# SECONDA RACCOLTA 

## VITE <br> D E'SANTI

 per ciaschedun giorno dell anno ovVERO APPENDICE ALIA RACCOLTA Delle vite de santi pebblicata la akqo mdcclxili. sifermetta LA. VITA DELIA SANTISSIMA VERGINE MARIA MADREDIDIO

## TOMOPRIMO



IN ROMA MDCCLXVII. nella stamperia di marco pagliarini

COףK LICEォZA DE' SVPERIORI.

Il Mondo, dice s. Agoftino, chiama felice quella città , la quale abbonda di ricchezze, ed è ornata di palazzi, e fabbriche magnifiche; dove fif vive allegramente, ora in frequenti e lauti conviti, ora in piacevoli teatri, ora in ballie feftini aggradevoli, ora in giuochi,e in geniali converfazio. ni ; dove non manca alcuuta di quelle cofe, che fervono al luffo, al fafto, e alla effemminatezza. E fe alcuno, foggiunge il fanto Dottore, ardiffe di biafimare quetta forta di felicità, o pure tentaffe dichiudere i teatri, $d^{\prime}$ impedire le danze, e di metter freno alla liceaza, e alle voluttà, verrebbe riguardato come un pubblico inimico, e correrebbe pericolo di eflere dalla moltitudine oppreío, lapidato, ed uccifo . Ma chi non vede ( continua a dire s. Agottino ) che agli occhj della Fede una tale città farebbe infelice, e infelici i fuoi cittadini? Perocchè vivendo tra le delizie, e menando per pochi giorni una vita fenfuale e volutuofa, vanno poi a finire inun baratro di pene fempiterne, e a un breve rifo fuccede un eterno pianto. Felice adunque, conclude il Santo, è quella città, dove regna univerfalmente ne' fuoi abitanti il timor di Dio, la pietà criftiana, e l'ofiervanzz efatta della Legge di Dio; dove fi mena una wita feria, applicata, edivota, e lontana dalle infane allegrie del cieco Mondo; dove fi vive in tranquilla pace, $e$ in unione fambievole dicarità, dove fir tiene conto de' veri beni, che fono le virtù crittiane, efi afpira al confeguimento degli eterni beni del Cielo, per li quali unicamente l' uomo è creato, e che foli pollono renderlo felice e beato. Di una fimile città veramente felice ha voluto il Signore darcene un efempio fingolare in mezzo alle tenebre del Gentilefimo nella fopraddetta città delia Frigia, e hadifpofto, che la virtù de' fuoi abitanti fir rendeffe illuftre, e famofa per tutti ifecoll avvenire, colla perfecuzione, e col fuoco, che diftruffe i fuoi abitanti in Terra, per trafportarli al Cielo. Impariano adunque qual fia la vera felicità e pubblica, e privata, che fi debbe avere in pregio da un Crittiano; lafciamo pure, che i figliuoli del fecolo, e i feguaci del Mondo, fempre errante nelle tenebre della fua cecità anche in mezzo alla luce del Criftianelimo, chiamino beati coloro, che paffano lietamente, e frai divertimentii loro giorni in quefta vita, efpecialmente nel tempo chiamato del Carnevale : Beatum dixerunt populum, cut bac funt ${ }^{\text {² }}$. Noi all' oppofto chiamiamo beati quelli, che fervono Iddio fedelmente, che fi allontanano dalle vane, e perniciofe allegrie del Mondo, e che menano una vita criftiana, e fanta, la quale li rende cari a Dio, e nel tempo prefente, e nella vita futura: Beatus populias, cajus Dominus Deus cjus ${ }^{2}$;

Sec. Racc.

[^0]
# 8. Febbrajo. <br> B. Girolamo Mining. Secolo XV. e XVI. 

It P. Agofitino Tortora Generale della Congregazione di Somafcufcriffe, e flampd in Milano nell anno 1620. in latino con uno file affai serfo ed elegante la Vita di guefo beato Fondatore della fua Congregazione. Altra Vita in lingua Italiana fampis in Milano l'anno 1630. un altere Religiofo della feffa Congregazione per nome Coftantino de' Roff, che fu poi Vefcovo di Veglia. Si veda ancora il Decreto della fua beatificazione fatto da Benedetto XIV. nell' anno 1747. nel tomo 2. del fuo Bollario.

