutte le munixioni à quelli neceffarie, \&f firrono incaminati verfo Ouiglin.
Menere feguivano queffe militari facendenell'Aleffandrino, la Reina di Spagna partorif felicentente à gliotto di Luglio vnafiglia:
Allinowe partirono d'Aleffandria il Marchefe di Carazena, ed ilGenerale della Camalleria Vincenzo Gonzaga con altri Minititri,ed Vitiziali diguerra, efogutasonol'efer:-

## 2.8 .8

ACN N.ALI
cizo, meque muxchiama nel Monferato Inferiose, ove fi: quartierò inNizza deglla paglia, Bergamafco, Acqui, RiUalta, ed in ghter Teite; e.frattanto inemici firiduffero in. San Stefano dubatpurad in tutta quella Valle, in Bultagno; in Ponzone, ed in altriluoghi; di modo che ambidue gli eferciti erano l'vna dall'atro due miglia incirca diftanti. Dipoi dubitando $j$ nemici, che linoltri non voleffero ateaccare Alba, fecerro dáruderçi luoghi partenza, doppo hauer'in quelli farta plto quattordici, giorni, e fi polero in quella Città li diocidette dell'ileffo mele di Lugllo. H giorno poi appreffos la Milizia del Ducato di Milanacomandata dal fuo Maftre di Campo il Conte Guid'Antonio Stampa , la quale fitrouaua di già in Aleflandria , parè da quelia Citta, fícodduffe alla volua di Nizza deila paglia, ouse dimorдua il, Carazena con vna parre del fuo elerciro e con quatro mezzi Cannoni con le munizinai à quelli petcanti. Tornò il. fudecro Carazena li ventiorè io.Aléfandria, oue fi fermò fin'a tanto che fiu alli trè di Agotio : xnuizro da quetha Cirtà verto il Piemonte vn grofifinio conuoglio di mupizienix $\varphi$ viverj ; ed egli poi. alli quattro ritornò à Nizza della paglia.

Effando poi. dalla fudetra Terra marchiato il Marchefe cofluo efercitonel Piemonte, fece dimora in Moncaglieri fino alli trè di Settembre, nelqual giorno partitofi di la, venne bella Valle di Grana ; mentre uellifteffo tempo inemici marchiando in numero di mille cinquecevto verfo la Rocchetta del Tanaro, diedero occafone alli Terrieri di quel luogo, ed ạnchè̀ glialtri deHocirconuicine Terre di condurre preftamente la notre appreffo allitieffo giorno it beftiame, i viueri, e mobili loro dentro di Aleflandriz. Entrarono dunque alli cinque inemici primieramenee nella Rocchetta, porfia in Annone cen mille Cauallize da queAi luoghifi trasferirono il feguente giorno il Nizza della paglia.

Il fargente Diego Diez Spagnuolo, doppo effer giunto con forze aflai robufte all età di cento, e trè annisfece à gli otto delfudetto mefe di Settembre, ill fuo finale peffaggiv all'alıra vita in Aleflandria, oue tencua di gia molto tempo aunnti l'abitazione fua; la qual cofa, cone ltraordinaria in vi'huomo all'età noltrà , c̀ degna di meihoria in queffi Annali.
Il Vefcoun di quefta Citta Diddato Scaglia,che allidodici fil auifato del felice parto d'yna figlia fattodalla noftra Reina di Spagna, come di fopra fi derto, canì̀ folennemen:te il di appreffo la Meffa nel Duomo in rendimeno digrazie à Dio per tale fucceffo, e principio di prole al nofto Rè Eilippo Quaito.

Nellitteffo uedicefimo giorno di Setembre i nemici control': scordo fià loro, ed i noftrillabilioo, vennero al$\mathrm{l}^{1}$ jimprouto con v: gioffo di Cauallerie nella Terradel Caftellazzo, di.ue mill:ratrarono: Terrierisfacehegeiarono le cafe loro, e farto botrino di tutto il belfiame, che iui ercuarone, lo conduffern infieme con le robbe faciliz̀ condurfi fopra déravalli alli quartieri loro. Allifedici poi havende effabbundenata Nizza della-paglia, fi conduffero in Cafine, \& in altre Terre del vicino M•nferato,mé tre li noftri paflando pei Fubire, La, Vignate, ed altri luoghi del !uperiore Morferato, vennero alli diecifette diqua del Tanarolepra il Ponte, che hatleliano getrato fotto la Terra di Solero in quel Fiume, e fi trasferirono a Felizzano, Quattordo, e Cerro.

Frattanto fdegnato il Marchele di Carazena, perche i nemici haveffero cr:me difopra ǹ è derto contro l'accordazo agginftamento condotro via il heffiame dalla Terra delCaltellazzo, mandò allı diecircue il Commeffario generale della Cauallei ia Eraclito Moroni con molre ComPagrie di ioldatià cauallo, e qualche Fanteria nella pianura di Cafale, affinche iui alliefempio de'remici depredaffe il beltiame, come da effo ful efeguito, hapendo via condotte dalla Terra di Ticinefe cento bettie incirca
Nel medefimogiorno ancora, inemici, che da Nizza della paglia s'elano condorti nella Terra d'Incifa, ed in Caflelnuouo ad effa vicino, fecero con la maggior parte della Caualleria loro vna frorfa in Ouiplio,e Redebb, per iui foyzgiare, as poi prefero la marchia verfo lfola due miglia
longi d'Afti, a fipe diprooctupare quel paffo foprail Ta: naro, palfare poi di gaà di efio Fiume ad egnipiacer fore. La ondert Carazenaleuatoficolivo efercion da Feliza: no, ed altri fontigui Luoghı, ritounò a Fubune; Lu Vignate; ed in altere Terre di quel Monferato in non molta diftaga dalla CittadiCafale.

La nottepoi dappo li quattra di Ottobre faceffimo in Aleflandria perdita di Giacomo Filippo Abondio abbate di SanStefano di Belbo, huomosnuero digran pínoienza, e deftrezza nel maneggio de'negozij, e che hauruafpirité nobili, e generof, come fe ne videro gli efferti neltrartarf: con Iplendore in quefta Patria, e fuori ancora; mori egti nell'età dil effant'ott'anni, efu feppleo in Sant'Andrea.

In guetto mentre ingeloftiti inemici dell'aunicinamenco de'noltri a Calale, fi rinsforzarono di circa mille cinqueréto fanti cauatida diuerfe Piazze del Piemonte, eleastif. dai contomi di Moncaluo, fi polero in Rofignano, ed in altri luoghi in vicinanza della fudetta Piazza di Cafale.

Hauendo la Cirrà di Aleflandria fuperate tutte le diffrcold , che orcorreuano per ottenere dal Marchele di Carazena da licenza di fare il-Mercato del grano, finalmenre: confeguitala, fù alli ventiguatero dell'iftefo mefe di Otto-s bred'ardine del fudecto Marchefe qui publicato à fuono dietomba .
Alli vent'otto poi ensrd in quefte Citad il Carazena, cheveniua da Valenza, doppo effer ftato moltu giotrii quartie-rano col fno efercits in Orcimiano, Mirabello, San Giorgio,ed in alrre contigue Terre di quel Monferato;ed apprefo lui entrò finilmente la Fanteria tutta, che pioliòalloggiamento ne'conuenti de'Fratis e la Caualler ia fùmandata nel Raica e e Fregarolo; come anche le due Compagnie di Caulli della guardiadi effo Marchefe, cioc̀ vna d'A:chibugieri, l'altra di lanae furono alloggiate quella in Cattelceriolo, e nelli Lobijuč̀ miglia diltante di Aleffandria, e glefta nella Terra di Piouera:
Werfo il fine poi del fudertu mete di Ornbre in nemici, che liberiaffatto della gelofia de'noltri per la Piazza di Carale, fi erano da Rofignano s ed aleri contigui lucghi auantali in Montecliaro, fitiduffero parte aelld Valle di Grans; e parte in Porro. Gomenavicino ad Afti.

- L'ultimo giorno del fulianto mefe, vigilia di tutti li Santi, fu memorabile alli Frase dell'O:dine de'Minori Franceffani forto il tirolo di San Bernardino di quelta Città ; Imperoche mentre li fudetti voleuano legnamare di auouo il tetto, sthe copre ona parte del dornitorio loro, lotto di cuifà il Refetorio, non rantofto ful leuato il tetto vecchio, come in un fubito apertas la volta di effo Refetorio,e rorte nellifeefo tempo le chiauidi ferro che la :eneuano vnita, cadè, con la morre d'vn garzone di quei Maeftri, che lauorauano attorno alliffeffo tettose li Eratipoco auanti à quella rocina fierano leuati dalla menfa, oue hauelado defnatis accidente inuero miracolofo, non potendufala falute di effi Religiofi ad altro atribuire, fuori che allinterce-fione del Serafica Padre loro San Francéco.
Alli noue di Nouembre s'incaminarono dall'A leffandrino alla valta del Finale venti Compagnie di Fanteria ltaliana, ed otto di Alemanna forto il comando del $\mathrm{C}_{1}$.nte Ma fro di Campo Francefco Atefi, per andatfene di là fopra le Galere all'affedin da'Spagmuoli pofto alla Citeta di Bazellonadi già Icuatafi dall'vbidienza verfo il Ré nottio di Spagna; la qual gente fi conungliata da due Regimentidi Caualleria Alemanna,e comandata dalGenerale della Caualleria di Napoli Luigi Poderigo: ed à gli vndici delliftelm to Ncuembre feceda quefta Cirià partenza verío Milano il Machele di Carazena;come anche il di appreffo cominciò j̀ partire di quà la Funteria, ed alli quatordici finiella di leuarfi d'Aleffandria, per andarfene à fuoi deltipati quartieri.

Del MDCLII. nelqual'anno, e nel leguente, il Pamos Altamirano, Nicolò Gualiauini, Federigo Bianchi, \& ottennero dal Marchefe di Carazena Gouernatore dello Stato di Milanola confermazione deloro in Aleffandria efercitati vffizi, cioè il primo perla Podefleria , ilfecondo per i! Filcalato, ed ilterzo, per il Referendariato, grandigraziaoccorfe alle Monache dell'Annonziata di quella Città;

Impe-

Imperöche íglis r. diGenaio, mentre fauano à recitare Je hore Canoniche nel coro, il tetto di effo, che fi trouaua da fraordinaria quantieà di neue aggrauato, cafcò in vn fubito fopra la volta, e quelta da quello rouinata, ferì nel cadere, dieci di quelle Suore; due delle quali perdettero in breue la tita, e le altre fir rhebbero.
-Sentì poigran contento quelta Patria, per haver'alli cinque di Marzo ilnotro Rè di Spagna Filippo Quarto conceffo al Giureconfulto Giouan Battifta dal Pozzo il grado di Regio Auuocato Fifcale dello Stato di Milano, in riguardo de'molti meriti delle fue virta, e dell etterario valore, maffime nella fcienza legale; come di quefta nè hà dato fempre ottimo faggio nel corfo di venti anni, ne'quali hà con ogni puntualità feruito di Oratore Refidente in Milano à quelı̀ Parria , e nellifteffotempo efercizò anche il carico di Auuocato con gran fama, e riputazione del fuo nome. Il fudetto vffizio di Oratore li ficonferito nell'eta' di ventifei anni, e trè mefi,e le confermazioni, che li conceffe quefia Citrà per il fudetto Oratorato, feguirono col concorfo di tuttili voti fanoreuoli de'Cittadini, che fi tromarono per tal'efferto nel Confeglio; cofa inuero non meno fraordinaria, che meriteuole di lui perogni rifpetto. Non è dunque marauiglia, fedoppo effer'egliftato fauorito della nomina primieramente di Queftore dal Magitrato Ordinario,e poi di Senatore dal Marchere di Carazena, finalmente da tanti fuoi meriti folpinto il noltro Rè, s'è compiacciuto di rimunerare col fudetto onorevole grado il fuo valore.

Trouandofi dunque vacanse il carico di Oratore per quelła Patria in Milano, fil da effa eletra per trè anni alli vent'vno di Aprile il Giureconfulto Francefco Maria Pellao ti, vno de'migliori, Auuocati, chefiorifcano à quefti tempi nella derta Cirtà di Milano; ed huemo per altre fingolari qualità, e virtul riguardeuolp in quefa Patria,e meriteuole infieme di qualunque onorato impiege.

Il Marchefe Villa Generale della Caualleria per il Duca di Sauoia, che veniua infertie con la moglie dalla Città di Fetrara fua parria , palso alli trence del ludetto mefe per Aleflandria, oue fu alloggiato, eregalaco dal Marchere din - Spigno Federigo Afinaridal Carrecto nel proprio palazzos. ed il difeguence primo di Maggio parti da quefa Citta perandariene in ARt, e di la profeguire il fuo ritorno à Torino .

Nel medefimo primo giomo di Maggio, l'efercito del: Marchefe di Carazenarcomincio à leuarf da'fuoi quartieri;' evenne in Candia, Cozzo, ed altre Terre della Lomellinay ed alli due, 2 tr tr paffarono molze Compagnie di Fanteria per quefta Citta; e condortefi y Valenza,ouefi era fatto vol Ponte di barche fu'l Pb, diłłà marchiarono nelle fudetue. Tare di Candia,Cozzo, ed altre, nelle quali fi ammaffaua turto il noftro efercito. Da quefta motifa pon poco ingelofti li Fräcefi dentrodi Cafale, fecero entrare inquella Piazza la notte aumati li quatro di effo-mefe tuta la Milizia del Monferato; e nellifieffo quarto giorno il Mafrodi Campo generale Marchefé Oioum Frmcefo Serra d'ordine del Marchefe di Carazena staunned improuifannente verfo la Terra di Trimo nel Caneucfé Monferato con tutto l'efercito, efotto la detta Piazza, prefe.pofo à mezza giora no fenza oppofizione alcuna de'nemicie Effedo poigimnta il dl appreffo il fuderco Carazena per affiltere à quellimprefa, vifed (ubiro ruxtili pofti, ef eleffe quello della Chiea fadeSandiAnna mezzotiro di Camone longi da effa Piazza, intorme alla quale fi cominciò alli feila circouallazione.
Di quefto improuifo attacco auifato fubito il Duca di Sauoia, inuiò da Torido trecento fanci fopra dute barche per il Pòs à fine d'inzzodurli netla Piazza prouita folamente di quaterocento feflanta foldati;: mà non potero entrare impediti, anzi rigertati, e pofti in fuga dalla nofira Caualleria, che haueua di gia occupati tuttili potti d'agn'intorno all'affediata Piazza; onde lafciando effi adietrale barche, fi riconerarono con preferza denono la vicina Terra di Crefcentine, doue dimorauanoi nemici col tono Capo if Conce di Veritua.
Frattanto, auifatoil Gouernatore di Aleffindria Pietro Gonzales, che il Conte Maffimigliano Cartz Maggiordomo, Cameriere maggiore y \& Diretore del Conleglio di

Stato della Vedoua Eletrice Ducheffa di Bauiera, ve: nendofene da Monaco, per profeguire ilfuo viaggio alla volta di Torino, e diqual leuaré, \&e condurre la Principefla Adelafia Sorella del Duca di Sauoia al di lei fpofo il figliuolo del fil Elettore Duca di Bsuiera, doucua entrare alli fettedel Sudetto Maggio in Aleflandria, mandò il fuo Sergente Magsiore Girolamo Ortiz infieme con alcuni Gentilhuomini ad inconerarlo fino al fume Bormida mezzomiglio diftante dalla Citta, e quiui accompagnarlo. Entrò egli dunquela lera del di fadetto col corteggio da fe condotto, per feruire la deeta Principefla, confittente indodicicarrozze da fei caualli per ciakuna, edieciotto carriaggi carichi dibabaglie; in trecento feffantanoue perfone; in trecento quarancotto caualli, comprefa vna truppa di venticinque Carabbini della guardia di effo Conte; in noue titelate principali Dame all'accompagnamento di quella Principeffa definate; ed in fedici titolati Cauaglieri; e pigliò alloggramento nella ca-', fa del Giureconfuleo Giouan Stefano Stordiglioni, ouefiu: a vifitarlo il Governatore Gonzales; 4 di poif fognente, dopò hauer'egli pranzato, fece di qui partenza, effandofaro:daefo Governatore accompagnatoifeno alla Porta della Città chiamata delle Vigne, \& dalla Compagnia di Casis ualli diquefto Prefidio fino alli coofiniverfoł'Aligigno .

In quefto mentre, attendendo gliaftediati di Trino a a uranagliar'i noftrifottoladettz Piazza cói ípefficiri d'Artiglieria, e di Sagri, vecieco con kna palla di queftià gli modici di Maggio (che filil primo tiro di effo giomo) © io-uan Battifa Gigliyolo di Paolo Emilio Panizzoni Gentil-: huomo delle nobilifameglie Aleffandrine, ed vno de'piat vecchi Capitani di Fanteria, rifpettiuamente al feruigio militare, che foffe nellefeecito del Marchefe di Carazenz non che nel Terzo del fao Maftro di Campo' Daniello Ati: Fl eglinella telia colpito da vna palla di Sagro ; mentre fe , né flaua poco difeofto dalla fua nella baracca d'vn'altro Capitano; hebbe dipoi fepoltora il di lui corponella Chie-fa di Sant'Anna, che giace nertmedefimo firo, nel quale s'zo:camparodoinoftif foito la fulietta Plazza. is:

Doppo hauer I'éercito del Marchefe di Carazena pera: fezionata la linea di circonualfaziont forro Trino, fidiede ad auanzarfi con gli approcchi verío di effo, col mezzo do.: Gabbioni, doue il terzeno erapiù acquofo $\mathfrak{e}$ e mentre attendena foHecicamente à quefta farenda, enirò allidieciotro,: vigilia della Pentecoße in: Alefindria la fudera Principelfa Adelafia, ché veniua da Toring infreme col foprzano. minato Conte Maffimigliano. Ourtz rfù ella, prima ch'eh-: trafle in quefta Citta, inconeratz Gioo ad Annonecion ab quante Carrozze da fei, e quaxtro Caualli per ciafcuna pie: ne di Canaglieri, dal Queffore del Magiltrato. Ordinaris di Mitaño Gícolamo Stampardepuatato dalla Regia Camora a feruibla; e (pefarla nel viaggio per titroto Stato Milanefe, it quale'alcuni giomi prima era per cal'effettol teet nuto in quefta Cirta ; come anche il Governatore Gonasies à cauallor con ructa quafía la N biltà de'Cittadini, con laf Compagnia di Cauralli di quefte Prefidio, econmolei als
 lero, edj quil la feruífno alditici alloggiathento .Nell:ant
 za di notte,; fif faricò tutta l'Artiglieria ponte sul la murse. glia diBorgostio, equella eziandio dinxornoalla Cittay con numerofo (paro di Mortari, effendofi épofti $\ddagger$ cucre lo fineftre i: lumi dal Ponte fino al Palazzo del Marchele di Spigno deputatole pier alloggio, come pure furono dal dete to Pomte fino alla Piazza grande', \& dognincorno à quel la fehieratela foldatefica cutta del Prelidio, e la miligia cof Citradina, come forefe ; enellentrare la Principeff nella fudetca Piazza, li fù; in atto di riuerenzz foiegata, te maneggiata la,bandiera , fome fo foffe flata l'iftefor Reint di Spagna noll ra Signora : Si cenduffe poi nel fadetra Par lazzo regiannente adobbato della fupellectile diefo Mant chefe di Spigno ; però il vitto per la Principeffa, e rutto la fua Corte fu provifo dal lopradetro Queftore Stampa in nome del noftro Rè. Si termà ella: tutto il primo giomo della' Pontecofte, nel quale andd̀ a fentire trè Meffe, ed à riceuere con grandifima diuozions la Santifima Eucarit

Aianella vicina Chiefa di San Francefco de'Padri Conuenualis e doppo hauer'ella pranzato, mandò il Gouernatore per fpalfatempo i Comedianti Spagnucli, che di già fitrouauano in quefta Città, à recitare alla di lei prefenza vna Comedia difoggetto graue. La fera poi dellifteffo giorno, il medefimo Gonernatore andò à riuerirla, ed à riceuere da lei il nome da darfi alla ronda, ed alle fentinelle diguardia, conformeficoftumanelle piazze militarmente cuftodite; ond'ella, che riculaua di darlo, finalmente doppo molre fuppliche fattele da effo Gouernatore, diede San Filippo, meme del noftro Rè di Spagna. Il giorno feguente, doppo hauer'ella fentita la Meffa nella fudetta Chiefa di San Francelco, ptanzò affai per tempo, e fece con tutta la fua Corte daquefa Citta partenza per la Porta di Marengo, effendo tata leruita, edal Gouernatore, 8 da molti GentilhuaminiCittadini, ed altrià Cauallo fino allariura di la del Fiume Bormida, equindi pigliò il camino:alla molta di Tantona, per andariene la rera delljitteflo giorno a Vogheraje profeguire dilail fuo deftinato viaggio alla uoltadi Modaco Metropoli della Bzuiera, ouerifede quel Duca Eletrore :-
Mà ritomando ia alla parrazione delle militari' facende; cho leguirno à cägione dell'affedio pofto da noftri forto la Terra di Trino àfine di épugnarla, dico che nel.
fudatro ventefimo giorno di maggio, feconda fefta della Pentecofte; it Contedi Verrua ; ohe dimornua con la fua: gentecinfCrefcentino, ruppe vn comsoglio dipane, ed altri: viuerirepodotto foprai Caualli da Vercelli al Campo forto Ja fudelta Piazza; , con hauer fatto battinodi treata di quei Caualts iocirca .

Ale due hore poi della notte delli venticinque comin-, ciarono idoftri i sboccare nella Enfla ditrino, e la ter: guente notte ; doppo hauer rotta la teccata del: Baloardo. $v i$ pofero is tauolazzi per coprire i Minarori, à fine di farlo sbalzareiti aria; del che efendofeoeabcorti gli affediati, cominciaione à cannonare con gran fuiz verfa il noftro Cmupo ied à dare a HiAtme per nintale Terra s dubitanda che non fe li deffe liafalto, quadefatedbe risulcito, fe vi fo ffo fape lordine .
 Coh is oanhomare; effendofi perciar fatte duel baxterie day quartro pezerd'Artiglieria pes ciafcuns ; enellideeffa mattina il Colonelio Caralano. Alfierisuonernetupe della fudecta Piazzavedendo:Limipoffibilid delfocrorfo, e di pow
 cot Marchere di Carazknable li quale; doppoiefferfiftuperate: athunie dififolcà , cherocoorrexame, fi. accordo'; cioè che 1 lifteffogionno fi confegnafferoi nofti primieramente tubveiefanificazioni fitoni dellatería, e poferdiji di appref., foamspartadella detra Pinzia, come nè fegrili efferto:
33 -i Fímalmente altiv vertinoue: giorno della fetaidel Corpo
 ixuovedinatza con tamburo battente; bandiax piegate, palleia booca; e micchid sicecfo it due pare', noondice pezaid'Antigheria cine mo'grofo, e laltao pibciolo; ef:


 eha molticarsintonida guerra; e. ieltavios càtrascon boui póréondurreztizmionakti, feriti, ernalredonpe infiens cbavas parte del lorabagaglic. Ne Niftefip rempo che is sienicin wedia, veariraromoper wialtia poria il Manchefe diCarizona da numersto correggio: in! Vffiziali zecompaghatois od imprefo al lui. feparaternente il Maltro di Camponemerale, ed ifGoneritedell'Artitlieria Vincenzo Monz Sotriys epoicia fece il Cäravena ritorno al fuo pofio di Sant: Abax; edoppo haser alliftefo Mafro di Campogenerate
 thilamo:. NeHa :falderia Terracdi Trino romaroma inoftri mothe munizioni, eparticolarmence Totecento cinquanta batilidi poluere. 1
14 - iNelfudetio alfedió, che durd̀ trè fattimane, fitróuarono conleCompagnio loto di, Fanteria due Capitahi AleffanWrini, olere al Soptanominato Capitano Giouan Elattilta Panizzoni; ambidue fotto i loro Maftridi Campo; cios.

Carlo Sardi nel Terzo di Daniello Ali, Giouan Batifa Ghilini figlio dell'Autore in quello del Conte Francefco Gattinara, è con ogni puncualità efeguirono quanto lifil comandato.
all'auifo dell'acquito di Trino fatto dal noftro efercito, fi cantòcon mufica il medefimo giomo yentinoue di Maggio, doppo haueril Vefcouo celebrata la Mefla nel DuomodiAleffandria, il Tc Dewm ia rendimento di graziè a Dio.

Havendo poiva Corriero portata la fera del primogiorno di Giugno al Gouernatore di Aleffandria, la nuoua delIa refa di Grauelinghe in Fiandra, Piazza di molea confiderazione, trì Cales, e Duncherche in vicinanzaditet leghe, fituata preffo al Mare, diede ordine, che alla mattina del feguente giomo fi deffe, come pure fu dato in fegno d'allegrezza il fuoco à tutta l'Artiglieria, che giace d'intorno alla muraglia di quefta Città : L'attacco della fudetta Terra fegui a gli undici del pallato Aprile fotto il comando del Conte di. Fuenfaldagna in nome dell'Arciduca: Il quale per maggiormente facilitare quellimpreCa,che fi faceua per il noltro Rè di Spagna, fi parti alliquattordici del fuderto Aprile da Brufelles verfo il Campo forto la detta Piazza, ed alli diecinoue del mefe di.Magio, giomodella Pentecofte, diqueft'anno fe ne fece padrone * ricuperandola con la forza dell' armi Regie dalle mani de'Francefi, che fe l'haveuano vfurpata; ed wrciti in nume ro di ortocento foldatilana con armi, bagagho, palle in bocca, bandiere fpiegare; \&c.: furono conuoiati collero Gouernatore il Signoro di Verbert con due pezzi di Cannoneì Cales per serra, egli anomalati, e feritr in numero di quattro cemo pes Mare.' L'allegrezza per la fudecta ricuperazione fù zochefrate inMilano, con efferfi cantata una folenne Meffa, ed il Ts Dow con l'affitenza dituttili Regij Tribunali, e de glioratori delle Città di quefto Stato refidenci immilano; frà qual era in nome di Aleffandria, il Giuréronfulto Francelco Maria Pellati .
:Doppo haver'il softmenercito affibito alla demolizione delialioca, e d'alerfifortificazionifate pee efpugnate la Pizzza fudera di Trimo; e daciciatoui fufficiente prefidio ed altro por ficurezzz di effa, fileuò di la, ed effendo marchiato verfo il fume Dora in Plemonte, fi fece à gli ofto di Giugno padrone dei Caftello di Mafino, doue ltata di geardia vn Capitano coni quaranta foldati, liquali viciti il feguente giono con armis ébagaglio, furoso dianotri alla Cittr̀ d'lurea canuoiati .
rIncquefto mentre, havetado it:Sommo : Pantefice Innaoenzo decimo delega ti trè Yécouí nello Stato di Milano, afinche benediffero la veanpagita, falla quale if copgiecy turaua wn molto deboie racoole digrano, ed'altro se cisfciuo di eff efeguiffent batedizione in quella Cites's outeri Vetcouo, fù nella:Proluiozia di gure del Rò delegato Era Diodato Scaglia, veicovo di:Alefandria, il quale nel giddetto hono giorag diliniugto, effendefi fatto vi'Altare
 ath'incontro della Roramaggiore del Duomo , ed iui pome onta la Sanza Spina; che iaquel Tempio vien conferuatay eriue riza, benedi con:quella, cenle folite cerimonie pooi vifcatorerre veftico; trampigna.
-r.Alli dodici poidellifteffo mele mantiò alle voita dé fudetto Mafino, it Mirolh efe di Carazena; ed intimoriti al. quanto i nemici pei nectertimprefa, dinify patte ir Sma tià , e parte in Crefcénithoy paffarono la Dora; edoppo haq uer compartite le truppe loro melle Piazze impertanxi, dubitando non poco di Cafade voleuano introdurre in queL la Cirrà ungooffo di Catalleria, mà quei Cittadíni la ri* mandarono indietto. Doppd l'acquifto di Makno, s'allar* gò l'efercizo del Rè di Spagta aelle Terre contigue ad Iu* rea, e poi dila fi conduffo \& Liuorno, e Bianzè nel Caneuefe; come anche il Ponxe dibarche , qualera Lopra il pò forto la Terradi Valcrea, fiterafportato fopra icarri alla race defimizpares.

Defiderofo il Marchefe di Carazena di fare/limprefa della Tarra di Crefensino in Piemonte; par facilitare con quella i fudi difegni ad imprefe maggiori, mandò il fuo cércitod quolla volta, edalki venticinque dellifteffo mefe Occorie in quelti rempi ina disgrazia, che a memoria edurd unceo it meite di Agolto, ed appreflo ancora, non folo nella Cittadinleflandria, enel di lei Territorio, ma exiandio nel circónuicino paele; poiche figuaftò, e riversd quafi tutto il vino in tanta quantita, che fi può dire poco quafi tutto il vino in tanta quantita, che fi puo dire poco che fivedono nella pianura, e sil la Collina inqueta Proche fivedono nelia pianura, e sula Colina inqueit proto; e quafi turto fi geitd via, eccetro qualche poco, col quale ie ne fece Acquauita.

Il Marchefe di Carazena, che venive follecitato dal Cattolico Rè di Spagra ad intrapreadere l'imprefa di Cafale confiderando la debolezza del Prefidio di quella Piazza; le turbulenze della Francia, che rendeuano impoffibili le prouigioni di gente, at didanari ; la careftia déviueri, ch:dra nello Piazze ; le miferie del Monferato per Je continue guerre; ed il mancamento notabile del grano in quel pacie, fece rifoluzione di apparecchiarfiz quella fpedizione; ed affinche fipoteffe opportunamerto mandar ad effetto, fece fortificare la Terra di Ponteftura con metterui dentro cento foldati Alemannidi prefidio: Prefidiò anche il Caatello di Ozzano con trenta foldati, e quello di San Giorgio due miglia difcofto da Cafale con venticinque ; ed effendo la fua gente lenza contratto entrata in Rofignano, Tetra per la natura del fro affaiforte, vi pole wo prefidio diducento Fanti, e trenta Caualli, cioc̀ parte di Alemanoi, e parte d'italianis efrattanto che l'armi Spagnuole andauano fcorrendo il Monferaro in varie parti, fi portacono circa 11 principio di Agofto in Moncaluo, doue dimorarono infino alla rifoluzione diattaccare Cafale. Per effetzuare dunque quefza imprefa, fil dal Marchele di. Carazena chíamato à mezzo il fudetto mefe nella medefima TerRa di Moncaluo il Marchefe Vercellino Maria Vikconti, il -quale trowd, che, le bene la detta imprefa era Ataserintrodotta, epromoffa da aleri, reftaua però all'horícofi ioui--Iuppata, \& arenata, cheil Carazena non naíperana alcun buon efiro, e dubitaua d'effer renuto à bada, per farli perder quella campagna, come appare dally letere da lui critte in que lempo al fudeto Vilconti, Si rifolle perciò di vaLerfi dell'opera fua, per troncar elyndugi, e lo (pedia Revere, ove fi trouaus il Duca di Mantona, e doue giunfe alli cimque di Sertembre, ed ségiufò te capitolatione, che furf troferista da effo Ducis alli nome :dellinteffo meff.; c perche lo eroui indifposto, is conuenne trattare col Matdhefe Camillo Gonz?ga, accioche fi contersaffe di portarfi a Catate in lyogo del Ducz, che'per Ix fua:malattia non ppectia venitui, e lo difpofe. E quefto fùdi tanta imporranza, che ferza la perfona del Duca, òquella, che da luì fonfe mandita, difficilmence farebbe potuto entrar in Cafate, engh entrandoui, monaccadeua \&peuxce dipigliar la Circadefla, ne meno di cotrchiuder il trattato con Geral Goueraztore del Caltedlo . 11 oapitolato col Duca, fil in foftanza, Che il Rè di Spagma riceueffe il Duca di nuouo fotto la fua Reale protezione; Che fuccedendo al Marchefe di Carazena di pigliar Cafale; lo confegnafe, fubito alDu-
ca; Che perdendo per guefta Lega il Duca alcuma pate de'fooi Stati, ne doueffe effer rifarcito dal Rè di Spagna con altri Statimitalia, e che non faceffe pace lifteffo Rè Catolico coll Chrittianifimo, fe noncon patto, che al Durea foffero rellituiti if Stati leuatili; Che al RèdıSpagma deffe il danaro, per pagar il prefidio di Cafale, e perfortificarlo ; Che procurafle il Marchefedi Carazena di ricuperar Alba, per darla al Duca, fi come darebbe Trino; Che 1 Duca non riceueffe Francefi nelle fue Piazze, e faceffe loro ogni poffibile refiltenza, valend fíancora delle forze del Rè di Spagná, per fcacciarli da quelle, che reseuano.

Alli ventitrè del fudetto mére di Settembre itmedefimo Duta di Mancoua Cafolecondo, prima che fídeffe in fise nome principio allai ricuptrazione delta Città, e Cittadella diCafate, fcriffe vra lettera à Minultri, Tibunali, Vffiziali, Giurifdicenti, Vaffelli, e esuddrti di quella fuz Città , eltato di Monferato, fignificandoli la cagione , che lo haueua moffo à ricorrereall'armidel Rè di Spagna forto il Generalato del Marthefe di Carazena, ed anche à mandare Camillo Gonzaga fuo parenee, deMarchefi di Mantoua, Prencipe del Sacro Romano Imperio per fuo Gouernatore generale del Monferato, nel quale teneua pot ie diluifingolari qualita grandiffima confidanza, con ordine di affiltergli, ed vbidirlo inciò ; che ftimaua profitteuole, \& neceflario allintento, come hauerebbono fatto verfo la lua perfona propria.
Dubitando il Carazena di qualche rentatiso de'France- fi, perfoccontere Calale, fece tagliare tutre le firade, ed alzare vngran Trincierone da Pontefura infino al Ponte grande della Terra di Cerefeto, in diftanza d'yn groffo miglio dall'vno all'altro luogo, per doue fi forpettaua poreffero paffare. Dipoi fece vficire da Moncaluo alli venticisque deldetto Settembre tutta la fua gente, con la quale portatof alla Collina in vicinana di Cáale circa un miglio,ando cingendo il Caltello,e la Cittadella d'ognintomo inflino al Pò, edindi $\grave{2}$ poco à poco fece'alzare fopra la fudetza Collina vna batteria; ed in quefto mentre giunfe alli $2 . \mathrm{di}$ Otrobre il Marchefe Camillo Gonzaga al campo de'spa-
gnuoli eella Terra di Frafinero del Pó con Fanteria, eC2Otrobre if Marchefe Camillo Gonzaga al campo de'spa-
gruoli tella Terra di Frafineto del Po con Fanteria, eCaualleriz condotta da Mantoua, alla quale aggregò le Mi-lizie-della Terradi San Saluadore, \&e d'aleri Luoghi del Monferato; Laonde cominciarono à nafcere trà i Monfetateff, e Francefi cofi gran diffidenza, ebe quefti dubitando
di qualche folleuazionédi quelli, prefero per ifpediente di tatefi, e Francefi cofi gran diffidenza, ehe queftid dubitando
di qualche folleuazioned $i$ quelli, prefero per ifpediente di dimorape vna parte nel Contento di Sant'Antonio de Minori Francefcani, contiguo all'ala della Cittadella, el'alHori Prancefcani, contiguo all'ala della Cittadella, el'alCavalli prenti con fella, e briglia, per ritiraffi ad ognioc-. cafione in Cittadella. Frattanto il Marchefe Gonzaga fece publicare dordine del Duca di Maptoua, che ogn'vno fotto pena di ribellione doueffe facciare con la forza i Fran-
cefi dalla Citta, quando haueffero fatas renitenza di parto pena di ribellione doueffe fcacciare con la forza i Fran-
cefi dalla Citta, quando haueffero fates renitenza di partire di buona: voglia ; enell' feffo tempo, ciod alli trèdetlifteffo mefe comparue un Trombetta del fudetto Duea con due fue lettere in Cafale, cioe vna per il Signore di Sant'Angiolo, che governaua quella Citta, e l'altra peril Marchefefalfati, ch'era Gouermatore della Cittadethe cointencua ordine quella di reltituirlo le fue Piazze, \& quefa difomminiftrare ogni opera in luo buon feruizio: Furono lerte quette letrere nel Confeglio publico di Cafale alia prefenza del:Sant'Angiolo, il quale in conformità delle iftanze fartele, fí dichiarò efferli flata dal fuo Rè confegnasa la piazza, eche fenza il di lui efpreffo ordine, non lhauerebberefa; ondelifù replicato a che, fe non hauefle lafciatz libera ha Città col ritiranf nel Caftello, e nella Cittadella;conka fua gence, hauerebbono i Cittadini pigliate Jarmicantro ifrancef: da quette, ed alere rilolute ittanzemoffo egli, che fi.vedeur debole di forze, non hauendo iui, fe'ionmitte ducento oldart, ed in gran pericolo, quando haveffe fatta violenza in difendero la piazza; , ftimo bene di confegnare à chifi doucua le Porte della Città infieme col Corpo di guardia maggiore, ed egli cọn la tua genre ritirarfinel Cattello, e nella Cittadella, come fegui lo Itefo giorno congran guiete alle diecinoue hore, doppo hauerliconcefio tanto tempo di poterfi prouedere de'ne:-
ceflarij
26

[^20]


 to foccorreffero. Le continue pioggie, che vennero dal Cielo quafiegni giorno nell'Aleffandrinoli tuderti due mefi di Maggia, e Giugno, refero affai memorabile, anzi careftiofo il prefente anno; poiche indebolitono di maniera if raccolto del grano, che appena fi porè raccogliere la fanenaza.
Dippo hauer Crefcentino fottenuto laffedio del noftro efercitofino alli trè di Luglio, difperato di poter riceuere dà fuoi foccorfo, firefe in quel giorno co'i pattiordinarij di buona guerra, e vientrarono inottri.
Alli quindici peis venne in Aleffandria il Carasema, e doppo hauer definato, foce difubito partenza, per andart fiabbocrò̀con lui, ed jai con l'affitenza d'altri principalí Configlierifitece un congreffo intorno à cio, che fa douseua flabilire per l'imprefa della Citè̀, e Gittadella di Ca* fale, effendofi con Pacquitio di Trino, Mafino, e Creicenino in vicinanza di effa Piazzar quafia affediato dalla larga. Occorie in quelti rempi vna difgrazia, che à memoria le turbulenze della Francia, che rendeuano impoffibili le .



ceffarij viueri．Ritirati che furöno i Francefi nella Citta－ della，licenziarono fibito il Marche Faffati，che iui era fa－ to pofto dal Duca col confenio del Rè di Eranẹia per Go－ uernatore；\＆poifi flabili vna perperua tregua trà le due Fortezze，\＆la Città̀，la quale fù inuiolabilmente offerua－ ta infino all＇erpugrazione di quelle．
La medefina fera poi entrò in Cafale il Marchefe Gor－ zaga con le guardie del Duca，ed al fuo entrare fifece per allegrezzz vno Salue di Cannonate，fi fuonarono le Cam－ pane，ed in ogni parte della Città fí fentirono le reiterate voci del popolo gridando Viua，Viua il Duca di Manto－ ua．In quetio mentre il Marchele di Carzzena，che ha－ uetla con oran follecitudine attefo à lamorare giorno it e notte，fiportò in trè di col fuo efercito alla contralcarpz delCaftello，non effendo però penetrato ancora nella fof－ fa；onde il Luogotenente del Caltellano Efpredel，chefi chiamaua Geral，innarborò̀ nel fine de＇fuderti trè giorni vo ftendardo bianco，e＇dindià poco，cioè alli noue del medefimo Otrobre il．fellone，mediante il prezzo didue mila doppie，lo refe à patti di busona guerra，effendo vfci－ co con tamburro battente，armi，bagaglio，ed un picciolo Cannone infieme col bagıglio del Marchefe Momperati； e fù conuogliato dalla Caualleria del Rè di Spagna infino à Camino，Tearra del Monferato；però ful trattenuto il Cannone ad elfo Geral il quale fingende di voletlo ricur perare ritornò in Cafale，\＆di quà sauuiò verfo Manco－ uas per iui riceuere il prennio della fua fellonia．yfcito egli dunque circa le dieciferthore dal Cattello，il qua lera ben prouitto diviueri，e munizioni，fenza brecchia，ò mi－ na，vi entrò il Conte Aleffandro Sanazzzari Cauagliere． Cafalafoo infieme con la Milizia Monferatefe da lui co－ mandata．In quelto mentre accortifi benufimo i Fr ancefi， xh＇erano nel la Cittadella，del eradimento fatto dal Luor gotenente Geral，per hauer coff facilmente refo il Caltel－ fo，tecern attaccare at vora forca la fua 民atua con vo ca－ peffroal collo，ì vilta della Città fopta vn Baloasdo dek la Cittadella．

Doppoeffer feguitala refa del Caftello，comparue at la riua del Pò，la Caualleria Piemontefe in modei fqua－ droni divifa，peniandoche non fi foffe ancora refo，o di poterlo foccortere；mà effendofi poi accorta della fun ca－ －duta，e vedendofi halli nolti if falutare con dapnonate dat－ la Collina，e dili $M$ meratefi con le moichertate dall＇at－ tra riua di quel fiune，te ne ricurnò mortficata；e con lop－ －portuna conganth：a delloccupacione de＇Spagnuoli àri－ －cuperareilrettante：；inemici aetaccarono primierameote Creicentino，il cui prefidio per effer affis debole，fírede nel termine di lei giorni con onefti patti，e li foldati furo－ －no conureliarià rino；eporcia non andòmolto，ch＇efpi－ gnaronoil Catallo di Masino，il qual firefe con glitefif －capitolidi Ciefcentino．
Mentre feguinaso quelte militari facende in Italia，li －Spagiucis non ltauano in Cazalogna oziofir douc attefe－ tro alla ricuperazione di Barzeiloda infigoe Metropola di quella Prouinzia，occupata già in nome del Rè di Francia idal Marafciallo Signore della Morra．Il quale ridotto al－ －Petrontanecefita doogni cola，refe alli tredici ds Ottobre rquella＂Piazza con gli ordinatij patei di，buona guerra $亠 幺$ －Giouznini（thufria Generale per il Rè Filippo Quarto fuo padre，dellh To Generale fa fua emrata．De＇capiroli di effa rela fu par－ ticolare l＇élfer flato permeffo al fudetto Motta di vicire dalla Piazza confei pezzi d＇Artiglieria，eche iui reltaffe－ ro gli aleri due，iquali rutticrano del Rè di Francia．Mar－ ciarono podinemici per La via de＇Monti purenei in nume－ ro di mille cinquecento Fanti，e ducento Caualli；mà il Motta fe n＇andò con la fua fameglia peril dritto camino verfo Mompelier con alcone condizioni．
Nella detta imprefa，f portò valorolamente it noftro patriota Francefto Orofco Marchele di Mortara，ill quale feruendo al nétro ke con carico di Generale dell＇armi fue per terra tella ricuperazione della fuderta Piazzia，non －tralaiciò cofa，che poteffe defiderarfiall＇efito felice di cofi gloriofa imprefa，la quale fi deve in bdona parteal di lui valore，prudenza，e deftrezza con ragione attubaire ．

Riromandsalia narraaione delle eofe accadute per l＇im－ prela diCaiale，dico，che doppol＇efpugnazione del Ca－ Itello，il Marchefe di Carazena fubito applicò più viua－ mente ifuoi penfieri ad oppugnare la Cittadella；if cheti riufci facile，flante la buona ancel ligenza y che paftauz etra lui，ed i Citradini，ela comodità di qualche fortificazio－ ne già per abanti fatta fuori della Citti ；onde arriuò in vn fologiomoperltrade coperte infin＇al folfo della Cittadel－ la，d＇intorno alla quale haueva di già fatto alzare in quin－ dici di vn gran Trincierone con foffe，coatrafoffe，\＆con li Fortineceffarij，che incominciauano dalla Collina，．．ed snfino adia pianura fi fendeuano，Nel fiae di quefto laupro， G fecero fubito due batterie di cinque perzi Artiglietia per：ciafcuna，cioe la prima contro il Baloardo di San Francefco all＇incontro detta Porta nuoua della＇Città，e $l^{2}$ altra contro il Baloardo della Madonna nel luogo chiz－ mato il Bordelletro；eficonduffe vn Cannone fino al folfo della Cittadella，copena il detto Baloardo di San Francef－ $\mathrm{CO}_{5}$－Cominciarono poile．batterie à falutare con tanta fu－ riala maraglia della Cittadella，che hauendo leusto ad effail parapetto，impediuano da quelle parti $亠$ foldatil＇ac－ coftaruif；Rouinarono anche noo poco in aloardi；ed har－ uendo nel principio fcaualcati la Cannobi de＇difenfori ； non poteuano quetid danneggiar troppo i noltri，maffime per non hauer＇pratici bombardiers，effendo i peris i coli comandati da chi poteua in nome del Duca comandare， vfciti già dalla Cittadella，prima che vi entralferoi Fran－ cefi．Seguirono fed yolteris oneunici molre fcaramucciedi giorno，e di notte conmoicherrate；\＆Cannonis mà for－ tite non ne fecero i Francefi，che via con quakhs merta－ －lità，nonperò dicomedezazione，della nottra foldarefca－ Defiderofo poisil Cáazena di terminare quanto prima la fudeua efpugnazione；fece dar pesicipio à due mine，le quali，benche foffero impedite grandemente dallif fuochi ertifiziofamente fatti，émandati dalla Citeadella verfo gli operarijs：ad ogai modo fa riduffero in pochi giemi all vi－ tima．pefezione；Doppo di che $i$ noftr fecere alli die－ xiotro dellituefo mele di Oxlobie via chiamata，con la quale auifaroro i inemici，che le mine erano perfezionate， ife che，fe non firendeuano，gli bauerebbono attaceato if fuoco；rifpofero gli affediati，che，doppo hauarle vedute，， fe lifarebbe data la rifoluzione；vilte dunque che l＇heb－ bero，nè diedero parte al Signore di Sant＇Angelo，it quale infieme con tutti gli Vffiziah rifpole con generofità d＇ani－ －modivoler piütoltomorre in leruizio del luo Rè，che renderfi；enellifteffo rempo in conformità di ciò，che ha－ teua rifpolto，fece innarborate wn Itendarda nero．Frat－ tanco tiloluto il Marchefe di Carazena di voler dar l＇af－ falto alla Cittadella，e confiderando effer necelfinio di rin－ forzar molzo beae l＇efercisa，＇decerminò col．Confeglio da＇ Miniltri，chefi faceffe nuotua leuata di Milizianti dello Sea－ to di Milano，come incontanente fifece，mentre feguiur ilfudetro affedio；e perehe fiteppe，che il Duca di Sauoia mandauz via gran foccorfo di Piemontefi，e Francefi leuar tidalli Prefidij di Terizo，e Pidarolo in fauore dell＇affedia－ ta Cittadella；il Carazena，per non perder tempo，fece alie dietingue hore delli venti darill fuoco alle mine per profeguire dr quefla maniera l＇épugnazione della piaz－ －za：－Dalia mina dunquedel Balozrdo delia Madonna，che piegò indiectiot pè ricultò poca apertura；contuttociò ven－ iicroque trà Viffzalions eloldatialirono con gran coraggio Sopra di efóBoloardo ye vennero alle mani co＇i nemici； mà perchenonfurdnoà fufficienza feguitati da＇noftris．Cen－ za laiuro de＇quati non poteuno conferuar＇ul polto，viri－ majero parte wceif．，eparte feriti；poiche haueua il Cara－ zena ordinato，che nonie lidefe Vaffalto，mà di portarfi fotto i Baloardi，ed inicopriffi per difefa；defiderandoegli piut tolto ritardare l＇elpugnazione，che perdere la fuagen－ te：L＇altta mina poidel．Baloamdo di San Francefco fece vn grand＇effecto con aperuura grande dalla radice di quel－ lo fino alla cima，petònon vifừ dato affaloo 3 ．I venne à fu－ riofa fcaranstécia，che durò fono alla fera con vicende wole mortalità，per la continua pioggia delle onolchettate，e per l＇inceffante（paro de＇Cannoni d＇ambe le parti，aiu－ taudofi particolarmonte gli affediati co＇i fuochi artifizia－

角, ceron legranate; che mandauano dalla Piazza neliCamTo despaguroti: contuttociò s'acquiltarono, cofi quelti rell'elpugnazione, come inemici nella difefa con pari valore vna gran lede, iqualinon ottante che foffero tempeAati, pernonhauer parapetto alla maraglia, dalle orribili cannonate de'nofti, ltetero però animolamente difendendo \&̀ perto fócoperto queHa Piazza per il Rè loro. La feguente notte fece il Carazena infaticabilmente aprire Ia ftrada fine alla fommità de'Baloardi, fopra de'qualifali vna parte della foldatefca, e l'altra tefto al piede di effi, ftando i nemici valorofamente alla difefa; l.quali finalmente allo ipuntar dettalba delli ventidue fecero vna chiamata, e cominciarono a parlamentare; mà perche pretendeuano effi da noftri hi dieci. pezzi groffidi Artigliesia, fùnuderaea quefta loro pretenfione, \& poi refero l'itteffogiornó ventidue la Piazza co'i feguenti Capitoli ygglutati trà il marcheie di Carazena, 'ed il Signore di Sant Angiolo; con participazione anche del Marchefe-Camillo Gonmaga, rella forma reguente, cioè

Primo, effo Signore di Sant'Angiolo fortirà dalla Cittadella di Carale, alli ventidue di Otrobre alle dieciot t'hore, con tutta la fua guarnigione, tante Francefe, quanto Suizzera $x$ e di qualfnoglia aitra nazione, armi, e ebzgaglio, tamburro batenre, batle in bocica, micchic accefe, bandiere ipiegate, \&-duc mezzi Caononi, e munizioni per trè tiri per ciafcuno. Setondo', che li farà dato conugglio fufficiente dallefercito elel-Rè di Spagna, per conuogiarli ficuri dalle noltre armi foo alla Terra di Verrua, ouero fino à Torino per il driteo camino; fenza che da effo conuoglioli fia fatto alcun'atto di oftiliza; e fe fi daranno quaztro barche; per condurre il Cannone, munizione, \&e tutto H toro bagaglio, e ciò gratisfenza pagamento di forte alcuna', mandando vn'vefiziale con venti foldari i piedi, perconuogliare l'Artiglieria Cudeta, bagagli, ed ammalati fino à Torino - Terizo, che fia libero', e conceflo a ciafcut'vffizialé di derta guarnigione di porer vendere, ò ructo, ò parte delfuo bagaglio dencro della Città, e farà pormeffo anebrtà qualcumo di effi di porer
 aggiutare i fuoi conti, che hañò con gltmprefatij. Quarto, che, re a cafo vi foffe qualche foldato nella guarmigione, che foffe fuggito dall'eiercizo del Ré di Spagnz's ò da quet lo del Duca di Matroua; Per nitin conto pofla effer moleftato, mì che fid lafciato paffar liberamenteron thfura guarnigione. Quinto, chenon poffano eftratre armi, manizioni, e viueri, che appartenghino alla Cittadelha diCifale, nè tanpoco quelli, che foffero del Rtdi Princia, edcetto le già conceffe di fopra: Sefto, promette il Signore di Sant'Angiolo di nous latciare alcun tradimento nella Piazza, tanto nella munizione, quanto di mine fegrete, of altro. Settimo, il (udetro Signore dil San' Angeld darm due oftaggi, ciod vn Capitano Francelff, ed :min Luogoteneste 3uizzero per ficurezza del Conuoghio, e sarche, chefeli danno. Ortauo, il fudeto Signote di Sant Angiolo contegrean immediatamente la meaza lana, ch't auantii la porta della Cittadella, per ficurezea del lero tratrato'. Nơno, per maggior chiarezza del camino, che -hà da fare detro Signore di Sant'Angiolo con la faz guar-- nigime, fi tichiara, che atloggieranno la prima fera a Morano, matecondaz Crefeentino, la terza à Chiuaffo, e - Ia quarta à Turino di Piemonite, per la ltrada pià dritta, e pià breue. Decimo, niun' vefiziale di detta guarnigione porrà effer moleftato, nè effer irattento per qualunque iorte didebito, che poreffe hater fatto diqualfuoglia quar litàf fiat Alle diecinote hore dunque del fudettogiomo.vent--due vfcitono i nemici dalla Cittadella infieme col Signore diSant'Angiolo; e quaranra Vffiziali, molti de'quali poteuano in riguardo della brauura, e prudenza foro comandare ad eferciti ; e vi entrò il Preffidio folamedre del Duca di Mantoua confitente in mille fanti di Milizia Mantouana, e cinquecento Monferzaeficon vn Gouernatore poltous per Interim dal Marchefe Camillo Gonzaga, finì tanto che foffe provifta di Gouernatore dal Duca di Manroua.
Entid poi alli venticipue dellifteffo mefe di Ortubre
il Duca di Mantoua in Cajale, e furriceuuto con applauf: ed acclamazioni del tutto corrifpondenti all' incorrotta fede, che dimoftrarono fempre quei Cittadini conl'affesto, e congliefferti verfo il loro legittimo Prencipe; ondo in conformiǹ̀ di ciò, rimeffe ad effi; ed à tutto il Monferato il pagamento del debito Camerale per quattro anni auuenire. Nell'entrar, che fece il Daca in Cafale, ringraziò it Marchele Vercellino Maria Vifconti alla prefenza del Marchefe di Carazena, ed alla fronte dellefercito, quando entrò irquella Città, per effer falicemente riuicita la fopraccennata negoziazione con ogni prudenxa, e deftra maniera fatta feco datlifeffo vifconti intorno alla prefa della ludetta Cittì infreme col Caltello, e Cittadella.

Nel fudetto piorno mandò la Città di Alefandria in fuo nome il proprio Priore Giureconfutto Giouan Paolo Panza, edue delli Depuratial fuo gouerno, cioè il Medico Carlo Codega, |e'l Capitano Bartolomeo Guafco àrallegraff col Marchefe di Carazena, per il gloriofo acquitto da luifatto del Caftello, edella Cittadella di Cafle, col valore dell'armi del Rù di Spagna, i quali Gentilhuomini, doppo hater conquel valorofifimo Gran Capitano beniffimo complito, come fi douena, fecero alli ventilette ritormo alla'Patria.
Alli vertiotio poidi eflo mefe di Otrobre, fece il nottro $\forall$ Vfcouo lolememente celebrare la Mefla con armonia muficale à due cori ne! Dunmo diquefta Città, ed efporre anche la Statua diMaria Vergine alla mattina, per portarla in proceffione alla Cera dellifiteffo giorno d'intorno alla Piaz$z 2$ grande, ma non fi effertuò la proceffinne per caufa della pioggia; doppo la Meffa poifi cantò il TE DEVM, effendoui ftati prefenti il Gouernarore con tutci gli yffiziali di guerra; e tutta la Nobilà̀, e cittadinanza; Hl che fifece in rendimento di grazie ${ }^{2}$ Dio, per faricuperazione del Cattello, e della Cittadella di Cafale, di tanta confeguenza per la ficurezza, equietenon folodella Cutè̀ di Aleffandria, mà ditutro ancora lo Stato Milanefé.

Difegnando i Fraccefi d'acquarterarfinel Monferato per ifgrauare il Piemonte, come purefi era vna parte di loro cobdorta nelle Langhe, ciò̀ nelle Terre del Duca di Mano zou2, pes ini dimorare, fece il Marchefe di Carazena marchiare: quella volta fetrecento caualli,con ordine alli Gogernatori delle Piazze confinantidi accreicere ad effa $\mathrm{Ca}_{-}$ malleria altra gente de"Prefidij loro, quando il bifogno l'haueffe ricercato ; perd hauendo i nernici abbandonari quei polti,nonfeguialtrodal cantode'Spagnuoli .
Nelprincipio di Decembre fifpiccò dallantigiano ma parte dell'elercito di Piemonte, e venuta ne'confini dellAleflandrino, fcorfe ne"luoghidi Annone, di Pepas poco diconto dalfudetto Territorio, di Cerro, e d'altricirconuieini cobntorat, onde 11 Carazena mandò lifudettifertecento Caualliforeo it comando del Commeffario generale della Cawalleriadi Napoli firancefco Caltraxon, à coftegoiarei memicith il Vercellefe, \&\& Bielefe, affinche reftafferodi quefz maniera coperte da glinfulti loro tutre le Terre, welle qualithaueftero difegnato di far bottino, ò di fermarfi a quartiere ; e con tal diuerfionefi ritiralfero dallaleffandrino, conse purefritiraronos Perciò effendo, el'vno, é laltro campo andaricofi per qualche giorno, finalmente i nemici marchitarono ne'lore paefi per metterfi ne'quartieri d'Inuerno, comefecero, e fecer'o anche il medefmo inoftri.
Hatendo fe non in quefli giorni mandato auifo il Marchete di Carazena Gouernatore dello Stato di Milano à tuttili Goustnatori delle Cirtà, e Piazze imporranti di effo Stato, della ricuperazione di Barzellona, che fegui, conformefía di fopra tiarrato, alli dodici di Ortobre, efartale iftanza, che faceffero dimoftrazione di allegrezza di cofi felice fucceffo, il Gouernaeore di Aleffandria Pierro Gonzales; che haveua parimente hanuto l'auifo, nè diede parte al Vefcono di queita Città Frà Diodato Scaglia, Il quale in conformit della fudetta ittanza, celebrò in rendimento di grazie alla DiuinaMaeltala Meffa nel Duomo con eccetlente mufica, e pontificalmente veftito, alli ventrno di Decemme, giorno fettiuo dell'Apottolo San Tomalo, alla prefenza cofi dell fuderto Gouernatore, dituttigli Vfixiali di guerra, Tribunali, e Deporazial gouerno, come di rutili nobli,
nobili,e cittadini; enelfine della Mefla Gicantòil TE DEVMG; ed effendofi pofta in fquadrone tutta la foldatelca di quefto Prefidio sù la piazzagrande, fece vn lietiffimo Salue conlo (paro de'fuoi molcherti, ed archibugi.
Il Conte:Galeazzo Trotzi Luogorenente generale della Caualleria dello Stato di Milano, ch'era alcuni medi auanti andato alla Corte di Madrid in Spagna, per fupplicare il Re àvolerli concedere il Generalato della Caualleria di Napoli nel fudetto Stato, rapprefentò cofi viuamente à quella Cattolica Coronai moltiffimi da fe con ogni puncualicà fattili feruigi peril corfo di tanti anni nelle guerredel nedefimoStato, cheottenne dallifteffo; Rè alli trent'vno del fudetto Decembre per gl'infiniti (uoi meriti la lupplicata degna di lui onoreuolifima grazia, grazia inuero tanto pil fegnalata, quanto ella è litraordinarias poiche tale fupremo cariconon fi concede, (enon à Cauaglieri principali della Citràdi Napeli.

