NUOVA, E PIU' COPIOSASTORIA
DELLAMMIRABILE, EDAPOSTOLICA


A

## DI S, GAETANO TIENE

 PATRIARCA DE' CHIERICI REGOLARI$$
\begin{array}{lllllllll}
D & E & S & C & R & I & T & T & A
\end{array}
$$

DAL PADRE D. GAETANOMARIA MAGENIS
Della stessa Religione Teatina,
EDEDICATA

All' Illuftrifimo, ed Eccellentiflimo Sig.

## A NTONIO RAMBALDO

Del S. R: I. Conte di Collalto, S. Salvadore', Ray, Credazzo, Colle S. Martino in Italia: Signore di Pirnitz, Rudoletz, o Cerna; e Poffeffore Ipotecario della Muta d' Ybbsal Danubio, \&c. nella Germania : Gentiluomo della Camera, Cavaliere della Chiave d'Oro, Configliere Intimo di Stato di S. M.C.C. ENOBILEVENETO.


IN VENEZIA , MDCCXXVI. Preffo Giacomo Tommafini. con LICENZA DE' SUPERIORI, EPRIVILEGIO.

## C A P I T O L O VII.

Ann. di Critto 1528.29. di Gaetano 48. 49

## Altre cofe notabli fuccedute a Gaetano nel tempo del Sue Governo.

## f. I.

## Premia il Cielo con un bel prodigio la Confidenza di Sas Gaetano in Dio.

398. L miracolofo avvenimento 2 che fiamo per dire, vien riferito alla fuccinta dagli Auditori della Sacra Ruota ad Urbano VIII., ma l' Arcivefcovo di Taranto Monfignor Caracciolo Io defrrive alla diftefa con tutte le fue circoftanze ricavate da i Proceff della Canonizzazione, che per aver del vago, e curiofo non difaggradirà a chi legge il qui trafcriverle. In quefto tempo della Prepofitura del noftro Santo minacciando imminente raina alcune muraglie della fua Cafa di Venezia un Gentiluomo gli diede a puro preQito quaranta Zecchini per ripararle; (a) ma appena terminata la fab. brica fe gli fece innanzi il creditore a ripetere il fue dinaro. Non avendo il Santo con che fodisfarlo nemmeno in parte, lo pregò con modefte, ma efficaci iftanze a pazientar qualche giorno, afficurandolo, che la più volte fperimentata Providenza Divina gli avrebbe ben prefto mandato il neceffario foccorfo. Quefte umili preghiere, che dovevano intenerire il cuore del Creditore fecero quell'effetto, che fa l'olio gettato ful fuoco, mentre accendendo in lui maggiori fiamme di collera, e di fdegno fi protefto con parole afpre, e fumicanti di voler ricorrere alla Giuftizia, o ufare la violenza per rimborfarfi del fuo Oro. Allora Gaetano vedendofi ridotto a quefte ftrette, ed anguftie, alzando gli Occhj al Cielo, e rinovando la fua folita confidenza in Dio, diffe al Gentiluomo, che ritornaffe il giorno feguente alla tal ora, promettendogli ficuramente fargliene una intera riftituzione. Oh'gran promeffa! Oh'gran fede! In tanto primadel tempo prefiffo fi mette in Orazione raccomandando à Die con lagrime, e fofpiri quel fuo eftremo bifogno, e l'affunto impegno della fua confidenza. Quando fentendofichiamare in fretta dal Portinajo, interrom-
pe POrazione, e credendo foffe cercato per qualche moribondo, corre di lungo alla Porta, dove ritrova un bellififimo Giovanetto di gentile fembianza, e di modeftia Angelica, che dopo un cortefe inchino fatto al Santo gli porge in mano una cartuccia ripiena, dicendogli : Prendete Padre guefta limofina, cbe vi manda Dio per follievo delle Vofre neceffita, ed in ciò dire, a guifa d'un baleno difparve, nè per quante diligenze fir faceffero più fi vide; Lafciando a tutti quefta ferma credenza, che foffe un Angelo fotto fembianza umana, che difcefo dal Cieloal Cielo di nuovo fe ne volaffe.
399. In quel punto medefimo per Divina difpofizione era fogragiunto il Gentiluomo a farfi mantener la promefla del giorno ante, cedente, divenuto anch' egli fpettatore delle prefenti maraviglie Apre il Santo la Carta, e ritrovavi dentro turta la fomma delfuode bito, né più nemmeno di 40 . Zecchini, gli confegna fubito al Creditore, accompagnando quell' Atto con un tenero difcorfodi quanto fia pronta, e liberale la Divina Providenza à chi di Lei s'affida. Quefto prodigio ne traffe feco un altro forfe più mirabile, quanto è piu mirabile della miffione d'un Angelo dal Cielo la mutazioned'una Volontà libera fiffataif in qualche paffione. Quel Nobil Uomo, che fu fi duro, ed oftinato in voler efiggere à forza di minaccie e frapazzi il fuo dinaro da un povero Santo imporente à reftituirglielo; Ora attonito alla vifta di quel miracolofo foccorfo fi fenti ammollire, e intenerire di tal maniera il cuore, che riponendo nelle mani di Gaetano quella quantità d'oro, per cui moftrofi tanto intereffato, glie la dond in limofina per li bifogni della di Lui Famiglia, e gliela dond con giubilo, confolandofi d'effer benefattore di Religiofi st cari a Dio, ed a fpefa di prodigi mantenuti da Dio. Altre provifioni mandate dal Cielo a Gaetano per mano d'Angeli vedranfí defcrittefecondo la ferie Cronologica.
f. II.