IL beato Girolamo Emiliani, o Miani fondatore della Religione de' Chierici Regolari Somafchi, o di Somafca, nacque in Venezia l'anno 148 I . I fuoi genitori furono Angelo Miani, e Dianora Morofini, famiglie ambedue patrizie, efenatorie di quella Repubblica, e fu l'ultimo per nafcita tra quattro figliuoli mafchi, ch'effi ebbero, ma il primo per grazia, e per merito appreffo Iddio. Siccome il padre era continuamente occupato negli affari graviffimi della Repubblica, e nelle cariche principali di effa; così l' educazione di Girolamo rimaneva appoggiata alla madre, la quale, effendo dama di molta pietà; non larciò $\mathrm{d}^{\prime}$ intillare nel cuore del figliuolo le maffime della Religione criftiana, e di avvezzarlo di buon' ora agli efercizj dell' orazione, e delle virtù convenienti al fuo grado, e alla fua età. Ma quefti buoni femi reftarono ben prefto foffocati dal bollore delle paffioni giovanili, poichè Girolamo giunto all' età di quindici anni, fi lafciò fedurre dal piacere, e dai perverfi efempj di altri nobili giovani fuoi coetanei, onde dato bando allo ttudio, e abbandonata ogni pratica di divozione, ad altro non attendeva, che a daria bel tempo; e fe pur leggeva qualche libro; quefti non erano fe non di quelli detti di cavalleria, e di vanità mondane, che fempre pià corrompevano il fuo firito, e lo rendevano abominevole avanti Iddio; benchè nel cópetto degli uomini confervaffe quell' apparenza di decoro, che conveniva alla fua nobile condizione, di cui era affai più gelofo, che dei buoni coftumi, e della grazia di Dio. Effendo in quefto mentre morto in età immatura il fuo genitore, del quale aveva qualche foggezione, maggiormente fi açcrebbe la fua fcoftumatezza; la quale arrivò; per cosi dire, al colmo, allorchè abbraccio la milizia, fervendo la fua Repubblica nelle guerre difficiliffime, che in quei tempi ebbe 2 foltenere contro potenti nemici congiurati alla fua rovina nella famofa lega di Cambré. In mezzo allo ftrepito dell armi, e alla licenza militare fi diede l' infelice Girolamo in preda ad ogni forta di vizio; equanto compariva coraggiofo, e valorofo agli occhj degli uomini negli efercizj militari, e nelle varie zuffe, e battaglie contro i nemici dello Stato ; altrettanto colla fua vita difordinata e cicandalofa rinforzava le catene de'fuoi mali abiti, e L
dive-
diveniva onni di pià fchiavo de'nemici infernali . In Jomina nel tompo della guerra (fono parole dell' Autore dincero della fua Vita) rimafe infetto nell ${ }^{\circ}$ eninio di molte pefii; © furono $l^{\prime}$ audacia, la temerità, la fierez:a, con tutti gli altri vizj, che fico portare la gicestutì sficnata, le compagnie injolenti, le cocofioni del male, e Jopra tutto egli era talmente dominato dall' ira, cbe pafava tutti i termini, ( qualcbe vclta giungeva fino al furcre.
2. In quefto mifero, e deplorabile ftato perfeverò Girolamo fino all' anno trigefimo della fua età, in cui piacque alla bontà divina di convertire quefto vafo di contumelia, e d'ignominia in un vafo di onore, e d'elezione: ed ecco come ciò avvenne. Trovandofi Girolamo nell' anno isir. al comando di Caftelnuovo, fortezza di molta importanza nel Trevifano, col titolo di Provveditore, fu la Fortezza nel mefe d' Agofto cinta d'affedio dall' efercito Imperiale, e non oftante la valida, e oftinata difefa fatta con molto valore dagli affediati Veneziani, e fpecialmente dal Provveditore Girolamo Miani, fu prefa d'affalto, ed egli fatto prigioniere di guerra, e carico di pefanti catene alle mani, ai piedi, e al collo fu rinchiufo nel fondo tenebrofo d'una torre, dove ricevè ogni forta di cattivo trattamento, fino ad effere battuto più volte fieramente, nè altro cibo gli era dato, che un poco di pane, e di acqua a mifura. Allora fu, che il Signore parlò efficacemente al cuore di Girolamo ; e colla luce della fua grazia gli fece conofcere chiaramente i difordini della fua vita paffata, ond' egli comincio a temere itremendi gaftighi del fuoco eterno, che meritava per tante fue colpe commeffe contro la Maeftà di Dio. La grave tribolazione, da cui era opprefio, e il pericolo, che gli