位 minciò mettere in efecuzione il Monte della Pietà, che fino dell'anno 1649.fú iltituito in Aleffandria, per benefizio de'pouerismaffime Gentilhuomini.
Nellifiteflo giorno ancora occorfe in quefta Ci ttà vn'aç cidente inuero memorabile; poiche verfo le ventidue hare il Tanaro,ch'era tutto per il gran freddo aggiacciato, fi mollificd in maniera con l'occalione del vento meridionale, che ridottofi quel ghiaccio in groffiffimi pezzi, diedero quetti con ranto empiro nelli trè Mulini forto la Terra di Solero, che flaccatili dalla riua di effo fiume, li conduffero alla volta di Aleflandria ; ed effendo vrtati nelli fperonide"pilaftri, che foltemtano le volte del Ponte fopra Pifteffo fiume dentro di quelta Cittsi, g fracaffarono; e nellifteffo rempoli medefimi pezzi di ghiaccio fpinutí ne'Mulini di effa Città, ne ftaccarono dalla yiua diecinoue, di vent'otto che fono, li quali condottifi per la corrente del fiume in varie parti, andarono quafiturtià male.
Effendo ritornato il fudetto Conte Galeazzo dalla Corte di Madrid à Milano, la Città di Aleffandria fece fubito elezione di due fuoi Gentilhuomini, cioc̀ i! Giureconfulto Nicold Ghilini, Giouan Francefco Ferrari, affinche andaffero in fuos nome à riuertrlo, e rallegrarli con lui della mercede fattalidal nolliro Rè di Generale della Caualleria. Napolitana. In conformirà dungue di ciò, partirono effi alii.tredici di Febraio, ed in Milano adempirono beniffimo l'anbafciata loro.

Il Marchefe di Carazena, che inuigilò fempre conggui afferto nel fervizio del Rè di Spagna, fi'dilpi.fe in quefti giornia llimprefa di Verrua in Piemonte, la qual'era cuftodita, le non da quaranta foldati con vn comandante; eper effettlare quefto tuo difegno, mandà con gran fegrevezza ordine ad vna parte del fuo efercitojn varie parti quartio reto, che marchiaffe à quella volta, come fuce, fotto il cogmando del ludetrn Generale Cante Trotti; e nelliteffo tempo effendo anche thaso auifato per tal'effetto il Prefidio di Aleffandria, marchiò la foldatefca tutta cofi à piedi, come à cauallo di quelta Citrà fotto la condotta del Sergente maggiore Girolamo Ortiz nel (puntar del gierno delli diecinoue di Febraio, il quale la conduffe ad vnirficol reltante della geote à tal'imprefa deltinata : Mà non tantolto ella giunfe a San Giorgio, Ferra del Monferato in vicinanza della Città di Cafale, come fù auifato il Generale Trotti, che il nemico haueua foccorfa la fudetta Verrua con trecento foldati cauati da Crefentino, Terra che giace all incoberp di effa piazza diltante vn miglio, feorrendouifrà l'via, e lialtra il Ho . Siche riufcito fallace il difegno, tutta la gente ritornò̀ à funi quartieri,ed itGenerale Trotti,che fe ne thaua in Pontellura, per afpettar leffito dell'imprefa, fece à Mila no ritotno; La onde rimafe il Marchefe di Carazena tanto più difgultato, quanto ficura fit teneua quelta forprefa, in riguar. do della gran legretezza da fe. intorno à quefto affire offeruata.

Frattanto la Città di Aleffandria, obe fitrouaua in obligazione di fare allegrezza per la dignità del Generalato detla Caualleria Napolitana dal noftro Rè al Sudetto Conte Trotti meritamente conferita, differi quelta lieta dimoltazione fino alli ventitrè dellilteflo mefe di Febraio, ciocè nel,
principio della notte fipofero d'intorno alla piazye grande i luminari di attifiziati fuochi, e le candele aecefe à turte lo fineftre delle cafe; dipoi $f$ fece vno Salue con lo fparo di molti mortaretti;f diede il fuoco ad vna girandola piena di sazzi, pofta il alto nel mezzodieffa Piazza; fimandarono in aria molti volatori dal preprio fuoco follenati; efinalmente effendofi fatta nella medefima Piazza vnialta Piramide di legna, che falò fi chiama, feli diede il fuoco ; e di queta maniera terminarono le allegrezze fatte in onore di quefto noftro principale benemerito patrizio, il primodi cappa,'e fpada, per il quale fi fiano fatte da quefta Patria publiche allegrezze, ed il primo fimilmente, à cui fiano tate pofte, in riguardo di militare dignità, fu'l publico Palazzo l'Arme della fua firpe in pittura da Ifrizione accompagnate.

Hauendo il Marchefe di Carazena differite le allegrezze perda ricuperazione fatta dallarmi del Cattolico Rè di Spagna l'znno auanei, di ue principali Piazze, civè Duncherche in Fiandra, Barzellona in Spagna,e Cafale in Italia, fino al primodel mefe diMarzo, nel quale terminò in Milanoil Cameuale, vuolfe che in talgiorno fi efeguifere., cioè fí fece in quella Città vna non men vaga, che curiofa fefta con due gran carri trionfalià guila di Vaffelli marittimi pieni di efquifitid muffci fopra la piazza di quel Duomo ; ed 'effendo fato il Conte Galeazzo Troti Generale della Cayalleria di Napoli eletro in quelta funzione Maltro di Campo generale: : ffiche deffe gli ordini à coffifatte allegrezze opportunis comparue fopra d'vn generofo cauallo pompofamence vefito, feruito da bellifina liurea di paggi, ellaffieri, dando dife medefime vaghiffima villa; come anche il Conve Antonio fue figliuolo, dia mabiliffime qualitd, e compitafimo in ogni aztone vno de'Cauagliers delle due contrarie fquadriglie deflinate alla Gis, (tra; che fifece fopra la fudetta Piazza,imitatore de'parerni veltigi, li portò al pari d'ogn'altro valorofamente.
Rimare poi affaifino pobilizato il prefente amo dal principio, chediedero i Padridella Compagnia di Gienl di quefta Città alla fabrica della Chiefa di SaniIgiazio loro fondatore, netlilieflofico, doue alve volte fi vedeua quella di San Bartolomeo, padronato ancico della fa meglia dal Pozzq, cioètapra la piazza contigua al lora Collegio, che per effer flata poffeduta ne'tempi antichi calla medefrma flirpe , quindi poi trafe il nomedi Piazza dal Pozzo, - Alli vencifet dugque del fuderto mefe di Mazoficominciò Ia fabricanel fopranaminaso fito ; ed alli ventotrodi A priJe, che alil Lanedidoppola feconda Domerica di Pa!qua, fifece la folennità della benedizione, e polizione della prima pietra nel modo infraferito. Sifeceynampia ye capa:ce ipianata fopra la detta piazza di laxghezzadi piediquarama, e diotianta di longhezza, la quale mediante alcuni idritti, e grofic palificcati in rerre con ordine, e funi theieui dall'yno allaltro,tutti fi coprì di bianchiGimetele : in capo alla detty fíanata dirimpetso al fito della facciata delia Chiefa, ${ }_{2}$ cui fidaua principio; fa formo una Gapellerta cinta idi belle sapezzerie, ecoperta con padiglione difeta, oue is'ereffevr'altare di giufta grandezza ornata col quadro, in cui era leffigie del fudetro SaníIgnazio, ed arricchito di candiglieri, e Croce d'argento, ed alori belli paramenti. Dilla parte deftra di effo altare alquanto fuori deb recinto di detta Capelletta s'alzaua vo maeffolourono di fei gradini coperto da baldachino, fotto ill gualele deua il vercouo della Città Frà Deodato Ścoglia affitite dallArcidıacono della Catedrale Michele Colli; edal Teologo dellifteffa Coftantino Gorretz, il quad trono erakingo dall'wno, e dall.altro lato da un corodi chiereci, e Preti affai numerofo. Dall'akra parte al dirimperto del Vécauo eraui vialtro trano, oue fedeua il Gouernatore della Città Pjetro Gonziles, intorno al quale ftauano varie fedie difpolie per li Capirmí, ed aleri Vfiziali diguerra, Signori cittadini. Dalla banda poi del Vefcouo al longo della fpianata verfo il fito delia nuouz Chiefa fiftendeuano fedie, fotto le quali itauano per, onoreuolezza (piegati alcuni tapeti: nella prima in ordine fedeua il Podeliza della Città Francefco Pamas Altamirano;doppo, il Priore dellifeeffa il Giureconfulto Tullio Maria Gallarati, efucceffiuamena doppolui feguiuano gli
sirfi Deptezial gaverno cinile ; comunemente chiamati Signoridi Pronifione. Allartiuo del Vefcquofí diede vo folenne fegno con le campane, e vrombe, \&f fù riceuro da buona muficz. Prima didar principio alla fagra funzione, Giufeppe Sardi fcolaro della Rettosica nel Collegio de'fudetti Padri, recitò ma bella volgare Orazione ̀̀ propofito della nuoua fabrica della Chiefra.e polcia il Vefcouo diede drincipio alla fagra funzione accompagnato idalla tefla mufica, fuonoddi trombe à tempo, atempo : fatta la benedizione della pietra,fil portata in proceffione alluogos oue doucuafi riporre, entrandoui per una ornata pofticcia porta nellifteffo firo, in cui sthaucuada fabricare quella della nuoua Chiefa, fopra della quat porta eraui la leguente: lfcrizione,
sdefie Cimes,
EE exprimerria acmpli lapide, quod fundatur:-
Jgnasion'
Scionsiarum fontes, charisutio alicite' fomimat.
Illo Lapidic ictu proffratw faliciser
folicine offurgens.
Ad moumw Mitisantix Ecclefie fubfdirw
In suncew norrase afporcanisturrim forsiffinaw

Tenaen Iffu.
Ideme
Super iectio lapide
sidei, armifque Canolicix areem: Fideliftma Dea, © Regi Atexandria
anuvimenumm edificabie.
Nella fuperficiefuperiore della piecra, ohe fi portauz, erano intagliate quefte parole,

> D. Ignatio Sociecasic Iffe fomdatari.
> Ameo falusio 1653.28 . Apridio . Abexmulrice
> Templeme.

Intornoalla pietra nella fuperficie della di lei alteaza'thaus fcritto

## Findamontumenor ponitur aliwd praterid quol

pof tum of, gwoul of chrifine iofur.

In effa euti inierita vna Medaglia dibroozo, nella quale: per vnaparte era fcolpita l'effigie di Sant'Lgnazio, e dall'altra vn'sferizione fimite alla fudexa, che fil legge nella fuperficie luperiore della pietra. Giunta quelta dunque al deltinato luogo; doppo efferfi fartele orazioni, e benedizio: ni folite à farfr in fimili funzioni, il Vefcoulo aiutato dal $\mathbf{G o -}$ uetnatore per vna partoe per $l^{\prime}$ altra dat Priore della Citris la polenel luogo preparato ì tal'effetto, epoi prolegui. circondare in procefrone il fitodella nuoua Chiefa, e benedirlosfinche rivornato al liogo della pietra, finila funzione. Vifù concorfo grandiffino de'Citradini ; e la plebe artefe: per molootempo à voccare conle corone, ed à baciare la! banedetta pietra. Il tutto fi termind conda lera a fuono di. trombe, ed acelamazionid'ogn'vno, chepregaua allifelici paincipijdecofi bellia fabrica proposzionato ilfine .

Dalla narazione di cofefagre: venendo noi à quella de* miluari fucceffi diquefti padi, diciamo, che inemici Francefi, li qualidinnorauano in Alti, fortirono l'vlitimo giono di Maggio da quella Citè̀, conefferfi dikribuita ma parte dieff nella cireemaicinz campagna dell'AAligiano, ed il rimanente vennein Anoone Terra deHo Stato Milamele ; onde i Terrieri di Felizzano, Malo, Quartordo ,ed altrià queti luaghi contigui ritirarono fenza dimora le robbe pill importanti, e vettouaglie lore nela Terra di Solero, a fine di trafportarle poiverfo Aleffandria, quando la neceffiè l'haueffe richiefto.
ii riduffero, conforme fogliono fare infimili pericoli, ne'pra- ti , che giacciono forto le mura di quetta Cirtà. Dimorando turtauia li Esancefi in Antone; If fuderti Terrieri pigharono per otrimo fpediente il tirirare le robbe, \&e toItanze loro verfo Ateflandria; e frateanto arriuarono in quetta Città per ficurezza, e rinforzo del fuo Prefidio, alli due di Giugnoj alcune Compagnie di fanti, ed alli trè, quattro Compagnie di foldari Alemanni à Cauallo in numero di treceno acome anchealli cinque del fudetto mefe, la
noftra foldatefca, da quale dordioe del Marchefe di Carazenafreraleuara da'quartieri, cominciò à giungere in $\mathrm{Va}-$ lenza, e Frafcaruolo per jui: ampaffarf, e marchiare douc is bifogno l'haueffe sichiefto in conformina de gli andamentr? de'nemici,
In queito mentre hauendo hanura ououa la:Cittè di Alefe Gandria, che il Rè d'Vngheria figlio dell'Imperadore Ferdinando Terzo, eraftato la Vigilia delli Penrecofte, vhimo giorno di Maggio, eletro RèdéRomanis fece alli forte: di Giugno folennemente celebrare con eccellente- mufion nella fua Catedrale Chiefa via Mefla, e oel fine di quefte: il T\& Dewm, per ringraziare la Diuina Maefd, chemancenghituitauia nell'Augurtifitima Cala d'Auttria, la fuderta dignita per il conleguimento dell'Imperia neceffaria; ef-: - fendofiall'vna, edall'altro twountiprefenciil Vefcono, ed ii Governatoredella Cirtì con tuti gli Vffiziali, e ciuilis e militari, e gran numero di cittadini. Alla fera poi del1;iteffogiorno fif fecevno Salue con lo (pano.dell Artiglicria , chegiace dintornaallemuradi quefta Citta a

Alli noue poi.li. Erancefi, che dimorauano parte in Ani 1 none, \& parte in vicinanza di effa Terra, , tragettarono fopra d'ver pofticchio ponsedi barche di quà del fiume Tanaro, havendo per ficurezza dieffo innalzata dall'vna, e dall'altra parte del fume vna trinciera da fufficiente foldatefca guardara, e fcorfero il paefe, con hauer nell'ifteffo tempo mandata vna groffa truppa di Canallià fare la difcoperta, e battere le lirade ; ed effendo quefti arriuati alle fedici hore incirca alla Roida, Caffina difcofta d'Aleflandria vn mighio, nel ritorno ch'eff fecero dou'era il groffoloro, entrixemonelCafale de'Bagliani, mà non hauendoiuitrouata cofa alcuna per depredare, s'accoftaronoal palazzo de"Fratelli Valerio, e Raimondo Bagliani, Gentilhuomini di quefta Cittè; il quale alfai forte, per effer in forma quafi d'vo picciolo Caftello, diede occafioneà nemici di fare la chimmata pervalerui entrase; mà elfendo dentro di quello molejpaefiniarmati, Li diedero la rilpolta dalle fineftre co'i eiri d'alcunearchibugiave, che vccilero un Francefe e ed vn Cauallo; Dipoi effendo i nemici entrati in Ouiglio, sella Willa detForo $\mu$ edd in altri contiguiluoghi, ne'quali tutti focero bottino di ciò ch'era buono per loro, il Gowernatore di Aleffandriamandò alla volta di effil le fette Compagnie diCauallerias e to Eanteria di quetto Prefidio per ogni buo raregola militare se nontantofto arriuò quelta gente alla fuderta Baida, com'bebbeaunifo del ritorno de nemici au! cra il groffo loro; fi che ritorno anch'ella in quefa Citrà : Li nemicipoi, doppo hamer fatto alto in Ouiglio infino alle trè horedinotre, firiduffedinuouo ad Arnone, \&e nella) confimanse campagna d'Afi s, con effer'in quel viaggio loto entratinetla RCocchetra det Tanaro, la quate poferoz face col: Ea norte poi delis diecinoue delitifefo. Giugnoi Franceff., ohedimorayaso in Amone, wemnered Caualto inmat mera diferearea incirca i : Colero; e quini hauendo. fatro bottino di venti para di boui,mentrera no da efficondotti ai loro quastiere, furgond fuhtio feguitati da venti incirca SoIerefirarmati, fette déquati erane fo prai Caualli, e coftretti à lafciar'a ddietrotutro il beqtiame.con loro gran viroperio: inriguardodell'auantaggio, che haueuano di gran lunga fopra coff pachi' huomiois.:.
Nel dífudetto effendofi partito da Valenza il Conre Gia Ieazzo Trotti Gencrale della Caunalleria Napolitana con due milla farii, che inquetta Terra s'erano da diuerfi Prefidij e e Quartieri ammaffati, giunfe la féra nella Campagna forto Pazone, Pierta, eMonrecaltello, ed iui la fece far alto la notte, conefferui egli affiftito, 3 il giorno poi fegiente entrò il Contecon quaranta Compagnie di Canallecia in oum mero di due milla Cauai leggieri Ceguitati dalla fudetta Fanteria in Alefandria ; e conturso quefto groffo digente vfcitofene egli dalla Porta Gernouefe, fif fermócrà li duefiumi Tanaro, e Bormida, perd for to le mara diquefta Cirtà s e non santofo fi quartierò quefta foldatelca in quel fito. come incominciò ì danneggiare la cireomuicina campagna, con haucr'in particolare pigliate le coue dl grano poco auanti mieruto, edisfatte le campeltri abitaziodi, per fare le baracche, come a nchefotto prerefio di andar cercando il. foraggio, encrò nelle Cafine à depredare ciè, che li pareva facile di portar via.

Alli.
$\square$


Alli ventrtèpoi, vigilia di San Giounn Batrifta, inemieidisfatto il polticcio ponte, che haveuano per lord : comodità fatto u'l Tanaro, ed abbtucciate le baracche, abbandonarono Aanone, e marciarono verfo Moncaluo: Si che il Conte Trott! leuatofi con la fua gente alli venti-- cinque dellifteflo theice dal finderto pofto fràlidue fumi, entròin Aleffandria, equindi vicito per la Porta delle Vigre, fe n'andò à Solero, doue dimorò la reguence nottej. ed Il diappreffo condottofia San Saluadore in Monferzto, di quà palsò ̀े Gerole, ed alle Bozzole. Dipoi ananzatofin Fraffinero del Pò, quiki fece alto, come purei nemici fecero il medefimo in Moncaluo.
Effendo in quefto mentre vfcito da Milano il Marchefe di Carazena, per prouedece à gli occorrenti bifogni del fuo elercito, giumfe allitrè di Luglio in Tortona, ed alla fera delli quastro condotifis in Aleffandria, fir trasferì di lungo $\frac{1}{2}$ Valenzes, e di quil andò reguitando gli andamenti dénemici, mentre quefti erano feguitati dal di lui efercito, ches'au anzò il dl appreffo à Baflignana, Rivarone, Pezzeco, ed in altrivicini luoghi; come ancora $i$ medefimi nemici, che dalla Terra di Moncaluo fi ereno trasferiti $\grave{2}$ Verrua, fi conduflero verfo Felizzano ; ed inofri à gli otto andarono $\grave{2}$ Valmacca, in vicinanza di Cafale vnmiglio incirca, ed à Monte, ed in altre Terre.
Frattanto, effendo givnci da Belagard, oue haueuzno militazo, e guadagnata quella Pizza quattro milla Francefi, vnironfi allefercito nemicoil quale s'auanzò aha Roc. cherta del Tanaro, e Malo, mentre i noftri, che dalla larga J'andauano fepuitando; fí trasferirono nelle parti di Moncaluo; e nellimeffo tempo hauendo gl'ifteffi qualche dub, bio della Città di Tortona, mandarono pel di lei Cattello per framaggiote ficurezza trè Compagnie di fanci beuati dal Prefidia diAleffandria. Eflendofi poi nel primo giorno di Agotto condotti li nemicià Nizza della paglia, non fi contentarono di faccheggiarla nelle robbe, che trouaromo nelle Care di quei Terrieri, mà con (acrilego furore depivedarono quanto dibuono era nelle Chiefe; ed entrati nel Monaftero deile Suore, oue haueuano effi Terrieri colloca-: ti li migliori,' e più importanti mobili, edaltre core di vas tore, fecero vá molto ricca botrino di nuero ciò , ché parue alla:lorc ingerda rapaci rà opportuno; ed it fimile fecero anche nelConuento di San Francefco ; come purefalitial'rabitazione de' (Padri Canizzini', chegiace poco dittante dalla Terra delta fommità della Collina, dindi porrarono via le pobere fupellettilidi quei Religiofi, e le cofe fagre della Chiefa loro. Finalmente fatollis ed arricchiti del bottinofato in Nizza, titornarono alla Rocchetta, ed a Mafo; ed il noftro eferciro effendofi alli quattro del fudetro Ago-1 fa r idoto in Felizzano, gettònel Tanaro it portedi bar-: che conqualchecöntraito de'nemici, cheiui erano actorfi. perimpedirto; domodo che ta metà di effo eferciro vafcato il fume, fece alto à frontiera de'fudetri pemici, edil re-

## tante dimorò in Fclizzato:

Dalla Rocchetra, e da Mafo effendofi alli cinque ritirati bi Francefì Caftelsuouo di Calzea, ed in altri circonaicini luoghi', diedero occafione inoftri di feguitarli, con efferfi. trasferiti $\begin{gathered}\text { Bergamafco, edindiad Inzifa; e coff ambidue }\end{gathered}$ gli eferciti fiandarono trattenendo.nelle fudette Terre: Haueridn.pói li nemici abbamtonato Caftelnuovo, e glialtri tuoghivicini, vensero allifeidi Settembre in Felizzano, ed juipúfo il polticcio ponverel Tanaro, paffarono di nuouo il giorno fegueme alla Rocchetta, e di quiad Ouiglio, con erser feorff poco lontano d'A lefsandria ; ed à gli otto, giormo detla:Na/cira dj Maria Vergine, venne un fquadrone del-haCaunileria-loro nel Cafiellazzo, ed in altre Terre; ed it giornofeçuenze ftotlero anche inSezte; nel Caltello della Spina, ed altroue; onde alla nuouz di quefte feorrerie it Gonzales Gouernatore di Alefsandria fece con tre riridi Artiglieria dar'anifo à gli abitanti det Territorio Alefsandrino, affinche ritirafiero dentro diqueta Citrà il bettiame con le robbe, \& vettouaglie loro, come di giadera fato da effiefeguito due giorni avanti. Scorfero parimente in Frefonara, sella Predofa, in Palturana, e paififermarono in Bafaluzo dalla qual Terta in numero di duemilla Canatli olsendo vficici, andarono cercaodo, e depredando il paefe
infino atla Terra di Seqratalle; ou'entrati allimproaifo; e faoridellopinione di quei Terrieri, polero il rusta a fac: co, ed all'vianaa di foldati nemici vi lafciarono delle feeb leraggini loro particolare memoria, con haver da tutte le caffine diqueldiitretto condorto viail beftiame; il che feeero fimilmente nel Tortenefe, oue faccheggianono Vignolés. Caisano, Stazano,e Careqano di fotto: Hauendo effi poì fatto rttotno col ricchiffimo bottino di bettiame, bianchoria, e d'aleri mobilidivatore à Balaluzzo, to mandarono $\frac{z}{2}$ gli vondici delliftefso mele di Sertembre conrogliato daívn grofso di Caualleria in Alti.
Dimorando tuttauia li nemici nelle Terre di Bafalurzo, Predofa, Riualta, ed in alrre del Monferato, giudiçbene il Marchefe di Carazena di leuarfi da San Germano, e venire, come fece, colfuo efercito allidodici di efso mefe in Felizzzno; ed alli rredici hauendo davfire d'Alelsandria cutte le Compagnie d'Huomini d'arme col Generale loro il Duea del Setto con altre fei di Cauaileggieri, e quatro di Fanteria, infieme con li paefani dell'Aleisandrino, Tortoneie, 8 efuo Vefcouado con altri, liquali turtifi erano ammafsati in Alefsandria, fi tennero chiufe le Porte di quefta Citrà, perche niuno porefse vficire à portar la nuoua di tal mofsa di gente ànemicized andarono a Nize a della Paglia; nel qual mentre il Carazena leuatofi col fuo efercico da Felizzano andò ad virfi col fuderto nerno di gente in N z $\mathrm{za}^{2}$ :
Alli quattordici poi, li nemici doppo haver faccheggiate le ludette, ed alte Terre, oue dim rauano, fecero dindi parter ${ }^{3}$, efir riduisero $\ddagger$ Teizadi là dellz Città d'Acqui, $e$ poià Cainelli nel Piemonte; nel qual paefe entrati par imence i noltri , faccheggiarono allééempio de'nemici nello Stato di Milano, e Monferato, turte le cale della Terra di Coltiole, con hauer lafciato intarto il bettame, in riguardo della parola data dal Carazenà quei Tersieri. Efsen to poi ritornato il noftro efercito dal faccheggio di Cothole verfo le parti dell'Aleisandriono, marciò d'ordine del Cafazina ditla del Tantro; la qual marcia ofseruata da'nemici, diede à queftioccafione di partiffi la notte doppoli ventidue del fudetto'Sertembre da Beluedere, per guadagnare il pafso della Rocchecta di tanaro, con diffegno di portarfi a Felizzano: la ende auifato fubito il Carazena della moffa de'nemici alla lua volta, fece alli ventitrè porre in ordinanza la tua gente in vna campagna poco dittante dalla Roccherta, oue fonodue Caffine, ed voa Capella; quiui ay anratofi il nemico con quattro fquadroni di Caualleria, pes ricenofcere il terreno, la pofitura de'nottri, trouò alla fronse vn Regimento di Fanti Alemanni, ed il Tero di Lomberdia de'Spagnuoli, de'quali fir di maniera falutato co'i motcherti bifcaglyni, che al primo fparo di quelti, vi relłל, vecifo il Marchele Monti Generale della Caualleria Pietrontefe, ed il Marchele Villa ferito; dipoi l'atracco d'ambbele partiriufci vno de'pial feroci, che fiano giamai perl'adietro accaduti, però i Francefi, e Piemontefí vennero inft no \& tre volte ad inuefire con fingolare brauura il Campo Spagnuolo, e furono Tempre valorofamente ributrati. Li feriti della parte contraria forono mille, \&e trecento incirca, e vi rimafero morti d'intorno ì cento venti Vefiziali d'ogni forte, à qualifudatafepoltura nella Terra del Cerro; glialteripoi oldati ordinarij, che vi reftarono vecif, furono in cofigran numero, che la (trada dethampo infino alla Terra di Annone fi vedeua tutta di cadaneri quafi feminata. De'noftrivi rimafero morti dieci incirca, e feriki cinquanta; ed inparticolare il Carazena fà inví braccio leggiermente colpito, il quale fi portò in quefta giornata da gran Capitano, in riguarda del folo fíco., che fa oftacolos della decifione del fatto d'arme.

Frattanto efsendo peruenuro ì gli orecchi del Ducadi Manerua, che altri procurauano d'hauer il merito della negriziazinnefatta dal Marchefe Vercellino. Maria Vifconti, circala ricuperazione di Cafale, della Cittadella, edelCaItello di effa Citth̀, che feguil'anno antecedente, conforme fè icritto in quetti Annati, ficmpiacque il ludetto Duca diteltificare al Rè la verità con vna belliffima lettera leritra fotto li ventotodiSettembre, della quale, per giulthicare ciò, che fifcrive, con vn teltimonio difuperiore gualità, emapgiore d'ogniecceaione, qual'è il Duca di Manroua, fimette qui appicisuiltenore.

Sacia

Sacte Catooliees Real Mardanmio Signop:. Pevchentrionim s'atroghit thomore, e senga fopproffit all coginitioine di $V$ ofira Miciofìi isioli delmerite acquiflatofit dad Mevobelo Fercellino Vif-
 Macfia $V$ ofine, miothigaio mon mitno luggatiouditue, che la fof.
 alivinon bid intredotto il nogocio, efabilito il sratsate dame ine
 onden"è folicomence fegrivo if furto Cajake, the folo desse Came-
 moso primarigale al benoficio da me riporiatone, it alle glorie dalo CArmivistoxiofe della Mrafic Vofra, la quale fupplice rico-
 La prefonte tefificurione delle miva veriui, a rendermi degne della cominalata-proreatione, egriatia fua pio di surto progiatio; memere profandiffmansonte alla Maefid Vofira winadoino. Dt Mamosma li 28. Satsembre, 1853 . Dijpagira Maofd, HmmiLiffino, x divowifiseno, E. E. Seri Carto Duce di Mantome ov, it

Aidipoi nobilitata-queita Cixed con la venura quidi;molei prinoipaliminitri delaoltro Re nello Seato di Milano, allis quatero di Ocsoloe, cioz̀il Marchefe di Carazena Goubre natoredello Steto, il:Prencipt Ercole Teodoro Triutzi Generale delte Miliz ie,\&zcil Caftellano diMilano Giouane ni Visimet; il Gran Cancelitro, it Conte Prefidente del Magitkrato Qrdinanio, Bartolomeo Arefi, il Conte Commeffa* tio geveraleGiouanni Borromei, il Marchefe Vercellino Ma:ia Vifconti, el Viadore generale Diego Patino, meti del Couleglio tegreto in Milano; e doppo haver fatto frà di loro vn congreffo intorno à gli affari della guerra, fecero alli fei dell'iftelfo mefe parter ea da quefa Città, coneffer ciakuno di effir ritornato per la fatri fuoi.

Alli noue del fuditto Ottobre sabboccarono infieme vorfo la Terra di Fubine in Mooforaro il Casarena, e'l Mareicialle Granzè Generale per il Rè di Francıa con varif ceremeniofi complimenci, li quali anche patiarono in quella occafione frà molti Cauaglieri, edvfieiali d'ambigli efer citis enellitteffo giorno inemici col groffolono and anono $亠$ t SanSaluadore, \& Cafteletro ; la onde tutti li Maffari della Campagna di Borgoglio verío le. due fuderte Terreabbandonamno fubito aiftarriwo de nemicile facende campeftri; ed in particolareilfeminare il frumento, congran prefteq ₹a frifaluarono infieme conle befiolono dentro di Borgo: glo. Alliquattordeci fecero da'ladettilnoghi partenzai Erancefi, ectalli quindici vi entrò Heferciro del Marchefe di Carakena, il quale andò il di apprefionelle Terredi Perze" co, Pietra, Pauone, Rinaronesed in altre vicinc; comeanche nell ${ }^{\text {ildeffo }}$ di wenne in Aleflandriail Treno dell Artiglierias e cofi quefto, come l'efercito melzo fo ne pafsodindi al paefe dilà delpò.

Nini polcia nel prefenteqnino. 1613 : Ia militare campagna convan Tregua, che alli dieciferte di Decembrefifecetrà I i noltri, ed i memici per sutta ilauindicefimo giorno di Gethio del feguence anno 654 . con efferfi viceadeuolmente tópefigli anis di oftilitk; onde gli vni,e glialtri foldati, ed Wffizali hebbero tempo di riliorarg per li patimenti, eper, le vigilie : La onde fe n'andarono iErancefi verfo Gattinata, e Komagnano.

Queltªnho, nel quale, \& nel fegnente amminiltrò ha Posetteriadi Aleffandria Paolo Antonio Prandeni Milanefe, e tì confermato nell'vffiziodikeferendario Fedenigo Bian( hi; corine anche Nicold Guaftauini otrexine la feecrida vol1: it Fícalato del Marchelato del Finall, trattenendofituet aviat inemici nelle Terre di Cagliano,e Monbello in MonIferato, ed auuicinandofi il quindicefimo giorno di Genaio del prefente anmo, nel quale finiua laiTmegua tral lvoo; e l'aluroefercito, il AlaychefediCarazena diede ordine, che tutifa la foldarefca feffe pronta per marciase, doue il bifogno Il'baueffe richiefto in cafo che non vi foffe tata proroga della Gidetta Tregra : Mà effendoferic andati li Eranceli nelle -Valli difopra Pinarolo, che forso della giurifdiziose di Francia, per iui inuernarfi fnoralla fuemra Campagna, i noltri zacor a furono ne'quarcieri dello Stato di Milano difiribuiti.

Alti diecioteo delliftefo Gensio pafsò allyaltra vita in Aleflandria Erancefico Ghidini nell'ecà di fertant'anoi; ;ed in tui, che non hebbe figliuolo alcuno, seftinfeil ramo della difcendenza del primo Antonio fatello di Giouzn Gjacemo miobifavo: ed alli yert'vno del fudetto mefe, Perpetuo Cancellieri, doppo effetlaro-Algeredimatno diCampo dj Eanteria, Aiutapredi Luogotenentedel Makro di Campo generale, \& Capizano di Fanteria Icalizna, meritò in cigyntr do de'fuoi puntralimilitari feruizideffer fatto dal fopraderto Carazena, Sezgente:maggiore deliTerto di Funcificztiani del Conte Mallrodi.Campo Vitaliano Borromei nelle prefenti.guerre dollo Stato di Milano.
Andò artorno queftinuerno nel Territorio Aleflandripg ditteffa pettilecxiale malartia oelle beltie bouios, che furcitọ infino del. gris. della quale fe ne fà inemoria fotto lifitefio anoco;perie effaidofiella fubino obnofciuta, ed applicati alle, -aferme beftie gli opportuni simedii, porbe di loro né morirono.

Reffaffimo poi priai del neffro Padre Meftro Scefano Gauigliani, delloudine de'Predjcatori, Religiofoinuero di emoravi, avirtuofi coltumise nefla Filofofiz, e Teologia molto eruditoil quadedoppohaver con gran lode amminifraxi *arijufixi nella fua Religione, coartegul finaimensopper hi fuoimeriti Priormodi Samo Eullorgio in Mano is ment ere-attendeua confodisfazione di quei Padri al gouerno dol fudertafegnalayo Conuento, rimafe da fobue cofigegliarda oppreffo, che in poesiegiorni, alli quatro di Aprile priù̀ suid di viaye qucla Rautia d'vn qualificato logzetto.

Cominciarono elli tredici di Maggio z̀ venir dal Cielo Ie pioggie, e perfeverarono infino alli venti cofi dirottamente che pofero inpericolo tutta la meffe nel Territario di Aleftanctria, ed inalereparti ancoras ondeviciro il Tanaro dal fuoletto, s'ananat ingino alla Chiefa del Crocififo al detro fume comrigua iotto le mura di quefia Citti, ed inondain alcuni befra luoghi la campagna con danno dell'erba ae'prati , e della meffine'campis come anche havendo il Po allargate pil dellordinario lefue braccia, le liefe in vna gran parte della Lomellina, con haverla dannofamente alhagata; s'accottò in oltre alla Terra di Sale; touinòalcuniedifizi,conla morte di quelle perfone,che fia trouarono dentro dieffi, ed in altre manieze sfogò il fuo furore; ed in par\&icolare ae'Territorij di Cremoma, Ferrara, e Mantoua, i quali per la bafse gea lorofono più de glialtri alle inondazionidi quel fiume foggetri. Di matiera che per placare lizadi- Dio, fi efpolse nel fudgrto vencefimo giotno di Maggioillegno della Saneifima Groce di Giesul Chrifto, che fi. cuflodifc enel. Duomo di. quedta Citra, ed alla fera del di Ceguente, doppo efserfi partato in proceffione dintarna, allz pia roa con fiequenza di alcupe, Confraternite, \& di numerofopopolo, fí retticuial folizolualuogo; efsendo cefrata all'elporizione di quella veoesabile Reliquia la pinggia , e ralserenato it Cieto.

Nel fuderromeledi: Maggio furono per ordine del Rè di Spagna nelliaRegni di Napoli, eSicilia fequethrati, e rapprefagliani strti gli effeti, erendite de'Genowefi, per cagione d'alcune diffrreace nate d'yn sempoin quad trà quella Repualicae di iudertidel-Marcbefato del Finale, epperaltre caufe ancora note a Minitridi efsa Corona jéd il fimile ordine efsendo ltato mandato nell o Srate di milanoy fü quella. Cietala prima a publicatlo con vna grida, con bauer li Queforidi quel Magittsato Strzordinario faxtedefcriveresa cuttili. Genowefiabiranti nella fudetre Citta: zutto il lorp havere di qualgroglia forte, per porerlo poi rapprefagliate; lì qualgrida fa public̣ò ancora in tutte l'alere Città, e Terte di quefo Stato.

Alli vepriquartro poi dell'iliefo Maggio, cinquecento Spagouoli, che vemendo dalla Spagpa eranosbarcatinella Terra saxituima del Finale, giunlero in quefta Cittl; ed il giorno appreiso furone peril Tamaro mandaci sa le barche alla voltadi Pauia sper lersuiclene a riempire le Compagnje di Fanteria Spagnurola, effendo eff tutti giouani ${ }_{2} \in$ ben dilpofti atl' elercizie militare.
Lefudetta gebla concernente al rapprafagliaye tutte le

[^21]ren:
rendite toogni forte, "che polsedono i. Genouefin nello Stato di Milano, fu alli trenta del medefano mefe dimaggio finitmente,publicata à fuono ditromba in. Alefsandria. Eisendofipoi fatto in quefl Citrà vn'zmmafsoodi circa trecento ciliquanta - fcelvi foldati caubci dalle Compagnie de Maltri di Campodi theto l'efercitodel Rè di Spagnanello Stato di Milaino, àfine di mandarlinel Finale per maggiore ficuriža diquella Pianta; ttante ta difcordiatrail detro Rè, e liGenouefi, cagionata dallafudetta rapprefaglia, partirono di quil la fera delli tredici di Giugno per incaminarfià quelfa'volea, fotto:la condotta di Agoltino Segnudo Spagnuolos vno de'Luogorenenti del Maftro di Campo Generales f ruttauia continuando li difgufti, cheteneua il medefimo Re co'iGenouefí, mandò il Marchefe di Carazena ordine. fotto -li vent'vno dell'iltefso mele al Gouernatore di Alefsanctia Pietro Gonziles, di proibire, che nonfi portalsegranos, nè altra cofa dal Territorio di quefta Citta nelto State Genouefe.

Fece anche degnodi mémoria ll prefente anne vna prodigiofa nouita nel Dilltetto Aleffandrino accaduta ; Impè roche, mentre alli ventifette del medefmo Giugnoatouni mietitori tagliauano le mature meffi in vn campo delle Mo-nache-di Santa MariaMadalena di Aleffandria nel Territor pio aliCorniento , tu da g'in offi mietitors; ed'alereperione 'veduto a fcaturite' fangue dal terreno diefso campo; :fopra di che fifece procefso, con l'ateltazionediqueili, che fiiro no a cof ttrauagante luccefso prefenti ."
A gli attopgi di iuglio, sule dodicithore verne io Stunna vn diluuio d'acqua improuifomente całzerdaltemontagne, che atterrò molte cafe, curfete nuatayliede gliOrti, de'Grardinis, deilo ville; innordollicapella di MariaWergine della tuietta Città ed amegornolke porfone, coniefser le dette Ville nimafe di fafic copel res"etianche dilturtili Mulni con danno di pill di cento cinquanta millefcudi soade la Republica di Genoua vi tpedi vnagéntetacarica ditarifas per prouedere alli bifogni di efsa Città:-

Il giotno teguente, occorfe nells: Cità di Vienna in Au- guardo delle oftiliri, che pafsamano trì il Ré di Spagna; e la Repubhea diGenóua, leuatal'acqua;che da i confini di SerRepubhea diGenoua, leuatal'acqua;che da i confni di Ser-
rauallé fibohdoceua per vfo, e feruizio de'Mulini di Noues - mandaronsi Gènouefialli cinque di Agolto quattrocento incircsi foldati, per ricuperare la ludett'acqua; onde fortilubito dal Cattello di Serraualletuttala foldatefca, cheiui bito dal Caltello di Serrautlletuttala foldatefca, che ium
Ataua di ptefidio, infieme con molti di quei Terrieri; ed andatialla volta de'nemici, vennero con loro ad vn fatro datialla volta de nemici, vennero con loro ad vn fatto
d'dime, che terninóperl'vna; e l'altra parte conqualcht difordine'.

Allidiecilette del fudetrömefe giunfe in Alefsandria la Marchela di Callel Rodrigo, ha quale venendo diSpagna, t n'andaua alla Corre in Vienna, per iui fermarficol Marchefe fuo marito Ambaiciadore per il nè di Spagna prefso all Lmperadore; ed al dilei arfius in quefta Citta fifece visalue con Io fpaso de'Mortarerti polti nella.piazఇ', mentr'era di pafangio per quella nell'andarfere sill'alloggio nel Palazzo del Gouernatore. E nell'iltefso giorno ahicota il Cayazena, dinando Qurco fitiong tí quatiro giorn di male di varuole graucmente opprefso: perdita inueto grandiffima, e degniflima d'efser da tabtoil Chittianefinn compatita, per l'efpetrazione, che infuifi aminiraua Aracrdiaria, e dalla qualefrifperaua exiandio vnénoica riuftira.

Edalliquindici delfiltefso mefe caddero in Piemonce con grandi, ited inlotite pioggie, che inlurea, onella Valledi Potite gettarono a terráa mótec cale, conla morte di gran - nnmero di perfone;e calà fi apríma montagna, laquale nell ${ }^{\circ}$ - fltefso tempo lgorgò fuori, come da vn gran Lago, acqua puttida, e nera, che copri una parte di quel paefe, ecagionò :Ja perdita di urti li racčolti; comeanche in quella fettrma:na fivide dintornoal Sole vn gran circolo di varijcolori, :con fpalierto at quelli, che furono di coff fatta pouità fperratori, dubitandzelser prefag,gio di gran rouine.

Efsendofiphi d'ordine del Marchefe di Catazema, in ri-
janconformita delliauifo da lui hauuta, che la Caualleria Francefe, la quale haucua di la da a Monci fueroato in numero di fertanta lei Compornite, eragiunta in. Pıemonte, per entrarfene ds là hell'A letsandraup; :ed apptefso facebe, beropoivenute altruquatanta quauro Cquopagnien; de quam li faceuano alto nel Delfinato, Quedi ün correro al fudetzo Gouernatore conordine, che aunilallei Crutadisionerter-
 ogni alrracola dentro di- Alenlandria, per faluarein mutro dallerapaci (correrie déñdettinemici,m Nel gioroo poileguente, che fù li dieciotro, li Francefi dalla canipagna d'Aat entearono in Annone Terra deilo Sraro di Milano; ed alli diecinoue fcorlero infino à Solero netl'Ateffandxica. . Rerciàll Carazena doppo haverrupartito tutto il fuo efercito nelle più inportanti piazze di quetto Stato, fitcasferialli yentilei di cllo mefe di Agulio a Trino, per vedere mache zermine fitrouaua quella Fortezea, itante la gelofia dalla moffa de'nemici cagionata : Fece anche auanzare aterine Compagnie di Fanteria, a Cauallerià. Fantaseco, e $\mathrm{Pa}^{-}$ lazzuolo; ed àmorano nél Monferato mille Fanti di vatie nazioni; come.pure inuiò nelle Ferre del tofcery e. Fregarolo dell'A leffandrimo suka la Cauallerias cooriajdara dal Commiffaio generale di eft Eraclito Macono, eitacile:Terra.di Salivn groffo di Fanteria:

Mentrelegunno quefi militari mouimeni; paremofenealla volta de Napili, e troueremo, che inlpatquarola vicinoà quella Citth, vna donna partorìalli ventinoue del Inderto meie vo Mattro, ci,è due bambini attaccati infieme; che haueuano il vencre, due relte, quattrobsacci; ed aterettante gambe $; \psi_{i} ; q u$ ifto vilfe poche hore:

Havendo fratramo il.Guternatoie di Aleflandria fatta iltanza al Machefedi Caraze:a, perche facelle in quelta Cutà entrareperlua maggiore ficurezla turta la Caualleria del inderto Morono, che llaua in alloggiamento nel Jlofco, e Fregarolo, vi entrò ella alli dieci di Sertern bre; nel qual rempo Iınemicifi trouauano già in Viarifo, Mcntemas gno, Rifrancore, ed in altriciecomuciniluoghi. Allidiea cinove dell'ilteflo anefe il Carazena inuiǹ dentro di Kofignano, quattro miglia diltante de Cafale jivn groflo coruoglio di viueri, per afficurarlo dargualungque a ffalunento de? nemlei, liqualiauifati; che il tuderto cononglio doueua entrare in quella Terra, (ubito ammallareno milie Caualli, ecen queliseilendo con ogni prettezza maichiati-a kquella volta per depredarlo, hebbero auuifo, ch'era digià rulllato introdotto, e ritornarono dond'eratio venuti. Perilche non poco infolpertiti li Francef, che II Spagnuoli matraffero tanta premura nella licurezza di Rofignano, mandareno à dire-al Marchere Rolando della Valle Vice Euca in Calale, cherse lui volena effer cen gli eftetti neitsale faceffe levane da Kofignano la gente, che iuitlaua in nome del, Rè di Spagna: Perciò eglifubito nè diedeparteal Carazena, il quale non indugióa rinforzarecon ducento Fanti Alemamila fudetta Pizzza. Nelqual mentrefi erano digiail Mirchele Villa, e'l Mompelat incaminati con la gente loto à quella volra per forprenderla; mà effendo ftati auifatucl nuouo foccorfo, che jui haueua mandato il Cartiena, ritormanono alli Quartieri loro. Contutzociò la futetra neutralira del Duca di Mantoua con liSpagnuoli, e Fiancefi operò, che ful licenziata rutta la foldatefca, che ltaua in nome de'Spagnuoli dentro di Rolignano; come ancora il Regimento di Fanteria delSignore diSan Maurizio, che guardaua in nome de'medefimile fortificazioni fuori delle mura di Cafate, titiratofi da quei pofti, abbandonòil feruizio del lusietto Duca; ed il fimile fece il Munizionero del pane, che jui dimoraua d'ordine de'Spagruoli...

Saccheggiarono puil li Francefi alli venti dellifteffo Sertertibre la Temra di Refrancore, coneffer entrati nelle Chiefe, doue fecero bottino di.quanto vi haveuano introdotto quei Terrieriy penfando di haverho potto in fie cure; ne contentidi quefo; li maltrattarono ancora con percotfe, ferite, ed altri bruti portamenti. Alli venticinque il Carazena manddtutta la Caualleria indaflignana, Riuarone, Pezzeto, Montecaltello, Pietra, e $\mathrm{P}_{2}-$
wone,
yone ; ed alliventifette vn fquadrone di Canalleria Fram cele oltre modo temeraria venne à farfi vedere poco diftante dalle mura di Aleflandraa dierro la riua del Tanaroverfo Borgoglio ; mà in vn fubito effendofi dato all'arme dentro della Città, fortirono fuori le Conpagnie di Caualh con:moki Cittadini, e paefani mentre i nemici le nèritornareno alli polti loro ; ed effendofili medefimi nemici in maggior numero accoltaci al TanaTO, fecero credere alli nottri, che voleffero paffarto, per venire nel Tertitotio Aleffandrino; La onde il Marchefe di Carazena mandò alli ventinoue del fudetro mefe nel Boforo, e Fregarolo turta la Ca ualleria, che dimoraua nelle fopraccennate Terre; ed alli trè di Otrobre fece marchiare in Tortona dieci Compagnie di Fanteria Spagnuola con muntzioni, ed in Serratalle cento Fanu; per aficurare queflo, e quella.
Alli fei dell' iftelfo mefe il Carazena entrò in Aleffindria, ed à gli otto nel fare del giorno parti con turti li Caualli-del Commiffario generale Morono, e con Pakra Caualleria, che dimoraua nel Bofco, e Fregarolo, efe n'andò à San Saluadore, per offeruare gli andamenti dé nemici, li quali numerofí di due milla Crualli effendo andati di là del Pò, die-
 no ; mà effendo li medefimi nel giorno feguente ritotnati tè loro primilpofti di Annone, ,Cerre, Rifrancore, ed alri luoghi, ritornò parimente it Carazeina in Aleffandria con le Caualletia del Morono. Alla fera poi del ludetto giono i nemici paffarono il Tamaro, e fi pofero in Nizza della paglia, Vinzio, Momberferio, Beluedere, ed in alere vicine Terre Porcod sdobitando il Carazena di qualche atracco. alla Città di Tortona, mandà fubito ad auifare il Caftelfano di elfa, il quale con due tiri di Cannone ausertì gli abitanti del Tertitotio Tortonefe è: ritirarfi, come fecero, con le beftie, 2 , robbe loro dentro della Città̀. Alli dieci; háuendo i nemici abbandonati li fuderti pofti, vennero alla volta del Caltellazzo nell'Aleffandrino, effendofi nell'ifteffo tempo tutro il noftro elercito ridotto d'intorno alle thata: di Aleffondria; e'l Carazena, che dimoraua con thte li puicipali Capi di guerra dentro di quelta Citrà con fei Cannoni pronti, e con le munizioni per feraizio di effi, mando l'ilteflo giorno fu'l tardi alcune Truppe di Caualli à pigliar il pofto del Caftellazzo ',' mà non giunfero à tempo, per efferui dil già li :nemici entrati ; e sul l'auifo che i noftri s' auuicinameno alla detta Terra, vennero ad incontrargli, e nè fegai frà Pima, e laltriz parte 'ni fanguinolo farto d'arme con vicendeuole perdita-; i] quale durò lo̊ppazio di trè hore . Alli dodici lí nethici fileuarotho dal Caftellazzo, $i$ e mentre andauano $\frac{z}{2}$ metterfitin alloggion nel Bofco; Fregarolo, Bafafuzzo; e Ftefonara; mendzrono vn fquadrone di Cavalleria $t_{i}$ iforrere eutta la Fraicheta dell' Aleffandrino, doue poco trouarono da depredate, per hatter quei prefani di già ritirate le beflie, \& rollhe loro inificme con'ti viueri denere di Aleflandria; e nel tredefimo giomo il Marchefe di Carazená partì con tutro Yefetcito., é con li fuderti Cannomi da quefla Cittì, -t paffatofene per Cattelceriolo, andò à Caftelniouro di Scriuia con ma parte dell'eferciro, e faltra inuiò in Piouera, e Sali.

Alli tredici, quelli chie comandanano all'efercito. nemico, fi eleffero li feguenti Quartierí, cioè il Marefciallo Grange Genierate per il Rè di Francia in Italia in Frefonara, il Quitizè 'àmèh'egli Capo d'wna parte dellefercito in Bafaluzzo i: ell Marchefe Villa in Sañ Chrittoforo, Tatidel Monferatio e per turto.il tempo, nel quale i nemici dimorarono nelle fudette Terte; fcorlero quafr dgaf giorno per la Frafcheta in vicinanza di Aleffandrialitey in particolare condor-
tifi alli diecinoue nel 'Conuento di Santa Croce de' Padri Domenicani, che giace fotro le mura del Boico; dindi, portarono via quanto vi haueuano introdotto li Bolcheff, penfando di baucrlo pofto in ficuro, e confitteua in grano, farina, buaucheria, mobili di valore, ed altro.

Nelliftefio di, e nel feguente ancora venne tantacqua dal Cielo, che il fume Bormda vicito dal fuo letto, arruco infinc al fofso d intorno a queffa Città verfo la Porta Genouefe; ed alli ventiquatero, li nemici che hamenano nellefercito loro vn gran mancamento di farina, mandarono mille Cauallı ad incontrare, ed accompagmare vit grolso conubgtio di farina, e d'alcro inuratoli dal Duca di Sauela Copra vna gran quantità di Afini, li quali nel ritorno, che fecero in Piemonte, nè furono di effi depredati cento, e quaranta dalla nottra Caualieria, che per tal'effetto fi cera pofta in agguato verio la Terra di Cannella; $\mathbf{\infty}$ me anche il giomo apprefso, ed il feguente hinofri Cauai leggieri fecero bottino di trent orto Caualii de'nemici, mentre quefti da Frefonara erano andati à foraggiare nel Luogo della Predofa dindi due miglia dittante, havendone parimente linoftri per auanti depredati altri .

Doppo haver l'efercito Francefe per due notti fatti ftar vigilanti con larini alla manoi Cittadini di Tortona, che dubitauano di qualche improuifo affalto, flante una quantità di fcale prouitte da'nemici per dare la fcalata ; e doppo hauer confumato rutro il fieno in Fiefonarz, Balaluzzo, ed in aleti luoghi, e difertato tutco il fudeto paefe, fleuò infieme col Giange, \&e gli aleri Generali $\operatorname{allli}$ due del mefe di - Nouembre da quei polti; e venuro effo Grangè con l'efercito nel Caftellazzo, in Sezzè; Gamalero, Börgoratto, ed in altre contigue Terre, vi fece dimora infin'a tanto che vi trouò d'alimentare la fua Caual!leria ; e con penfiero ancora di non partire di 12 , finche non hatueffe havuta cerrezza in qual parte del-- PAbruzzo hel Regno di Napoli foffe capitata latThita natualeidi- Frances comandata dal Duca di. Ghi'fa; nel qual cafo offegmua di mandàre pn groisonner--tre di Cauilleris in toccorio di effa: It di poi reguente, che fù alli trè, li nemici polero dietro la riva di Bormida fotto ilicaitellazzo quatte perzi di Arti-:-- glieria per guardia'dde'Mulini, che giacciono in quel fiume, ì fine di feruif ferie per wfo toro. Alli cinque del fudettof Nouembre; ;ił Marchefe di Carazena, che tauigilaoz aneltofferuafe 'gli andamentr' de'nemici, fi - tenò da Catelnufodo di scriuia, enente col tuo efer-- cito in Pioueis:'get poler impedire eli- attentati, -the havefiero potuto fare if fudetti, mentre volenano 'mandare vna prate' della Caualteria loro verfo il Rego di Napolty ; eoper maggiormente impedire queffo Oroo palsaggio, 'nurà egli nella Vallé de' Ratè, Territorio Tortonefe cinquecento Morfintatieri felvi da 'tuttili Terzi' det foo éée:cito; e frattanto penuriando cutrauia li nemici di farina, mandarono un grofso di Cauàlli à Soléto, per di qua inconetrere; ed aćcompagnarci $\mathrm{vn}^{*}$ :alter conunglio inuiarolir famifmente dal Duca di Sanoia. La onde i Solerefi, ch'erano di già flati auifati della mofsa de'Francefi, reriraront il befiname, ze le rabbe lora deatro di Atésandria. A gli vndici poi del detto mefé viciti li nermici dal Cafter lazzo con numerofa quantitè di Caualti. per foraggiare, vennero nella caupagia di Caftelcernolo, per tarfi -vedere dalle due Compagnie della guardia del Carazena, che tlazano in alloggiamento dentro di efso
 mici, come li medelimi fenta farefrentatiuo alcuno, ritornarono dond'erano venuti; e tutauia continuando effi a foraggiare in tutto it pacie, che giace di ia di Bormida; vernero alli quindici di efso mefe in

Fralchela

308
Frafohets numerof di due milla Cavalli incirca coii carriaggi à condur wia il fieno, hauendo effi in quellaccafione diffipato, a poco meno che gettato $\frac{1}{2}$ male il vino, che non baveuaco potuto leuare dalle caffine, \& Cafe loro i poueri abisanki. Dipoi ritornati li pemici à Cattelceriolo, vaollero ini entrare, mepre vna delle dup fudette Compagaie della guardia fi era ritirsta nel Caztello di efso Juago, ed ini ancoiza fitroманапо (efsanta Mofchettieri mandatiui poco auanti dal Carazene a ti quali sennero lontani fi nemici col (paro de'moticheces lofo; e nelliiltefso gioroo haverdo li medefige atraccato il fuoco al Cafinaggio di Belwe jese de' Vatzi, fi ando io maniera dilatando, che Io conlumò poco meno di tutio \& Seguirono ancora dalli diecinoute infrino alli venfiquattro dellißfelso Nouembre molti altai abbrucciamenti fatti da'medefini Francefi, ciò in Campagua, San Lionardo, ed inalere Cariae del. Territorio del Caloellazzo; in Canzaluppos ed in aluri tuoghi del Difureto Aleflandrino ; ed ad alcune Cafire ancora leuatono affutso il tetro per feruirfi del legname d'abbrucciate. Ilanse il froddo dellimminente Inuerno, ed anche per leuare da effichamili chiodi, e ferrameati per venderdi. Me! giorno ifleffo delli ventiquattro andarono i nemici parte à piedi, e parte à cauallo in proffo numero verfo li confinidel Territorio Tortoneie, doude comduffero via via-curfiderabile guantità di belitiame.

Erano tanti, o cci grandi li damni, che feotial sutta la prouinzia dell'Aleffadicioo per la dimora, che i nenici wi haucuano fatta, efaceuano tutcruia cofi per le Caflime in numero di trentaquatto abbrucciare, ed alere roumate, come per ll femo in turto il Terrisorio affato conliunato, ef per $h$ perdica d'una parce del bettiapes, \& de wiueri d'ogni forte, che ad iftansa di quefla Citrà G efpofe alli neaticingle id legeo della \$amidimo acroce nel Buomo, per imperrare dalle Diuioa mifericerdia qualche ainto alli motri trawagli. Alli meax'orto fnalmente, dupò haver i nemici xidotto à mal tarmíme il Cultellazzo, ed il circonuicipo papic is fagno
 it mancam ond ode'foragsi, l'abbabdonarapo, eficopduferozal Caline -

Mentre Jeguitano quefti miliraji fiagelli nel Tergitorio di Alellandria, s nd contiguo paefe, refe memorabile il prefente anno MDCLIV. va maftre nam sui İ Atomei di Cerdagna la della Catalogopa, conforte sefte, fei dellequali haucuana gliocchi, come ogni hyowe, ex vedevino; mi la fertima di effe nè hautun wo folo in fronce. come ti Ciclapi : Haueva te pnecohie disfnos : fette bracci , ecmani mane, defbe quale wres fir uakua, Ill fuo cospo era di hupmo affitto, ecqoeto dal wentere ì baffo, che femprama quetIa di Capra: Yuea d'erba, e per ill mangiare fi feruina delia bocca di quelta tefta, cbe haveua l'occhio in frome; 82 grandennonce muggiua, come wna bettia .