Ann.diCrifto 1529. di Gaetano 49.
Configlia e promove il Venerabile Padre Miani a fondar la Congregaziome Somafca.
400.

0Uefto gran Perfonaggio Girolamo Miani, o' Emigliani , fplendore della Nobiltà Veneziana, e della Religione Somafchena, quando nella Lega di Cambrai fú prefa per affalto da gl' Imperiali la Fortezza di Caftel Nuoro nel Friuli, in cui ritrovavafi egli
a difenderla in grado di Proveditore della Repubblica, venne poto ne' Ceppi per comando di Cefare, ed imprigionato nell'ofcuro fondo d'una Torre a folo pane, ed acqua mantenurovi, e con barbara crudeltà doogni giorno da Soldati maltrattato . Da tante anguftic oppreff fo, per vederiene follevato, fece ticorfo pidi colle !s grime, che colle voci alla Regina del Cielo, prometrendole di viitiarla à piedr'fcalzi nella fua Chiefa di Trevifo, e di mutar la vita licenziofa in cuifin allora era viffuto: Ed ecco comparirght tuta graziofa la gran Vergine Maria, che porgendogli in mano alcunt chiavi: Con queffer, gli diffe, aprivai i tzoi $\mathrm{Ceppl}_{\text {i, }}$ e de Porte della Prigione; ma fij fedele mantenitore delle promeffe fattewi (a) Adorara Girolamo, e ringraziata umilmente la fua Celefie Liberarrice, fcioltofi, e frigionatofi col beneficio di quelle Chiavi miracolofe, s'incammina verfo. Trevifo ; e qui nuovo pericolo, nuovo prodigio: mentre abbattendofi per la via coll' Efercito Nemico, eftimandofi più, che mai perduto, invoca la feconda volta in fuo ajuto, e con figlial confictenza la Madre di Dio, la quale non tardando un momento a di noovo apparirgli, to prence per mano, e rendendolo a tutti invifibile, lo tonduce per mezzo, e fuori delle nemiche Squadre libero, e ficuro, con di più accompagnarto Ella medefima per lungo tratto di cammino in a vifta della fuddetta Città. Ora poteva dubitarfi, che diventaffe un gran Servo.di Dio, chi fù fi diletto, e favorito da Maria? In tale appunto traformoff Girolamo, e per tale l'efaltano le fue eroiche Virria efpotte atla luce da pià Scrittori della di lui Vita. Per quello poi s'afpetia alla noftra Staria, Monfignor de Roffi della Congregazione Somafca, dopo aver detto, che al foavifimo odore della Santa Dottrina, e del buon Efempio:, che fpargeva per Venezia San Gaetano, ei fuoi Religiafi, un numero infinito di Perfone divore correvano a quella nuova fragranza di Santita, cosi fcrive. (b) Non fu tardo a venirvi frà gli altri il noftro Girolamo, il quale, come che Egli era avidij)imo, e fameliso di Dio, fimò fua buona vesturu l'arrivo di quefti Amici di Dio. ecominciando a trattar con Eff, e frequentando al più fpeffo, cbe poteva la Loro Cbiefa, e eafa, ed accargendofidiquella rigorofa, eftretta Povertd, nella quale fenz' aver alcuna annua provifone di fermo, $x$ fenz' aprir la'boccie per cbiedere, favano in tutto rimeffinellat Providenza del Signore; faceva loro fpefo di buone, e groffe limofa we celebrandoli per tutta la Città per Uomini Santi. Soggiunge poì lofteflo, Autare, che Girolamo fi eleffe ter Arbito, i moderamoredella fua cofgienza il Compagno di San Gaetano Don GiosmPPiftro Ca

