-alm. Illuftre, e Reuerendifimo MONSIGNOR CARLO FRANCESCO

## CEVA

Doctore dell' vna, el'altralegge, Cag nonico Ordinario della Mecro. politana di Milano, \&ec


IN MILANO,
Appreffo Lodouir: Monza. 1663.

## M. Ill. \& Reuerendifs. Sig.; e Patron Colendifs.

SSendo i virtzofi mn giardino, clue fpira tante odoroSe fragranze, quante fono le virtu, che l'adornano, tirano à Se tutti i cuori, a' quali il nome loro n'arriua, e li danno voluntario il tributo d'zn'affetto fincero, da cui è figliata $2 n$ 'offeruanza pin fcbietta, che mai troua fine in offequiare i loro meriti. Le rare prerogatiue delle virtù, e pietà di V.S.M. Ill., or Reuerendifs., che la rendano a tutti in quefta Diaccfi riueribile, cagionarono quefte fteffe paffioni in me fteffo, e tro-1 uandomi affatto priuo di quella lena oratoria, che bramai fempre per concorrere ancl' io a glencomiy communi; co' quali fogliono celebrarfiz ifuoi meriti: l'offeruanza, tra gl'ikftinti dell? affetto, onde nafce, conseruando quefo infeparabilmente in $\int e$ fteffa, di rendere induftriofo, ch'offerua; minge-

[^0]noftri prefenti tempi, piu Illuftri, e darli alla luce fotto il chiariflimo nome diV.S. Reuerendifs., accioche la faconda eloquenza di $\int i$ rinomati autori vaglia a far palfens quant'io la riuerifca; $c$ la fantità de' piedicáti foggetti, come lucidiffimi fpecchi, facci maggiormente Jpiceare $i$ di lei sirtuofifimi talenti. 2 रe porrei già, cb'il lampo del reffore, che nel benigno Cielo del fuo volto, la fua modeftia gl" accende, all'sdire quefl' atto di ginftitia, ch'io faccio, fuffe precurfore det fulmine dello fdegno, con cui ella fuole rigettare gl'encom $\ddot{y}$, che fi deuono alle $\int$ une virtù per giuftitia; mà pitut tofto on giuliuo aggradimento (come la fupplico ) del prefente tributo, cbe li faccio, benche picciolo in riguardo del fommo; ch'ella merita, perche fi canformiera anche qui nuowamente al fro genio can effercire $2 n^{\prime}$ atto della pirtù dell'Humanitd, e darà àme animio di pattfarmi, come faccia con ogni rinertn za polfibile.
DiV.S.M. Ill., \& Reuerendifs.

Denotifs. 'ed offequentifs. fer. Lodouico Manza.

## LO STAMPATOR Ai Lettori.

atoER incontrare il voltro virtuofo genio hò fatto la raccolta di quefti panegirici, conse che fono de' migliori, e più famofi Dicitori. Mà non vorrei, che vi daffe merauiglia, fe non fono pofti cor quell ${ }^{\prime}$ ordine, che fi richiederebbe in siguardo di cialcun' autore; ' fendo ciod proce $j u t 0$ dal non effermi capitate queft'operetuttein vn tratto, mà in diuerfi tempi, ond. io dimano in mano le hò in quefto volumetto difpofte. Riceuetele dunque con quell'affetto, che fi richiede adequato alla diuotione, e defiderio, ch'io tengo di dare alla luce opere degne de voftri virtuofi talenti, che animarete maggiormente me feffo a non tralafciare occafione diferuirui. A Dio .

Google
TA-

## TAVOLA

De'Panegirics contenuto in quefto volumetto.
DAnegirico Sacro in lode del B. Gaetano Tiene Fondatore de' Chieri Regolari, del P. Anton Giulio Brignole sale Gefuita. pag.
Panegirico sacro in lodedel'B. Andrea Auellino Chier. Reg. dello fteffo. 40 Il Serafico Guerriero Difcorfo Panegirico per S. Antonio da Padoua, dal Sig. Dottore Paolo Bertarelli Arciprete.
Sermone per il santiffimo Chiodo del Duomo di Milano, dal P. Lodouico - di Genoza $\mathscr{A}$ goftiniano. dellofteffo.
Le Sauie Pazzie Panegiriso per S.Rocco, del P.D.Carlo Pietrafanta Chier. Reg. Somafco.

III
$I$ Paradoffi di S. Carlo Borromeo Orazione del P. D. Romolo Maiclselli Clieir.Reg.diS.Taolo. 159 La Rocca della Pieta Oratione Sacra per le Glorie di S. Roccodel P.Letto-. re F.Tomajo Luccioni Domenicano. pag.

## IE

# SA VIE PAZZIE 

 panegirico

# PER SAN ROCCO 

## Detto nella Mifericordia d'Aleffandria.

DelM.R.T.D.

CARLO PIETRA SANTA Chier. Regolare Somafco.


Nos fiulii propter Chriftum. i.Cor.4.10.
ON que1 io ILLVSTRISSIMI SIGNORI, che a ccreditando le pazzie. per affennate, fecon ifferza di Satira altri flagellatono la ftoltcezza, vò con lufinga di ftile lodeuole farle vezzo, e doue con bocca di rióola beffeggiarono i Popolari, voglio che con ciglio erudito l'anmirino i perficicaci. Non è pazzo chi opra col fine, e tanto haueff'io di lingua, quanto fior difenno que' tali c'hebbero tanto di fale nelle loro fcempiagini, quanto di piecante ne motti nella fua botte Diogene ; più fagace in quella volubile machina filolofando, che fü induftre machinando nella fua sfera Archimede. Ne ve'l penfiate ò Signori, che io aproui la foltezza cotanto, che deffititol di decoro alla frenefia delle Baccanti, ò difcaltra alla beffagine d'vn Margite, che anch'io co'l rilo mi folleuai, quando viddi vn Serfe del fuó