Da Caflime pri hawendo i: nemici alli fette di Docembere farra parmenza, fe n'andaroso a Biltagoo, Monafteme. Cortemiglia, ed in akri vicini huoghi, di quei Mowferano, ì fre di srousari il focaggio, par to Canallecia tonos ad alii nuue di effo mefe, turga Ia noftra Famcerin pigliò alloggizanemo in Riuarone, Baffganna, Pietra, e Pauone; \& la Caualleria fi.pole in Corniento, Solero, e Felmano, inalle guadi Terre dimorò jnfino alli quattordici delliftofo mele di Decembre ; epofia se niando ì ghi aliggeiameqn di
 Natale de modira, fanteria lewolfo datic: Gudese. Ter-
 Nighizeolo us dowe tlexce infin'id tento, che li furano affograti li quartizti dinuernote li remici cofi

## A: I I

Francefi, come Sauoiardi andarono fimilmense $亠$ 市fuernare ne'paefi loro, doppo hauer lafciati feoza profisto alcuno in quelta militare campagna quattio milla incirca foldati, ed vna gran quanticà di Caunlli depredati dalla noltra Caualleria, $e$ da'paerani ancora.

Fù coli piacruole, 8 da it raggi del Sole cofi be 1695 nignamence fauorito il principio di quelt'anBo, bert che pel cuare dell' Inuerno, che inuitari li paefani del Territorio Aleffandrino, ed ilki ì quelto circomurini dall'opportuna occafione del tempo tanto felice, non dubitarono di fegare l'erba mè prati; alla gual facenda, per l'mpedimento delle foorrerie fatte pella campagna da'nemici, noo potero attendere. quando la itagione per tale raccolea definate lo tichiedeua; poiche tardarono infino al fine dellimeo cedente annoi Francefi o e Sayoiardi ̀̀ zrasferirfine' Quartieri loro d'Inuerno.
Fece poi degno di memoria il prefore anno la perdita fatta dal Chriltianefimo del Sommo Pontefice Innocenzo Decimo, il quale doppo effer flatp per hungo tempo graveracnte inferaon, e doppo baLer papeggiato dieci anni, thè unefi, e vearidue giop pia finalmente paisd alle hare quattordici, e mezze delli fette di Gemaio alliatre whe in Roma . Fu, dipoi alli fetse di Aprile afubto dell' $A$ potiolico Saggie il Cardimale Fabio Chigi di Patria Senete nell'età di,ciaquanca dectranoi, Vefcouo d'knola; e ummaf ,fi Aleffondro :Setimo.
Lanotre aumaili dieciotto del fudetso mefe soffio pr mato freddo, ed imperuofo wemo, il quale ca -gionp ghiaccio, e tanta, brima, che pareua fole newicano ; Perciò haueudo ella diffecati di garmagi de gli arbori frutifeci, e manime delle visi e eneci, sid anche delle piople de'Mori, nè sifutò noo fó to carollia de'frumi che dalli. Sudetti arbori Fromengome, mì exieadio; per il mpnamento delt foglia de'Mori, fecero i bjgate pachifima leta in guelle parci: $e$ ne'gionn appouffe fi fentico il freddo fipm--le à quello dell'ruyeno; dipai alli ventifei crobbe a eale alrexza il Tanarp fame, che incominciò ad enp ctrars in Aleflaodria, e lewo coll fuo fariolmente fcersere tuè mulini dal primiero lucgo loro denteo diquefa Citù̀.

Aili ventoto poi dedriftefo Aprile it Priore, e ed i
 sid icrimere ad ajeciandro settimo la leguense canglar
 ta, ciock

 mome degexamerar antepofio io quello di ceffere, ralfe per -reprimere ifunori di Fadarico Sucondo Imperrecore, .tise
 dugne ritsioni. Quefta menaria colebrata Valla. dusosioue . Xelli animi noferi quinquafi hora piè nal Ponsificata, di Vo: fers Semuind, le quale col nome, Patio, e piesi, wieng - ferfo ammirare per un yare ritratro di guelle virust, . The funcon propris di fi degano Pafiore; if some TAlemat Stra deppo same affituonio ricanofie le guiere dalla fua prodenxa impareggiabile; sof ci prametre fue Diuing Mcosiè i frusti di quall'slipo, che per nai fempre ferile had powen gn'bove reoder, inconfolebili is nofiva fperanze. Concorriano edongue aan it ginbilo ypineryale di entio it Mondo ad appleuderes ì ei zentre dezione, Le quale viene da mi simerize con fegni diogni maggior alkgrazia, $s$ d $j$ --motione, ficuri.cbe mon foeguand d'apgradingli come peusi
 quabe humiligrmamene bacciame ti santiffoni, piedi, pre:
 chniftianite .
shefondria sti 28. Aprife 1655. A picdi. di $v^{2}$ offrat


Nel．primo giarno di Maggio li fudeti Priore，\＆e Depu－ tati fecerocantare vis folenne Meffa nef Duomo à due Cori di mufica，e nel fine di cilail Ta Bown，per ringraziar Iddio dell＇ontuma elezione fatta da＇Cardinali nel Sommo Pontefre Alellandro；alla qualloleanita hauendo efilith－ uitati ul Veicono della Cinte Deodate Scaglia，cid il didei Councrnatore Pietro Goneales，himandarono ad accom pagnare nel fudetto Tempio da quattro detmedefimi De－ puati，cioè il Vcicouo da Enrigo．Petenari，e dalSergen－ te maggiove Libigi Baratca，ed is Gouermatore da Antonio Franoeico Caftellani，e Giacomo Luigi Inuiziati ．

Mellifteflo mek，is Cuderta Gouernarore di Aleffandria －igilantifimo nel fuo gouerno，e matime nelle cole alla fiourezza di quefa Piazz2 conceraenti fece riedificare segl＇atterlilu＇ghi，dua＇crano per auantile mezze lune， Cheinfino dedsanso 1625 ．furono fatte d＇intorno al foi\％ 1p，che cinge dagnintarno le muia di efla Citta；ed àquo－ Ita bacenda concorfer o tutti gli Artefici dell＇ittefa＇P2－ tria，ciod fi afegno à cialcuma Corte di Arte il trauaglio divna mezea luna．

Dipoi hauendo fapuro il Marchete di Carazena，che incontinciauano ad azuicinirfi allo Stavo di Milano le prime Truppedelfefercito del Re di Arancia fotto il co anzado del fuo Generaliffimo il Prencipe Tomaio di Ga woia，mandd aldiosedicidel fudetto nuele di Maggio van parte della Caualleria，e Fanteria nelle Terre diSali，Car trelnuouo，ed in altre vicine，ed in Voghera，e ne＇fuoi comerni il Regimento di Caualleria Alemanna del Colo－ we Ho Capiglier，pet aflicurare dalla larga la Citù di Tor－ tona in occafione di pericolo di qualche attacen；ed ef－ fendo alli quindici delliffeffo mefe atrinati in Amone， \＆nella Rocc hetta del Tanaro da mille incirca，eciaque－ cento Caualli Francefi，con gran preftezza li Tersiesi circonvicini di quà，e di là del Tanaro，cinè di Felizzano， Ouiglio，Solero，Cormiento ．e quegli meora di Monaca－中年隹，Pietra，Pauone ， 8 e della Frafcheta ritirarono den－ tro di Aleftandria le bagaglie loto di cafa，i viveri，ed il beftiame，per faluare iltute dalla rapasità de＇nermici i e coff feguitarono di fare per due giorniapprefio．Alli die－ cinoue andarono i Francefi a lacehegeiate la Terra del Cerro era Felizzano，ed Annone；\＆fcorfero tutta quella campagaa fenza impedimento alcuno．Efiendo poili fu－ derci nemici，a quali faccrefceuano curtauia le forze con f•arrino dellaltere Truppe，che calauano dal Piemonte， quartierati nel primo giorno di Ciagho in Felizizmo， venucro alle tue horedella noteradel fecondo gionno in Solero，penlando difacctregaiare quolle afe，mà fi troua－ remo dei penfiero loro detraudati，per hauer dindi li Term cieri tralportare le robbe loro in Aleffandria；onde non rapendouinemiel di che far bottino；portarono via quat－ epo Campane，cioè quedla dedia Commpnita，e trè delle Chiefe ；ed viralera fimilmente dicomnients．Segwitarono
 ia combdith ded．Ponte，che haueuano gettato in quel frum me，turtta la campagna del Territorio A leffandrino，e quel． la exiandio del Tortonefe，depredandóil beftiame，leuanm do icerchi di ferro dalle borti，edalte tine，ed anche le ferrate à gli edifizi ；ed il toreo portanano à vendere in Afli；e conalitridannidi confiderazione infeftarono tuta quafi la Proninzia，che giace di quá del Pò．
Alli vener delliAeffo mele vfcitida Eelizzano nel Cpun－ tare dell＇Alba dintornoà mille Cauatli，paffaronnil Ta－ naro，egiunti，chefurono in Frafcherz poco difcofto da Marengo，fi diuifero in duefquadroni；wno andd verlo il Territorio Tortonefe，\＆l＇altro asoramerfata la fudetra Frafchera，entrarono feffanta incirca di forn in taftele Cafine $\$$ matfime in ViHanuoua Caffinaggio de＇Ghilini， per depredare il befliame，fe vi folfe fato，e poi riunitif colfquadrone loro，fcotfero infino alle Calfine de＇pagel－ i lenza trouare befliane alcuno．per hauerlo di già fi pao＊ fani ritiramo tutto infieme con le robbe loro dentro di Aleffandria．Dila poi effendofeme andati li nemici à con－ giungerfi con l＇altro（quadrone verfo il Tortonede，urti britamente fe ne ritornarono pieni di mortificazione $\mathbf{z}$ Feliczano，con haver in tutio gael circuito poco meno di quar anta miglia，fattobbotino folamente di trè vecchi， e ben magri boui，li quali vergognandofi di condurre ad Quartiere，li lafciarnno addierro．Veramente farebbed nemici fenta dubbio alcuno siufcita la defiderata preda， maffimedel beftiame，fe il Gouernatore di，Alefiandria， che fia duucritola cera ishanzi di quantol haueuano dice．
grato di voler farei oemiei，non haueffe alle havaquat tro dellifteffa notte anifati li paefani col faro d＇vn gcof－ So Cannone，col qual＇hebbero sempo dirititare in ficuro il beltiame，ed altro．

Frattanto dubitando il Marchefe di Carazena，che li Francefi voleffero attaccare la Piazza di Calale infieme conla fortifima Cittadella，diede ordine，che fí tevafiero d＇Alaffandria，come furono leuate alli yentiquatrodele lif effo mefe di Giugno moke munizione da guerra．；cioz． poivere，palle，\＆michio con quattro itabucchi per le bombe，ed alrro；ef conduflero per il Tamaroie Valenza， edigui per il Pò a Catate，hauendo il detta Marchene po． co inaanzi per rifeffo dubbio accrelciuradi．molen Eano teria A lemanuala guarniginne di effa Citrà ；e Cittadella； ed il Ducz di Mansoua isurodorta in quella Piazzz tutéa la Milizia del Monferaco．
Diedepoi alli ventifei del frdetto mefe di Giugne，la 10 foguence zifpofta il Sommo Pancefice Aleßandro Setrimo alla le九tera，che gil haucmano di già fcritta il Prioce，ved i Deputati al gouermodi Aveftudrio ．





 bans extars viderwrovinafor，fed qua Sancidimi Ponsyficis recor－ datione，qua plarimum iff apud omaem pofforitatem valigure





Daf．Rume aphed Sameian Mariato Maiorem fub aminulo Pi－ featoris die XXVI．Inaï MDCLV．Ponsificatus noifini Anne primo．Snif．Nasalis Dondinimuc．－A terge：Dilactios filijs Magi Aratmi Cinisatis Ahmandrin，to figill．
L＇vltimo giorne di Giugno Compinciò ad arriuare in， Felizzanoltefercite Samoiardo ；ed aila fera giunie io Adti il Prencipe Tomafo，Il quale fi trouò poi nel difeguente primo di Luglio aella fuderta Trerra di felizzano，e di qui venutokene à Solerocon l＇clercito，vi．fi fermò la not－ te：nel qual mentre fini d＇arriuaretutta la foldateica nev mica infieme con l＇Artiglieria，cil di lei traino．Alli due Gioondefe per la frada della Cerca nulte Terre di Pauo－ tre，Pietra，Montecaltcllo，Riuarone，\＆Pezzero；e ngle bileffo tempo della fudettr marchia，vennero due fqua－ drosi di Causheria nemica à far＇alto vn miglio folamente indiftanza di Aleffandria，perofferuace le azioni de＇no－ frip demero di quetta Citrà，licni Cittodiani erano di gia fati ruta lanotie innanti confarmi，alla arano mella Piaz－ sà grande perdifendere la Pattia；il che hamouase fimil mebre facto convigidanza grande il Gourenatoses，ctiti gli：Vfiziolidi guerre，e．rurta la Caualleria confifente in quatrocento Caratli，eliendofi quelti compartisi alla guardia deHe Porte dinmortmo alle mura della Citta．Par－ ri da findettiluoghi，alli rré di eflo mefe di Luglio，il Pren． cipe Tomalo con l＇eiercito；ed effendo lcorla via parte della fua Cauallenia in vicinanza di Valenza，fece credere al Gonernatore diquelda Terra；che voleffe iuipigliare li polti per attace arla；eade il Colonello Capiglier，che fi era partiro col foro Regimento di Cayalli da Voghera per entrare in Valenza，ed plicurarla，non fi i tempo per en－ craruis havendo i memici occupati tutti li paff，e rirornò al fuo Qarartiero．Vennero poi alle due hore della feguen． ce notre due fquadsoni de＇nemici Cauatli fouso le mura di Aleflandria nella Campagaa trà le dure Chiole di Loreto， e＇del Crocififfo ，li quali necc fir arono le noltre Sentinelle a daralliarme；；onde il Gowernaterc fecefubito icaricare alla votrabero due Cannoni per auilare il circonuicino pacfe：\＆pofifi à CauallorurtiliCanai leggieridiquefto Prefidio，andarono verfo i nemici，che di gia faceuano ri－ torno doadecramo venuti．Alli guattro del fudetto mete， il Prencipe Tomafo entrò col fino etercito in Balignana， ed in alere circonmicine Terre di quà del Pò；e nell＇ifteffo giorno il Marchefe Villa Generale del Duca di Sauoia fi conduffecon la fia gentenetia Terradi Borgo franco，e di qui la fuderta loldarefca effendo fcorfa nella Lomelli－ na，fece bottino dimille beflie，bouine incirca ．Comin． ciò poi plli cinque l＇efercito Francefeà paffare il Pò tul Ponte iuigexatolotio Baflignana ；ed allifeifinito di paft fare，andò and vislico＇s Sauoiardi．Etactausotfendoti con
lalon．

## 310

A N N
la laneasanza de'nemici leuato alla Città di Alefiandria ogni lof perto di effer da loro attaccata, forono ill di leguenre licenziate le Compagnie di Caualleria Alemanna, ed Italiana, ch'eranon quefta Città per la di lei ficurezza entrate, e n'andarono à Voghera. Polcia il Prencipe Tomafo andò col tuo tercito alla vplıa di Bereguardo, e della Motta Vilcoita vicino al Porto di larafacco, pes iuigettare 1 l Ponte fu'l Tefino; ed aliogoiò la Lua gente nille vicine Terre di Dorno, Garlaffo, Gruppello, ed in altres ed affinche h riutciffe pid facile l'accoftarfialfue detto fiume, ingannando li aoltri, finie di volerlo paffare dallapatte diViguano, alla qual volta il Carazena mando it Generaie della Caualleria dello tato di Milano ciouanni Borgia con vid parte dellefercitn. In quelto menure che juemici fitrattencuano nelle fudette-Terte, fifecero in Pauia turte quelle preuenzioni, che fi fimauano neceflarie alla difela di quella Citta in occafione d'effer da'nemici attac cata; e fi attele ぬ puntualment fortificarla, e denuro, e fuori; nel che il Padre Maeftro Giouan Battilta Drufianj. publico Lettore di Mattmatica, ed Architettura militare inquella Citta, fif fece affaiflimo valere con molta gloria di. Aleflandiia traa parriar. Rifoluto poil il Prencipe Tomaio di paffare it Tefino, fece à gli ntro di Luglio accoftare à quel finme il tuo efercito; c nell-ifteffo tempo fenza oftacolo alcuno to palṣo , hauendo il Marehere di Carazena giudicsto fauio. (pediente di non metter'à pericolo la lua gente col voler impedire il paffo al nemico.

Doppo hauer hauutol'intento fuo 14 Prencipe Tomars nel varco del Tefino, il Contegaleazeo Trotti Generale della Caualleriad i Napoli, the "dordine del Carazena veniua da Mortara con tecento Caualliod visfricoldi Jui cfercito, enctò in Pauia, e veduro it peficolo, in cui fín trousua quella Città -m Rime per haueri nemici paliato li Tefino, ftmò bene il dartubito parte al Carzzenz di qua to piflaua, il quale lo.preobiconittomza granidoà termaruili, ed intraprenderela difefa', come fulda.eflo Conte
 fimo'preveduto, e prouediro à quanio era neccflatio per it gnucrno alle col non menn militati, che politiche, ed economiche conerrnente . L'simimeo di.lungo fe n'ando verfola Cercola, e Binalco; e nelliftefo tempo ii Marchefe Villacon mitle Caualli e due mila Fontirpaffato il Tefino, tcormì la preda delle fodette mille belite, che faud hautpa nella-1, mullina, mindaidole in Piemonte;, \& poi ahdò con taindett gence ad Nouarele, per impective il paffaggio de la toldateica allog iata netle Piaxze - di guella trontiera, ogni volta chella fi foffem fla per whis: fi conletercito del Varchele di Carazena: Da-Binalico mariaronn i nemicia Belgioto, e Sant Angiolo, nelle quath Terre dimorarono infino alli diciotro dellifitefo Lugho per al petrare il Duc. Id Modona Francelso d'Elte il qual'eftendo collegato col Rè di Francia, e col Ducadi Smoia contro il R. di Spigna, conduceuareco mille Ca, ulliancirca e etrè milla Fanti appena condieciotto Can noni: Con quelto appareccuio arriuato egli a lla Terra di Arena dè Diftretto Pauefevicino alpô, vi pole trò giorni $\downarrow$ farlo iui paffite di il : efferidofi egli poi vnito con Pelersitn Francele, fece ritoluzione col Prencipe TomaIo di attaccine Pauia; Perciò s'inuiarono alli ventitrè di Luglio atla' yoltia diquetha Città con ventidue milla coma bsttenti ; ed il di appreffo cominciarono alle dieci horc i ncmiria la letiarfi vedere dalla parte, che giace frì li due ConventidiSan Giacnmo de'Minori Francelcani, e di marta Verginede Catme litani fcalzi; e nelfifeflo tempo hebbero il ben vénuro e da'Citradinit. e da foldati con lo fparo diMotchettate, \& di Cannoni da'Baloardi,

All vervicimetueli Francefi, e Modoneficonli Comandanti loro pigliarono i pofti per campeggiare forto 13 Cit tà , ne'Connenti ache giaccionadintornn adeflas come anche il prencipe Tomafo formòil fuo Quartiere nella d:liziofa Villa del March: fe Beccaria, chiamata il Gioict lo, duémiglie incercalontana da Pania, la quale fip poi conmaze Juse, \& follifortificara; ed il Ducadi Modona fi piglid alloge' am mion nella Flauia, cala campelire conf
 Doppo kferfilitientci quartierati aè polti loro, attetero à farefalinea di cerconuallazionc, che abbraccimaz vn circuito prico meno di noue migho, e conffiftua in via templ.ce Trinciera ditrè braccia d'altezza incirca; c.fo. fcia il Prquipe Tonalo indrizzo l'attacco verfale tor:

## A L I

tificazioni della Porta Borgoratto; mà trouandof alla guardia diquel poltoil Sergente Maggiore Perpetuo Cancellieri conlette Compagnt del Tcizo del Conle Maltro ds Campo Vitaliano Borromet, brauamente loditele, myntre vi dimörò, cioè infin'à tanto che ii fottentrarono nel detto pollo vicendeunimente alta due Sergenu Maggiori; come anche alli vent'orto delliltetio Luglio, il medefimo Cancelliert; che dimoraua con la lua gente alla difefa della Badia di San Saluadore, nect fitò inemıci venire con vn groffo di Fanteria, e Caualleria, e batterla col Canuone. Cominctarono poi li Motoneff l'vitino giorno del fudetto mele.ed i Francefinel fecondo di Agofto à fare gli aprocci, ed à piantare due batterie ; nel qual mentre, hauendo gli affediati fatta via valorola for tita, vecifero molti di efli nemici. Quelli alle due hore della botte delli diecinoue del detto agoolto, tatta iminntare parte della Caualleria loró, diedero con qucita, e con la Fanteria vn fiero generate affato dall'vna, e l'aitra parte de gliattacchialle mezze lune, il quale fit da'noltri valorolamentefoftenuto, ed in particolare efendo inemici entratinel foffo della mezza luna dell'attacco, nomata Beretta, ivilottentrò fubito A Sergente Maggiore Cancellieri, il quale doppo havierh dindı leacciati, Io fertificè, efece rilarcire, con hatier tempre fatta coficoraggiola refiltenea, che obligò gliftelfi (li qualifi crano due volee sforzatidi volerlo (cacciare) a ritharfínelie fortificazioni loro. Seguita ludette (caramuc cia con qualche mortalità de'noftri, e con efferui rimafi terith alcuni VffiziaHi, e frà quettitil Canogliere Carlo Girolamo Trotti Capitano di Caualleria Napolitana, fioluuolo del Conte Galeazzo, muntre liguitana il detto fun padre, ch'era vicito dalda. Piacza, per atifterealla ricup. raxione d'vina mezza luna., che da'nemici eraltata conftratagema occupaza; ela ferita fù di moichertata nulla gela, che la paisò dall'vna, elabtra parte, della quale pei, per non cficr itata penetrante, fi rihe bbe : vi rimalero però morti milléincirca di hemici, e frà quelti furooo ledici Capitani.

Alli vent'ottn del fuderto Agotlo, giornodi Sart'Agofimo, il Conte Galeazzo fece fart via fortitadi Spagnuoli, italiani, ed Alemanai, ed ancora diCittadiniloprail trauaglio de'nemici, nel quale nèfecero dilora va grandiffimo macello, vccidendone molti, e molti, ed abirug* piando infieme le fortificaziobi loro; edin queftocollfirto rimatero prigioni feflantarelsè denenichla maggior parte Vffiziali, fri quali tù Cornelio Malmafia Bolognefe Generate dell'Arcigliera del Duca di Modona. Hauendo pai linemici dato pringipio à fare val Ga leria nel foffo, mentre ini era di phazdiail Sergente Maggiose Cancellie: si, queftila fece disfire nel prime giorno di Settembre: nè mai s'arrilchiaropo di paflare il derto foffo par tuttogil cémpo, che ini eglidinnord a guardario con la lua gente. Seguirono anenra: infno al fine del:afledio di Pailia friz gh. 3 fled iathed affedianti altre fazioni, lesquati ruyre, infieme.col racconto pupmale di quanto è accadofo nellinwano tentata cipugarzione della fuletta Citrà sfi vedono in alcune flanpate Reiabioni deicritte . Efratranto cffen. do ertratinello Stara di Milanogli aiuti mandati, dal Vicere di Napolial.Gouernatore di quetfo Srato il Marchefe di Carazena in.difefa dell'aflediata Panta; cioè due mit1a, educento Fanti e ed ottocento Cauaileggieri, marciarono gli vni e eglialtrialli tredici del fudetto mefe di Setrembse in Valeuza, e di qui andatilene à Mortara, s'ncaminarem o alla volta di Pauia, per difturbare à gliaffediant: l'affedio di quella iazza, eome opportunanicnte rifici

Nel giorno finalmente dell'Elaltazione della Sanuffima Croce, alli quattordici del iopradetto mele, il Preacipe Tomalo, el Duca di Modona non poco lofipefi per laccennato ficcorio di Fanreria, e Caualleria mandato da $\mathrm{Na}-$ Foli: : per accretcere l'efercito det Ca; azena, e difperati ancora di porter'elpugnare Rauia, l’abbandoneranoidel ituto, facendo marciare con gran filenzio, e quiete le genti. loro, e lalciando adiatro fei pezzi di Artiglieria con motilfime pallé,', quaranta para di boui, e gran quantitạ̀ di farina canmolte bagaglie; ed oltracio, quando i nemici prierol'affedio alla tuderta Citrà , pafiauano, il numero di vededue milla conlrattenti ; ed alla partenza toro, fitrouaronoeffer folamente otto milla, e ducento, einquanra molen mal rrattati, frà quali erano molti.feriti, ed infermi; enon hano (il che importa maggionneate), acquiftatnvapataro di terreno; e di piu vi rimafero illPrencipe Somato ammalato di febre terzana, ed il Ducadi Modona

## D I A LESS:ADRIA.

Bodona ferito in vna fpalla ; che fa il figillo della gloriora impritioloro. Dentro dellaffediata Pauia fi trouarono mellati lei difefa, cınquanta fette Compagnie di Fanterıa, ed vndici di Caualleria. Mentre net thdetro giorno delli quattordici abbandonanano inemici l'altaces, di-quella Citta, Carlo Francefco figliuolo delíopranominato Sergêre Maggiore Perperuo Cancellicts fil de'primi frà glialtri comandati da luo padrovad entrare nellel fortificazioni de?nemici, ed abbrucciare libito la Galeria, ed il tranaglio, che haueunno fateo - La onde in riguardo di cib, e di quanto haneua egli valorodamente operato inel ludetro aftedjo, id Marcheie di Carrzen a, lo fece Capitano di Fanteriacion vantaggio di foido nelliffeflo Terzo, di cui era Sexgebre Maggiore il proprio padre. lui ancora al fecero coraggióramente vatere alcnol altri noftri patriotri Alef fandranl, otre alli fopradeti Canaglieri Trnti, e Sergeibe te MaggioreCancelhtri, siod Giacomr Antonio Guafi cey e Lorenzo Agotinb Cermelli, mabidue Capitani di Cavalli; Chrittoforaba'bida Ouiglio, e Gieuan'Angiolo Cermelli nipote delfudetro Lorenzo Agoltino e el'vno; el'altro Capitani di Fanteria ; e mentre pericuerò quell'atfedio fil del continuo aliftente al Conte Galeazzo Trosti ( mio, edilui Nipore Tomafo Ghilini figlíuolo di Gio ran' Ambrogio fratello dell'Autore il qual Tomafo hauendo gia refaito al nottro Rè in queftoguerre deHe Statodi Milano-per ©apitano di Fanteria otto anni, diede fempre in qualunque occafione valorofo taggio di le ftuffo laonde merito, che il fudetto Contefuo zio li conferifice, in virtd dell'zutorità conceffali dal Marchele di Carzzena', vna Compagnia di Causi leggieri conla patente dicorazze ., nel topraccennato affedio vacata. Dentro ancora
 Capitano Cuare Guaico, 11 quale mentre con puntualita, e valore ditendeus va pofto nel Borgo di San Martino. che gidee alla derta Citrd contiguo "s'attaccò accidentalmen renella poluere ini ripoftail fuoco, dal quale rimafe nella taccia offifo,e quafi abbrucciato, però da tale difgrazia fi yihebbe : 8 nellifteffoaffedio vilafcid finalmente $\left\{\begin{array}{l}\text { a vita } \\ \text { a }\end{array}\right.$ Chiftoforo Cauafanti Alfiere d'vna Compagnia di Fanetria Italiana, mentre con alcuni loldati era vicito dal fuo pofto conero i nemici.
Con quanto giudixio poi, e valore fi fia portato dentro dellaffediata Pauia il Conte Galeazzo Trotti, nè fia per Temṕre teltimonio indubitato liffeffa Citrà, la quale in ri conoficimento di cofi eroica, e fegnalata difefa, concefle alli quindici del fudetto Settémbre à lui, et à fuoi figlinoli, e diicendenti in infinito la cittadinamza con titre quelle prerogatiue, che fi fogliono per tale grazia concedete; edoltraciò i Dottori cofi d'ambe le leggi, edi Medicina,, come d'ogn'aleralcienza (piegata nelle publiche Scuble di effa Città , accrebbero alli dieciotto dellifteffor mefe il fudetto priuilegio di cittadinanza, con haver graziata la detta Itirpe, de' Trotti, affinche i fuoi dilcendenti, che vorranno in qualfiuoglia delle fudette fcienze addottorarfi. li fia leñ'alcuna fpela graziolamente conceffo, in riguardo fempre de ol'infiniti meriti grandi del fopradetto Conic Galcazro. In fomma, non fi può con parole fpiegare, qtanto grandi fiano ftate la vigilanza, lintrepidezza, e la fperienza militare dalui-in cutce le imprete, \& Ipezial-
 ri, come impareggiabili,faranno à fua gloria per tuttili tecoli con infinite lodi al Ciclo efaltate; in conformita di che alcunifumofiletcerati hanno in onore del tuo nome impiegate in varijedin prola, ed in velfi cofi latini come italiani componmentile penne loro, i quali onorano à perpetua memoria de'fuoieroici fattile lampe.
Doppo efferfi durque ritirati affatto dalliafedio di Pania inemici, le n'andarono con l'auanzo delleetercito loro alla Terradizem nel Diftretto Pauefe, ed in altri contigui luoghi; e di qui effendo marciati alla volia di Pon teflura, e Moncaluo nel Monferato, fi pnitono con la foldatefca iui poco inanti arriuata dalla Francia. Frattanto il Velcouo di Aleffandria alle preghiere del Priore, \& delli Deputati al gouerno di quefta Città celebrò alli trè di Ottobre una folenne Meffa nel Duomo per ringraziar Iddio della liberazinne dell'affedio di Pauia ; e vi furono prelentitutta la Nobiltà, e Cittadinanzainfieme col Goutrnatore Gonza-I-s, ed altri. Li Franceff poi doppn! efferfi alcuni giorni fermati nelle fudette Terre di Ponteflura, e Moncaluo, vennero nella pianura di Alti ,onde dubitando il Marchefedi Carazena, che voleffero accoftarfial Territorio Alei-
fandrino, e paffare il Tanaro, fecereallidodici di Otrobre marciarea quella volta il tuo cefercito; ed egti entrò in Valenzáa ed il difegnente in Aleffantrsa, ! mentre andaua tuttausa matciando ildetro etercito verto qoetta Cittí, la maggior parte del quale wiolle ilCar azena, ctre iui entratie. Di poila fece vfeite dalla Porta Gerousefe,per tare dindilontano va mezzo miglio fionte batadserainel qual mert trei Franceli forreuano dalla pianura d'Alti ad Annone, ed infino a Felizzano, doue finahmente fiquartierarono. Alli quattordici di elfo Qutobre l'etenisito del Carazena fr leub̃di lowo detle muia di quelta. Cittí, ed eglife p'andò con tuitta la $\ddagger$ anteria nel Cattellaz2o ite mandò la Caualleria nel Bofoofé Fregarolo, per impeatire, che inemici non artaccaffero qualche vicina Piak22.. La gente poi, la quale difendenatorto il comando del Conte Trotri $1_{2}$ Cinte di Pauia, fìmandata per il tudetto effetto ithiPožzuolo Formigaro', ed anche per vnitsy conformit fir vipor col rettame dellerérciso. Alli ventitrè di zffo mifein cmi. ci abbandonarodo filizaino, e paflatn is Tanaro, vennero nelle Terreds Oungtio nell aleffandrino; e di Bergza mafco net Monferató, l'vna dall'ahra non molio diflante elfende in quel nentre fcorla ina grofla Taippa della Ca: ualleria loro infinga ©antalupo in vicinarza di Aleffant dria, che vccife quattro paetiani. Si fermò poi col luo efert cito il CarazeranelCaltellazzo; ed ini hauendo fatta en erare tutta la Crualleria, ch'era in Sezzè, en in altri vicini luoghi quartierata, quefta ftetre corrmolta vigila: $\mathrm{z}_{\text {a }}$ in Piazza d'arme tutta ła notte come anche il Carazen a lect condurae alcuni pezzi di Artiglifria dietro alla rita di Bormida vicino alla Terra di Borgoratto, per impedire la venuta de'nemici;e ael ludetto giorno trè Terzidi fanteria Italiana d'ordine dellilleffo Carazena vennero da SaIi a Piouera, e pofcia il di feguente, che fù alli ventiquatero andaronol detti Terzìa Caftelnuoue di Scriuia, per dij fendere in qualunque bilogno la Cittì di Tortona noni volea chei inemici haueflero dilegnato diattaccàrla. Nellifteffo giorno marciarono effrà Gamakro, Cafline, ed din altre Terre, con hauen laiciatiadietro in Outiglio molti Caualli, che li feruiuano per forageiare, de'qualin nè fecero bottino gli abitanti di trentafei. Nel di medefimo ancora i Terrieri del Bofco; e Freqarolof fauentati dalla v:cinanza'de'neniicf',' attefero à ritirarecongran preftezza tutte ferobbe loro dentro di Alellandia: Ildi poitguente incmicí paffarono da Gamalero,e Sezzè̀ Balaluzzo, e Frefonara, e nellifleflo giorno delli venticinque il Mar. chete di Catazena feuatoficol fuo tercito alle ventitrè hore dal Caftellazen a ndò di notte tempo per la firada di Marengo, e Caftelceriolo à Piouera, e quindià Cafter nuoun di Scrinia, el'Artiglieria effendo paffata per Aleflandria, fiticordotra in Montecaftello, e di qui nel feguente giorno vent:fei nella fudetrs Terra di Calfelnuono. Quefta cofi fretrol ia marcia fì fatra dal Marchefe, affinche i nemici nö fi metteffero pima di lui nellifiteffa Terra, dalla quale fare bbero poi fenrfi dilà del Pò, e nella Lomellina ḍa vna banda. e ncl Territorio Toreonefedallaltra. Scorfero nel medefimo ginrmoi nemicia Pozznolo Formigaro, e pol paflara la scrivia ficon dufferoà Volpedo, Calalnoletio. Riua'di Nazzano, ed in altri luoghi,per far bortino di befliamtet altto di quei ab ranti :
Dubitundo i: quefto mentre il Duca di Modona, econ ragione inacro, che li Spagnuoli voleflero andare alli dannidelfuo ftato, entrandouicon larmi loro, mandó un quelle parti due milla Fanti, e mille Caualli forto la condotta del Ducadi Bitcre, conuogliari fino alle Montagne di Varzi verlo il Tertonefe davna parte dellefercito Francefe; e perche haucua il Caraxena fartí occupare con vn buon nutnero di Morchertieri turtili pith ageuoli paffionde poteuzno paflarei fudetti nemici, per incaminarfi verfoil Piacentino, ediquiverio il Modontie, fere il Birone il viaggio delle fudette Montagne per coff angufti, ed inaceffibili paffi, che vot toldato apperia vit potelia entrare, \& con gran difficoltà falire : Dimaniera che confumarono intorno alla falita, ed vicita di quei ftrettiluoghi, tù giorni. Effendo poitornati adietro i Francefi dal luderto conuoglio, fir ripolardono wn giorno in Pozzuolo Formigaro, Fitfonara, e Bafalozzo, eda quefte Terrealli ventinoue del medefimo Outobre vennero à quartieraffi nella Rocca Grimalda, in Tanliolo, nella Predola, in Capriata, ed in attre circonuicine Terre; e mertre flettero in quetti luoghi, attelero à icorrere op̣ni giorno hora in vna Terra, cé ho rain vnaltra, per de predare à poueri Teirieri alcuna cola.

E pad

## 312

A N

E perd vero, che li paefani dell'Alelfandrino rondeurano il contracambio $\frac{1}{}$ nemici- quando de li rapprelentata loccafione;ed in parricolare li, colfero allieredici.di Nowemtre cinquaptatei malicanichi di farina, e edalere vettousglie, che veniuano ral Piemonte nefie fuderte Terre, ou'erann alloggiatiglittefi nemici. Allixaindici dell intefo mefe fi teciarono eifi con turea la gensalare dalii fopraccennati luoghr, e venneso parte nel Boico. e Fregarolo, eparte s'auanzanono $亠$ M Marengo, ed à Caftelceriolo: il di feguente, , paftaso:il Tamaro fi pofero in Montecaftello. Pietra, Paponc, Bafliznama, Rimarone, Pezeeto, ed io alore Terrejed allidieciote $s$ a larono d'intorao a mille Cauakli, ed altrettanti Fanti Francefi da Banone,duterano.allot giati, e guadato il Iranaro ; wenvero in Cafteletriolo a toraggiare,ed idepred ase. Alli ventidese andaronodi la ded Pö eanto allimprouifo, che non hauendo hauntorempo quei abitamidititinare le beftie loro, ve ne timaforo da feicento incirea in predade'nermici, Jl quati hamendo poi alli ventiquartto atbandonate le fudette Terte, marcim sono il Corniento, Solera, Felizzado;e dellifeflo; giarno il Manchere di Carazena mandò da Cabelninong in Aleffandria rette Compagnie di Cauallitaoto il comamdo del Commiffario gencrale $A$ yme San Pietro per magkiore ficurezza di quefta Città, flante la vicinamza de'nemici, 1 l quali tuttauia fecero atro selle dette Terre; thaffimeper effergli arriuato dal Pjemente vn proffocornoglio difarina,e pane per fette giorni; ed anche per hatier effitrouata gran quantità di feno in alcumi cernoonuac ini Caffinagei. Nel nedefimo di havendo i nemicinamerof di due mila Caualli paffam il Tanaro , fcorferō in Borgoratto, nelta Villa, nel Carale de' Bagliani, ed in altrituoghi, edaper tutco portarono via liforsgei, che ui crauaromac Alli wenrifeile sette Conmpagrie diclaualli, che menneroie Aleffandria, pe: il ootperto dernemici, thente la vicinanza loro à quelta Città, furono mandzic ad altaegiaxe in Porawolo Formigaro, mì non hawendoni trouato fieno, vi dimoraroon folamente infino al legurentegiono, con hauer ia quel poco tempo abbrucciate ture le inmpate di wfic perte, \& fineftre di efla Teriaper fat fuoco, elcaldarfi; e diliandarono à pigliare alloggiamentond Tortonefe.

Segu' alli ventikite dell'ifteffo mele di Nouembrenella Regia Citrà di Madrid la morte di Giouan Batifta Cantone, vno de' Kegenti,ò fiano Confrglieti del noftro Re, per li negozij afltalia concernenti, eflendorgli neilletà difet fanta, e ftí anni wicire 2 , doppo ffer flato dodici giornidi fuffo dicorpainferane; efeonial certo congran difguto di quella lua Patria, in riguardo di hauergli effa raccomandate alcune grazie, che defideraua diottenere col fuo mezzo dal nollro Rè. Hà lefciato doppo fe un figluolo chiamato Ortenfio,giouine di elpettazione grande,al quale il Rè per li paterni meriti hà fatta grazia dell'abito di San Giacomo della Spada con una Commenda s ed attendendo egli alli fultij legali nell'Vniuerfità di Salamanca, fi (pera che non delba effer nella profeffiane delle leggi al proprio padre interiore.
Ripipliando la natrazione de gli andamenti de'Francefi nel Tertitorio Aleffandrino, dico che alle hore quatiro della notre doppo il primo oiorno di Decembre fil auifato da vn Tertiero di Solero il Gouernatore di Aleffandria, che ifudetilialloggiati nella fudetta Terra fi apparecchiayano per venire a tentare la fopraprela di quefta Città ; il qual'auifo non ful vano, nè bugiardo ; poiche allefei hoje dellijfteffa note venmero in diftanza di Aleffandria circa vin miglincolgrofo dellefercito lorodi cui era Capo il Signore di Sant'Andrea Generale della Camallenia Francefe,con dodicimuli carichi di fale, \& condue pettardi. Nel fudetto luogo fecero alto, per afpettare che paflaffero il Tamaro duceneo incirca trà Caualli, e Fanti forto la condotta del Colonello Ferrari, il quale doueua dare da quella banda vn finto affalto alla Citta ; e nellilleffo tempo haueua il Sant Andrea difegnato di falire la muraplia di Borgnglio nella più debole parte verio il quamtiere di San Michele ed iui cntrare;mà il difegno de'pemici riufci fallace;auégache il Governatore auifato di ciò,come fí detto, fcee nellitteffa hora dare allparme, \& Ccaricaretrè pezzi di Artiglieria,co'i quali meffifi all'ordine tutili Citradini, $\epsilon \mathrm{d}$ abitantif trourono pronticon l'ami toro dintorno alle mura foprali baftions, enella Piazzagrande; dipoi fpedi eglidue Corrieri,cine vno ad anifare il Governatore di Tortona, el'altro à quello di vale,uza, perche fieffero vigilanti. La onde vedendefi li nemici difcoperti, hebbero
per bene ritornare al Quartiere laso con moles mortifocazione; ed alli trè di etho mefe hatiendo li medefimi abbandonate le ludette Terre di Cornienta, Solero; e:Felizzano, di Pi itmontefi paffasono nel pacfeloro, od i Francefi. andarano à Vinxio, Mamberfello, e Beluedere veriole. Laughe,

Con loccafionedells partenea de'nemici dall-Aleffindrino Territorio , la Fanteria nolitra, che turta quafiflaua in alloggiamento dentro.di Caltelnueuo di Scriuinome:allik einque dell'iftefo Decepbreallargata parte in Salice par:te in Piouera, Riucllino, enelli Lobij, da'quali Luoghi zodè ella icorrendo rutra la Eralchetasaccoregiando léGef: Gne aperte. (posliaddo li paefani, e eacendo mpdoigitsi dami : e doppo effer ella dimorata néTudecriduay ind fina.
 d'Invernosed il fimile fi fece rutsa ta Caualleria; came ancara quali negliflefif pion ni l'elercito Francelée abbado, nate te lopraccennate Terre del'Imperion'andd ad inuerr
 tanei Fanti, li quali furono alloggiati in quartanta Tertedd Monferato verfo il fumeipì infino a Pontefura, fotto id comando del Marchefe di Valauer wno dectaogoremenci generalidel Rèdi Franciz; e per quefto alloggiamone fi conuentrato frà loro il Re di Francia, e-liDusa di Manter sta, medianse tanti danari sbostati ognigiomon nomesdi efo Red a ciafcunfol dato cofì piedi, come à caaallo.
Hanendo poi la Cieta di Milano ricanofcium cal equi ragione la difela non metro di Pauia, she del mimanenes dello Staco Milanefe dalla fintera nillitare del-Copet Gar Leszzo Trotei Generale della Canallerin Napelitanab \& compiacquepercrò di annouerasloper detopre infit tue ci iifuoi figltuoli, e difcendenticon agni prioreuglesz2, e con le folite prerogatine frd glialtri tapi Cittadini, come dalprimilegio forto li diecifeste del duderto Decembre per la detta grazio xomceffogti, ampiamente fi wede; il
 tefimo anno dell'eta (uasin cuiful fetto Capitano, di Fenter sia, iafino al Generalano della Caualleciz si Dapotinle di dui valorole militari zzioni.
Segui finalmeqte que mannole co nuerfione dalla Reion di Suezia Chriffina, la quale doppehaur nella fua dieale
 gno,infpirara da Dio, frfece Chrifliana nella Citrà dlifprob ch nell'A lemagna bafase poi s'incamino con la fua corte alla volta di Roma per riuerirequei Ianti Lroghi, e per bar ciar'il piede al Sommo Pontefice Aleflandro Settimo. Io quefto luo viaggio vifito , e rimerila Santa Cafa di Loreto'j : alla quake donó vnp Corona, ed un Scettin doro guarniti ditregenme fefradrotio Diamamigrofi, edi centa, chis Santa grotli Rubini; ed eficudocella poi arriuata in Roma li - ventidel fudetro. Decembre, fitette preiente la matima ded Natale di Chiffoala McRa celebrata dal Papa, e da effo sictuè \& Sagramuro della Crefima, e poila Sadifima Eucarifitia.

Quentanno, nel gnale Francefo Bernamdino Bigarola Milanefe anmmiftrò l-Aleflandrina Podeltoria, morialls trenta di Genato Giorgio Fuaco Vicaringentrale del Vcfcouo di quefta Città nel cinquantefimo fecondo anno dell'età fua, t ful Lepolın trà gli altric anonicinel Duomo a Fu egli huomo inuero di onorati coffumi, e retta colcien2a, vfizioto, e cortefe con rutti; e nel fuo Vicariato diede rempreà chiche fia con indifferente retitudice compira Iodisfazione.

Alli venticinque di Marzo il Marchefedi Carazena Gouernatore dello Stato di Milano, che dal ké di Spagna Filippo Quarto era flato eletto Maltro di Campo generale in Fiandra, rinunziò d'ordine delliftafo Rè il gouerno al Cardinale Teodoro Trienlzi; frattanto la medema Corona chera ftata dal fuderfo Marchefe ragenagliata di tutro ciò , che hauenail Conte Galcazzo Trotti Generale della Calalleria di Napolioperato in Pauia,mentre la detra Città fotto il didui gouerno era llata da gli eferciti del Rè di Francia, e del Duca di Modona afediata, benıgnamenterineraxiò con yna lettera delli dieciotto di Aprile il medefimo Conte Galcazeo, ed infieme loporò dell'abito Cauals Jercico di San Giacomo della Spada, edefla Commenda cliramata la Benuenura, di amazasondita ditrè millaicudi con curte lentrate decorfe per mohianni, ni quali za ella timata vacante icome fifcorge dallifteffa lef rera kealectere ronticne in Italiana lingua dalla Spagunolatraportatail tenor feguente.

Conte










































 ehe molluteforempöliede il Matrodi Campo :biege di















 drino, come quello, che confinan becons inaligiatorondore















- Nef antik il Mattrodi Campo Diezord'thrrignnged hai Weldo pirefentitu nel riedefmotempori:Spagnuoli, ches 5 Lgancifidifegnauto divoler axtaccase Vilenaa, manda'roó Ypeditamente allik veatiquaturo del fudetm mefe per 4ínZörzate'll dilei Piefidio urà Compagnie di Fantöria le Urite dà quelta Cirtár Mà il fehrore haume da'Spagouolinod Fet oujardu; poiche trauenderil Duca drModorn paffiro il


 tri!! fuatro occupatala magsion parte delle venute. Il gioza iro appreffo vencicinque; si Docadi Mantoun; che venimb ifylfiteffi Citèi, per und dirtened Calale, pur so ineognito;



 Fi, Francef, che per IS Lomelhis marcismanor dibluon pe(o fo verfóvatchea. Fece posald ventoctoil Duca diModona
 geàtadori cóncenili ütl'Deand5oipoiappor avarnarficons


 ufuricén deto delle ute Conpagaiejn Monceraltello's per in






 iftogighdiepadareodidsmppd da fai imbli condones e











 dethitíso mefe di giugnduthe gtofsz Truppa di Curalleria


















 diMilma, dae baftrin difunce devilemastion fentaperder tempdis'covi indeftenasviniltama lo Poda di circomurits-

 Wherfle difugne giz concrala mezza lunasedphaine tif



 Q.9
to, che

6
to, cbeivenifseto ad wnirf alfon efeucito forto Yytenea, te Truppe di quattromila incirca tra Cauai leggieri, e Emes,che baucua lafnase nel Guo paefe, ciod li Fr anc efi fone il comando del Duca di Brione Lupgorenence Generale dal Rè ds Frantia, e lif funià casico del Conce Giouza Bartiffa Buardi Leosotenente Generale della Cauallétia; parfarono turte intiós mancie duile perio Seate del Duca di pare majed effecidoff fermara in Fontanas apka, Terra dello Sto zo Milanefe in vicinanza del Piacensino, furogo auilatil Spagruolis i chevoleua la detcageano requipare la maricia pet is Srada-Romeras poiche quella della Collina era flata dal Goyarnasare Cardinate Triuulai con qualche folda:reicaeecon li paeiabi défindditi Feudatarij, preuemura, Frà zamoil Matrodi Campo Generala Pieciro Gonzales, che dimoprencon Piencitorl Porm della Stelli, doue G era fu'l Pa gectatof Ponte, fece paflare la gebre dall'alua paree dicfocturas, con hauer hefiato il Terzo della Milizia del Dutator dituliano, ed atrse. Milizic alla guardia del traion dell'Axuglieris e del bigaglios dipoi amndo nelf $\varepsilon^{2}$ : teffa procisto ational Exodincer Trimulai, che duroraua in Pavie con li primcipalpchpidethelercite, di quaseo hate ueumbipute xe difpoto di voderefeguiex, li quali purtifopp


 do per taleffeste, iagtiato m bof beno dirostari pel Guyt

 guad'cracalmenterantaggion


 aodaresen atidnos difurbo, alfoocorfadi vataraz a digita:





 wigche aftryes attrene fory it hoo comandos silcento Galejzzo Tas ingensrale della Cmalleriandianmplig,































 bandonata la Fanteria, vi refld quafi turta vecifa, conemer






 Mille y \&educantio fedici foldatizuti. Francefi; emalsi altrj
 -a dicinquecenso:ice diecifocce; vi rimafero ancoraquatec Geeadardi $x$ edraloweme bandieres, cnola moggipx parte del bagaglio, equiadicimiglia.sariopidi pana. Da opeltri ve ne rimaferolrat monstive ferititueptas frà quali di perfor - Yuatifceme on . verifa il Mafra di Campo Procinalle sal


 camino loro conle auanzare Tinpeo a ha wita di keggio




 siacted'intara opth surat.
 urasferl alla fommita dell'alta Collina di SapiAntmiso. alore: volte Cadtelto poico dercollo, daltelediatz Valenza

 Copatinade Tcinulti comeandal di paefani; cofi del Tertico:



 ingudera Candiosts ral Mafita, di Eampo Gegerabe Gon-








 foruse di effi padiais, gue is llaisfilata is ne rixqtaarono alle cale loros cinel inedefiomessarno il dolime efresisy, che






























fendole detre maniche aiutate diala Caualleria, furono coltrettidalli rintorzati nernici ad abbandonarlo; mella gital'orcatione ve ne timatero d'ambe le parti mioliferiti, ed vecili. La notte-poidoppoli diecinole ; li francefi, che ltauano, di guardia in MontecafteHo, vennero $\mathfrak{z}$ renderfi deatro di Aleffanisia: ed eflendofi frattanto difeoperta locculta intelligenza; che teneua Angiolo Nardi 8 \&ssen del Cardinale Triuulzi, co'i Capi Francefy ragtuagliandoli di ciò; che rifolueuano i Generah ict. noftro efercito, a de'veri, e falfi attacchi da gl'itteni di-s, fegnati di fare à nemici ferto la Piaxza di Valenza, fù allis: venti dell'ilteffo mele fatto prigione in Aleffandria, ment: ere hui dimorada il fudertocardinale. Con la partenzar: poide'nemici da Montecaftell , rimafero i noftri liberk di oggietto, e furono alli vent'vno-dellifteflo mefeds. Luglio lisenziati li due Capizani Ghilini, o Dardanone dalla cuftodia di la au ne con li fopraecennati foldati, e. n'andarono ad vnirfialli Torzi loro net Campo forto Va-lenza ; ed in Monzccaftelloenerò di guardia wa iquadros' di Miliziarri. Effendo poi alla mattina della ventitrè dol-: lift for Luglio lortitigli affediati di Valenza, abbruccia-x rono con artifiziaij fuochi una galeria fatta da'nemiei ales: is maraglia della Terra; ed il di appreffo el'ifteffidiedero. ilfunco ai una Mina, la quale nen hauendo lortixo il defiderato efferto, fil à loro pial tofto dannolat.

## ${ }^{\prime}$

 in Gore Cardinale Tisumzi, che-fi foccorreffe di gente la Piazza di Valenza, giache per altre era non poen proueduta, e munita, diede ordine, che fir crouafie la manicra per introdurui quel magyior numero di toldati, cle fi poreffe. La notte dunque doppo il fudetto glorno delli ventiquattro fi pofero circa ortanti. fanti di varic nayioni à nuoto per il Pò, edi quefti vno: Spaptuglo, qianio à alla metà del fume peruenuro, du-. Entando di reltsr ill affogato,fi mife a gridare dimandan-: do ailto; la oinda a quello romore le fentinelle nemiche icaricarnno alla volca de'nuotztori alcuns archibugiate. con ta morte di cinque, ò iei di quefti; e gli altri entrazono fenzzoffia alcuna nella Piazz2. Dipoi effendofi por: fto alli ventinoue tutto il noftro efercito in Pizzza d'ar-me , lece partenza dal luo Campo, e venne à far alro cioè la Fanteria in Montecaltello. Pietra e e Pauone con cutto il traino dell'Artiglieria; e la Caualleriz n'andò à Sali, Caltelmouo, Vighizzuolo, ed in altri luoghl. Nel medefino giorno al Nardi prigione in Aleflandria, the haueta di eià cóit tormenti confeffata la fuafellonia, fia con on capeftro allungato su la forca il collo lopra la PrazadicueftaCittà. La noftra fanteria poiallitrenta, fop:z i! ponte pofticehio gettato nel Tanaro all'inconero di anone ie n'ando di lungoà Piouera, e dinuz. a Sali, con cller rimato di quardia in Montecaftello il Ca-: picano Fagnani conla lua Compaonia di Fanteria. Nel ludetto giorno i pemici vennero dal Campo loro à farevn bott ino di cento, ctreura inque bellic bouine in vicinathza di Al fandria, ed allitrent'vno tutto al noftro efercito marciè đd fà del Pò .Infermagia il Gouernatore C̣ardinale Triuulzi, parti d'Ateflandria con la fua Cnrec il primo d'Agofo, per ricotnaffene alla Patria di Milano; mà lopraggunto dalla forza dulla malattia, fù necefitate difermarfin Pauia, oue allitrè fini lituoi giorni, perdita inuern erandifima per lo Stato di Milano, e per la Corma di Spiona, effindofi egli iemored:moltrato con eli efferri affizinnatifimo protersore di quilio, e ze'antifimo Miniftro di quefta: Li fottentrò poi nel governo delo Stato di Milaro il Conte di Eue faldigia allonfo Perez de Viuero, ch'era venuto di fiandia, al qualc la Cileà di Alcffandria mando per complite, mentre dimoraua conlectercito Spagninlo nella Terra di Sirtirama, due fuoi Gentilhuomini, cioè il Eapitano Fratculoo Girolamo Ghalini, e Carlo Aarelio Pederana. In taiato ithotoronl Fuentaldasba di voler foccorrere la Piazza di Valenza, fece nè fudetti giorni mettere vor Ponte nel Pòalininontoo di Vadmacca, eleuare dalle Torredel Cramoncte, \& Ledigiar o parte di quei eredidi, ed anmar! co: Pateacond lle lintentmiche da più parti, con intenzione di remperil Ponte, che ham uano i franceff polin nelludeton fiume: Ftre duncue venire per ralefict. to i! Conre Gouernat de alcbai Cannoni da Mortara, parfernitence in talerceafine; mà inem ci che roop perd ciano il eempo, a ppo batar thauto qualche rinionzo di fodatelga, s'accultaro:o aile mura di Valenza con lut-
vervanciattacchinella foffe di effa Piazza, efeguitià fine di far qiulocare le Mine. Allidodici del med efimo Aqofto effendofi liliefio fuentaldagna, e moltr altri princ pali Vffiziali delleferciro portati con cinquecento Caualli $亠$ riconolcere la dilpofizione de í polli diłà del Pò, turono feopertice riconot asti dalla Caualle ria Franceie. la quale con br mamentegl'imuelti, che doppo hauet cllafatta $\mathrm{la}_{\text {: }}$. prima tcarica, e dato di pielio alle ipade, linecelitò à rio, tirarfi conelferui della noftra Cualletsa simafi cinquinat ta incircaprig onide'nemici, ed alcuni morti, efenitioni La astre poidoppo il fudecto giorno, hawendo isp apnuor Ii tacita intelligenza dentrn dellefercito nemico, fi. por-. tatono all'attacco della linea perintrodurre con vn'aflai cronfidersb le :eruo di gente il foccorig. mà quelli, che. guardauano congranvigilanza la detra linea, dilcoprito-, nali noltri., e hirefpuitrocon morte di molti di effi, es ipezialmence dialcuni Vfisiali; e frattanto effendofiliz Francefiauanzatinal toffo della Piazza, e trauagliando: co'i Minatori loro lotto il baftione, fecero acquilto di due Caponare dentro lifteffo fofla; efopra quelle coliocari die Cannoni, attefero à percuotere con inceffanti colpi cha affediasi ; come anche hauendo i medefimi nemici dato alla Piazza váaffalto la matina delli quindici molto, per tempo, furono da effa velorofamente ribut aticon . gran mortalità .,
Perfiftendo uttania il Conte Gouernatore nella luarifoluzione di voler'in ogni modo tentare il foccorfo dell'afiediata Valerza, vifirono d'Aleffandria d'ordinc fluo.. nel principio della anotte delli dicciotto del fudetto Ago-flo, feicento fcclificldati parte à piedi, c parse à cauailo: foto la condotta del Commiffario Generale della Car : uadleria Giouanni di Oghiauri, Ipitit ggiati dal Luogote-sento Generale della Catrallcria di Napoli Biasio Granimi con circa ottocento Caualli, e mille Fanti, de'qualive. A'er2a0 quatriocento leuati dal Prefidio di Tortona; e: tutta quelta Fanteria ftaua fot oill comando ded Sargente. Maggiore. Perpetuo Cancellieri; però fù data lincombenza d'introdurre nella piazzail medeffo loccorlo à Sinibaldo Fiefchi Commifario anch'eyli Generale dd vn. groffo di Caualleria, il quale accoftatofiala linea dicirconuaila zione per la parte del Cattello de'Stanghi, non ottenne il difegnatointento, per non haver l'Alficre di Tomalo Ghilini Capitano di Caualli offeruato lordine. datclis nel qual procinto effo Capitano, benche folo iui rimafo, non haucudolo i fuoi foldati feguitato, inueficoragoiniamentelalinea ellimboccaturadi effa, efu nellifteffo rempo di due moichettare colpito nel brac: cio drittó, per la qual ferita pote appena condufir in Aleffandria per curarfi. Contuttocionelm defime procinto, che fi diede all'Arme in altre parti delia fudetta linea, il Sergente Maggiore Cancellieri l'attaceà due hore inanzi al ligutnte giorno con gran valore; la guadagnò, aprì il paffo alli Cauai leggieri, che vi entrarono con lyogliauri in affai buon numero; ed hauendo egli per tré voluc inueftiti li nemici, finalmente Iisiulcidnmerndurre nella Piazza il foccorfo ditrecento fanti. Nellitteffa occafione fi era parimente accoftaro l'fercito stoftro alla linea medefima pir vn'altra parte condifegoo ditentare da quellailincerio ancora, giache fierano i nemici auanzati con gli aprocchi alla muraglia; mà non helbe fortuna intorno a quefto luotentatiuo;anzi hauendo i medelimi prouti trè fornelli, attaccarono nelliffeffo tempo il fuoco ad vno, il quale fuentato conero l'ingegnicre Maeg:ore, 1 'vccife infieme con altri, che ftamanolopra dieffo con curiofita di vedcrneleffetto; e da glialui due fornelli leuarono perdi dentro gli affediati la poluere. Subito che fì entrato in quella Piakza il Cancellieri, li furono confegnatelefortificazioni efterioriverfol'attacco dal Duca di Mercurio indrizxato, le qualifempre diffie con fingolare brauura, e con altrettanta brauura fi portò egli zac orra nella fortita, the fecers nel ludetto giono deli diecinoue gli affediati cónero gli alfedianti.