[^0]rafa, da' di cui comandi ancora in affenza, Nipendeva con tanta foggezione, e delicatezza, cbe non operava cofa alcuna, bencbè mi nima fenza la di lui ub̈bidienza fon a non voler accettare in Salò un Libretto di meditazioni di San Agofino offertogli in dono da Monfo. gnor Bertazoli, fe prima non aveffe fcritto a Venezia al fuo Direttore Padre Carafa, ed ottenutane la permiffone.
401. Il Miani dunque portavafi di frequente aila Cafa de' Tolentini, dove godeva le delizie del luo Spirite per li dolci trattenimenti, e Sante conferenze, che faceva con Gretano, e Carafa, i quali riconofcendo un ricco capitale di Virtù in quell' Anima grande, ne fperavano furceffr, ed opere maravigliofe. Qui l'Arcivefiovo di Taranto Tommafo Caracciolo fcopre nella mente di Gaetano un fume profetico, e nel di Lui Curore un puro zelo della gloria di Dio, fenza mefcolanza alcuna di proprio intereffe, (a) mentre conofcendo. Egli il bel acquifto ch'aurebbe fatto alla fua novella Religione, con incorporarvi un Soggetto di tanta afpettativa, e di Santità si cminente , acclamato da tutta Venezia qual era Girolamo, e fapendo parimente guante foffe facile il gradagnarfelo, non abbifognandoaltro, che una femplice parola , che giiene faceffe it Padre Carafa, a di cui cenni foli nel primo intenderli fubito ubbidiva : ad ogni modo non volite mai ne per fe feffo, ne per mezzo del di lui Direttore invitarlo, o perfuadeilo a militare fotto le Infegne della Croce Featina, di modo, che quefto contenerfi der noftri Padri dal procurare l'ingreffio del Venerabile Miani netta loro Congregazione, che era fif facile; fu da alcuni offervato per una cofa di gran maraviglia, come nota il fuddetto Monfignor de Roffi. Ma era ben ragionevole quefto toro ftupore, perche non vedevano quet, che Gaetano prevedeva. Previde Egli con un'raggio del Cielo, che gli illuftrò la mente, dover Girolamo eefere Fondarore d'on altra Religione di maleo proftro a Proffimi, e di nuova Gloria a Dio; onde non folamente s'aftenne da perfuadergli il veftire l'Abito Teatino, ma anzi gli diede ftimoli gagliardi ad intraprendere la Fondazione del nuovo Ordine; ed eccone loccafione.
402. In quei Congrefli Spirituali con San Gaetano, e col Carafa, che con tanto fuo genio frequentava il Nobite Miani, e ne'quali trattavafi di fovente del come poterfi ajutare i fecolari fedotti del Mondo ingannatore, cadde una volta il difcorfo fopra quei poveri Fanciulli , che per aver perduto i Genitori a cagione della peftilenza, o di morte naturale, vivono fenza guida, fenza educazione, fenza impiego; ficche'crefcendo poi negli Anni, crefcono ancora più ne'vizjallevan'sofí ad una vita licenziofa fecondo il dettame de' loro caprisci, e paf-
fioni. Allora Girolamo confidd a due Amici il fuo Nobil penfiero, e la fanta intenzione di provedere a quefti Orfanelli con fondare una Congregazione de' Preti Regolari, che ne affumeffe la Cura, ed il Governo. Efpofe però le molte difficoltà, che vi prevedeva, ela propria infufficienza a fi grand' Imprefa. Ma qui Gaetano efultante di giubilo, e benedicendo la Divina Bontà per la bell' Idea ch'aveva impreffo nella mente di Girolamo, impiegò tutto lo fpirito del fuo zelo in efortare, ed animare il piifimo Cavaliero a metter mano alla grand' Opera; che fperavalcerto l'aurebbe il Signore profperata, e condotta a termine; che fe fentivafis a ritirarfene della diffidenza di fe medefimo, quefta appunto unita alla confidenza in Dio, era il mezzo piur accertato per efeguire le maggiori, e più difficili Imprefe. Parimente il Carafa aderendo a fentimenti del fuo Superiore fecefi anch'egli ad incoraggiare con forti motivi, e perfuafive lo fteffo Miani, il quale riconofcendo la voce di Dio in quel parlar fi efficace e rifoluto di chi teneva in concetto di Santi, rifolfe, e promife di metter in effetto il conceputo difegno, e dar principio alla fua nuova Religione. Intanto nelle fuffeguenti conferenze, radunandofi come in Configlio quefti tre Servi di Dio, andavano confultando i mezzi più ficuri, le Regole più adattate, ed il modo più proprio di ben allevare gli Orfanelli nel Timor di Dio, e nelle Lettere, e di Santificare ancora i loro Maeftri: Però i progetti, e le Leggi, che propofe il nuftro Santo erano si mirabilmente acconcie al tenore dellideata Religione per $l^{2}$ efperienza, che egli aveva di Fondatore, e pel lume, che riceveva dal Cielo, che invaghitofene il Miani, volle ftabilir fopra quelle il fuo nuovo Ordine; ficche prefe le moffe da ftimoli, e configlj di Gaetano e del Carafa fidiede follecitoa fcorrere per l'Italia, illuftrandola co $^{\circ}$ fuoi zelanti difcorfi, ed efempjdi Santa vita, e piantandovi ha nuova Colonia d'una Religione, che apporta tanto luatro, e giovamento alla Chiefa di Dio.