$$
\mathbf{E} 2 \quad \mathrm{Pla}
$$

## II2

Platano inuaghito, sùi vèrdi rami d'vn arbore amorolo piraufta, più fupido del fuo tronco adorato, $e$ delletremole frondileggiero: QueSo le fè percuoterel'onde del mare in pena d'hauergli affogate le naui, ben meritaua il raddoppiato caltigo, per hauer nelio feffo gettata naufraga la ragione. Anch'ioni beffai di chipotendo infellare corridore perito, caualcaua fopralieue cannuccia, (izgtfilao) tanto vota di dentro, quanto interiormëte era fcemo chila regea in pugno;mercè che nö hauendo freno per regolare illfenno, ne pur volle per batter giufta carriera morSo al deftriere. Dillo tù Teatro de' Portenti Roma fepolta, come furono oltraggiate le idee de tuoi primi Padri dalle ridicole fantafie dei Calisoli, de'Claudij, e de'Neroni, che fi come fecero furrile la grauita, non sò perche non degeneraffero le lor corone in carene. A folti Numi d' itsdole fi fcorrettala nia mano non jorge nettari, mà fempra ellebori, me altri incenfiaddenfa à loro fepol-
eri, che caligini d'obliuione. Hò ben' io nea regiftri dello Itupore da volgerefoglipù eruditi, oue con pupilla. allettata fi leggano accreditate dalla Santità le SAVIE PAZZIE, per cui paoio tratto fuoridife del rapimento figloriò, siuè enim minte excedimus, (2.Cor.s.) à cui fece glofa l'auttor greco Tomafo, siteè infarimus, Deo infanimus. Ne vi crediate, che con altre forme allegoriche imprenda à tauellare di ROCCO il SANTO, le di cui pompe io veggo aflai più dalle publiche?grida, che dalla mia voce follennizate, che giultamente impazzito col rifiutar le paterne ricchezze le aduna, col cimentare i perigli fi mette in faluo, frequenta le folitudini, cone corti reali, banchetta coll'altinenze, tripudia colle niferie, rifiuta i letti morbidi fulla foglia de fpedali proftefo; dalla Città trafpadana efiliato per pazzo, fi moltra condito di fcherno, come infenfato, chi con occhio partiale era ammirato pervna puriflima Intelligenza. Upra di quella incomprenfiE 3 bile
bile Dıuinità, che abbagliando con abiflo di luce, l'apprenfiua de temerarij. Stultam fecit Sapientiam. (I. Cor. 1.n.20) Colla fiacchezza vin(e l'orgolio, auuili il coraggio colla timidezza, e con voce affiocata di pefcatori incolti affordi come tuono gli Oracoli fraftornati. Che dite hora popoli Narbonefi di ROCCO, Cbe Ditam illius aftimabamus infaniam, 尔 finemillius fine bonore? che douendo viuere con illuftro degli Aui ofcuramente mendicò, che chi potè naufeare i conuiti, fofpirò gli alimenti, e chi era il decoro del Principato, , reftò Iudibrio dell'infolenza plebea? V'ingannate à partito; perche il noltroè on fapere da pazzo, ficome quello de Santi è vn'impazzire da Sauio. Noosfulti propter Chriftum Paolo dira; tal volta per auuanzarfi col merito è guiderdone dell' accorgimento la fciapitagine . Io donque che miro peregrin fconolciuto ROCCO per ogni Patria forefe, ve lo additerò per fauiamenteltolto, malcherando incognito da fauiczza con fronte di

## 115

pazzia. E voi Nobilifimi che m' afcoltate, non penfiate, che con mifteriofa foltezza fuor diragione, fauelli, ne ch'io contamini vna Materia con l'altra; che fe Felice Proconfole difie all'Apoftolo, che per troppofaperimpazziua, non mi dannate per temerario s'io diceffi del voltro Protettore, che per forza diSanto zelo dottamente frenetico deliralfe. Eligendoui à dichiarare la di lui Sapienza arbitri per giuftitia, e à condonare la mia ignoianza nel dire, pietofinélla voftra Mifericordia.

Derruino altri dalla bianchezza del crine la maturità delfenno, che dal candore dellatte io vò efaltare la pueritia di ROCCO per veramente fenile, allhor che poppando dalla Madre nodrice, conaltinenza di più giorni, era contento dipoche gocciole di alimento, chi à fiumi le paterne ticchezze à famelici douea rinuerfare. Non fù quefta trafcuragine fanciullefca; ma elettione nifurata con la prudenza, e potea dire con Paulo. Sapiebam ot Paruulus; per. E 4 che

110́
che doue Dauide anticipò le vigilie, congliocchi, quefti le preuenne cel labro. Anticipauerunt Vigilias oculi mei. Ancor bambolo parcamente il latte affaggiò ; perche a(piraua à nodriff con quello, che milto col miele inonda la terra Promefla; fe pure fpecchiandofi in quello della via lattea più non curadafi di guftarlo luminolo, che faporito. Bambino fè rimprouero à chi dalla lupa allattato imbebbe la voracità della fiera col nodrimento; quando adulto ne deferti à pena godè il latte corrente ne riuoli, fe ftillante alla forgente del feno lo rifutò . Fili diffe il Sauio. si te lactauerint Peccatores ne acquiefcas cis, (Prou.10.) e ROCCO nol volle abbondante dalla Genetrice; perche anuelenato noll aflaggiaffe per colpa da chi dall'inganno fuo morte riceue. Gran premio fi deftina ò Signori à chi regolato dalla parfimonia fi aftiene anco dallc femplici ftille dellatte; quando voragoccia d'acqua non efaudita à gli ingordi Epuloni ć pena d'inferno. Micon

## 117

ragione lo rícusò al palato,dalla pietola alleuadrice, come da feconda vena fulla bocca fpruzzato; perche la natura fulle guancie, e fulla fronte fenza penello piụ̀ bel candore lı comiparti, per cui con aria di volto innocente feco comparuero d'vn colore i fuoi parı. Nitidioreslacte. E così và per à punto, beue Sifara il latte per refrigerio, e lo proua fonnifero. dimorte, e noi ftimeremo fanciullagine inauertita fe ROCCO lo naulea, fe non l'aggrada? E vero che Giobbe paragono la vita tribulata al. latte che è munto, e dalla poppa. itrettamente prenuto. Sicut lac mulfifi me ; Mà ne anche il Profeta fenza miltero pariò, quando il cuore de, peccatori allatte quagliato, e forprefo l'afiomiglio? Coagulatum ef ficut. lac cor eorum. Si che è forza conchiudere, che feà ROCCO riefce fpiacente, faggiamente il riggetti, come il vino al Precurfore sì dıuietò. Degnifi donque chi diffe due volte fanciulli i decrepiti dementati, di chia- mare trè fiate inuecchiata l'infaitia.

$$
\mathbf{E} \quad 5 \quad \mathrm{di}
$$

## 118

di ROCCO, che nell'etade più acerba maturamente operaua. Fù bene sfolgorata pazzia di chi abbeuerato di perle flrutte forbiua va teforo cópendiato in vn forfo, e di chi malticando il fuo celabro de tafani, e pauoni in vabocc one ingiottiua la crapula in quinta effenza; Mà ROCCO che da caperelli delle mamme fi ciba, à rigor di digiuno, hebbecuor'inclinato di lambire dalle piaghe degli infetti la putredine de peftilenti. Sfuggi dal petto della Nodrice bramolo difar del cuore mammella all' aridezza de' febricofi, non diguftare ftillante il fucco vitale; ma di lambicare antidoti à carboncelli,o d'infunderebalfimi ne buboni. Argomenti adefio chi sà qual'imprefa può hauer dello ftolto, fe nelle fafcie d'vn bambino è l'efperienza gigante, fe porta l'occhio alla meta sù la moffa ancor debile, fe ai raggi dell'apparita Aurora camina con adulti rifleffi di giultificata ragione. Mà lon queßti reneri prefagi di più rileuanti fucceff, e nel teatro di quella mente,

## 119

oue s'aggirano macchine artificiofe, quefte prime comparfe fono preludij del Dramnia. Nol crederà il Mondo ò Signori, che fi conse con occhio appannato mira il chiaro per fofco, così la magnanimita per baffezza, per viltà lo iproprio condanna; quandoio viridica, che ROCCO doppo l'alimento ricufato lc foltanze abbandona, che nella pueritia è parco per fe, ad altrí è nell'adolefcenza liberale, che priuo del grado del Prencipe, $\grave{2}$ quel di mendico s'appiglia, e con mano profufa fpoglia, dona, e diuide. Doppo la parfimonia vfata nel primo nafcere, è fi moderato nel vitto, che dando à poueri il fuo diuiene di banchettante buon difpenficre, e doue Chrifto nel Vangelo innitaua à bere fenza argento gli affettati, quefto fpande loro à digiuni, perche fi riftorino disfamati.