fovraftava ad ogni momento, di finire ifuoi giorni con una morte violenta, 1 umiliarono al cofpetto del Signore, onde, qual altro Manaffe, dal fondo della fua prigione alzo la mente, eil cuore al Dio delle mifericordie, e to prego con inceffanti lagrime e fofpiri a perdonargli i fuoi gravi ecceffi, e a liberarlo non meno dalle catene, che ftringevano il fuo corpo, che da quelle più dure e più pefanti, che aggravavano $l^{\prime}$ anima fua, promettendo di efpiare ifuoi peccati colla debita penitenza, e di menare in avvenire una vita degna d'un Criftiano. Interpofe ancora a quefto fine la potentiffima interceffione della fann tiffima Vergine, alla quale ricorfe fupplichevole, acciocchè gli otteneffe dal divino fuo Figliuolo una vera contrizione, e remiffione delle fue colpe, ed infieme il foccorfo $a^{\prime}$ fuoi temporali bifogni. Nè tardo molto a provare gli effetti della divina pietà, e della protezione della Madre di mifericordia; poiche fi fentì tutto cambiato interiormente da quel di prima, e fuanche in una maniera prodigiofa fciolto dalle fue catene, eliberato da quella dura, e ofcura prigione.
3. Fece dunque Girolamo ritorno a Venezia,
pieno di riconofcenza verfo Dio per la grazia ricevuta, e rifoluto di riparare con una vita fanta, ed efemplare gli fcandali, che aveva dati colla fua mala vita paffata. Benchè non deponefle per anche la toga fenatoria, nè lafciaffe d'intervenire alle adunanze pubbliche del.Senato, e di efercitare i magiftrati della fua patria; faceva però comparire in tutti i fuoi difcorfi, $e$ in tutte le fue azioni una fingolar pietà, e una tale mutazione. difentimeuti, e uno zelo tale dell' onor di Dio; che recava a tutti molta ammirazione, e grande edificazione, Si mife tofto fotto la condotta d'un direttore fpirituale, che cerco tra molti, che foffe dotato di pietà, e di dottrina; e fatta $\mathbf{a}^{\prime}$ fuoi piedi una confeffione generale de' fuoi peccati, intraprefe col fun configlio un fiftema di vita penitente, e mortificata. Jigiunava frequentemente con rigore, portava fulla nuda carne un ruvido cilizio, e faceva lunghe orazioni, e vigilie, e altre penitenze corporali, sì per foddisfare alla fenfualita della fuz vita paflata, e sì per tenere la carne foggetta allo fpirito, e sì finalmente per implorare fempre più fopra di fe in maggior copia le divine mifericordie. Attendeva con ogni ftudio a mortificare le fue paffioni, e fpecialmente $l^{\prime}$ iracondia, dalla quale ficcome per lo paffato fí cra lafciato dominare, così ebbe molto a faticare per vincerla, e domarla; il che colla divina grazia gli riufci in maniera, che divenne l' uomo il più umile e manfueto del Mondo. Vifitava gl' infermi negli fpedali; frequentava le chiefe, e i monafteri, amando ditrattare delle cofe di Dio con períne religiofe ; fi accoftava f́pefío ai sso Sagramenti, che fono i canali della divina grazia, e faceva abbondanti limofine ai poveri., e fpecialmente alle famiglie vergognofe, alle quali non effendo lecito di andar mendicando per le ftrade, feffe volte manca il neceflario foftentamento. In fomma tutta la vita del Senator Miani dopo la fua converfione era una ferie continua, e non interrotta d'efercizj di pietà, e di opere buone. Effendo il beato Girolamo affatto difingannato delle vanità del Mondo, e rimirando tutte le cofe della Terra, le più nobili, e le più augufte, come cofe da nulla, quali in verità fono, in paragone dell' eterne, alle quali erano allora rivolti tutti i fuoi penfieri, e i fuoi defiderj, avrebbe facilmente voltate le fpalle al Mondo, e fi farebbe ritirato in qualche angolo della Terra, per far penitenza, e contemplare unicamente gli anni eterni, e le cofe celetti . Ma ne fu impedito dalla morte immatura di Luca fuo fratello primogenito, il quale lafcio i figliuoli in tenera età raccomandati alle cura di Girolamo. Dovè pertanto il fervo di Dio per motivo di crittiana pietà affumere la tutela de' fuoi nipoti, e l'amminittrazione de' loro beni. Egli foddisfece all' uno, e all' altro incarico con formma diligenza, e fedeltà, talmente che inipoti furono educati nel fanto timordi