Non oftante il foccotfo entrarmin Valerza, ruttania oftinato il Duca di Modona di voler tirare auntil'lmprefa di quella Piazza, mantenne fempre per taleffetto is polli da fe acquiftatià cueidi dentro, li quali fecero alli ventid dellifiteffo mete di Agoltovna fortita; edauanzatili poco diftante dalle vitime batterie de'Francef , furno da quelli tagliati fuoti, con cferuene rimafi trà morti, e prigioniottataincizca. It giono poiappreffo, gunfen
$Q_{4} 2$
roin
zo in Aleffandria cinqueconto Fanti Spagnuoli venuri da Barzellona, e sbarcari nel Finale, per feruizio della gutsta nello Stato di Milano, e maftime pir ioceorrere la lu. detra Valenza; ed'ffendofi fermatidi Prefidia in quelta Citta, d: qui turono lenati li foldari dell: ifteffa giarnigione, e mandati ad vnirfi al rimaneme dellererciso Spagnuolo:Ed all incootro erano arriuatidi rinforzo a Frane cefi per l'afiedio loro fotro lifteffa Piazza, lettecente tan tictauati da' Prefidij del Piemonte, altri ducento per le Riciuse, \& duceato Caualli dello Squadrone di Sauoia Fecero poi alli veatiquattro del fudetto mefe i nemici volare $I_{t}$ mine fotto il Baloardo Carazena, per fringere maggiormente la Piszza; e rimane ide efli padroni della breccia có vn'apertura capace di venti Caualli di fronte, diederoa gli aflediatioccafione di nuouamente fortire, come poi tortirono, in mumero di ducento, mà efieado parimente ftaticagliati Guori, pochi fifaluarono, e la mago gior parterimale vecifa; onde hauendo effi dimandata tregua per ritirare i morti, e darli fepolsura, non li fil conceffa dal Duca; e neltifteffo tempo inemici artaccato il fuoco ad vn formello nel fudetro Baloardo, leurrono alli difeniori vna polizzettas efatta breccia, vi fifermarono fopras onde non auanazndo aleraa gli affedi aci, feoriche vna tag liata nella gola di effo Baloardo.ed via Caponara, poteuano i nenici farfene in brcue padroni con va altro fornello, e cö metreruidue pezsi di Arriglieria. Che percibe elfendofif fatta d'ordine del Duca allidifenfori la chiamata, vici dalla Pizzza il Sargente madgiore dicfla, il quale in rifpolta tiffe, che non $\bar{f}$ potemano readere, mentre il Conre Gonernatore ghi haucua promeffo vo foc. corfo Reale ; ed il Duca pli proteft, che douendof dare alit trenta dellifeffo meredi Agolto ad vna gran Mina, ed a due fornelli l'viuma, e compita mano, e cofi a quefti; colne a quella incontanente il fuoco, per farti volare, non hauercboe haureoluogo il réoderfia a patti di buona guerra. Contuttociò, non oftante la lodeeta protefa, il Governatore di Valenza Segmuto ordind alliventbezo del mede fimo Agofto at Sergente maggiore Canceltheri, che fi metteffe, come fece, dentro del Baloardo dell Aroonziata, dowe hauendo i nemki farta la lopradetta gran mina Ii diedero allidue di Settembre il fuoco, che lo shalzò in ariz, ed apridi quefta maniera vna breccia di fetranta, e piut paffi ; onde inemicidiedero fubiso laffalto al Balordn; ma effendofi pofto sul la detra broccia cel tuo tolito valore il Cancellieri, ia difefe, fortificò il Bafoardo, e ribuirò i nemixi, che pertrè hore coninue replicaronos gla affalti, perliguali inon hauendo effine pure mipa'modieerneno acquiltato acquiltarono la perdita d'vua gran quantità di loro, ie frà effi di qo. incirea Vffiziah. Erstanto rittouandofi Valensa molto anguftiata, ed alfe trette per la ftraordinaria ollecimadine delludetto Duca in premesla con ogni poffibile maniera, vicirono d'Aleflandria nell iftefo giorno delli trenta ducento in circa rrà Molchartient, \& Archibuggieri con li paefani -d.ll'Aleflandino, e T. rtonefe; ed andatia Monte caltelko, 1 if $\operatorname{fi}$ vnironoa li Compagnie di Fanteria venute dal Prefidio di Tortona; e tutti vnitamente andaranoalla volta di Valinza perinccorreris; mà non effendo riufcito alli noltri di puterfi valere di quelto groffo di gente, licenziatolo, itornò alli trè di Settembre patte in Aleflandria, ed nl reftante a Tortona, e nel di lei Diftretto; ed allifei del detto mele vna grofla Tsuppa di Cauallaria Francefeleuatafi dal tuo Campo fotto Valenza, icorlefa vicimanza di Aleffandria, e fece bottino di beftiame.
Huendo poi alli 9. il Conte Governatore, che infieme con vna parte dell'efercito, e co' i fupremi Capi di effo dimoraua iu Sartirana, paffato il pè à Valmác ca, ed effen. dofi a gli otto alta, zato aHa Girola, Terra del Monferato con circa cinque milla combattenti (frà quali erano ancota tutte le Compagnie di Fanteria,e Caualleria, che dimorsuano diPrefidio in Aleffandria, da quefta Citrà vicite nel priacipio delia notte doppo linoue di Settembre) con difer: O di tompere vo conuoglio, che da Tosino paflaua coin alc nine Truppe di rinforzo inferuizio del Campo nemico e poi attaccare le linee dall'vna, e dall-altra parte del PO, hauendo per taleffetro condoteileco guattro Cannoni, peruenne il tutto a notixia delli Duchi di Modona, Mercurto, Ti quali fecero percid rifoluzione d'vicire dalle linee, e metterfíalla tefta di trè milla Cavalli, e due milla cinquecento fanti, per incontrare il Conte Gouernatore in Campagna, come feguis poiche
haucndo il Marchefe Vataner Francefco Augufio incontrata cö la tua Canalleria la Vanguardia de'spagnoli, ditde à quelta cof gagliardacarica, che la coltriate a ricirarli verio il vicino Fiume; ed il refto delleciercito thacies andoli puco lontano dalla Ludetra Girola, fi audò alla meglio fortificandojed in quetto mentre bavendo il Duca tath venist quattro Cannoni, attele a percuotere in infsi,ed auanzar terreno fcaramucciando: conturtociò la fops auegnente noute fece rilloluere il Duca di ritiratfi con ha gente celle linee, thmando piul accersaco, anxi vataggiolo difender quelle, che presenire in Campagna i noitri, maffime trouandofig già in ialuamento il ímdetco ¢onuoglo. Fratanto hauendo i nemici con va Fornello shat. zara in aria la traverfa fu'l Balourdo Carazena, simalere. di quefto padromi affatto, e fopeadell iftelfo eolloc ascui zrè pexzi di Artigliesia, danongriarono con metati colpi Ia Pıazza; onde i di lei Terrazeani vedendou untaula mancare la iperanza di poterfitenese. \& che it tanme vatse promeffo foccorio risardaua fwordimodo, fidichiaszarono col Gowernatore lore, lé nod delifteua dallottrazxione, di voler deporrel'armi, enon piu combatere; concuttociò non oltance quetta procefta, non mancarono come fedeli, ed affezionati tudduti del Ré, didifendera co: iniparis e con le tagliare, à fine di mancepere ha patria con ogni pollibile sferzo infino alla ditpirata caduca.

Ad vn'hor a pai, è mezza della notre doppo idiecidel fudu tro mete di Sextembine palisa da quetta beailtimo raltegnato in Dio, e con efemplare pasicinza ediuezione all! altra vi:a nell'ctà di trenca, e tre unai in ciscall Capicama Tom:no Gh.lias, che a: Fatracco della tinea de nemici form Val:nza rimadeda tue solochrettate colpito nel deftro bracchio ; edat tuo corpo ta con onoreude fanera.e dara ípoltura nelia Capelladella Nativita di Chrsito in S Bernardino di quelta Citrà effendo ltato porsatoalla detra Chieta da tei Capitanidi Caudii, a quali nctoctentrarono alla aneta del camino aitrifei,

A gli valeci del inedefimo meic vici da Cafale va conuogho deltinato al Campo de' nemici forto Valenza, e condorto con la corta d'alcune Compagnie di Canalleruadel Conce Signore di Quiasè : coutro di quetto con. uoglio andarono dal nohro etercito due milla Cauali con cinquecento fanti, e due piccioh Cannonis mállendof noff alquanto pid tardi di quello, che b tognaua, non hebbero fortuna di attaccare il nemico, al quale non era manesto il tempo di metterfi in van piociola ietua, doue fatrofi tubica forte, botenne con valore l'affato de' noltrı, eli rwutiò con qualche loro iattura; nel qual mentre il conuoglio fù dentro la linea felicemente condotro. Alli tredici poi, doppo haueri nemici dato il froco ad vnamina nil Balo do dell Anamnziata,oue ne Iegui vna grandrímaur:ccia , il Maich le Villa Generale della gente Sauotirda teci alle ventidae hote in mame del DicadiModiona al Gmermarore di Valenza Agoltsno Signudo l'vlima chiamsta per la rela di effa Piazza allarmi del Ré di Francia; e doppo molti rageiri fra livna, el'altra pateleguii, finaime:te fi accordaronoi Capitolidella rela; e trattanto alcune Ge reldone Alettandi ine, che fi trouauano dentro di quelia Terra, he'jberolicenza dal Daca di Modona di vicire, se wenriene in Alcflandria, come fegui. Nella fegu:nte man era dunque fi flabilirono $i$ Capitoli, che furono iotrolcutti dalli due Duchi di Mod:na Fianceico d'Efte, $\&$ di Mercurio Luig: di Vandome,\& per la Piazza dal dila Gouernatore Agottino Segiudo nal ludetto giorno delh rredeci di Setrembre, alle due hore di note, venendo il di quattordicidel detco mefe, cice, Che Agoltino Segnudo Gouernatore per il Rè di Spagna della Terra, t oel Caltello di Valenza del Pò vicirà Sabbato alla matina nel fpuntare del giorno ciò̀ alli , 6.del prefente mete di situébre con tutra la fua; wariingione tanto a piadi, ruanto a Caualln con lifuoi Vifizali generali, e particolari', lugegnic ri, ed altre perfo e di çualfifia qualita, tazo, condi zione, \& nazione fiffano, quali hamo teruito il Rè di Spagna durante lo preferte affedio, c n l'armi e bagaghe loro, cioè la Caualleria a Cauallo, e llonfanteria a piedi con palla in'bocca, micchio acc. Fo da due parti, tromberti, e tamburrifuoranti, \& bardiere, e ftendardifipie-gati- per elfer coodotricont rutea ficitezza in vn giorne per'a pid breue ftrada in Alifiandria deila paglia; e per
 necefiario con permithone; che siafchedua ioldra
poffa porta r fecomunizioni da guerra per tirare iei volte; 2 nell'iteffo tempo le Truppe del R : di Eranciae itre. ranno, e prenderanno poffellu della detta Terra, e del di Iei Caflllo. Chealcuno Soldaco fia a pledi, ò fia a Cauallo di qualfuoglia condizione non potrà elfar arreftato lorro alcuno pretelto, purche non fig luldito del Rè di Francia. Che il Gouernatore con la fua guarnigione vfira in ordinanza per la breccia del Baltione Carazena, ó pure per qual'aleraftrada le piacera di eleggerfa. Che li farà permeffo di condur reco due pezzi di Cannonia iua elezione con poluere, 8 palle di tirar quactro folte per cialcun pezzo; e che per la condocta le laran preltate vitture conuenienti, ofunzionti, \& condorto peril camino pit breue in Aleffamdria dofla paglia. Che alli feriti, 82 ammalati faranno parimente date vitture tuthzienti per effere tralportati alla derca Citcà di Aloffandria, e quelli, che non porranno effer trafportati per cagione della grauezza delle loro piaghe, relteranno con zutta ficurezza in Valenza, oue li faranno lomminiftrati ti viuéd , \& medicam nti a fpefe del Rè di Francia ; e dopè d'effer guariti, le fara dato va pallaporto per ritirarf in Aleffandria. Chelaramo parimente prouifti, epreitati al fudetto Gouernatore, \& fua garnigione infino a vensi carri per portare li loromobili, e bagaglie in Alelfandria, il quale per ficurezza,e peril ritorno di tute quelle vitture, 8 della leerta del derto Goutrnatore, la. fcierà oltaggi, quali faranno pure rimandati da vn trom. berta. Che il Gowernatore, \&e Lifuoi Vfiziali, e foldati cofi di caualleria, come delnfanteria fortiranno tutfi con li fuoi bugagii, quali tengono nella foro Terra di Valenza iofieme colle loro carozze, carri, carrette, \&e caualli, e caualle, muli e mule, ancorche gli hauefiero prefi inguerr2 alle Truppe dalRè di Francia. Che farà permefoal Gionernatore di far fortirefej donne mafcherare, le quali non laranno riconolciute; ed in cafo foffero buomini eraueltiti, faranno veduti da vna fola perfona commefa a quelt'efferto per riconolcere, Re foffero ludditi del Ré di Francia, e non effendolo, non li farà daco alcun'impedia mento. Che il Gomernatore, ic fua guarnigione porranno far leuare le barche, che fono nell'acyua, e condurle doue meglio li parerd, purs he nó fano di quelle del Póte,ouera del Porto,quali deuono, e fono folite diferuire alla Piaz22. Che li Terrienf abitanii della detta Terra di Valenza refteranne in tut ${ }^{\text {a ficurezza }}$ con le mogli, famiglie, 8 figliuoli loro, dando giuramento di fedelia alre di Eran. cias. con libertà à quelli, che non vorrannoreftare, di vicisne prefentancomente, o pure nel sermine di fei meficonle loro famiglie, \& bagaglie par andare doue meglioli parerà, e per tal'efferto li fara conceffo palfaperto. Chefarannomantenutià gli abitanti cudetti gli articoli ad effiaccordati in vna ferittura feparata dalla medefima datta. chez la prefente. Che gli abitanti della detta Terra diVdenza, e delle Terrecirconuicine, che fi fono ritirati in effa, e che hanno feruito con le loro armi, $\partial$ del loro meftiero al Rè di Spagna, fino Bombardieri, Armaruoli, Muratori, d a leri, non potramo effer ricerca ri', ed inquiriti per queft'efferto. Che non Garanno moleflati li Religiofi, che tono dentro di Valenza in alcuna cola; nè in quelli beni, e robbe, che hanno i particolari ritirati ne iloro Conuenti. Che glimprefarij, quali banno Ceruito al Re di Spagna, porranno tralportare fuori della Piazza tutto cid, che gli appartiene, 8 lafcieranno in effa ciò, che appartiene al Kè di Spagna!. Che it Gouernatore mediante le cofe furdette, rimetter prefentancamente. \& di buona fede in mano de gli Vfiziali del R- di Francia tutti li Magazeni, e munizioni da guerra, e da bocca. Artiglieria, egeneralmence tutte le altreco. fe, che fono nella detta Terra, e nel di lei Cattello appar. tenenti al Rà di Spagna, di che larà fatto lnuentario. Che il fudetro Gouernatore rimerterà fino dimani quateordici del correnre mefeil Baftione di Carazena, d del. PAnnunziara, oad elezionedel Duca di Modena nelle mani, ed in potere dell'Armi del Rè di Francia. Che larà permeffo al fudetto Gouernatore di maniare qu. Ha note o dimanimatcina vna perfona con vnferuivore, ì camerata a fua elezions, per dar parto al Conte di Fuenfaldagia della prelente capitolazione, \& che io nel tempo convenuto per l'vicita di Vi!enza di deto Onisernaztore, \& di tuttala fua guarnigione, qualfari Sabbaro pioflimo allifedici del prefente mate al ipulttare dei giornu, nen è loscorfo drnfoccorio Reale, in
mil Corte che "Armata del Rè di Spagan feacci interamente da’luoi pofti, e dal fuo Campol'armata del Rè di Francia, s'intenderà la Piazea foccorfa, \& il detro Gouernatore fearicato dell'efecuzione della preiente capitolazione. Che, Ce l'Armata del Ret di Spagna s'approffrume per dare it detco loccorfo, \&e atracca quilla dil Rez di Francia, il detto Gouepatore diValenz 1 , \&e cutitala Jua guarnigionedi Caualleria; \&z Infanteria pieliani e e terrieri non potranno fare alcun'ateo di oltilita per mi nimo che fa, te refieranne femplicemente denerola detta Pi 1zea per vederd, 8 offertare cio, che li palferà, non tit ando Cannone; Moichetto, pittolle, nè ficendo cofa, che polfi effer farta, na meno la gente di Francia, che fası̀ àfcuftodire gli attacchi,'se la Porta di Ballignana co (co grata ad effa, non potrà tare niuna molla, nè nouità alcuan, ma Cole guardare con le fue guardic ordinaric. Che, quando al pofto pretefo per adeffo dall'Armara Chrifianilfima ció di vao delli due Baloardi, cioè di Carasena, ó A nnunaiata refta accordatojfche lifarì data la Porta di Baffignana con il corpo di guardia, efito dentro la feccata defignato da lol'Ingegnieri Beresta. \& Alpino.

In elecuzione dunque defopracc eunati Capitoli vfcito' il Prefidio di cinquecento incirca foldatida Valenza doppo hauer foftenuto per ottanta quattro giorni yn frecto affedio de'quali ni furono fertanta, etrd da furiofo attacco poco meno che del continuo accompagnati, fi in Aleffandria con venti carri conuogliato, cio die i per glinfernise feriti, ed il refame per condurre il bagaglio. Nell'vfcire il Goueraatore segnudo, hebbe del luo valore dal Duca di Modona vna gran lode, il quale parimente lodo la buona difefa fatera dal fuderto Prefi 'so . Entratoui poifubito trionfante il medefimo Duca, infiemecol Dese di Mercurio, e con altri fupremi Capidel fuo efercito, diede ordine, che fir rifarciffero con buon numero di Muratori le molte rouine fatte coule Mine, co'i fornelli,e col Cannone alla detta Piazzase poicja mandò allidieciotto del fudetto mefe di Settembre mille CaualIi, ed altrettanit Fantiad impadronirfi della Terra, e del Caftello di Sartirana, oue dimorando il Capitano Chriftoforo Balbi con vna manicadi Mofchettieri fe li refe a parti, efe n'and ${ }^{\text {anfteme con queiColdati ad onirfi al- }}$ 1-efercito del Conte Gouernatore alloggiato in San Nazzase, ed in altri luoghi della Lomellina. La notte poi doppo li ventiquattro dell ifiefo Settembre la noftra Fanteria, che vicita da Valenza nella dileirefa,era venuta in Alcffandria, fil mandata la ongggior parte in Tortona, edil reftante in Serraualle. Alli ven tilette doppo hauer il Duca di Modona con mille, \&i cinquecento Eanti, \& luffienenteneruo di Caualli afficurata Valenaa con hauerui lafciato per Gouernatore il Marchefe Francefco Augufto di Valauer il quale fece fubito citare suttele circonuicine Terre per metterle lorto cons ibuzione, fir conduffe, paffatoil Pò colfuo ctercito fopra un Ponte di barche tra Frafincto, e Breme al difotro di Cafale, nelle parti del Vercellefe in Afiano,ed alure Terre, per riftora. refpezialmente la fua molto fiacca, ed affitta Cauallesia per il mancamento de'foraggi patito nell'alledio di Valenza; e nel paliare che fece per le Terre del Monferato la fuagente, furono da quefta, come fe flata foffe nemica, malannenterattate, ciot San Saluadore, Caftelletto, La, Fubine, Cuccari, ed alere tepza riguardo del benefizio grande, che da gli abitanti di quelle riceuuto haueuano, col mezzo de'viuerj fomminiftraili, mentre durò laffedio di Valenza. Effendofi poi alli vent'otto aunazato il nemico verio il Nouarefe, fir moffe incontanenteil di zppreffaleffercito Spagnuolo da San Nazzaro,e dall’altre ad efo contigue Terre, marciò vnitamentecon ls Truppe Alemanne poco inanti arriuate nello Stato di Milano col Cenerale loroil Conte di Echenfort, ecol Conte di Fuenialdagna Gouernatore infieme con sutti gli altri Generali, e Capialla volea del fudetro pae. fe dierro le fpoade del fiume Sega, per preuenire li difegni dal nemico: o nelliftefo giorno delli ventinoue furono dialef andria mandate alla Girola quattro Compa. guie di Caualli, ed alcune di Fanti Spagnuolij, Alemanni, ed Italiani, per ini guardare il Poure fatto da'noftri fu'l P8 verio Bafignana. Doppoeffer fati alcuni giornili nemsici aclle parti verfo la Sefia, ritormarono alli ici di Ottobre di quà del Pd, e colincätifi có tuttail großroloro in San Saluadore, © Catellc:m, di qui facondufferoaso

## A. L I

leto, e Cornitateonell Aleffancino; edallif lette di effo meteil Conte Gouernatore , che haueua col fuoetercito teguitatiglı andamenti de'nemici, ritornò alfuo primiero alloggiamento in San Nazzaro, ed in altri vicini luoghi della Lom Itria.
Dimorando türcawiai nemici dentro di Solero, e Cor8 niento, paffarono i gli outn di effo Otrobre due dejoro Syuadroni di Cualleria il Tanatolu'li Ponte, che haueunno fotto la detta Terra di Solero pofto in quel fiums, \& f cortero in fino al Caftellasexe ted in alrri luoghi delPAleffandrino ; enel ritorno al Quartiere loro, effendo palfari per Fehzzano, laccheggiarono la Chiefa, e via portärono quanto di valore cuicra ftato ripolto da quei Tertieri, ad alcuni de'qualileuaronola vita; ed il di leguente gliftefli nemici varcato il medefino fume, vennero in Uuiglio à leuare tutto il foraggio cofí di Geno,come di paglia, e ftrame - In tanto il Conte di Fuemialdagna pafì da San Nizzarocol fuo efercito à Casè due miglia dillafudetra Terta dittante, per prouedere à cò,cho poteffe bilog.are, ed anche per marciare verfoil nemico, a fine di tencrlo tiftretto, e render vanili fuoidifegn:; e dopò elferfí col Conte di Echenfort abboccato in Caltelnuouo di Scriuit, doue, ed ancora in Sali dimoratuano le foe Alemanne Truppe, ando allitredici del fud: tto mefe di Ortobre a ved re le nuone Fortificazioni d'intorno alia Città di Tortona: Dipoi hauendo inemiciallidieciotto abbandonate Ie fudette Terre di Solero, Cornienzo, e Felizzano, pigliareno la marcia verio Ponteflura, Gabiano, e Camino; edil Conte Gouernatore in deguimento de gli andamenti loro, entro in Aleffandria, ed il di appreflo, dopd effer fato il noftro efercieo inficme có. le Truppe A'emane, la norre auanti di la di Bormida nelle partidi Caftelceriolo, Lobij, Mirengo;e daleri Cat-
 duffro a Sari S :hadore Caftlletto, Lu , Fubine, ed in al tre Terre di quel monferatn; eflendo ancora nellifteffo giorbo viciti d'Alet?a idria lifudetti Cóti Fuendaldagna, ed Echenfort, Itqualivedendoche cuttauia linemici dia morauano dentro di Ponteftura, e Gabiano, fecere rifoluzione difeguitarli, con hauer alli vent'vno dell'ifeffo mele pighiato alloggiamento in Occimiano, enella vicina pianura di Calaley $\&$ nel medefimotempo effendofi il Conte Galeazzo Tretti Generale della Caualleriz di Napoli con guefa, ed iltere Truppe mafirme di Alemena. Canalleria innoltrato da Romagnano, doue dimbraua; verfo il Biellefe, per diuenire colfolito fun valore ilnemico, il quale vedendofi ilis prop:iadifefa obligaro, iarebbe flato coffretto a lifine op:a'alto diegno, che poteffe hauere ; onde con quelta occafione il'medefimo Cöee fece nel Territouo dellift ffa Biella vn groffo bottino d'ogniforte di beltiame , \& poficia tor toò a riunirfi col rimaneate dell efercito noftro.
Guidnotteaunti lulim:) giorno del medefmo Ottobre Gimi di viuere nolleta da cinquant'ottannill Gouernatore di Aleflandria Diegn d Arragonsdoppo effer itato da incurabile infermita ridr c. pefia luneamente atfliteo, il quaIe di pouera, e bifla condizione fi efa portato col mezzo della propria vistu, e del valore militare al fudetto riguardeuole pofto, con eller per aumati paflato per tutti ii militatigradiz: cioè di Molchettiero, Caporale, Sergente, Foriero, Alfere, Capitano. Sergente maggiore, Maftro di Campo del Terzo di Lombardia, e finalmente di Gouernatote di Aleflantria ; ma quefto vleimo carico fù da lui. fempre con la tinderta malattia goduto, non già efercitato per la fua inabilita. Diedefi con pompofo funerale al fue corpo fepoltura in S.Bernardino nella Capella di S. Gio: Battifta, effendo flato da fer Capirani Spagnuoli portato, eda vna Compagnia difanti della fuz nazione accompagnazo.

Hauendo il Maftro di Campo Lodouico Ghilini fratello dell-Autore rinunziato (a cagione dellalua vecchiezza) il Terzodulla Milizia del Contado di Aleffandria, e dellultra Pò, 11 Conte di Fuenfaldagna Gouernatore delIo Srato di Mila:on, lo conceffe il primo giorno di Nouébreal Capitano Giacomn Otrauiano Ghilini figliuolodi Giouan Ambrngio ftatello parimente dell- Autore , in rifguardo non folamente del luo valore, $\&$ pratica delle cofe di guerra, mieziandio per effer egli ftato Capitano di Corazze detle Truppe di Sinibaldo Fielchi, la qual.Co.parnia fu primieramente conceffa al Capirano Tomaio Ghilini tuo tratello, di cui $\overline{1}$ fà di fopra menzione jed ap.
che per hauer molti anni onoratamente feruito al noftro Rè di Capitano di Fanteria Italizaza nel Terzo del Conte. Galcazzo Tratti uo materno Zio, hora MaltrodiCanapo Generale dell elercito nello Stato di Milane.i e tpezialmente dell' anno 1039 . nell affedto, enella preta di Afti. e del fuo Cattellos nellaffedio di Calalio in . . otific rato se nel foccorio di Torino, doue rimalo prigione lel. nemico, ricuperò a lue ipele la libertà ; ed oltraciọ 1 if . . . teflo Fuenfaldagnali fece grazia, che la Compaguia tran. ca di milizia dellá Terra di Caftelnuouo di Scriuiarefti al medefimo Terro aggregata; ed occorrendo, che fitsouaffe il Terzo della Milizia Tortonele in Camp 4 ga ailitare fenza ilfuo Maftro di Compo, ò perintermita, è per qualunque altro accidente, in tal 4 alo debba il., dktto Terzo vbbidire a gli ordini di effa. Maftro dicampo Ghilini.
Doppo hauer i Francefi condotto d'A.ti vn conuoglio dimunizion, e viueri maflime difarina in Valêza perieruixio di effa piazza,nel ritorno che firero dond creno venuti,icorfero alli 3 .deliudetro mefe di Nouëbre nell'Alef fandrino verfo Borgoglio, equiui depredate cento, e trea ta beltie bouine dognilorte in circa. le conduffero curte in Aftised alli cinque leferfito remico dopo eller dato molto tempo con mali portamenti a iloggiato in Ponn teftura , Gabiano,e Camino, itce finalmente nfoluzionedabbandonarele dette Terre ; \& gettato va poltiçio Poni te di barche nelTanaro in vicinanza del TerritotioAftigiano, pas sò a pigliar Quartiere ne i Fctidi Impcriali, cinè in Vinzio, Monberfelo, Beluedere, Rocclitta del Tanaro, ed in altri; mà prima da Id lui palfaggio, haceuano di già gli haLitanti di Gamakio, Sezzè. Borgordtto Ouiglio, edaltii del Diftreto Aleflandrino alle detre Terre contiguiritirate le bagaglit, \& robbe loro di qualche valore dentrodi Aluflandiia, pur fottratio alla rapacitàde nemici, Pertanto rifoluts il Conte Gomernatore difegaicali col fio eleizito a a fine ditenerlo icmpre piol riftret: a, e colletero aftare lontaro dallo Stato Milanelc, marciò alla volra loro infieme col Conte diEchenfort. it quale hauena feco le lue Alcmane Truppe; ed auazazofra Fubire, Lu, Calfellerto. e San Saluadore, vonne alli dieci deliudetto mele in Ak flandria; come anche fi tratferi l'Echenfort in quefta Cirta, dilla quale viciti ambidue il leguente giorno, addarono quello col iuo elerciro, econgli alter Generali ad Incifa a c quefto con la tua gente a Nizza della paglia. Da quefta Terra paffatono alli dodici gli Alomania pigliare vn riffeco nel waino Pitmonte, cioci in Cannelli, che da loro fù del tuttofaccheggiara. Difoi hamendo I medefimi afialito vn Quartiere del nemico verio la Citrà di Alba, incaizarono di luifoldati fin forto Afticon la morte,\& prigionia dimolti diloro ; c tattolitasc ar'adietro vn conunelio da pane, che confuceuano altelerciro into, acyuiftarono alome mig'iara di razicai di pane, a li vencitio delliftefio Nouenibre partirono lefercito.Spaginuolo da Incita, e gli Alemani da Nizza della paglia, efitrasferirone equello, equeftia Caffine, Terra del Diltretto di Alefliondria, ed in akri circonuicim lyoght ; conie ancora paffarono i Francefia quartierarfi partein Moncalun,ed in altre Terredel Monferato coll-Aftigiano confinanti, cioc̀ tre mulla łanti con feicento Caunic ogieri, ed al rimanente della Caualleria di.lı dà Monti. Effendo poi ftato conferito nellimterim dal Conte di Fuentaldagna il Gouerno di Alellandria vacato per la moste di Diego d'Acragon. al Matio di Campo d'vn Terzo di fanteria Spagnola il Conted'Alfentar Pietro d'Acugna principale Cauallere Ponoghere, venne in quefta Città l'vitimogiorno del Cuderto Nouembre ad efercitare ilfuo carico.
Alle tre hore della notre doppo li Jodici di Decembre, fi i li giorni fuoi l'abbate di San Pietro di Borgoglio Paolo Innizati, il quale ammalatofi di febre contimus, e poi rihaturofi da quella infermità, ricadè!grautmente nellitiletia malattia; cdoltraciò lopraggiontali la ritenzion: di orina, vilaciò nelletà di leffàta quattro anni 1: vita, e fù 1 fluo corpo fepolto appreffoglialtri Abbati di quella Chiela.

Finalmente doppo effer di la dai Monti marciatill Fräcefi, per iuiluernate parimente li nollos firiduffero ail quartieri d'Inuerna; ell il Goncrnatore Conte di Fucotat dagna ineaminatnfialla volea di Milano, per elicretareil tuo Gouerno , entrò alla diecioto dellittetfo Decembre in quella Citea, inc serratn, e complito da tuttali Tibunali, o dalia principala Nobileà.

## DI IA E ESS:ANDRIA.

Perfeuer aticora it Bigarola nellifminifuratisme dellit
 zia, perd cofi don raña daqualingue interefrevediacópa. gnusa lempre da tamespiacewolezza, cbe lonentbbe fop: uire a gli altei Podefti di oppontumo efemplo; jper megui
 dello Stapedi Milangs exerllehnefama, edopinionse A A sli vodoci pol di Genaxe giogberin Aterand rit Antapios


 e regalotedal Gournange Comedili Afforiarooljfuctpa
 foo viagsis:

La grazia, chealli diecinouted l modoto mefe'fece alia
 Blica di Vinezia s di citornare allabiazione dietla Gittà ${ }_{2}$ e del dilej Seato, doppo nolti apni, che furonpquei. Religiofidall'vaz, e dalkaltro licertiatimi da ocimfone di, regifania, come cofa numorabidanim quefti Asaali;ed in quelti fregiftra ancora vo grane zecidentendil mai più ion quefla Patria accorfo ; doppoch'ella fil edificata; imperoche hauendolix C ingtegzzione de Vefcous oxdipato chefidooefero date'al Canoaico della Casiedrale alieffa Eitez Gio: Andrea Continoftro Parébea bediftituzioni peril tempo; ch'cra flatedalle refidehza debfodetto. TéPin araente, prerefeil Capitolodinon etser 2 dedidedette difribuniphi obligato, ef fe ntppello alla Soginatura di tiugiara coram Sancatimos mat non ofla nie cid; hmenda il Canonico h uuto ricorfo all Auditore della Calmere Apofolice eiecurore de i Decreti della fudexa Confec-
 - Dubuis contro il Gapitbfo', Reriel termime di quindeoi: siorni, dopd jisimate it tho Menitefo, non It dawa fodisfaxions Elegri dungee l'endineil Caprolecencl prefifo serminelonfodisfece iniparte, cod haverfo cicsco it fart li coptidi quanto li bef mus per compito peymeaco; ad egiz co:i serntini giuridici: vifolucoduriaperape gunace prew

 del Duomo il Cedolone, mentrei Cmonjdi famarares
 attenendofi i Diviais , simafe quile Chiefa:cos gimalehe



 adla volita di Vadenca:ibSigposedirerrebet can wnaquan
 Piesaaif ce allimporowía whire de qoeita Citrailprefia Wia nad prineipio di Rebriter'ili geate ioocie:pds maleffete




 adal Sentmo Pontefict di penereint uiteon Dil Decmodi Mi-
 offerband of pertit dyjuio in eqgione deloontaggie il
 handre daquelle pirigle viexorgly quareforkli is

- Efendone fliftefigiotoi prituati nct Finale ducenso

 bitoil thofre Gotiematore d'ordtec Iel Cante di. Feent: faldagna alli diexifente dellifteto. Eediastordudityo arit
 titadinconcratglis a conduti consficurreusa, e diqui

 -fimodelfoliro valorsi-chehanetareca gran puntualit dimoltreto in qualmoque óceifione defte opcosmenti
 Geníraledella Catioheris si Napali: lo elalicimafico di Campla generale detefercénhel decto:Stato di Milano.

 fe fudecta Ciect di Miperio:
5 - Efendaffrateanto il Euenfaldagna rifolute di woler'af . foldare faicem'huomini Leasatlan pef Ctroitio della
mafimaniliatceanpasta, edappoeriarglial gouerno Síalsyus apierpodi vallose, ed elperienza, con citolo di Grampa haypundi ia feruito il Maftro di Campo Erachito Moro. no as cmitaudaforuiva il Commiflariogenerale sipibaldo Ficthhireel sfendo \&ato al dertca Fuenfaldagna propg to - ainuapaopardiagi, che molti onithupeuan nelle guerré delle SkanadiMilano impiegatacol carico di, Capiyang
 tonasfaifeallogedipidi Marmoll Gougrnstofe dikitn




 dan afi man: ifferdori paputa eforuare la luderta leun, a furomerdate inferntgo dall iffefo Fücaialuagna difci



 afolder man Gpotpayid di cay3lf, thuendo in quefo
 fefa della Syato di Milano al-Duca di Maptnit y 4 Monsis rato Qaflorie ton do Gparespa Generale dol. Armi dell'ía

 gna, fece nlit vanipaletro del fudotam Marzo publicare ia

 merrerecondurre, ed in qualfiugglia modo porgeres $\phi$ tar
 rein poeded aflai fonma, forte alcuna ai wittounplic, vi, poserafina, la lejforaggjo, biade, anianali,mer ci manizions da suensa, ferramensiilognami, cdi qualciqag! a plera cola:


 ni delto Saze praderier di Mitana matse la pepa gan Colo:
 vitas scen icazioneode'beni .










 sheci drachamiras INeree colprazadell-altio di Tosi-

 melle menimione dells polvares, she lis cuitodiua nells

 ficoled, ricumade atprincipis diferuire in cofi fatta imprefa il Duca ; fixaladuce vedundofi, can jiftanza graodeEoducts nver; pacomífodiofeguire guanto egli d. frderauas eper metterlo con ficurezza in clecuzione, diffe id Conteis chey lif haverobbe fatti, hereredue ordegni, ì fano artif j, Ripel tal'iftefo Jhrap di puquo richiafto ad andare, copuefecein acqui,doue riarouo il medefimo Conse, che di prapriamena lidiede li dentidue ordegni etificuzioneper faplerfint foruireted infame lo ifto à far

 she pe heuerthbe quatede tiporrita per prephio quindidimilla dopifica Por anamofl datodal Conts allifteflo Ebreeva coniraregnonafache riceuqndone-vn Gmileakal Duct ; deliaff fubizotiticcere alla pokugre il fuoco o S:
 jjganter, paishe beyrendo Lapusi, a dilcoperti, vacij difegni delpinimice, madiedeluh ise partecandefirenzagramie a!ifuptemi Capidstiefercito noflo niquati, li, comanda-
 defremi atinusa siaguagtio di quanto ac cadeyn, come dz


 meSa:1pietrocon via groffa Truppads Cdantledgivit, 'c Fanti, e nand d̀ Fubine, Terradel Monfor teor, ountridà luta inrenzione dilorprendere vn eonuog lio ditmithtiol ni , the dnuendo paflare per in ladeteo Laogoy ithate di condurte dentro di Valenza per vfo di guel Preffidio:
 Iz'tublle mbiniziont eondotre, fecel'A yme jnhemeicon ha
 Modơria : come GencraliffinódélBA raildel:Ré di Fran. cia in Italìa, fi phrté da Torito alle volea di pinatolo pet poterpiat of brcins follecitzre le oalak de'Francefi fiel Piemonte, J finedf venire allidanai- dello- 8 taibo di Milano;e per quefio cffoto staumizatomo nell ifefforempo alcune Truppe' del Droda di sanoje nit Cattello di Frinco, Peudo Imperide col Monferseo eonfinante.
H fe ancora memotabile il preiente anne is:connanuse perdita fatea AAt Chiritianefimo, pertamorte, the alli
 Pimperadore ferdiainide Terzodicia da Manga mataci

 to in vna caffa di figno minctilhte'; thecthera di:Cone
 a quelli déCapuzzinf; secompasnatd dat figlivalo hez.




 repolicuta'
 - to Mil unfeteatcadhet', Hico, ctre net ntedbansoggatio: giormaliAprile, it ooverhatore Conte di Fuenfuldagrm: fece dottref Capranidi foncefin Lombarda,ort quationgai




 ualli, diedero in qualunque lazione oworatitmoraggio










 per'
 fperimientrata, e behilimpo comoriciumfuficikn azad'efara


 Piemonte, \& Monferato, perrinformalo Piazee, ed ina fieme per inapedirite forrer ia che ftrouaithuderto Pror fidio di V.lenti nellexitconuicire Teasedell 6 Stheo da Mitano.

 alcume navicarichie di farima; porivfo atela gente noftra
 Spuntare dellaftha delli fette detritefio Aprlle; cénto cínquanta Cabinitestierth ecerno. Pnitul, affecherandafioy

 wna delle quali era Capitano CrowanBatritanglinolerdale I'Autore di grefti Ainnali Nententofo dunque anvinatoi



 tria , 11 eni Gotiremitore Conte di Affentar hauepdo nols Pifteffo tempồ hauuto hauifo di ral fuecefoflo phrtietpo col Commeffario ge ieral- Ayme Sinimictro-itrqualefort con vie groffe Truppa di Canalleria di quefte grarwikio-

nel mederonoprocinno ils Courematore fece vicireiturento Fatsinparte Matctestioci, parte Archibugieri lorto la condotith delt dodsiergemimaggiori, cioe Girolatrob Ortiadellyitefa @ipè, e. Giacino X:Ximenez di Borgo glio con ordote, che hectseroratrocom quella Panceitizals lachiefa del Crocifiso, wa onightio incirca diltante d'd Aletsandetixperfaccorncrajeonforcose all bifegnoiil Coinmeifario geocrale, il quade apprena gianto contis cudetri
 Arfonino, come incodrestidi aconlci, ti sece attactareda



 18 亿palle alla (caramuccia, e datifía fuggire, fifakiajono alo
 prelani-Alekandriaidf queicomecrar, li quatreranesion Parmi loto comcosfi i quel conficeo, non pote'idutrath alla.prigtorsis, efsendouenedi effa rimafi alla milesicordia
 che furgro futt in Alebsandria condotri, ed il rimandrex
 medefimo'Aptile; nuuitimacafi vha croppa de' noltuicar uaikegiosialla fuderua Tesradi Volenza, non hobbedifficolatin tagliar fwori van partita di Erancef, chedi la vicithinatelumeo andare' in bufea; e ne fecerpigionida
 doppo:hauet it Coore di Fucoladagnalafiat a puts oit
 citroxad illázione disefor fatta efeaukre lotto Fyafeavolo. fereda-Mórnora vitomó \#milaros:
- sedfixentiquarro del detto mete di-Aptile, wanero ia








 Terra: ind datbpaefos i 91
No'prime gibraidtMaggio frumeds il.Dace di. Manter

 cirça mille fanti, e ducento Cauditubtmannis man non
 March en Firladenemite dellia maiider Duce di Sanoia,
 sitoin fitc io d'Afti, douthangoodi goarnigione feffanza


 Sergenies papgioro Plarpermo Cihoqlievi, credendo dresler : keppeper foccorret ollaffertepo Monteglio; partide quetto Cíkix on quartro Compapnie di Ranti, ed pra di

 masabigitche allex eritidue baredellifteffo gierma del

 Maggio, il Prefidio di Unhervepinmopisò t qual fine jff fect


 plrodaritirate,nellamosit rimafera verifisicterit te'fuof;

- Trouzadofictazcanto il Goacinizore di Valeosa in
 echatidi guarnigiont ingquella Piazza, fuce fegare yipho-

 etodiurkapoi deitro delle Ferre, quiando it giorriondel-
 Aleflanininif condurfero. rod uemetied orahde in frecie


 ipaefani non profeguiffern il tortsaintéadiodi quelifor m-



Q coftretto dilicenziarti, come fece: Li quali, mentre T'incaminauanio verfoAfti, paffando per te Terre al fintme Tanaro contigue ecioè Fclizzano, Quateordio, ed altre del Ferricotio Aleflandritio, depredtrono truatche quantiti di befiame in 'quei luogh;; onde noleo irric' catif Terrieri, if radunarolo cubito in biob numetion
 mato; ed attemdendo inemici, che di la dexctimo paffire, gfiattactaro 10 contanto valore, che non fol antate ricilpetzzono il beftianre, mane ammazarostio xucora molfi diloroc, eo haverfi di maniera circoindati, ed arrifiati,che
 vira; tra effertiof frappofe vn Prete dí quet Phefe natro bene connftiuto, agginfto it rffateo di quei nem ciprigo-
 guard alcuno del feruizio del nefro Ren, fitafiarono it名uef-oceafione dall intereffe proprio acciectase:-
La fccond $x$ ff Repoideth Peitecofte, allf vent'vionde
 Le di Cafleltont igo.illtinale doppothauer fervito at Ambafecadore al R di Sparna Filippo Quarto appieno Prmpe-- radore Ferdinamdo Terzo di glofioda memoria; era fazo clectio Vicere disardegha. Nellpartivo dungue di quent Vicereina in meffandria ( venendo elia da Milano dotief - Era molti meff fermata, toppo efier hui gianta datk Corte (Hi Vienna) G Inconétara dalGomernatorc Conte diAf Centar, eda molri Cauglieri, e gentilhtomin Ctrtadtion - come aneor a da he đué Cópagnit di Candleria di quetho 'Prefidio': Si fe a ficatono allentraraforn motic mortatoth, -ed alcanipezzidi Artiplieria: Li lù fatoo foprala Piabar

 "paffauz per antarf he a pigliare allogzinmento nella caj ded Mattro di Campo Getherale Conte ofleazzo Trotth,
 :hepretompheon quella principale'Dima. - All-ventitre del Piftefo Maggio, il conte di Fuenfaha, ônà feee da Milano pretenea in feguinento del fuo efet cito, cbe già da Qartieri marchiato alle fromtifte, andsur piffande il Po topra if Ponce iui getrato allintentro di Poma nel Monferzeo ; e nel medefimo tempo formant an corail Duca di Mantous cón pli Alemani da lui eommat dati in numero di dreo milla in sircat ed aleretrupped ${ }^{b}$ fati Stati. Att fero parimencene gliftefig gioni a calare di gù̀ dı Montile gemti di Francta iaficure con vn Regimehrn di Eretici Berneff, ed ftuni Va Hefani- comepure art'ino a Torinoifprencipo di colty dat tub Re diebitrato a ififente metla profhma Eenipagma militare àl Bach Ai'Modona, il qualeflinito gia do Piriarolo titomato nelia
 Pa Ie Areiglierie, e numiziòrid ditilleara, fe fece tondur-
 terra 1 fuo efercirn didreei milla Caudf, e lef milla Fan' ri, emmprefo la genterto Burca di6zunia fortó il connando del Marchéfe Vitha. Fritrinto parti alli ventiquattro del:Pfeffo mefe texl-flandria ha Virereipa di Sarde gna, per andafene at Finate; edalti ventingue entearnab in muella
 Fidio in Tortota, le quafirmitamiente cón quelle di quefta guatestione in turto numernfe di mille Fuitlifipotarotho
 Valle di Gianaie congiungerficolimanente delleferci-- ro pormandato dal Conte Maffo di Campo Generate TrotH. Allitrenta; effendo vicita da Valenza vda truppa di Caunhetiar, ed inibofcataf poco difcotto dalle Coltite yetfo Bronglio peraipetrare, che ind ginngeffroi pat-

 rempo difaluarficont? luga, int wecile goatrordeci, per fdegro, e yendeta del Acno, che ipáelani di Aleflandria -abrucciarono, vame di lopra fiè derto, forto lemuradi Walenza.

Arriut poi alli dure di Gughoda Milaro fir Alefandiáa - 1 Maltro d Canupa Fcrdinando Garzia ${ }^{\text {t }}$ auanal, Cauxelifre dellódine di San Gracomo della Spada, e Gourernecore di quefla Gitta perefercitake il carico delfinh gnuerno ; ed atif quatero Siunfe ancora in Aleffandria il Prencipe A!merige id Ehe giotunetra di fedicimai, fecondogenito del Buca dy Modoraz mentre di pafizegio pir que-
 faua d'hora in-hora pet atraccare oftihnente il Territorio

Aleflindrido. Ft eolidunqueiocontrató fiori della Por: ta Marenga, poco diftante daf Fiume Bormida, dal Gooer: naitre Rananal, e da molti Cauaglieri, e Gentilhuommi Cittadini, comé aneora da ila Compagnia di Camatheria di quetto Prefidto effndo egli accompig ato dalcuni Pertonaggi huditi fumi e da pna delle fue Compágnie d Huo-- mint datme: Si fermò quila leguente none con bruer - pigliào alloggoñ ne Connento de' Fr iti Carmchrani e la (itta formoniftrato i' fetio a turt hifuoi camilli in mume-
 Th piopria Corecill fio veageo; effendo fo to finilmente

 Yforte ills, que odernyer war.)
 dona pofte in huadrone tuato ittue cercito nella Valtedi Veria, diegrendodimarchiare peril Mänferato, a fine di - introdurie in Valenazivn groffo coñuoglio y pando if Cone di Puensasurga col Oenerale de giti Nemmi BeTone Echenfoct, ed detri Capi delloeferdito lumperiale, \&e Regio, antiue dendo il penfiere dememico, diede ordine, che f. fero rutrilipori occupari, perineerromperlita fua
 - taneste dipore lefércirn in bettagliz, per venir coritefo
 - iormata. In quefto mentre anfato il Deca di Mantoua delfa corgiunturt, che fopraftua di venìréa combatimencaco i hemict, fece tenire lefuc meniade strppe, \& Guelle de tuöistati, a fine di portarfi petionalmente alla, fazione; ma la notte doppodl fudettó quitro giorio reerocedendoi nemici marchererono verfo la vale di Graint; e poi per altra V lhe foconduffero nella pidmura d'A Ai, Itendendofi con la gence loró infma Quaren in vicinanza 'quaf di A rinene, loué poco dopò accoitatificon fei Cantnoni, Wi piarrarona la battaria , e nellifiefo tempo tirata 1a line di circonudiazione, cominciarono a percuoferlo inteflantcmente - Sopraquefta Terra^di già molti abnl
 tomfiderazione; coyuttociò parue convi-nience al fuen: taldagna di mandir-injefa it Colngetlo Signore di Sant Mauriz io Cauaglicre Bormonone di gran!pirito, e Corag, git, col fuo Regimenio di fete tento io circa vererand Farti A'cma nicompei mila razionidi pane.per guardia in partictlare del Polto del Bocehetto;-0 polcia muraro pa're's, vinuid equi ordite allitteffo Colonetlo che procurat-

 To efferto era, minpentinte lefequire tapordine, mensre Wentro dieffa Terra eta circiondato, ed attactato da'nemici, gindico behe di now efgo ficon fiyuol fomatiallin*uitabidé peritolo ot conturto cia dal Bocehetto \& nidele net Poffo, dood ta illere volie la Roeca, ed infieme hauendo egli fuifatoil Conte itr Fuehaldagnad hatuer condotta feco ladutertá quantitd dirazioni dipane, ed witri viueti per fet, od orto giorni, pet ilqual rempor fapponeua di
 pirerr con lefercito arriuato; pet yccampari dalraltra parte idi Annones di velertin ogni modokevaredila cuelli Alemanise mettertininficurgicon attecearei nemici da pill paytireniforma hatietia per tateffeto dastigtiopportani ordini de efeguirfilaier a de gli arto: Ma in owtato mentre; doppo hayer it Colorello ripatata la brec cia fretali daila batteria, fitiro afeung gmardie dal fortedel fadecto Pdito del Enccherto ; ta doure fugsità net Campo aéne-
 Imodori, Poccapatoma. Dimantery che tion wiediendo
 aperto il Gto, den' ena la fopracr earrata Rocráa, fuil Colo. -nello seceffitato pos non petder la cencefenza frutozacetreareihpartito didaty hir con tif fuci V wiziali; cioldati prigionero di gherraz e coffitermind rel fritetto giorne de pliotto athe dieciothore limprefa ai quethattacco in


 Atri, ite'nemici idila vicinanza di Anmone, dopp, hauer id Ducs di Modona varizea la tom matchia, hotaverlo il - Monferato,ed hota kerfo la piabitiz eel!'A'cffantrino, per tenere di quefta hanieı a traggiorméte, fol péfili SpagnoIi: finalmente le reendô con trevta per la Wale di Grana; ed il Contedi Fwemialdagna marcidalla voftedilit e San

## 314

Saluadore, a fine dinteontrave linimicp, il'quade mito tauid fchiuando loccafione dexzufaria co $0^{\circ}$ nottri, mutata parime cite la marchia, ficoodufteve fo le pianura
 Lazzarone, e Pomì, credendo pure dimeonarario in quette due Ferre; ma egli hapendo fimilmense wariaco il vaggio. fiportò 1 Sau Saluadore; da doue piofequendodi marchuare alla riua del.Tanaro verlo Montecattello, e Baffor anadafcio in Vatenxa ilconugglio di mille, ox cinguecento Cacehi difarias ' ne altre veromagie jntsodufero per all'bor a nella denta Plazza. Seguitande poillinemici. la marçhia toro kurgo la tha del Tanaro allarolta deI Terr torio Tortonele, fifermurono in Buflymana, Riuzrone, ed in altri circonuiciniluogi ;edil Fuenfaldagma tiv
 In fito di poter prouenire, si protedere gli apdamenti, $\%$ diferni del Duca di Modona, tepace pronie le batche, ed alxi ordegni, pet hate due penti fopra il Pb, ciom. yoo verfo Sampazearo, che siguardafte il Tortomefe;安 l'altro fento Poma perto il Monfarato, ad Aleffaria drino: Intanco tion mance a fuenaldagea diatrodurre in Toreona per Geurezza di guella Gites, due tnilla fanti iocircaced ofni altra neenhatia provigionecol Generale delliartiglieria lnico di Velandia; enel medeGmo tempo inuiò eqli amcore in aleffamdria per afficurtre maggiormenre queta Citch, quatro Cinnpajaiedi Cau ai leggieri, ed in Calale furono mandate alf cine rruppedi
 Pinzza.