Quì fento con voce di fcherno efclamatori tanti à ripetere. O dementiam infanabilcm. (LaCZ.) Che pazzia! gettar le ricchezze, mendi-

120
care per elettione, quando fi può trionfare coll'abbondanza. E chi è fenz'oro, non è viuente fenza rifpiro? non è hofpite in terra ciec.e fenza Altro che lo rifchiari? A che fine diffipare il'frutto col fondo, quando nell' Efperia fecondaronfi gliorti, perche fruttafiero con le radici? Perche slanciarlo con Crate quafi falma grauofa, che inclina al nautragio, fe nauigarono in tempelta cotanti per depredarlo in Colchi ? A che motiuo, fabricarlo in catene trà Barbari, e farne ceppi al piè infame de codannati, fe di queftofi formano monili al perto, gioielli al dito, ed alle tempia corone? (Tert. de babitu muliebricap.7.) A che fol quel vento è dai tefori prodotto, che fpinge la naue alle fponde del Tago, ouel' ancore fono d'oro in alto mare vi è porto, e doue l'arene fono fterili fulte maremme auare, fù ben configliata la fuga di chi cantò. Fuge crudeles terras, fugge littus audrum. (Virg. 原n.) Il carcere che hà dorata la chiaue è galleria, ed il veleno, chein aurea
coppa fl beue è tal volta balfano, che rauuiua. Non è così queito pouero metallo battuto da zecchieri, come è sterzato dagli ingiuriofi, e perche tace percoflo, che non rifuona, come complice del reato, chi lo auuilife per lotto, chi come fece l'abomina; mid sò che tanti-che con la lingua il mordono, conla mano il vezzeggiano, e fingono di non poterlo vedere, perche forte non hanno di poterlo numerato toccare. Hor và adefio ROCCO fciapito, che Te preceps dementia fecit ridiculum. . (Mant.) Manda i biffi più fini fquarciati in bende à fpedali perfafciarne le filtole, ele cancrene, fpoglia le cafe dei rafi, e fanne mantello alle fpettorate, non men che sfacciate Friai de poIfriboli, vota le fale de ifcrigni doppo d'hauer votati i fcrigni da l'oro, manda i vezzi, e le gonne ingioiellate alle proftitute, perche fi emendino recidiue, e le gemme, ed i rubini alle Vergini, chefaranno pietre Aquilarie, perche non cadendo in colpa carnale fi preferuino dal male ch'è vera-
mente caduco. Aliena i poderi, menoma i patrimonij, diuide le.ditioni, fcancella i titoli, fcema l'auttorita, pouero,abietto, e eridicolo vanne impazzito, che cola più dura non vidde la pouertà. Quarn quod ridiculos bomines facit. (Iuuen. Satir.) O adefio sì che feil Mondo parla in tal guila, bene il Sauio mi ammaeftrò. 入रe refpondeas fulto fecundum fultitiam $\int u \vec{a}$. (Prou. 26.5.) Vna fola rifata fia il rifiuto di sif failtatica diceria.

Così mi parla il fenfo alla flolta mio Dio? diceaR OCCO . Tù autem non ad infiptientiam miltis.(TPal. 21 .3.) non cosilio apprefi da voi che m'mfegnalte à cumulare col nula, à metter à cenfo centuplicato col dar fondo qui in terra al capitale ; da voi intefila Cbimica foprafina: ©ndite qua polfidetis. (Luc. 12.33.) é imparaià far oro per impouerite, e noasper acquiftare; l'oro ch'è fpendibate femt pre cala, e'l riccóo che loggira à difctpitò è fempre fcemo, à̀ trafticarlo $f$ rende incerto, à darlo à poueri più s'afficura, chi porta il teforo in via,

## 123

arrifchiail furto, e l'huom che è viatore, le è douitiofo, è franco bortino de ladroncelli; Il leppellirlo non è vn ferbarlo, mà il folleuarlo è vn'auanzare, che chi teforeggia nell' alto, auantaggia l'altezza delle monete, perche l'oro baffo di quefta terra colà non giunge . Dio deitefori, erariód'ogmirichezza! non mi fate piut ricco, cîio ltimo pazziail caricarmí difango, quando è tempo di portare i manipoli della meffe d'oro del Cie10. Riductermià mefchinità, ch'io non habbia con che viuere fuor che voi, chefete l'efca delviuer mio. It pafcermi d'aria de fofpiri, ò che delitia! perche fe l'huomo primiero fù creato col fiato. In animam biuintem, [Gen. 2.7.] io fofpirandoui vorria fempre efter fatto, In animam efürientem. [ T $\left.\int a l .106 .9.\right]$ Allhora imparai à dat cibo alle vifcere vote de mal pafciuti, quando il Creatore diè da veltire coll'erba allaterra che, Erat inanis, 合 vacua: [Gen.1.2.] da quello che diuife l'acque in piu brani hò - apprefoa finmbrare itefori, che m' inon-
inondauano; mà doue egli feparò la luce dalle tenebre, io per hora vò ofcurare quella dell'oro coll'auuilirlo. Mà da voi meglio imparo à donare ò Generofo, che hauete le mani forate sù della Croce, fenza fofificate coi Chimici, temprafte il ferro de chiodi in oro fino, whe fotto ai colpi de manigoldi ftette à martello. Me l'hauete isfeguata voi quefta SAVIA PAZZIA di dare il proprio à chi non ne hà, per viuere con ifperanza di rihauerlo da chi il tutto contiene. Se chi ripudia gli agi del Mondo fčhiua gl'inganni, chi haurà fronte di dirmi itolto alienandomi dal ben fallace. Non refpexiad vanitates, © infanias falfas? [TPal.39.5.] Sù faccheggiatemi ò mendichi, foccorreteui ò derelitti, vedoue procacciateui, venite. Le mie cantine fono i fonti conuni, $i$ miei ferigni fono i publici erarij, il mio hauere è vn Ipoteca della mendicità, Monopolio nouello, che doue altri comprano per riuendere, io il tutto dono per ricomprare .