Dio,

Dio, e le loro foftanze non folo non patirono al cun detrimento, ma notabilinente ancora fiaumentarono.
4. Intanto $f_{i}$ prefentò a Girolamo una bella occafione d' efercitare la fua generofa carità verfo de' poveri, e queisa fu la careftia, e la fame, la quale nell' anno 1528 . affliffe fommamente tutta l'Italia . $\mathrm{E}^{\prime}$ vero bensì, che in Venezia meno che altrove fi penuriava di frumento, e di altre biade, perocche quei favj Senatori fecero anticipatamente, e ai primi fentori delle fcarfe raccolte, fecero, dico, provvifioni più copiofe, che fu loro poffibile, non rifparmiando a tal effetto nè diligenza, nè fpefa . Ma tanti furono i pove ri, e gli affamati, che datutte le parti concorfero in quella città, che le piazze, e le ftrade erano piene di gente bifognofa, e mefchina, la quale più colla pallidezza del volto, è coll' eftenuazione delle forze, che colla voce, e colle parole chiedeva ajuto, e foccorfo alle loro miferie. A. quefto compaffionevole fpettacolo $s^{\prime}$ inteneri in modo particolare il pietofo cuore di Girolamo, e riguardando in quei miferabili la perfona di Gesù Crifto medefimo, il quale ha detto nel Vangelo, che fi dà a lui medefimo quel forvenimento, che fi fomminiftra per amor fuo ai poveri ; fi rifolvè d'impiegare in quefta opera di carità tutto fe ftefio, e tutto quanto aveva. A quefto effetto dopo aver diftribuito ai poveri e il frumento, e il denaro che aveva, vende gli argenti, gli arazzi, i mobili preziofi, e le fuppellettili del fuo palazzo, efifpoglio delle foftan$z e$, che a lui appartenevano, per foccorrere ai bifogni de' poveri affamati. La fua cafa era il rifugio de' poverelli, ai quali di fua mano diftribuiva o pane, o danaro, e anche l'albergo, per prefervarli dal pericolo di morire di freddo nelle pubbliche ftrade per la rigida ftagione, che allora correva. Nè di ciò contente la fua carità, $s^{\prime}$ informava ancora de' bifogni delle povere famiglie, che fi trovavano in eftreme anguftie e neceffità, e loro procurava con affetto di padre tutti quei foccorfi, che poteva, fino a ridurfi egli fteffo all' indigenza, di modo che alle volte gli mancò il pane, e il danaro per provvederfene. L'efermpio di quefta fua eroica carità commoffe talmen-. te gli animi degli altri gentiluomini, e de'ricchi, e beneftanti della città, ch'eff pure $s^{\prime}$ induffero più facilmente a contribuire dal canto loro al foftentamento de' poveri, e al follievo delle comuni indigenze.
5. Alla fame, e careftia fuccedè, come pur troppo fuol avvenire, un morbo contagiofo, che riempiè le cafe, e gli fpedali di ammalati; onde fiapri a Girolamo un nuovo campo di efercitare la fua carità . Egli fi portava continuamente negli fpedali ad affitere i poveri infermi, a confolarli, e ad animarli colle fue pie efortazioni a foffrire con pazienza i loro mali, e a difporfia fare una buona morte, qualora il Signore li chiamafie all'
altra vita. E tante furono le fatiche, e taligl'incomodi, che foffri in quefte opere di carita, che finalmente efio pure cadde ammalato di una febbre ardente, e peftilenziale, por cui in pochi giorni fu da' medici mefla per difperata la fua falute. Ma il Signore, che lo rifervava ad opere maggiori per la fua gloria, e per vantaggio dei proflimi, gli reftituì, contro l' efpettazione di tutti, e con una fpecie di miracolo, la primiera fanità. Il fervo di Dio, che allora fi trovava in età di 48. anni, riguardò quefta grazia ricevuta da Dio, e quefto prolungamento di vita compartitogli dalla divina beneficenza, come un invito del Signore a doverfi in ayvenire impiegare totalmente nel fuo divino fervizio, fenza veruna diftrazione, e verun difturbo d'intereffi ne pubblici, nè privati, e di prepararfi con maggior fervore al gran paffaggio da quefta breve vita mortale all' eterna. Che però dimife la cura e amminiftrazione de' beni domettici al primogenito des fuoi nipoti, ch' era già in iftato da poter reggera la cafa da fe medefimo : rinunziò ai magiftrati, $\epsilon$ alle cariche della Repubblica: depofe per fempre la toga fenatoria, e rivestitofi d' un abito vile, $e$ di panno rozzo di color lionato, quale fi ufava dalle