Circa la neets deluinefo nefe diciupao il Fuenfaldxgna fi poredeol fue etercito a Boryo frapco di la del Poे, dirimpletto a'Buftgnata, ouse dimatimua il croffo der CranCcfi, efleado rimalo il Duca diMentoua cot Generale Eche fort, e buoua paree de gli Aleapani in Fralcarolo: ed ali diecifecte delmedefinge Giugno vanne al Marchefe Yilla con. cinqus Regimehti di Fanteriz, quatro ceato Cauai leggieri, e due pezzi di Arciglifria ad atcaccaze Moutecattelfo; dome tiama di guari igione id Capicano Carlo Erancefco Cancellieri col fuo Sergente ©etrenta foldati folimente della fea Compagnie, richiedendo le fortificas ionidi effo Catelllo ducéto lantialmano di guarфia per guernirle mediecremente. Alli dieciotto poi del fopradecto mufe arsiuò in Borgo Franco il Duca dimantoya feguitato da mohi Cauaglieri fuol fadditi, con vn bellimino equipafgio ${ }^{2}$ ed il Conte di Fuentiddapan da zuttili Cipi de lha elercito accompenazto, lo riceue, con hauer' in çuella or cafione fatea fquadromare tutta la fua gente, da ciij morchetter ia inferme fon l'Artiglieria li fece trè b. lliflime falue . La notte paifufleguente delriftege ginrne il Gouernatore di Valenxamarchele Valauer, che hane ua silolite di voler centare la forprefa d $v$ :o 0 de' forti tatii da' noltri nella lighea di cirteriuallonipne de Fration folo fece per tal effetto pafifeil pò van parte di mille ioldatifcelti, che haueva per quefta imptcia deftimati con, fufficientic quatitè dificale, fuochi ariiziziationd oppor uni ordegnicion due ficnactii eed egli ancoty E Pate fopra il Porto,che tenewa coutiguo alla riva delfulume fiume, con vn buon numeto di Vfrizialila mageiot parte riformati, e cento cinquanta fanti incirca topra wà barca al dẹtto Ponte vicina collocats. Mà non eantofto quefti arriu arono alla meta del Po cone fa corrente do efio per le cadute piognie aflai creiciuta, fece tapio inipetuofanente vrtare quella naue del Porto, che quefto andato a iraverfo dper efferfi rozto il cordoue, chelo tratteneux, equella in pill pezzi ridotta, 's ane garono tutri quelliehe Rauabo (oppa,
 tande, econliahate d'yn barcarolo, che per li capelfi lo zrateme ; onde apilatidi tale dig razia quai foldati, chehaueuano di già vareito ji fiume, rppaffarono lubito di qui ron tanta freitia, che nor havendo hzuiute tempo di condurre feco quanto haneuano poitato, to lafciarono adietró: Si leppe dipot, che fà gliannegativifurono lei Ca. pitami, ed vn ripote det fudecto Gaut natore. Fella medefima nogre aokera, tutta la Citti di Aleflapdria fette có l'armi pranta Lopra la muraplia, ed alle Porte, in riguardo della vicinanza. de' démici; per il quale rifpetroir Fuenfaldagra mandò qui due Terxidi tanteria, cioç vno di Spagnuolicél'alerod'Irlandefi con va a grofza Compagnia di Cauai legqieri Alemadi, la gàl fantcria concencua fette cento incirce toldgai :ed allidiccinoue', quattrocento Eranceri, parte asmallo, ed il reftance a piedi, paffato il

Tanaro lopra le barche, feorfero nellafrafchen, in Cafekeriolo, nelli Lobij. ed maltre contigue Camine, oue depredaronb ottanita boui incirca di diuerli maffari. Dipoi, nel ritorno loro imedefiniy nemici fi fermarono in Pioucras dalla qual Terra parimente viciti glifelii ael principio della notre deldi ceguente, io numeroda ducento Cipaileggiari, andarono di jungualla l'sedofa, Terra delt Aleflandiono, ed ius giunit uet puntare dellizaba, mentre i bifolchi viciuano datle fitalle co' i boui foro per trasferifif alla folica col suazioye della campagà', boutiparono tutto quel $b$ :ftianis siaficme con altre boune beAtic, come ancora cqualli, afni, porzie pecore; ed il turto mentr'ere da fudeqti condocto alla yolta di Piouera, viciroono di hua ducento altri Erancefíncirca a, cáuallo. Ji quali porcatifi dentro. di Villanuoux, Calfnazgeio de' Ghiliai, qui feceso alto y per alpertare illopraccennato botion, econiogliarto ficurampute in Piouera, dibitan do effeche la Caualieria del Prefidio di Alefladriz volef3) tencur di lmarglielo.
. AIF menerva del hubero Givgo, it Capitane Cancel Horis ioppo haver fatta ogoi pofititite refilitepsa coa eren. ca folinat della fua Compagnas (dalkunide qualiac fece peaditr in quella difed ) econ al cri dieqi Alemsai msadaxii di foccado ; C dappo efler fate da molti tiride Capponi faluraro, dopponawer hapute dal Marchele Yilla -moliechisantreperfa rela, mepretil reltacedelle alerciso aeruico ers ne concorni, hialmente mon perentef piu concre, tromandofi all' eftremo delle munizioni, -pna parpedelte quali haveus pochi zofni tuanci masdaso
 zione del remico, che fattolo inficue com inoi prigion lo mand in Valenta. Ali veriduc, i ncmicifeceroco Iz Mina yolar ia aria iKCaltello di Rivellizó, e poi diedero in fuoco asutto quel villageio $\operatorname{per}$ lenare 2 fatto qualupiue fogeetto, e golofa, che porftle riceuere dall yoo je dillialtro la Pizzza di Valenxía come pnre fecerdandar a perra la Tarre del Cattello di riguera. Mifeguente giosno $\frac{1}{2}$ conduffero efii a Caseinan Torsoncle per. Caiches. siarlo, ma havendo trouara benufimo chiula la Porta di effa Tarra, la gial'e d'o grintomo cinca di axira, e la defefa diqueí Terriert motio intrepida, evalonofa, fqrono noceffanci di ritarnaniene cémorificazione dond'erano venusi. Nell fteflo diapcora eflendo zrriuáo dall'Altigiapo verto Annoar in enforzo defl'terciso de ne mici Tn groffo di Fanteria, e Cauallerizn faccheggiò di palfogiola Tara del Cerro in Mo terraciod alliv ventiguatro del Cuderto Giugno wicisi li Francefi da. Piouct a, fipertasone a dare il lacco a Vighizzolo.nel Tortanefes policia il gionno appreflo andarono con tré graffe truppe di Ca -alleria a comuogliae ppa gron guanrita di vartj viueri comprati deniro 4 I None, Terca.de Genouefi, per condurgh in Valeaza. Er alli vensilecte, havendo i peaicifatt vi Ponte di barché fut Tanaro allincontro di Cafte. ceriolo paffarone il difeguence cen tatrolefercite loro. e Traino deliP Atriglieria quil bume, \& icorfete 2 guifa di tantiturito di Diauoli per tutia la Frafcherea, infine al 2' Bofco, efreg rold, ed in vicinanza del Tortonafe; nel gaal mentre il Raunal-Gouirnatore di queda Citti, con trè tiri di Capnone dalla muraplia verlo la Porra Marengarhede auifo della moffa de' nemicial Geberale dell'Artis lietia Lure di Yeia dia, cha faua in Tortopas ed a turco il circonuivino paele di la di Bormidá .
Ft poi el Capirano Cancellieri da nemict sal Isparda per il fuo ritcatto,ed allicoldati defla fua Compagnimcon. ceffa la libertè, mediante la permurazione di elti con altreenti. Francér prigion de' noflifi; oudeghi eneratedene in quefta Cirrà, eperò e con la propria perionae carr hifuci, come fir dourua, in quell'aftedio. Nef fudeten gionne delli venrotto rimale Aleffandria dallefercito nemico bloccata in cute il fudetro Terricorio iphano nel Torterefe. cö hader pigliati li quarticri in Cañ ب̣ceriolo ; nelli Lobij. ed in Marengo, e dato fubito principio nefla campaga conticua defedetti lupghi i.copriff con lo hatacrhe. La quale facenda capionó a uutto cuel paefe prindicibile danao, a memeria dthuanimi finule o ond fir ion mai veliuto, ne maj patita a pof linnumacrobilé quantità diar. bori d'ogni Corte da g'ylteff nemicitauliati oltre a molle vigne; \& per le Caftrk, \& cale campentio del tubto disfate,
 tetti a fare le baracchelorn, con hauer li medefinipor-
 fixis
fizi. ec me dalle botti, e tine, a vendere denero di Valenza. $L_{1}$ cientrali poidell' clercito nenico fi eleffern trà dr loro iQuartieri, cioè il Duca di Modona in Caltelceriolo, il Prencipe di Conty neili Lobij; el Marchete Villi in Marengo; egli altric Capi allitudetti Generalı lubor,inatı, fí quartierarono ne' mede fimi luoghı, però ciatcuno douc ftaua il fuo Generale. Percio difingannatofi affitto 11 Fuenfaldagna, che il Duca di Modona non duueffe effer cofi temerario in ateaccare con fi poca fanteria, conforme fiè accennuto di fopra, vna Plazza di tanio circuito, qual'e Aleffandria, il cui giro infieme conquellodi Borgoglio contiene trabucchi 2391. (vn trabucco de lei piedi dilunghezza: ed ogni piede conflite in dodici onze) mandò in quefta Citta nel fuderto ventefimo ottava giorno trecento Cauaileggicri forto il comando del Commilfario generale della Caualleria dello Stato Diego Voliauribla qual gente, \& l'altrain due volte mandatadeitro di quelta Pi.kz2, non paffaua fertecenro Caualli, ed aleretanti Finti, comprefo quelli, the iui di gì fitrouauano, cinè 〈pagnunli, Italiani, e Suizzeri. Frattanto atelero i nemmici a mectere le meffinella Campagna dila di Bormida nell'Aleflin !rino, ed altroue; ancora e battendole con preftezza,nandauano di lungo il grano in Valenea. Dipoi, dilegnando il Duca di Modona nellifteffo tempo, in cui permetteua il totale guafto dell'Aleffandrina campagna, d'infeftare ancora in altre parti Io Stato di Milano, inuiò per tal'efferto verlo il Lodigiano il Prencipe Alfonlo fuo prinogenito con on groflo digente, \& barche foprai carri, per traghettare da quella banda il Pd, ed innoltrarfi poinello Stato $:$ mà il Conte di Fuenfaldagna, che antiuedeua idifegni del nemico, diede ordine al Prencipe Ercole Teodoro Triuulzi, che fi portaffe alla riua del fudetto fiume, per offiruare gli and amenti fuoi, e per op. porieli, come fil da effo con ogni puntualità, e diligenza lubito efeguito; auengache, doppo hauer'egli leyate le Milizie dello Staro di Milano, e compartitele ne' Prefidij, come Generale di effe, fi portò nel prinçipiodi Luglio alla riua del Pò con molti volantarij, e fuoi fudditi verfo Caftelnuouo in bocca d'Adda se di quefta maniera tenendo il Prencipe Triuulziin continua gelofia il nemico, impedinpportunannente i di lui diffegni.
Allicinque poidel fudetto mele vennero inemici da* Quartieri loro in vicinanza di Aleffandria per fare vn bottino. come da efli ful fatto di ducento quaranta beftie bouine d'ogni lorte, mentre palcolauano loteo le mura di quefta Citra ; perciò vicita di qui la Caualler ia co.s molti mofenettiori Spagnuoli, e con alquanti Citradini, e paefani; fi necefficò àritiriffidiladi B rmida ; mà il beltiame fù da $n$ mici condotto alli Quartieri loro, doppo efferfi venuro frà i noltri, ed imedefimi a Ccarammuccia có ricendeunle mortalità. Nellifteffo grorno 11 Priote, ed 1 Deputati al gnuerno di quefta Citrà fecero elezione di cinque fuoi patrizijil Giuteconfulto Tullio Maria Gallarati, il Marchefe Francefoodal Pozzo. Gio: Tomafo ghilini, Paolo Francelco Lamborizzi, e' Capitano Annibale Guafco, affinche andaffero a fupplicare in nome della Paria con vn memoriale par le cofe in effo contenute, it Conte di Fuenfaldagna, che dimoraoa in Cambiò, cioè chegli in riguardo del pericolo li fouraftana d'effer dal nemicoaflediata, prouedeffe ill neceffario per fua difefa, turtauolta egii haveffe conoiciuto efferuit bitogno, ordi: nando che dalla Regia Camera foffe prouifto il fieno per -turta la Caualleriaqui alloggista e effera p. rla perdita del raccolten del grano, e per altre rouine rimeffi dalliftelfa Camera danari per fouenire alle necelfita de- Cittadini, accioche poteffero quefti prouederfi del vitto, edifendere con mageiore viuezza la Piazza da ogni attentato nemico. Delle fudette duaque fupplicate cole, altro non fortenne, funriche il fieno per rutea la lopraccennata Caualleria, il quale comprò la detra Caraera da' medefrmi Citeadini di Al frandria, riceuè non poca conínlazione, per haueralli fetre del medefimo Lurglio il Capitolo delia fua Cattedrale Chiefa ottenuta la liberazione affatto della Cenfuradellínterdetto, e Solpenfioie a DIVINIS, nella quale il detto Capitolo ena incorio, conformefi narra fotto il numero 2. di queftanno 1697.

Doppo haver ínemici artefo a raccog:iere il grano in rutto ol patfe di là di Bormida e e maffime di Caftelcerio lo Lobij. Marengo infino alli dodici del fudetto mefe di Luglio, diedero il fuoco a torte le baracche: \& perche quefte fírouauano la maggior parte fatte netle Vigue, ie
gliattaccò in confeguenza liffefio fuoco, dal quale infie-: me con gli arborl, che le foltencuano, rimafero abbrucciate : Difoi, nel fpuntare dell'alba del fudetto di, marchiarono con l'elercito il Duea di Modona, ell Pruncipe di Conty, e gli altri Capi per la Atrada di Caltelnuouo,e Vogher 2 ad nconerare Gil d'Has,che aal wod nete giunto con ottocento Cauai Iegeitri, e mille ottocéito fanti in cirea, e conle Milizie dello ftato del ludetto Duca, in Caltel San Giouanni, Territorio Piacentinn, quim ficongionle con 1 efercito; e ritornati effig Generali fi firmarono in Caltelnuouo, con hauer iui, ed in alter curconuicine Tcrre potte in alloggiameto le genti loro. Nell'itteffo giorno nel quale haueva il Duca prima della lua partenza da Caftelceriolo, ordinato che fif abbrucciaffe il Caltello di quel luoco, furono pofts artifiziati fuochs dogrintorno lopra la iommità di quelle mura, che folteneuano i retti di effo Caftello, e con vn pezzo di accefa co:da vici:o alli dettifuochi con determinato rempo collocata, ne feguil alle $v=n t i$ hore in circa del medefimogiorno l'e fferto, effendofi veduto in vn'attimo suttili tetti, a focco, e fiamma ; la onde caduta quella gran quantità di eegole lopra le volte, ed i folari dell'cdifizio, andò la maggior parte di quefto in romina.
Menere dimorò l'efercito nemico in $C_{3}$ ftelnuouo, ed altroue infino alla notre delli fedici defritt ffo Luglio, molti Cittadini di Aleflandria, e la maggior parte de gli habitanti del Contado Aleflandrino, che fi erano dentro di quefta Città ricouerati, vicirono alla campagna, ed att lero a fare nel Territorio , che giace fuori della Porta Genouefe, \& Sortella il raccolto del grano, mecendo,e battendo con gran preftezza le meffi, a fine poi dintrodurlodentro di Aleffandria; mà rimafero con la perdita del raccolto, tagliati fuori di quefta Città; Impcroche il Duca $\mathfrak{f i}$ era fermato'a ponta col iso elercito ne fusetti luochi, accioche i Citradini, e paefani afficurati fopra la fua lontananza, potefferofenza folpetto, ed oftacolo alcuno vicire d'Aleffandria, ed andarfene a raceogliere il grano loro. La notte dunque luderta delli fedici hauendo il Duca con ogni preftezza farta marchiare da Caftelnuouo, e d'altre contigue Terre la Caualleria verio Aleflandria, fi pofe trà le vodici, e dodici hore delli di cilette parte di effa in vifta diquefta Città verlo Borgoglio, con hauer paffito a guazznil Tanaro, e parte varcata la Bormida, fi fipinfe verfogli Oıti, e'l Caffinaggio dell Aulara; nel qual tempo ful ella daile mura della Cirtì, e di Borgoglio con molti tiri dell' Artiglieria. e de' moocherii, ed Archibuggi \{alutata; e cofí troueffi Aleffandria da ogni banda nel termine di due hore talmente cinta, eftretta, cheniuno poreua entrarui, nè vicireal di fuori; e cofí ancora ottenae il Duca di Modonal lintento fuo, d'hauer, come di lopra fi è detto, tagli rri fuori li fudetti Cittadini, e paelani, affinche non poteffern contro dile pigliar l'armi, ad attendere alla difefa dalla Città .

In quefto mentre, vedendo il Gonernatore Rauanal, in quanta penuria di legna fi trouaffe Aleffandria y propofe a molti Gentilhuominidella Cirtà il fudeto mancamento. li quali con fubita prontezza feceroleco venire moli Cittadini, ed altri paefani con le Compagnie della Milizia di effa Citta, ed alli dieciotto del detto mefe di Lugho tras feritifi ne gli Orti, che giacciono fuori della Porta dal nome di effi chiamata, fecero tagliare tuttioli arborid'ogni forte, non folamente per feruirfene alli bilogni della fortificazione d'inerono alle mura della Ciitz̀, mà cziandio perche non foflero da' nemici contro di noi adoperati: e lifteffo Gouernatore fece anche gettar'a terra vna parte delle cafe de' ludetti Orti, a fine di alzare, come fubico fa alzata eo'i mattoni di ffle vna trincitra dauanti alle mezze lune, che guardano gliteffi Orti, ed accinche non fe ne leruifferoli medefini nemici, quando haueffero voluto fare al detro polto qualche attacco; per la quale facenda comandò egliz̀ turti lı muratori, e lauoratori con rigoroia grida, che doueffero tronarfial trauaglio, mediante il pagamento, che li fu gior nalmente dato; ed a quefta funzione affifi fempreil Sergente maggiore della Citta Girolamo Ortiz, che aiutò col proprio danaro a dare principio alle fortificazioni.
Allidieci noue, effendo compitamente giunti linemici forto l'affedizta Aleffandria, prefero ifeguenti poiti, c:oè il Duca di Modona nella Veicous, e Moiza, due Calline, che fono allincortro della Porta Genouefe; 11 rencipe Almerigo fuo figliuolo nella Calina delle Monarhe ; it

Mar.

Marcheie Villa nelle Rocche foprala riua dil Tanaro; il Reg, rento de gli Ere:ici Berncfico'i Vallefani al guado di B.rmeta nella Aic:tizz; ilSignote di Sant' Andrea al guado delletetfo fumi ve'to T:amontana; Gici Has nella Caffina Panizeoni s:l ia riua del Tanaro; Iclara nel fine de gli Orti; il Bill ae in Gazzuolo verio Borgoglio ; il Précipe di Coniay nelle Caffine de'Roberti, e cingeua lifteffo Borgo: lio con vna parte dell'efercito ; el Signore d'Eitrades nella Callina del Padre Inquifitore. Nellifteffo giorno ancerra simpadronirono della Chiefa col Conuento del Crocififo, ed attaccarono quella di Loreto (el'vnas eloaltra vo misho ine rea diftanted alla Cirta, delle quali poi le ne feruirono per Spedalede loro feriti, ed infermi) guariata da trenta foldati Spagnuoli, con vn Sergente, li quali brauamente fi difeero nel Campanile di effa Chiefa; mà hauendooi nem ciattaccato il fuoeo a gran quantita di meffi, che nella Caffina di quella Chiela erano date pofte in ric $n u e r o$; eminacciando di volerla abbrucciare, fi reiero quei Spagnuoli a lla difcrezione di effi nemici, efurons infieme con molti paefani condotti a Valenza prigioni. Entrati poili Francefi nella detta Chiefa di Loreto, depredarono le cofe fagre; 8 e voleado leuare di capo alla ftatua di Maria Vergine la coroná, fiacceferomira. colofamente le lampade, che iuf eftinte ftauano in atro attaccate ; fiche thtimoriti wicirono dalla Chiefa, e raco contato il prodigio alli Capi loro entrarono que:fia riuerire la Santulima Vergine ; ed il Prencipe di Conty fece fubito reftituire quanto haueuano iui depredato i fuoi fol. dati. Fù poi portata quella miracolofa ftatua dentro della Città nella Chiefa di San Girclamo, i cui Monaci poffedo:o la detta Chiefa di Eoreto ; 8 in tutto il tempo dellp affelio fe li fecero particolari diuozioni.
Mentrei nemici via più Itringeuano con laffedio Aleffandria, il Priore , \& li Depurati al di lei gouerno fécero publicare vn'e, itio, col quale ordinarono, che qualunque voleua vendere carne, non la vendeffe più di due ioldi, e mezzo p:rlibra; e permifereachiche foffe, il vender vino; a legno tale, che per l'abbond anza di effo, fi pagaua meno adai del prezzo corrente inanti all'afedio. Diodero ancora ordine al Giudice delle vittouaglie, che infieme con vn Notaio faceffe in tutte le botteghe de pizzicaimoli deferiuere la quantità d'ogai iorte di viueri, che ini, e nelle cafe lorn $\sqrt{i}$ trouauane: In oltre deputarono dodici trà Cauaglieri, e Gentilhuomini, cioè erè per ciarcun Qiartiere, quali furo:o Giouan Giacomo Ghiliní figluolo dell'Autore, Gio: 'Tomalo Ohiliai,e Flaminio dal l’ozzo per il Qurtiere di Marengo, Enrigo Pettenari, Chriltoforn Ghilini, e Pietro Martire Arnuzzi per il Quart:ere di Gamondo; Giacomo Luigi, e Luigi ambidue de' Inuiziati, e Valerio Bagliani per 11 Quartiere di Roneretto ; Li due Marchefi, Guarnero Gualco Maftro di Campo, e Francefco dal Pozzo, ed il Capitano Filippo Gualen per il Quirtiere di Borgoglio, affuche vedeffero quanti Cittadini, e paefani $\mathfrak{a}$ trouazano nella Città, ela quantità I Ifieno, e della legna, che haveuano i tudetti nelle cati !oro: e.i eleffero ancora i medefimi Cauaglieri, e Geatithuomini ad afiltere al Gouernatore Rauanal, per Sapere da lui ciò . ch: faceua di bifogno cortidianamente nell'aflediata Piazza. e darne poi fubito parte alli fopraccennati Priore, \& Deputati, affioche prouedeffero a gli orc rrenti bilogni Tuttauia, circale vittouaglit piun noceffarie, la Città non hebbe mai timore, cbe per longo tempo lidoueffero manc are, benche foflero chiufli paffi da' nemici. Dubitò ella non poco per le imperfette fortificazioni efteriori, e per la poca fanreria rifpettiuamente ad vn vafto giro delle mura di quefta Citta, comprelo Borgoolio, effendo effa in numero di fettecenrhuomini incirca, li quali turti furono politi nelle due piu pericolofe mez. ze iune, che da' nemici vennero poi a'taccate. Di maniera
 mini con gli alrri Citradini, e quei pochi paclani, cherano rimafi nella Città eflerido flato il reftante dieffi tagliato fuori dal Duca di Modona, conforme fì è detto di fopra, era impoffibile il peter guarnire di gente gli altri Pofti zuengache le fudette fortificazioni efterioriconfiftono in cinque mezze lune grandi, quindici picciole con vna Atrada coperta, per la quale fi communicauano frà di loro; e fe interiori Cono cinque Baloardi, duc Torrioni, e due Ridotti, Le fortificazioni poi di Borgoglio contengono, cioè l'efteriori, via mezza luna grande, \& fei picciole; \& le interiori, lei Baloardi, ed va Ridotto.

Pigliati ch'h bbero inemicili fopraccennati Pofti, fubito attelero nel tudetto giorno delli diecinoue a fortificarfi alle (palle, formando vna linea di circonuallazione poco meno di dueci mıglia, la quale confifteua in van trincieta due braccialta con vn piccinlo toffos ed in quefta fabucarono di cento in cento andati paffi vna picciola punta fenza regola di militare Architertura, ed in conitgutnza facile ad cfer elpugnata, Polero ancora fopra il Tanaro due Pontifatii di barche, cioè vno a Tramontana verfo gli orti per la communicazione col Qrartiere dilà del ludetro fume verío Borgoglio; e paltro a mezeo giorno, wicino al Quartiere del Marchefe Villa, per communicarli con le tue Tanaglie, \& difendere di quefta ma. niera il fuo Pofto, quando il bifogno lhanefferichiefto; i quali Ponti feruiuano ancora, per riceuere fopra di effi da Valenza, e dal Piemonte i conuogli, efoccorfi; ed in quefto mêrreil Gouernatore Rauanai fece publicare vna grida, con la quale ordind forto rigorofa pena, che i lavoratori trauagliafero attorno le fortificazioni, conforme gli era da'fopraintédenti a quelle comandato dandoli per ciafcun giorno il conueniente pagamento. La norte poi appreffo fù fatto prigione vno; mentr'era in atto di voler mifurare l-altezzadell'acqua, che icatre d'intomo alla folfa diBorgoglio, il quale fir diede a conofcere per pazzo; ò finle declier tale; \& lifteffa note ancora il nemico fece dar'all'Arme verfo la Porta Genoucfe I per prouare, come ftauano i Pofti guarniti, da' quali fil egli con molte archibugiate da' noftri talutato, e celtrecto 2 ricirarf.
Alli venti del fudetto Luglio attelero inemici a fabricare tré fortini, ció̀ vno al guado della Trontana; Paltro al Porto di Bormida ; ed il terzo verio liffola, ò fia prato de-Padri Gieluiti; per il quallauoro non li fa fatta oppofizione alcuu a,per efler debole di gente il noltro Prefidios e leuarono ancora l'acqua, che dalla Bormila entraua pet il Colito Cannale uella fofa dognintorno alle mura della Cista : il di poil eguente comiaciaro ó i nofria fabricarc vn Bouetso in yna punta di terra lontado dalla mezza luna Baratta ducento andari palfi incirca, e capace di dieci foldati, che fu da Pompeo Robutti coo la fua folita diligé te maeltria dilegnato; e doppo hauerlo i noftri alla douu$t a$ perfezione ridotto, il Gouernatore Rauanal fece guernire. cofi quefto, come la derta mezea luna di mofchcttieri Spagnuoli, ed Irlandefi, affiache da quefticontinuamente infe frati li nemici co'i ipeffitiri de' molchetti. loro, rimatieflern dal lauo. 0 , che benilimo fi comprendeua da effif farfi nell'alzar terra, dilturbati. La notte poi del medefino giorno, dalla banda noftra fi diede in tuttili Poftialliarme, hauendone data occafione i nemici, per diuertire $i$ noltri, affinche non impediffero if oldati, e gualiadori loro, mentre fabriczuado vn fortino ducento paff ditcoffo dal fopraccennato Bonetro, fopra vn' eminente fito, di quà dell'acqua nera, vicinoal Tanaro morto. La mattina poi delli ventidue, fubito che fi vidde alzato il fortino de nemici, diedero principio i noftri a berfagliarlo co'i tiri dill'Artiglieria coli della mezza huna Baratta, come del Baloardo di San Michele in Borgoglio, ed anche da' Mofchettieri, ch'erano nel medefimo Bonetto; eficontinuò di ģuefta maniera tutto quel giorno: Alle quatero hore poi della feguente notte fegui vo poco di lcaramuccia trà i nemici,ed $i$ noftri, li quali fecero perdita dell'ilteffo Bonetto guardato da fei foldati; pofto veramése di gran confideratione, che richiedeua maggior guardia. La onde, doppo hauerlo i nemici guadagnato, iui trauagliarono tutta quella notte per fortificarle, conofcende effi benifimo l'importanza di offo pofto, dal quale a loro poteua tifultare l'acquifto della mezza huna Barata 3 contuttociò nè per la perdita del Bonetro, nè per la vicinanza del nemico, non fi Imarirono punto gli affediati, li quali con ordine del Gouernatore determinarono di fare via Cortita, come fceera con fingolare brauura il di feguente mezzo giorno, effendo vfciti dalla ludetrz mezza luna il Capitano Alfonfo Alcaria Spagnuolo con reffanta incirca Coldatitra Spagnuoli, ed Irlandefi, e dalla ftrada coperta i Citradini, e Milizianti infieme con la Compagnia di Cauai leggieri del Capitano Prolpero Crivelli Mi anefe, il quale fịport̀̀ ró valore, mentre la fudetta fanteria inuefli,e per affalto ricuperò il íopraccennato Bonetto.só la morte di trenta foldatinemici che lo guardauano. Màdipoi eflendo vicita dalle fue trinc:ere la fanteria nemic a, conuéne a noftrifcaramucciare all'aperto infin'a tanto cheque-
fiftrc.
fil fracchi, mì tuttauia pid̀ defiderofi di combattere, furono storzati da gil Vifiziali loro a ritirarfi, con abbandonate liftcifo Bnietro. Rimatero in quefto conflisto rat vecifi, eferiti della parte contrariz, pild ditiecento con alcuni Capl, ed un Sergente maggiore di battaglia; la qual fconfitta il data la maggior parteda' cittadini,ed'alcuni pochi paefani ch'erano in quell'occafione fortirise nelliftefio tempo quaf tutti gli altri Citradini, che Itauano fopra la muraglia dirimpetto alla fudetta mesza luna, attendeuano a beriagliare inemici con lol paro d'incelfanti archibugiate per lo fpazio dierè cont:nue hore : De' nofri poi ve ne rimatero lei tolamente vecifi, fra quali furono due Aleflandrini, cinè Giorgio Gualco Lungotenente del ludetto Crivelli, e Francefco Stranio dal Catale de* Cermelli Luogotenente riformato d'vna Compagnia di Caualli, ed vn Sergente Spagnuolo, con efferh cutte crè cor ggiofimente portati.
La inatina poi fuffeguente delli ventiquattro del medeGmo Luglio, fecero inott:i unaltra lortita, per recuperare il iopranominato Bontero, nia non gli riufcia cagione della piosgia l'antecedente norte caduta, che hauendo riempiti if foli, non permile tale imprela, e vi reltarono vecifí dicei loldaci con va Sergente. Nellifteffo di, e nelli due leguenti ancora la Città iomminiltrò a lue fpele abbondanti viutri a zutii li ioldati, che guardauano le due mezzelune da' nemici attaccate, cioè la fopraccennara della Baratta, e quella del Baloardo di San Martino: dipoi mentre durd l'affedio, furono alli medefimi foldati proneduti dallaRegia Cameragratis pl'ifteff, viueri. Nel fudetto giorno ancora delli ventiquattro, il Commiflario Generale Raimondo Biglianifi porto con trecento Cauailcggieridentrodi Tortona, mentrd la derta Citek era gouernata dil Generale dell-Artiglieria Inico di Velandia, il quale dindi fortito la leguente notte con la tan. teria, che iuia fuocarice tcneua, marciò ad vnirfiallelerciro del Conte di Fuenral. a adna, con hauer prima della fas paitenza confegnata la fudetta Citrà al topranominato Bagliani. Quefti dunque hatendo hauuto dal medefimo Fuenfaldagna ordine di moleftare con la fudetra Ca. walleria i nemici, ed impedirli le fcorreric, che giornals mente faculano in quelle parti, attefe a mandar fuoridi tante in tantole lue truppe ad infeftarli con molto danno, come fegui, facendone di effi cofi a piedi, cone a canallo, molti prigioni. Alli venticinquegliaffediantinon simpiegarono in altro, fucriche in fortificarfinel fudetto Bonetto, ed in fare vna gran batteria; Percio vedendo noftrj cilier da loro la fuderta facenda con gran profezza efeguita, dererminarono, che li Cauaglieri, Gentilhuomini, ed Artifti terrapienaffero vna parte del parapetto d'intorno al:a Città, il qual lauoro fu nella leguenté maniera diftr:buito, cior li Cauaglieai, e Gentilhuomini dal Torrione della Baratta infino alla Porta chiufa; li Mercanti da quetta Porrainfino alla Galeria; li Calzolaifino al Baloardo diSan Martino ; li Speziali, e Sarti il medefimo Baloardo ; li Pizzicaiuoli fino alla Porta Genouefe; lí Macellai il Ridotto della Recchetta; gli Ebrei il Tombinos li Panattieri dall, Porta Genouefe infino alla Galeria di San Francelco; li Ferrari da qui fino 1 Garitone diSan Barnaba $\operatorname{li}$ li Fornafai, e Fruttaruali da San Barnaba infino alla Chiefa de:la Madalenzs li Zauattini dalla detta Chiefa infino alla Cirtadella. Il Clero ancora fece la parte ua d'ordjue del neltro Vécouo fra Deodato Scaglia , cioè lî Preti dalla Porta Marenga infino al Baloardo rotto di San Bernardino; e li Religiofi dal derro Baloardoinfino alla Porta chiufa di Rezolia : e coft tuttili fopranominati atsefero l'vno a gara dell'altroa perfezionare il fudetco paparapetto ; come anche il medefimo Veicouo ftette pre fente a ciò, che operauano i Preri, e Religiofia anzi fícód placque di portare conle proprie mani per qualiche tempo il ceffo pieno di terra aquelli, che lauorauano intorno ad effa facenda.

Nelfudetto giorno fi diede principio a fare trentafei pozzi nel folfo della mezza luna della Bıratta; e nellifteffo tempo hauendo i nemici perfezionata la fuderta batteria cominciarono alli ventifei, giorno di Sant'Anona nel fpuntare del Sole a metterla in efecuzione contro la Citt con vindeci Cannoni ; enelmedefimo di fi contarono piul di ducento fettanta tiri, il primo de' quali colpila cornice d'vna delle Porte picciole del Duomo vicino al Campanile verio la Piazza; e gli jaltridiedero in diuerte cale, \& fidecialnente net Monaltero delle Suere di San Sebaltiano
di Pozzuolo ; la onde furono clfe neceffitate ad vfcire di là con licenza del Vefeouo,e ritirarfi nelle cale de'parenti loro. Non mancarono perè gli affediati di fare fubito tré contrabatterie dentro delle mura della Città,cioc̀ vna foprail Torriont della Baratta, con la quale s'infeltauano i nemici a fronto, l'altra foprail Baloardo di San Martino, che non li per merteua per il fianco deftro quierealcuas. c la terza lopra il Baloardo di San Michele in-Borgoglio, dalla quale veniuano effi piud delle altre due al fianco finiftro moleftati :e diedero i noftri ancora principio a formare vna Tenaglia, che occupatra turto lo (pazio, che gíce trà la Bara!ta,e'l fume Tanaro. Alli ventifette ordinò il Gouernatore Rauanal.cheli Cauai leggieri,li quali erano qua fi ozlofi, guardaffero alcunce mezze lune, $\&$ in fimile facefferoi Suizzeri, che ftauano in alcuni interiori Polti della Città; e dentro di quetta fi cominciò nel terrapierp vna fotterrana ftrada; per andare ficuramenteal Baloardo di San Martiro, e le ne cauò vn'altra nella Porta chiufa vicino alla Baratta, nella quale fi difcopri vna Calamatta fabricata ne' tempi antichi con lei archiere. che difendeuano la sbeccatura del foffo, capace ancora di due piccioli Cannoni. La icguente notte, inemici fecero dare all'Arme in tutti li polti d'intorno alla Citta, per chiarirfi s'erano di Cittadini guerniti; e nell' ifteffo tempoeffendo effi damedefimi polti falutati da infiitito numero di archibugiate, firitirarono, e diedero principio ad auanzarfi col loro trauaglio da due parti, diramando gli approcci verfo la mezza luna Baratta, e la mezzaluna di San Martino effendo effy dalle fortificazioni noltre lontani lolamente quaranta paffi ela mattina delli vent'otto cominciarono a tirare con inceffanti colpidi Artiglieria e feguitarono di quefta manicra infno alle quindici hore colí nelle fortificazionj efteriori, come nella Città Cenza danno di confleraziune, furitiche di rompere le tegole fopraitetti; efrattantogli aftediati attefero a perfezio nare le incominciate fortificzzicni. Alle quatthore poi dellafeguente notte i nemici affilirono furiolamente la mezza luna Baratta, e per eré volte ne furono brauamente ributtati con la morte di trecentn in circa di loro, e con lalciar adietro zappe, badili, gabbioni. tauolazzi, ed altrī militari ordegnis de’fintri ve ne rimaferotrd̀ (olamente vccifi, e quatero feriti ; con eflerfi dall'vna, elaltra parte quafi trè hore valorofamente combattuto. Non mancarono peròi nemici di proleguire il lore tranaglio, anzi aca quiftarono ter reno coli verfola Baratta, come verfo il BaLoardo di San Martino; il 'che diede occafione a gliaffe diati di fat fortire circa le ventidue hore delli ventinoue dalla Porta Marenga vn Luogojenente con quindici Cauaileggieri, ed alfai numero di Cittadini, li quali arriuati poco dilcolto dalle nemiche baracche, vennero coii nemici brauamente a fcaramuccia, che termind con la morte di quattro Francefi, e cō vna leggiera ferita nel col lo del fuderto Luogotenente. Mentre occorreuano quelte facende trà gli affedianti, ed affediati, giurfe alli ventinoue del medefimo Luplio in Tortona il Maftro di Campo Conte di Affentar, il quale hauendo richiefto al Fnenial dagna di voler foccorrere Aleffandria, purche gli haueffe dato in Lua compagnia il Commiffario Generale Bagliani, otrenne cid, che defideraua, ed in zale conformita mandd fubito il Euenfaldagna ordine allifteffo Bagliani, affinche trattafle col fudetto Conte della maniera diefeguire il foccorfo; ma effendofi poi amalato l'Affentar, rimafeil t rattato lclpefo : ruttauia non mancò il Bagliani di eferci zare con ogni deftrezza; e diligenza il gouerno di Tortona, ed efeguire turti li ordini, che gli erano dal Fuenfaldagna inuiati, maffime circa l'ofleruare gli andamenti del nemico, e riconofere $i$ di lui quartieri, e le fortificazioni. come da effo fd con gran puntualità efeguito, mandandoli doogni cofa minuto ragguaglio.

Alli trenta dell'ifteffo Luglio, volendo il noftro Gouernatore Rauanal imitare ciò, che fù nell'vitimo affedio di Cremona da effa Citti eleguito controi uemici, fece fare vn parapetto di tauole, cherefifteuano al colpo di Morcherto, fopra vna barca nel Tanaro con le tronere, dalle quali reftanano coperti li remiganti; ed iui eflendofi pofi dieci Citeadini, quefti moleßtarono inemici, maflime di norte, mà non nella maniera, che fifupponeua ; contuttociò li davano occafione di soccare beñ fpeffo all'Arme nellifteffotempo. in cui piantauano vna battcria di,tré Cannoni contro il Baloardo diSan Martino. Circa le trè hore della noter amani l'vilimo giorno del fudetto mefe
fecere
fecero eli affediati contro gliaffedianti vnafortita che fo cogrone d qualche non peiò dureuole fcaramuccia; poiche hi primisttacchifuro:a da medefimi abbandonati, e da' noltri lubito distitti. Fratanto ellendofi accidental. mente attac cato il fueco in una mina fatta da' noltri, non iegui alro male, che d'hauer coperto di terra vn foldato. Nell'vitino giono dellifteffo Luglio, mentre i nemici atrendeuano a cannonare con vna nuoua batteria contro la Città, fi hebbe auilo, che da' noftri foffe fato vecifo l'Ingegnere Maggiore dell'efercito nemico; e la notte apprefto arriuò da Solero in A leffandria vn giouine cón lettere del Conte di Fuenlald agna, che dauano ficura nuoua, eff:r egli conogni diligenzainc aminato per dare il foccóto a quelta Città ; e che già la Vanguardia del Cuo elercito a erouaua in Cuccari, Terra del Monferato. Si hebbe ancora nuouz, che li paeiani dell'Alefiandrino infieme con altrd fif fofero appreffo ad Annone impadroniti d'vn connoglio, che d'Alti veniua al Campo de'nemici, confiftente in cento, e venti b ui quaranta carriaggi caric hi di farina, e ducento gumenti, che portiuano diucre vittr uaglie: Et nel medefino giorno alzarono i nemici due fortini ne gliOrti dirimpetto al fito, dou'era gial'Alberone, per difendere il Ponte da effi pofto fopra il Tanaro, ed infieme per guardare la circonuicina campagna.
Il primo di Agofto, il Priore, ed i Deputati al gouerno di quefta Citta, eleffero trè Capitani, per tenere in regola, od vbidienza i Citradini, e paefani giornalmente pagati a fare le glardie dintorno alle mura, ene' Pofti, cioe Giulio Francefco Farina, che atfifeua al Commiflatio generale Diego Vgliauri, al cui carico ftaua la Porta Marenga, Ortauano Balofto cuftodiud il Baloardo di San Martino; e Giouanni Gamalero il Pitto della Galeria di San Franceico fino alla Chiela della Madalen!; effendoli Itati per tal'effeten affegnati quarantadue huomini di Piouera fimilmente $p$ : ati $^{\text {dallifteffi Cirtà per tuto il tempo, nel }}$ quale perfuero latidedo come anche fit egli a liftito con ogni prontezza, e diligenza da trenta $G$ =nt ilhuomini, e d'alrri, cofi patfani, come foreftieri in aflii buon numero; equando li nemici cominciarono ad aprire trinciera, hebbe ordine lifteffo Capitano Gamalero dal Sergente Maggiore Ortiz (tutrauolta foffe ftata dà nemici affialita a mezra luna della porta Genouefe, ouero la Garita, lotto la quale altre voltc entrana l'acqua della fofla nella Citta dirimpetro al Giardino de' Padri Capuzzini) di (occorrere, \& difendere òl'vno, al laitro de'fudets due Polti con cinquauthuomini, lafciando il rcfante della gente fotto il comandodi Scbaftiano Lemuggi, che fil Luogotenenre della Compınnia di Caualli del Capitano Gur rnero Guafo. V'erano ancora due altri polti di confidesazione puardati da' Cauaglieri, Gentilhuomeni, e Cittadini cioè il Baloardo rotro di San Bernardino con la mez$z a$ luna, doue con lifudetti del quartjere di Marengo, ittaua di guardiail Maftro di Campo Lodnuico fratello dell Autore il quale.bench: vecchio di teffanta, e lette anni con qualche indifpofivione difalute, affiti tempre aldetto Polto, mentre perievetò l'affedio sed il Buloardo diSan Francefoo flatafoteo la cura didodici de' lopraccennaii del Quartiei o di G amondn. Fecero dipoi li tuè inffafritsia proprie tpere, trè Compagnie di Cittadini, e paefani, cioè il Marchele di Cafine Lorenzn Codega, la cui compagnia guardzua la Porta chiufa di Rezolia; Giouzn Tomafo Ghilini, che rinforzana con lafua gente la Porra Genouefe ; ed Antonio Bagliani, li cui foldati, per effer egli ancora fanciullo furono raccomandatial Capitano Biagio Panza il quade con li medefini ftette vnitamente col Capizeno Pietro Gonzal:s amifente alla difefa del Torrione della Barrata: O'tre allefudette Compagnie, vi erano ancora le cuattro ordinarie della Milizia della Città, alle quali comandauano i loro Capitani, cioè Gherardo Gamburini per il quartiere di Marengo.che cuftodita il Corpo di guardia miggiore $\&$ la Porta delle Vigne ; Marc'Antonio Codega per il quartiere di Gamondo, al cui carico ftauano la Porta Genousfe, \& la mezza huna di effa Porta, con leaffitenza di tré Gapitani riformazi Spagnuoli. La Compagnia poi del quartiere di Rouereto cuftodiua 12 Porta de gli O. ti; e perche fittnuaua la detta Compagnia Senza Capitano, fil lifteffa Porta confignata al Sergente maggiore Luigi Baratta, con l'affiftenza de'Rcligiofi, però folamente di notte; ed Anuibale Gualco per îl quartiere
di Borgeglio, affiftito dalli due Marcheri, il Maftro di Campo Guarnero Guaico, e Francefco dal Pozzo , cultodiua il detto quartiere; però iui furono nella leguente maniera diuifi, ed ffribunticuttili Pofti, cioè il Capitano Annibale aliftito dal ludetto Marchefe Guannero, edal Sergente maggiore di effo Bergogho Giacinto Ximencz, guardual la Porta d'Afti; quefta infino al Pollo di Santa Giuliana era guernita con la Compagnia di funteria del detto Ximener, e co'i Soldati dellifteffo Annibale; ed il Sergente del medefimo Ximenez, tisua con alcuni foldati affiltente al fortino del Vonte della Trinità. Il Poltodi Santa Giuliana era prouifto di foldati Irlandefi comandati da gli vffiziali loro. Da quel pofo infino à San Michele ftanano illopranominato Marchele dal.Pozzo, él Capitano Filippo Guafco co'i Cittadini, e paefani con l'affiftenza dell' ilutante Tirfo Morano. Da San Michele infino à San Sebalt:ano ftauano fimilmente Cittadini, e paefani. Dz Sant'Antonio infino al Baloardo dis Teodoro affiltiuano i Suizzeri co' i Cittadini, e paefani; ed il detto Baloardo era forto la cuftodia de' foldati del Capitano Carlo Francelco Cancellieri. Da Santa Catterina infino alla Porta d'Âti rifedeuono cinquanta trà Cittadini, e paefani, ed vna Compagnia di Cau aileggieri Alemani. Capo de'quali era vn Sergente maggiore Alemano: quefti Loldati poi cilendo ftati mandati a gli attacchi de' nemici rimale tutto quel poft , alla cultodia de' fudetti Cittadini,e paefani, eccetto vna picciola garita, doue ftauano dodici foldati Irlandefi. La porta finalmente Sottella, la qual'era frà tutti gli altri Pofti pingelofa, ed importante, veniua infieme cō gli efteriori Pofti di effa porta, guardata dolla Milizia del Contado di quefta Cirta, forto il comando del di lei Maltro di Campo Giaeomo Ottauiano Ghilini, il quale infieme colluo Sergente m:ggiore Giourn Giacomo Balbi valorofamente adempico:rogni duligenzi,e puntualita il catico fuo, affitendouie giorno, e notte mentrei nemici perfeuerarone l'affedio ; enon mancando ancora di trouarif prefente cofi allefortite de noft i, eome à gli a tracchi fattida oli affediantialla merza luna della Baratta, ed a quelIa del Baloardo di San Martino.

Alli due dell- ifteffo Aoofto fi feppe con le lettere del Conte di Fuenfaldagna, che quefti fi trouaua col fuo elercitoilSolero, e Corniento, per venire al defidérato foccorio di quefta Cit'a ; e nell'ilteflo giorne fù perfezionata la mexza ima del Baloardo di San Martino, con vararitirata; come anche furono pofti nella foffa moltiaffoni gucrniti dichiodi, da i quali riceue l'inimico nocumento grande netle occafioni diafalto; enel medefimodi ancora s'auanzò egli con vna capanna fasta di affi topra quattro ruote, copsce di quatro tirator $i$, con la quale pinge: dofi queft verfole merze lune, dauano qualche danno alii noitri : mì eqendo elli ftata dalli noftri i.anoni ridotta in pezzi coftriniei tiratori alla ritirata . Dipoifi fentirono circale diecifette hore-del medefimo le condo giorno di Agolto, moltitiri di Mol hetti, e di Cannoni verio la Terra di Solero, efi feppe, che furono cagionati da vna fcaramuccia iui al paffo del Tanaro feguita, mentre il Marchefe Villa voleua con mille incirca Cauaileggieri impedire, che l'efercito del Conte di Fuenfaldagna non palfaffe fopra il Ponte nel detto fiume gettato, per venire à foccorrere Aleffandria. Perciò hauendo il Villa trouato quel Ponte da gli Alemani benifimo difefo, fù da queffi con molté Mofchertate, \& Canonate coftretro à ritornarfene con la fua Caualleria dond'era venuto. Frattanto che fiettero à ritornare à loro polti li fudetti Can ileggieri, pensò probabilmente il Gouernatore Rauanal, che inemici haveffero per la fopraccennata cagione lafciate con poca gente le baracche; onde ordind eg'i $̀$ quattrocento incircatrà Cittadini, e paefani che andafero con la fcorta diottanta Caualli Alemani, ed Italiani ad abbrucciare le dette baracche, 1 quali vnitifil frà dife aile venti hore del'iftefo giorno funri della lorra Marenga, s'inc aminarono per tal'effetto alla volta diquelle; ma nonli riufci, pe: efferfi in quelliftante oppolti quattro Sọuadroni di Caualli nemici, che lineceffitaro ò à far alto, e titirarfi le egiermente fearamucciando, con efferni rimafi fer ti -quatron de'fuderti Alemani, e non poco daanergiati da'i iri della nottra Átrigligria ol'inethinemici. Nel medefimo giorno ancora il Piore,edi Dipuratial gouerno di quetta

Cista

Ciets feceto vare diligowza per le cafe de Citladinià fine ditroliare trave ti, tavole. Faffing, ed altri materialt per le fortificazioni; eff pefferonola taghiata nelle mezzelune picciole, la forprefa de lle quali will note ameceden:e da' nemici tewata, mà indatho y perctiertati fubito rigetati di' noftri.
Non manco i i quelen memre il Puenfaldagna diprofeguire col tion efercito hametin werfo l'affediata Cited, henche fisforiafters inemict di upedirgliela: palsò egti demque aht trè dellintefo Atoneil Tanare Feprailliudere Punte; ed effendof la fegoence notue fersizto con la fom genve alla riba di quak det frume, form poi alla matrina dellirquattro in vicinanaa det Cafte thenos, ed in yadta occafione molti paefani, che fatuano nel Caftello del Cafale
 Itberta. Neilinefor eqmpos non Rundoin aciogliafadiait abb: ucciarono due Gzlerie de' namici, edisfecese il trana-
 come anche in Borgogtio i Citadini, epaeranicom alcumi Alemani disfectro d'ordime del Governatore Ediman vat
 del Tinaro i ditimperso alle Eondicamioni lono. Tidimbe firno di meora il detto Gomenainuefore abbaffare la Pradas per la quale ficanins dalla Poracionerta alle mesestions della Barant'; afinche gli affediaci if fotraffero al dizomo, che li faceuanoi nemici co'i Cmonoini, e Morfhanidore 3 mentre fe ne poffanano per quella parte; ed oltraciall SerBehie maggiore Ortiz fece fure ma fallabraga dal Baloardo: di San Gioumani de Capuccio infiom al Ealoardo di Str Mattine; facende innero mofro weceflaria, ed oppërtums , per la quale, come ancora per ognnilera fiva puntuale dili-
 prosedende, comindainderon piaccuolewearale, cho obligana to perfone ad ppicap quello, che patema impoesti: lequafind operafi, cedi s'acquadinmortal lode. Nellifo refio giomop parinuence le Monache di San Setwitiano y che veiredal Monalese loro per il pericolo delle Camonate: nomiche, handuseo hawnso ricoucto melle gafe de' preinai boro, f nideliere doridine del Vedeano nel Monaliodi Saura Chiara. Cincal le dicerifat' hortadelli quatero delfar. docto Agetto, fidiedo perfes ione mid vie Caponera frata mezeil luna, e'i Baloardo di Sen Narrino, capace di feitiracori. Purciò vedendofigli. aflylisai ton meso da quei di fuori; che da quetli dideraro deliaCinth pole inflazi, fecero, ifolux ione di mandare, comgran fleazio a gli artacchi un buoh numero di Poldaticon mSagre, afine di acquaAare la mez za luas della Barattar Verfo dunque lo ventiere hore, li diedero ree affaki, efurcoo fempre ribatiativalorofamente con, artificiati fowchi, granate, is mofherrate in fegootele, chealto now fi moleari, che foocose funo:" finalmente इ̄ pofero uff fopsa la para délla mézza lana del Baldardo diSan Martiso, thace fecere volate on formello:
 giesedel demacquifo la pardian, she fecero alla menra Ioma celle Baratray per effer ini rimafímerti cenko, efefinna inctra de lorodoldati, ofoe liferitis eper hatet lafcisei a diezro badili, zappe, ed altri Grammenti i e de noftrifurooe felfolannemer vccifi ; e feriti va Capitano riformato, ed vo Alfere.

In quefiomentré, doppe hauia il Commillario Gerexile Eagliani fatra farelin Tortocia, per fervizio del notira dero ciro, che vaima marchimed' wrif Aleffandria, wa हrad quancirz̀ di pane, fipomondimdetto quatte giorno conli trecento Causileggieri, e quíturomaiche di fanteria ala Cafina groffa, trè miglia difaneda quata Ciril, per coin prize il bagaglio dellefercitos le banche, she haiepọano feruito a far il Peate, \&e papte de'Conneni y chefi mandanano $\frac{1}{}$ Torroas. D'ordine poidel Conre Mailfo di Campo Generale Trocti, fir ritirè dal fudetto Calinaggio alla Torre de' Garofoli, per andarfeme diqui cooc la lea fodlarefca; e col fudetto pare silla yolea del Bofco, eome fexe, hamendo mandati mantili batritorinaccioche iprendeffera verfo qual bandareneva ilmatro efarino la marchia. Finalmense dod po hawer il Daca di Mantoua; ell Copre di Fuenfaldagna: Gtto alto comle gextiforova dis, fena notre in vicioanax
 Hcemetme varcaza la Bermida, Recere enctupareli pin op portuni polti, e campegsiaropie ditideltiteofo fume at-
 con hater piglisto allogginmento il Duta in Marrente, e'l Conte nella Caffina Seordiglitones ande il Commifiario Génerale Bagtiani, doppo bever freregondlyte at Campo il fopractennaro pore, attoíc d'ordire tot Chotente dipha Gar






 la ctoadorta; ; in comint to del Oenerale dell-Artiglieria
 diea, equello do'Bental dirimpetto alla Porim Marengas
 ecurale Iruti. Neh Ytifio rentpo la fuderea Vangtardia

 sofimentela Bormida contrd Tortidifanteria, ciek. whe

 Strozzi, com dace Compagive HCaunth, sioed del Commio Grio Geucrate della Cauallerin dithupolifane Sempit tro,
 lendia un forcimedentere trciremballazionede' nemicifos bricaso; and haver coltretiquelli, che lo guardaiuno, ì (aluerfion he fuga, ed in effo entraticonfufanmente diucrfí Coldexi, inatherargeo wo theedardo del Rè di Spagna. In queto mantre; al primiotive del Cimnote dell' éarcito di In di Bormida, fort dalla Ctra il ComniKarioGeinerale

 gnuolit, tellimì, o Saizgeri, édue mille rat Gemilhuomini, Cftrmias, quei pochi paefanti, ch'ernoo nella Citt) Stamend in fuducacaulleria infimo adifeo, deneft gial la
 reta parte forto il Baloardorecte di Sma Bernardino, epar a ze forto guallo della Cirtadella: drmaniéra che bifognd s'mameatoro medride' fudeti Alefiandrini co ipaifuifia foneo la lisea texpumecciando cói memici, Med exrofo fepteil Dici-diModena laf perdita del (opraderto fortino;
 Squadroni diCamalherin, ed aflui buon nimeredi fanci ; ed aswecara co" i potri min Sera battaglia, che dind lo fpas. sio dírè hore, hebbero í nemici la peesioy, mafine do fodeai Alefindrini, ed mincho dall'Artiglierias eof deh'efer' ciro dul Conmedi Fuenfaldagra di li diBormide, come delo-
 per ued volue al forcino, e furotio fempte da' nofil eón grtardifime vocifiape loro siburencia finalmente havendo ricufato dí paimere la Bermida il Luogoremence, del Cotonello Chapeled di hi Resimearo di quantozence Canaliti Abei
 info gatme, \& caricapdo fempro I nemici congenke fref ca lamofira fanteria rimafe quala nectimenda quadia a ritio


 Akefliadrini, A fat fato da guelli va faricapnepto di Mo-




 carta; carie anche feceso i menici tionmo alli potil loso.功quelto monftizterimafero vocifi della parrecomraria piat did Reicense foldaticmo dietireme Capirani, ed alri Capi di fima, frà quali furomoil Signore di Citri, e Guttone d'Oivergnes, dre Luogotenemi Gentraliseioe li Signopi Matia: raazo, el'Abé; efì anche vecifo il Canatho, fopra di cil ficrouman il Deca di Modona, ed vai alces ferith y mentionf dall ${ }^{\circ}=$

310
A
N
dalliticrio caturlezto andebafof poi vi reftana nhorti feffanta lich ca inlieme contrò Capitani, cioè Alfonie Mopenn Epagiuplo; : Bargasde Magrone Napalitano, e Francefco Cremona Bergamiarca, con vñAithanie di Cavalleria chiamaro Loper Lapala $\$$ paguasto of Feriti wi sinaferoil Conre ColondlloStrozai inrinque partidella vita; e'l MapGcodi Carmpe Casto dal.Tuffo da yoa palla diSagro in vas

 Sto méncro il Gerierale faicedi Yelopdís io Ateflandria, con effer peffatofrì ilinemici Fymeloni, de'qualidebbe nella






 Jui conogri manenolezza, ed aftubicicmanica di nobitifin. \#i coftumi gouermata, eche haueuzeognizieac del diveis valare nell'ciecizizió militure 2 mafine circa lidifefa d'vaz Pianza, comédi.poi ife af viddeto begilimo gli-effetti pae

 occalopedel'alidio, che tuttili Cauglionks Gearilhuow. mini, e Cittadioili nofarana preferpre oddigaü.
Dopò haver gli affétiacti circale dieciott' hore delli, Set -i se delfudectangofo, dwo froce ad va forpello, che trate:, uano fatto forto il lasoro delnemict, Conciromo nellifteffo. rempo, ed acquilarono wn Bonette vicisoatla puntrdellz
 dagia, ctiera di la di Bormide, piansòvea bateria foprala: ghisra di elfo funare', con liqquale infetlo il Campode'ne.maci. Quelti poidallakra parre alzaropo vn fortino er : lílteflo fume; \& la citè nel fien deuiera gid la Calimen Trontana y coi qüate afficurarohe iquartieri lore datle fö-. tite, chefrceuann i Cittadini, e paefanidallaCitto. Verfo; la fera del néedefino giorno l'Alutance Giateppe Rabledo con alcuni Caussieggieri fcorfe la lidoa nenaicadaldetto: fortino intin'algen, douterylichiela di Betlems tha fieglin conterto à ticirardi da due Conspagnie di' Camalleria de'nco: mict, che fopraggiondaro alfa velca fua, e furione décitadini, eps efann hibuctave. Hauendo.poi fotta li Spagholi athé dectat'bote delfeguente giorno val lortiza dolledue mese zellund tante volte què nominate, di nuono s'smpadroniro mo jet folfo di queila della Baratta, e: abbructiarono eneta Ia Guletia, con uffer errigatifino al forta della buteria de. nemici, de' quali ve te rimafero vecifícinquatera, e gliateri: non facero torse a faluafícon la fuga, taciando adiecra: sambarii, stanata, eappe, 5 auoloni, emoltiaitrimilitari
 Colonelto, dua Capirani, e due alyivivialidel Regimen-- to di Nruartas gome atiche in quelkp icaramurcoia if Marachele vilia, fuiti wna macthertaia ferito is vna gimania, che: is portò pia duc densi, e in necefitò a farficondurte in Afti $\boldsymbol{\lambda}_{\text {: }}$ cuta: fit De nufte yilarciarono la vita vasergenteSpaz gnuelo, equatrolidapicefis nel qual meatre attaccatofica-.
 della Baratra , cagionè̀ad preo dé nolki foldati la morte-i Allinoue, altro rinnfegnid dimemomila, fuorichail botiver

 pato dalCampo diFpenfaldagne di quad di Bormida; it

 beio l'intenocicon molto tagure, peruoferwane di tare ci-
 vna minà nella mezzz hura dus aq Martiota conde quadefecenzandar'matia quatro Swixteria; quiui fifortificarons cóligabsionsfacthetti, celtenj pieaidi corrat Di manjéra:
 chérimáerramotidella coniracania parejn quefo conflir: to, arriuatodo al numprodi ducento, con mohi vefiziali, e de'; noftri vente reltapono folamente cinque vccifi, ed altrec-


Po agofor, rentazone ispagnooli di ricuperare la foderta punta, e ne ottennero felipemente Pintento; nd perche furonoda'nemici itraordinasfamenstcaricatí, li convenne abbandonarla. Penciò efiendo Ratrgti affediansi auserini da vnfoldazo Irtandete fuginp dal notro med Campo lare; che i Spagoüoli vi haueazno in quel Potto laíciati quindici rrà mortt, e ferity e permendo molno tollife affiquexa imprefa, conne quelli; chedeliduraumo di acquikue il rimanerite della detra mezter luna, Ii diedero ancora liffalto werfo 1 a
 suricon astifixiatiffucthi da quallir che le difendetano.
Alle dieci hare de gti vndeci,doppo hailer'inootri mindato inaria we fomello foceso la punta della folfa dela neza huna
 rocio il pofto dé dénici, cos hawerpe di cotiors ammazati alcuint, olcre qualt, che nel medefrno fornelto hebbero prima della morte ia lepolkurt if nell'ifecta matcina s preate itMatho di CumpoGiacoma Oitauisno Ghithiv vaniss:
 - Dila Guthe . Circale diecinquphore dellifeffo gioxmo il Omerale bino di Velatimanshe cen molta difigeiges, et

 Pompeo Zoburri di vifither aleuni Poftiverio il ato i doviscala Chic fadiBethem, fueri della Porta Marengi $i$ ed havendaghiefinetian., mollá timando gli cuidenti pericoli delle memithe archibugiate, fecero mi alzare vn ciderroò fa Fortino, ed illanotte feguenie, firond d'ordine del inodebioe Vetendia gectate alcume bombe ne' Fortini de'nemici, mad fenx́aeffant alcuno per la paca pratica, e lperieaz 3 demores bardieri . Hasenda in quelito the exke offemato li ooltri, che
 tirfalle veacidue hare delt dodici-dhl decto Agofa dalle
 affill cib, che opecato havenano in neajci; gratio le Galerist
 da glifteefi, da glifitedi rivalferone hui o oquinarodi quei folv




 came nemiche facesano ribtornbare liaria co'i vicendeuoli tis ne'fortini, e oeltertiaciero's scnel medefims sempo valendotnemici fearicare centro ispofti va Campones sécoefe accidenalinence il fubeo in whe delore bariti di polucre s dalla quale furno molis di effistrixatialla:ia.
L.spagnuoli, ch'eramo allia difefa ded fopriccennato etbeico, $\operatorname{fa}$ pertarono contamo valeie, che it Copte dit Fuenalaldagna filaciob intendere di voterhi curcirimunerarejaznzintoli di grado ing:ado; conele-nenide it principio st ual'efo fertoill fegueque giorno delli ivedici, nel quale inuid egli, nenere campragia ua di la di Bmomida col fuo efercico, dal Corriere di bronto (queforty nom palla di bronzo grofe come quetla d'vn quarmadi Canuone, vela di denra, conva ferame, dal gasle vi li rinethiudonoletrevine, \& poifichinde cerren turaccio di bronze farto à vite 3 \& quefla palla pothe nel Cabmone conla lolira poluere, faranda vicendenolacente dall'vno all'altro Campo, tutizielta pecò, non vi'fia fiàli Compi molta ditzaka' it bigheroo del grado divne déLuogozenenci del Maftredis Cain po generaleà Leimo de Pores.
 gnuola, ed à fuocarice flewe fompre l'attaceo tella Megza luna della 3 bratta, difendendohn con quet valoré, che ì cutti
 gra Xo mevitevoic; ed ildityi cation di Sergente maggione fu peì dal Fuenialdrgarconfórro al Capiranosalfontu Alcaria per fi froi moti meriet, effendofi eglizancoma portztu coraggiofamente nelfadetcoratizeca. Fratranto, il Fucnialisaona fece piamate nelfor Campo yor thou batteria, che
 ed infelto di manierala di hriCaustle ria, mentie queri.. la he ftaua diguardia ne'fuoipotis, che larneceflito à lema ilid di là, come fece, bauenioil dileguente, alli quatordici, witron


Ponte, ed i Canoni al Poftodiprima, cơiquali prolegul La batteria, cosi contro le Mezze lune, come contro la Città. La notte poiappreffo, gli affedianti diedero il fuoco ad was Mina fotto la Merza luna di San Martino, dalla quale non fegui effetto alcuno ; e nellifteffo tempo, che i noltri getrauano le bombe nel Campo de'semici, ì fne d'impedire il erauaglio loro, nè fcoppió vna, che offere molto il Bombardiere Valenzano, il pil pratico, ed efperro frà curtigli altri di tal profefione in quelto alfedio. Alli quindici, giorno dell'Afluzzione gloriofa di Maria Vergine, mentre $\operatorname{i}$ nemici lauorauano dintorno alla Mina fotto la Mezzz luna Baratea, fe n'accorfe va'Alfiere riformato Spagnuolo, che affiteua al cavo della contramina; onde con wo pugnale daxitrè, ò quattro colpi doue fentiil romore s'apri in quelliflante la rerre, efondò vo Minatore de'nemici, qual'era Catalano. Contuttociò nontralafciarono effi di dare alle dreciott'hore incirca ll fuoco ad vn'altra Mina, dalla quale rimafere coperti folamente quattro de'noftri coldati.