Grecia famofa tù che forto gli ar-

## 125

chi d'Atene adorafti coronata laSapienza, qual Nume in Sacrario, dim-, mi praticarono di quefte maffime i tuorsauij. Di quelti dogmi ne portarono il tranfunto i pofteri alla noftra età ? A chi darefli il voto hoggidì? Allo ftolto del Vangelo, che non fapeua come congregare il raccolto, ouero à ROCCO, che fauiamente compartendolo non fi cura diradunarlo? Puoibene condannarevn [Suet. in bitaTib.] Tiberio per infenfato, che donaua le Quefture, e le Prouincie à gli vbbriachí; mà non vn magnanimo donatore che rimu-neral'inedia col Principato. [Athbeneus in Theatro Dita bum.] Vn Ariftofane Rè dell'Afia, che depofto il manto reale, con toga vile camina, perche fia eletto della plebe Trıbuno; màll mio Signore non già , che pouero con rozza tonaca peregrina; Protettor bifogneuole de miferelli acclamato. [Tu!llius de Nat. deor.] Vn'Alceo poeta, che tanto amaua vn neo, ch'è macchia, come fplendore, perche. Illi lumen videbatur, e non il mio in-feruo-
feruorato Amante, che apprezzaua i carboni putridi, come rubiní. [Homerus] Vn Melitide mentecatto, che defolata Troia venne àrecare foccorlo え̀ Priamo; Mà non efperto Campione,che fuperate l'Alpi miglior d'Anibale, fouucnne ad vna Roma dalla cruda pefte affediata. [zuing. Teatr. site bum.] I Traci sìtolidi, che contandó fopra del quarto non arriuano à numerare ; Mà non già vn sìprouido computifta, che a nigliaia di fuccidi, e pezzenti i fuoi contanti numerofi giultamente diuife. [ Sabellic. lib. 4. cap.9.] I Pfilli nell'Africa, che con ridicola temerità fecero guerra al vento Auftro; mà non vincitore sì arrifchiato, che guereggiando con l'ambitione, che forfia, gonfia, ed atterra la debellò. [Elian.lib.13.variar. biftoriar.] Vn Ceculio fi ficiocco, che con applicata anfietà numeraua i flutti del mare; mà non vn cuor sì conftante, che le paffioni interne, che fono procelle dell'animo, fenza computo, ò numerole fofferi. [Tullius de X_at. deor.] Va Quinto Catullo, che
amando Rofcio fconcio negli occhis loltimò più bello d'vn Dio. Pulchrior effe Deo; Mà non il mio inamorato Donzello, che applicato intorno i contriti, e moribondi, che congli occhi tralunanofpiranti, come Angeli li vagheggiaua. [ Pont. lib. desplend. cap.5.] Vn Cefare Augufto, che con abito Diuino, e barba d'oro, ò con vefte Venerea comparendo, adulteraua con feffo la Grauità ; mà non.vı Prencipe fegnalato che vefte poueramente con Chrifto, belliffinio di volto con aurea lanugine ful mento, con pura fafcia di continenza raccolta al feno, vanne d'ogni abito Venereo difpogliato. [ Elian. lib. 12. de varüshiftor.] I Sibariti che nella crapula sfrenatı più decaualli, ammetteuano per commenfali iloro deftrieri al defco; mà non già vn men- dico fi tenuemente palciuto, che accoglie i cani alla tauola d'vn faporito tozzo di pane imbanditori. Quefte fono pazzie approuate, ecceffi d'vna mente fuperiore, e non fregolate apprenfioni difantafni turbati ; $E$ fe è

128
vero, come dubio nun hà, che lo ltolto, giulta che i gradi di luna fi alterano, è variabile nelle rifolutioni; perche, Vt luna mutatur. Migliore inftabilita io non trouo nel nivo S. Roneo, che variamente faticolo potè arrollarfi trà ilaboriofi con Paoio, che cangiando fatiche conftantamente mitabili addeftrauani all opre. Inftabiles fummus laborantes. [ 1 d Corint.]

Ve l'afficuro io ò Signori, che mel figuro su igioghi Alpini pellegrinante co! piè; da picciolo coturno armato fulle felci di quelle vie dirotte errante, con veftilogore vitimo auuanzo della fua larga donatione, che non hauendo più che dare à mendichi prouidde al fuo mifero corpo, fatto à fe medefimo ful fine, e non ful principio caritatiuo. Scalzo, fe tal' hora il piè non hauea con che veftire; poco hauea che dare di coperta al capo, toltone vn rozzo capello fregiatoa conche marine, fe prima fafciato con legatura di gemne sfauillò trà cimieri; La mano armáta da lieue bordone,
done, il fianco prouifto di pouero tafchellino, ed il tardello che il dorfo li caricaua, fatto guanciale nel fonno era folteuo del capo che illanguidiua. ODDo, con che anlietà refpiraua vicinc al fonte, al rio, ò alla fillmana! Tutto difucior noile diffettandofi allido con gratitudine, perche ciò che col labro beuea, con la fronte piouofa gli ridonaua. Nel caldo tugia l'ombra ne bofchi, nel verno il terren folione colli; mà tante fiate ne gliardori fenza temperie, nell'angofcie fenza interuailo, era conltretto fin dal tempo à mendicar le ftagioni ; fenza tuguri da tugir il vento,fenz'arbori da riparar le pioggie, fenz'aria di frefco yefpiro, fuor che quella de gli augellias, che trà mirti cantando con le fughe canore lo feguiano paffaggiere. Milero ćccoro abbaituto, le il freddo lopinge, lo sterza il Sole, fe le lpine lolacerano, i predatori lo fpogliano, fe vallica monti ancla diftento, fe varca fumi ó! pira il tragitto, folo mà con Dio, pouero mà contento dile-

## 130

redato mà quieto, da vn clima all'altro varia meftiere, cambia regioni, inftabile, mà affiduo, vario, mà diligente. Infabilis, \& laborans. E qual tatica ei non foftenne doppo d'hauer fortito nell' infantia vna Croce nel petto, fe nell' adolefcenza raddoppia à gli honeriil giogofoaue, Principato di gloria, nobilita il fangue con la pieta Caualier di gran Croce, fatto Caluario animato, finche giunseffe ad effere deftinato al Cielo per vn Taborre glorificato. Vanne alla Tofcana, e doppo d hauereoltrapaffate rupi, e fpelunche, troua i deferti nelle Città defertate da quel Gerion difurie, che èvn finonimo della barbarie, dico la Peftilenza. O quefto è' il luogo doue io bramo, che l'arte mia veftita à lutro diuenga Prefica lagrinofa che la confonanza de miei periodi fi cangi in tuo o di fquille, e che la penna che foriffe fonmminiftri alla lingua, che dice il fofco de caratteri per ingombrarui la gran Scena del Fato.

