## GIORNALE

D E'
LETTERATI

## D' I TALIA

TOMO VETTTESIMO.

## Anno MDCCxv.

SOTTOLA PROTEZIONE
DELSERETVISSJMO
GIO,GASTONE, PRINCIPE DI TOSCANA.

## IN VENEZZIA MDCCXV.

 Appreffo Gio، Gabbriello Ertz. Conlicenzade'Superiorig E Con Privilegio Anche. Di N.S. PAPACLEMENTEXI.

## Articolo XV. 4os

Sig. Mery $f_{2}$ intorno all'ufo della lini. $\mathrm{fa}_{3}$, che cola da quefte glandule, l'Autore fi dimoftra di contrario parere, nè gli fa dare la fua intera approva, zione.

## ARTICOLO XV.

Elogio del Padre Don Giovampaolo Mazzuchblli, Milanefe, de' Cberici Regolari Somafchi.

## TAV.

II.

T Padre Giovampaolo Mazzuchel-: li, di cui più volte ci à occorfo di ragionare, è ftato uno de' più rari ingegni, che a' noftri giorniabbia. avuti non tanto la Congregazione. Somafca, quanto la città di Milano; per non dire tutto quel tratto di Lom: bardia, di cui quella gran città è eta-, ta in ogni tempo la Capitale. Egli: ci è mancato nel fiore della fua età, e de' fuoi ftudj; talchè, fe le poche, e picciole Opere, che negli ultimi anni della fua vita furono da lui pub-: blicate, lo han fatto conofcere, efti-, mare da molti, quelle certamente, che egli aveva o concepite, o intra-: prefe, e che in pochị anni la fecon:. dità

## 406 Giork. De'Lettrrati

 dità, e prontezza ammirabile del fuo talento avrebbe potute 2 finimenco condurre, lo a verebbero pofto a ppreffo di tutti in quell'altezza di . ripuitazione, e di grido, che al merito fuo fi doveva. Ma primieramente la fua lunga graviffima infermità s.e poi I'immatura deplorabil fua morte, ha privato lui di quefta gloria, e la repubblica letteraria di quefto vantaggio.Nacque adunque il Padre Mazzuchelli, Paolo al fecolo, Giovampaoto nella Religione, in Milano agli undici del mefe di Dicembre l'anno 1672. c fu battezzato nella Chiefa parroc. chiale di Santo Andrea. Il padre fa Paolo Girolamo, la madre Goftanza Rimoldi, amendue di onefta, e civile condizione. Apprefe le lettere umane nelle Scuole di Brera, e nella rettớrica ebbe per maeftri i Padri Roffi, e Mares, della Compagnia di Gesù, forto i quali fu nell'arte poetica, e nell' oratoria uno de' primi della fua fcuola.

Nel 1699. a i 9. di Ottobre, ciod in età di anni dicialsette, ftudente ancor di rettorica, , a riguardo dell' ine: dole,

## Articolo XV. 407

dole, che e' moftra va aliena da' vizj, ed inclinata allo ftudio, ricevè l'abi©o della Congregazione Somafca nel Collegio di San Piero in Monforte in Milano dalle manidel Padre Don Lodovico Muzzani, Prepofito allora di quella cafa, ed ivifece il Noviziato, parte fotto il Padre Don Girolamo Muzzani, e parte forto il Padre Don Galeazzo Trotti, amendue fucceffivamente Maeftri de' Novicj, fotto la cui difciplina diede prove non ordinarie di pietà , e di modeftia, edebbe compagno nel fuo Noviziato per dieci mefi.il famofo Padre Don Giannantonio Mezzabarba, del quale egli, e noi abbiamo compianta la perdita, feguita con grave danno delle buone lettere a i 2 I . di' Sectembre l'anne 1705. Con la converfazione di quefto. erudiciffimo Religiofo obbe egli occafione di maggiormente fvegliarfi allo Itudio delle belle arti, incitato all emulazione, e colti vato dall'alsiftenza del Padre Don Giufeppe Ballarino, uomo dotto, Maeftro allora de' Novizj in letcere.