perfone povere e plebee, fi propofe di feguir fedelmente le umili veftigie di Gesù Cristo, e di confagrarfi tutto, e fenza riferva alla fna gloria., e alla falute de' fuoi proflimi. Una tale fua rifoluzione, alla quale ei non venne fe non dopo molte, e ferventiorazionifatte al Padre de lumi, e col configlio di perfone illuminate nelle vie del Signore, efpecialmente del P. Gio. Pietro Caraffa (che fu poi efaltato alla Cattedra di s. Pietro, col nome di Paolo IV.) il quale era in quel tempo fuo direttore; tal rifoluzione, dico, in alcuni eccitò della maraviglia, in altri della lode, e dell' approvazione, e ad altri molti diede motivo di biafimo, di beffe, e di derifone. Ma egli, che ad altro non mirava, che a piacere al fuo Dio, difprezzò egualmente le lodi, e i biafimi, e le beffe degli uomini, effendo ben perfuafo, non $v$ 'effer cofa più oppofta allo fpirito del vero Criftiano, quanto il vano timore di quel che dirà if Mondo, e la fciocca apprenfione de' rifpetti unani .
6. In fattil' efito fece ben conofcere, ch' egli era guidato dallo fpirito del Signore; perocche comincio a menare una vita più perfetta di prima, più umile, penitente, e mortificata, ${ }^{\text {b }} e$ intraprefe per ifpirazione divina un' opera pia di grande utilità alle anime, e di non minor profitto al bene dello Stato, e fu la feguente. Siccome le guerre, la careftia, e il morbo contagiofo avevano defolatal'Italia, e tolte di vita innumerabili perfone, e capi di famiglia; cosi moltiffimi fanciulli privi de' loro genitori, e di che foftentarfi, andavano raminghi, e difperfi per la città, mendicando il vitto per le contrade, e vivevano fenza timor di Dio, e fenza chi fi prendeffe cura
di
di loro, onde correvano manifefto pericolo di perire e nell' anima, e nel corpo. Il B. Girolamo pertanto moffo a compaffione delle miferie fpirituali, e temporali di tanti poveri figliuoli orfani, cominciò a radunarliinfieme in una cafa, che prefe in afitto a quefto fine, e a fomminiftrar loro il neceffiario alimento, e ad iftruirli nella via della falute. In breve tempo fiaccrebbe molto il numero di quefti fanciulli, che il Servo di Dio raccoglieva da ogni parte, nonfolo in Venezia, ma ancora nelle ifolette adjacenti alla città ; onde fu neceffario, ch'ei ricorreffe alla pietà, e carità delle perfone ricche e bencitanti, acciocchè colle loro limofine ajutaflero un' opera si fanta, e si profittevole, come di fatto gli riufci felicemente. Effo poi verfo quei poveri orfani faceva le partidi padre, dimadre, e di maeftro, e ttabili un ordine belliffimo nella loro educazione, poiché oltre gli efercizu di pietà criftiana regolati ogni giorno, voleva che tutti imparaffero a leggere, efcrivere; che apprendeffero qualche meitiere fecondo la condizione di ciafcheduno, acciocchè fatti adulti aveffero il modo di foftentarfi ; altri di maggior capacità, e talento faceva applicare allo ftudio; e tutti, mediante le fue induftrie e diligenze vivevano in una maniera sì divota, e sì regolata, che recavamo grand'edificazione a tutta la città di Venezia, che non poteva far a meno di non ammirare, e applaudire il fuo fanto concittadino, il quale, depoita la veite di Senatore, era divenuto il padre de'poveri, e il ricettatore, e protettore degli orfani.
7. Vedendo Girolamo, che quefta opera pia in $V$ enezia era ftata dal Signore benedetta, e ttabilita in modo, che poteva profeguirf, anche fenza I' affittenza fua perfonale; pensò che fi farebbe fatto lo fteffo frutto anche altrove, maffimamente nelle città del dominio Veneto, dove per le frefche guerre, per la careitia, e peitilenza, che avevano fofferto i popoli negli anni fcorfa, il biSogno doveva effere inaggiore. Laonde nell' an1101531 . quinquagefimo dell' età fua, non fenza gran difpiacere dé fuoi concittadini, eglifi parti in povero arnefe, 0 in abito vile da Venezia, e confidato unicamente nella divina Provvidenza, fi portò nelle città, e ne' luoghi della Lombardia Veneta a promuovere la fteffa opera pia in benefizio de' poveri orfani; e in fei anni che fopravviffe, iftitui, e fondo molte cafe per li fancinlli orfani, concorrendovi a gara colle loro limofine le perfone comode, e ricche, mofle dall' efficaci efortazioni del fervo di Dio, e dal concetto grande, che ognano aveva della fua fantità. Ne folamente nelle città foggette al dominio Vencto, ma ancora in quelle del ducato di Milano, e nella ftefla città di Milano egli promoffo la medefima opera pia, e per fuo mezzo furono fondate delle cafe per ricevervi, ed educarvi i poveri fanciulli orfani. Sopra tutte le altre città egli fece più lunga dimora in Bergamo, dove gli parye effere