Era la pefte in Italia quel mofto
lattato con mamma di veleno, con verga diferpente alzzato, che mirando affa fcina, col filchio afforda, ed alitando contamina. Quella Tigre che racchiufe in feno in vece di vifcere Ceralte, e cuor di Lamia nel petto. Vdifte nai perfama lugubre rapportato il racconto di quell'eccidio; allor che la Pefte incrudelita nell'Infubria fè gli huomini doppiamente mortali ; quando i Cieli incorruttibili colà poteanfi chiamare infettí, e la terra, ch'era più auida dicadaueri, che prodiga di fementi foffiri, oltraggiati i fuoi parti dai funerali, ed iraccolti infultati dalla difperfione. Doue mail'aria (ne meno sù le fponde dell' Asfaltite) fpirò sì nociua, quando fin quetla de fiati era veleno ? Paffeggiauano í cittadini tremanti, e temeano, come ne bofchi per le contrade gli affalti, perche ad ogni paffo dalia morte crano afpettati halla ftrada; per ogni Tempio ergeanfi le barre, ad ogni vicolo eran pronti i feretri, fpoglie, lutti,rapine, latue, \& horrori eramo le vittorie dell'empieți; fi che Ro-

132
di fe fù detta Città del Sole, ALESSANDRIA poteafi ridire la Reggia dell'ombre di morte. Il vedere era doglofo, il toccare fofpetto, più nociuo il guftare, fcherniti gli antjdoti, i balfimi vani, i profunis aerei, i fecreti vanie, ne vi era ne Semplici virtù balteuole, perche à talinfluffo di morte, Non erat medicamen in bortis. Alienati i confortij, sfacendati i ridotti, fi come lenza diuortio feparauanfi i coniugati, cosifenza fcifma,o nemiftà diuidcanfi le fratellăze, tolti i commertij, feparati i congreff, per afficurarfi in terra in mezzo al continente cadaunoifolato viuea. E con ragione; perche fe fütirannia de i Mezentij l'vnir à corpo à corpo coi cadaueriiviui, era sicrudele, e tiranno il morbo, che i bambini dalle morte madri poppauano animati all' aride mamme conginnti. Alzate le batacche ne valti campi, in vece delle mercantilitettoie, la Città non vidde frequentato il fuo Emporio, mà per la crudeltà della pefte addimefticata vna FIER A. Conchiudo che niun

## 133

angolo era ficuro, $i$ morti lenza fe- poicris, fenz'albergo i viuenti, tefughe prohibutie, malficuroi ritiri, e ne aieno gl'erti voli de gli augelli erano efenti per l'aria putrida contaminati. O Gran Dio, che flagello! colparrortale, e che demento! dolori fenza conforto, roine fenza riparo, frenefie fenza ritegno, piaghe feriza lenienti s. fingulti fenza paufe crepaxcuori fenza refpino, delpera tioni feaza falute; il viuere dubbio, il fonnoiaterrotto, il cibo fpiacente, i paffi mal cauti,l'abfenze noiofe; tutto è che in tal punto l'oro è inutile, $l^{\prime}$. amiconon gioua, l'autorità non è temuta, delufo il bello, l'età fchernita, efe il credito non hà rifpetto, l'ardimento non hà fortuna. Così sùifor gli del libro della morte regiftrò il deftino. Cosil l'eterna mano irrenocabile fegnò itDecreto; cosi tormer tò chi mori, e chi foprauifie trenio. Aninia Zelante che non facefti? Animofo cuore che non tentalti? No così in più fanguigna battaglia col ferro vccidendo, e cou la lungua aoi-.

$$
\cdot F \text { mando }
$$

134
mando ofa, e trionfa guerriero dilena, come ROCCO inamimito accorreà perigli, e foccorre i languenti. Rifaluto afficura lo /pedalingo d'affitherglicon la mano, e col fenno, Inmabo te donec vita fupererit. [Sur. in -ita.] Ridici pure meco fenza roffore ò R OCCO le tue gefta, ch'io voglio con priuilegio della tua inalterata modeltia che in tal guifa fauelli. Inuabo coraggio non ditidare ; Io fenza ritegno ò timore offeruerò i Sintoni detebricofi, i fpafimi, ifuenimenti, ò con raddolcire le pene, ò col lambire le piaghe diuerro fautantentebihngue, ficome à difpofitare i cadaueri ms vedrai piamente ambideftro. Inzabo. Sù gli eftremı del viuere non farò fcarfo delloglio facro à chi agonizza, quanto prouido di mediche vntionià chi tormenta piagato, tanto volontieri siteròie ceneri de fepolchri, quando te polueri cot diali nelle potioni. Iumabo. Indeteffo coll'orecchio à fentir l'altrui co lpe, con l'occhio à compatir le mifi arie, hora imboccare i fpiranti, \&s in-
informare glidioti, con vna mano oprar merauiglie, e con la medefina formando croci rifanare glinfermi. Inuabo. Sueglierò dal mortale letargo ipeccatori, concilierò à vigilanti il fonno, fotticrò sù gli ardori de sbendati carboni con dolci aneliti, accenderò nello Spirito i più tepidi, e:gelaticon inceffantiferuori.Iuvabo. I raggi che lucidi foccheranuo dalla mia fronte non farannoall'ombra di Pietroinferiori nel rifanare, e doue i Jumi del Sole toccando fecero vocali le ftatue, oue giongerà il fereno del mioafpetto, renderà eloquentii femiuiui. Iuuabo. Apurgar le fintine, amundar le:cofcienze, àfpumacciare i letti, à fcauar.cimiteri, à regere i corpi, à folleuare i fpiriti, pronto, simefio, evolontariofino all'effremo frato,ò recitandole preci àmoribundi, ò cantàndola requie à funcrali. Iuиabo. Senza perdernì nell'zaguAtic, fenza finarrirmi trà gliorrori, ò mancare trà i fuenimenti, suifetori delleapofterne, come sù i balfini fumicanti prouerò i patimenti foaui.

## 136

Iuuabo. Sin che haurà lena ilfianco, e il cuor refpiro; purche igiufti rigori d'vn Dio fi plachino mitigari, e la fua deftra che il tutto può, non confonda la mente de forti che nulla vaIe. Tanto fece ie difie l'inamorato Campione; E purc quefte che à tanti paruero pazzie, fono i recohditi mifteri di quel Dio, che gli occulti della Sapienza all'inefperto Dauide mianitefta. Tanto repugna, ch'egli viuefle alla ftolta, chetrà tanti maloridifetide piaghe, trà i rigoridelle sfortuna, e d'vna pouertà sìtiranna, Aeq; Avilum quid contra Deum loquutus eff. (Iob.1.22.) Come Giobbe par$10 \mathrm{da}:$ fenfato, $\&$ opefò da patiente. Stupiua il Mondo che vn Giouine di volto si amabile, che colla ferenita della fronte garreggraua con quella ded fangue fenpre Illuttriffino, pratcafle trà le lordure de Lazaretti fatto miniftrod'vno fpedale chimesitaua d'eficre valletto dı Camera Regia: Qui parmiche l'incontinenzacon isfoggi piùlicentiofi abbellita polfa fi fugliocchidiROCCO, cume:

## 537

Ia luce crefcente sù le pupille degli Aquilotti, tentaffe diabbagliarlocol fafcino delle lufinghe d'Aniore. Mi perfuado che à diftorlo dalla tentata facenda con tal lingua piumolie gli fauellaffe .