Agli 11 . Ottobre del 1690. fece. La Lua Profefsione fotto il Padre Don Giro-

## 408 Glorn. Di' Lbttrrati

 Girolamo Muzzani fuccedato al Padne Don Lodovico, fuo Zio, , nella Pre. pofitura di quella cafa; e quindi pafso agli ftudj della fpeculativa ne Collegio di San Majolo in Pavia : ter minati it quali fu mandato ad infegna ro in piut luoghi della fua Religione, come fece due anni in Albenga, duc in Brelsia, uno e mezzo interrotamente in Como, uno in Lugano, ed alcuni mefi in Milano nel CollegiodiSanta Maria Segrera ai Novizj delli Congregazione, fempre maeftro di rectorica, e fempre con profitto masavigliofo de' fuoi frolari. Dettò ancorta due anni filofofia in Lugano, finchè poi fu deftinato a San Pieroin Monforte', dove per un' anno fí diede alla predica, ciod l'avvento dell' anno 1703. e la quarefima del 1704; predicando le fefte, ei mercoledi nella Chiefa di Santa Maria Sogreta con eloquenza naturate, e propria, econ profitto dell' anime, fenza abbandonare la fanza di San Piero in Monforte: , nella quale attele fino all' ule: timo de' fuoi giorni ad afcoltare le. confefsioni; ad efercitar la procura, e. ad infegnar la dotrrina criftiana al
## Articolo XV. 409

popolo ne'giorni feftivi, ammaetrando nello fteffo tempo si nelle belle lettere, come nella foria facra, e profana i figliuoli del Signor Duca Sorbelloni, e del Signor Marchefe Senator Caftelli, quelli ne' giorni di lavoro, e quefti ne' feftivi, i quali poi hanno gatto quella riufcita, che a fuo tempo vedrafsi con vantaggio, ed onore delle nobilifsime loro tamiglie,

Effendo poi morto il Padre Don-Giufeppe-Girolamo Semenzi , affai celebre per le Opere, che ha date alla luce, e che ftava lavorando per mettere in pubblico, fu addoffato al noftro Padre Mazzuchelli da' Padri Superiori il carico di ferivere le Stotie della fua Religione, per cui il Padre Semenzi aveva già raunate molte notizie, ma non ancora ordinate; onde è da fupire, come in tante occupazioni di confeffione, di dottrina criftiana, di procura, e difcuola, poteffe il Padre Mazzuchelli leggere, eferiver tanto fopra materie del tutto diverfe da fimili efercizj, adempiendolicon tanta prontezza, e pubblica foddisfazione, come fe non avef. fe dovuto far'altro.
Tomo XX.
S
Que-

## 410 Gionn. De'Lbttrrati

Quefto è certo, che egli fi è accor. ciata la vita col troppo amore atho fludio, che fenza dubbio gli farcbbe fato proibito da' fupi Superiori, fe non l'aveffe fatto di nafcofto, ra bando l'ore alla notte, she di giorns in altro fpendeva: anzi è quafi in: credibile, come l'ore del giorno baftaffero alte fatiche, e alle diverfe occupazioni, che'l diftraevano, avesdo fempre la ftanza piena di Lettrati, e di Cavalieri, che goderano della fua erudita converfazione. Qux. gli però, che pià ftrettamente has coltivata con efso lui l'amicizia , $s$ corrifpondenza , furono i Signori Marchefe Senator Caftelli, Conte Carlo Archinti, Conte Goftanzo d' Adda, Conte Carlo Pertufati, Copte Donato Silva, Dottor Giufeppe Antonio Saffi, Dattor Giovanni Sitoni, Dottor Bartolommeo Cortes, Dottor Lazzero-Agoftino Cotta, e molti altri, che per brevità fi tri. lafciano, tutti letterati, o protettori di letterati, oltre a quegli, che non furono poohi, nè di picciol grido appreffo il mondo erudito, che l' onoravana , e incomodavano infie.