## S. Gaetaw

a Gaetano, bifogna dire foffe un effetto delle fue orazioni, ) fcoperti gli inganni, la vanità, e pericoli del Mondo, tant'orrore ne provò, che fuggendolo precipitofamente, coife a ricovrarfi licuro in quella fteffa Religione, ed in quel tempo, che gli fu predetto dal Santo, dove efercitandofi in continua penitenza della fua fandalofa Gioventù, terminò Santamente la Vita.

## C A PIT OLO XXV.

Ann. di Critto 1547. di Gaet. 67.
Parte per Roma, dove eletto di nuo vo Prepofito di S. Paolo ritorna a Napoli accompagnato rifibilmente da un Angelo.
533. Ovendofi celebrare in Roma il Capitolo Gencrale, volle mamentr, prima di partire da quefto Mondo, il fuo mirabile Inttituto. Il Capitolo fi radunò nel Palazzo del Cardinale Carafa, a cui nè la Porpora, nè gli affari graviffimi di Santa Chiefa a lui appoggiati poterono impedire d'intereflarfi nel Governo, e ne'maneggi della fua amata Religione, che tenne fempre invifcerata nel cuore, benchè non ne portaffe più la divifa dell'Abito. Le maggiori premure di San Gaetano in quefta Affemblea furono premunire con alcuni Decretila Povertaे Teatina, acciocche fi mantenefle illibata nel folo dipendere datla Providenza Divina, e nel fottenerfi colle pure limofine totalmente volontarie de' Benefattori. Vi moftrò ancora il zelo della fua Caritả in confolare le Ittanze fatte da’ Padri Somafchi, i quali avendo perduto il loro foftegno, e Fondatore, il Venerabile Girolamo Emigliani, paffato già all'altra Vita con fama di Santità, bramavano appoggiarfi alla Religione di Gaetano, con farli membra della medelima, ed unirfi in un fol Corpo, che da lei riceveffe il moto, e la direzione. Sin dall'Anno fcorfo quattro di loro de' più autorevoli, a nome di tutti gli Altri fecero quefta fupplica affai premurofa a' noftri Padri capitolarmente congregati in Venezia, come chiaramente confta dalla Lettera, che quefti inviarono al Santo Padre, ed a fuoi Religiofi in Napoli, per fentire il loro parere circa di quetta unione, della quale fopramodo anziofi il Superiore di Somafca Agoftino Tortora , e gli altri Maggiori, fcriffe ancora ittantemente al Cardinal Carafa in Roma, che fapevano aver gran poffanza, e benemerenza appreffo la fua Religion Teatina, pregandolo efficacemente di perfuaderla adaccoglierli