ROCCO fei tù ? chein Agotopoli Caualiere nodrito coll'ambitionermfulti il puro fangue colla fordidezza, e la chiatezza de natali ingon!brando, nell'auge ditue fortuine of curila reficendenza ? Sei quello chio penfai deftinato all armi paterne; non forto all'appeftate capanne, mà entro Padiglion militare eletto adabbattere, e nourà foccorrere le Città, non con le croci. à tentar le Vittoriea mà con le fcale ad arrifchiare gl'affalti? Che pazzia è cotefta! S'ioti miro al volto hai van bellezza da. efpugnare i cuori, fe all'habito fei poco men che nudo, non che difarmato, ed in prò di vantare bandiere lacere, trionfo della militia, porti fquarciato, e mal acconcio il manto, che fùla vera ftrage del Tempo. Che diranno diteleftorie? Che racconto faran-

138
noi polteri ? Che ROCCO in vece d'eternarfi nelle Imprefe bellicofe degli Aui, viffe all'ofpitale, e carcerato mori . Che non fi procacciò i bortini col rifchio, mà che il pane da pittoccoci mendicò, ne potè fegnalarfi triontando in guerra, chi più volte accattando fù licentiato in pace. Eh che non fon memorie quefte daregiftrarfi da i Taumaturghi, mà nouellate daridirfi dai ciurnatori. Pazzarello! nel fior dell'età fenza brio, nel vigor del luffo, fenza alcun sfoggio, nell aura della Corte, fenzz corteggio; Se ti niro nelvolto fei contrafatto, fe ti offeruo alla voce fei bifognofo, fe a gli andamenti fei auuilito; viui come maiale nel fuccidume, dormi come cane sù dello fpaz20 ; ftenti come giunsento fotto la fomma. Delitia di fento per te è sbandita, trionfo di gola per te now regna, contento d'animo per te fallì. Ilbello ti par deforme, torbido il fereno, il dilettenole è fpacimento.Godere tù più non fai, perche amar non faprefti, e te defraudafti alla natura it
pia-
piacere, togliefti anche ali arre $\mathbf{i}$ - ftrattagemid'Amore. Mirami in vi-

- fo, fpecchiati negli occhi miei, afottiglia l'ingegno ottufo sù la punta de miei fguardi, e riffettendorauluediti, che, Chi non coglie la rofa, quando il prato è lafciuo, ful verno canuto degli ami più non rinfiora la Primauera.

Così hà detto la sfaccixta, nō men friapita, che petulante.Mi ROCCO, che lion hà meflieri di prendere be'uandad'Elleboro, comefece Carneade che à Socrate douca rifpondere; rinfaccia allpardimentofa il folo detto di Giobbe, Dnafinnade fultis mulieribus locuta es. (Iob.2.10.) Sfrontata che fei! fol degna di quelrifo che nelle bocche de pazzi abbonda. Qual fauiezza maggiore può accreditareil morale, che allontanarfi dal Mondo, che quando il periglio è proffimo, 12 r.tirata è prudenza. L'allegrezze no At ali fon come quelle de gl' Idoli, che Dum latantur infaniunt. (Sap. 14. 29.) Tanto è lungi dalla ragione coftei, quanto che lineontinenza è coeta- fcreditare di mentecatto il droghiere, che rinuncia le Margarite apprezseuroli per aquiftarne la preciofini-- ma ? perche giudicare a finiftro lo fpargere al folco inifte le fementi coll pianto, le al tempo della raccolta faranle mictiture gioiofe? Vn Lazaro, che fofpira i micini alla menfa del : Ricco non è foolto, quando fia certo che beuendo . De torvente Voluptatis, (Tfal.) mai piut habbia à fofpirarne le stille. Chi gira lo fguardo per quefto , baffo Egitto, quanti fchiaui ei mira -della cupidigia che raccolgono par slic peraffodarefango? quantiftenprano il minio per colorire le monAtruofità? Nonne fultam fecit Deus Sapientiam bius mundi? (Cor.p.20.) In vece di cunpulare tefori, teforeggiare: l'arene, viuere in fordidezza per almentarlauaritia, ecambiare in vn mar morto vin Eritreo di perle. Mi contento del múoè eperò godo, e verraivn di, che doue hora abietto mi fcorgi, vedrai mecocoicenci dorati la pouertà regnante.

Sì difé, e portate dalla forza d' Anore, in proxivurm quoddam :tugu; rinm fe recepit. (surius.) Si fè tolitario ne bofchi, sbandito da cittadini, oue per quanto fofle di genio pietofo, in mezzo alle fiere fi foor dò d'efie-re humano con fe medefimo. Ardea di peitillente carbone, e di vampa febrile totto rultico tetto habitatore folingo, oue da va lato à mio credere la durezza de fogli efacerbaua i' albergo, ne tenero tonte fcorrea ad ammollirgliji rigore ; dall'altro precipitola caduta ninacciaua roina ai fguardied al cuore tremori. . Gli antri muti sìma talhora per gli vrli delle fien e fonori eccheggiando raddoppiauano col rimbonbo la fierezza. delle bélue, che mentre fegnaliano col piè l'arene, ad ogni pafio incpntrauafi vn veltigio della crudeltà; gli ar bori fenza trutti, fenza radiche il fuolo, terra denfa, \& ombrofa per doue ne piè pellegrino, ne raggio paffaggiero di Sole ardiua dicaminare. Le ferpiche ne cefpugliafcondeuanfi infidiofe fequeftrauano i F 5 palfi

## 142

 paffi del buon Romito, che cons gli occhi applicati al Crocififo, come nel Serfente Miofaico trouò d’ogai veleno l'antidoto falutare. Che Regione crudelle, incognita, e fconofcente! che fe if Cielo perche negò da bere vina volta fù ftimato dibron20, quefta perche ancór con la fame tormentaua, di ferro oftinato levifcere dimoltro. Difubbidiente terra, ch'erba verdeggiante non produfle, mà bronchi alpeftri, folitudine infaufta, fopra di cui han da tempeftare,non da piouer manna le nubi. Pellegrin confolato mi par vederti, immobile Oratore con legiunte mani, prima accrefcere tronchi alle felue con la Ctoce del Saluatore, e poiflatue alle rupi ftupido contemplatore del tuo Giesù, viuere digiuno coi- tozzi di tafca ammuffiti, cui ne meno Satamo harebbe ardito di tentare, che conuertiffe le pietre in pane, quädo il pane di ROCCO era al pari delle fteffe pietre indurito. Oue fono adeffo i Macarij, i Pacomif, gli Apoltonij, ghi Arenci, i Serapioni. Eeco
id SANTO coi limori al tergo, eda ginocchii calli, cogh occhi languidi, e conla voce fiocca, con le guancie humide di pianto, çon la lingua arida per Amore, ripetterequelle fuppliche inamorate. Ne deffituas me Iefu clementi/fime. (Surius.)