maggiore il bifogno, e più urgente la defolazion ne, in cui allora fi trovava quella città. Quivi egli non folamente iftitui una cafa per gli orfani, come altrove, ma ancora una per le fanciulle orfane, e un'altra per le donne di mala vita, le quali per le fue iftruzioni, ed efortazioni fi con-, vertirono a via di falute, ed abbracciarono la penitenza.
8. In tutti queltiluoghi, e nelle diverfe città, dove il Santo fi portava per l' effetto fopraddetto, avveniva, che molte perfone, la maggior parte gentiluomini, e anche facerdoti, tirati dalla pietà fingolare, che in lui rifplendeva, e dall' efficacia delle fue parole, offerivano fe tteffi, e le loro fottanze al fervo di Dio, acciocchè ne difponefe a fuo arbitrio nelle opere pie da lui iftituite; e febbene egli foffe un puro fecolare, nè mai voleffe per umiltà ricevere alcun grado, e ordine ecclefiaftico, di cui fi credeva indegno; tuttavia non lafciarono di riconofcerlo per loro padre, e direttore fpirituale, e di dipendere interamente da' fuoi cenni in tutte le cofe. Il fervo di Dio riguardando quefte perfone, come tanti operarj, che la divina Provvidenza gl' inviava, per coltivare la vigna del Signore, e per ajutarlo nelle opere pie degli orfani, che aveva con si felice fucceffo incominciate, fi prevaleva di ciafcheduna di efie perfone nelle varie, e diverfe incombenze, che loro appoggiava, o di foprintendere alla direzione de' fanciulli; o d'iftruirli nelle maffime della Religione, o d'ammaeftrare nelle fcienze quei, che erano capaci, odi provvederli di quello, che firichiedeva pel loro foitentamento, o finalmente per infegnare la dottrina critiana neile campagne, fpecialmente del Bergamaico, ai contadini, e alle perfone rozze ed ignoranti. Che pero efferdo crefciuto il numero di tali operarj, credè che convenifle di unirli infieme con qualche vincolo di carità, e così rendere, più Itabile, e durevole quello Spirito, da cuierano animati in bencfizio de' proffini. A quefto effetto egli rifolvè col configlio ed affenfo de'fuoi compagni di fondare in qualche luogo una cafa, la quale foffe come il capo, e il centro delle opere pie iftituite fin allora, e di quelle, che in avvenire s'iftituiffero si nello Stato Veneto, che nel Ducato di Milano, e altrove. Dopo matura deliberazione fu fcelta a quefto fine la piccola Terra, o Villaggio di Somafca, fituato nel contado di Bergamo in una valle detta di s. Martino . Da quefto Villaggio ha prefo il nome di Somafica la Congregazione fondata dal beato Gi rolamo per l'educazione fpecialmente de' poveri fanciulli orfani, la qual Congregazione fu poi do. po la fua morte eretta in Religione con autorità della Sede Apoftólica. In quefta cafa di Somalca, come in luogo folitario, e adattato alla contemplazione, egli firitirava di quando in quando, per attendere con maggior quiete dell ${ }^{\text {² }}$ nimo fio all' orazione, agli efercizj della peniten-
z2, e 2 purificare viepiù il fuo cuore da quelle. piccole macchie, che per l'umana infermità fil contraggono, anche dalle perfone fante, nel conforzio degli uomini, e nelle azioni eziandio pie della vita attiva. In quefta cafa finalmente di Somafca egli terminö i fuoi giorni con una morte preziofa, cagionata da una infermità contagiofa, che aveva contratta nell' affiftere agl' infetti di quel male; onde ficcome tutta 12 vita dell'uomo di Dio, dopo la fua converfione, fu un efercizio continuo di carità verfo il proffimo, cosi pure la fua morte fu un effetto deila medefima ardente fua carità, con cui felicemente figillò gli ultimi momenti del viver fuo. Seguìla morte del beato Girolamo Miani agli 8. di Feb. brajo nell' anno 1537 ., effendo egli in età di 2nni s6.