coglierli come Figliuoli in feno, e tenerli come Parti delle fteffe vifcere. Abbracciandone il Cardinale l'impegno fpedi a noftri Padri una Lettera preffantiffima, fotto gli 8. di Novembre 1546. riferita dal Silos, e dal Bollando, efortandoli a ricevere in loro Fratellanza e Compagniala Congregazione Somafca con averne la fteffa cura e governo, che di fe medefimi. Così incomincia il Foglio del Carafa : Vienerabiles Fratres in Domino: Eternam falutem. Scripferunt ad nos, nuper dileciti nobis in Cbrifto Auguftisus, or aliiClerici, ac devoti Laici, qui in plerifque iftius Provincie locis operibus pietatis intenti curam pracipue educandorum in Deitimore, 6 in bonis.artibus Pauperum Orpbanorum follicitè fufceferunt, nos magna cumin. flantia requirentes, ut nos illos in noftros agnofcere, ac fufcipere vel. lemus, neque eorum fpem, quam ab exordio inceptionis fise in noftro prefidio collocafent fruftrari pateremur ©c. San Gaetano dunque, con cui fempre intendevali, e configliavafi negli affari della Religione il Cardinal Teatino, ferando da quefta unione di due Ordini Clericali, doveffe rifultare maggior gloria di Dio, e benefizio de Proffmi , e fapendo concorrervi ancora la volontà del Papa, a cuifu fempre ubbidientiffimo, perfuafe a Padridel Capitolo, e fu conchiufo 1' incorporare alla loro Congregazione quella de' Padri Somafchi . Continuò circa nove Anni quefta Unione; ma poi offervato coll'efperienza di tanto tempo da noftri Padri non convenire l'uno coll' altro Inftituto, ne i poderi, e te rendite terrene degli Aggregati colla Poverta Teatina, che tiene fondate tutte le fue Entrate in Cielo, come pure quella Cura degli Orfanelli, benchè per altro lodevolifima, di. fturbare di molto gli Efercizj proprj de' Chierici Regolari, rifolfero di fepararfi, e reftituirfi alla primiera libertà, e purità del loro Iftituto. Ricorfero perciò al Sommo Pontefice d'allora, che era lofteffo Carafa, col nomedi Paolo IV. il quale perfuafo anch'Egli dalla dettafperienza, con un Breve fpedito a 23 . di Decembre 1555. difgruppò quel nodo frà le due Religioni, ch'egli fteffo da Cardinale ftrinfe co'fuoi uffiziofi maneggi. Divifi cosi dall'Albero Teatino quefti nobili Innefti, non fi difciolfe però mai quell'unione de'Cuori, e quel vincolo d'amore, per cul fempre i noftri Religiofi anno cooperato a'vantaggi de'Padri Somafchi, fino a ricevere in Venezia nelle proprie Cafe i loro Infermi, ed a feppellirli defunti, per lofpazio di vent'Anni ne'proprj Cimiterj, come pure accadde in Napoli, quando non vi avevano ancora Chiefa aperta.
534. In quefto fteffo Capitolo eletto fu Gaerano Prepofito della Chiefa, e Cafa di S. Paolo di Napoli, e qui fi vide nel Santo un nobile efempio d'Ubbidienza, mentre al gran pefo degli Anni, ch' erano Seffanta


[^0]:    (a) Andr: Spella Vit del. Venerab. Girol: Miant iobit.
    