Soccorfo ò Dio, ne mi lafciateabbandonato in paltura di fiere,voi che Daniele preferualti dai leoni diuoratori; fe per voi vccello non patife fame. Perquem nec Ales efurit. (Hym. Ecc.) Souuengaui ch'vna volta fui di penne d'oro Colomba, poi Pellicano fuifcerato per tenerezza, hora Palfere folitario fotto fragile abituro quiritirato, finche diucuga à Fortorella che piange in terra voftra, o Aquila che il vero Sole con ridente pupilla vagheggi. Ne defituas me. Gran teforiere fe mai ni hauete eletto per vna perla da ornare le porte della voftra Sione, nodritemi De vore Culi, che à punto coan la rugiada fi zauiuano le Margarite; Purche hab. bia quella dello Spiritonen mi curo della pinguedine della terra, tratta-

144
temi da parmio, e non da voi, perclie Sperando non mi manchi conoherefpiri.

Ne mancò al mifero nodriniento, perche il can di Gotardo li compartiua il pane, e nube cortefe l'acqua abbondante a' piedi li rouerfciò, ambidnoi egualmente pietofi, quefta che dalle vifcere traffe la beuandai, e quegli che dibocca fi tolfe il cibo. Che difanno adeffo i Soffilti del Mödo, gli Ariftarchi della Critica più tigorofa? Che la roina è di chila fabbrica, edil danrio díchî il cagiona, che chi firiduce à cercare le ghiande in pouertà ècolpa dichinon feppe inghiottire i bocconi da fenfuale?. Suo danno, douea viuere da Parafito, fe non volea patire da Mercenario; Peggio per lui le è riddotto all'eltremo; Tardi fofpira il bene all'occafo, chi nol conobbenell'auge, ne 2 tutti è conceffo il rittoccare il liclo, quando il legno è già ingolfaṭo in tempelta.

Manco male che fi come le Talpa non approuano la luce, così la ceça

## 145

gine de pazzi non giudica de colori. Vir infipienṣnon cognofcet, or stultus non intelliget bac. (T) 1 al.91.7.) Quando letiope coudauna per tolco il volto dell'Europeo, all'horala melenfagine è per folenne derifa, e fe tanti difapprouano per temeraria la luce del Sole, nafce perche la debolezza de fuardi non è balteuole à fofeneria. [.Alex.ab Alex. lib.5.c.21.] Starò à vedere che fi mentoui vn' Eliogabalo che ammanifce le viuan'de di legno, e d'auorioà lecconi, e che fi detelti ROCCO, perche i refidui del mucido pane per viuanda mendichi . [Suidas.] Sarà çredibile che fi applanda al Cireneo Ariftolene che adacquaua con liquor dimiel, e vino le lacuche, Vt luxuriofus fubcrefcerent, e che fiprenda à fcherno vin pouero forefe, che non hà vn placido riyolo da inattiare gli erbaggi. Che fi rammenti Acheo, che per rammorbidire il vafo diterra, fopra di cui il capa depofe, di paglia lo riempi; [Euft.odifs.io.] Efi parli da linguacciuto d'vn Penitente, che sù le felci,

146
ò sùle fpiche corcato proftrò con le membra atterrato il fonno? Sitrouerà chi lodi Ortenfio Oratore che amò cosiil pefce Marena, che veltito à lutto lo pianfe per moltt dì [Fubwius Hifpan. in Theat. vite bum. fol. 871.] E non farauui chiefaltila toleranza di ROCCO, che mancandogli il viuere è conftretro à piangerloà tutte l'hore ? Mà che munta il lagnarfene $?$ pur troppo è vero che chifà guerra per ottenere il ben ch'è mortale impazzifie, come chi guerreggiaua il bello di Troia, che per vote del Venufino è vn'entufiafno da denientati. Stultorum Regum, ór populorum continet $A$ Aeftus. O miferi diffe Teoclimine à gl'ingordi, che fguazzauano con Penelope. qua zos ringunt mala peftra tenebre inuolmunt capita; tutto è che chi è di tefta caliginofa inciampa, e chi c̀ guidato dal tume della ragione dalla rettitudine non trauia.

E non vel difs'io? chela fauiczza di R OCCO era ammantata colla foltezza, che fu que! buon talente

## 147

di Paolo, che voleuagli huomina accorti per fatui, e licimuniti. si quis pidetur inter pos fapiens effe in hoc $\int a-$ culo fultus fiat 2ut fic fapiens. [1.Cor. 3.] Non fiamo ancora nel colno of Signori ne miturba, che fupponiate, che ROCCO rifolua fenza configli, elegga, e non ponderi, che facia inuito à perigli, efinetta in gola à gli aguati; Ditelo che ifuoi zeli, eferuori fono appopletici affalti d'vna nsente forprefa, \&t aborti repentini d'vno Spirito linfatico, \& inuafato. E che virefterà che ridire? quando io ve lo aditi cella Franciaimprigionato per ifpia, ferrato come sfacendato cialtrone di piazza, chi era l'arbitro della Signoria? Quefto è il tempo direte; ch'ei moderi la frenefia diciolta ; perche, Vexatio dat intelleCtum; Adeffo il pazzo è in catena, e trà l'anguftic dell'ofcuro ferraglio apparirà qualche lampo di lucido interuallo. Contempliamolo.

Oinè che mirot Che fquallore! Che maceratione di faccia Itrauolta fimile à guefta io viddi mai! d'va'

443
moonc che hà perduta la lingua per lungo filentio, e gli occhi sfuggiti, e nalcofi per l'eitenuatione sieltrema! Vidirò. E il volto d'vn'aultero Elia, che perchelolo col corpo è interra; hà la fembianza di vero cadauete; tutto fpirito trà viucnti è difuenuto in carne. Che cicatrici vermiglic fon quelle, che rileuano sù le fue membra battute à tutta lena di polfo? fono impronti della Diuina mano, chefe hà percoltume di fegnare gli Eletti fol nella fronre, ROCCO come cariffimo in tutto il corpo marcandolo il cicatrizo. Cheafpre rattorte, e velli pungenti offeruo, che lo Stringono ai lumbi, edà caderefuenuto lul fianco il conltringono tramortito? Sono i vincoli d'amore per cui l'anima, quãto più langue riftretta, tanto piu defia con paolo quella. cara libertà diviuer dicciolta. Cupio diffolui, or effe cum Cbrifto. Che cıbi faluatici io veggo d'erbe paluftri, ed infipide toglie, pafcolo rifiutato fin da gli augelli dı carogna? èt'efca commune d'vn aftinente che più vo-len-
lentieri pafciuto d'aria di fpirito, che di lecca viuanda, itima lufuria il mägiar cibi catti, tutto con Dio fi alimenta di foltanza fuperiore. Che vita da prigioniero incognito per cinque anni rinchiulo, humile si, che à pena debile potea leuarfi da terra, già che non hebbe forte di falire co gli eftafirapito in alto? E vn Patritio, che toltane l'infantia paffara nel monte Pefulano, fempre in valle di lagrime fofpirò, comparendo qnal ei non fü, per velare la grandezza coll' ignominia, e nobilitare colla Santita l'infipienza.. Mà perche morire in prigionia fepolto, feque!trato dalla luce commune chi era lo fplendore degli occhi altrui, la di cui faccia nel tenebrofo camuzzone parue al Sacerdote via colmo fplen dore d'inalterata lucep perche Apoltolicamente? operando, viueffe fino all'eftremo. In carceiribur, in Seditionibus,[Cor.6.5.] celando ogni pompaluminofa del fecolo, come rea di carcere cuftodita. L'hauete intefa ò dell'altrui fanta vita temerarij giudicatori? L'vdifte