Nella converfione, e fantificazione del beato Girolamo Miani ammiriamo, e lodiamol' infinita mifericordia del Signore, il quale lo traffe dal profondo abiffo dell' iniquità , in cui giaceva, e colla fua potente grazia lo ha efaltato ad un eccelfo grado di fantità, riconofciuta da tutta la Chiefa, mediante il culto religiofo, che col titolo di Beato gli ha folennemente decretato. Diciamo noi ancora col fanto David ${ }^{\text {I }}$ : Piena í la Terra della mifericordia del Signore, e le fiue mife. ricordie eccedono in grandezza, e in numero tutte le altre opere fue. Animiamoci noi pure a confidare nella infinita, e onnipotente mifericordia di Dio, in qualunque ftato ci troviamo, equalunque fia il pefo, e il numero de' peccati, che aggravano $l^{\prime}$ anima noftra; poichè fiamo certi, ed egli fteffo ce ne afficura colla fua infallibile paro$12^{2}$, che non rigetta un cuor contrito, ed umiliato. Ma per approfittarci di quefta mifericordia del Signore, due cofe è neceflario, che noi facciamo ad imitazione del B. Girolamo; 12 prima che non rigettiamo quei rimedj, equelle medicine, che Iddio fuol ufare, per guarire i mali fpirituali, e per convertire i peccatori a via difalute; efono per ordinario le umiliazioni, e le tribolazioni, per mezzo delle quali il Signore parla al cuore colla fua grazia, fa conofcere, 1' enormità delle colpe commeffe, e diftaccando 1 anima dall' amore del Mondo, e delle fue vanità, la chiama, e l'innalza all' amore delle cofe celefti, e al gran penfiero dell' eternità, come appunto pratico col B. Girolamo, il quale, come Giè veduto, allora folamente fi converti da vero 2 Dio , quando fi vide riftretto, e incatenato in in un fondo di torre, e in pericolo di perdere.ad ogni momente la vita. La feconda cofa fiè, che la penitenza non fia efimera, inftabile, e di fole parole, come pur troppo fuol effere quella di molti $2^{\prime}$ giorni noftri, ma fia vera, ftabile, e accompagnata dalle opere buone, proporzionate alla gravezza de' peccati commeffi, come fu queh.
la del B. Girolamo. E però la penitenza da' fanti Padri, e dal fagro Concilio di Trento ${ }^{3}$ è appellata un battefimo laboriofo, per fignificare, che non fenza grande fatica, e non fenza molte lagrime, almeno di cuore, e opere penitenziali, come foggiunge il medefimo Concilio, fi ricupera quella integrità, che fi è perduta nel peccare. Tratutte le opere, che a quefto fine fi poffono fare, una delle più utili, e delle più grate a Dio à quella, nella quale principalmente fi efercitò il B. Girolamo dopo la fua converfione, cioe la carità verfo il proflimo. Fate limofína, dice Gesù Crifto nel Vangelo 4, e così tulute lo cofe vositre faranno pure, e monde. La carití, foggiunge l'Apofolo s. Giacomo ${ }^{5}$, copre, cioè caucella, la moititudine dé peccati.