## ARticolo XV.

me con lettere, e con diverfe commiffioni.
; Comincio dunque il Padre Mazzuchelli a rifentirfi delle fue ftudiofo, e continove applicazioni nel Luglio del 1713. con qualche febbre leggiera, che di tempo in tempo affalivalo, dalla quale liberatofí nell' autunno dell' anno medefimo, fu incomodato linverno feguente da qualche toffa, e vomito di fangue, per cui fu obbligato al letto, a fine di ftar ritirato dalla rigidezza dell'aria. Parve alla primavera alquanto follevato, e rimeffo in forza ; ma perfualo a ritirarfi in Monza per diftac-carlo-dalle continove occupazioni dalle quali $e^{\prime}$ non fi poteva diftorre; finchè dimorava nella fua Pranza, tutta oramai ripiena di dibri rari, o di fcelta erudizione, in quellaria fahubre diede fuori linterno male, che aveva, efu feoperta l'idropifia, che poi lo traffe al fepolcro. Tornato pertanto a Milano afsai abbattuto di forze, e gonfio di maligni umiori, ricovè la mattina del di Mi. Agofto di queft'anno 1714. con fomma divozione i Santi Sacramenti, efi S 2 difpo-

412 Giorn.dre Letterati difpofe alla morte, che poi-fegui; dopo breve agonia, a i 13. del fuddetto mefe; con fommo danno, e difpiacimento della fua Religione; della fua patria, e di tutta la repub. blica de' letterati, che hanno del pari perduto in quefto Religiofo un gran lume nel fuo maggiore afcen, dente.

Era egli dotato d' un' ingegno af fai vivo, e pronto, e d'una memor xia maravigliofa, per cui aveva prefenti le forie di tutti i tempi, edava retto giudicio, e ragguaglio d'infiniti volumi, che aveva letti, come fe allora gli aveffe per le mani. Era poi di coftumi purifimo, e modeftifinimo, e.ritirato ; onde nacque, che fuori del Chioftro non fi diede a conofcere, che negli ultimi anni della fua vita . Moftroffi di Ppirito fempre allegro, e d'un'animo fuperiore alle forze del corpo : diligentiffimo in tutto, fuorchè nella cura di fe fteffo', come alienifimo dagli onori, e dalle vanità del mondo. Fu di ftatura più tofto piccola, che mediocre, di groffa offatura, ma afciutto di carnagione, di colore tra'l palli-

## - Articolo XV. 4 is.

pallido, e'l bruno, di pelo nero: di barba folta, di cigliagrandi, d'occhi piccoli, e vivaci, e di collo al. quanto corto: graziofo, e faceto nelle converfazioni, amabile nel tratto, nimico d'affettazione, fedele nel cuftodire il fegreto, e pronto col configlio, e con l'opera alle neceffità dell? amico.
$\therefore$ Le Opere di lui ftampate, tutte fotto il nome di Giufo Vifconti, fono le feguenti.

1. Mediolanum Secronda Roma, Differtatio Apologetica $\boldsymbol{7}$ Mfti $\mathbf{V}$ icecomitis ad Cl. V. Antonium Gattum 8. Nor vemb. 17 ri .in 8.
2. Pro Bernardino Corio, Mediolanenfi Hifforico, Difertatio Jufti Vicecomitis ad Cl. V. foanmem Sitonums 13. Febr. 1712 in in 3.
3. Colonie Ticinie: Romane Commentum exfuffatum, Difertatio fufi Vicecomitis adverfus Cl.V. Antonium Gattum, ad Illuftri/s. Comitem D. Conftantium de $\mathcal{A} b d u a$ 6. Maji 1712 in S .
4. Novaria in Tribu Claudia, Dtrfertatio $\mathbf{7 u f l i}_{\text {Visecomitis ad illuftrifs. }}$ $S ; \mathrm{Co}_{\mathrm{O}}$.

414 GIORN, DE' LETTRRATI fomitem D. Donatwe Silvatis 30: ${ }^{7}$ anuer. 1713 a in 8.

Le Opere inedite da lai compotts; e quafi ridotte a perferione, fono quefte:

1. Vita P. D. Aengeli Marci Gambarane, primi Prapofiti Generalis Cos. gregationis somafche: Quefta iftorit è latina, diftinta in XXXIV. Capitoli. Uniti alla fteffa il Padre Maso zuchelli ha ferittialcuni foglj volati di alcune notizie appartenentia ciò che per entro ha toectato di pal. faggio, ma non neceflarie al raccon$t 0$ principale.
2. Vita del Padre Don Gianfrancefco Framberti. Quefta Vita è focto un Capitolo folo, in lingua italianta , ma per effere affai longo, if potrebbe agevolmente dividere in pid altrd. Tutta confifte in cinque foglj di caxta, faritti da tutte te bander, sa con carattefo affai groffo.