Frattantn, effendo fato auifato il Conte di Fuenfaldagna, che il Proueditol enon haveua pil grano per farele razioni di pane folite al darfi alla foldacefea di quefto Prefidios e che non vi erano danari per rimediare alle occorrenti neceffità in quefto affedin; ne participò egli col Commeffario gencrale di Caualleria Raimondo Bagliani, e lo pregbà volerne fcriuere, come fubito fece, à tuo fratello Valerio, Il quale con prontezza, e puntualisà grande fomminittiò zutzo il prano, che faceua dibifogno per il Prefidıo, e trè milla fcudi ; come anche diede gran quancità di legnami, per fare le palificate, ch'erano di tanto bifogno. La onde s'acquiltaro*o li detti fratelli appreffo il Fuenfaldagna grandiflima lode; come anche if fopranominato fratello dell'Autore di quefti Annali, nell'oceafiope dell'a ffedio della Patria, diede in preftiso al Gouermatore Ferdinando Garzia Rauanal, ma a bsona fonma di danari; fomminiftrd per le fortificazioni va confiderabile numero di legnami; ed efibi con'verace affetto, quanto reneua nela fua cafa; onde in tetimonio di quefti, e de gli altri Copranartatifuoi feruizi, fece il fuderto Governatore ma fede, con la quale tefificì al Rè, che il Ghilini era meriteuole di qualunque mercede fi foffe degnaea quella Corona di farli. Il Priore poi, ed i Deputatià queHo gonerno, attefero à prouedere per gli occorremei bifogni, carri, falcine per terrapienare, pezze per medicare li feriti, oua per gli ammalati, e fieno per la Caualleria; orditharono ancora, che gli Ebrei sborfafero, in forma di prettieo, due milla lire, come da effifurono prontamente sborfare ; \& li medefimi, oltic di cid, fecero la parse loro, mentre duro l'affedio.

Allifedici, hauendo i nemicidato il fuoco ad wa Mina fottola Mezza luma della Barstra, rimafero da quella vcidif due riformati Alferi, mentre ftauano di guardia nel Corrisore delli trentafei pozzi nella detra Mezza luna fabricati: e circa il mexzo giorno, Ccorlero alcuni de'Cauai leggieri dell'efercito di Fuenaldagna infino al Fortipo de gli affedianti, ialutandoliconmolte archibugiare; ed a gl'fteffi fd pofcia refo il ialuto da'nemici, che rauane diguardia ne gli altri' Fortini, La notie feguente $f$ fenti circa le quattr'hoie vna lcaramuccia col fparo di molte Molchettate y ed alla mattina del giorno appreffo fifcopri l'auanzamento fatto dal noftro efercito con due Fortini dentro la Bormida in vn firo di ghiara ilolata, difanti dalle prime Fortificazionide'nemici,fei, ofette braccia incirca, e dalla riuz di quel fiume vn tirodi Archibugio: Per la fudetta facenda effendofifatro vn Ponte lopra i caualletti, entrarono nel detto fiume alcuni Vffiziali portando quei caualletri sul le fpalle; ed il Conte Maftro di Campo generale Galeazzo Trecti con rifoluzione inuero eroica ,e degna di lui, entrato à piedi nell'acqua, fì it primo di retei gli altri à collocare i fudetti cavalletri, niente it imando l'euidente pericolo delle Mofchetrare de'nemici. Doppodi che, effendok alli diecifette dellifeffo Agolto del tutto auanzato col fuo trauaglio lefercito di Fuenfaldagna diquà di Bormida, li nemici fe li concrapofe ro con un Bonetto furori della linea loro fabricato, e tentaronto didisfare il urauglioà noftri; mà li fu impediza di tal difegno Pefecuzione, con haverli coftretia ritirarfi dentro Le fortifickioni loro; nel qual mentre-atendeua l'vna, e l'al-
rra patte a lavorase fotio terra ineorno alle Mezze lancifo pratcennate. Alli dieciotto, effendo venuto à remderfion Francefe, diede auifo, che i nemici haueuano tralportato in Valenza il bagaglio lorninfieme col Ponte, che teneuano nel Tanaro lotto Ia Chefa dei Crociffo: Huvendo poigliIteffi alle ventidue hore del fadetro giorno attaccaro il fuoco ad una Mina fotto la Mezza luna Baratta, non vifultò altro effetto (à cagione della trentalei pozzi dentro da effa Mezza luna fabricati) che d'hauer sbalzato in aria min pezzo di fleccata, ch'era nella foffa. Finalmente fi congerturd, che inemici voleuano abbandonare affatto Paffedio per efferfí leuati da'quartieri loro verlo Bergoglıo, con hauer'abbrucciace le batacche, al che diede principio il quatriere d'tclara; di poi feguitò quello del Biflone; ed vitimamente il Prenclpe diconty fece il fimile : \& cofi di mano in mano andarono feguitando glialtri quartient:Ad vn'hora poi della notte fi chiarirono i noltri del tutró, che del zutto i netmici marchianano lenza fare altro mouimento, come fegul, baueodo eff dato ad Aleffandria I'vltimo A Dio, cofi Iddio 1 Is compiaccia per fua mifericordia, che fial'vitimo. Nell'ifteffo tempo inofri, ch'erano nelle Mezze lune, entrarono nelle nemiche Fortificazioni, enonmancarono di berfaghiareda tutue le basde co'i tiri dell'Artiglieria la marchia loso eongran danaso, li fquadroni de'qualifi difcerneuano, $\mathrm{CO}_{3}$ me fe foffe tiato di mezzo giorno, per le fiamme grandi, chre d'ognintorno vecie dallincendio delle baracthe, rendeuano ben chiara, e luminoia l'oft ura notue. Di maniera chefe n'andarono effi tanto all'improufo, e coo tantodifordine, lafciando adietro molti, carri, palle di Cannone in gran numero, moltibarili di poluere, \& varij militari ordegni, che Giporeua con ragione dire, effer dall'affedio di quefta Citta più tollo fuggili, che ritirati. Cofi terminarono itemerarij sforzi del Duca di Modona contro Aleflandria, non havendo egli dal di lei affedio altra glotia riportata, che di hawer datoquahunque polfibile terminio al Territorio diquefa Citrè, il quale fí ricorderalempre delleinumade, \& pial che barbare oftulità dallefercito fuo contro di fe dimoltrate. Contutroció f tiene per certo, ch'egli habbia pel pree fenre affedio fatta perdita di fei milla loldati incirca; com-- prefo i fuggitixe prigroni,oluegli Vffiziali,che faranne dincornoed ottocento a e benche habbia con due milla tiri di Artiglier ia incirca trauagliata quenta Parria, tuttuuia non tono rimale, le non tré perfore colpite y ed il danno fatio ne oli edifizijè di poca confiderzzione.
La hberazione dunque di queto affediof deue a Dio, alla Santiffima Vergine, ed alli Sanci Protetiori della Cirta con ogni ragione attribuire in virtul delle orazioni, e dimozioni grandi, che in tutte le Chiefe da ogni forte di perfose Gifono fatte; ed in particolarenel Duomo, dowe molte volce fielpofe il Sabciffimo legno della Cioce: Nella Chiefa de'Padri Giefuiti, nellaquale fitenne per tutco il cempo delTaffedio efpofto il Sanciffimo Sagramento, con continue Nouene.à Maria Vergine, ed à ghi Angioli, ed a Sanri Ignazio, e Xaverio ; Per opera exiandio de glifteffi Padri, fifeceso in diverfigiorni urè molto efemplari Proceffionijdi ponitenza, cioè vaa de'loro Scolati uurtifcalzi; |'altra di Donne, \&e Signore la maggior parte fcalze, \& tutte coperte in abito di penitenza; ela teiza di fancialli della Dottrina Chrittiana, wutri parimente fealzi con refte di mortinelle mani, e Crocidi legno sil le (palle, che ánularono viftando zuace le Chiefe della Cittż. Li Padri Capús zini f conduffero in proceffione con vna fune al collo per ciafcuno, İ rimerire nel Duomo la Santa Reliquia dellegno della Croce, ed in San Girolame la miracolofa flatua di Maria Vergine di Loreto, con hauer fatte nell'vno, onell'altro diugtiffime orazioni. Li Padri Domenicani fecero nella Chiefa loro di San Marco dure Nutene, cioc̀ alla Beatiffima Vergine del Rofario, ed a San Domenico 3 ed altre particolari diuozioni; come anctre in San Bernardino, in San Francefco, enella Chiefa de'udettiCapozzini fi fecero trè Nouene a Sant'Antonio di Padoua. In San Girolamo parimente ed in altre Chiefe fif fono fatte molte, \& varie diuozioni .

Nell'occafione di quefto affedio, tutti li Capitani, ad altri Vffizialico'i Ioldati loro fi fecero nelle due Mezze lune attaccate da'nemici, eccellentemente valere; come anche
tutra la Nobiltà, e Cittadinanza Infieme con quei pochi paelani, che vi erano, efimilmente il Clero, ed iReligiofi dimodrarobo laffetto, màmoleo piu gli efferti nelditendere con ogni pofibile maniera quefta Patria. Stettero tutti con vigilanza grande, maffime dinotte, affiftenti alli Polti d'intorno alle mura della Città deftinatili da quelli, ch'erano alla cuttodia dieffi deputati; nè mai, durante laffedio, depofero l'armi; ed il ripofo loro, fenzz mai fpogliarff, fil fimile à quello delle Lepri, a finedi effer ad ogni occalione di menico attacco maggiormente pronti . S'acquitò in oltre in quetto alfedio il noltro Podefti Francelco Bernardino Bigarola, da tutta la Città una fenza fine grandifimalode, per hauer dimoltrata fempre gran prontezza, e diligenza nelI'affiftere, cofi alli commani neceffarij bifogni, come alla difefa della muraglia in particolare di notte tempo, doue benifimo fece al pari di qualunque altri la parte fua: Di modo che non potè operare d'auantaggio, fe foffe ftato Citradino di Aleffandria ; onde fi può, anzi fí deue dire, ch'egli A con la toga in efercitare la fua Podefteria, e conla lpada nell'occafione del prefente affedio, ad virumque paratme.
Seguird pail linimico la fopraccennata notte la loa marchia verfo it Cafale déBagllani, e di quì alla volea d'Ouiglio; nel qual mentre alle due hore incirca entrò in quela Cimà il Conte Maftro di Campo generale Trotti conalcuni Vfiziali, enellittefo tempo effendofi cominciato nel Duomo d fuonare le Campane, feguitarono appreffo tutce l'altre Chiefe in fegno di commune allegrezza. Nel feguente giorno, allidiecinoue, ficonduffero inemioi conl'efercito loro da Ouiglio alla Rocchetta del Tanaro, per andaifene verfo. PAftigiano; ed il Conte di Fuenfaldagna con ahtriCapidi guerra entrò alle ventiduc hore in Aleflandria, efubito andò à (montare di Carrocchia nel Duomb, doue alpertaro dal noitio Veicouo, fil affiftence al Te Dexm, che iuifolenmemente ficantò in rendimento di grazie à Dio per la liberaxione dell'affedio; doppo diche fícaricò perallegrezza turtal'Ariglietia dellacitra; e di Borgoglio. Vi emrò atcora poco doppo, infieme con la fua Corte il Duca di Mantoua.

Alli venti dellifteffo mefe, fal fgrauata quefta Cittì dell' alloggiamento di feicento Cauai leggieri, con efferuilolamonte rimale di prefidio due Compagnie daltri Cauai lesgiefi ; e di prefidio ancora vennero quid due Terzi di Fanteria, cicè vno di Spaguroli, el'altro di Napolitamiz Nel medeffmo giorno il $G$ vermatore di. Valenza inuià venti foldati à rinforzare la guarnigione di Mantecaftello, la quale int tutto arriuò al numero di Ceffanta fanti incirca.
Nellifteffo di ancora, il Duca di Mantoua, che ruttania dimoraua in Aleffandria, inuitato dalle Monache di Sanes Maria Madalena, ficonduffè fentise nella Chiefa lorola Meffa, dalla foane armonia delle due cantatrici Monache di effo Monatero folennizzata le quali fonole Suore Monaca Feancefca Conti Alelfandrina, ed Alma Colomba Graffida Caltelnuono di Scriuia : Dipoi andatofene quel gran Prencipe alla porta dell'iteflo Monaftero, fenti va Dialogo in mufica fatto dalle due fuderte Monache, fingendo l'vna di difendere in linqua Spagmaola le ragionidel notro Catroli-
 ma quelle del Rè Chriftianiffime di Francia Lodouico XIF. del che fe ne compiacque molro il Ducasil quale parimente titornatouial do po pranfo, diede orecchio alleccellentiffimo canto de!' - medefime, suu Religiofe, \&2 fi degnò di riceuere vna regalata collazione di varie cofe dolci, e di efquifri vini preparatalida quetle Suore. Nel leguente giorno alli vent'vino, hauendo farta da quefla Citrà partenza ilfudetto Duca, e'l Conte di Fuenfaldagna infieme con tuttili Generali,e Capi dell'efercito,ch'erano entrati qui,fe n'andd quello a Caiale, \& quetto à Pauia, per iui curarfi della fua indifpofizione.

Alli ventidue del medefmo Agofto, le Monachedi Sao Sebaftiano, che per fortrarifial pericolo delie Cannonate, mentre inemicialfediauano quetta Città, fi erano,conforme fiè di fopra narrato, ricouerate primieramente nelle cafe de'parenti loro, e poi nel Monaftero di Santa Cbiara, ritornarono a San Sebattiano.
La notte poi fufleguente delliteffo giorno, li Fratacefi,
che dentrodi Montecattello con vn Capitano tauano di prefidio, atraccarono il fuoco alla mina, che forto à quel' Cattello haueuano potta, dalla quale rifultò alla Torre vna fpaccatura dal fondo di effa infino alla cima; erimarero anche gli edifizija quella contigui, notabilmente fecffi. Doppo di che abbandonatolo, fi riduffero dentro di Valenr za; ed alli ventitre, il noltro eiercito, che dimoraua nella Valle trà Piouerz, e Baffignana, fí conduffe di là del Pò in Candia, Cozzo, Valle,ed inaltre citconuicine Tefre diquel12. Lomellina; come anche i nemici,doppo effer alcuni giopni dimorati nella Rocchetta del Tanaro, in Mafo, ed in alcune Terre dell'Imperio, fecero dindi partenza, con hauer prima dato il fuocoadalcune cafe furori delle mura della fudetta Rocchetta , per haver iui trouzti alcuni loro boui da paefani depredati; e per lifteffa cagione incrudelirono ancora col fuoco verfo molte cafe del fopra detto Mato: S2ccheggiarono in oltre la Terra di Bergamalco in Monferato, e Momberfello Feudo Imperiale. Dipoi marchiarono con l'efercito loro à Moncaluo: ed alli vent'otto dello Iteffo Agofto conuoglia rono dalla Città di Alti dentro di Valenz2, con la fcorta d'vna partedella gente loso, cre milla facchi di farina, e molta munizioni da guerra.
In quefto mentre che li nernici tenneuano Aleflandria frettamente affediata, la Citta di Pauia foce particolari orazioni, e diuozioni à Dio per la liberazione del fudetao affedio, come di poi fegui; ed all'zuifo di cofi felicefucceffo clla dimoftrò fubito allegrezze grandi efpreffue affatto de! fue verfola dollia Pattia cordiale affetro con gli effteti: Laonde il Priore, ed i. Deputatial gouerno li réero grandiffime graziecon via lectera, della qual'hebbero alli ferte di Settembre la feguente rifpofta.

1llufriffimi Signvi, e Signoricollondi/frui. Furmon fimate figlotiofes, $\frac{\rho}{\text { trionfanti de matroil popolo di Pamia le fagmelate }}$ vistoriad ell inuiste cistà di aliffandria, won foloper offerfirefa -imfigne debellatrice déGalicici fureri, ma per efferfe comferuata fortifime Anctmarale di tusto il dominio di milase, che did ghorioff trionfi nè rifonorma in susti gli angoli della cistà mofwe . fonove rodi đ'imm enfa allegrecke, accompagnata de' humimof fnochi: DR quefit manifeffi fugmi di fwiscervase affate yerfo le
 - Aase di pronte cerxijpandenza in tutil li foceli, per lafciarne ancheid pofevi momoria imdelebile delle noffecommuni insemdenge, de alle S: ignarie Vofire illuftrifsma facciame riweromza. -Panje, li 7. Sestembre, 16-57. Dolle Signorio Vofre Illuftrifime Dimaiffimi Servisori, li Dapusatial Gomerno dilla Citicidi Pamix., $\alpha$ gofo Conai camcelliere.

La mattina delli noue dellitilteffo mefe, faceffimo petdita di Agottino Demenico Inuiziati, huomo inuero non meno per la fcienza d'ambe le leggi eceellente Dottore, che per la gran dabbennaggine degno di Comma lode, anzi d'efler imitato, Il quale ferui molti annidi Vicario generale al nav ftro Vécouo Frà Deodato Scaglia con tanta rettitudine, \& fodisfazione di turta quefta Patria, che apprefse di efsa viuerà per fempre famofo, e celebre il diluinome. Fù al fio corpo data lepoltura nel Duomo frà gli altri Canonici fuoi Coleghi,effendo eglittato Penitenziere in!quella Catedrale : \& nel medefimo giorno, doppo haver i nemici vate turte le poffibili oftilita in molte Terre del Monferato, e rif colfa da altre la contribuzione, sloggiarono da Moncaluo, e dalli circonuicini Luoghi; oue fi erano quartierati, e piglizo rono alloggiamento in Gabiano, Camino, e Ponteltura, con dilegno di paffare di là del Pò, hauendoui per cal'effetto alli dieci fatto calare à baflo da Verruatrentorto burche per faril Ponte ; raz effendo per le continue pioggie de gli antecedenti giorni crefiuto quel fume, leuarono il paedefimo Ponte, dubitando, che non foffe dalla crefcente dell'acqua condorto via. In quelto mentre, ad ogni buon fine il nottro efercito leuatofi dalli Pofti di Candia, Cozzo, Valle, ie d'altere Terre, fi pofe in quelli dipaleftro, Caltelnoceto, ed in altri allungo del fiume Sefia, per accorrere doue haueffeso richieltilibifogni, ed inclinato inemici, elfendow nell.ifteflo tempo accrefciutte di gente le piazze verfo il Nouarefe.
Allidodeci del fudetto mefe di Settembre, il Maffro di Campo Conoc Franceico Gattinara Gouergatore di Frafca.
solo,
roto, attaccò con vria parte del Prefidio diquella . T erra, la Torre diSan Diego, che gíace dirimpetto à Valeinza, vicino al Pò, guardata da volurgotenente, ed vn Sergente con renti fuldati Fráncefi; edrnfazio difetre hore, di notte cempo la ricuperò, hauendo egli dato ad inten lere al fudettir Lungbenenre ${ }^{4}$ hhaver fatta fotto di effa Torre la - fima émencre zoltur forti di là, pét charia fi della certezza della Mtoa, eutrarono i Spagnuoh; ond'egli accortoli dellinganno, s'acocrfénfieme diñon effer puù à tempo per capiadre; ble il concelfe palfaporto da andariene cen la lu coldatéca in Francia : Dipoi i alli quatrordici delliftefso mefe, il feitetto Maltro di Campo d'ordine del Conte di Fuenfaldagna fece volarela fopraccemata Torre, à fine di leuare à nemicil'Antemurale di Valenza contro Frafcaro10. Fratmato l'efercito noftro, che dimoraua in Paletro,
 cloè pacte velfo Mbrtara;e pante verfo illudeten Frafcarolo, permferùarégli andamenti del Nemico; Il quale non manton to nelbe pilf to alli diecinoue dellilleffo Settembre di la deppd, correflede principibia paflare ancora dila della Salia; tha perche firuppe il Ponte di barche, ch'egli haueua punonella Sefía ditimpeto à Paleftro, rimafero trecento incitica de'fusi Cauaileggieri con quale tie fanteria di liz dellitteffo fume; onde ti fubito pedito contro di loro vn buon numeredi fol fatia cauallo fotio il comando del Commiffurio gènerale della Caulleria di Napoli Ayme Sanpietro. Ne dli vicitrit giorni del detto mefe, i Francefi ríafurzatid di due Regimenti venuti da Prouenza, palfarono cintutrol'elércitóloro di la della Sefia nella Lomellina, e nel Nuarefe, oue trouarono abbondante fieno peria Cadilleria; edil moltro efercitò nonmantò di coprire le piu importanti, e dal Nemico minacciate Piazze, \& ipeziai-

- méreFraficarolo, effendofi diuulgato, ch'ègi haueffe hauuco precifóordine-dal Ré di Francia di tentarne l'acquitto ad nutianea del Gouernatore di Valenza, Marchefe Valauer, che voleua in ogni modo leuarfi cof vicino, ed alla fuderta Plazża pregiodiziale offacolo. Effendofi poi li nemici ruanzati ne piini giorni di Otcobre nel Nouarefe, fcorfesocon la Cauallerialoro in alcune Terre di quel Dittretto, trattandole non oftilmente, ma barbaramente fenza rifpetto alcuno in particolaie verfo le Chiefe: Et nel medefino tempo entrati li naftri con l'efercito loro in Vigeuano, Pettero vigilanti, e diligent inella conleruazione delle Piazze, fopia le quali poreuano hauere i nemici qualche difegno, confirme al confueto loro: Alli dieci del fuderto mefe, fermo ; e doppo hauer eglifatra dimora l'ifteffo giorno, e la notte appreff in' quelta Città regiamente trattato dal Gouernatore Rauanal nelluo Palazzo, partìla mattina feguente alla volta di Milano, per dilà portarfì Mantoua.
Allitrenta poi dell'itefff Otrobre', il Conte Maftro di Campogenerale Galeazzo Trotti; che haueuz cón voa fua lettera lupplicato il Rè Filippo Quarto à volerlı concedere grazia di rinuzziare illuocarico, tando le indifpofizioni, che lo impediuano à poter in effo percuerare, ottenne la grazia, come appare dalla lettera in rifoolta icrittalid al medemo Rè, la quale trafportata dalla Spagnuola nell'traliana - lingua, contiene il tenore feguenre,

Conte Galeazzo Trosti $\operatorname{mio}$ Mafiro di compo generale delfefercilodi Lombardia. Hawende riffo quelto, che mi rapprefentate nella vofira letivera delli 26 . di: Agofio circale imdifpo$f^{2}$ ioni, che impedifiono il poter continuare nell'eforcizio del desto carica, e quello, che mi hà feristo il Conte di Fuenfaldagna nslla medefoma ragione, Vengono ad ammessere le rimumzia del $p$ offe, che hanete di mio Mofiro di Campo generale dell' efercizo di Lombardia, econicederò la licenza, che dimandate di ritizarui da quilio , diffitacendomi molio , che non teniate la faluse necoffaria, per contixuare, conforme havese fasto fino a quefi'hora. Però ricuperandola ( come fi deus ferere) terròmemoria d'impiegarela veftre porfona fufficientemente. Da San Lorenzo alli $3 \mathrm{c} . \mathrm{di}$ Ottombre, 1657 .amm 1oel Rey. Pedro Coloma.

Frattanto, $\operatorname{Francefi,doppoch~he~bberoriceuuto~ne'primi~}$ giorni di Nouembre vn groffo conuoglio, che dal Piemonte ili conduffe il loro Luogotenente generale Signore d'Eftra-
des , abbandonarono il Territorio Nouarele; \& pieterola marchia verfo Valle: B eme, e Sarti, na, per dindifar itcortare altro conuoglio di farma, e leg:a dentro di Vaiciza; la qual Piazza era Haca da loro alcuni giorni prima, non folmente di Caualleria, e Fanteria, madi viueri ancora rinforzsta , con haverui lafciaca fuffiziente quantità di danaro perferuizio di quel Prefidio. In quefto mencre, it noltro efercizo andè offeruando gli andamenti loro, per accorrere, oue haveffe richiefto il bifogno, a fine di render vani gli attentati loro. Dal Vercelefe poi, oue dimorarono inemici alcuni giornificonduffero circa la metta deliudetto mele nel Monferato di làdel Pó, effer:tofi alloggiati nelle Terre di Bulzola, Morano, Villanunua, Cornc, Torrione, ed in altre circonuicine, à cagione delle conimue pinggie, che impedirono la marchia loro; nel qual mentre i nuttricol Ponte, che temeuano pronto foprail Po fotrola Giarola, fettero diligentemente of ruandoi dilegna del Nemico: ed il Conte di Fuenialdagna rihauatofif dallindifpoizione, che l'haueua tratteruts in M lano, fe ne venne alla vent vno del fudetto Nouembre in Pauia. D ppo hauér il Nemico dimorato alkuri giorni nelle fopracennate Terre del Monferato, e nella fi aura di Catale, li portò di là verfo l'Altigiano, con difegno di paffire il Tanato, ed incaminarfia conuogliare qaatero milla foldati del tuo eiercito per la ftrada del piacentino alla volta del Modonefe, \& pofcia feruarne il raftante in quelli paefi, conformé à gli or Sini del Rè di Francia portarilidal Signöre diBas; ch'era - limamenre venuto da quella Corte al ludetto etercito nemico s efrateanto inoftri' paffato il Pò alla Gianola, s'awanzarono alliventidue dell ifteffo mele doordine del Fuenfaldagna \& preoccupare i Polti di Catielnuouo di Scriuia, Pontecurone, Voghera, ed altri per difturbare la marchia del Nemico tutto intento à patha fene con la furecta foldatefca yerfo il Piacentino, e di qui nel Modonefe. Mentr'egli dunque per tal'effecto, alli ventifette del medelim? Nuuembre faceua condürre le barche fopra icarri da trear'orto paia di boui, pér fare vn Pontelu'l Tanaro forto San Bartolomeo nell'Altigiano, à fine d'incammarela fua gente verfo Acqui, e Nizza della paglia, i paefani dell'Aleffandrino, e d'alere contigue Terre, vnitifi fà di loro, allaluono i fodetti carri, evia conduffero tutto quel beftiame ; il che difturbò non pocose feee tardare alcuni giornila fua marchia.

Nei fudetto giorno, il Tanato diuenne in vn fubito cof gonfio, ed arriuò à tant'altezza, che formontò due biaccila Cbiefadel Crocifillo diftanre vn miglio incirca da quefta Città: Suelfe dal propio fito vino de $i$ Mulini, che ftanno nel detto fume fotto la Terra di Solero :altri tre di Aleflandria portò̀ feconda deliacqua, nun però molto dilcôto ; ed vno ancora pofe poco meno che in totale rouina: Sradicò, e via conduffe una gran quantità di arbori, e legnami, e legna d'abbrucciare; ed altri grandiflimi danni cagionò allicampi dalla riua di effo fiume poco difcofti, e maffime alli feminati .

Alli ventoteo poi dell'ifteffo Nouembre, circa il mezzo giorno , la Reina Maria Anna felicemente partorial noftro Rè fuo marito Filippo Quarro, il Prencipe delle Spagne, che fù battezzato dall'Arcuefcoun di Toledo Cardinale Sane doual nella Capella Reale, effendo ftato il bambino alzato al facro fonte da wn Ftare Fiancefano falzo, edallinfante Anna Margherita figlia del fudeten Re, \&e poltili tre nomi, cioè Profpern, Fulippo; BaldaGaro.' Ne'medefimi giarni, fino alla meta incirca del ieguente mefediDereme , dimorando tutrauiai nemicinelle Terre del Munferato inferiore, \& dell'Imperio, lafciarono iuidelle barbare oftilità - Ioro notabile memoria; poiche non contenti d'haverle faccheggiate, \&e parte ancora fottopoife à contribuzione, diedero ancoral moltiflime cafe il fuoco; e feczialmente in Bergamafco, Terra di quel Monferato abburcciaruno venticinque incirca edifizi di cafe, \& caffine, Dipoi, non effendolii rimafe altro da faccomannare nel fopraciennafó paefe, l'abbandonarono; ed alli quattordici delliftelfo mefeauanzatif nelle Terre dell'Aleffandrino, cicè Borgorato, -Sezze, Gamalero, Caffine, ed altre , vfarono verfo ptre indiffer entemente la crudeltaloro, con hauerli datriiliacco, disfate le cale per abbracciare ilegnamidieffe; 8 z ad alere attaccato il fuoco.

S 2
In

## 324 <br> A $\mathrm{N} N \mathrm{~N} \mathrm{~L} \mathrm{I}$

Trquello mentran Cone drenkaga mando denrodi Ve ghera il Maftro di Campo Conte di Alfentar con cirquectno Eanti, ducento Cauaileggieri, equartro pezzi di Auglie:a, pergurdia diçuella Terra, infino àtanto, che intmicibauctiern fatta la marchia loro nel Piacentino.

Allidicciletre dell'iftelfo Decembrei paefani dell'Alefdandrino, e Monferato infetiose andarono adalfalire vn quartiere di Erancefi nella Marenzana, luogo picciola del fudetto Monferato, doue ltauz in alloggiamento vna Compagoia di Cauaileggieri, e fecero bortmo di tutri quei Caualli in numero di trenta, con quattro Muli, e tutto il bagaglio del Capitano dieffa Compagnia, che da queí paefani fa amazzato : fecero ancora prigioni cinque de'fudetri foldati,liquali conduffero in Aleffandria, con elferfiglialtrifaluaticon la fuga. Ne gl'ifteff giorni vedendo il Fuenfaldagna incaminatili Francefi per andarfene di là da'Monti, a fine d'ini fuernare, diede ordine, che li notri parimente fi riducelfero alli quartieri d'Inuerno; ed egli auniatofi alla volta di Milano, per efercitare il fro gouerno, entrò alli dieciorto del fadetto mefe in quella Città incontrato, ecomplito da turrili Tribunali,e dNla principale Nobiltà. Oltre al fuderto bottino, nè fecero gli Alelfandrini paefani alli diecinoue vn'altro ditrentadue Alini carichidi ferramenti da'nemici depredari nelle Terre, dou'erano alloggisti,mentre gl'ilteff nemicili conduceuano dal Bofco, e Fregarolo. alla polta di Frefonara, Bafaluzzo, e Predola, nelle quali Terrefaceuano dimora.
. Itauendo già la Citè̀ di Aleffandria nel fuo publíco Confegio fatta elezione del noltro patriota il Padre Mretiro Lugi Buzzoni dell'Ordine di San Damenico, affinche fe nizndaffealla Corte di Madrid, per rapprefentare at Rè noIfro Signore le miferie diquefla Cirtà, ed il molto che hà parizo nelie guerre di tantiami, e malime nell'affedic po. folinel preleutc anno dall'Armi det Kè di Francia, efuppiicare quella Catrolica Corona di qualche aiuro, hebbe la Citià ricorio al Gouernatore dello Stato di MilanoilConte di Fuenfal@agna, percheli faceffe grazia di due lettere di raccomandazione indrizzate, cioc̀ vna al Rè, \& l'altra al dilui fauoriso, e famigliare Luigi Mendez deAro, come d'ambedue alli venti del fudecto Decembre nè fù ella d.l Fuenfaldagna cortelemente compiacciuta, lequali poitradotte dalla Spagnuola nellodtaliana lingua, fona delzenore reguente,
Al Rè nofro Signore.

E cosimanifıfa la difefa, che bàfuusa la città di Alıffandria mell occaffone dall offedio di quefi imno, elafinerza, chegliabirarii dol conzado di fsa hanno fempre manifefato m muste Loeccafioni, die fe li finocfferize del fernizio di Vofiva Maefit, che giudicud'eßer if cufazo il ridirlo: però ricurrendo ally reali piedi di Vofira Maefia perfena in nome della medefoma citiè, per rapprefentare lo State, nelquale fa srowa guella Prowinzia, mpn pilfo far dimeno, che non ricordi alla $M V$. (cormefó comegni veillai ) it molia, chem generale, of pardicolare hanpatito nolle robbe loro gli Alißandrini; ed altre lbaser efpafte con molsa pronsizza por dififa della Tatria, eferuizio diV, M. Le vise lqro, hamuo fommiriftrasi vineri fer mantenimenta della ganse diguerva, che baurua netia detta Piazza, duranse l'aßedia; percio li gindio omerisesuli dalle mercedi, che $V$. M. parlafua reale grandezza farì feruisa di comandare, the fe li faccino. nellepresenfoni loro. Iddioguardile Catsolica, Reale ferfona diVufra, Maefà, come bà bifogno la Christianitid. Milarn, 20. Decembre, 1657 .

## Il Conte di Fwemfaldagna.

## A Luigi Mender de Aro.

 Signormio. Giudico Vofira Eccallerza santo informata delli merizi, e 3uone parti de Cnesaglieri, e parcicolari di aleffandria, the per il bene, col quale fi fono fegnalati neliferuizio di swa Maefà in turte le occafiuni, che fe lif fono offerise, ed in particolare quefianno in difefa della detta citid. che man replicherì $\bar{k}$ V. E. Ia finczia loro; ma foly per accompugnare la perfona, the in mome della medefima Cistà riccore alli reali piedi di sua Maefià per Le fuepretenfooni, aggiango di piò̀, che alerel bawer offoffele rise loro, oleferfiet gratide if dame ricewno in generale de tusciquellidi effa Proumzia, hemo affifito can viveri molti di eff per fofiensamenso della gentedi guetra, che fi ritrowa dentro, duranse laßedie, eche per l'mo, sper l'altro meritano la pretezione. kd aimto, che f promettono da V. E. affinche Sua Mapld lifaccia la grazia, che desone Sperare dalla fua Reale gram. dezza, echmenza per effer fasto motino molto efenniale del bmam fucceffo. Dio guardiVoftra Eiccellenzemolii ami, come defu. dero. Milano, soq. Decembren 1657.

> Il couse di. Fuenfaldingua.

Einalmente doppo effer due giorni dimorato $1 \|$ Duca di Modona con l'efercito Francefe nell'Alelladrino, cioè nel Bofco, nel Fregarnolo, in Frefonara, ed inaltri circonuicini luoghi, fe n'andò alli yentitre del fudetto mefe à Caftelououo di Scriuia con rifoluzipne di; voler iui entrare; mà non li riufci, trouandofi al gouerno, ed alla difefa di quella Terra Perperio Cancellieri, vna de'Luogotenemi del Maftro di Campogenerale con ducenton e. refrinta foldaci del Terzo di Fanteria Napolizana Carlo dal Tufto, co'i quali refe vano qualunque tentatiuo, epolfibile sfarzo, de'nemici, elineceffíto à pigliarf a lloggiamenta fuori diefla Terra nella canti*: gua campagna, con hauerli cutca la note inquietati; ed ha\% uendo egli la feguente mattina fatra fortire nfl (puntare del giorno vna parte di giella Fanteria, megrre marchiauanoi nemici, ruppe la guardia, ch'effi haucuano lafciata ad on loro Cannone, del quale nè fece acquitto; mà effendo cormato fubitoadietro vi groffo della Caualleria loro, fù da quella ricuperato; come anche la ntedefima Fanteria pighiò, in quell'occafione à gl'itteffi nemici una Carrozza del fuderep DuCa, mentre marchiauano per la lirada di Voghera, StradelIa, e Eronio à Caftel San Giouanni, Erontiera del Riacentino, per di qui condud $\sqrt{2}$, come fecere, nel Modoneie, of nesl. Mantouano.

Daremo fine al prefente anno 1657. col fare del pefro beneunerito patriora Pompeo Robuttilodeuole mentione, Il quale neliuderco affedio di quefta Citrà , beaiłíno dimopo tiò in feruizio della Parria, e del nofro Ré con la profefione di Architetusa militare il fuo valore i. Ionperoche fenza riguardo di pericoloalcuno difegnò il Banarta d'auantialla Mezzaluna Buratta; il Fortino fuoti della Porta di Marearg.; leltrade coperte, \& Cotterranes le Mezze lune, tenagliox. ragliaze, palificate; 1 pozzi, ed altri ordegni alla diféra della Citcalpertanti; per le quali fortificazioni, mediante ilvalore défoldari, cittadini, paelani, ed anche l'auuicinamento dellefercito del Conte di Fuenfaldagna, furono coltrettili. nemiciabbandonarel'alfedio .

Nell'ocrafioneancora delinedefimo affedio, il Sargente 62 maggiore Giparn Brretta, fi fece conoicere di Architetturamilitare (perimeatatilimo Profeffore; poiche fiadopeiocongran lailecitudine in condurre il fudetco efercita al foccorfo delliafiediata a leflandria, sl gua le fortenoe tant to eccellentemente con moua, emarauigliola maniera di aprir trinciera infinoallyalinea denemici, paffando con ponti, ed autachi alla vika loro il fiume $B$ ormida, che gli obligè à leuar l'affedic; La onde fi deue al di lui valore, ed ingegno attribuire gran parte di quefto kuoceffo. In ricompenfadunque diquelti, ed alerifuoi feruizt, ful fatto dal Conte di Fuenfaldagna Ingesneremaggiore dell'erercito diquelto Stato di Milano, e delle fue Piazze.

LàCitrà di Alelfandria hebbe per Podefta Girclamo Sagaraga Spagnuolo, e per Fufcale Tullio Maria Gallarari queft'anno, nè cuiprimigiorni effendof auanzati li nemici Francef numerofiancora di otta milla iocirca urà Fanci, e Caualli dal Piacentino nel Modonefe; ed hauendo vna parre di effi fatto paffaggio di là del Pò in vicinanza di Viadana, Terra del Mantouano, lefercito del Conte di Fuenfaldagne, ed egli ancrora infieme cuil Maltuo di Campr, generale Conte Galeazzo Trotri, ed alisi Capi di effu elercito marchiarono preftamente à gli otto di Gepaio verfo quella banda, per attendere alla difefa non tanto del Cremoie, quanto del Mantouano; e doppo hatuer il Fuenioldayna vifitara la Fortezza di Pizzighitegne, stinoltrò nel Veccethado, in Parcaunlo, ed inalte Terre; nel qualmente inemici, che
 quartierati, attendeuzno à iceuere da quetli, e dal rimanente di quello tiato la concribuzione .

Elfendo

Elfendo poi alli dieciotto del fudeto mefe arriusta in A leflandria la defideratiflima nuoua della nalcita del nuouo Prencipe di Spagna, $\bar{f}$ úuonarono nel principio dellanotte in fegno di allegrezza turte le campane di quelta Città, ed il díleguente fí cantònel Duomo à dac cori di eccellente mulica if Te Denma alla piefenza del Gouernatore, de'Depistatial gquerno, edella maggiorparte della $N$ bilia, e littadinanza, e cen lo fparo dell' Artiglieria d'intorno alle mura della Citrà, e de'Mortari (opra la Piazza : e frattauto bauendo il Marchefe di Valaver Gouernatore di Valenaa difegnato di valer fare invicinanza della lua Piazza qualche bottino, andò circal lamerà di Febraio con trecente Fanti, e cento Caualli di la del Páad artaccarelalipea di Frafca. junlo, doue diede l'affalto à due Ridotti cuftoditi da wè foldatiGrigioni per ciafuno (iquali fatta la (carica de gli Archibugi loro, fi ritivarononelia ludetta Terra) ed egli con la firigenrepafindo la linea, n'anda alla Torre de Barerta, oue fece boteion di cento cinquanta pecore, tiè vacche, due boul, ettè porzi; doppodi chefene ritarnò̀ Valenza defrautiac) (celf, lun opinione diriportarne maggior preda diquella, che hanoua fatta.

All: vent'vno del fudetro mefe, il Sergente maggiore Girolamo Oitiz, al cuicarico itaua nell'Interim il gouerno di Aleffandria dimoltrò viuamente il giubilo orande, che toneus per la felicifima nalcita del noftro nuouo Rè di Spagna, con hauer nel ipuntare della notte pofte alle fineltre delia fua cafa torcie accole conmolti vaghi luminaris ed allincontro di effa alcuni artifiziati fuochi, co'i quali rimaneua I'ofcurita della noste affatro fgombrataje nel medefimo luoson fi prie pna Girandola di volatori, e raggi ripiena, con vn picciolo finto Caltello de'medefimi artifiaiati fuochi compolto, al quale., doppo hauer fatra la derte Girandola il fuo efferto, fi diede il fuoco'; enelliftefo tempo furono all'aria mandati moltiffimi volatori, e $\mathfrak{G}$ faricarono alcuni finti mortari ; doppo le quali allegrezze, fifece nella fudetta cala vas danza di inolee Gencildonne.

Nel fudetro meie il Dottore, \& Cantore del Duemo dí quelta Cirta Corlo Gallia Conferuatore generale della Religione de'Cauaglieri Gecololimitani, e'l Cauagliere dellijtefs'Ordine, \& Capitano Carlo Girolamo Trotti andarono à rallegrarfi in nome di quetta Patria col Conte di Fuenfaldagna, mentre dimoraua inCremona, della nafcira del Prencipe di Spagna : e con quefla occafone il medefimor Gallia impetrò dal detto Fuenfaldagna l'allenfo in nome de'particolari cittadivi, exerrieri abitanti codi in Aleffandria, come nel circonuicino territorio volgarmente chizmatn Corp: Santi, e nel Contado di effa Cittì, che poteffem ro trattare aggiultsmento col Goulernatore di Valenza, chepretendeua la contribuzione; equefto affenlo riportàegli con vua lettera, che d'ordinedelderto Fnenfaldagna fcriffe. intornoal fopraccennato aggiuftamento il Conte Maftro di Campo generaleGaleazzo Trotti alla Cittadi Alefandria. In cenformirà dunque della fudecta licenza, che dal Fuenfaldagna otrenne il Gallia, quelti, ed anche Giuleppe Panizzoni deputato dalla Patriz, G trasferirona à Valenza in nome de'lopraccennati particolari intereffati per le Caffine, tanto di quà, quanto dila de'fumi Tanaro, e Bormida della Cittàdi Aleffandriase fuo Diltretro coni Corpi Sapti, quali fona Catelceriolo, Lobij, Marengo, Cafale de'Bagliani, Cantalupo, Villa del Forn, Caltello del ferro, e Cafale déCermelli; ed iui doppo hauer col Gouernatore Marchefe Valatuer trattato, e itabilitol'accordo, furono fatti diconfenfo d'ambe le parti per corroborazione di eforo, lifeguents capitolí.

Prima ficontenterà il detto Gouernatore dinon molefare le fudette Cafline, e fopraccennati lunghi in riguardo de'gravi, econtinuati danni patitià cagione de git eferciti nemici; seprenrenderealcuna contribuzione, mà puramenté firmetteià à ciò, che fi compiaceranno di fare fontaneamente li detri particolare inrereffati. Ripetto poi alle Terre del Contado di Aleffandria, che vorranno entrare in quetio agsiultamenso, fi conrenterà il fudetto Gouernat ore della ricoonizione, che d'ambe le parti s'accorderà per mezzo del Gallia per il detto accordo deputato; la gual rico-. grizrione fidowerd pagare conforme alla poßibiltì di ciaf-
cuno intereflato per ilquiceo viucre: Circa poialle barchai che anderanno d'Aleffindria a Pauia, ò che da Pauia verranno in Aleffandria, nauigando !opra il Tanaro perqualifuoglia parte, \&z Luogo, quelle, cheper loro cautela varranno prendere i patfaporti, fe li debbano concedere; \& quelfe, che haueranno inercanzie, frumento,farina, e qualunique altrogencre di robba, fiano obiigati à pagare vna ricogni-. wione, confermealla nota della taffa, che ciene il fuderto Carlo Gallia cof accordata d'ambe.le parti, la quale hauea ià luoga tanto per acqua, come per terra. Che iGentilhuo: mini di Aleflandria poffno infieme coni loro lequidoқi a ed equipaggio andareferiza palfoporto in qualfuoglia parte: e luago fuori del Dittretto da Aleffandria fenza effer moleAuti, nè impediti dalle Rartite, chẹ vfifcono da Valenza, per andare in bufca : ed in calo contrario, farà tentuo il Gouernatore far reltituire puntualmente ogni cofa, non oftante, che douer dar'ordine alle dette parrite di mirarbene a non impedir'il viagaio de'fudetriferuidori, ne darli moleftia alcuna. Et il detto Governatose ficompiacerà d'inchiur, dere ne"prefenti capitoli, che le Terre diSale, \& Piouerá fano aggiultate nell'iltella maniera, e forma di quelle del Contado di aleffandria, le quali pure fi contentano difare, à quello farà, e concerterà il fuderto Gailıa, à cuifi rimeṛ tono, \&c. \& detro itabilimento vaglia per tutio il corrente. anmo 1658 , Sottofcritsa. Vallauoire. Io Dottore Carla, Gallia Deputato.

Volendo pei la Città di Aleflandria palefare almondo, come deue, con gliefferil'affetto, e diuczione grande, che profeifa verfoll fuo Rèintutie le occafioni, fece per la nalcira del fu letto Piencipe di Spagna le feguenti allegreze ze, cioè nel principio della notre doppo ilfernndo gionno di Marzo fi fuonarono in surre le Chiete per affai lurgo fpaa zio di rempo le campane; dipoi, i! Vefcouo di quefta Cista Frate Diodaro Scaglia fece vel fur. Epifcupale palazzo recitare un'erulira, e morale compwfizione, initolata Lifelici Aufpiz. all'tufante Flippo Proipero, nella quale comparue trè fismi, cioé li due di Aleffandria, Tataro, e Bor-' mida,e quello dell'Oiba, che diltante da quetła Citrà quattromiglia, enira nella detra Burnida, i qualt alternatamente cantando in mufica beliufini eacomi à lode del Real bambino, ede'fuai Auguttuffins antenati li prefagiuano delle virtuode, ed eroiche impi efe loro vna verace imitazione. Sifecero anche vederc la Piudeaza, Fortezza, e Giultizia, le quali portando gli ornamenti, e le infegoe Reali, prometceuino all'ifteffo con lietifimiapplauf la perpecua loro affifenea. Vfcirono in oltre da vna grocta le Parche dalle fu* detre virtu legare, \& minacciate, affinche s'alteneffero dal filarcurto, e dallinteffer male, come anche dal recidere prima d'm fecolointiero la ltame della vita del nato bambino; efinalmente la Religione, la Pice, \& La Profperità nel di lui nome accennata, fecerodella naicita fua la celelte figura, Cu'l pronoltico della quale afficurauanolui, e tucta la Iua Manarchia di feliciffimi auuenimenti. Nel giorno poi appreflo, she fùalli trè, fí celebrò con fulennità grande la Meffa nel Duomo in rendimento di grazie $a$ Dio per il defideratiffimo felice fucceffo della (udetta nafcità ; cd alla meta della Mefa vn Padre Giefuita recitò in Iraliane nel medefino foggerto vna eloquente Orazione alla prefenza del Vefcouo, del Gouernasore, de Deputatial gcuerno, edi gran nomero di Gentilhuamini, e Cittadini ; enel fino della Mefla f fcaricarona sul la Piazza molti mortari. Trouauafi nella fudetta funzione turto quel Tempio di cartelloni vagamenee dipiati addubbate, Copra de qualifi vedeual'effióledelli quatcre vitimi Rè di Spagna, e de gli otto vitimi Imperadori, egli vpi, eglialtridell'Auguttiffima Cafa d'Aultria eccellentemente figurati; e cialcuno di effi haueua fotto di fe infua lode vn'Elogio, vn'O le, vn'Epigrapaz ed vo'Imprefa col motto, iquali componimenti eratio tutci latinamente Gatti: Dipoi, fopra la porta di mezzo della fuderza Chiefa \& vederal l'Arma del Rè noltro con vna erudita $^{2}$ Ifrizione parimente lacina, e con vn'Imprefa col morto; come anche fe ne leggeua vn'altra fopra la porta del Prerorio, contiguo alla quale fa era collocata la tatura d'vna Donna rapprefemante la Città di Aleffandria, dalle cui poppe vícende ina in abondanza dalla mate ina infuro alla fe

## $32: 6$

ra, cadeua in due vafi grandi, affinche folfe dalla plebe, \& da'pouerifoldati aloro beneplacito, ed arbitrio beuto, come ne teguil'effetto, effendo à beuitori nell'ilteffo tempo lufficiente quantita di pane fomminiftrat a; e fopra la dettaltatua itaua vo'lfcrizione fimilmente lattina. Effendofi poi nelmezzo della Piazza fabricato vn Caltello dicauole con proporzionati coloridipinto, che conteneua vo Torrione con quatro Baloardi d'ognintorno coperti di faicine,a guila di terrapieno, dentro de quali ftauano infinit i raggi, e volatorinafcolti, fi diede principio nel (puntare della notte alle allegrezze, mentre d'intorno alla detra Piazza ftauano molre torcie accefe, ed inifopra le fineftre di tutte le cafe i humi, accjoche firendeffe conquefti, econ quelle ben chipra l'olcura motte: Gimandarono in aria infiniti volatori: $\sqrt{1}$ fpararono molti mortari parte di bronzo, e parte di groffa carta, i quali nello ltrepito non cedeuano alli fudetti ; fi accefero diquando in quando gli arsifiziati fnochi del Caltello, eficominciò ad abbrucciare illuo Torrione, fopra di cui pslaua vna finta Fenice, che nelle woragini del fuoco dibattendo P'ali, fiffaua lo fouardo in vn'artifiziale Sole, che li faua all'incontro; doppo di che ne fegul l'incendio de'Baloardifino al totale confumamento loro; come anche dcl Tortione, \& di turta quella machina. La notte poi appreffoje l'al: ra fuffeguente ancora alli quattro del fudetto mele feceil Vefcoro recitate nel fuo Palazzo Epifcopale la topraccennatacompolizione, per fodisfare alla curiofita di
a quei Cirtadini, e foreltieri, che non l'haueuano potuto fantire, effendo la Sala, doue fi recitò la prima volta, di poco numero difpettatori capace.

- Alli dieciotto poi dellitieffo Marzo fece di qui partenza APatre Maeltro Luiges Buzzeni, per andarfene alla Corte di Spagon, ed unifiplicate innome di cuelta Patria innofro Ké Filippo Quato delle grazie, chella defideraua in riltoro, e collename cito delli grandiflimi danni patuti dalfe fercito del Rè di Francia, e dal Duca di Modona nell'afledio che fu da effo pulto allifteffa Cirià : e fecopartó il derio Padre alcune lettere fcritte à fauore di quella, ed in particolare del fuo Gouernatore Ferdinando Garzia Rauanalal fudetto Kè indrizzata, la ghale tradotta dalla linglia Spagnuola nellitaliana, contiene il tenore feguente,

Come Gouernatore di Vofira Maefà in quefa Piazen, deno in compomenso della mia obligazione rapprefentare à $\boldsymbol{H}$. M. (quando vlsimamense fí alfodiate, ed atcatcatia de gli efersiti nemict) quanto in taliocsafione boे reduce d fare in fua difefa da twiti quelii di quefta Cista con sanno valore, of verace zalo del feruis io di $V$. M. quanso è poffibile imaginar $\sqrt{2}$ di can so buomi, fedeli, e fini raffalli, efjomendo le vise loro con amore, er volonid grande; aiwzando ancora con diuarf rifref chi, che fomminiflrarome alla gense di guerra, che difendena gliatiacthi; conhawerle inemici pigliasa la rarcolice delle bua: de di quell'anno. e fasse grandi rouine ne Campi, e Caffinaggi loro nel tempo, che fersers accampasi in quefo Difiresto, the fogni alli quindici ai Gugno, quando foccorfere Valenza, infino alli dieciocro di Agofo, nel qual giorno lewarono laf. fedie. In confiderazione di ewsso bo riferito, e srowandofo gem neralmente queffi fuddiii bifugnoff,e poneri, farà malso degna verfo di.ffi la grazia. che fi prometsono dalla benignida, e grandezza di V.M. la cui Catrolica, e Reale perfona guardi nofiro Signere, come ha di bijogno la chriffianica.

Nelindetso Marzo appatuero in Vvei \{auu, Citta di PoJonia riè Soli in eguale diltanza l'ynodall'altro', convncer-chiointorno al Cielo, ed vna Triade in forma di Corona, mentreil giorno era fereno, equieto ; e fotco di effi Soli fu + rono anche veduri in quantità piccioli animalerti; onde gli Altrolngi hetbero non poca occafione di efercitare fopra tali prodigila finezza de gl'ingegni loro.

Del mele di Aprile andarono attorno certi animaletti dalvilgochiamati bruchi, liquali cominciarono àmangiare le fpinhe della fegale con tanto danno, che i Malfari, e Padioni diquelle meff, furonone ceffitati, àfine ditimediarui, farlimale tire da'Sacerdoti : ene gli vitimi giornidi effo mete, lù d"Alticondotoo in Valenza con poca icorta di folfarelca un goffo conuoglio di farina, e grano infieme con fei milla doppie mandate al Gouernatore di quella Piazza Marchefe Valauet, per gli occorrenti bifogni di effa.