## 9. Febbrajo .

## S. Guarino Cardinali.

## Secolo XII.

La fua Vita frritta da un Canonico Regolare di s. Agcffino di Pavia i rapportata del Surio nel tomo vit., e dai Bollandifti Sotto il di 6 . Febbrajo, in cui $f_{c}$ ne fa la commemorazione nel Martirologio Romano.

NAcque s. Guarino in Bologna circa l' anno 1084. d' una delle più nobili, e principali famiglie di quella città, ed ebbe la forte di ticevere da' fuoi pii genitori una educazione criftiana, allevandolo effi non tra le delizie, nè tra gli agj, che pervertono lo fpirito, come pur troppo fi fuol coftumare co' fanciulli di nobile, condizione; ma bensì in una maniera feria, e grave, proporzionata alla fuz età, per cuifíavvezzaffe di buon' ora a menare una vita laboriofa, applicata a cofe utili, e lontana da' giuochi, e trattenimenti puerili. Le fante iftruzioni, ch'ef. fi diedero a quefto beato fanciullo, innaffiate dalla celefte grazia, produffero nel fuo animo un frutto abbondante di pietà, e divozione, talmente che ne' fuoi anni giovanili comparve alieno dalle vanità mondane, efente da ogni taccia, e dedito allo ftudio, e all' efercizio de!le opere buone. I fuoi genitori avevano deftinato di ftabilirlo nel fecolo, con fargli prender moglie, e per mezzo fuo propagare la fucceffione nella loro cafa; ma Guarino volle, che il Signore foffe $l^{\prime}$ unica fua porzione, e la fua eredità ; onde rinunziando a tutti gli umani vantaggi, fi fece afcrivere al clero della Chiefa cattedrale della fua patria, a fine d' impiegarfinteramente nel divino fervigio, e attendere all unico affare della falute dell' anima, fenza imbarazzo d'intereffi mondani, e di cure fecolarefche. Dopo ch' egli ebbe veftito $[$ abito di chierico, ad altro non pensò, che ad avanzarfi nelle virtù convenienti al fuo ftato: fpendeva piì ore del gior-
(1) Pfal. 32. s. \& Pfal 144. 90
(s) Jac. 5. 20,
(2) PSal. so. 19.
(3) Coacil, Trid. Seff. 14. c. 2. (4) Luc. 11. 41,

## Ho


[^0]:    (1) Pfal. 143.1 s.
    (2) Ibidem.