150
ò falfi interpretid'vna mente ben riquadrata ? Voi fete quegli che con occhio imperito mirafte il ritratto contro l'aria detla pittura, e con orecchio d'organo imperfetto dannafte per ftridula la melodia. Non è da tuttill difuelare le zifre, edi torbidi capi non han talento da difintricaré gli enigmi. Vi daria il cuore d' interpretarmia qual fine ad homorare il facro cadauere di quefto Salomon dell'Empireo, fi viddero chiare facià coronargli la barra? (fupplemento del Cielo in mancanza d'vna luce vitale; che quai baleno in quefta etade (pari.) Io sì che rò rinfacciarui la pazzia di Micerino Rè dell'Egitto che dall'Oracolo fententiato, che al termine di fei anni compiti morir douea, fè illuminare le notti cö molsiplicare lucerne, affinche allungata la luce deldi, altri fei anni di vita notturna gliconcedeffe forzofamenteil deftino. [Erodotus lib.2.] Quefte si, che fono pazzie magnificate con ifchiera feftofa de lumi, e fe diffe Cattullo che in va corpo vafto non tro-
uaua atomo difale, ridiroे, che in rn Monarca si chiaroionon vifcorfi vna feintilla di cognitione; Mà feâ funcrali di ROCCO vi accerrono defacelle dal Cielo, tutto è, che fe viffe coi lumbi precinti caftamente pudico, non gli doueano mancare pronte alla nano le faci ardenti. Non oprarono fenza fine le ftelle, che impicciolite in fiaccole fecero corteggio, e corona à chi era già pofto per norma ful candeliere. E per conchiuderla ì tempo non mancarono lucerne viue ad Anima sì prudente; perchemai hebbe del fatuo colle vergini, chealla luce moribunda mendicauano l'alimento.

E mancano forfi hoggi di fplen-: dori à tanto Eroc? mentre con apparati sì fplendidi da voi magnanimi Cittadini s'impretiofifcono le di lui memoric con vn teforo di luce Qui entra la merauiglia,' e della nıa ginficenza fupita, brama fapere quai fiano gli offequiofi tributarij di tante pompe, e voi delegatemi perche iorifponda. Chio dirò, Hi funt
$15^{2}$
Siri MISERICORDIE, quorum pietates non defuerunt. Queiti fono que Popoli Cittadini, e Patritij, che viddero il SANTO come Michele col Drago, à pugnare coll'Ídradella pe- . ftc, quando ALESSANDRIA pianfe le proprie clequie, e fminuita di popolo, tantolagrmana i norti, quanto folprana i viui, che feppelliffero i fuoi cefunti; quando il bel finme? TANARO, che per voi hoggidi foffe tormentata l'onda innocente fortole ruote, ghe girano, in voltra vece harebbe tollerata anco quella della Fortuna,che finiftramente contro di voi la man del Fato verfaua; quando i colliarroffuanfi dipiù fo-. fenere cor gioghifettili l'amentà, in punto chela terra de repolcrí daua ricetto alla fchiffofità del corrotto carname; quando stuggiuanfi i cittadinil'vn l'altro, ed à pena-ammetteanfi gl'incontri de fguardi, e de faluti, e quello era anico, ed affine di vincolo più Itretto, che colla lontananza communicaua i lentimenti del cuore; quando ifilentij delle,

## 153

contrade non haueano altro interrompimento, che i cantilugubi, ed i fingiozzi altra paufa, che di norte; quando le cafe natalitie cran tutte depofiti, \& à fcauare le foffe affaticatianfile deftre, le prima ad abbellire la Città, del voltro famoío Ponte folleuaronfi gli archi; quando la morte non daua clentione, e co'gli eftremi giungea. Manco male, che tanti il raccontano, come chi fuperò le burralche narra gl'intortunij della marina ; efealle difgratie di Giobbe vn folo toprauific, fù priuisegio, che gran parte di voi dalla piocella fi preferuaffe à rammentane lo fcampo. Non mil par nouo ch'so veggz gli Altari luminofi erettià tanto Nume, che non vi lafciò cadere vittime in vna ftrage fi deplorabile, celebrate quefto giomo con tant: Maefla in rimicmbranza di quegli che furono pur troppo feriais aHa morte; Fú voltro Duce, e Ditienfore, nemi è ftrano, che vi arrolliate in ifcielta mulutia di Compagnfa sì nobile, e veterana, ad oficquiar lo per voltro liberatore.

$$
\mathrm{Ar}
$$

## 154

Arrida il Cieloà voltri voti ò signori, e con miglior forté di quella Città della Grecta, che floltamente votandofiad Appolline in tempo di pefte, lotto il di Jui Simulacro qquefto Epitaffio alzò .
Intonfus nubem peftis depellat Apollo. (Lucian.Lib. TJeudomantis to.68.1 59.)

Voi fotro all'Imagine diROCCO, Efculapio de contagiofi, già che lo fcolpilte nel cuore inuocatelo con la lingua, cheio con to fpirito piu etticace à fauorirui 『inuito .

Odimi ò ROCCO, fpecchiati in quefte mura prefidiatore, come locchio Diuino nel recinto di Geroolima fi affifsò, tù che folti fano di mente, ripara da quefto Clima ogni malore di corpo; Tu che come Sauio predomini alle ftelle, fgombra linGluenze maligne, e benigni influffi dufferra; Se il fale è finibolo della Sapienza, purga l'onda di queftalicta fiumana nouo Elifeo, quando mai l'amarezza col torbido l'infettaffe, rifchiara colla tua Croce, come con iftellata crociera queft'aria falubre,
ne mai più turbine di guerra l'ingombri, òvampa holtule l'incenda. A quefte porte latri il tuo Cane cuftode, che doue regna Paradifó di sì delitiofo Contado, per la guardia d'Auerno furono fenipre fauolofi i latrati. Opra che queita Patria che fù Gi pronta à riggettare gli affedij, non fia mai d'alcuno affalto atterrita, equella che non temette il Gallo in guerra, ne pure pauentii Bafilifchi di peftilenza in pace. ALESSANDRIA è̀ tua, e tù fempre ripara quefta dalle piaghe di pefte, già che quella d'Egitto con fette piaghe fù flagellata. Ancor io fon tuo, che di te riuerente fauello, perdonami fe con ißtile di non peregrina facondia, te peregrinante feguij, fe le tueSacre PAZZIE poco giuditiofamente acclamai, $\epsilon$ tù Mondo che no'l conofcefti proficiente inchinalo perfetto, chi lo tenne per Pazzo fantificato l'adori, e vol Popoli antichi che il reputafte per ifcemo, imparate ad ammirarlo per configharo.

Et fulti aliquando Sapite . (Salmo.)


[^0]:    - Enai di componere la prefente raccolta