## A L I

Del mefe poi diMaggio fi diede principio alle Fortificazioni efteriori d'ognintorno alle mura di Aleffandria, e Borgoglio, difegnate dal Ser gente maggiore Ingeguiere Beretra; ed alli ventidelmedelimo mefe ilfuderto Valauer mandò vna parte del Prefídio di Valenza di là del pò, per far bottino di quantità dirifo, che dindi poco difcottó era condotto altroue; mà non effendoli riuicito l'intento, fir riuolfe à tentare l'attacco d'vno de'Forti nella linea di Fraicaruolos e quiui pure hauendoui trouata mighiorguardia di quello penfaua, e l'acqua nel folfo aluifima, vi fi annegarono alcunidefuoi foldaticon qnalche Vffiziale, nel volerlo paffare; e fù in conleguenza coftret̃o di ritornare pieno dimertificazione dond'era venuto. Frattanto, effendo fato dal noItro Rè chiamato alla Corte di Spagna il Gouernatore di Aleffandria Ferdinando Garzia Rauanal, à fine di prouederlo di maggior grado in rimunerazione del molto da lui operato nella difefa di Aleffandria, il Conte di Fuenfaidagna conferì nell'interim queło gouerno al Maltro di Campo d'vn Terzo di Fanteria Spagnuola Lorenzo Mompauone figlio di Giuleppe altre volte Gouernatore di quelta Cittì̀; ed alli trè di Giugno egli venne ad elercitare il fuo carico.
A gliotto incirca delludetto mefe, da'Quartietimarcid in campagnail noftro efercito, per opporfia alli difegni del nemico; ed in appreffo circa li dodici dell ifteffo Giugro feguisò il Contédi Fuenfaldagna infieme conglt altri Capi di guerra; nel qual mefeeffendofi aggimitata ul Duca di Mantoua col Rè di Fiancia, non folo di tolpenfone d'armi, ink exiandio di vera neurralicà, fece lilteffo Duca publicare vna grida, perche non fuffero i Francefin nel tuo ftato dimonfetato, ne in quello del Mantouano molettaris; ed in quella grida crala friò li citoli di Vicarioperperuo Impieriale, \& di Generale dell'mperadore nella difefa dello Srarb di Milano; ;come anche in conformirà di tale aggiuftamento i Francefípaffato il Pò, abbandonarono il Mantouano ; vici dalla Città di Mantcua ill Prefidin Alemanno; efi abboccarono infieme liGouernatori di Cafale, \&e di Valenza, la gual Piazza fù per l'auuenire corri conuogli del Monferato proseduta. Effendofi frattantoill Dica di modona inoltrato col fuo efercito nelle parti delly Ghiara d'Adda; fece iunta nottedoppo gli undici di Luglio piantare via bateria all'incontro d'vna Itoletta del fiudeto fiume ; oue tiaua di guardeail Commiffatio generale Raimondo Bagliani, e renne la detta bitteria coperta infin'a tanto, ch'egli hebbe fopra il derro fiume imbarcarala fua gente, la quale in periona egli volie vedere à paffaue; doppo di che hauendo alle trè hore di notte fatta difcoprise la batteria, fortircno alla prima canrouata le basche ia via laguna, doue thauano coperte co's ripari à colpi di moichectare; $\&$ dalie barche hauendo fabito i nemici polto piede à rerra, occuptriono la rina tutta dell'Adda, e dindi co'i feefritiride'molchetti loro falutarono i roltri dentro delli'foletta. Quiui ttaua in fufficiente numero buona fanteria con on Luogotenente, \& venti Calas $\mathrm{I}_{\mathrm{i}}$; ed oltraciò il Commiffario generale Bagliani vi pofe due Compagnie di Caualli con i Capitani loro Francefco Salazzaro, e Giufeppe Robledo, à quali, come anche al fuderto Luogotenente ordinò egli, che; fe linimico emtraua nelI'I oletca, lo inneftiffero con la lpada alla mano, e lo ributtalfero, affinche non fe ne impradronifice, come da efli fil talordiae con gran brauura efeguico, liqualifi portarono verameme; con gran valore, hauendo per lo. lpazio di trè continue hore combattuto, e foftenuto quel Polto contro il nemico molto numerofo con ferte barehe, il quale vedendo la valorofa refiftenza dénoltri, fi ititrò, hauendo egli ancora fatro il fimile al Pöfo del Generale della Caualleria Giouanni Borgia, donde non oftante vi hauefle polto rredici bauche piene diloldatelica, re fa coraggiofamente ributtato. In queita fcaramuccia vitimafero morti cinque foldati, e noue caualli, delle due Compagnie del Salazzaro, edel Robledo ; edue altri loluati da vn tira diSagio, e erè Canalli deila Compagpia di Franceico Velatco nel Potto de Generale Borgia. Dipoi auanzatifi linemicialliquattordici del icto mefe de:ro la rua delmedefimo fume allincontro del Calfello di Caffuno, ini lo feceru paffare à nuoto d"alcuni toldati, atinche piglialfero la uaue, che allialtra riua
thaw

Kaua legata, come opportunamenteriufcì con onni facilità, e fenza contralto aleuno; e di quefta maniera poltifilinemicià paffare fopra di effa nave, feguitaroso di mano in mano infin'd tanto che theti l'hebbero varcato; nel qual mentre accortifí queipochifoldati, che ftauano nel Caltello, del parfaggio del nemico, l'abbandonarono vedendo l'impoffibiltà di poterlo difendere, 8 refiftere ad viefercito. Elfendofi poiallargatilinemici per tutta la Ghiara d'A dda, pofero 2 fáco ogni cofa in quel paefe; ed arriuato vn groffo della Caualleria loro alla Terra, ò fa Citta Imperiale di Monza, depredarono tutto ciò, che non haueuano quei Terrieri per la breuità del tempo ritirare. Quanto grande fia ftato il battino da elfi fatto in quella Terra, ed in altri luoghidi quel paefe, non fi può con parole foiegare.
Ma paffia mofene per breue (pazio di tempo in Alemagna, doue effendofi già congregati li Prencipi Elettori col Rè d'Vngheria, e coll'Arciduca Leopoldo fuo zio in Franchn fort, ver l'elezione dell'Imperadore, finalmente fublimaroto à quel tupremo grado alli dieciotto dell'ifteffo mefe di Lugho il detro Rề d'Vagheria con giubilo vniuerfale di cutu bunnied adecenti alla Cafa d'Autria. Nelqual menure il Marchert Villa Generale del Duca di Sauoia, che haueua conla lua gente attaccata la Piazza di Trino, riduffe à termine tate il Sandoual, vno de'Luogotenenci del Maftro di Campo generale, \& Gouernatore di eff Terra, cheli conuenne alli ventidue del detto mefe renderla à nemici; onde impurato egli di mancamento nella'difefa di quella; fu d'ordine del Conte di Fuenfaldagna arteftato ; ed alli ventiferte hauendo l'ifteffo villa ingelofito col fuo éercito alla lontana Frafcaruole , diede occafione al Gouernatore di effa Piazza di fare alli ventotto volare in aria con la mina il Forte da luifatto reà la detta Terra, e Valenza, per non hauer'eglifufficiente foldatefca di poterlo guardare, ac difendere, ed anche accioche occupandolo inemici, nonfe neleruifero controi noftri : In conformità poi dell'auifo mandate dal Fuenfalda gna al Gouernatore di Aleffandria, circa lelezione dell'Imperadore, ficelebrolalli ventinome del medefimo Luglio con folemità grande la Meffa nel Duomo di quelta Città , in rendimento digrazie à Dio; e doppo efferfi muficalmente cantare il TE DEVM, $G$ fece conlo fparo diturta l'Artiglieria, che giace d'intorne alle mura della Citrà,e di Borgoglio, e de'Mortaris ancora fopra la Piazza, vn lietifimo Salue. Il giorno poi feguente, if Duca di Mancoua, che veniua da Cafale, per andarfene $\lambda$ Mantoua, e dila in Alemagna per complite in Vienna col nnouo Imperadore, pafsò per Aleffandria, e doppo hauer definato col Vefcouo nel di lui Epifcopale Palazzo ; feee dindi partenza. Seguì poi nel primo giorno di Agofto la coronazione di effo Imperadore in Franchfort per mano dell'Arcisefcouo di Colonia, uno de'Prencipi Eletzori. Alli feidel fudetto mefe si Duca di Madona, e'l Marchefe Villa conle genti loro autaccarono la Piazza di Mortara cuftodita dal fuo Gouernatore Maltro di Campo Eraclito Morono :e nel principio della notere doppo gli vodeci dell'ifteffo mefe, - I Gouernatore di Aleffandria Lorenzo Mompauone, che haueua hauuto ordine dal Conte di Fuenfaldagna di tenzare la forprefa di Valenza, vícì dalla Cirrà con ventitre Compagnie di Fanteria diuerfa, parte della qual'era venuta il gionno auanti per tal'effetto da Tortona ; otro di Caualleria Alemanna; ventiquattro fcale; trè Pettardi; alcune rauole per for ponte; due caualli carichidi munizionid'ogni forte ; \& con due Luogotenenti del Maftro dicampogenetale, ciod Perpetuo Cancellieri, e Benedette Gioumi 5 min poco difcotto dalla fudetta Piazza di Valenza effendo fato auifato il Gouernatore Mompauone, che nonera pid à terapo, per fare la forprefa, ritornó fubioo infieme con cutta la gente, \& apparecchio militare in Aleffandria. Erattanto il Morono, doppo hauer con ogni pofibile valorofa refiltenza confer uata, edifela la piazza di Mortara infino alli ventitre del fuderto Agofto, finalmente fu seceffitarato di aggiultare nell'ifeflo giorno con fua ripurazione i capiroli della relas che legui alli venticinque, vicendone la gllarnigione con armi, e bagaglio conucgliata con due pezzidi Artiglieria in Nouara. Effendofi poili nemici doppo l'acquifto di Mortara innoltratinel Nobarefe, ed in altre circonuicime parti,
l'efercito noftro nelliffeffo rempo ando feguitandoli, per ofseruare à qual banda volefsero precifamente piegarecon la marchia loro.

Mentre feguiuano li fopraccennati fucceffi nello Stato di
Milano, il Marchele de Olias, e Mortara Francefco Orolco
Vicerè,\& Capitano generale di Catalogna,e delle Fronciere. di Valenza, ed Arragona fi portò eroicamente contro ineanici Francefi comandati dal loro Capitano generale il Marchele di Sant'Oiè ; imperoche havendo quefti polto l'alsedio forto la Villa, e Cafello di Campredon in Caralogna, 'OOolcorifoluto difoccorrerlo, ne confeguì ne'primi grorni di Setrembre il defiderato intento con la zotale rotra dell'éercito nemico, reltando piena la campagnadi morti, e prigionieri più di mille, 8 cinquecento, frà qualifut il Marchefe di Monrenegro Generale della Caualleria con cinque mortali ferite colpito,e più di quattrocento Vffiziali, ed altra gente particolare; hauendo in oltre l'Orofce fatto acquilto dellebandiere, de'itendardi, e timbali con tuttoil bagaglio molto ricco, e con I'Aruglieria, e traino di efsa in ottocemo Muliconfitente; doppo la qual rotta il Sant'Onè ferito di due mofchetrate, cioè in vn braccio, ed in via mano, firitisò col poco auanzo delle fue truppe in Perpignano.

Difegandoil Conte di Fuenfaldagna di tentare nuoua, 14 mentelaforprefa di Valenza, da puiche non hauqua ídrtito Peffetto l'al tta fopraccennata, diede ordine, che procedef? fero alla detta imprefa varie mutazioni di Potti, fotto voce di preoccupare quelli di Vogher $x$, e di Caftelnuouo di Scriuia, per dindi pei palsartene alla volta d'Acqui ad aficuraze la Fanteria dalle galere di Napoli sbatcata nel Finale. Si leuarono dunque dallefercito quittrocento fanti, e ducento cauallijed vn'altro grotso di foldateica fip portò̀ Sannazzaro consiguo al Pd, per dar calore alla fudetta mofsa. Hebbe il comando di turta quetha gente il Generale dellArtiglieria Inico di Velandia, e'l cond ettiete di efsa fut AgotiinoSegnudo Mattro dı. Campo del Teizo da Lombardia, iquali con qualche fanyerra condotta feco da Tortona, entraromo alle due hore della notue auantial primo giorna Otoobre in Alefsandria , ed vnitamente col Gouernatere di quelta Città Lorenzo Mompauone, che conduceua feco il Prefidio delliftefsa Citrà, marchiarono con gran diligenza, ed wionealla volta di Valenza. Quini giunfero tre hore prima del gionno, e diftribuita in cinque attacchi la fudetta gence, difpafero le fcale, ed i Pertardiper le porte di quella Piazza; ed al primo All'arme, ilGouernatore di efsa Marchefe Valauer, ancorche conualefcente d'vna ferita riceuuva nell'afsedio di Mortara, fortì fubito di cafa, e ripartitila guarnigione à tutti i Potti, da'quali ella fece vn gagliardo fparo contro i noftri,che tentaroso di falire con gran coraggio le mara, maffime del Baloardo Carazena, fopra dicuifi portarono alcuni Vffiziali, efoldati, che iui furono da'nemici fatti prigioni. Riufci l'afsalto veramente intrepido e bizzarro, net quale ficontimuò lo (pazio di due hore; mà mel procineo di attaccateva Pettardo alla porta, rimafeid Pettardiero da vna morchertata vccifo; e nell'iftefso tempo hauendo gli afsaliti rovericiate le fcale, necefitatono gli aftalitori per la copiofa grandine de'fuochi artifiziati a cedere, \& ritornarfene alla volta di Aleffandria, e di quil Quartieri loro, come fecero, havendouilafiate alcune (cale col fuderto Pettardo, ed armi, econ elserui rimaf de'noftri vccifi due Capitani ; ede'nemici grauemeate ferito vn'Alfiere, cos morte di pochi fold dari d ambe le parti.

In quefto mentre, il Duca di Modona Franceico d'ERe, che digià fi trouaua da grane ralatria opprefso in Santiz̀, Terra del Piemonte, quiui finì li giorni fuoi circa il mezzo di delli quattordici del detro mefedi Otrobre; \& la fua morte ful con qualche contento fentita da tutto quaf lo Stato di Milano, e maffime da'popoli di quà del Poे, frà quali furoso piè de gli altri dal di lui efsercito con ogni eccefso di ofilità dantificatioli alefsandrinj. Alli diecifette, venne in quefla Cirtà il Conte di Fuenialdagna iulieme col Generale dell'Artiglieria Inico di Velandia, e'l Com* missario generale dellefercito il Conte Ercole Vifconti, venendo egli da Cattelnuouo di Scriuia, oue dimorava con vna parte della fua gente, bauendo poito il reftante di effa in

## 328

A N N

Sale, \& Tottona; mentre i semiciftauano nella Pieue del Cairo, in Sannazzaro, in Borgofranco, ed in altri vicini Luoghi di là del Pò, Il giomo poi reguente andò Piftefso Fuenfalidagna vifitando tutte le fortificazioni efteriori dintorno alle mura della Citta , edi Bcrgoglio; edoppo hauer definato, fece infiemecon li due ludett Generalidi quìritornò a Caltelnuouo. In quefta Terra tuttauia dimordegli, dimorando anche il fuo efercito ne'fodeti, ed altri Luoghi di quà del pò, a fine d'impedire, che non s'amanzafsero di quà del detto fiume i nemici, li quali per il mancamento de'viueri, e foraggi abbandonarono li fopraccennati Quartieri, e $\quad$ б ridufsero alli ventiquattro incirca del, medelimo Ottobreà Breme, Sartirana, Valle, ed altroue in vicinanza di Fralcaruolo, dad do à quetta Piazza non poéa gelofia, nelle quali Terre fi fermarono infino alli due di Nouembre. Dindi poi trasferitifi à Pomà, e Monte, fe ne vennero à Pezeto, Riuarone, M Mntecaftello, alla Pietra, e Pauome, difegnando di voler varcare il Tanaro, ed alloggiare nell'Aleflandrino infin'z tanto li fofseroalsegnati li Quartieri d'Inuerno. La onde il Conte di Fuenfaldagna fece incontanente muouere da'luoi Poftil'ééfcito, affinche s'opponefse a tentatiui, che potefsero fare glititeffi nemici nel voler paffare il Tanaro; ed egli per la fudetta caufa fe ne venne da Cattelnuouo con vna parte della fua gente in Caltelceriolo, nelliLobij, ed in Marengo; ed hauendo fatti metere ure meazi Canoni che alla riua del detto fiume all'incontro di Montecattello, doue faceuano alto i nemici con voa parte dell'eletcito loro, per dar tempo, che finifse di giungere il rimanente diefso, li fece moleltare con i ipe rirtiride'faderti Canoni, mentre di là palsauano, per andarfenè̀ Corniento,Solero,e Felizzano. Finito che fù il palsoggio dell'eiercito nemico, ilnottro ancora fí teuò da'fopraccennati Luoghi, aiateraueriandola Frafcheta, ficondufse alli einque dellitteliso meical Caltellazzo, Catake de'Cermelli, alla Villa; ed alrroue; neiqual menrre varcaronoi nemiciallis dieciotooil Tanatofoto la Rocchetta, doue, ed in alere circonuicine Terre fi fermarono, per andarfene poì pigliar'alloggiamento in Vinzio, Mombetfello, Beluedere; ed in altri Feudi dell'Imperio. Alli venti, li nemici fcorfero in Gamalero, done fecero bottino di trentaquatroo beftiebouine, $\&$ in altre Terte; onde lpauentati li paefani, condufsero preffamente in Alésandria le robbe loro, ed il beftiame, per fotrtar'e l'vno, el'altre alla rapacità di effi nennicis e mentre dimorarono ol'itteff nelle tudette Terre Imperiali, fipofero il Conte di Fuenfaldagna in Palturana, il Generale de gli Huomini d'A me Patolo Spinola in Tafarvolo, egli, altei Generali in altere vicine Terre; come anche il nottro eiercito fiquartierònel fudetto paefe: 8 a nelliftefso giorno la Cinà di Alefsandria mandò à Patturana il luo Oratore Francefco Maria Pellati, il Marchefe Francefco dal Pozzo, eCarlo Arnuzzià lupplicare il Fuenfaldagna, affinche non molettalse la derta Citrà , per la reltituzionedi fertemilla cantara difieno, ch’haueua ella pigliatià preflito dalla Re gia Camera, e confumati per gli occorrenti bifogni delia guerra in alimentare la Caualleria dentro la Città alloggiata. Si ridufse poi alli vent'vno dell'ittefso Nouembre il Fuenfaldagnanel Cafteliazzo, e'lfuo elercito in Riualta, Sezzè, Calteinuouo di Bormida, ed in altri Luoghi, per offerusre gli andamenti de'nemici,che alli ventidue fipofero in Acqui, Nizza della pagliz, ed in altre vicine Terre di quel Monferato;nel qual mentre i paefani dell'Alefsadrino,e dell: jfteffo Monferato infieme vniti fecero bottino di fedici muli de'nemici carichi di varie robbejondeil Matchefe Villa credendo, che in quelta preda vi hauefsero parte li Terrieridi Caffine, mando vn Trombetca à minacciarlidivoler permettere,che fiabbruccialse la detta Terra, fe non reftituiuano il bottino. Pofcia, doppoefser il noftro efercito dimorato infino alli quatero di Decembre ue 'lopraccennati Luoghi , fe ne venne al Boico e e Fregaruolo; come anche nell'iltelsngiornoil Conte di Fuenfaldagna fe n'andò à Tortona ; e dilà il detro efercito fi trasferi à Cafticeriolo, nelli Lobij,ene'Caffinaggi, e Calfine della Fraichera, oue dimord la notte appretso; ed ildi fegueote marchiò à Sale, Caftelnuouo,ed in altri vicini Luoghi; efrattanto il Fuenialdagna che da Tortonafi era portato alla Certofa di Pauia, per fer-
maruifí qualche giorno, fil da catarrale febbre di maniera fourapieio, cheli conuenne fare alli quindici del fudetzo mele di la partenza, ed andartene alla fera con la maggior parte della Corte,ed Vffiziali ̀ Milano, per curarfi.
Allifedici, vense in Alefsandria il Teforiere del Rà di Francia, infieme col Segretatio del Marchefe Valauer Gouernatore di Valenza, per pigliare in confegna tuttilifoldati Francefi, chefí trouauano in quefta Città prigioni, à fine poi di relliturrne altrettanti de'noltri, come ieguinel leguente giorno, effendone ltati liberati de'nemici, ducento incirca, li qualifurono à Valenza condotti, ed il fimile fecero effi nel medefimo numero co'j notri. Allidieciotto poi vennero i nemici da Nizza, e dalle circonuicine Terre di quel Monferato $亠$ à pigliar²alloggiamento in San Saluadore, CaAelletro, Lu, Fubine, Cuccari,ed in altri Luoghi del fuperiore Monferato: ed alli venc' vno delliftefio Decembre la noftra Reina di Spagna felicemente partori vn'alere Infante con grandifimo consento di tuttili Regai, eStati del noftro Rèla coi Auguttifima fucceffione in quella Monarchia rizoane affatto ftabilita: Fd quefto Reale bambino chiamato Tomafo Carlo, e tenuro al facro battefimo dallinfante Maria Terefa fua forella maggiore, e dal Duca d'Alba. Doppo haver li nemici fatta dimora nelle fuderte Terre infino alliventitre incirca del fudetto mefe, andarono à quartierarfi in Moncalao, Pobseltura, eí in altri Luoghi di quel Monferato.
Queft'anno,nel quale eontinuarono il Sagaraga nella Podefteria, e'l Gallarati nel Filcalato di Aleflandrta, Giulcppe Panizzoni, che ne gli vltimi giorni dellanno ancecedente haueua col mezzo di lettere ctatato l'infraicritto aggiuflamento col Marchefe Valater Gouernatore di Valenza, lo conchiufe nel primo giorno di Genaio, col medefimo , in nome de'Gentilhuomini particelari, e Cittadíni di Aleffandria intereflati per le caffine tanto di quà, quanto dilà delli fumi Tanato, e Bormida con li fuoi Corpi Santi fuluati nel Diftretto di quelta Cittìl, qualifono Caftelceriolo, Lobij,Marengo, Cáale de'B agliani, Villa del Foro, Cantalupo, Cattello del Ferro, e Cafale de'Cermelli; affinche itopranominati non riceueffero alcuna moletia dal Prefidio di Valenza, per caufa della concribuzione di già l'anno inanti, panaita frà lifuderti Valauer, ed Aleffandrini come fopra; e furono fatti, e fottofcritti d'ambe le parti li feguenti capitoli,

Primofi contenterà il Marchefe di Valauer infieme col Signore di Brachet Intendente generale, di non permertere, che il Prefidio di Valenza moleiti le fudette caffne, \& Corpi Santi, come fopra accemnati, in rifguardo de'graui, \& continuati danni patiti-da gli eferciti; efi contenteranno d'accettare per queftobenctizio van ricognizionedi ducento cinquanta doppie di ltampa ogni tre mefi, che fi pagheranno anticipatamente, cominciando il primo d'eff dal primodi Genaro del corrente anno $16 \rho 9$. 8 e feguitando gli altritue termini per ordine con quefta condizione però, che in cafo foffe dato il guatio alla campagna, owero leuato il raccolto dall'efercito di Erancia, non fijoo obligatidetti particolari continuare detta recognizione ; come anche, fe feguife vaz tregua, ouero Yofpenfione d'armi. Secondo, che li fudetti Gentilhuomini particolari, \&e cittadini di Aleffandria, equipaggio, \& Ceruidori poffino andare lenza paflaporti in qualíuog lia parte, \& luogo fuoti del Diltretto di Aleffandria, \&edi detti Luoghi, e Corpi Santi fenza effer maleftati, \&impediri dalle Partite del fudetto Prefidio; 82 incalo eontrario, che il detto Marchefe, òchi farà in luo luogo in Valenza; fia tenuto fare reflituire puntualmente ogat cofi; anzi detto Marchefe, à chi farà in fuo luogo , douctà dar'ordine alle detre Partite di Valenza di non impedire il viaggio à detti Signori; re cittadini, ne darli muleftia alcuna, ne inferire danno alcuno alle detre Calline, \& Luoghı iudetti, ne prender armi alli paefani, vertouaglie, ne beflıami di forte alcuna nel Dilfretto: lifteffofarà offeruato dal Prefidio di Aleffandria veifo gliabitanti di Valenza Terzo, \& perche dettiSigmoi particolari, e cittadinidi Aleilandria poffedono alcuns ieni fopra li Territorij di Valeizz, Pezeto, Riuarone, Biflignana, e Caltelletto del Monferato, fi come piacerà al detwo Murcheie con l'Intendente,
che detti Signori particolari, ecittadini poffino pacificamente godere li futtide'iudetti beni, \& detrifiusticondurre in Aleffandrie fenza effer moleflati dalle Partitedi Valenza; ficome anche ght abitantidi Valenza, \& Monte potranno fare illoro raccolto, 8 godere delli beni,che porfedono lopra liconfini di Aleffandria, e delle fudete Terre, \&e portar li frutei, \& condurgli alle gare loro ienza etfer moleftari,ne impediti dalle Partite del Piefidio di aleflandria. Et per facilitare il pagamento della fudetta ricognizione, il Marchefe , \&l'Intendente fic contenteranno, che li jeti Signori mandinoil danaro nel fine del primo mele d'ogni trimeftre. Dato in Moncaluo il primo di Genaro 1659 . VaJaunire. Giufeppe Paniezoni Depurato.

Hauendo ne'primi giorni dell'iletfo Genaio iCapi Francefí hautto ordine dal Rè loro di tratrenerfi di quà de'Monti con l'efercito, vna parte di effo fieleffe li Quaxtieri di Moncaluo, Pantefura, e d'a ltri vicini Luoghi; ed il reftante, che confitteua in pià ditrenta Compagnie, fi quartierò nel Biellefe, ed inalrri Poftidel Piemonte; ed effendo andaro il Duca di N. urglies loro Generale in Francia, lafciò per all'hora il comando al Luogorenente generate Marchefedi Valauer Gonernazore di Valenza, il quale fitrasferì ftanziare in Moncaluo. Dipoi, allidieciletre del medefimo Genaio, il Confeglio di Aleffandria eleffe il Maftro di Campe Giacomo Otzauiano Ghilini Protettore de'poueri di effa Città, mentre viuerà egli, a ffinche fia in nome deglifteffi affitente alli Conlegli, ed alle Congregazioni, che fi faranno, conformedifpone la Riforma del Governo di quefta Citta. L'vltimo giorno del fudetro mefe, arriuarono in AlleflandriafediciCompagnie di Fanteria Spagnuola veniarada Barzellona , e sbarcata nella Tetra del Finale p\& quefta doppo efferfi fermata nella Citta infino alli due di Febraio, fu condotea per il Gume Tanaro alla volta di Pauia in quel Prefidio.

Alli fedici delliftefio mefe fif fece vha folenne Ptoceffione in quefta Città, con efferfi portata fotto ad vi lontuofo baldacchino la Starua dell'Arciuefcouo di Valenza San Tomafoda Villanuoua, religiofo dell'Ordine Agotiniano, che vitimamente fu per lifuoi fanti meriti canonizato. Quefta Proceffione fifece dalli Fratidi San Giacomo della Vittoris della fudetra Religione, con grandiffimo concorlo di Nobilta, e Cittadinanza; effendofi fatto nellifteffo arriuo della detra Statua nella Pizzza on lietiffime, Salue col faricamento di molti mortaretti, e d'archibuggi di tutra la fol darefca di quel Prefidio d'intorno allifteffa piazza áchierata; come anche nel primo giorno di Marzo li Padri Agofiniani di San Martino di quefta Cittè , cioè dell'Oferuanz2 di Lombardia (del cuiConuento era Priore all'hora il Padre Agoftino Panizzoni patrizio di effa Citta ) folennizarono con gran magnificenza la ietta del fudetto San Tomafo nella Chiefa loro con l'afititenza del Gouernatore, \& d'altri Vffiziali del Prefidio, ed anche delli Depurati al gouerno, edi numerofa frequenza di Nobili,e Cittadini, hauendo io quelPoccafone Aleffandro Caffola Gentilhuomo di belle lettere, \& di poefia intendentifimo, e Dottore in ambe le leggi, recitato in lode del medefimo Santo un'erudito, ed elegante da fe compofo Panegirico. Alle due hore poidella notte dnppo il terzo giorno del detto mefe pafsò all'altra vita il Vefcouo di Aleffandria Frate Diodato Scaglia, doppo effer ftato di continua febre infermo fette giorni, nelfine de'qualirima afe dal catarro improvifamente foffocato, e morto nellet̀̀ di feffantotranni; ed alli fette il Capitolo del Duomo di quefta Citrà eleffe per Vicario zenerale il Canonino della Prebenda Teologale di effo Tempio Coftantino Gorreta, cofi di quefto, come d'ogn'altro riguardeuole carico, in riguardo della varia fua dotrtina, e bontà di vita, ineriteuole inuero

Del mefe d'Aprile, Ignazio Gorrani, vno de'Sepretarij 4 Reg $j$ del Confeglio fegreto di Milano, ed hnomo digran prudenza, e dettrezza nelmaneggio di graui affari, itabili nella Città di Guaftalla in prefenza, e collinterpi fizione di queLDuca, ['Aggiuftamento trà il noftro Rè; ze i] Duca di Modona Alfonfo d'Elte, con l'interuento del di lui Segreario, di flato, il Conte Girolamo Graziani. Rinunzti, egli donque in virtul del fuderto Aggiultamento qualfinoglia Le-
ga,ehe haueua col Rè di Francia,ela Patere di Generalifimo delfArmi di effa Corona in Italia; come anche licenziò dal fuo ttato tutte le Tiuppe Francefi, che vi dimorauano infiethe congli vfiziali loro; e douendo quedti, equelle paffare per lo Stato di Milano, à fine di vnifficon le rimanenti, che fi trouauato nelMonferato, e Piemonte, lifù dilpotto per i dettoStato il paffaggio, ed il vitto ancora infieme con l'alloggio ; per il qual'effetto fi diedero, cofi per la parte del Rè di Spagna,come per quella del Rè di Francia gli Oltaggi, che furonodue Capitani per cialcū di loro, cioc̀ vno diCaualli,e I altro di Fanti,Frattanto Perperuo Cancellieri, vno de'Luogotenenti del Mattro di Campo generale, che haucua hauuto ordine dal Conte di Fuenfaldagna di andare à Cattel S. Giouăni, Terra del Piacenrino; perche iui farebbe giunto ancora il Sopraintendëtegenerale Brachet, per trattare, \& Laggiultare con quelto la forma del paffaggio per lo Staro di Milano delle Truppe Francefi, che veniuano dal Modonefe, vi giunfe alli vêtidue dellífeffo Aprile,nel qual giorno vi fí trouò parimente il Brachet;ed ivi ambidue flabilirono, che la fudetta foldatefca paffaffe in due corpidinila, nellinfrafcritta maniera col nofto Proueditore aggiultata ; ed ordinò ancora il Fuenfaldagna al medefimo Cancellieri, che siceueffe gli Oftaggi Francefi, elimandaffe in Aleffandria al Gouernatoredi effa Citrà, come fese alli ventierè del detto mefe con la neceffaria fcorta, efuronoil Signore di Betgerach Capitano di Caualli, c'l Signore di Vilmach Capitano di Fanti : Li moltri Oltagei, cioè Prolpero Cruelli Capitano di Caualli, e l'alero di Fanteria Alemanna farono mandatia Reggio Citrà del Duca di Modona. Il primo corpo dunque delle Truppe Francefi encrò alli ventinoue nella Stradelia, Terra dello Stato di Milano in quattro Regimenti diuife, cioè due di Caualleria; ed altrettanti di Fanteria, con vna Compagnia franca del Cunagliere Sillij, che in tutto erano (ei cento, edieei foldati; ed alli trenta giunfe in Schiatteggio. NeI primo şiorno di Maggio arriud in Casè; ed alli due in Pioueras ed alli trè pafsò il Tanaro fotto Pauone, conforme all'aggiuftatos e per la Arada chiamatala Cerca fi conduffe nel Monferato, cioc̀̀ San Saluadore, \&z di quà pafsò lifteffo giomo $\frac{1}{}$ Mirabello. L'altro corpo di quattro Regimenti, come fopra, in tutto numerofidifettecento, ottantadue foldati, entrda alli trenta dell'ifeffo Aprile nella Stradella, oue dimorò la notte; nel primo di Maggio venne à Schiatteggio; alli due in Casè; alli trè in Piouera,e di quì alli quattro palfato il Tanaro, pigliò l'ifteflo camino dell'altro corpo nella marchia per San Saluadore, e poi per Mirabello ; ed alli cinque vnitifilidue corpi, marchiarono da Mirabello ad Annone, Juogodello Staro di Milano ; e mentre durò il detro paffaggio, fil accordato, che non $\mathfrak{G}$ moueffero le Truppe Prancefi nel Monferato, e Piemonte alloggiate, ne quelle dello Seato Milanefe.

A gli otro poi delliftefo mere di Maggio il Conte di Fuenfaldagna Goucraatore dello Stato di M lan) diede il carico di Sopraintendente Delegato delle Milize del Contado di Aleffandria à Gionan G acono Ghilini figliuolo dell'Autore di quefti Annali, deficerofo (conforme narral'iPreffa Patente conceffali) di feruice al nottro Rè, ad imitazione de'fuoi antenati, con autorità fempre che venga ilbifogno, di giuntare la detta Milizia, come tale Delegato, e erasferirf alle parti neceffariè̀ far decrriuerere, \& radunare li foldatidi effa, couforme alle regole, è norme, che fí preGrivono con l'inftruzione, che lift data a parte, affentandola di maniera, che poffa feruire con ogaifacilita, e prontezza fempre che venga il cafo. Nel fuderto giorne ancora filtabill fra le due Corone di Spagna, e Francia vna Sofpena fione generale dell'Armi, che perfeuerafe due mefi, ciod infino à gli otto del vencuro Luglio, con efferfi proibito per il detto tempo alli foldati', ed Vffiziali, cofi di Fanteria co me di Caualleria di qualfiunglia nazione delle fudette dre Coronequalunqne atto di oftilitù, con condiz one però, che le Cietà, eTerre, le quali pagauano la contribuzione alle Piazze da Francefi occupate nello Stato di Milano, doueffero continuare in pagarla come prima. D'ordine dunque del Conte di Fuenfaldagna fi publicd la detta Sofpentione in tutto ill fudeteoftato, effendofiefeguito il fimile alli venticioque dell'iteffo Maggio a funo di ramburn in Alef; fandita.

Tt
IBras:

I Francef, che dimorauano in Annone, ed in altriluoghi, firrasiertr, no alli ventinoue del deto mefe à Lil, Fubine, Cuccari , ed in altre Terre di quel Monferato. Ne gli virimi due giorni di effo mefe, \& nelli due primi di Giugno fi fece fentire in Aleffandria, ed alurove il freddo, come fe foffe Gato d'Imerno, à tegnotale, che molti fi accotarono al fuoCO, per feuarfila rigidezza di quello. Alli trè del detto mefe i Fancefi vennero da'fudetti Luoghi ad allogiare in Montecuftello, nella Pierra, in Pauone, Riuarone, Bafignana, ed in altre Terre da Valenza poco dícofte. A gli otto poi leuatifílimedefimi dalle fudete Terre, marchiarono per la Arada di San Sähuadore, e Caftellette di là del Pò, Copra di cui haueuano già per tal'effetto gettato vn Ponte, \& fi quartierarono in B rgo Franco, nella Pielue di Cairo, in Sanazzaro, Scaldafole, ed in altri luoghi, che contribuiuano alli Prefidij. di Mortara, e Valenza. Frattanto il Conte di Euenfaldagna diede ordine alluogotenente generale Perpetuo Cancellieri, affiuche andaffe à Borgo Franco, doue rifedeua il Generale de'Francefi Duca di Nouaglies, e con quefto aggiuttaffe la forma dell'allogiamento del di lui efercito, pretendendo il detto Duca, che la noltra gente fil leuaffe dallialtra parte delfume Gogna, Itando che dieci', $\mathbf{0}$ dodici Terre non erane foffizienti à dare alloggio al fuo efercito numeroto di dieci milla Fantiee ei milla Caualli. Hauendolo dunque il Cancellieri fupplicarod̀voler ripalfare il Pd conla tua foldatefca, e quartierarfi nelle Terre dell'imperio, ricusò egli alfolutamente, \&e fi dichia:ò di voler'alloggiare dalla pare delfud tto fume : e mentre il Geaerale Francefe flauz nella fua opinione altinato, fi contento il Fuenialdagna, che la Gogna foffe jltermine, che feparalfe li due eferciti, alloggiando i noltri da vna banda, e li Francefi dall'alera.

In quelto mencre le Forrificazioni elteriori, che digià fi crano incominciate d'intorno alle mura diAleffandria, edi Bargoglio, $f$ finirono alli dieciotro del medefimo Giugno, con le quali rimangono, e l'vaa, e l'altro da qualunque attacco de'nemicinell'occafione digaerra ficuri. Dipoi,perche Ia fupraderca So perinone generale dell'Armi frà 11 due Red, di Spagna, e Francia itabilita, fieltendeua folamente infino à gli ciren di Lugho.perciò il Cöte di Fuenfaldagna in cooformita della uuous nenre fatta consenzione in Parigi tra li Plenia porenzıarij Antonio Pımentelli, e’l Signore di Lionè, fece publicare alin cinque del detto mefe vn'Editto, col quale ccutermò la digià publicata Sof penfione, affinche fi concinuatfe con ognipuntualità nell'offeruadza di effa. La onde. i) Gouernarote di Aleffandria Lorenzo Mompauene d'ordine del Fuerialdagna fece alli noue dell'ilteffo mefe di Luglio publicare à (wono di tamburo illudetto Editro in quefta Città : efrartanto che fi godeua il frutto di quefta Sofpenfione 'dell'Armi, hauendo il medefimo Fuenfa ldapna mandato it Luogotenente generale Cancelliori ad aggiultre la muta. zione de'Quartieri per l'efercito Erancefe col Duca di Noa aglies, leurofi la detta gente à gli vndici del fudetto mefe dalle Terre di Borgo Franco, Pieqe di Cairo, ed altre, \& fí portò in Breme, Valle, Candia, ed altri Lunghi, come apo che i! Nouaglies fi eleffe Robio per fuo Quartiere, fernendo la Gcgna (contorme fi difopra narrato) ditermine prefifo, non mancando i Capi Francefi di ricuotere le conuribuzioni, fi come furono agpiuftate trà il Compeffario generaIe del noltro efercito il Conte Ercole Vifconti, e'l Sopraintendeme generale Brachet, per le Terre della Lomellina, e Vigeuanafco, e parte ancora del Nouarefe, Aleffandrino, e Pauele dilà del Pò . Alli quindici poi.effendofil'ifteffo Cancellieri d'ordine del Fuenfaldagna crasferito ì Robio, ItabiIn col fudetto Nouaglies, che li larebbero dari da'noftriogni giorno cento foraggi di fieno per feruizio di Valenza, e Mortara; ed alli ventidue titornò eglia Robin per fupplicare l'i. feffo Duca di Nouaglies a voler rimediare alli difordini, she faceuano lifoldati del fun efercito,nelle Terre, oue fta-. uann alloggiati, per il qual'effetto il Cancellierili prefento due lettere, cioè una del Cardinale Mazzarini, el'altra del Conte di Fuenfaldagna:Doppo'di che, la notte auanti li venticinque dellifteffo Luglio venne la neve in tanta quantita. Copra la Montagna di San Bernardo, chenerilutrò il freddo poce diffimile da guello dell'Inuerno, cofi nel Territorio di Aleffandria, ed inguefa Citra, come in turca la Prouiaria
di quà del Pס, hauendo di quelta maniera per alcuni giorai continuato.

Haueua in quefto mencre pretefo it Nousglies, ebarche, \& carri per leuare da Valenza, e Mortara le Arriglieria, \& Munizioni, flando, che reneua tal'ordine, \& colifieradal Congreffo de'Plenipotenziarij lopta la Pace trà le due Corone itabilico in conformità del Trattato di Veruins: mà il Conte di Fuenfaldagna \{pedi fubito alli due di Agoto il Cancellieri allifteffo Nouaglies, affinche lo fupplicaffe à non fare mouimento alcuno, infin'aे tanto veneffero gli ordini . Alle tiz̀ horeincirca della notte doppogli otro del fudeteo mefe reftaffimo priui del noftro Raimondo Bagliani, tno de'Commetfarij generali della Caualleria di quefto Seaco, guerriere veramente valorolo, e verfo il feruizio del Rè tanto affezionato, e pontuale, chenullaftimando gli ecceffiul calori della ftagione per vifitare nello fpazio di due giomi Iolamente molti Quartieri di Caualleria d'ordine del Fuenfaldagna, fítirò addoffo tal febre, che nel fine di fertegiorni priud lui di vita, e la fua Cafa d'vn'ornamento grande. Fual di lui corpo data fepoltura con pompofo funerale alli fuoi meriticorrifpondente, nel famigliare Sepolcro de'fuoi antenati nella propria Capella di San Valerio in San Baudolino di quefta Patriz ; ed alli noue, il beoignifimo noltro Re fí degad̀ di onorare Aleffandria con vna fua lettera del tenorefeguente, in rifpolta di quella, che gli haueua di gia fcritta queta Citta ; lotto li dieci di Febraio dell'anteceden$t \in 3000$
 Aragone, dolle due Sicilie, di Gierajalomme, di Pormgallo, di Numarra, e delle Indic, dec. Onca di Milano.

Magnifics, Spertabili, fadeli, to amasingftri. Siè ricomesta Le vofira leseara tolli dieci di Febraio del mille feicente, c cinquansa tso in cyedenge di Frate Luigi Buzzomi, che inwiafte quis, cofi per rallegrarfa della felice nafcita det Prencipe mio figlimoLo, come per ricercaraliallaggerimente di iffa Prowimpia: E cirm cali difpasci, che in guelli prusti, che mi fupplicì in vofire nome, felifon dati in ordiwe alla voflya commeniemze, redrets l'atsenziom, conk quale fio in quello, chemsrite eßa citid per la foua finerzamel mio Reale farmixio; mosive per il quale bi ancora rifoluto raccommandere al mio Gowernaboredi costifo $f$ icso, che tenghi comse de'fwinutwrali (come dagui del mio Reale fawore) melle occafosis de' veccansi, cofz per proponermeli per 4 pofis fffi, come per impiegargli in quello che occorparì, fapd di fra prowifone. Di.Madrid alli none di Agofio del Mille feicence, e cinguante e nome ami. To el Rey Doen Francefto de pillume. Neilifteffo mefe alli diecincue foffiò cofi dentro, come fuori di Aleflandria, ed in altre parti di quà del pò vn cofí gagliardo, ed impetuofo verto con pioggia, che (quarciò infiniti a buri d'ngin forte, gettò dalli tetti le tegole à terra,aprì le fineftre, benche col chiauiltello ferrate, le quali poi coff aperte, non poreaano quatrr'huomini con ogni gagliarda forza tener rinchinfe, tanto ttraordinaria era la forza del vento ; e cagionò moltiffimi altridanni. Benche haueffe il Conte di Fuenfaldagna nuouamente mandato alli ventite del fuderto mefe, il Luggotenente generale Cancellieri al Duca di Nouaglies, accioche non permetreffe alcuna nouità, (e prima nonfoffero giuntigli ordini quefti nulladimeno feceleuare da Mortara trè pezzi groffi di Artiglieria, ed altrettanti da Valenza ; onde il Fuenfaldagna inuiò alli venciferte il medefimo Cancellierial fuderto, per farli fapere. che hauerebbe anch'egli efeguico l'ifieffo in Vercelli, eche pon poteuano tardare à giungere gli ordini . Allitrè diSerrembre, cof comandato dal Fuenfaldagna, il Cancellieriandò in Cafale à pregare Brachet, che voleffe lafciare la quarta parte della contribuzione alla Citta di Aleffandria, ficome haueua farto all'altre Prouinzie; mà non fortì l'effetro quetia commiffione, per hauer'egli trouato poco meno, che allivltimoperiodo della vita ridotto il fuderto Brachet, il quale poi alle ventidue hore dell'ifeffo giorno i fuoi giomi terminò.

Frattanto, Carlo Ciceri Prelato della Sacra Confulca, nel quale concorrono i meriti de!la dorrrina, dellabonta di vita, ed'altre virtuofime qualità, doppo hauer dieciott'anni amminiftrati con fodisfazione de'Somma Pontefici varij vffizi, fù eletzo Vefcouo di queda Citrà , la quale nè fentì con-


$\qquad$

[^22][^23]



[^24]$\qquad$

[^25]
$\qquad$

[^26][^27]tentogrande. Hauendo poiil Duca di Nouaglies con viafua leuera fotto la data delli dieci di Ottobre auifato il Cancellieri, affinche faceffe lapere al Conte diFuenfaldaga, ehe defiderzua paffaporto, per far condurre dalla Piazza di Valenza verfo Modena venti Canoni, che iui fur ono lalciatidal Duca di efla Città, inuiò alliventifei del detto mefe ordine al Cancellieri, che n'andaffeal medefino Nouaghes, e lo fupplicaffe ad afpertare gli ordini ad ogni cola concerneasi, li quali replicòeglid'hauere; ed inconformità di quelti, alli vent'otto il Fuenfaldagna li mandò il lopraccennato paffaporto, con condizione, che fíriconofceffe, fe li fuderti Canoni erano del Duca di Modona. Fulil Cancellieri nell'itteffo tempo ancora comandato dal Fuenfaldagna ad affitere, come fece, al Ponte, che giace fu'Poे fotto Valenza, neitre di Jà douevano paffare Francefi nel leuarf dalli Quartieri, ac- $^{\text {a }}$ cioche s'afteneffero dal depredare il beftiame alle rente, ou'er ano Itati alloggiati, equando lhaueffero depiedato, che procuraffe la reftituzionione con l'autorità del Nouaglies. Fratranto ilnoltro Ré Filippo Quarto circa gli vitimi giorni dellifteffo Ottobre fece perdita del fuo fecondogenico Infante di Spagna, effendo egli di mala compleffione ; \& nell'vitimo del medefimo mele giunfe alla Patria il Padre Maeftro Luigi Buzzoni, che ritornaua dalla Corte di Madrid, oue $l_{2}$ Iteffa Citra lhaueua mandato per fupplicare il Rè di quelie grazie, che polcia per fua benignità fiè é egnato diconcederli, come qui appreffo.
Conferma per priuilegio, che fi poflano fare le due fere folite ogni anno in perpecuo fenza pagamento di dazio, ne allgmenti, e lez'anoata;e che fi faccia, conforme allo trile ordinario. Concede per priuilegio il Capitanato della medefima fera in perpeno alla fudetta Città coni fuoi emoJumenti, con condizione di pagare la cerza parte della penfione (queffa fù dal Rè impolta fopra la rendita di effa fera infauore d'vn Spagnuolo) durante la vita del Penfionario prelente ; \& che doppo fua vita, relti totalmente libera pes la Citrà, \&z ciò fenza pagamento diannata. Vn'ordine difpofitiuo al Conte di Fuenfaldagna, accioche la Città refti per intiero fodisfarta di quello và creditrice per caufa non Tolo della penfione di fcudi ducento lianno conceffali dal Rè Filippo Secondo, ma ancora per altri due rediti annui di lirefeicento nouanta quattro, foldi dodici, e danari tre, fenza pagamento di annata. Altroordine al fudetro Conte di Fuenaldagna, accioche la Citta non venghi aggrutuata più di quelloli toeca nell'oceafione di prouedere carri, b.ui, guaftadori, \&ac. \& cheda'libriCameralificaffiogni debito douuto per la dettacaufa. Altro ordine al tudetto Fuenialdagna,nel quale fi comanda fi caffida'libri Camerali ogni debito per caufa del Menluale de'Prefidijordinarij, e forefi, Talfe ordinarie, e dupplicate della mezza per cento, equalunquealtro debito Camerale, facendofi anche particolar menzione d'vi debito di fieno di cantara due milla, e cinquecento feffanta, chedalla Camera fù preffato alla Cittì. Altro privilegio, col qualeil Rè fà mercede alla Cittì di poter eftrarre cinque milla fomme di fromento per anai venti dal Territorio, e Contado Aleflandrino, à ltato foreftiero, fenza pagamento di tratta,ò àltro dazio. Altro priuilegio,col quale il Rè per anni venticoncede alla Città tutte le conficcazioni con eredirà vacanti de'beni allodiali, per quanto fieftendeil Territorio, e Contado Aleffandrino, fenza pagamento di annata . Altro ordine altilieffo Conte di Fuenfaldagna, che contiene la derog izione de ordines, ed in particolare de vormes. Altro ordine alliteffo Conte Gouernarore fopra la p:opolta de'foggetti in occafione di Nomine, per caufa di V fizz, vacanti di qualfifia genere. Altro ordine alfudetro $\mathbf{C}$ ente, accioche informi lopra le contribuzionifipagano al Gouernatore Francefe di Valenza. Altro ordine, accioche il detro Fuenfaldagna informi topra le pretenfinni de Leggifti, e Medici. Le qualigrazie, cone ropra, furono alla Citta di Aleflamdria conceffe dal ontron benigniffimo Ré, mentr'erano Priore di effa il Giureconfulto Lo jouico Ferrari,e Vicario il Giureconfulto Pietro Guaracchi : equefti vnitamente con gli altri Deputati al gonerno, mandarono due de'loro Colleghi Carlo Arnuzzi, e Giouan Francelco Ferrariz̀ vifitare in nome della Parria il fudecto Padre Buzzoni, edà rallegrarla del fuo felice ritorno
da turta la Città con allegrezza giande applandito.
Ripigliando le tralaiciatememorle intorno à gli efferti apparentidella Pace trà le due Corone, cotano defiderata da tutti, e maffime da gli Aleffandrini più di qualunque altro popolo delloStato di Milano, à cagione delle lunghe, \& continue guerse afflitei, ed aggrauati, dico, che nel primo giorno di Nouembue l'éercito Francefe diede principio à ripalfar'il pò; ed alli due fini di paffarlo il reftante, hagendo leprime Truppe vna notte alloggiate in Baflignana, $\&$ altre in Solero, Felizzano, e Quattordio: Allitre varcarono fotto la Terra di Mafoil Tanaro, per andariene, come fecero, à pigliartalloggiamento nel Monferato di là del fudet$t o$ fiume.
Il Regio Auuocato Fifcale Giouan Bretifa dal Pozzo, che di già era tarodal noftro Rè per glinfiniti luoi meriti promofo alla pregiatifima dignità di Senatore nel Senato di Milano, pigliò aliifei del medefian Nouembre il potfeffo alla prefenza del Giureconfulto Francefoo Sadarini, vno dé Regij, e Ducalı Segretarijnel iuderto Senato, il quale per il detto atto poffefforio inferme col folito giuramento dall'iffeffo Senatote pigliato, fece infieme collatteftazione, il teguente belliffimo Elogio di arguta eleganza ornato,

Semper rera virtur fui fmilis eff. I.C. Dominus Ioannes Bapiffa Putews Orator primum elettur eff à Patria, charisazem, qua rnuSquifque ciuk erga illam obftringitur, illufrauit exemplo; 1duccatwo deinde publicus ingenium anse limatiffmum, forenf ramen labore fubtilime expolinit; mox Regies inser Aduocatosedf criptwe, Fifci canfac religiosè non minus, quàms ftudiosè zutatu eff. Quid igitur mirum, fi hodierna die lacto per me diplomate hoc, quo premia ipfiuc virtuti debita conferunzur. Senatus, OViri meriva, s Sapions Regis Domini mofri confliwm encomio Lawdaserit fingulari, fatimque recluffs aule valuis Collegam opeatifltmum infferit admitsi, qui diffo de more Sacramento, fingulofque Patres amplexu, Senatoriwm mиинs (quod folix, fausfimque fit) aupicatus off.

Alli dieciorto dellittelfo Nouembre pafsò incognito da quelta Città il Duca di Parma Ranuzzo di tal nome Secondo, per andarfene alla volta di Torino, à vifitare la Principeffa Margherita forella del Duca di Sauoia, promeffali giz per fuz moglie; $\&$ ne'medefimi giorni il Luogotenente generale Cancellieri andò ad auifare, in nome del Conte di Fuenfaldagna, il Duca di Nouiglies in Torino, che dal Congreffo de'Plenipoterziarijerz venuto l'ordine circa la giontada farfinella Terra di Valenza dalli Deputazi dellidue Duchidi Sauoia, eMintoua per le differenze, che frà eff Potentatipaffauano ; e che perciò vinterueniffero perfone di compiacimento cofi del Fuenfaldagua, come del Nouaglies: quefti dunque deputò il Sopiaintendente generale Roberti, e'l Signore di VilPo; equegli eleffe il Quettore Carlo Sirtori, e'l Marchere Carlo Vifconti Proueditore dell'efercito ; e mentre il fudetto N :usglies feediva da Torino il Cancellieri, affinche ritornuffeal Conte di Fuenfaldagna con la rifpofta, hebbe dal fopracceanato Congreffor P'ordine portato dal Signore di Gomont, Che for retituifferole Piazze; Chefi doueffero eftrarte le munizioni, ed Artiglierie da Valenza, la quale fir reftituiua in luogo di Vercelli; Che in quefta Città fi doueffero la ciare le Itetfe Arriglierie, \& munizioni, che vi erano quando fù da'Spagnuolio occupata dell'anno $\mathbf{1 6 3 8}$. e che fi cauaffero le Artiglierie, \& munizioni di Mortara, la quale firelticuiua in luogo di Chiatalet in Fiandra, conforme difpone il Capitolo 92 . del (udetto Congreffo.
Ma ritornando alli particolari fucceffi della Parria,dico, che defiderando la Congregazione de'Chierici Regolaridi San Paolo, comunemente chiamati Barnabiti, di fondare un Collegio in Aleffandria, giache la detra Cited gli haucua infino dell'znno r 64 x . conceffa la Chicia di San Rocco infieme con la fuz abtazione, ilqual conceffo favore per la mala qualità de'rempionon hebbe efferto, ela Città fece dell'vna, e dell'altra vo dotno aila Confraternità di San Batnaba, deputò la medefima Congregazione due deluoi Padri,cioè Barnaba Ripofi Procuratore, \& Scefano dal Pozer,, accioche veniffero in Aleffandria, per atteridere à cuet? negozio, iquali hauendo con vn Menoriale fupolicatis Priote, $\mathbb{R}$ li $\operatorname{Deputati}$ al gouerno, ad approuare il boun di-

Tt 2
fiderio
fiderio della Congregazioñe lorö; 2e patrozinarla con la protezione, ottennero alli diecinoue del fudetto mefe di Nouembre la fupplicata grazia di poterfi prouedered'altro luogo, à fine di fondare ill fopraderto Collegio, ed efibizione di qualunque aiuto, per effettuare cofi profitteuole rifoluzione.

Non tantoftotitornò da Torino à Milano il Luogotenente generale Cancellieri,come il Capitano Villie, che dal Fuenfaldagna eraltato fpedito à riceuere dal Conte Duca Luigi d'Aro gli ordini, per la fopraccennatz effrazione di Artiglierie, \& munizioni dalle (udetre Pizzze, arriuò in Milano; la onde il Fuentaldagna feedi nuouamente alli vent'otto del detto Nouembre il Cancellierial Ducadi Nouaglies in Torino, per fignificarli, che gli ordini portatidal Villie, conteneuano la reftituzione delle Piazze alli trenta delliffeffo mefe, ma non fpecificauzno l'eftrazione delle munizioni, ed Artiglierie; \& che, quando il Nouaglies haueffe perfifite di farle eltrarre, diceffe il Cancellierial Marchefe di Pianezza, che deffe parte à Madama Reale,fif come hauerebbe fatto leuar anch'egli, e munizioni, ed Artiglierie da Vercelli, al che rilpofe il Marchefe, non poterlo fare il Contedi Fuenfaldagna, mentre gli ordinidifponeuano, chefireltituifce quella Citrà nello fteffo Stato, conforme fitrouzua, quando füda'noftri pigliata; e fopra quetto vi furono molte difficoltà, doppo le quali finalmente il Fuenfaldagna fi riduffe à credere fopra la parola del medefimo Nuaglies quanto quefti affermaua; e che perciò gli hauerebbe fatto fominilurare cartiaggi, e barche, per condur via le fudette Artiglierle, \& munizioni; nel qual mentre il Nouaglies mandòal Fuenfaldagna il Signore di Gomont conli proprij Articoli del Congreffo .
Alliventinoue del fudetto mefe il Conte di Fuenfaldagna iecrife allı Deputati al gouerno di Aleffandria la feguente lettera, conla qualeli diede auifo della pace frà le due Corone ftabilita,
Spectabilibus, Egregüs, \&r Nobilibus Decwrionibus ciuitatic Alexandria mobic dilectio. Philipput Quartus Dri gratia Hifpaniarum, bct Rex, © Mediolani Dux, bec. Don Alonfo Periz de Viuero, Conse di Fuenjaldagna , del Confeglio fupreme di Stato di Sua Maefì , fuo Gobernarore, e Capitaito generale in quafodi Milano, ơc. SpeEfabiles, ©j Egragiy, ac र E piatcinto alla bonsà del Signore Dio di follenare to miferie communi col renderf finalmente ha Pate fra le dwe Corone cotanto fifpirate dal Mondo. Et perche il stabilimento totaledi iffa ci viene hora con lestere del Signor Don Luigi de Haro affickrato, ed ì sale il fweceffo, che benf deue riconofcere per fola fatura dell ommipotenza diuina, ci è paryo bene di porgerwene l'anifo, afinche in timofranza di tanso benefzie poffiate renderne à Diole grazie maggiori, ed antenticarne il grato vofro fenimento con le dimofrazioni piit parricolari d'allegrezza, che vi fuggerirà la gran qualità d'vn $\sqrt{i}$ faufo awenimento. Nyjfro Signore ri guardi. Milano 29. di Noucmbre 1659. Il Conse di Fuenfaldagna, éc.

Nell'vitumo giomo poi dellifteffo mefe, quefta Patria, che di già era llata raguagliata della promozione del fuo benemerito Cittadino Ginuan Batrifta dal Pozzo alla riguardeuolifima dignità di Senatore nel Senato di Milano, fece le leguenti dimottrazioni diallegrezza, cinè fi ereffe sù la Piazza grande vn'alta catalta dilegna, che falò vien comunemerte chiamato; ed effendofi fatto al piede di effa vn finto Pozzo da due Serpentiaffitito, che rapprefentaua l'Arma della fameglia dal Pozzo, cadeuano dal medefimo falò per due bande in quel pazzo due forti di vino, cioè nero,e bianco; e cofiandò contimando la copiofa vicita dell'vno, e delIalero infino alle ventitrè hore con gran gutto della pouera plebe,\& de'foldati del prefidio, beuendone quanto nè poreuano ad ognj loro fodisfazione tracannare : Sopra di quelto Pozzofi leggeuano due argutifimi componimenti; come ancora effendofi collocata fopra la Porta del publico Palazzo l'Arma del fudetto Senatore, fileggeua parimiente fotto di effa vn'Epigramma, che intorno al corpo di effa, ed in lode del medefino eruditamente fcherzaya. Finalmente nel principio della notte, doppo efferfi mandati all'aria molsi volatori, fidiede alla fudetra catafta di legna il fuoco.

bile giubilo quelle per la Pace frà li due Rè diSpagna, e Francia, l'auifo della quale con la fopraccemnata lectera del Conte di Fuenfaldagna effendo giunto nel primo giorno di Decembre al noftro Gouernatore Lorenzo Mompaume, (it che fi efegui parimente con gli altri Gouernatori defle Cittı̀ , e Piazze dello Stato di Milano) fi publicò à (uono di trombb nè̀ pid frequentati luoghi di quelta Città ; ed alla fera in fegno di allegrezza fif fuenarono tutte le campane; at fiefpofero i lumi à rutte le fineftre dellecafe, cofi d'inomo alla Piazza grande, come nel rimanente della Citti. Dipoi nel leguente giorno fí celebrò nel Duome à der cheri di mafica la Mefla con l'épofizione del legno della Samtiffina Croce, alla prefenza del Gouernatore, Podeftà, ePriore co ${ }^{\circ} \mathrm{i}$ Deputati algouerno, e dizutta quaxi la Nabila, Cread nanza ;e nel fine di elfa, cantoffi muficalmente il Te Drow, eff (parò tuttal'Artiglieria, che giace d'intorno alle mura, cofi della Citak , come di Borgoglio: alla fera poififece la proceffione con efferf portato il fuderto Santiffimo iegno attomo la Piazza grande, con d'affitenza de'fuderti Perfom naggi e e gran concorfo di Cittadini; fi efpofero ancora come la fera innansi à tutte le finelitrei lumi ; eff fece voz caualcata di Cauaglieri, Gentilhuomini, Capieani, ed altri al numero di feffanta due, ciafcuno de'quali haueuz per foprauette vua camicia in doffo, ed vna torcia accefa in mapo, 2 andarono à due à due ordinatament e per tutte le pill frequenti Atrade della Città, effendo di efic Capo il Gouernazore Lorenzo Mompauone. Alli cinque fi cauò fuori dalla nicchia la miracolofa Statua di Maria Vergine delia Capelia deeta della Salue nel Duomo, fi portò procefliona hmente d'intornoad effo, e fi pore d'zuanti all'Altate maggiore, affinche foffe con maggiore cormodità riuerita dal popolo in numero grande iui concorfo; doppn diche fi fece vnbel Sermone in lode della Pace, \& ad efortazione à far la Pace con Dio mediante la confeffione de'peccati, e'l fermo propofito di non prid offenderlo: Nel giorno feguente fi tenne ancora nel iuderto luogo il medefimo Simolacro, efi fece en generale digiuno: Allifette it Capitolo del Duomo fece celebrate cen molta folennità la Meffa con eccellence mufica in prefenza de'foprac cennati Perionaggi, e di gran'popolo, doppo la quale fícantò muficalmente il To Donme, eff fece lo (paro de'mortatertiloprala Pjazza grande collocati : A gli oxto fi fece vna Communione generale;ed al doppo pranfo fi portò conproceffrone ditutto il Clero, edi tutti li Regolari, e Confraternite la fudetra Statua, la quale poi fir ritornd al folito fuo luogo nella Capella della Salue con frequenza turta Ja Nobiltà, e Cittadinanza, e plebe dell'vno, e dell'alıro feffo. Le quali dirozioni fi fecero in riconofcimento della grazia fattaci da Dio nel concederne la tanto defiderata Pace.