L'Opere non ancora perfezionate, ma paste cominciate, parte mancanti nel progreffo, e feritte fapra diverfi fugtj volanti, fon molte, e tutteriguatdano la Storia della fua Religione
-ARTICO2O XV. 415 - Ha pure lafciati molti fuoi manofcritti intorno alla genealogia d'alr cune famiglie, ma confufi, efrritti fopra minuti pezzi. di carta; e fi fa, che ne ha dati fuori parecchj, de' quali per altro non fi ha diftinta notizia, non havendo egli potuto manifeftare ogni cofa in quel tempo; in cui daveva penfare all'cefremo importantiffimo paffo.

Ha pur cominciate le Storie Romane, in modo di $\mathfrak{A}$ madi, affegnando a' fuoi tempi i fatti principali; ma non è arrivato all' anno centefimo della fondazione di Roma.

L'Opera più bella, e più riguardevole, che e'fava attualmente mettendo infieme, è d' Ateneo degli Vo_ mini Letterati Milanefo, che o hanao date alla luce qualche Opera, o l' hanno lafciata fcritta a penna; ma come il Padre Mazzuchelli non avea raccolto, che CCXXV. Autori, co si troppo grande fatica refterebbe a colui z che voleffe profeguire queft Opera, la quale probabilmente abbraccerebbe molte migliaja di Scrit. tori. Cid, che ne ha pubblicato fin nel 1670 . l'Abate Filippo Piccinelli, S 4 è affai

416 GIorn. dr' Lettriatiti d̀ affai fearfo, e mancante. Da quanto ne avea feritto il Padre Mazzu: chelli, vedefi chiaramente, che la diligenza ufata da lui è fata grandif fima, poichè intorno agli. Autori, che ha regifrati per alfabeto, ha date tutte le notizie, che mai fi poffono defiderare. Ben'è vero, chee non ha offervato l'ordine cronologico, nè tutti fono Autori di grido, nè tutti hanno lafciate Opere mati al pubblico, e notabili: oltre diche per quanto uno fi affatichi a raccorre tanti Scrittori, non è poffibile rinvenirli tutti, nè di tutti dar tutte le notizie defiderabili. Simili Opere han quafi dell' infinito . Oltre di ciò il Padre Mazzuchelli in altri foglj a parte ha regiftrati moltiffimi nomi d'altri Scrittori, ma fenza altra notizia, che del nome loro, avendo egli intenzione di rintracciarne poi ad uno ad uno le memorie particolari : talchè di grap Junga egli è più quello che refta da farri, che il già fatto da effo, per la cui gloria però noi defideriamo, che il faggio di quanto egli in quefta materia ha lafciato, efce alla luce del mondo: poichè cid fervirebbe

## Articolc XVI. 417

virebbe a dare eccitamento ad alcuno di tanti bravi Letterati, de' quali d ftata fempre mai copiofa la fua nobiliffima Patria, per condurre a fine una sì degna, e sì giovevole impro fa.

## ARTICOLO.XVL

Novereblbtiterarib de'mefis di Ottobre, Novembre, Dicemebre; MDCCxIV.

$$
\& \quad 1
$$

- Noville ftyaniere de' Lettrbati italiani.


## ARGENTINA:

L libro di luigi Luigino, da Udid ne (che fiori nel XVI. fecolo) intitolato de compefcendis animi affethibus, non oftante le due impreffroni di Venezia, 1 个 6 r. edi Bafilea, r. 5 62. era divenuto affai faro; onde Gianrinaldo Dulßechero ne ha fatta in Argentina una nuova edizione nell' 2 ano 1713 . in 8. Di quetto, e degli S \& altri