Mentre feguiuano in A leflandria le foprabarrate allegrezze, \& [piriuali dimoftrazioni, fi nominarono gli oftaggi per la ielitituzione delle Piazze, conforme fína, cié per la parte del Rè di Spagna, il Colonello di Caualleria Alemanna Murcheie Giufeppe Coiro, ed il Maftro di Campod'ltaliana Fanteria Giufeppe Follani, li quali nelluderto giorno de gli otto fecero da Milano pertal'effetto partenza, per andarfene à Torino;eper la parte del Rè di Francia furono li Colonelli la Rebelier diCaualleria, e Sibour di Fanteria, li quali giumfero in Milano alli noue dell'ifeffo Decembre; ed alli ventidue, il Conte di Fuenfaldagna fi cumpiacque di conferire al Capitano Giouan Battilta Ghilini figliuolo dell'Autore di quelti Annali, il carico di Sergente maggiore del Terze di Fanteria Italiana comandato dal Maltio di Campo Conte Francefoo Gattinara , in ris ardo della rinunzia di ffo carico fatta da Giulio Cefare Taliano, come inabile alferuizio per vna incurabile indifpofizione.

Douendofi poifare la reftituzione di Valenza, e Morta: ra, il Conte di Fuenfaldagna mandòal Duce di Nouaglies i nomidi quei Perfonaggi, à quali fi doueuano confegnare le fudetre Piazze : in conformità diche il Duca medefimo inuiò gli ordini alli due Gouernatori di effe, affinche conkgnaffero alie undici hore, conforme all'orologio SpagnuoIo, dellitrent'vno delmefe di Decembre dell'anno $1659 . a l$ Mattro di Campo Lotenzo Mompauone Valenza, ed alLuogotenente del Mattrodi Campo generale Perpetuo Cancetlieri Motara, fi cone haueua il detto Cancelindi fabilito

## DI ALESSANDRIA:

col Signore di Gomont; ed oltraciò ti conchiufe, ${ }^{\text {ch }}$, comprafera da'Francefí per il valore di diciotto milla fcudi, tante munizioni da guerra di quelle, che haverebbero lafciate nelle due fopradecte Piazze, come dipoi tù eíguito. L'vltimo giorno dunque dell'anno, alle hore diciotto dell'orologio Italiano fi refticuirano le piazze, cioè di Valenza, e Mortara dal Rè di Francia al Rè di Spagna, e di Vercelli da quefto al Daca di Sauoia. Segul, dico, la riunione diquelledue infigni Terre allo Stato-di Milano, e della fuderta Citta al Piemonte; con effer primieramente vicito il Prefidio Francefe da Mortara, li di cui ammalati, col bagaglio farono dalli carriaggi del Treno dell'Artiglieria neftra conuogliati, efubice vi entrò il Prefidio del noltro Re, hauendo efeguito il medefimole Truppe del Duca di Sauoia, effendo entrate in Vercellidoppo livicita della;noltra guarnigione fotto la condotta del Maftro di Campe Blafco Colmenero, Il quale in ricompenfa del fuo ottimo gouerno di quella Città, eper li fuoi onoratifimi portamenti verfo il Sudditi del fudetto Duca, hebbe da quefto in dona wn'annello di moto valore; come anche il Sergente maggiore, delJifteffa Piazza, ed il Caltellano furono aflai bene rimunerasi; efi offeruò parimente Rordine medefimo di Mortara nels
la reftituzione di Valenza, della quale fu fatto poi Gourera' natore il lopradetro Colmenero, e di Mortara il Cancellied ri : equì terminò con l'allegrezza della Pace, ed reftituziod ne delle Piazze l'vltimo acte della per noi funefra, e deplorabile Tragedia, che perfeuerò per lo fpazio di quarant'otto continui anni, con Intermedij pur troppo apparenti di gufto, ed vtile pergli Vfiziali, e Miniltri, e dicalamirà, e miferia per li poueri fudditi dello Stato di Milano, e maffime per gli Aleflandrini, e circonuicini Terrieri, liiqualinon folamente hanno feruito di loggetto ì cofi lunga Rapprelentazione, mà fonaftati ancora delle proprie difgrazie, \& rouine infelici fpettatori: Tragedia inuero per turti li rilpetti ftraordinaria, mà in particolare per efferfímza li douuti precetti, e con ogni (erte di militare licenza rapprefetata. Compiacciafi duoque la Diuina bontà, emifericordia di preferuarne per l'auuenire da'feettacoli coficalamitofi, ed orribili, li quali hauendone con l'orribilità lora cagionata vna lunghifima febre, ci hà lafciati di maniera facchi, e deboli, che à voler ircuperare del tutro le forze, vi bilognerebberoaltrectanti annidi Pace, quanti ne habbiamo in mus mero di quaranhottopaffati di Guerra.


# TRATTATOBREVE 

 DELLETERRE, Che concorfero alla Fabrica della nuoua Città
# D I <br> A LESSANDRIA; 

cioc̀,

Borgoglio, Corniento, Solero, Foro, Ouiglio, Gamondo, che hora fi chiama Caftellazzo, Marengo, Roueretto ; Bofco, e Porta noua.

 SCendo vn'jfeffa cofa la Cirtà di Alefandria, e le fudette Terre, nen farà fuori di propofito, il fare di efle quella menzione, che $G$ e poruto racrogliere da fcritture autentiche, \& da'votidici Aurori . Borgoglio dunque, per di qui ordinatamente cominciare, veniua prima chiamato Borgo, conforme fono communemente chiamate le Terre, che confift nno in vna fola contrada; dipoi feli diede ilnome corroto di Borgò con l'accento fopra l'vitima lettera ; e finalmente a poco a poco fiaccrebbeal fudetto nome di Borgo vna filla$b_{2}$; quafi che credeffero quegli anrichi Borgheggiani di darli di quefta maniera nome piat ciuile, \& convenience chiamandolo Borgoglio; col qual vocabolo hà perfeverato fempre, come pure vatuttavia perfeverando. Quetto Luogho dunque, aunntiche Aleffandria foffefibricata, fivedeua nella pianura della vicina Collina fuori della porta, dalla quale ficamina da quéta Citrà a Valenza: dipoi non tantofto fù dato principio.alla fabrica di effa Città, come gli abitatori du Borgoglio cominciarono à demolire le cafe loro, e trufportando la materia di effe vicino al fiame Tanaro, ini $f$ diedero à fobricalle: Dimaniera che hauendo in breue tempo raunuaxa quella Terra, la ridufferonella föma, che à noftrigiornifi ve. de conbella, e proporzionata architettura, ecofi contigua à quefta Città, che Icortendoui folamente frà l'vna, e l'altrailfudetto fiume, pare vn'ifeffa cofa nè fi conofceapena leparazione alcuna : Compita che fula nuoua Aleffandia, e ridotte le cofe fue à ftato di Città, conformefono le altre, fu Borgoglio detinato per vno de'fuoi quartieri; Qulai fià veduito vn'infigne zeltimoniodell'ansichità fua, del quale non vi è forfe Città dello Stato di Milano, che poffa moftrarne vn'alero piat bello, ò ómile z̀ queflo; efül'immagine di Sanr'Ambrogio dipinta, sul la Torre del Cumpanile della Chiefa di Santa Maria della Neue', con l'Arme della Communità di Aleffandria d'a mbedue le parti, topra le quali Arme fileggeua con letere d'oro formata la parola LIBERTAS, argomento, ed indizio ben chiaro della libertà in quei rempi goduta dall'A leffandrina Republica. Fid dipinto il fudetto Santo fopra quella Torre, perchei Canonici della detta Chiefa feguitauano allhora i titi, ele cerimonie, che vfaua Santo Ambrogio nella Merropolitana di milano, etutrauia vfano le Chiefe da'Preti poffedute in quella Citrà, e nel fuo circonuicino Ducato s mà doppo il Concilio di Trento ifudetti Canonici tralaliciato d'ording di effo Concilio ilrito Ambrogiano, s'uppigliarono à quello della Romana Chiefa; nè altro fitrosa dell'antichità di quefto luogo, fuoriche la feguente memoria, cicé dellianno M.LXXI. Guido Bianchi da Velate A ciueftouo dimilano lua Patria, il quale per la perfidia di Arembaldo Cotta, huomo di gran feguito, ed autorità in quella Citta,
 ciliarfícol detto Cotta, mandò a'cuni à tignificarli quefto

Suo defiderio; coftuidunque fingendo diconfentire à quanto richiedeua l'Arcibefcouo, diedeà quellitifporta di voler effer fuo amico; efratranso sul quetta promeffa confidato egli, mentre viene alla refidenza della fua Chiefa, il Cotra, che di ciò ful fubito anifato, e voleua tradirlo, ando ad in contrarlo da molti fuoi ansici, efeguaci accompagnato, forto precefto di volerlo onorare: mà coftui poco longi da Milano, in vece d'introdurlo nella Citts, io condufie nel Coruento di $\mathrm{San}^{\text {Celfo, ediui lo pofe, come prigione, forto }}$ buona caftodia. Dipoi non andò molto, che effendofene I'Arcivefcouo fuggito con l'aiuto de'fuoi parziali da quel carcere, venoe, per faluati dalle infidie del Corta, di quà del Pô, ed ammalatofi poco lontano da Tortona, finili luoi infelici giorni, e fìil di lui curpo condotto, e fepolto inBorgoglio, mentrequetto Luoge era ancora nella pianura dell2 vicina Collina, innanki che Aleflandria foffe fabricata. Cofi narra fotto il fuderto anno Trif.ano Calchi nel fefto libro della fua Litoria Milanefe.

La Terra diCornienro, quattro miglia diftante dalla Città di Aleffandria, fuori della porta d'Afti, fi vede fruata in bella, e futtifera pianura, cofidi frumento, come di ottime vigne dotata, le quali produconovini, che hanno alla generofíà vnita la delicatezza. Ft quefto Luogo, fecondo Popinione d'alcuni, edificato nellititefo tempo da quelle cingue fameglie di Roma, che fabricarono Solero, come à fuo luogodircmo; e nelle diuifioni, che fral loro fecero le derse famegliedi quefte dae Terre, coccò in forte Solero ad vna fola di effe, e Corniento col fuo Territorio alle altre quate sro, le quali operarono, per maggiormente renderlo popo lato, chealrenobiliCafate di Roma, al compimento di quaranta abbandonaffero la Pacria, per fare nella decta Terra l'zbicazione loro; come dipoi occorfe; equindi dal corrotro nomediquatazata fameglie, fì quel Luogo chiamato Quargoeato, come fi caua dal riconciliamento fatto alli quattordici di Maggio dell'amo M. CXXCIIII. dall'Imperadore Federigo Barbaroffa con gli Aleffandrini, nel quale trà l'akre fileggono le infralcritte parole.
Et Imperator fundat hans cimizatom ax faptem locis, fcilises ex Gamondio, Marince, Bergeslio, Raberete, Solerie, Owitizs, \& Enadragina fantij; Qxargnomii.
Dal cbe à baltanza, e probabitmente ficaua lorigine di quefio nome, il quale à poco ì poco mutatofi, pigliò quett altro di Corniento ; e cofi viene turtauia chiamato.

Alcuni abitatori di effa Terra, la qual'era ne' terapi antichi circendori di muraglia, benche frano perfone di campagna, Ee idiortenulladimeno prerendono, che la dilcendenza loro deriui da'Romani; e di quefto de hanno qualche ambizione, che hà del sobile, edel virmofo. L'ancichità di queAta Terra, el'abitazione ivi farta da' Romani, benifimo fi autentica da' egnali dimolte cofo ini rictoustre le qualidi ciò uè danno indixio chiaro, come d'alcune pietre di mar-
ino di belle ifcrizioni omate;di varie medaglie cofi di bron$20 ;$ come dargento; di fepolcri antichi; diftatue, $\&$ in particolare di vna d'argento di gran valore fatta alla fimglianza, e grandezza di huomo ordinario, la quale moltillimi amiono, fu da vno a bitatore di eflo luoga ritroinata ne' foodamenti d'vna cafa. Si congettura parimente l'antichità fua, dalle Chiele iuif abricate, cioè di quella diSan Dalmazio,doue' $\operatorname{fr}$ riueriffe il corpo di effo Santo, e de'Sant Primo, e Feliziano perla Catolica fede martirizzati; nella qual Chiefa furono trafportati da Audace Vetcouo d'Alti, fotto dicuiftami in queitempr Corniente. Vi fono ancora'altre Sacre Reliquie da' Cornientini com gran diligenza, e diuozione conle:uate in vna caffa di marmo antichiffima, "eper
 de glantichs Romani ; poiche effendo ella fata molti anni aditero aperta, ful fotto di effa veduta intagliata la fegtente ICcrizione,

```
-Iponianiv focumdwr, P.Cef.
Inf. Prifcuf. Duceminf. Prec. Ef%
    Nerwe Traiani. Aug.
```

Legiom. L,Twrm. Ft Tribwn, Milis
Legion XXI R.

Dalla quallferizione fi cius ndubicatamente l'antichità di quella caffa, e per confeguenza di Corniento, come benifimo lomanifeftanoi nomi di quei Romani, li carichi militari da loro efercitati,egl'Imperadori Ne uz, e Traiano, che regnarono l'anno iacirca centefimo doppola nalcita di Chritho noltro Signore. Si vedeua nell'ilteffa Terfa vna Chiererta in forma roronda, la quale fü ne'tempi antichi da gl'Idolarii Diana dedicata, e poi al vero culto di Dio ridorra, fi conlecrò ad oaore di San Secondo Martire : iui thauano i fudetrotre Cupp Sati, prima che foffero trafportati nella fopraccennata Chiefa di San Dalmazio: Dipoi, hauena quel Luogo in quella parte,che fíchiama Appiano, vn'alera Chiefa fotto il ritolo di San Nazzaro, con vnabitazione, doue lizuann i Monaci di San Bemedetto,ed iui attendeuana aliidiuinn vffiz; ma a per caufa delle guerre, ed altre difgrazie furono el'via, e l'altra gettate à terra; come anche cengono alcuni opinione,che della materia di eff edifizi, gifia in particolare accrefciuto il Vefcouato di Aleffandria, al quale furonoper p:iuilegio del Papa vnite le poffeffioni delliftef$f_{2}$ Chiefa di San Nazzaro. Vedeuafi parimente inella decta Terra vna Chieía à San Matteo dedicate, la quale fù anche al fuderto Vefcouato vnita, conobligo, che fe ne fabricaffe vn al rolottuliftufu titolo in queliza Città; e fic crede che fiano ftaci di elfa fab catori li Veicoui nottri; e che fa quella,"che à quelt giorm è dà Pa dri Capuzzini poffedura. Daquelte Laogo tono vicite alcune nobili, ed onorate fameglie, ciod Sacchi, frà qualì̀ fi rito con famoGffimo nome Giacomo Flippo, che fì Pe efidente cel Senato di Milano; le cuilodi fileggono in queft Amali; Codega, Guaracchi, Guath,ed altre, cheoggidicunle fodecte viuono, come parrizie, in Aleflandria.
Dimofta finalmente liantichità di Corniento vn priuilegio, che alli ventitre di Maggio dellamo D.CCCCLIII. Belergario, ed Adelberto ambidue Rè de'Longobard,mentre ritedeuano in Pauia,conceffero alla Pieue di Cornienta, di poter fare vo Mercito nelle calende di ciaicun mofe; \& quefto priuilegio, che fì da quei Rè conceffo alli Cornienrini ad iftanza del Vefcouo d'Alti Burningo, fotto la cui Diocebi era in quei tempi la detra Pieue, è del tenore feguente,

In nomine Santie © indiwidue Trinitatic Belengerim *o Adelbersur divine prouidense clementia Roges. Si insic ac. rationabilitw petisionibmeat awres pietatic nofirs accamoda. $m$ wo promptiores cos in nofro permarense obfrquio minimè am. bigimm. Quecirca omninm fidelimm Sacrofantfa Dai Ecrlffie ioffrorumque prafontivm ficilicet ac fusurorwm noweris dewotio qualiter internenter, as petitione $V$ valperti $V$ enerabilí Archiprefulis nofirqque amabilic fidelis per hanc naß̉iri pracepsi paginam pronz iufie e lrgaltrer pofmows, concedimus alque par donamom Epifcopo SanEtifrime S. Ecclefie Afonfos Burninga nofroque fidela dilecto licentiam ace potefiatem quaknur in plebe P."sdrigenti que in benere Santii Dilmasiy Martyrix confirnifa

gulic quibufcumque calendí inibi celebretur, © prafasum mèrcatum cum thelonco of publica functioue to quidquid regia nof re pertinere videtur parti, pradiefz Plebi concedimus, donamus esque largimur; neenotia nofire iure © dominio in prefatum Plebki im © de deminium mminò sransfundimus ac delegamus vs babrat, teneat firmitergue poffideat in perpetwnm, farcientes vt nullur Dux Marchio Comes Yicecomes Sculdatie, ant aliquic publicur exacior prafatem Plebem depretiaxato mercato in aliguv inquiscare ant moleffare prefumant anz aliquam violentiam agare. Si quic ergo hoc' nofirwom preceptum infringere tontamerit, fciat fo compofiturmm amrioptimi librac centum, mediesanm Camere nefre ob mediesatem prafate Plebi. Qnod ve perims cradatur diligenititifque ab omnibui obferuetur, wanibw pruprïs raboravies anulo nofro Subrer infien wr infigniri.

Signam Serenijfmorum Belengarï, of Adelberri 「ıgane. | $\begin{array}{l}\text { 1ohannes } \\ \text { cancell. } \\ \text { ad ricew } \\ \text { dribi- } \\ \text { canc. re- }\end{array}$ |
| :--- | cognowi.

Data decimo cal. Imniy Amede dominice Imcerra. M.ccce LIIII. Regni vero Berengarij © Adelbervi Reg. ijy. Ind, duodeciman. REIum Papia faliciser Amen.
Giace fopra la itrada Emilia, poco difiante da Corniento Ia Terra diSolero, che fùedificata cento crtanta noue anni auanti che Cbritto naiceffe, da cinque fameglie di Roma, le quali ridotte à gran mileis per cagione delle continue guerre, che da quella Città ii faceuano à Cartagineff, 'abbandunarono le pruprie, \& purerne caié, per riconeratialtreue con magoior quiete, \& tranquilita d'animo; edeffendofi verfo la Francia inniate', caminando apprefo la ritua del fiume Tanaro, videro la bella pianura diguei paele, oue. inuaghitigrandemente della pofitura di quel firn, fi fermaruno, fabricardoui cife, ed an pliandoć i confini dieffo in maniera, che lo riduffio nella forma d'vna Terra, che pud conogni alta infigne thar del pari. Doppo la fabrica di quero luogo, e eificurano ancora, cone habbiano detto, Corniento, di cur, e di Solero effendo padione le Cudette fameglie, durfero fia loro di comune coufenfo, e parere quelle due Terre ; ed hauendole poila in forte, a contentarono, che Solero foffe d'via fola di effecafate, \& Corniento con tuto il Territorio delle altre quatro; il che fia loropacificamenre occoife; equindi $l_{2}$ fameglia, che ntenne quefto luogo, perche lola era padrona di effo, lidiede ilinome di Solero. A nultri giorni quefta Terraè affai popolata, fereilifima digrano, ed anc he di eccellente vino, effendole vigne, che lo preducono, piantate la maggior parte fopra ic Colline, che circondano da Setertrione quel luggo.. Né rempi antichi egli era d'ognintorno dımura circondato, ed haueua due porte, cioc̀ vna verfo Felizzano con va Ponte leuatoio, el'alera verio Aleffandria;- ma nè delle mura, nè delle porte fe ne vede à quelti tempi nè pure vn minimo veitigio, potendofi congietturare, che à cagrone delle guerre fiano tlate quelle, \& quefte gettace à terra. Fù ģuelta Terra, prima che foffe fabricara Aleffandria, foggetta,come ancora Corniento al Vefcouo d'Alti .

Finalnente farà il figillo delle antichità di Solero confua grandifimagloria, lhauer egli prodotto al Mondo San Brunone, che nacque dallilluttre fameglia de gli Alteff, effchiamarono il di lui padre Andrea, ela Madre Scilla: Fu ne' primi zeni della puerizia fua dato fotto la cuttodia, e diiciplina déReligiofa nel Monatero di San Perpetuo di quella fua Patria, da'quali appiefe qualunque facile icienza con gran profitto: Hauendo egil poi neil'Vniuerfità di Bologna tudiatele filolofiche, 8 diume lettere, ottenne la laurea det dotorato; $e$ diquì andatofene à Siena, hebbe inquella Catedrale vn Canoricato: Fececon la dottrina rauuedere del fuo errore in Koria d'oraine di G:egorin Sertimoil Rè de'Longobardi Berengatio , chenella Cattolica fede vacillaus non poco;ed hauendo íl quella Citrà riceuutigliordini 1. pri, confegui dalfudern Papant Veferuato di Ses:anel Lazio, della qual Cutà eglifă ilpurn Vefcoun :iui hebbe vaa perfecuzione dal Conse dellifiefla Citri, il quale lo mandò nel Caltello Vicalo diadi poru lontauo pag giat; ed
sisqel
inquellungo Iddiò operò in fuo fauore on miracolo, con hauer conitertuta con la fua benedizione l'acqua in vino. Perciò pentitofi del fuo fallo il detto Conte, li conceffe la libertà. Doppo di che, Pấcale Secondo lo mandò Legato in Francia, e Sicilia, douse pole in priftino fato con otrimi ordinil'Ecclefialtica difciplina: Fù prefente al Sinodo, che in Laterano celeb:ò il iudetto Papa,doue operò, che foffero aunullate quelle leggi, le quali haueua l'ilteffo Pafcale sforzatamente fatte, come dall' Imperadore Enrigo Quarto coltretto: Compofe molu hbrialla Scrittura fagra concernenti, che furono la maggior parte in publico elpolticon le Itampe; \& finalmente doppo hauer con Santita gouernata la Chiela da Segna trenta quattro anni, palsò iuial Patadifo nel fettantefino terzo dell'eta fua, enella medema Citta fa ¢ Luzio Terzo dell'anno i i 80. connumerato frà glialeri Santi; comeanche Onorio Terzo con l'affifenza d'alcuni Cardinali Vefcoui confecrò conle proprie mani tolennemente nel di hui onore l'Altare. Tirano da quefta Terra J'origine loro alcune nobili Cafate, cioè Guafchi Angeleri, Gratarola, Villaueccia, Gallia,ed altre .

Il foro, che anche la Villa vien derto, t fatusto trè miglia incirca lontano d'Aleffandria fuori della porta; che anticamente del Foro, ed à quefli tempi fichiama di Genoua, ca. minandor da quella verio la detra Città. Queta Terra è antichiffima, ed hà conferuato lempre il lưo primiero nome diForo: Imperoche iui gli antichi Romani attendeuano à giudicare, \& negoziares ed anche vi foleuano fare il mercato al quale imercanti di quà del Pò, ed anche della Liguriacencorrevano à vendere le mercanzie loro. Oltre à quefto Foro, altri nè haveuano i Romani nelli inatiloro, doue fono chiamati fotto nome di Città, come Foroliuio, che Forli fir chiama; Foro Sempranioè quello, doue hora è Foffombrone; Foro Cornelio vien chiamato Imola; ed ancora Foro Giulio, che Friuli fi chiama; come pure Valenza del Po ansicamente fichiamaua Foro del Confolo Fuluio Valente, che lo inftitui, e del quale traffe il nome dl Valenza. Che il foro, di cui hora trattiamo foffe vno di quelli de'quali per lituderti effetti fe ne feruiuano quei antichi Romani, probabilmentefic aua da diuerfe anticaglie di edifizi rouinati; di fondamenti, che ancor'à nofri giornifi fono veduti; a d'alcure pietre dimarmo, conforme all'vfanza di quegli antichi lauorate. Molte medaglie fimilmente d'oro, d'argento, o di bronzo con l'effigie, e con l'impreie de gl'Imperid ri, che nella campagna di quel lucgo fif fono rrouate, fanno chiara, ed indubitata teftimonianza, che foffe da Romaniabitatr; il che maggiormente fi conferma da certe pietre di marmo, che ini fivegono nelle cafe de Frati dell'Ordine Domenicano, nelle quali fono intagliate le licrizioni feguenti,
> T. Caluentim

> Libertum Primitive
> Pap. VI. Vir. in fuo
> $\boldsymbol{F}$. $\boldsymbol{F}$.
> Nia, Mior. Ia,
> 1a. Q I. Iucunda, $\mathcal{A}$.
> Calphurnie. F. F. Ruf.
> Matvi
> L. E. Curtime E. Sp. F.

> Saluine
> Loc. Imfroms. P. XII:

Haueua il Foro vna Chiefa con la dignità di Arciprete, e conalcuni Canonici fotto il titolo di Santa Maria, dotata diaffai riccherendite, ed ornata di priuilegi, al paridella pial infigne Chiefa della Diocefi Aleffandrina, e di qualunque altra di Lombardia. Viera ancora pha Chiefa forto il citolo di Sant'Agothro, che dal Veicouo Eletto Otro fù al Duomo di Aleffandria vnita prima, che quefta Città foffe fabricata, era il Foro in maggior Atima, cheal preiente; poiche all'hora era popolato allai', e vi abitauano alcune nobili fameglie, le quali doppo la fabrica di quetta Città l'abbandonarono, equiui eleffero l'abitazione loro. Alrra antichità non fitroua di queito luogo nelli Scrittori; mà vaglia fra tutte l'altre, benche famonilime antichità, la fola di San Baudolino, il qual nacoue, füalleuato, vife, mori, efù repolto in quetto foro fus Patriz. Egli nacque l'anno incu-
ca di noltra falute DCCXVL, nel quale trousuafi alcefo al Pontificato Gregorio Secondo, ed eralmpeadore di CoAtantionopoli Lione ditalnome Terzo: Fu da'parenti nelle virtu, e ue'buoni coltumi alleuato: vilfe congran fancità ; ed hauendo del tur:e abbindonato il Mondo, firuirò fuori della converlacione de gli huomini in vna Chie:a poco diftanredal Furo à Mana Vergine dedicata, viciioo $2 i l a q u a l e ~$ s'hauena fobricata vna caietra per fuo Romeraggen; quiui mentre abitaua, s"acquittò cifi buona, e lantu opinione appreffu il Rè de'Longcbardi Lutprando, the andando quella vn giomo dell'anno DCCXL. à caccia cun vo figliuolodi fiad forella, occorfe che quettirimale da vra fierag:auemente ferito ; elubito il detto Rè \{pedi va Maflo à Badodolino, atioche lopregafle à fupplicare It dio per la falute di fuo nipete; mà il Santo auanti che il Mefloliparlaffe, fubico s'accorfedi quanto voleua richiedergli, e preuenendo li diffe, che non occorreua pid ricorrere à Din per la falure del nipote del Rè, effendo già defunto ; dal che fí congertura efler egli itato di fpirito diuino ripieno. Softenne BaudoI ino per amore di Dio molte perfecuzioni : feccalcuni miracoli ; e fûpromoffo alla dignirà di Vefcuo: Mori alli dieci di Nouembre, dell'anno incirca fuderto DCCXL.

Vedefi Ouiglio dalla Città di Aleffandria lei miglia loncano, fuoridella porta Genouefe, in fito, che per effer alquanco eminente, riefce diliziofoaffa, ed è dalla buona qualità dell'aria molto fauorito, la qualecagiona à gli abicatori lunga, e compita falure, come gli anniadietro liè veju:o in voodi quei Terrazzani, che alcentefimo, e ventefimo dell'età fua felicementeperuenne;ed Antonio Balbi nativo dell' ifteffa terra viffe piud di cento anni émpre faso, robullo. Poco diftante da Ouiglio s'amnirano alcune Colline abbondanti di frutti, e di belle vigne ornate, che producono allai dilicati, e generofi vini: La fua pinoura nella fertilià del grano, e d'altre al viuere neceflarie cofe, non cede à qualunque altra delTerritorio Aleffandrino.

Haucua quetta Terra vn'antico, ed affai comodo Calel- II lo, dalquale ella timaneua non poco forte, $\&$ ficura; mà ne 1 tempo delle guerre, che erauagliauano grandemente Aleffandria, ed ilfuo Diftretro, viuendoall'hora il Duca di Milano FrancefcoSecondo Sforza, fù il dertn Caftello da'nemici foldati, li quali fcorreuano con ogni mili:are liberà quefto paefe, non poco rouinaro; perciò ilsig.tore di eflo Lungo Senatore, \& Marchefe Girolamo Perbono, dicuiti fà in molti lunghi de nofri Annali lodeuolememoria, lo reltaurò, e riduffe nel termine, che à noftrigiornifì eveduro; mà nell'occafione delle guerre in quefi tempi molfe da' Fr ancefi conero iSpagnuolinello Staro di Milano, fil quel Caftello in qualche parte demolito da gl'ith fii nemici. Di quefto Feudo è Signore l'oggidi vuuntre Lodouico Perbono Giglivolo del Capitano Girolamo, per dritta linea dilcendente dal fopraccennato Senatore Marchefe Girolamo, il qual Lodouico Giureconfulto, Cente Palatino, e Cauagliet Aurato poffede ancora infleme con if fooi fratelli parte del Caftello, e giurildizione di Belueriere, per le ragioni di SuI anna figlia di Giouan Fianceico Guttuari loro madre, \&z come difcendenti per caoinne di ctía da'Guttuari antichiffimi Signori del fudetio Bclueriere, il quale con mero, e miAo Imperio, epienezza di podeftà riconofe folamente l'Imperadore, come foprano Signore, \& li Duchi di Milano cod femplice aderenza.

L'antichita di Ouiglion faua in parte dalla donazione, che alli duedi Apriledelltuno DCCCL.fece diquefta Terra, e delle due inifituate Chiele l'Imperadore Corrado primo al Monattero di San Pierro in Celaureo di Pauia da'Canonici Regolari polfeduro; come appare dall'Infromente di effa donazigne, oue fileggono le infrafcritteparole,

Et Oniliam dum duabus Ecclesïs, fo cum emnibus pertinensijs, adiacentïs fuic, molendinis, pifationibur, equin,
 sin iuxte Tanaruns, of Belbam cum Caftello, of villa, cum forwio, $\boldsymbol{\sigma}$ ancillis, cum omnihanore ad sandew cortam perinente.

L'Imperadore poi Otto Secondo derto il Magno, contermòalli nove di Aprile dell'anno DCCCCLXII. alli futeui Religiof l'ifteffa donazione con le legaenti parrle re'l'I Atcomento, Et aliam, que Onille nuncupatwr, cum cmniban es.
rwm perrinentij, aquir, di pifcesiondion : come anche la medefima dofazione fi alli due di Aprile dell'anno MXXIV. confermsta dall'Imperadore Corrado Secondo, coli dicendo, Et Oniliam cam omnibur pertinentÿs, d" ad iaceurijs fuis, bzolendinis, pifcasionibws, aqwis,aquarumq,decmpfibus,caftellis,culsis, é inculis . Parimenie il Sommo Pontefice Calito Secondo fi compiacque di confermare à gli undici di Aprile dell'anno MCXXI. al fopraccennato Monaftero di San Pierrola fudetta donazione, mentre in quei tempi era iui Abbate Baldoino: come diciò nè tratta con le feguenti parole il Breue Apoltolico, Et Onilia emindmabus Etclesïs, cmm omani honore, pratis, rineis, flais, omenia in insegrman . Ed oltre la fudettaconfermazione, fi vede ancora quella, che fece dell'anno MCLIX. alli (opradetri Canonici Regolari, elimmperadore Federigo primo Barbarolfa, cofi dicendo il priuilegio, Et Oxiliam sum duabus Ecclesijs, vat in villa, \& ctia exira Villam, cam omnibws fuis pertinentïs, molendinis, equis, yiuis, pifcacionibius, pratis, vineic, ingrefibus, dr agreffibus, ficwe eft dezerminatus locus ille, cum hommi honore, tr difricto. Finahneate l'antichirà di quelta Terra a prona dall'effer ella fata pimieramente abitata da' popoli Liguri chiamati Statielli; e pofcia i Romani, doppo effer di $\ddagger \mathrm{a}$ veciti i Liguri, viltabilirono l'abitazione loro, nella quale perfeverarono moleiffini anni . Esbricata poiche fit Aleffandria con l'aiuto ancora de'Ouigliefi, quelti vi mandrrono 2 farla popolata mole nobili fameglie, cioc̀ dal Pozro, Lanzauecchia, Roffi, Gorreta, ed altre.

Gamondo, Terra molto antica, e digran confiderazione, firuata quattro miglia lontano da quella Città, fuori della porra Genouefe, vicino al fiume Burmida, è affai grande, \& popnlata, effendofi iui contati tino ard otcocento fuochi; ed ha $\ddagger$ 'intorno vna bella pianura fertiliffuna digrano, ed'alue cole, chealv to bilognano. Contiene vnmolro capace, \&e forte Caltello con tiè porte, delle quali val fi vede à noftri giorni, e dell'alere due apparifcono folamente i veftigi : E parimente circondata dimuraglia col foffo d'intorno, e con dodici alte Torri, delle qualife ne vedono ancora rrè à quefli tempi,ed vna di effe la pià alta, ferue à tenere l'Orologio per commodicà di quella Terra; nell'altra è fabricata vna Capella forto il titolo di San Bernardino; elaterza per non effer coperta di rerto, viene dall'ingiuria de'tempià pocoà poco rollimata; le altre poi lono dimaniera dilkrutte, che di effe appera fivedono ifundanenti.

Doppo che fù Gamondo riciotto nella fudetra pofitura, 12 quale rapplefentaua non vna Terra, mà voforte, $\&$ ficuro Cattello:ghabiratoi di effo, tralatiato loriginale nome di Gamorido, s'appigliarono à quello di Caftellazzo, come che frife va gran Caflello, nel qual nome hanno iempre continuato: e entraub continuano: Fuori delie mura di quefta Terra, vedefi poro ditanee vo'altro picciolo Caftello con guatmo Torrt ganaii, e con due porte, vna d'auanti, e l'altra di dierro verfo la canprena: nelfrontifpizio della prima portaftarna dipure l'A mede'Duchi di Milano con quette letcere, T.S. che fig. fic ano ilnome, \&engnome di Triftanu Sforza. Feudatatio de! detro luago, figliuolo naturale del Duca di Milino Francefoo primoSforza. E opinione, che queda picciola Fortezza fia lata fabricata $0^{\circ}$ ordine diTahano Fohlano valorofo Capitano di Caualli per il Duca FiLipuo Masia Vilconti; e che dipoil'ilteffo Duca la deffe inSeme col Bofco, e Fregarolo, due Terre dell'Aleffandrino, di ua figlia naturale Bıanca Maria al fuderto Franceico Sfor$2 a$ marırata. Tencuala Città di Aleffandria intanta ftima il Caltellazzo, che vedendo eila il iuo Territorio affatro pri$u_{0}$ divigne, il qual mancamento era dannnofo, e difdiceuole à quella pet altro rouinata, e famola Terra, ordindcon vna pena àglinobedienti, che cgat padrone diterreni in quel Dithetro, dueffe per cialcuna quantità dı tiè iugeri di poffefione pianrare vna vigna di quatero liara di milura capace; cone d: clò rè fà menzione il libro de'Statuti di quetta Città.

Piinna che foffe fabricata Aleffandria, il Caftellazzo haueua un gran Territorio, che confifteua in quette Terre, Borgoratto, Fraftato, Gamalero, Catiello della Spina, Callello del Ferre, Predofa, Retorto, e Portanuona cen tutei li Territorij à quelle concernentise con quello;ancora, in cui c̀ fabri-
cato il Cafale de Cermelli;"mà doppo che fù edificata A leffandria, tutti $1 ;$ fudeti lunohi, vennero fotto il dominio di quelta Città , peròmantiene ancora vnallai grandèTerritorio, il quale foltiene il carico della quarta parte delle grauezze di turtol'Aleffandrino. Gli abitatori di Gamondo. ò fia Caftellazzo fono fempre fati armigeri, e coraggiofi, come alle occalioni fiè beniffimo veduto, hauendo effi della brauura loro dati boniffimi faggi; per il che i popoli circonuicini procurauano con ogni deftrezza di tenerfegli amici, e collegati ; ed in particolare i Marchefi del B ofen, perfonaggi all'hora difeguito, e ticchezza grande, moffi dalla fama delle valorole azioni de'Gamondefi, cercarono con molta premura l'amicizia loro; del che're fà chiara teftimonianea vaz donazlone, che dellanno MCVI. alli quindici di Genaio li fecers i fudetti Marchefi della quarta parte d/a la Terra, e del Caftello diSezè, e ditutra la bofonglia, clič giace vicino à quel luogo; nella quale liberalità continuarono fimilmente ifgliuoli di quei Marchefi, come quelli, che perogni ragione diftato doueuano perfeuerare nella Lega, ed amicizia co"i detti Gamondeff, àquali donarono alli diecietto di Febraio dell anno MCLII, tutto ciò, che pofledeuano, cofi nella pianura', comenelle montagne, eccerte it Bofco, Ponzone, \& Pezè : Di più fiobligarono tuttauolea che i Gamondefi haueffero haturta occafione di muoner guerra, mandarlítuttili carri per condurre l'armi, vetton uaglie, \& bagaglie per li derti mouimenti neceffarie.

Doppo che fǜ dificata Aleflandria, ma parte delle fameglie della fudetta Terra, l'abbandonarono, e vennero ad abitare in quelta nuoua Città; Laonde lifù affegriato la quarta perte di effa per lua abitazione, la quale pigliaro il no medal medefino Gainondo, donde le tette calate erano ficite, chiamoffi, come pure ${ }^{3}$ noltri giorni fa chiama quartiere di Gamondo. Qu untece fabricare due Chiefe, alle quali affegoo affai ticche enurate cioè quella di San Martino, e l'altra di Santa Maria chiamata della Corte : neila prima rifedone i Frari Eremitani di Sanr'Agoltino, chiamatiOfferuanti; ed alla fabrica di effa Chiela più de gli altri generofamente concorfero i Trotti, hauendoni fatta edificare la Capella maggiore conil Coro di effa; Nellaltra Chiefa fanno refidenza vn Prepofte, e quattro Canonici, che attendono alli diuni Vffizi ; nè altraanichità ritrouando di quelta fegnalasa Tertame ne paffo à raccontare gli huomint, che da effa venti,fi dimultrarono in ogni tempo,ed in particolare alleta noltra, e de'noltri antenatı, fi nella guerra, come nella pace di pari valore, cioè Trorti, Boidi, Farra, Picchi, Canteri, Lamborizi, Mulfa, Moccagatta, Gambacurti, Conti, Attuci Prati, e Pellati (quelle due fameglie fono wnilteffa cofa, ed accidentalmente di vna fola, fene fono fatte due, con elferfi corrotto il cognome de'Pellati, che ì poco à pocof detro de Prati). Da quetto Luogo ancora prouengono i Milani, Truchi, Gualtamoglia, Gafurri, Spandonari, Negri, Ferrari, Paniai, Antichi, Riualta, Lorgna, Clauafani, Lonq ghi,Scarnafichi, M, gli, Pelizzoni, Barberi,ed altre fameglie.

Sopra la via Emilia, per la qualeà Romaficamina, trà Aleisandria, e Tortona, da quella Cistà due miglia lontano, e da quelta otto, futori della porta, che anticamente diSan Spirito, ed à noltri giorni Marenga Gichiama, vedefi Marengo, che ancheal tempo degli antichi Romani Villa Ponpetana finomaus, fabricato da'Liguri Mariciabitanti all'hora vicino alle fponde del nollro fume Tanaro; iquali popoli infieme co'i Liguri Leui edificarono Pauia, anticamente chiamata Tefino dal fiume, che fcorre per il mesze diquella Città. Da quelti Marici Liguri pigliàil nomela Porra Occidentale di Pauia, che Marica fichiama, equella fimimente nomatala Porta del Luzio al colloyche da'Lombardifù derta Marenga. Veggonfi ancora vicina alla rium del Tanaro altri veltigi dell'amichità di quefti popoli, come la Pıetra de'Marazzi,mome corrotto, infcontro de'Aarici, la qual giace pocodiltante dalla riua del fudetco fume, tre migha d'Alelsandria lontano, e fllfabricata da'popoliMa-
 do adungue la tralafciara menzione di-Marengo, dicn, che quelia Terra, prima che gli abitatori di efsa venifyio à far popolata la nuoura Alefsandria, fil di molta tims,renendeni I'abitazione molte fameglie, che hora rifedono nelQuar-
tiée di M+iengo di quefa Città ed in particolare , Gambarini; dei chefe netrata in quetti Aunalifotto l'anno 1335 Vogliono alcuni, che 1 fito di muraglia, efoffa cincondato, vi qual fivede a cor a in quetti tempi, letniffe à gli abitatori di quel Luogo per Cattello, conforme all'vianza di quei antichise ciò fícongiet:ura dal Gon illeffin, e dalla Torre, che giace alla porta di efso Ridotro, la qua'e fiè dall'antichità, ed inọincia de'iempi conferuara intatta.
Ne'rempi antichi, cioé prima. che fabricata folse Aleffandria, vi fie eificarono quartio Chiele, cicè di San Dalmazio, licui campi, ed entrate, doppola fubrica di elsa Citta, IEletto Vefenun Otto donòalli Canonici della fuacatedrale, con hauer perciò coníeguita licenza dal Pontefice Alesandra Teizo, il quale confermò la tuderta donazione; di Sani'A bina (quefta Santa viene da glidioti Ale'sandrinj chiamata col nome corrotto di San'Audima) licui beni furonr, parimerte datialli fudetti Canonici, e da quefli fono zut suma goduti; diSan Michele; delle qualitie Chrefe, due furono dal tempo,e dalle guerre dimatiera diftrutre, che di else ion appare vn minimo veltigio; Pultra, che motia anni adietro fie veduca di picciole, ma dure, \& mafficcie pietre fabricata, la qual'efsendo poco meno, che affatto rovinata, - onn era più abile al feruizio di Dio, ne à celebraruilidiuini vffisi, fu dellianno 1574 . d'ordide dal Veicouo di Famagofas Girolamo Ragazzoni Delegato Apottolicod vifitarela Diocefi Alefsandrina, ed altre, del tutto demolita ; e finalmente di Santa Maria della Spinetta, la quale fì̀ conferuata intie-2, e celebre, concorrendoullicirconuicini popoli, maffime nel tempo della Q'arefima, ne'principalif feltiui giorni fer diucz ione loro, e per ricevere dalla Sannifioma Vergire Midre di Diole fupplicate grazie.

Ilfamofo boico della Fratcheta, che all'hora fiftendeua per illungo, e per ill largo infinoa Villanuoua Calinaggio de'Ghilini, e che dipoifí chiamò di San Giuliano, per elser dindi pocodifonto la Chiefa, e'l Caffinaggio, amendue col nome di San Giuliano chiamati, e da'Ghilini parimenre poffeduci, era fotto la piurifdizione di Marengo. In quetza boicn venne à caccia il Rè,\& Imperadore Lamberto, il quale hauendo nemicizia con Adelberto Marchefe di Lucca, a pariti da Marengo, doue fi era eletta per fuo diporto labitazione concento valorofi foldati,ed andatofene ad inconerzreilnemico, che s'affrettaua di venire contro dife convn greflo di affai debole gente, fif fermò la notte in Piacenza, e quindi nel maggior filenzio di effavicito, arriù̀al lungo, doue fuceua alto con lifuoi Adelberro, menre quefto, e queg' 1 иppieffidal ton:io, le ne tiauano con ogni quiete incaur a mente giacendo, non penfando, come pure dureua egli penfure alleinfidie della purte contraisa, e li pole in rotez grinde, con hauer fatto prig one lifteffo Adelberto, che fi cra de:tro la mangiatora d'vna lalla nafcolto ; e doppo haúrlo mandato à Pauia, perchefoffe iui diligentemente cutho : ito, eglife ne ritornò vitronoto, e contento à Marengo, douef fifermò per qualche tempo, $\mathbf{a}^{\mathbf{g}}{ }^{\prime}$ dere quelle delizie, ed in particolare la caccia del lopraccennato bolcoscome della fua dimora in detro Lurgo, può leruire di zetifimenio wh priuilegio iui da lui conceffo, e fortofcito l'vlitimo giorno di Settembre dell'anno 898 Fu Marengo aneora in opinione di deliziono app effo ad altui Piencipi grandi, li quali dalfamenta, e del zia tua folpinti,finidufse: o iui per ricreazione loro, come frà quelti dell'anno 1 160. il Conte Palatino Otro, e Bearrice $m$,glie dell' Imperadore Federigo Primo noma:o B rba offa, ingeme conaltri principali Farfonaggi Alemanni (me tre liltefso Imperadoreff fermama in $\mathbf{P a}_{2-}$ uia ) pafsuto il Pò, iui fa rrasferiruno onn ma parte dellefercito lapert ile per dipnrto ioso, e vi dimorarono tu:ta una Quarefima; onde fi a guife, che quefto Luogo folle molto comodn, egrande, h.uendo dato alloggiamento at rana fil dateica,ed an via In operadnce inliemé col Palation,ed altri Percipi, da numer. fifina Corte accompagnata. Nella ludersa $T$ era fi fermarono ancors taluolta per qualche $\mathrm{t} \cdot \mathrm{m}$ po gif antichiR imani, come diciò dicono leruire di reltimome, alcuni v. S di terra, diflotertatidal fudetm b, fico della $F$ afi hera.mentre inifileusua il terreno dinto $n$ ) 3 lle rouern, per ge:carieà tera, ed erano pienididanaru dargenro digradeazatiaile à guella dell"vngha del deto groifo;
iquali danari, come dalle ifcrizioni Inrofi congetturaua; farono fattial tempodel governo della RepublicaR manz da'Confoli amininiftrato: Di quelti ne petuentrers pildi cento alle mani di Gionan Maris Mazzio Lentore di vimane lettere in Aleflandria, ed huomo nelle g. eche lettere molto erudito, e his antr hutà tediofo. Nell'età pal sata firiduce-
 fortrarlia gli eccelfui calori dell'Eitate, $\&$ pet goterela fieddifina, e limpidiffir a fontana, che iuida via viua pieerafcaruifice contigus alla cafa alere volte dal Cau:gliere Tiburzir, Milanele, ed hora dal Sa gente maggiore Girolamo Ortiz pofseduta infieme con le pelseffi, aidi diso Cauagliere: come anche il Gouen natore Giouannidi Gueuara foleus ben fpeisoinfieme con alern Gentilhuomini Aleffandini la detta fontana, per ingannare le rincrefceuoli hore de'lunghiflimi ettui gicini col mezzo di giuochi, danze, conuiti, e d’altre onefte ricreazioni: Si vedoto ius parimente altre fontane, le quali dimoltrano nell'Eitate le for$z e$ lorò̀ chiper rifrigefto ricorre ad else, ma non fono, ne puie in vna minima parte da parag, nare con la fadecta. In queilo Luogo eziandın, cioè nel fu Cattello. Atoo Vefcouo diVercellidunò delifann 9 41. alla Metropolitana Chigfa di Milano due Villi, cinè Laqentina, e Blennia (dallequali hà ragione il fume Téfino) alla preíenza det s,mmo Pon* tefice Stefano Orrouf,e dell'Imperadure Otro Piimo, detto il Magno, iquali acconfentirono à quettadonazione, con decreto, ch'ella per cemprefí douetse ofseruare; perciò fi fotrofcrifsero à quetto Itromento, per fua magginre cotroburazione, ventiquatero Italiani Vetcoui, ed il Marchefe Berengario infieme col Conce Palatinc, Guido; come dició ne tratra Trillano Catchi nella iua Iltoria di Milann; dal che G caua, conf rme liè detco di fopra, che Mi eng forse ne' cempi antichi van molto ampia, comonda, c leg:alata Terra, tenuta in gran infin natima, econfidea azione.

Non fard fialmente funci di propofito al fare qui menzione, ficoneg't abituori di Mirenge fecero, fenza rifparmio difpera, vit il l'acqua dal fiume $O$ ba dind fette miglia lontano in quel Territorio, affiche ruakiffe di queita manierspiul fertle, ed abb ntante, into n. a criefurono in A'eflandris fattialcunionsint, 'e'quali le ne vede memoria ne in le s'a atitin vn libro eeplarati, ellampati; ed affinche $i$ bexu del Territorin di Mire $g$ fimateneffero perpea tuame:re ne'Ci-tadinidi Aleflion tra abitanti nel Quartiere di effu Lurgon Jencro di quelta Città, i quali haueuano poo deri inqual Ter itorio, ella fece viordine, che. (equalunque donna di effo Quartierefi foffe in vosalero Quartere, benche dell'ifteffa Città, maritata, non potelfe haver in conto di drue patte aliuna del boico della Fracheta, ò altri beni del Territorio di Marengo; poiche cofiofferuandofí, nè rilultaua la conferuazio déitabili del fudetto Territorio nelli Cirtadini, che abisuuano nel fopraccennato Quartiens; delche ne fanno menzione lifopraderti Statuti:

Rouereto finalmente infino al tempo de'primi Romani era vn'antic hiffimo Caftello che dipoi fil polfeduto dalli Marcheff cel Botco; e fecordo l'oppinione d'alcuni trafteil fuo nome da vaa gran quantita disoueri, che piantatefí vedenano in vicinanza di effo Luogo, cicè alla riua del fiume Tanaro, che vicine forrelua. Vogliono fimimente alcuni, che quefto Caltello foffe nel medefino firo, doue $亠$ n nofrí giornifivede il Conuento con la Chiefa de'Canonici Regolati, fottoll titnlo di Santa Maria, che perciò fu chiamata del Caftello. La pofitura di quelto Luogo, che al giudizio de gl'intendersifurreputata matro forte, \&c moid, diede opportuna occafic he a collegati popolidi clegget la, per iui fare vn gagiardo oftacolo 2 citconuicini paes, ed in particolare abarbari, che ogng giorro tiendeuano in lalia pet reninare, \& diftruggeielo bella 2 e da loro iruldiara Lombardia. I: Rouereco dungue, ftoo per cuttilisi petti di gran confiderazione, \& maffime per efler náruralmente benidimo fortificaro dallı fumi Tanaro, e Bormida, dáqualiè in gran parte circondaro, quei pripoli tabricarono la nur,ua Cim di Aleflandria; ed hawendo ciecto queftocuto di Revereto pee vno de"ouattre quartien di quelta Cista, lo aflegastono allimedefimi abintori dr quel Lugo,

L'antictbict di afio vieme fimimente accompagnata da 22

## 340

ANNALIDI ALESSANDREA.
quella della Chiefa di San Siro, che in quei tempi era Paraochia del detoo Luogo, efotto il nome di quel Sahto fu ella chiamata, perche San Siro, doppoche fil confegrato Velcouo da San Pietro, venne dell'anno di noftra lalure XLVI. cofi comandato da quel Prencipe de gli Apoftoli tuo Maefroi, à conuertire i Pauefialla Cattolica fele; equindi per il inedefimo efferto andò à Genoua, à Tortona, in Afti, e venne anche in Rouereto, i cui abitatori per opera di quel Santo alla Santa' Fede conuertiti, fecero fabricare in riconofcimento di cofi falurifera, neceffaria azione, come quella del ، Sagro Battefimo, la fudetra Chiefa fotto il di dui nome.
Per confermazione ancora dell'antichita di Rouereto; dico, ch'effendo dell'anno D.CCC. $\perp \$$ XXI. venuto d'Alemagna in Italia l'Imperadore Carlo Terzo Cralfo, fi refe beneuoli,ed ofleruanti quafí tutti li popoli; e mentre fif fermò in P. uia, moflo dalle preghiere di pietro Abbate de'Monaci Cittercieti, arricchì benifimo il di lui Monaftero di Sant'Ambrogio in Milano, con hauer'j quei Religiofi fatta donazione, non folo di cafe, \& poffeffoni, ma eziandio di giurifdizioni, e Terre, cioé Felizzano (che hoggidi e nel Territorio Aleffandrino ) el fudetro Rouerero ; del che nè tratta il fopracitato Calchi nella fua Ittoria Milanefe. Quefto è quanto fiè rierouato dell'antichità di elfo Luogo, ed anche de glialtri fette concorfialla fabrica della nuoua A leffandria, de'quali havendogl'iforici trateato breuemente, breuemente io ancora hè fritto.
Giache il libto de'Statuti di Aleffandria menziona vna parte del bofco, e Portanuoua fiàle !udette Terte, che concorfero alla fabrica, ed allornamento di quella nugur Citcà, per:anto nonden tralatciare la menzinne di effidue Luoshi, cone che $h$ bbe of fomminitirato al paride'popoli Statiellall'voa, ed allaltrononpoco aiu:o. Il B, foo dunque è vn Caltello anticn, efegnalato, cinque miglia lontano d'Aleflandria, che filgla fedia, ed abitazione di quei Muchefi, che eraflero d'Aleramo Duca di Saffonia l'origine ioro, dal quale fono ancora p:ouenuri li Marchefi del Monferato, del Carreten, ouero diSauona, Cena, Finario, Incifa, Ponzone, Buica, e 5 aluzzo. E durque indubitato, che il Marchete del Bofco fiori in quei antichifecoli, e di potenza, e di nobiltà al paridi qualunque altro principale Perfonaggio dell'Italia ; imperoche comandaua à molte vicine

Terre di quel paefe, \& del Piemonte ancora,cicè Fregarolo. Rouereto, Bo:goglo, Pecero, Ponzano, Marenzana, vna parre diSezzé, Montechiats; Morfaco, Treffobio, Ouada, Roniglinne. \& Taiu slo; iqualitre vhimiLuoghi, Orto Marchete del Boico, donò dell'anno 12 to. alla Kepublica di Gencua. Guraronoalcuna volta gli Aleffandrinià quelii Marchefila fedeltà , ò fia omaggio, e per la detta caufa Rouereto, ed il fito nel quale fu fabricata Alefindria, erano fotto la giurifdizione di effi Marchefi. Eftinta finalmente J'antichiffima fameglia loro, il Bofco non più chiamandofi col titolo di Marchefato, venne in potere de'Duchi di Milano, i quali di effo, horà̀ quefto, ed hola à quello, inriguardo de fuoi virtuofi meriti, nè fecerodono: Hebbe quella Terra va'aflai forte Caftello, di cui fivedono à tempi noltii livelligi; efur madre d'Huomini. per grandezza d'animo, per dotrrina, e eper colfumi siguardeuoli molto efegualati. Quiui nacquero il Santo Pontefice Pio V. della nobile ftirpe de'Ghisleti, il Cardinale Michele Bonelli Frate Domenicano, figlio d'vna forella di effo Papa; Girolamo fcatello del detro Cardinale Michele, .che fù Cauagliere di San Giaco mo della Spada, Capitano d'Huominid'arme, Marchefe di Caffano Terra dello Stato di Milano, Conte del Bofeo, di cui fi tratra in quefoluogn, e Capitano generale della Cualleriadi effo Staro con ampifimo ftipendio; Antonino Pio figlio dellifteffo Girolamo, che fucceffe al padre ne'fudetti feudi, onori, e carichi, eccetto il Generalato della Caualleria; ed altri, déqualife ne fâ in quelti Annali lodeuole memoria. Sono vicite ancora da quefta Tera molte altre nobili fameglie , cinè Bu foni, Pecorcili, Pollatti, Gamondi, Manlij, Pagliari, Palli,ed altri.
Guce Portanumustà Gamondo, òfa il Cafellazzo sle Bofco; efune'tempiantichi foggetta nello Cpirituale alla guriddizione del vefenuo d'Acqui: poteua im guei tempi Con egnalera Terra del fuo vicino Diltretto andar del pari; ed hora è vna Villetta con alcuni pochiabitanti, che attendono allizgricolura di quei campi. La nobile fameglia dal Pozzo fü difeffa ne'rempi antichi perí molicianni padrona; come pure vi poffede à giorni noftri alcuui poderi; rè altrofiè trouato à quefthera di Pottanuoua, della quale non vie rimafo altro, fuoriche la memoria d'effer faca vna. infigne Terra.

IL FINE:

;

. 1

## IN MILANO,

Appreffo Giofeffo Mạrelli, al légno della Fortuna -

$$
\sim
$$




[^0]:    IM-R R M M T V Ri
    Fr. Baflias Con Oonjus Magifter y EComaiffrius Samal Officij Mediotani Ordinite Predicatorum.
    Carolos Ghioldus Theologus Sandi Nazarii prolllnttifsiefog: \& Remerendiftimo D.D: Archiepifsopo \&e.
    Francifcus Arbona pre Excellentifimo Senatu.

[^1]:    

[^2]:    $\qquad$

[^3]:    $\qquad$

[^4]:    $\qquad$

[^5]:    $\qquad$

[^6]:    $\qquad$

[^7]:    2. 
[^8]:    $\square$

[^9]:    6

[^10]:    $\qquad$<br>$\qquad$

[^11]:    2

[^12]:    1433

[^13]:    $R$ chiale

[^14]:    Religimin, ecpondicieic risdex, reffi, 'U infit affersor;
    monwey do difciplime reffituror; chrificane rei: diffenfor:
    Saluseribow edisis lggitow, Gallia conferuata:
    Principibur federe innciin : Parta de Turcio viffori\& ; ingentibers menfos, \& factis: pacis bolligue glovia. Maximme, Pinsfalix, optimu Princeps.

[^15]:    1603

[^16]:    2

[^17]:    - 

[^18]:    

[^19]:    $\qquad$

[^20]:    

[^21]:    $\cdot 9$

[^22]:    $\qquad$

[^23]:    

[^24]:    $\qquad$
    $\qquad$

[^25]:    

[^26]:    

[^27]: