$$
7 \cdot 1+11-9
$$



# LA NOBILTA DELLA CITTA' 

DESCRITTA DA THOMASO PORCACCHI da castiglione arretino. CON LA TAVOLA DELLE COSE $\begin{array}{llllllll}\mathrm{N} & \mathrm{O} & \mathrm{T} & \mathrm{A} & \mathrm{B} & \mathrm{I} & \mathrm{L} & \mathrm{I} .\end{array}$
 CONPRIVILEGIO.

$\begin{array}{llllllllll}\mathbf{M} & \mathrm{D} & \mathrm{L} & \mathbf{X} & \mathrm{V} & \mathrm{I} & \mathrm{I} & \mathrm{I} & \mathrm{I} .3\end{array}$



# A GL'ILLVSTRI ETMMAGNANIMI DECVRIONI 

# ETSIGNORIDI PROVISIONE DELLA 

 Cittádicomo

THOMASO PORCACCHI.


A NTO G R ANDE ì la nobiltà della noftra Città di Como; Signori Illustri, © magnanimi Decuriont; che grawe ingiuria patifce, effendo tenusta, come Sepoltané molti uolumi, $\sigma$ fafi di fritture, che reftana afcofte ne' vooftri publici archiüy; fen2a che mai alcuno 's'babbia tolto carico di ordinarle, $\sigma$ ' di
metterle in luce. Et non $\grave{e}$ da dir, che u'babbiano per tempo alcuno, mancatogli fcrittori celebri E( famofi, che cio haueffero potuto condurre a bonorato fine; quando tanto feconda genitrice d'buomini dottißimi, छo giudiciofļimie stata la Città noftra, che infinite altre meritamente le ne hanno inuidia non picciola fino al giorno dhoggi. Et per tacer gli altri, cofi antichi, come moderni; a quale imprefa non era atto in foggetto di lettere luno, $\sigma^{\circ}$ laltro Giouio M. Beriedetto $\sigma^{\circ}$ MIon $\int$. Paolo fuo fratello? qual cognitione $\sigma$ lume di dottrina fi potewa defiderare in loro? Cbi non ammira appreffó Puniuerfale, $\sigma$ (dirò) orbicu lare fcientia di M. Francefco Cigalino, stupor dell' età fua? Veramente siafouno d'eßi era attif. fimo per accignerfs, con ardimento piu che da Hercole, co'l fuo molto fapere ad affaltare il mondo; come folo Monf. Paolo animofamente tentò, Ev. con le fue biftorie felicemente condufle a fine; non che una città picciola di fito, fe ben grande. per uirtu $\sigma^{\text {p }}$ per doni di natura. Nondimeno è $ß i$, ricordewoli del natural debito, c'baueuano con lamata patria;non mancarono, ciafouno appartatamente, di friver lliftorie, $\sigma$ la nobilta def. $f a$, riducendo in bonefti wolurri tutto quel, $c$ 'ha-. ueffe
ueffe potuto ritornare in gloria della cittì diCon. mo: ma però quefte operes di grande studio $\xi^{\circ}$ Fatica, $\sigma$ da loro con grande argomento di dottrina, $\sigma^{\circ}$ di giudicio compofte; reftano (EO non $\int 0$ perche) in mano di pochi; $\sigma$ ' non riceuosso quel la uita; che darebbe uita digloria alla patria nofira; La qual cefa tanto miba moffo a compaßione, chio, con forfe piu amoreuole, छv nobil rifolutione; bo deliberato, qualio mi fia, non pure foriwere, ma ancbora dare in luce due mici libri, che trattano della Nobiltà della città uoftra. Nella, qusal opera, non folarrente $m$ 'bo io fervito di quiel, che n'banno fcritto i due Gioü̈, e'l Cigalino; ma bo voluto con auttorita del uoftro amplißimo ordine, wèder diligentemente le firitture del publico ar chiuio di cotefta città, i privilegi Imperiali, e tutto quel che u'baueffe di buono, $\sigma$ di commodo per profeguir limprefa mia. E in quefta cofa confelfo d bauer molto obligo alla cortefe bontà del mio uirtuofißimo $M$. Iacopo Rufca: il quale, non pure in cio mi fu compagno EG guida; ma anchora (come è giudiciofo e intendente) fermandomi la Fatica, mi riduffe tutte le fcritture per ordine, fecondo i tempi, $\sigma$ me ne diede particolare informatione in ifcritto. Ne contento diquefto, ri-
cordandomi, che nella contefa di precedentia, c’bebbe la città di Como con quella di Lodi; fcrife dottißimamente a fauor della patria fua Monf. Gio. Antonio Volpi noftro Veccono, in cui forifcono a gara tutte le uirtu, EO le migliori defcipline; procurai di uedere anchora $i$ fuoi elegantiSim fritti. Ma colò enenigno $\sigma$ cortele quel RewerendiSimo Prelato, pieno di bontà, dintegrità, O' d'bumanità, che oltra molti ottimi fondamen$t i$, per argomento di nobiltà ; mi diede ancho lus me di medaglie, $\sigma$ dinforittioni antiche ; le quali tornano molto a propofito per loper a mia. Ne, m'babbiate, Padri $\sigma$ Senatori prudentißimi, per cofi arrogante E® temerario, che prefuma dis concorrer con quefti uoftri illugfri crittori : percioche tanto fono io lontano da cofi fatto uitio, che ds buona uoglia fopprimerei quefta mia fatica, quan do alcuno foriolueffe a publicar le biftorie, 四 lopere da loro.foritte per lode della città nofra. Ia mi fono indotto a cio per puro amor, che porto a cotefta patria; $\sigma^{\circ}$ per non effer riputato ingrato delle tante amoreuolezze, che da tutti i nobili in. quefta State puffata cofil mi fono state ufate, quan do io aं dolci, $छ$ ameni frecchi, che per tutto il uoftro lago fono, bo goduto lamenità di quei lwo-
ghi, Ev la foauitci di quell aria. Ein cio nondimeno pero io d'effer conofciuto cofi lontano da ogni uitio d'adulatione, o di bugia; che non tratterò cofa alcuna fenta il fondamento dell' austorità, o della ragione; havendomi non poco giouato in que fta impre§a il lungo sludio, ch'io bo fatto intorno all'biftorie d'ogni tempo: di maniera che, fe per non effer'io Comafco, $\int i$ potrà creder, che niente babbia fritto a compiacen\{a : molto piu $\int i$ dourà stimar chio non babbia detto alcuna wanità, per lauttorità,o per la ragione, che da me farà addot ta. Ma quefta fatica, piu ditutte laltre, apparterrà a voi foli, Illuftri Signori, di teftimoniar cbio fua stato uerace frittor delle cofe della noftra Citta : percioche usoi deftinati al governo publico, come quelli che pienamente delle cofe publiche fiete informati; dourete cujtodir quefta mia opera, come publica; non tanto perche tratti le lodi di Como, quanto perche fia dedicata allOrdine softro. Io la bo fcritta nella mia lingua natia, fecondo che lho acquiftata dal latte materno, $\sigma$ ualendomi di tutti i capi migliori, co' quali fi poffa prouar la nobiltà d'alcun luogo, o dalcuna patria; bo of feruato in cio, quanto piu giudiciofo ordine bo faputo : perciocke principalmente bo defcritto lori-
gine della citfà di Como; nella quale raccontate, le diverfe opinioni de gli frittori; mi fono accoftato alla piu approuat a dal collegio dé dotti; non hafciando a dietroper qual cagione ella foffe cofi denominata. Dipoi bo trattato, cheffa prima fus Sunicipio ; indi Colonia de' Romani, priuilegiata della cittadinan2 $a$ di Roma, $\sigma$ afritta in una delle $X X X V$ Tribus : anTi di tal maniera priuilegiata, che i Comafchi in Roma confeguirono tutti i magiftrati fino al Confolato. Ho appreffo defritto il fito, $\sigma$ la forma della. citta, E delle tre forteZze, E' caftella, che le stanno intorno: $\sigma$ quindi in'ha par $f 0$ bonefto difcorrere in generale intorno alle riccheఇze della Natura, $\sigma^{*}$ dell' Arte, e in particolare intorno a quei doni di effa Natura, che fon fingolari, o a rari altri pae . 1 compartiti. Dopo quefto bo trattato delle Cbiefe piu antiche, fondate da Santi, EF auttori di relligioni, delle fabriche $\sigma$ memorie Romane, del le famiglie da eßi Romani difcefe, del ualorè, $\sigma$ poffanZa della città, della fede d'effa werfo l Imperio, dé privilegi conceßile da molti Re, e Imperatori, e in ultimo quanti buomini babbia mai baunti illuftri per fantità, per lettere, छ' per uator di guerra. Et perche mio intento fu da principio,
dipio mentretre con molto piaceuol nautyatione, andai nedendo il Lago noftro, defcrivere, a guifa che fece in Látino il gran Giouio, littoralmente: tutte ls terire ideffe E ogni monioria dantichith, non bo webuto fopprimer queftd fatica, stbaccrefce Splendore all'oper a mal bo pofia in inn librojeparato per noon prevertir lordine". "Dàl quale mio Libro con piu diftefa E copiofa defcrittione, fiuedranno le ricche\ze dell aria, della terra, छ del Pacqua, c'babbia la città dicomo. Reftami bora, Amplißsmi Padri $\sigma$ Signori, che noi, i quali prudentemente governate, eć fiete foliti d baver ca ri tutto calaro, , be werro la patria uoftra argomen $t$ tano in qualche modo amore evarita; accettiate con lan confueta benignità quefta mia opera; accioche nel woftro Ordine refti incorrotta la memoria della mia molta affettione, Eכ offeruan2a wer fo coteffa città: percioche io a guifa di quel uoftro amorewol cittadino, a cui lOrdin uoftro contribui gliornaméntı del Decurionato; ui dono in quieftà mia picciola fatica tutta la mia foftan2a. Il di del mio $\mathfrak{N}$ (atale a' X X I di 'Dicembre esc. D. LXVIII. DiVinetia.

## $\star \star$



## TAVOLA,DELLE

 COSE PIV NOTABILI,CHENELLA PRESENTE ORERA


Chiefa.
Abbondio Gallo.
Acqua da temperare il ferro, nel Comafco.
Acquafredda Abbatia 105
Adamodal Pero haomo ualorofo.

81
Adamo dal Pero Confola affatra Landolfo" da Carcano.
Adda fiume circonda il Milayrefe.
Adda fiume onde nafce. 93.117
Adda oue sbocca. 133
Adelberto Vefcouo di Como. 2 2

Adrian Sefta, Rapa amò il Giot uio. $\because$, $69^{\circ}$
Adula monte , onde mafce liads dd.
Adunco.
III
Agilulfo Rede'Tongobardi 1 16 Agone pefce \&fua hiftoria: 159 Agoftino Gallo. $\quad \because: 138$ Agoftino Ferentilli. . :. .... 399
Agricoltura del Galla apprezzatea dal mondo. 138 Agrippino Santo Vefcouo dico mo.

105 Alberici famiglia nobile in Como.

37
Alberieo Vefcouo di Como leuòi canonici dalla Chiefa di Santò Abbondio. 23 Àlbucij famiglia antica in Como. car. 28
Alburno pefce . $\quad 156$
Aleflandro Benedetti 54
Aleflan-

IAteffaigifo Giowio detioltabbal - $\cdot$ te.

74730
Alfij famiglia antica in Como." 28
Alfio Marcellinó.
69
Alfonfo Lacini
82
Alimonta.
137
Alpi d'Italia colonie de' Tholca; ni .
Amafobijmon fonóGrea, fe beneil nome さ Greco

6
Amor d'una dơina uerfo il marito.
112. 120

Andrea Alciato chiama Plinio Co $\because$ malco, 1.0 : $\quad 53.57$ Andrea Auocato Vefcouo di Co$\therefore$ mo.

74

## Andrea Ciceri. <br> 137

 Comafco. 53Annij famiglia antica in Como. cas.

28
Annio da Viterbo zautor delliopora che fi legge fotro nome di Berofo.
Antefiti pefci. ..... 157
Antonino hiftorico chiama Plinio Comafco.
Antonio da Padoura principid la Chiefa di San Francefoo.: 25
Antonio Turcomi Vefcouo di Como.

74
Apieij famiglia andica in Coma: $\therefore$ car.
Apollonia Odefcalchi, beata. 37 Apologia perla patria di Plinio. car.

40
Appij famiglia antica in Como. 28
Appione hebbe riuelation della patria d'Homero dall'ombre.
$\Gamma$ car. $5^{2}$
Arcennio. neri $\quad 99$ Ariperto Re de Longobardi priuilegì̀ i Vefcoui di Cómo. 21 Ariperto Rede'Longobardi prefelifola Comacina. 10 z Arnaldo Caligno. .. 82 Arnaldo Auocato tradilla fortezil in diLucino. $\quad \therefore \quad . \quad 82$ Aurigo fecondo Imperatore confermò il decreto, che i Canonici piu nón rifedeflicro in'Santo Abbondio.
Aitrigo quarto Imperatore fcomb $\therefore$ municato, 30 Arrigo Rede' Romani priuilegia -i Comalchi: : 34 Afsina ualle.

137
Afpraindo Rede' Longobardi priuilegiò i Vefooui di Como.' 21 Aftolforede' Longobardi priuilegiòi Vefcouidi Como. - 2 I Aetilij famiglia antica in Como. cat, $\because \% \quad \therefore \quad 28$ Axtilio Setticiano grammatico. 62 Attij:famiglia antica in Como. 28 Autari Re de' Longnbardi. Ior Ausprando fugge nellifola Coma cina , \&a Chiauenna. : Ioi

## B



Alogna.
106 Bagni di Bormio \& di Ca fpano. 17
Bagni di San Martino. ..... 93
Balbiano. ..... 102
Barra città antica. .....  2.1135

## T.A! $\mathbf{Y}$ O $\mathbb{A} \because \mathrm{DEEL} \mathrm{B}$

$\therefore$ : gamafchi.
Barbara del Maino. ..: 112
Bafilio Rárauiciǹo:- 76
BattiftaMagijo: : : 28
Bell'agio promontorio.
Bell'agio terra.
Bellano.
BeltranolVifdomini . . . . . . 82
Benedetto d'Afinago Vefcour di Como.
Benedetto Giouio : 28
Benedeto Giouiv', \&c fua uita \&

$\therefore$ opere fcritte:

72

Bentij famiglia anticain Como. car. $\quad \begin{array}{llllll} & \ddots & 28\end{array}$
Bergamalchı da chi difeefi. 7.135
Bergamo città antica
Bergamo'da chí edificato, fecondo Trogo \& altri
Bernardino da SichaSinto. ${ }^{4} \$$
Bernardin dalla Croce Vefeouo. car.

38
Bernardin Corio chiama Plinio $s \therefore$ Comafco.

53
Berofo Caldeo non frriffe l'opera,
;. ch'è a flampa forto fuo nome. 3
Berterolo Rambertengo.
Biagio Malactida.
54
Bieue. 148
Billieni in Vall'Afsina.
Biondo da Forli chiama Plinio Veronefe. … : : 47
Bithoflume : 117
Blandij famigliz antica in Como. car.

28
Borgo Francone. $\quad \therefore \quad 1.16$
Bormio caftello..:
93
Bouedra. $\because \therefore 106$

Bramiantiodifopperfe kigigizioll , Comafco. $\quad .216$ Bregia torrentes, 96
Brenno Capitande' Galli. : 4
Brefcia da chi edificata, fecondo
${ }^{5}$ Trogo \& altri
Brieninio! yerm: !indos 9
Brunamondo Comafco poetai 65 Buona Lombarda : : a 2 arofa:doh $\therefore$ na. 0 . Buon $\dot{\text { S Stoppani frate dowaissimá }}$ cat: : 66
Burbori pefcifmifuraxil: 14 is
Burboro pefce \& fua hiftoriacira 5
Busbinomonté, 97
Buzanico. . 106



Ag.ionaí della gueriz moffa da' Milanefi $a^{\circ}$ Comalchi.: … 30
Calabria è chiamata Terra. ..... 48
Caloni chi fono negli effercitii: 64Calodio fretto. ......132
Calpurnia mogliedi Ptinio Ceci-lio.: 6
Calpurnij famiglia antica in Co ..... 28
Calpurnio Fabato:: ..... 79
Calui famiglia antica. ..... 107
Caluinia hebbe cento mila num-

- mi da Plinio Cecilio. ..... 61Caluifij famiglia antica in Como.car.28
Caluifio Comafco compagne diPhinid Cecilio in una heredita.
car. ..... 61
Camillo cacciòi Galli di Roma. 4


## ZCOUS $\mathbf{E} \mathbb{N}$ © TABLLI:


Campa. ..... 102
Canal di gemmer ts site: 100 Carliniffamiglia antica in Comol
; car.28
Caninio Ruffo \&cha uilla. ..... 26
Caninio Ruffo Comafco ..... 62
Catinio Viatore ..... 63
Caninio Euprepe:' ..... 62
Canonicidel DomadiComoprí
I uilegiati del contado di Chia-- uenna. 20
Capello Lauizario. ..... 18
Cáratto. ..... 98
Carboonchi gioia cartata ivel Goma fco. ..... 16
Carboni in Vall'Afsima ..... 137
Careno. ..... 143
Carlo Magho donò priuilegi a' ${ }^{20}$fcouidi Como.20
Carlo Quinto honorò il Giouio:
car.69
Cafpinapefé. ..... 151
Carpionare i pefci, come fifa. 158
Carpoforo Santo \& fua Chiefa. ..... 23
Caflandra Giouia. ..... 113
Cafsio fanto dou'è fepolto. ..... 23
Calsiodoro quel che fcriua dellacittà di Como.13
Caftel Baradellodoue pofto, \& da chéedificato. ..... 12
Caftel Baradello donato a' Coma- fchi.
Caftel Cazncfino. ..... 1234
Caftel nuouo . ..... 12
Catena Appia, o uero
Ca di Nabia ..... 106
Catij fa miglia antica in Como. 28
> sorigini, ch'è a ftampa fotto fuo ? nomu ! ! A
Catullo chiama fuoiturti i Tracps©dani.49
Cauagriola promontorio. ..... 143
Cauargnoni. ..... 108
Cauedano peice \$x fua hiftoria.is6
Cecilij famiglia anduca in Comp)
cara ..... : 28.39
Cecilio Cilone, Valente, \& Sacon
-. da..! ..... 41
Cecilio pocta Comafco antichif-fimo.39
Gelij famiglia antica in Como.car.28
Celti, quando ruppero in Lom $\rightarrow$bardia.
Centonarij nella militia chi foffe-ro. ... 62
Cefare manda colonia a Como. ..... 9
Cefare di che famiglia foffe. ..... 40
Cefare Ducco gentil'huomo ..... Bre-
fciano ualorofifs. ..... 114
Cefare Vecellio. ..... 1.14
Cefennij famiglia antica in Como.28
Cernobio. ..... 96
Chiefa di San Fedele. ..... 19
Chiefa del Domo. ..... 20
Chiefa \& Abbatia diSanto Abbondio.21.22 .23
Chiefa de' fette Ordini. ..... 23
Chiefa di San Carpoforo. ..... 23
Chiefa di San Giouanni fondata
© daSan Domenico. ..... 24
Chiefa di San Giuliano. ..... 24
Chiefa di San France\{co datchiprincipiata.25
ChiefadiSanta Croce da chi edif.
( cata.
Chiefa di Santo Agoftino.
Chiefa primitiuain che modo or-

- dinòle prouincie.

Chriftoforio Alvifsimi pittore ecd
: cellente.
Chriftoforo Corticella.
Chitatefe Liago:
Ciceti famiglia difcefa da Cicorone. 1137
Ciceroni, che prenomi haneua$\therefore$ no.

4
Cicogne non uolano al Lario, fe-- condo Plinio.

17
Ciprino pefce. . 151
Città onde ha prefo il nome - 48
Città dell'A fia che contendeuano di precedentia.

32
Claudio Mcrulo da Coreggio، 138
Clemente fettimo Papa amò il Giouio.
ClementeRufca.
Coderia monte .
Codeo di San Benedetto.
Cognome general della famiglia, \& particolar dell'huomo preffo i Romani .

40
Cognomi particolari denotauano qualche cofa.

41
Colico.
Collcgio de' Fabri, de'Centonarij
: \& de' Dendrofori.
Colonia, che uol dire.
Colonie de' Thofcani .
Colonie mandare a Como. 9
Colonic de' Romani perche erano mandate.-
Colonio
Comacinalfola.

11
100
2. 100

25
25
50

136 136
Coffa fume. ..... 18
Como \& fuo fignificato . ..... 2

Comedia, uilla di Plinio. 26. 103
Como \& fua origine.

Comarchi fanno contrafo allaiNa ;:tura.

30
C. Romponoi Milanefi.... 30

Comáchai fedelifsimi :alli:Imperio؛ icar.

32

Comafchi pritilegiati da gl'Impez ratori.
Comafchi indultriof. 35
Concilio prouincial d'Aquilea lenò i canonici della ,chiefa di
$\because$ Santo Abbondio. 22
Conciue chifia. 48
Congerrone che uol dire. $5:$
Contado di Cóno, fualunghezza, \&larghezza.

8
Conterranei chi frano. 58
Conterraneo chi fia. . . 48
Corelia matrona Comafca. 59.61
Coreno. 119
Coriolano Vifdomini. $\therefore 123$
Cornelio Scipione di che famiglia foffe. 40
Comah, che fignificas:
Comaro figliuol di Giafet, quari do uenne in Iratia: 3
Comarchi deriuati da'Reali Voto C. curreni del Tempio.

Comafchi denominati da' Reati
$\therefore$ Volturrenidel Tempio. ... 7
Comalchi priuilegiati della cittis a dinanza in Roma. 10
Comafchinin Roma canfeguirono

- tuttii magiftratio., : : .: II .


i

Comalchi fempre fono fati cathóa
lici.

3.0Comafchi pritilegiati da gl'Impez34

## COSE NOTABTLI.:

Won è deriuato dä Cómacina. : 2
Ba chi edificato fecondo Trogo. 4
Citità de ${ }^{2}$ Thof cani:
Edificato da gli Orobij. 5
Diuerfamente denominato. 7.8
Fumunicipio, \& colonia de' Romani.

8
Suo fito \& forma. . II
Da che è circondato.
12
Defcritto con rutte le fue commoi dità dall'auttore, \& da Cafsio doro.
12.13

Ornato di tutti i beni di natura14 Picciola Troia.

18
Suo primo fitco. : $\therefore \quad \therefore 18$
Quando fy ruinato.
19
Per quali mezi potrebbe fotamen te chiamarfi nobilifsimo. 29
Fece refiftentia fette annia a quat. tordicigroffe cirta.

29
Sua poflarza: ..... 3 o
Ruinato da' Milanefi. $\quad 3$ I
Riedificata da Federic̣o Barbarof: fa.
'32
Non ribellò maidallimperio : 34
Priuilegiato da gl'Imperatori. 34
D'una feffa provincia con Verona.

50
Como Dio, prefidente de'banchet ti.

8
Cofmo Medici Duca di Fiorenza \& di Siena ha i ritratti de gli
: huomini illuftri. $\quad 27$
Cofmo de'Medici Duca amò, \& trattenne in cafa fua il Gionio. car.

70
Criftalko racoulto ne' monti del Comafco.
Cumano poeta.
30

Cumano poèta rozo, da alcuniè © detto Marco. 65 Corigrola \& Vico fobborghi.: car. 11.18

Carioni in Vall'Assina. $\quad 137$ Curtoni.famiglia in Grauedona. car.

## 112

D
 Acio nilla. 118 Decurion Comafco ingiu riato da Marcello. 32
Delebio. 117 Delfio. $\because \quad \therefore \quad \therefore 12 \mathrm{~B}$
Dendrofori nella militia chi foffe ro. $\quad \therefore 6 \boldsymbol{6}$
Defiderio Re dé Longobardi priuilegiồ i Vefcoui di Como. 2 I
Dionigi Alicarnaffeo fu liberto di Marco Varrone. 3
Difrordie ciuili in Como. 35
Difcorfo intorho alla natura del
Fiume Latte.: 125
Difcorfo di color, che uoglion tirare un Nauilio da Como a Milano.
134.

Domafio. ". 114
Domenico Santo fondò il con.uento di San Giouannii. 24
Domo di Come. . 20
Domo di Como fabricato di marmohianco: $\quad 16.20$
Donco. . 111
Dorbinio. 131
Doro. $\quad 119$

## E



Lia Capriolo, chiama Plinio Comafeo. 53 Epitafio trouato in Vo

## T.A.O. A DELLE



Epitaffio nella chiefa diSanto Ste fanoa Lenno... $\quad 105$
Epitaffio di Caisia Heliodora. car.

106
Epitaffio di Minicio Efforato. 107
Epitaffio trouiato a Sorgo . II $\$$ Eriberto Intimiano ComafcoArciuefcouo diMilano.

73

## Error di Polibio.

 94 Effanto Santo dou'c̀ fepolto . 23 Effempio di coloro che difubidifcono a' padri-132
Ethiopi non fono Greci fe bene il nome è Greco.

6
Euangelifta Gagi grande hiftorico.
Eugenia martire.
75
Eufebio V efcouo di Como.
Eupili Lago.
Eupilio Vefcouo di Como . 22
Eutichio Santo. Vefcouo di Como.
Eufebio Santo Vefcouodi Como. car.

## F



Abri ncllamilitia, chi foffero.
Fabritio Lucino Confo-
lo.contra Pirtoo.
Falerina tribu. 87

Famiglie antiche de' Romani, ch'o rano in Como. 28
Fatto d'arme nel Comafco fra'l confolo Marcello, e i Galli Infubri.
Fatto d'arme fra.i Milanefi, ei Co : mafchi. 35
Fauftina Santa. ..... 27
FedeleSanto \& fua chiefa. ..... 19
Fedelrà de' Comafchi. ..... 32
Federico Barbaroffa hebbe com+ pafsione a ${ }^{\text {a }}$ Comafchi, $\&$ ried $_{+}$ ficò le mura a Como. ..... 32
Federico Imperatore priuilegia i Comafchi. ..... 34
Feliciano Sala. ..... 66
Felice Santo doue è fepolto. ..... 23
Fenice patria d'Vlpiano. ..... 33
Fenici non fono Greci fe bene6
Fermo compagno di Plinio il gioبuane.59
Ferrante Rufca Cauallier di San Lazaro . ..... 77
Filippo Caftiglioni. ..... 23
Fiume Latte \& fua natura . . 124car.i 15
Flauio Biondo chiama Plinio Ve-ronefe.47
Fondamento di precedentia. ..... 32
Fontana Magna . ..... 149
Fortuna Oblequente adorata inComo.22
Franchin Rufca battè monete inComo.

Francefco Sforza tirò un canal daf fiume

## COSENOTABTLI:


TAVOLADELLEtóinLecco

133; Gipuanni Lucino Velcouodi Como.
Giouanni Lucini gouernator di Milano.
Giouanni da Meda Santo: 24
Giouanni Patriarca d'Aquilea, 22
Gio. Paolo Sfondrato . 137.139
Gio:Thomafo Odefcalco Senator di Milano.

38
Gio. Stefano Rambertengo : 76
Giouanni Vefonzo. .... 83
Giouij famiglia in Como, onde tra heffel'origine : $\quad$ IOI
Giordano da Cliuio Arciuefcouo
diMilano 30
Giordano Rufa 83
Giorgio Cornaro rotto dal Piccinino

115
Giorgio Merula chiama Plinio Co
mafco
Girolamo Bornato gentilhuomo Brefciano
Girolamo Lucini
114
Girolamo Magnocauallo. 75-96. 98.113.134

Girolamo Perlafca. 75
Girolamo Santo fcriffe de gli huo mini illuftri
Chiama Plinio Comafco
43
Girolamo Santo cita Plinio 46
Gifalberto Cherico traditore 31
Gifmondo Medico \& fua habitar: tionea Coreno. 119
Giuffredo Lucini 82
Giuliana Santa da Como 36
Giulio Cefare manda Colonia a Como
Ginlio Cefare peramor de' Coma.
$\therefore$ fchi fi uoltò̀ contralla patrias ? 2 Giudio Cefare di che famiglia fof: fe

Giulio Giouio V cfcouo,
40
Giulio Giouio Vefcouo fu molio dotto

74
Giulia Lucini. $\quad 8.14$
Giufeppe Volta $\because 36$
Guido Grimoldo conduffe in DomorelliquiedıSanti $\therefore 2 \mathbf{r}$
Guido Torriani prigione in caftel Baradelló 12
Grammatico Comafco morta di dolore
$65^{\circ}$
Grauedona
III
Greci malc hanno fentito dellorigine delle città d'Italia.
Greci nobilifsimi in Como.10.il Greci in Como 29
Gregorio fettimo fcomamandicd As rigo quarto Imperatore

80
Griante \& fuoi uini ..... 106
Grigioni ruinano Como ..... 2
Grofgalla monte

Gunlparis Mantouano frate 60 Guido Grimoldo.Vefcouo di Co mo

30
Gundiperto Re de' Longobardi concefle priuilegi $2^{2}$. Vefconi di Como

## H

## Fivjelia Capriolo chia ma Plinio Comafco $53^{3}$ Hercole Rufia ualorofo Caualliere

 Hermolao Barbaro chiama Plinio Comafco52

## $\therefore$ COSESOTABILI，

Hiftoria natural di Plinio \＆fuoualore ．． 60Hiftorie del Giouio 68Homero da fette città era tenutoin Grecia per figliuolo 40Horatij famiglia antica in Comoicar．28
Humiliati principiaronola lor re－ligione a Como

㓭Acopo Lauizario 82 Inteleuo Valle

99 Iulij famiglia antica in Como： 28
Iunij famigliaantica in Como 28Lola Comacina100Ruinatada＇Comafchi 102
L

（3）Aghi della Pieued＇In cino Laglio
Lago di Como fidiuide in tre ra－mi
140
Lago Eupili，odi Pufiano ..... 136
Lamberto Rufca ..... 83
Lamberto Rufca Capitano de＇ $\mathbf{C o}$mafchi31
Landolfo da Carcano fallo Vefco－uo di Como30
Largij famiglia nobile in Como car． ..... 28
Lario perche cofi dettoLario da chi cofi denominato．car．$7.9 i$
Lario \＆fualunghezza．\＆larghez－

Laroneo Larupte，che denota 91 Lartij famiglia nobile in Como． car． 28
Lauatto promontorio 103 Lauenna ribellata da＇Comafchi． car． 31
Lauizarijonde difcefi ..... 99
Lecco ..... 132
Leccogia Licinoforo，fecondo al－ cuni ..... 6
Leceno diuifo in tredici uille． 141
Lellio，© Laglio ..... 98
Leon decimo Papa leffe \＆lodo in
！prefentia de＇Cardinali l＇hifto－
sie del Giouio ..... 69
Lenna ..... 144
Lenno，oue era la uilla di Plinio． car． ..... 103
Leucifo pefice ..... 156
Liberata Santa ..... 21
Liberalità di Plinio Cecilio 60．6ILicinio Santo dou＇è fepolto23
Licinoforo città antica ..... 2
Licinoforo edificata da gli Oro－bij5
Licinoforo hoggi che terra fia
136
Licinoforo，oue fu
130
Lierna
118
Lignone monte
4
Liguri di che natione
Lingua greca ueqne in Italia dopol＇edification diComo 2
Linterno famofo per ScipioneAfricano94
Lione Auuocato Vefcouo di Co－ mo
Lione Rambertengo Vefcouo ..... 74 ..... 74 Como ..... 74

## TAVOLA DELLE

Lione Rambertengo locòin Do: moalcune rellique di Santi 2 i Lirafiume
Litigerio Vefcouo di Como inftirui in Abbatia la Chiefa diSan Carpoforo

23
Liutprando Re de' Longobardi

- edificò caftel Baradello ii

Liutprando Re de'Longobardi pri

- uilegiò̀i V efcoui di Como 21
a. Porto a Como relliquie di corpi
: fanti:
21
Doròla Chiefa di San Carpofóro

23
Lodi di Plinio il uecchio 45
Lodouico Imperatore ampliò i pri uilegia' Vefcouidi Como 2 i
Lodouico Sauello, \& fuo infelice cafo

132
Lodouico Sforza beueua iuinidi
Leceno
142
Loggia di Calpurnio Fabato 26. car.
L'opera flampata forto nome di Berofo non èla propria fua 3
Lopia borgo
141
Lorenzo Valla ghiama Plinio Veronefe
Lotario Imperatore ampliò i priuilegi a' Vefcoui di Como 21
Lotario Red'Italia priuilegiò icanonici di Santọ Abbondio 22
Lucilij famiglia nobile in Como car.

28
Lucimborgo dicono, che fudeno minata da Lucini
Lucini famiglia antichifsima in Como \& nobilifsima 82
Lucio Cecilio Cilone, Valente, \&
Secondo 41
Lucio Cecilio lafciò a' Comarchi quaranta feftertij 39
Luigi Borfieri . 85
Luigi Raimondi 99
Luitperra fatto prigione 10I
Lupo Vario pelce . 149
Lutero'Rufca 83
Lutero Rulca fece prigioni i Torriani 12 Lutetij famiglia nobile in Como car.
28

## M



Manegaldo da Menagio 66.107 Marauiglie di natura, che fon nel Comafco , 15
Marcantonio Reccionico $\quad 36$ Marcello ingiuria it Decarione Comafo 32
Marcelli in Como ..... 28
MarchefinoStanga ..... 139
Marco Antonio Cafanoua poetacar.67
Marco Furio Camillo cacciòi Gal-li di Roma
Marco Marcello uince i Galli Infabri ncl contado di Como9
Marco PlinioMarinare i pefci, come fifa 158

## COSENOTABILI:

Mario Cotti da Cantiglione Arre-

Marmo Laconico, $\sigma$ Luculleo, \&
marmo bianco 16.13 I
Marmo bianco \&fua caua $115^{\text {i }}$
Martino dalla Noce … 133
Mattheo Ruffo
36
Matrheo dall'Olmo Comafco Vefcouo di Lodi
Matheo palatino
74
Medici in Fiorenza femprefautoride' dota'

70
Menagio 106
Menapace Vifdomini
123
Mera fiume 117
Mercatura nata co' Comafchi 35
Mefsieni famiglia antica in Como car.

28
Metiola … 117
Michel Cuoco - 85
Milano da chi edificata, fecondo Trogo, \& Paolo Diacono 4
Milanefi rotti da' Comafchi in piu $\because$ luoghi 31
Minicij famiglia antica in Como car.

28
Minicio Efforato 80.10'
Miniere dargento \& di ferro nel :Comalco
Mirabello
17
Molina
Moltragio -
Mompiatto.
Monafterio Chiuatefe
144
97
147
Monetartin 135
Mone 34
Monte Barro 135
Monte Reale . . 136
Monte Robio di Brianza 6
Montano, opera di Brunamondo
: Comafco $\quad \therefore \quad \therefore 6$
Montino Vefcouo di Como 38
Morbegno 116
Moroparafito famofo in chemo-
do coceuala Trotta e'l fagiano car.

151
Molca Torriani prigione in caftel Baradello

12
Mofca Torriano rotto a Defio 35 Mofenzonico. (1) 111 Muccionico uilla bellifsima di M.

- Gio. Antonio Corticella 136

Mulacchie non uolano al Lario,fe condo Plinio.

17
Municipi erano cittadini Romani,
\& partecipi dell'honore horío

- rario

8
Municipio, che uol dire 8
Muralta cafa in Como onde hebbe
origine
83
Murco promontorio $\quad 122$
Mufeo del Giouio : 94
Mufio $\quad$ 110

## N



## TAVOIA:DEILE




Ccoltid Academia in Brefcia :: 114 Odefcalchi faindiglia nobi le Olcio
Olefia

## Olimpino mionte

Oliuerio
Oliue da concia grofsiffime 141 Ologna torre donata a' Comafchí : a car. 34.116

Ombrcriuelarono ad Appione la patria d'Homero
Onofrio Panuing
Onuilla
54.55

Opere di Plinio il uecchìo
Opere di Plinio Cecilio 62
Opere di frate Buono Stoppani66
Opere fcritte dal Giouio $\quad 70$
Operefcritte da M. Francefco Ci galini
Opere fcritte daM. Benedetto Gio uio
OrcheItra luogo de' Senatori
Oiginedlan 3 Origine della città di Como I Orobi, ouero Orobio fiume do: ue
OrubijThofcani c'habitaron l'Al.
> pil
> Orabij chi foffero, fecondo lopinione dell'Autore . $\quad . \quad 6.7$
> Offuccio borgo : 103
> Oftination de' Comalchiin difeŕ der la patria

> 3s
> Ofho Auocato . 8 a

II Otho Vaccarapitan de Milanefi a car. 84
Otho Vifconti aucrao da' Comax fchi
OV F negli Epitaffiantichiddel Comafco che denoti 10 Oufentina \& Falerina Triby : 10

37 1.39 1.06

95 137

52

137

71
73


AD R I della primitiua chiefa, in che modo ordinaffero le prouncie

50
Palantia
143
Pandolfo Collenaccio. frrife contra il Leoniceno 53
Pantagano caftello tradito à Milat nefi 31
46 Paolo Cigalino - 75
Paolo Giouio il uecchio \&f fuaca: fa

27
Paolo Giouio il uecchio, \& fua ui ta, \& opere fritte
Paolo Giouio il giouane Vefcouo a car.
24.38 .74

Paolo Giouio il giouane Vefcouo. molto litterato, \& benigno 74 paolo Manutio eccellente ha fritto delle Tribu de Romani 10
Paolo Odefcalco Vefcouo 38 Paolo Paoli cirufico eccellente
$30 \%$
Phinio Secondo Atheniefe Sofiftacari
Paolo terzo Papaamò il Giouiocar.
Raolo dalla Torre ..... 1.1069
Paricte borgo ..... 135
Perlana torrente: 102
Perlafca
Berfico pefce \& fua hiftoria Pefcallo:
$15 \%$
139148
Petronij Cafita nobilce antica in
r Como ..... 28
Picra ..... 100
Pierantonio Vifdomini ..... 123
Pietà d'una donna nerforilmari'
, to ..... II 2
Pietra torrixtile cauata nel Coma- fo
Pietra paragobe ..... 16
Pietro Corte ..... 98
Pieue dincinogia Licinoforo, fócondó alcuni6
Pigo pefce \&fua hiftoria ..... 153
Din fecondarhiama Plinio Veros- nefe52
Piona ..... 1119
Pliniana fonte marauighofais 5 . car. ..... 144
Plinij Cafata nobilo \&eantrica in; Como28
Plinij madi ..... 42
Plinij., Zio 8 inipote illuftri $p$ ..... per
: uirtu di guerra ..... 77
PlinioCecilio quando fioriffe ..... 26
Plinio Cecilio fecindo ..... 39
Plinio Secondo il uecchio ..... 39
Plinio è nonie \& cugnome ..... 41
Plinio Capitan di Sefto Pompeo:car.42
Plinio medico ..... 42car.42
Plinio Valeriano ..... 42
Plinio Valeriano, Gua fepoltura\& epitaffio64
Plinio Filocalo ..... 42
Plinio Pliniano ..... 42
Plinio iluccchio quando moriffe! year.44
Sue lodi ..... 45
Plinio non hebbéfigliuoli ..... 56
Plinio huomo di grande auttorità ..... 56\& dignità
Plinio Cecilio secondo ..... 60
1 Sua liberalità ..... 60.6 :
Pluuiernà torrente. ..... 121
Pognana ..... 143
Pompeij Cafata nobile, \& antica in Como28
Pompeo Magio ..... 28
Pompeo Sarurnino ..... 61
PompeoSuabone manda colonia1:aComo9
Portio Catone frriffe dellorigin't delle cirtà d'jtalia ..... 3
Portio Catone manda colonia a Como ..... 9
Qortoni che ferrano l'entrata acomoII
Poffanza de' Comafchi ..... 30
Prenomídifltingueuano inomide gli huomini \& delle famiglie car. ..... 41
Prifcienij Cafata nobile \& antica in Como ..... 28
Priailegi,concefsi da glimperito.ria Comafchi
Protafio Porro frate ..... 34 ..... 71
Proto \& Giacinto martiri ..... 28

## TAVOLADELLE

Prouincie in chemodo foffero ordinati!da' padri della prima Chicfa Publicij Cafata nobile, $\&$ antica in Como


Qvarimano

## R

四Achisio Rede'Lon gobardi priuilegiòiVe fcoui di Como 21
Raffael Regio, chiama Plinio Co
mafco
52
Raffaello Raimiondi
Raina pefce
Reccionico
151
Rhetij da chi cofidetri.
109
Relliquie di Santichefon nel Do-

- modi Como

21
Robioreo promontorio
131
Romani, perchemandarono colo niea Como
it
Romatij famiglia nobile in Como car.

29
Romafio Fermo Decurione Coma foo

61
Rondenero luogo degli Humiliati

24
Ritrattide gli huomini illuftri in cafa de' Giouij

27
Rubiano Vefcouo di Como 22
Rubini di Roccanuoua gioie caua te nel Comalco

17
Rufinij famiglia nobile in Como, $\therefore$ car.

Rufoni \& Vitani fattioni in Como

35 Rutilij famiglia nobile in Como car.

## $\mathbf{S}$

|  | Sal: |
| :---: | :---: |
|  | norata . 66 |
|  | niplia nobile |
|  |  | mo

Santi Comafchi quali ... $3^{26}$
Saffo Rancio 108
Saturno riduffei popoli rozi a uita ciuile
Scipione manda colonia a Como car.
Scipione diche famiglia foffe 40
Scipione Africano habitò a Linter no
Scrittori channo detto Plimio ef fer Veronefe
Scrittori moderni, channo detto Plinio effer Comafco 5.2 Secondo fanto dou'è epolto 23 Secondoc̀ cognome particolare. car.
Sempronio fcriffequell'opera del la diuifion d'Italix, ch'è a ftam pa fotto fuo nome

3
Sentij famiglia antica in Como. 29.
Sepoltura di Calpurnio Fabato. 22
Serio Lago
136
Seftilij famiglia antica in Como car.

29
Seuero Santo dou'e fepolto.
23
SeuerinoCiceri
Sfondrati

## COSENOTABILI.

Sfondrati \& lor Baronia.
Simon da Locarno fece prigioni - Torriani

Simon da Locarno \& fue lodi 83 Sito Vifdomini

123
Smirnei per la lor fede preferiti da' Romania gli altri 33
Somimolago - 117
Sorgo
Speciana uilla
Spurano
Squaglio pefce
Stabio
Stambucchi animali faluatichi. car.
Stefano Quadri da Ponte
Strinzo pefce \& fua hiftoria 154 Sudditi quando s'intendono libori
Suetonio chiama Plinio Com2 - 60
$\therefore$ T

ThAdir famigliaanticain Como Tadio Caliano

114
97
102
156
102

## 117

115 33

29
42 Tartufigrofsifsimi 16. 144

Tempio della Fortuna Obfequen - rein Como 22

Tempio di Gioue in Como 26
Terentij famiglia antica in Como

29
Terra\&fuo fignificato: $\quad 48.49$
Tefta di Cefare di marmo trouata in Como

26
Thomafo Luuato Comafco fingo lar mathematico
Thomafo Salice

## TAVOLADELLE



Vefcoui di Como ornati di molti priuilegida diuerfi Re, e Imperatori
Veffoui di Como duve folemano rifedere

21
Vefcoui di Como \& di Verona fuf fraganei del Patriarca d'Aquilea

50
Vefcouo ferra nome Comafco, che frifife delle Scifme della Chiefa 66
Vettij famiglia anticae nobile in Como
Vgo Redlyalia prinilegiò icanonicidi SantoAbbondio
Vibij famiglia ancica e nobile in Como
Vicenza da chiedificua, fecondo Trogo, \&altri
Vico borgodi Como
Vico eq Curigrola fobborghi ir. car.

18
vignola
vilia da Caninio Ruffo
137
villedi Plinio 26.103
Vimercato terra done fia
Vincentio hifforico chiama Plinio Comafco
26.95

43

Viacentio Reccionico 36
 nobiefi 96
VinidiGriante 106
Vino uecchissimodi Voltolina 17 Virij famiglia antica e nobile in Como

29
Virio Sabinouincitordidueducl 1
vifonti con laiuto de' Comafrbi rimefsi in Milano 35
Viffontie gualia' Romani digraa dezza danimo 133
Vifdomini famiglia nobilifsima. car.

123
Vitani \&Rufonififtrioni in Cos mo
Voltolina da chi cofi deta 5.7. 92. 116

Voltolina congiunta col contado di Verona
Volturrena citrà antica 2.93 .116
Voturreni Reali
Volturreni diedero il nome alla Voloolin2 \& a alLario finoa Verona
Vebarnofecondo Papaconfard k Chiefa diSanto Abbondio $s 2$ Vebano fecoindo Papa danndizan dolfo da Carcano come frenor niaco
$z$
$Z_{\text {Zanino }}^{\text {An } 1 \text { no }}$ Calina

## Il Fine della tayola delle colse notabil

# T <br> A V <br> O <br> L <br> A <br> DEGLI AVTTORRICHE 

 NELLA PRESENTE OPERASONO CITATI:


limero biondo da Forll Magno

Caßiodoro
Aleflandro Be
Catullo
Catone nel libro delloriging
Claudiano
Columella
Cornelio Aleffandro
Cornelio Tacito
Croniche diverfe
Cumaropoeta
Decretale
Diomede grammatico
Dionigi 1 licarnafleo
Donato Boffo
Donato grammatico
Elia Capriolo
Eusebio
Feffo
Filofrato
Francefco Cigalimo
Francefoo 2egro

TKVOL $\mathcal{A}$ DELI $\operatorname{AVTTORI.}$

Prancefco Petrarca
Galeno
Gaudentio Merula
Girolamo Santo
Giorgio Merula
'Giomanni $\operatorname{clef} \int$ ardrino medico' ${ }^{\circ}$ sofifta
Gio, Sutonio Pantheo
Gio. Chrifoftomso Zanco
Giouamni Stumapfio
Giulio Cefare
Guaßparri Mantowano frate Franci-
Scano, che fcriffe delle fcifine della Cbiefa Romana
Hermolao Barbaro
Hippolito Saluiano
Innocentio terzo
Ifidoro di Siuiglia
Leandro 1 lberti
LorenzoValla
Macrobio
MarcoTullio
Marco Varrone
Martiale
Martian Cappella
Martiano Iurifconfulto
Mattheo Ruffo
Nicolò Boldoni
Nicold Leoniceno
2रicolo Perotto
Onofreo Panuitio
Pandolfo Collenuccio
Paolo Diacono
Paolo Giouio

## Paolo Manutio

## Platina

Platome
Tlinio
Plinio Cecitio
Plinio Valeriano
Plutarco
Pio Secondo
Polibio
Propero Aquitanico
Prouincial della Corte di Remes
Raffael Regio
Raffael Volterrano
Salluftio
Sammonico Sereno
Sempronio nella Dinifion dItalia
Sergio grammatico
Seruio
Strabone
Suetonio Tranquillo
Suida
Tertulliano
Theodorico Grefemondo
Tito Livio
Tolomeo
Torello Saraine
Trogo
Valerio Probo
$V$ incentio hiforico
Virgilio
Vitruuio
$V$ lpiano Legifta nel Digefto
Xenofonte

ILEINEDELLATMOOLADEGLIMVTTORI.



## IL PRIMO LIBRO

## DELLA NOBILTA'

della Citta di Como


DESCRITTADATHOMASOPORCACCHI da castiglione arretino.


OMO CITTA'postanel. l'eftreme parti d'Italia a' confini de' Rbeti et) de'V ennoni, la, doue il famofo Lario usiene a ripofarfcle in. grembo; è d'origine cofi antica, che non pur gli frittori dell'età uecchia; ma ancora quei dell' antico fecolo con. feffano dinion faper, quali ueramente foffero i primi auttori d'effa. Per la qual cofa diverfi diverfamente congetturando; hanno inueftigato opinioni le piu uolte ridicole, non fenza ma-- nifefto detrimento della fama loro; poiche da' giudiciof $e$ intendenti fono state riprouate per falfe, ti) con poco difcorfo imaginate. Di quefti fra molti altri fono stati alcuni fritto. ri di croniche; i quali uogliono che la città di Como fia stata edificata delle reliquic d'un'altra città detta Comachia, pofta
 c derinato da comaci- ta quefta; una parte de gli habitatori ucniffe la, doue hoggi è u.gglionoal unglionoal
crain.
grono
il borgo di Vuo alla riua del Lago; (t) quiui fermate le stanze graf. fue; da quel borgo cominciafle a piantarei fondannenti della città di Como. Quindi fatta accorta, che poco forte et) atto a difenderfi nella pianura foffe il corpo di quella città, cofi dominato da' monti uicini ; paßo däl'altra parte del Lago ; et edifico un'altro borgo di cafe alla cofta del monte, ch'è uerfo Leuante. Et perche al primo haueua impofto il nome di Vico, che uol dir burgo; il fecondo con uocabol Greco uolfe che foffe chiamato Come, che fignifica il medefimo: il qual nome tanto piu fodisfece a oli edificatori, quanto era ancho dedotto da quel dell antica lor patria Comachia. Mia quefta opinione, $\sqrt{i}$ come non ha alcuina auttorità difcrittore antico,ne alcun fondamento di ragione che la foftenti; cofiè falfa, tt) per tuttii capi ridicola. Et non $f o$ io in qual modo uogliano quefti cronifit prouar, che nelt Ifola Comacina foffe una citta innanzi a Como, quando ipiu antichi (t) piu graui frittori, c'habbiamo intorno a cio, non fanno, ch'io Sappia, mentione d'altre città, che foffero in quei contorni, fuor che di Barra, (t) di Volturrena: (t) dopo quefte di Como, di Bergamo, (t) di Licinoforo.: Dicono eßi appreffo, che con Greco uocabolo da gl'IJolani Comacini quefta città foffe denominata: (t) noi fappiamo, che molti (t) molti anni dopo l'edification di Como, peno la lingua Greca a far fentire in Italia gli accenti e'l. Juono delle parole fue: Et non dicono ancora quali foffero stati coloro, che prima hauefferv edificato (t) poi deftrutto in queli lfola la citta Comachia. Alcunialtri, fondati foprà l'auttorità di quel libro, che
che fotto nome di Berofo Caldeo homaiè paffato perle mani d'ogniuno; uogliono che la città di Como habbia bauuto origine da Comaro figliuol di Giafet, che Lanno CXXXI dopo $\begin{gathered}\text { bulat and } \\ \text { viturio. }\end{gathered}$ luniuer fal dilurio uerne in Italia con le fue colonie, mentre che altri Capitani con le loro andauano per tutto il mondo. Ma fi come Pauttortà di quel libro è stata mal confiderata : cof anchora è $\rho /$ /petta. E'stata mal confiderata; percioche dal Le parole, che uifi Leggono, non s'ba , che Comaro wenife nell' $L$ talia Traßpadana: © è Jopetta, perche quellibro non è riceuuto dall' Alciato, dal Merula , ne da molti altri dotti per la uera opera di Berooo Caldeo. Oltra chc quellauttorità non proua, §e non per congettura generale l'origine della città di Co mo. Ma acciecbe niuno con quefe auttorità mede fime da qui innanzi mi pofa ributtare l'opinioni, ch' io per confermation della uerità, addurrò di Catone nel libro dell'origini, et) di Sem pronio, iquali uanno a stampa con quefiopere di Berofo, dicendo che fiano Jofpetti; deue Japer $i$, chio non dubito punto, che $i$ libri in fragmenti di quefi auttori, non fiano i propri loro; poiche per le parole di Dionigi Alicarnaffeo ne fon fatto certo; ti) è cofa chiara cheffo Dionigi fuliberto in Roma di Marco Varrone, et) lo pote ottimamente fapere. Scriue Dionigi net primo libro delle fue hiforre contra Catone (t) Sempronio quefte parole. I Liguri habitano molti luoghid'litalia, et) poffeg gono ancho ulcune parti della $G$ allia: ma non fi fa, qual delle. due fia ueramente la lor patria ; ne pin oltref e ne puo affermar. per uero. Si fa ben quefto, che i piu dotti de gli frittori Romani; fra iqualie e Portio Catone, che raccolfe con grandijSima diligentia l'origzni delle città d'Italia, et) Caio Sempronio,
$\therefore$ (t) molti altri dicono, che fono stati Greci, di quelli che alcuna wolta habitarono l'Acaia, (t) che fe ne partirono molte età innanzı alla guerra Troiana. Plinio fimilmente nel terzo libro della fua naturale biftoria a xïï, a $x v \ddot{y}$, a xix', (t) a piu ca pitolicita Catane hauere hauuto diuerfe opinioni : le quali tutce 'in quefto libretto c'babbiamo per le mani, fi trouano effer co $\sqrt{i}$ a punto, come ancho in Sempronio fi legge l'opinion citata du Dionigi. Hauni alcuni altri, come fono Trogo, Paolo Dia. cono, (t) certi moderni; $i$ quali tengono, che $i$ Galli, uenuti in -Italia, (4) cacciati i Thofcani, edificaffero Milano, Como, Brefcia, Bergamo, Verona, Trento, (t) Vicenza; quando eßi palfate l' Alpifcefero nel' Italia Trafpadana fotto il Capita-
 da Galli,
 go, \&PAO-
lodiacono - I'Alpi ruppero in Lombardia, et) uinfero i: Thofcani al Tefino, (4) non fotto Brenno; è opinione ancho di Giowan Chrifoftoma. Zanco, (t) d'altri moderni auttori, che quefte città da' Galli non foffero altramente edificate; ma ampliate, reftituite, $\rightarrow$ pius tofto fatte piu forti, (t) piu ornate. Leggefi nelle Cromiche di. Donato Boffo, che 'Brenno Capitan de' Galli, paffato nella Gallia Cifalpina, (t) cacciati i Thofcani; ruino tt) fino a' fon: damenti spianò molte uecchie città di quefta prouincia: ma che poi i medefimi Galli fattifuggir di Roma, doue erano for. fi, dal configlio (t) dal ualor di Marco Furio Camillo ; di nuo uo le ricdificarono, (t) con piu: forti prefidï tt) ripari le fecero fortiper refister all'armi de' Romani. Io ueramente m'accosto al purer di Strabone; il qisale tiene che questi Galli non edificaffero, ma civnefero queste città di mura: e in quefta ma-
niera

DELLANOBILTA'DICOMO.
vierà uien faluata l'opinion di Trogo; non uolendo io, fecondo che alcuni altri hanno fatto,totalmente deftruggerla, come $\sqrt{ }$ fa di quelle de gli auttori Greci, che male hanno fentito dell'origine delle città d'ltalia. Non mancano di coloro, i quali con fondamento /criuono Como effere stato edificato da' Thofcani : la poffanza de' quali (come uol Liuio) s'allargo affai innanzi all'Imperio de'Romani per terra (t) per mare: di maniera che da loro furono poffedute tutte quelle terre, che guardano amen-Thofanie-
dificarono dificarono $a 1 \mathrm{mar}$ di due i mari, che circondano l'ltalia a modo d'lfola. V'edificafotto, \& dn.
dici 2 quel
 altrettante di la al mar di fopra: (t) ui mandarono le colonie, dall' Apennino: \&ui Le quali tennero di qua dal $\mathcal{P}_{0}$ fino all' Alpi tuttii luoghi, fuor mandaron che quefto gomito, che poffergono i Vinitiani intorno al feno del mare Adriatico. Queft'auttorità di Liuio è confermata da Catone (t) da Sempronio: iquali fcriuono che tutte L' Alpi d'Italia fono state colonie de' Thofcani; (t) che da' capi, o Principi dell'origini d'effe fono stati dati i nomi alle genti et) a' Inoghi: come a' Rhetÿ da R beto Re de' Lidi; a'V eronefi da Vera colonia Thofcana; a' Comafchi da' RealiV olturreni del tempio, da' quali è detta la walle Volturrena ( hoggiV oltolina) (4) al Lago di Como, detto con Thofcana origine Lario, che uol dir Principe. Di manicra che, dicono e $\beta i$ con quefti fondarnenti, Como effere una delle dodici città fatte di qua dal'Apennino da' Thofcani : la quale opinione piace a me certo infinitamente, (t) reputcreiper uera (t) approuata, $f i$ Catone (t) con lui Plinio non haueffero dell'origine di quefta città parlato piuchiaramente a/fai. Dicono e $\beta l$, che Como fu edificato Come edifi dagliOrobï infleme con Bergamo et) con Licinoforo: la qual caro da a
terra uogliono, che pofta al ramo del Lario, onde sbocca fuora il fiume cAdda, fia hoggi detta Lecco ; (t) altri ch'effendo sta ta città illuftre a' tempi di Tolomeo, fe n'andaffe in uille picciole, (t) hoggi con corrotto uocabolo fia detto Piewe d'Incino : ma chifoffero quefti Orobij; Catone confeffa ne' libri dell'origini non effer chiaro. Cornelio Aleffaridro nondimeno indotto dal fignificato del nome Greco, che wol dir, uiver ne' monti, stimò che foffero Greci: ma il Juo argomento non conclude uero; poiche ilnome de' Fenici, de gls Ethiopi, de'Trogloditi, (t) de gl' Amajobÿ è Greco, (t) non però fono eßi Greci, ma Barba$\underset{\substack{\text { Orobij chi } \\ \text { folite }}}{ }$ sinfero. ri. Tiene Chrifoftomo, che gli Orob̈̈j fofero La prima wolta generati da quei Galli, che furono ancho da Giano detti Gianigeni : ma con quali difpute $(t)$ fondamenti; eglife lo uegga. Il Merula è dell'opinion di Cornelio cAle(fandro, (t) dice che gli Orobÿ d'origin Greca, fon poftifotto i Milanefi dentro al fiu me cAdda, che in forma d'un mezo cerchio circonda il terriitorio Milancee : dal quale fume Francefco Sforza primo $\mathcal{D} u$ ca tirò un canal fino a Milano: (t) che anchora ui refta il fe. Monre ro- gno dell'antichità , che è il nome corrotto di Monte Robio; il
bio ${ }_{2}$ bio di Bria2 za qual non uol dire altro, che il monte de gli Orobÿ ; tt hoggi fo. no imonti di Brianza; doue la principal terra è Vimercato. Non mancano Croniche, le quali uogliono, che gli Orobü foffero popoli della Francia, colinominati dal fume Orobi, fecan do Strabone, (t) Orobio, fecondo Tolomeo, che di la dal R bo dano fcende da' monti Cemeni preffo Agatha, (t) ua a sboccare nel mare di Francia : ma io non trouo mention di quefti popoli in Francia prefo alcuno approuato frittore: et) non. $\int 0$ in che modo, effendo tanto antichi, Strabone et) Tolomeo gli hawelfero

## DELLA NOBILTA DI COMO,

weffero taciuti. Alcune altre hanno, che gli Orobÿ furono di quelli stefir Thofcani, c'babitarono $\mathcal{L} \subset A l p i$; co $\sqrt{2}$ chiamati, perche uiueuano ne' monti, feparati dal commercio de gli altri:ma quefto sredo, che facilmente haurebbe Japuto Catone; il quale molto partitamente ba (critto de' Thofcani; (4) non haurebbe confeffato, che foffe Stata incerta l'origine de gli Orobï. Hora io tengo, che foffe di quella prima generatione d' huomin. ni, c'habitaua sparfamente ne gli altißimi monti d'Italia, a fimilitudin di quella che da Saturno (come dice Virgilio) fu raccolta, (t) con le leggi ridotta a uita ciuile: (t) tengo, che in quel tratto d'Italia, doue è pofto Como tt) Bergamo, foffe la prima, per quanto viera memoria d'antichità a' tempi di Catone, che fermaffe le fue ftanze. SMa non è gia chiaro con qua li.nomi quefta gente chiamafe le terre, ch'edificaua: fe non che una delle loro fu nominata Barra, che poi fu deftrutta: $(4)$ da effa uol Catone, che fiano diceefi i Bergamafchi. Dopo che g.i' Orobü bebbero edificato quefte terre; uennero iV olturreni, o Thofcani auanti ledification di Roma, et) con la molta polfan $z a, ~ c$ 'hebbero in Italia, cacciatii uecchi habitatori; $\sqrt{i}$ fecero patroni di quefta regione : ti) non pur diedero alla Voltolina il nome loro diV ollturrena, et) al Lago guello di Lario ; ma da' lor Reali del Tempio denominarono (come friue Catone) iComafchi. In che modo foffe quefta denomination tirata; io confeffo di non hauere anchor faputo; $t t$ non fo quanto facil. Comafchi denominaci mente altri fe la poffa imaginare; fe gia non $\sqrt{ } \mathrm{f}$ dice $\int \sqrt{ }$, che tale foffe il nome del capo di quei Reali Volturrens : ilche io non ardifco di confermare. Il woler poi dire, che Como fia coffifa- Como dito chiamato con noce Greca in quel fignificato,c'ho detto di bor- $\begin{gathered}\text { uenciaminene } \\ \text { a. }\end{gathered}$

LIBROPRIMO
go; repugnainon pure alla prima opinion, che la lingua Greca non foffe anchor paffata in quei tempi in Italia; ma anchora a quella di Catone, che dice iComafchi hauere hausto il nome da' Reali Volturreni del Tempio. A quefta medefina ècontraria quella del Merula, il qual dice che Como fia coli detto. da uno Dio di quefto nome; che (come friue Filoftrato ) preffo gli antichi era prefidente de' banchetti et) de' balli, che $\sqrt{i}$ faceuano la notte: (t) Cafsiodoro nol, che fia nominato Como,qui$\sqrt{2}$ compto, cioè ornato di molti doni di natura. Chrifoftomo deriuando quefto nome da piu lontana lingua, tien, che fra det. to da Comah, parola Hebraica, che fignifica altezza d'edifici. ef tanta diuerfotà d'opinioni non bo che aggiugner punto di mio; (t) per anchora non fon rifoluto a qual piu mi debba accoftare. La lunghezza del Contado di quefta citta è dal monte cidula, onde nafce il fiume Adda, tirando werfo Como da ©Mezogiorno fino a' confins del Milanefe di cento (t) otto mi. glia: (t) La larghezza doue è maggiore, non è piu che di trentacinque miglia: ma però tutto quefto territorio è cofi pieno di terre, di caftella, di uille, (t) di popolo, che quafi tutta pare como fu, unafola città, raccolta infieme dentro a quello spatio. Oras: $\underset{\alpha}{\text { manicipio, }}$ de Romani (omo (per quanto fi legge nell' Epiftole di Plinio (ecilio) bebbe prima la ragion del Municipio; (t) poi fu colonia de' Romani. Colonia uol dir certa picciola imagine d'un'altra città maggiore, da cui riceua le leggi: (t) Municipio una terra, c'habbia i fuoi particolari ftatuti, (t) fia in un certo modo libera: (t) le. fue proprie leggi fon chiamate Municipali : ma però $i$ Municipi erano ricewuti nel numero de' cittadini Romani, t $t$ ) fatti par tecipi dell'honore honorario, cio è della pretura in Roma, $t$ ). nel

DELZA NOBILTADICOMO.
inel refto nion erano aftretti ad alcun'obligo. Oltra l'auttorita di Plinio ; ho trouato ariora folpito in molti epitaffi antichi, che i Coma/chi erano chiamati Municipi: t) fu poi la città ds Como farta colonia per compafsione, ch'i Romani bebbero alle. miferie d'effa in poco tempo molte uolte o afflitta, o ruinata. Refto ella grandemente afflutta, quando i Galli, che n'baweman cacciato i Thofcani, furono da Marco Marcello Confolo Joggiogati. Percioche'Marcello (come frime Liuio) paffato it Po, (t) condorto leffercito nel contado di Como, one iGalli Infubri, follewati i Comafchi all' armi, havieuano piantato gli alloggiamenti; uenne cons eßi al fatto d'arme, et taglio a pezzi piu di quaranta due mila huomini : indi fra pachi giorni prefe Como, (t) d'aciordo bebbe uent'otto caftella, che fe gli arreeero. Refto all'bara quefta città dital maniera sbattuta, (t) di forze tanto deboli per cof grawe rorta, she per lungo tempo Como quaf deftrutro da
Romani, \& da' Grigionon potè mai rinfrancar $f i$ : Et acciache non poteffe co 3 cofto racquiftare il perduto uigore; le wenne addolfo wia ruina di non picciola calamità (t) miferia. Percioche gli habitatori dell' Alpi, relliquie di quei Thofcani, che da' Galli erano stati rotti, (t) da R beto lor Capitano guidati a quei monti, ha, wewano fortito il nome di R betÿ, c'bora fono i Grigioni; Jdegna;tiper uentura, che la città di Como, di cus eßi erano statipof. feffori, folfe palfata in altre mani; fcefero unitamente alpiano, $r$ in tal guifa le diedero il guafto, che quafi del tutto la disfeca ro. Per la qual cofa Pompeo Strabone, padre del Gran, Pompeo, (t) Lucio Tortio Catone Confoli ui condufero uńa colonia di nuoui habitatori. Indi Caio Scipione u'aggiunfe tre mila huomini dipiu, $(t)$ Giulio Cefare cinquemila; fra iquat

TIO $\quad \begin{array}{ll}\text { - } 1 \text { BRORIMO }\end{array}$
comarchi lifurono cinquecento nobilißimi Greci. Hebbero coftoro at primilegiati
della citra-
$\substack{\text { dellis citrs- } \\ \text { dinamza in } \\ \text { Romarilegio della cittadinanza di Roma; (t) Secondo gli altri cit }-~}$ Roma. tadini priuilegiati, furono afcritti i Comafchi nella Tribu Ou fintina. Percioche quelle tre lettere OVF , che quafi in tut. ti.gli epitaffi $(t)$ marmi antıchifi trouano per la città di Como; (4) per:lo territorio jus ; altronon denotano, che la tribu Ouferin eina; chëche $\sqrt{2}$ dicano, o congetturina Theodarico Grefemon; 'do. nell'addition, ch'ei fa all'operetta diV alerio Prabo grans. matico delle note antiche; (t) Torello Saraina nell'interpreta: ition fua Jopra le lettere delle infrittioni antiche della città di Oufenina Uerona... La Tribu Oafentina era in Rama una della $^{\text {Tribu }}$ X $X X V$ come $\sqrt{i}$ può ueder per l'auttorità di Liuio, il quale. friue nel nono, che nel confolato di Marco Follio Flaccina; (t) di Lucio Plautio Venoce in Roma furono aggiunte all'ale tre la tribu: Onfensina (t) Falerina: (t) cio $f i$ puo molvo benc confermar con l'auttorità di Fefto :ma io non bo penfiero a dis yredir molto; ne miè nece/fario aggiugner maggior fede a $L i_{+}$ wio. Innanzi al cognome loro particolare bauewano per coftu. me poi i Romani difcriuer la Tribu, come sha per molti luo? ghi di Marco Tullio, di Varrone, di Plinio, (t) d'altri: di che particolarmente rimetto il Lettore a ueder quarto n'ha jcritto il dottifimo Alciato nel nono libro de'fuoi Parergi a capi XV I. doue tratta del fignificato di quefte tre lettere; per tace. re hora le lunghe fatiche sopra le $X X X V$ Tribu con molte giudicio fatte dal' eccellente. M. Paolo Manutio. Denotano dunque lantiche infcrittioni di Conno, delle quali molte $\int e n$ 'hass rarno a' fuoi luoghi piu a baffo, che i Comufchi foffero infer. *in quefta Tribu; (t) per le medefime. fi wede anchora, cb'efs confeguirono
confeguirono in Roma tuttii magiftrati fino al Confolata. in inarthi Sha i cinquecento nobilifimi Greci condotti da Cefare a Co, mono, non u'babitarono altramente: nondimeno le lafciarono il tome di $\uparrow$ uouocomo, cioè nuouamente rifforato d'habitatori. Bene è uero che per li nomi Greci trouati per quella città in mol ti antichi marmi, et) per la famiglia nobile de' Greci, ch'è fino al giorno d'hoggi in Como, credono M1. Benedetto (t) Paola. Giouï, (t) M. Francefco Cigalino, che ue ne rimane/fero pu-. re alcuni. Ne tanto mandarono i Romani le colonie in quefta città per compafione, c'haueflero alle fue miferie, quanto per lo war (come dice Marco Tullioper la lcgge Agraria, ch'eran foy Liti difare):qgni $\rho 0$ petto dipericolo; © ) per fortificare una ter. ra piena dituttii beni di Natura, 4 ) fondare in Italia un bafione per l'Imperio loro. Percioche la città di Como pofta a pie dell' Alpi R betie, o de' Grigioni, è come una chiaue da fer. rar quel palfo alle nationi straniere, che per di la non rompana in Italia. Giace ella in una pianura molto dilettenole in mes s a quattro monti, che quafi con un perfetto quadro la ferrat: no ; (t) è di forma et di pofitura a punto a fimilitudine d'una gambaro: attefo che co' due fobborghi (urignala et) Vico, can me con amendue le branche, riceue (t) abbraccia in un (menato fo no il Lago : (t) dalla contraria parte l'altro fobborgo dilunghezza quafi d'un mezo miglio, diftelo fra Leuante et) AKexo giorno, piaceulmente piegando, forma la coda. ©ia doue le foci de' nonti congiunti quafi infieme riftringono le strade, fot no alcuni portoni di pietre quadre co' merli, che da tutse le pare ti ferrano l'entrata; ©t fopra gli alti monti fon piantate pers commodità altrectante fortezze a che difendono da ogni sfore
diguerra come dirò poco appreffo. Bene è wero, che, come è diuerfa hoggi la manuera di guerreggiare da' tempi antichi;cofo quefte fortezze per lo piu fono andate a terra. Da Leisanté appaiono le ruine diCaftel nuouo, (t) da Mezo giorno caftet Cantel Bara Baradello. Quefta è una rocca pofta fopra la uia falfofa,che
dello doue dello doue polto \& da chi edifica$\infty$.
mena in paefe di Suizzeri, fu un rileuato monte fingolare peri una torre altijima: (t) fu edificata da Liutprando Re des Longobardi; accioch'ella fcopriffe da lontano per difefa della rittà tutte le campagne pofte a baffo. Fu molto nobilitata per la prigionia di Nupo, del Mo $(c a$, di Guido, tt) di molti al: triTorriani, fattiprigioni da Lutero Rusca, (t) da Simon da Locarno Comadchi; i quali combatterono per IImperio cantel car- d'OthoV $V$ Conti, (t) n'bebbero uittoria. Da Pontente rifie:-
sefino. de caftel Carnefino ; la cui alta torre uediamo effere stata connertita in colombaia d'una uilla priuata. Ma da Tramon-: tana il Lago, confumato il fuo corfo in una larga pianura fra i monti, uiene a ripofar $\int$ inel porto della città foggetta. Den: tro a quefto riparo di monti è circondata la città da alcune caint pagne et) pianure; le quali, o fon nobili per le biade, o diletteuoli per la uerdura de' prati, of forite per le delitie de gli hortag $g i$ : le quali tutte cofe tornano a gran benificio, (t) fodisfattione della città , o per condur uettouaglie, o per maneggar caualli; - per far piaceuolmente e efercitio. I monti stefsic caftigate le ci. me loro, (t) ridotte le fchiene in pianure, fon tali, che fine in fommo ui uanno le carra : (t) nondimeno per falute della città. in tal modo rompono, e indietro rifingono limpeto de' uenti; che maraviglia genera altrui il uedere una citta chiufa dentro a' monti carichidinake, prouare il nerno piaceuole (t) temper as
to:

DELLA: NOBILTA DI COMO.
to, (t) con ragion diuerfa, la state; quando piu il fole abbrucia La terra, (t) trauaglia il giorno $(t)$ la notte $i$ mortali; coperta da grandi ombre, fentir ld dria mirigata da foauißimi uenticel: ii. Dalla parte del Lago, doue piu batte al fole, fon tutti pieni di uigne, (t) dialberi fruttiferi, (t) ornati di speffe uille; in guifa che gli occhi non $\sqrt{2}$ fatiano mai di contemplargli. Et dal l'altra, doue ricenono le cadenti ombre de' Soli, moftrano mol: to alti bofchi, appropriati a cacciare; a uccellare, $(t)$ a porgere fre/chißimi ridotti : di maniera che per tutto par che la natura pigli diletto la state di dare altrus Sotazzo, o facendo zampil lar fuora.frefchißeme fontane, o cantar gli uccelletti, o porgendo ombrofir ridotti a' uiandanti, (t) allettandogli a rinfref $\mathrm{C} a r-$ fa. Et accioche maggior fede acquiftino le parole mie; ho pens fato che non fia male, defcrivere in quefto luogo $i$ beni $t \in$ ) le ricchezze della città di Como con le parole di Caß_iodoro, il qualo poeticamente con bellijßimitrattil'ha celebrate in una fualettes ra /opra cio fcritta a Gaudiofo Secretario del Re Theodorico. La città di Como (dice egli) è come un muro della Liguria pia caniodoro sea: (t) fe ben $f i$ uede, ch'e una fortezza (t) chiaue da ferrar $\begin{gathered}\text { luciua delli } \\ \text { citad dico }\end{gathered}$ quella prouincia, nondinieno è tanto bella, che par fordata $00-$ - lamenteper delitic e spaßi. Quefta ha dalla parte di dretro campagne lauorate, per doue ageuolmente fi conducono robe $(t)$ settouaglie. Da quella dinanzigode fefanta miglia di dolcif. fono mare, pieno di uaghezza; di maniera che con gran diletto ui $\sqrt{2}$ puo Lhuomo ricreare, fenza che mai per alcun tempo manchi abbondanza di pefce. ALeruamenti dunque ha banuto il nome di Como, quafi Compta, cioè ornata di tanti donis de' qualifa allegrezas. DAa quefo Lago raccolto nel profondo

LIBRO PRIMO
d'una molto larga ualle, che conueneuolmente imita le forma delle conche ; è dipinto della bianchezza dello spumofo lito ; intorno al quale fono adunate a guifa di corona le bellifime cime de gli alti monti; (t) le riuiere di quefti ornate uagamente di praterie, fono d'ogn'intorno circondate da perpetue werdure; come da certa cintura della felua di Pallade. Lecofte de' monti fon tutte piene di fronzute uigne: (t) Le cime increßpate. dulla speffezza delle caftagne, come da certi capelli; tutte fon dipinte de gli ornamenti di natura. Quinci con furia calano al baffo lácque rilucenti per la lor bianchezza di neue, (t) precis pitano nella stretta altezza del Lago: sel quale entra a gliul. timi confini per aperte fociil fiume Adda; (t) marauigliofamente corre per lo pigro stagno con molta preftezza, come. fe correffe per una foda pianura: (t) wedi che non $\int i$ puo co'l colore mefcolar con L'acque forefiere. Per la qual cofa ragione. volmente debbono effer rifpettati gli habitatori di tante gratic; (t) godere de' priuilegi reali; con quel che fegue nella detta lettera in muggiore ampiezza di parole, chio foftantialmente bo como orna raccolte. Per concludere in uno la cittù di Como, quanto ai?
 tura. beni della terra, ba, tuito quello che fipolfa defiderare a benifis cio d'babitatori pianure, monti, (t) acqua: (t) da quefila, uorati con fingolare induftria (t) artificio, raccoglie in quanti. tà grano, uino, olio, mele, frutti d'ogni qualita, zafferani, berbaggi, legne, pefce, (t) fimili. I pajchi fono ottimi, (t) ui finodrifcono beftiamigroßi te) minuti, che fanno copia di lat$t e,(4)$ digra $(c e \div$ intorno alla città fono dodici fontane d'ac gue purißime $(t)$ foanißime, $(t)$ una we niba in mezo della cittù diuena forgente, che mai non manca. . Ma guefte ricchezz fono

## DELLA NOBILTA'DI COMO. is

‘Jono communi con molte altre città, tt) non recano tantó splin. dore, quanto fanno quelle, che fon fingolari a una patria fols: però è da confiderare $t)$ defcriver quelle marauiglie di Natura; che fono in tutto il territorio (omafco, tt) non $\sqrt{2}$ trouano in altri luoghi, o almeno in rari; (t) poi è da parlar delle fabriche. antuche, che pure illuftrano una citta, et) con loroportano quel la dignità, che induce ogni hwomo a farle riuerentia. Fra tutte le cofe mirabili è degna di grandifima confideratione quel la fonte, pofta alla riua del Lago, fette migha uicino alla cit sic, chiamata communemente, per la mention fattane da' due-- Plinÿ, La Pliniana : la quale con ineftimabil fecreto di Natura, a occhi wedenticala (t) crefce piu woltc il giorno, come rac. uigin. conterò nel fecondo libro. Concorre a ueder coli fatta marauiglia ogni qualità di foreftieri, che di qua paßino; tirati parte da curiofita, (t) parte dalla fama del lisogo celebre tt) famofo; maper altro a/pro (t) priuo d'ornamento: et non pur contem. plano ilmiratolo di queft'acqua;, c'horà crefciuta alta meze bracio, o piu, come io bo veduto, 4 ) bora e calata in modo, che ogni cofa quafì áciutta ; ma anchora doue fcaturifce ; rac colgono alcune belle pietre, c'banno fembianza di gioie. Ovel smedefimo Lago alla finiftra riua del ramo, che ua a Lecco. dirimpetto al promontorio di Bell' agio, è quel fiume, che dallıs candidezza dell acque fue bianchißimeè e chiamato. Fiume Lat- Fiume late te : la cui natura cè di correr la primauera (t) l'autunno, (t) tal bil quakiti. uolta la state, ma non mai il uerno : di maniera che (come ancho di quefto parlerò nel fecondo libre) ba affaticato molti dot. $t i(t)$ dato marauiglia a tutti. Sotto quefto un tiro d'arco /caturifce dal medafimo monte.fuar d'una.grotta,una uena graßif.
-onte fimad'altra acqua tanto fredda, che amazza i pefci uini, $t t$. ronferma la state i morti, che non puzzino. Et $\int \mathrm{c}$ bene anchor quefta da gli habitatori uien chiamata fotto nome di Fiume Latte; nondimeno, oltra che l'acqua non è co $\mathfrak{l}$ bianca; ha que fo dipiu, che mai per qual fi uoglia calda (t) fecca stagione quefta wena non ifcema punto, ne mai per qual fi uoglia groffa (t) contınua pioggia crefce : ma d'ogni tempo dell' anno corre con egual copia (t) quantità d'acque. Non molto lungi da quefta alla medefima riva è a Olcio una caua di quella ßplendidifima (t) Juperba pietra nera, che noi chiamiamo di paragone: la quale è nobile per le magnifiche fepolture, et) per le colonne lucide et) quaji traßparenti: onde m'induco io a creder co'l $\mathcal{M L}$ -
 Conico,
Luculleo;
al
 co. marmo bianco pre/fo la terra di $\mathrm{S}_{1} u \beta$ so, pure alla riua delli: feeffo Lago : t di quefo uediamo in Como fabricarfi tutto il giorno la nobilißima $t$ ) Juperba (hiefa del Dorno, dedicata alla IV crgine Madre: la qual Chiefa (t) per la bellezza di que. fimarmi, (t) per l'eccellenza dell' architettura è mirabile al par d'ognialtra. Trouan $\sqrt{2}$ in piu luoghi opra i monti di que. fo Lago, tartufi di fmifurata groffeza; commendati (come dirò nel fecondo libro) da Santo ciAmbrogio in una Epiftola.a San Felice Vefcouo di Como : (t) poco fopra Bellizona con mal ta faticafi caua da un fragil maffo di pietra la gioia Giacinto,
 gioie troua te ful Co
mafco. iono stelle rißlendenti. Ilprimo che quefta gioia difcopriffe fu mafco. Bramantio il uecchio, buomo di fingolare (t) a foluto ingegno., al tempo di Galeazzs Sforza Duca di Sisilano: ti) cio per sodisfare

DELEA: NDBILTA DICOMO:
Fodisfare atle wogtic delle ambitiofe domne sperche primiaquefta gioia weniua d'lndia. 'Cbiassianogli orefice di Pithana quefta -Gorte di carbonchi, Rubini di Rocta nuowia, ctse fono piu chiari :de gliOriensali.: Otto miglia fuor di Como, preffo la uilla Rocini nuo CArtio, fi troua una pietra roffa, che quafi tira al giallo, di ua, gioie. finta di uariatti colori : la quale, datole il luytro, wa a par agone delle gioie preciofe, (\#) che rifplendono. In molti luoghi del (a .naf co fono miniere d'argento, tt) anchora (contra quel che fori - Tlinio) di ferro : (t) oltra di cio ui s'ba guell' acqua cof inobile (t) cofi utile da temperare il ferro ; della qual fece mentione cifteffo Plinio in comparatione di quella di Bilbili di Spagna, (*) di Turiafone. Hiaus anchora quella pietra, paragona Pierra
natile,
cha
che natile, che
fict caua nit.
 preffo Chiauenona'; ta qual fi lavora ial torno, *) d'effa fi for. esano i. Laueri, moleo utili a cuocere i cibi. Sono oltra di cio in quel di Comogli efficaci $(t)$ Jalutiferi batni di Borma, (t) di Bormio Caßano, wtilf $\beta$ umi a guarir di tutie tinfirmità lunghe (t) con. C a bumaci: (t) Ju per le balze de'monti a quefts uicini, connon. men pericolo, che guadagno, wanno i contadini a raccorre il cri fallo, in che per gli eftrensi freddi (come fi dice) è conuertito il ghiaccio. Ne è dipunto inisor confideratione it uino, che in crifallse, Voltolina facilmente sinuecchia trenta et) quararta anni : di nionti dematco. maniera che trasferito dall' bonor delle tanole all'ufo delle me. dicene, douenta liquor preciofißimo. Tarimente non puo effer; fe non marauigtiofo quel che foriue Plinio, che al Lago di Cos mo non uolano le cicogne ; (t) che a otto miglia preffo la citta detta, non uolano mulacchix, effendone fu'l Builanefe grandif. fimi branchi. Ma fe cio è vera;maggior marauiglia mi generas
$16 \quad$ C.IIBROPRIM:O.. - ueder, co boggi quefi midefumi uccelli; come dimenticatats proprietà della natura loro, uolano al Lago, (t) nella città dis Como: percioche quimi fi ueggono affai uolee le cicogne: tt) qui. fon tanto spejfe le mulacchic, che fino a hora ui dura il noms d'una torre, detta delle taccole, che cofi chiamano i Comafchi le mulacchic. Quefta torre infieme con due altre a effa uicine. che guardana werfa Aidano, fu edificata dopo la uenuta ds Federica Barbarofla, come fifa per quella di mezo, che fu fa bricata Lanno $\mathscr{A L C} L X X X X I I:$ t tutta la città ercs piena d'altijsime, $(t)$ fortißime torri cofo publiche, come priva $t e$, edificate da' cittadini dimi $\sqrt{2}$ fra loro per fattioni; di manieComa pior ra che Coma era chiamate picciola Troia, a fimilitudize dis quella itanta celebrata da' poeti; $i$ quali dicono cibauena le muira fortificate d'alte torri. L'antico fito di quefta città eras. (per quanto dicono $t$ ) (a urde in effetto) preffo Vico t) Curigue comodoue
Sone anika
mante ficus , detta Coloniola, perche V ica er.a certa maggior caloniat: 6 moste int mese v'era la walte, per dowe il fiume Coßia, bore detto Cuo C.çici $)_{f}$,correma per la diritta, doue haggi è il carpo della città, nel Cuofa f. Laga:ill che manifeftamente fo comprende dalla ghiaia di fume, che nel camare i pozzi, e i fondamenti delle cafe fitrouco. Era la forteza di quefta avtica città m muro , che per trauer fopaffaua per mezo il prato del conmune, come fe ne ueggona ancho le ueftigie, $t$ da amendue le parti congingneua i monte: Delle porte due n'erano a Vico, (t) una a Curignola, che fur rono ultimamente ruinate da' Francefo per feruirfit delle pietre ad altre opere. Fu in wn'altro modo fortificata alquanto pise alto con quelle tre porte, de cuis hora fe ne weggon due di pietrs guadre, (t) co' merli, come ho detto dit fopra ; (t) con un lunge. muro.
imivo, ctianshaina dadrina alladtrix: t $t$ da amendue ilativi iran piantate le due forterze Cafel ninouo (t) Caftel Baradeltós Dice ul Dierula; che la città dopo il fuo ectidio, fupofta in fito piu alto; ma cio è falfo, $\sqrt{2}$ perche quefto $\sqrt{2}$ to piu alto non $\sqrt{1}$ com:. prende per fegni in luogo alcuno 3 tome perche la Chiefa maggioa re, te le parrocchiali, c'boggi nifono, fenza dubbio Joripiu ansis che dellectidio' estnei noi fappiamo, che la città fur ruinata lan no MCXXV II. et la Chiefa di San Fedele, che è antichifs. sua, era in effere a' tempi d"Ubaldo Vefcouo di Como l'anno DGCCCLX ; ti) quella di San Sifto lanno ©MCV II fin confecratadal Vefouo Guido; t) le parinocchio di ragione altroue son doneusno effer fondate, che doue era la frequentia del popolo. Ora la Chiefa di Sain Fedele rijßetto alteccellena a chiefa di. dell architettura uien creduto, che fia stata opera di gentili: ma la foltura di Daniel Profeta nel Lago de' Lioni, (t) d'Abacuc portato dall' cingelo, denotano in contrario. Fu clla da principio dedicata a Santa Eufernia; te) baweua dinangi ana bellijsima loggia con colonne di marmo foreftiero molto fu. perbe : delle qualife ne ucgoono otto nella Chiefa, che le è a di--ximpetto, di San Giouan Battifta, dowe è il battifterio : ©t per quanto $\sqrt{2}$ puo congetturare dalla formes, dall antichità, $(4)$ dat Eartificio de' capitelli, non :furon fatte da Cbrifitani. Stimo io, che fiano di quelle colonine, the foftevieuatro la loggia di Calpurnio Fabato, padre del fuotero di. Plinio Cecilio, come foriace efo Cecilio e e io dirò piu a baffo. LaChiefa tutta è fatta s, wolta, (4) a fimilitudine d'un corpo bumitro, fecondo il procetto diVitrunio : et) ba in cima una cupola aperta, che uolgermente fi chiama il Tingurio, tt) molte stanve di fopra (t)
idi fotto: : ALa fratutte Le Cbiefe, molto nobile et magnigica è quella del Domo; confacrata alla MLadre di gratic: La qual cadut a per la vecchiezza, fu cominciatd a rinoivarfi da' Coma-' Shit anno $\operatorname{SM} \subset \subset C X C V I$, t) rißetto alle guerre civilifu. poi difmelfa per parecchi anni. In ultimo tornarono alla co. minciata imprefa, adoperandous affai quel marmo nero, chie: :' a Olcio, di cui bo detto difopra. Ma ruinata la caua., ricor, fero al marmo bianco, che $f i$ cawn a Minjso, tt del: $\mathcal{M} C C C C$ LII cominciarono diquefta qualità di pietra a: rinowarla con tanta maeftria., che genera stupore a ogniun che la confidera. La facciata dinianzi piena do belle statue è allie: moderna; ma da' fanchi é opera antica (t) moderna infleme.
$\therefore \therefore \because$ Dalla parte di dietro furon gettate le fondansenta della fac: ciat la lanino $\mathcal{M}$ D X I I I. alla forma antica: la qual narietà̀ è, tutta nata dallinuidia de gli architetti, dannaindo boggi coftui quel che fece bieri il. Juo antece(fare, $t$ ) defiderando ciafouno piu tofo cominciar. fecondo, il fuo modello, che fornir feconde quel dell'altro: atrefo che queft'operi publica, fabricandofis tut: ta di linsofine 2 non può fe non con lungheaza di tempo effer tires. ta a fine: di maniera che morendo uno, gli fuccede un'altro: finche l'operia s'e condatta al giorno d'hoggi : nel qual tempo la, fabrica è ridotta alliantica ficimpetria, (t) pocole manca al. Cafoluta perfettione. Hempo baunso i $V$ efconi di quefta Cbie-: $\sqrt{a}(t)$ città da molti Imperatori $(t)$ Re molti prinilegi (t) titolt:
 priuilegi da PiuerfiRe,
 zona., e'l. Jue contado; (t) a'Canonici del Damo il contado ds: Cbiauenna:

DELLA NOBILTA DICOMO.
Cbiawenna : (t) Lodouico Imperatore figliuol di Carlo ; (t) Lo. cario figliuol di Lodouico, quando fu Re, (t) dopo che fu fatto. Imperacore confermarono, $(t)$ ampliarono non pure $i$ priuilegi de' lor preceffori; ma tutti quelli ch'erano stati concefsi molti anni prima du Gundiperto, da Ariperto, da Liutprando, da Rachilio, da cAftolfo, da Defiderio, (t) da cAßprando Re de' Longobardi, riceuendo et) comprendendo la Chiefa di Co. mo fotto la protettion dell' Imperio. Succeffero poi molti altri Imperatori, che di nuoui titoli ornarono quel Uefcouo: ma ba. Randomi cio hatuere accennato; pafferò al rimanente. Erana dopo l'altar maggiore di quefta Cbiefa le reliquie di San Tro: to (t) Giacinto, (t) d'Eugenia martiri, anticamente portate da 'Roma da Liutprando Re de' Longobardi in quefta citta'; (t) pofte in Chiefa de San Carpaforo, da lui dotata. Di qui furon condotte in Domo da Guido Grimobdo Vefcous della città, (t) ferrate in una tomba fotto terra: ma Lioni Ramberten go fimilmente Vefcouo di Como l'anno $\mathcal{M C} C$ X VII le locò is un caffone di pietra fopra cerra; finche l'anno ©M DLXV II a $X X$ di Luglio Monjignor Giowanni Antonio Volpi dottifs fimo $(t)$ niritißinos Vefouo della foa putria, per dar luogo al La fabrica niesua della Chieja, le traßportò con molta Jolens nità procsßionalmente a urialtro altare pofto a mezo la Chiefa. dalla parte, doue è pofto il fanto facramento. Hamii ancho Lolfa di Santa Liberata (t) Fauftina, (t) di Santo cAbboni dio protestor de Como; la cui Cbiefa anitichißima è fuor della Chiefa 2 Abbatia dix città, (t) prinna era dedicata a San Pietro (t) San Paolo. In bondio. quefta (biefa Jolewano alcuna nolta rifedere iVefcoui di Comos 4e stanze de' quati mezt ruinate fi ueggono: a quefti ternprieffer:

20. $\cdot L I B R O P R I M O$
state fatte con grande spefa. Hebbe gia un collegio di Carnonici, priuilfgiati lanno $\mathcal{D}$ C C C CXI da Vgo te) Lothario Re d'Italiu: i qualifuron poileuati da cilberico Vefcono di Coma l'anna $M X I I I$, (t) furidotta quella (hiefa in cAb:batia, per rißpetto che (come effo dicewa) lentrate ecclefiaftiche. er ano conuertite in pazzia et) cur a jecolare. Et cio fu fatto nel Concilio prouincial d' Aquilca : nel quale fu spedito il breue fot to $\int$ critto dal Patriarca Giouanni $(t)$ da dieciV efcoui Juoi Juf: fraganei : $t$ ) poi con priuilegio Imperiale fu confermato da cAr rigo fecondo Imperatore. cilcuni anni dopo arriuato a Como. Papa V rbano fecondo con fette Cardinali, (t) quattro V efco. ui per andare in Francia; dinuouo confacro quefta Chiefa a Santo Abbondio con alcuni altari di SantiV efcoui di Como

Tempiodel la trituna in Como. Adelberto, Rubiano, Eufebio, (4) Eupilio, (t) con la chieficciuola di Santa MMaria di Luirate, doue gia era il tempio del la Fortuna Ob/equente, che anco in Roma era adorata, come fcriue Aurelio Uittore : ilche io bo congetturato da un'antichiffima bafe, quiui pofta con quefta infcrittione: F O R TV NAE ObSEQVENTIORDO COMENSIS VOTO pro Salvtecivivm svscepto. L'antichità della Chiefa di Santo Abbondio appar molto bene et) per la forma d'effa, ch'e effentata da due ordini di colonne, e $t$ ) per la loggia , che l'è innanzi. Furono trasferite a edificar quefta Chiefa, (t) l'altre circonuicine molte colonne et) capitelli dimodello antico, con molte bafi et) epitaffi; di maniera chio ho opinione, che prima nifofee qualche cofa piu antica della Chiefa: ilche fopra tutto moftra la fepoltura di mattoni di Lucio Calpurnio Fabato, con una bellißsma baje di marmo, (t) con lepitaffio,

Tèpicaffio, che regiftrerò pim a baffo; lis qual pochi anni a dietro uifu ritromata. Venne ultimannente quefta Abbatia in mano di Monfignor Filippo Caftiglioni dottor di leggifingolarißimo, (t) molto erudito nelle lettere humane : il quale conianimo gran de (t) reale, gettate a terra le ruine delle Stanze antiche et) mal condotte ; ui comincio una fontuofa (t) nobil fabrica: (t) hoggi è in mano dell' Illuftrijsimo et) Rewerendifsimo Signor Francefoo Caftiglioni Cardinal di Santa Chiefa, et) Prelato adorno non pur d'ogni Ccientia, ma d'ogni uirtù beroica: il quale (come è magnanimo, (t) pieno di generofi $(t)$ alti concetti) riduce con grandißima spefa quefta magnifica fabrica alle afoluta elegantia, (t) perfettione. Hauui un miglia lontano dalla città un'al tra molto antica Cbiefa dedicata u San Carpoforo, dotata di alcune poffefsioni da Liutprando Re de' Longobardi, mentre charpofioro. che Staua in Como l'anno fettecento diciotto (benche io trous in alcuni l'anro ottocento quattro) a cinque d'sprile, che fu il primo anno del fuo regno. Quiui Litigerio Vefcouo di Como inflitui un' Abbatia, alla quale.non pur confermo l'entrate della real donatione, ma n'accrebbe dell'altre. Era ella da prin cipio chiamata la Chiefa de' ette ordini, nella qual furono per uentura prebende ditutti gli ordıni Ecclefiaftici. Quini è eppol to San Felice primo Vefoono di Como, infeme con San Car. poforo, a cui la Chiefa è facrata, Effanto, Caßso, Licinio, Seuero, (t) Secondo martiri. L' anno $\mathcal{M D}$ D X I, effendo quefta Abbatia in commenda, fu donata dal 'Papa a' frati dell'ordine (come dicono) di San Girolamo, (t) fu eftinta la di gnità d'cAbbate, che da Litigerio in perpetwo era stata ordinata. Ha fimilmente titolo d'Abbatia la Chiefa di San
$\underset{\text { Abbbais di }}{\text { chice }}$ Giuliano, molto antica (t) queftifono itre cAbbati, che alle-
 no. Lettione del Vefcouo di ('omo erano infieme co' Canonici deltu (hiefa Cathedrale,et) co' dodici parrocchiani. E'baggi quefta Abbatia di SAonfignor Pado Giouio il giouane Vefcouo di -Nocera, berede nonpur delle dignità del zio, ma di tutte le uirtù della fua nobil cafa; nclla quale a gara pare, che per beredità difcendano le fcientie, (t) gli buomini dottißımi. Nè di punto minor gloria alla città di Como l'hawer Chiefe et) mo: mafteri, che fiano stati fondamenti; tt) princip $\ddot{y}$ di relligioni, a fondati da'capi d'effe relligioni,o nobilitati da alerifanti;come è l'ordine de gli Humiliati, iquali u'hanno tre luoghi preffo la cit
 nola lor rel
 como. all'hofpedal di San Martino. Quello di Rondeneto è il primo ditutto quell'ordine, percioche quiui cominciarono ad babitare ifrati, quando infituirono la lor relligione: ©t) per quefo ri Jpetto il Propofto di quefto monafterio nelt'elettion del General di tutto lordine, ba due noci. Fu il primo, che deffe a quefta. relligione ordine e splendore in quefo luogo, tt) per tutto Gio. uanni da ASeda, che fu afcritto nel catalogo de' fanti l'anno $M C L I X$ : ( $t$ ) fu confermata poi la lor regola da Papa In. nocentio tereo lanno MC C I, la prima uolta, (t) la feconda Chiefa di $X X V$ I avni dopo da Gregorio nono: V'è poi la (biefa di ni fondata da Sandozuenico. San Giouanni dipie di monte co'l conuento de' frati Predicato ri, fondato da San Domenico auttor di quella relligione; intor:no all'anno: MC CXXXIIII. Era quiui prima una Chie fa fotto la cura dell' Abbate di Santo Abbondio: ma effendo. uecchia, Benedetto d'cAfinago frate di quell' ordine., (t) I $V_{e}$ fooua di Como, con l'aiuto de' Comafchi la fece rinouar, come

DELLA NOBILTA' DI COMO.
sta hoggi, et accrefcere. Quando il gloriofo padre San Do: menico uenve a Como, andio prima a stare alla Chieficciuala di San $\operatorname{Martino}$; detta nelle elue con queipochi frati, c'bawewa. Ma crefcendogli ogni giorno i feguaci, (t) parendogli il luogo stretto, hebbe in dono dall' cAbhate di Santo Abbondio quella Chiefa wecchia di San Giouanni, te) effo ui cominciò a fondare il moniafterio. Quello ueramente di San Francefco in freme con la chiefa fu principiato da Santa Antonio di P.adoua discepolo di San Francefco l'anno MC CXXX, poco dopo la morte del fuo macfro. Qui habito 4 ) fece molte prediche San Bernardino da Siena, dal quale fu ritirata allo stato di prima l'offerwanza della regola, c'haweua cominciato ad allargarri. Onde all'hora l'ordine fu dinifo, e ifrati offeruanti, lafiate le pianelle, $f i$ calzarono $i$ zoccoli di legno a piei nudi, (t) edificarono il convento preffo una Chiefa antica di Santa Croce Chiefa di st ta Crore edi
ficataida S . Bernarding in Bofcaglia lanno del Signore MC C. C C X LIII, il qual da Suma, nome di Cbiefa dura anchora. Hauewa la Chiefa di San Francefco nobile $(t)$ honorata al par d'ogni altra, un fuperbo et) magnifico chioftro, coli ripieno di fontuo $i$ fepolcri, che in Italia per uentura non fe ne poteva uedere un'altro tale: ma l'anno $\mathscr{M D} \boldsymbol{X} X V$ I I I per l'inufitata crudeltà $(t)$ ) tir annide di Gio uanni Gruerio gouernatore per Lodouico Re di Francia , fu gettato a terra, (t) del tutto ruinato: di maniera che fino al di d'boggi moßi color che cio ueggono, a compaßion di $\sqrt{2}$ gran ruina, maledifcono it) beftemmiano la rabbia di quell' huomo pre giator delle cofe facre. La Chiefa di Santo Ageftino, doue has bitano ifrati Eremitani fotto lo/feruanza della regola, fu ac. Chiefadis crefiuta infreme co'l conuento, dopo la guerra ciusile de' Coma
fchi. Quefte fon quelle (hiefe, Abbatie, ti) Conuentiprincipati di Como; de' qualimi ha parfo far mentione; parte perche t'antichità, (t) parte perche i fondatori d'efsi accrefcono la no. biltà de quefta patria: nella quale nondimeno erano altre. far briche d'antica elegantia; perciache io trouo, che a' tempi di Plinio Cecilio, che fiori fotto l'imperator Traiano, era in Co. rempid di mo il tempio di Gioue : nel quale egle ordinò che foffe meffa una
cion Gioue. statua di rame Corinthio, c'hawua comprata in Roma, come antica (t) di fingolare artificio : il che fi legge nelle fue epiftole; dalle qualif a conaprende medefimamerte, che fuora della citià alla riua del Eago nel borgo di Vico, era la uilla.di Caninio Ruffo, doue hoggi é la Chiefa de' frati Humiliati, con bells $\mathrm{pic}_{i}$ mi edifict: (t) fuper io Lago u'erano le due wille di Plinio, la Tragedia, (i) LaComedia; come pis diftintamente dirä nel f condo libro." Era in Como la loggia di (alpurnio Fabato padre del fuocero di Plinio Cecilio, fondata con bell ßime colonne: delle quali otto Jono in Chiefa di San Giouanni Battifta. Fa ceuano gli antichi quefte logge per poternifi ridurre all'ombra: (4) ausertiwano di fabricarle prelfo i theatri, accioche il popolo stando a ueder gli spettacoli, foffe ficuro dalle piogge. Sino fta ri caurti preffo la Chiefa di. San Fedele, one fi congettura, che quefto portico di Fabato folfe, aícuni pezzi di marmo con lette. re antiche molto grandi 4 ) belle, ma meze guafte, che ritengono anchora il nome del theatro di $\mathrm{Ce} \int a r e$, (t) Yono fragmenti di grancapitelli. Fu difcoperta anchora d'alcune ruine una. gran tauola di marms biaizc», nella quale era fcolpito il trionfo d'effo Cefar: dittatore :'de cui fu porrato gli anni a dietroa Monjignor Taolo Giouio il uecchio la tefta d'una statua grande
grande a modo d'un coloffo in babito di 'Pontefice mafimo, welato di quella fafcia a guifa di diadema, che chiamauano in. fula, come: fe ne fuol uedere una fimile nelle medaglie d'argento. $\mathcal{E}^{\prime}$ falwata la teftà di quefta rarifsima statua inferme con molte belle antichità in Como,nella cafa di Monfignor Giouio, nel. La quale fi ueggono con grande stupor. d'ogniuno tuttii Ritratti al naturale di tutti gli huomini illuftri in lettere, $e$ in armi ; de' quali il Giouio defcrife brewemente le uite: (t) quefii non pur di lettano per la diuerfità de' wolti, (t) de gli habiti, antichi, $t$ ) moderni, barbari, (t) noftrali; ma anchora per leccellenza de' pittori diuer/i, che gareggiando con la natura, hanno in infisiti. di quefti famo $\sqrt{i}$ ritratti fuperato loro medefimi. Da che mo $/ \int \frac{l^{\prime} \text { 'Illuftrifimo et) Eccillentifimo Signor Cos м o de' }}{}$ D-Hedici Doca di Fiorenza (t) di Siena, (t) mio perpetuo (t) satural Principe et) Signore; ba tenuto quiui molts anni $\mathcal{M}$. Chriftoforo de gli Altißimi Fiorentino, pittor molto eccellente a pigliar copia di tutts queft ritratti, per ornarne il fuo realifimo palazzo, giudicando che queftornamento molto convenga alla grandezza et) bellezza di quella fua diuina fabrica. Oltra que fiifi ueggono in cafa de' Giouÿ fornimenti da camera del gran Pretcianni, archi, ©t altreforti d'armature de gli Antipodi, (t) delle nationi, a noi poco dianz $i$, o incognite, o fauolofe : la qualiper cagion d'honore donati da Proncipi, (t) da ambaciatori algran Giouio; fono quiui per grandezza confervate con lal tre marauiglie, per farne spettacolo a tuttii Signori et) gentil. huomini che di la paffano, et) difi rare cofe prendono uaghez: za. La cafa, oue quefte fon conferuate, è fabricata elegantemente, come per la maggior parte fi ueggono effer taltre in
(Como; le quali (t) dentro (t) fuora moftrano elegantia, giudicio, spefa, (t) grande intelligentia d'architcttura. Trouan $\sqrt{8}$ appre(fo molte infcrittioni antiche in Cosno et.) per lo contado, che argomentano l'antichità della città: le quali per opera del non mai piersamente lodato M. Bencdetto Giouio $\sqrt{\mathrm{I}}$ leggono rac colte in un giufto nolume. Et da quefte fopra tutto $\sqrt{i}$ compren $\underset{\substack{\text { famigilie an } \\ \text { pichede Ro }}}{\substack{\text { Re }}}$, che in Como erano illuftri le infrafcritte famiglie Romane', siche de' Ro no in $\mathbf{C u}$ me. quefii. Albucï, Alfiy, Annïy, Apicïy, App $\ddot{y}$, Attilïy, Attï, Bentÿ : la qual cafata dura fino al di d'hoggi in Como, (t) ha fempre hauuto buomini chiari in ogni profefsione e fcientia: Blandïy, Cecilÿ, Cefennij, Calpurnïj, Caluifrj, Caninü, Catÿ, Celïy, Cefidïy, Geminï, Horat $\ddot{y}$, Iulïy, Iun $\ddot{y}$, Larg $\ddot{y}$, Lar: tї, Lutetÿ, Lucilï, Mas̈̈ . Quefta cafa (t) fumiglia antichißima è non pure in Como nobile et) in credito, ma in molte altre città d'Italia. Trouo mention d'elfa preffo Marco Tul. lio, e in molte antiche infcrittioni dimarmi: ilche dice ancho Gaudentio Merula. Ma Elia Capriolo nel primo libro dell bi ftorie di Brefcia, dice, che in Brefia fono memorie di Pompeo Magio, che fu prefetto della città di Cremona, tt fu manda. to dal promo Cefare (come fi legge nel primo della guerra ciuile d' Appiano) al fuo nimico (t) genero Pompeo con altri ambaciatori : (t) di qui ha origine la grande, e illuftre famiglia de' Ma gïy , della quale foggiugne il Capriolo alcune altre cofe. Di que. fta mantiene hoggi gran riputatione in Como M. Battifa Mag̈̈, gentilhuomo giudiciofo (t) prudente. Leggonfi pos queft altre cafate antiche Romane, Marcelli, Meßieni, Mi_ siciü, Petron $\ddot{y}$, Plinïy , Pompei, Prificen $\ddot{y}$, Publicï,Romat $\ddot{y}$, Rufinü,

DELLA NOBILTA' DI COMO.
Rufinï, Ructily, Sammonï, Sentï, Seftilli, Tadï, Tereni. $t \ddot{y}$, Tutilÿ, V alerї, Vettї , Vibüy, Virÿ. Vi $\sqrt{i}$ Leggono oltra quefti alcursi nomi Grect, che denotano antichità: (t) fono di quei cinquecento nobili Greci, mandati da Cefare in Como, Hauni appreffo alcune nobili famiglie uenute da' Rbeti, o Grigioni, difcefi da gli antichi (t) nobilifimi Thofcani : le qualifon tornate alla lor prima madre Como, onde sereran partite : (t) ds quefte unà è la nobilijsima cafa Salice;della quale M. Francefco nella patria, (t) M. Thomafo in Vinetia mantengono la debita riputatione, effercitando le uirtu morali (t) politiche. Quefte memorie di magnificentia Romana fono state illuftrate fempre da quefta città con lo splendore della propria uirtu, hauendo ella cercato d'accrefcer dis tempo in tempo co'l ualor fuo la sobittà acquiftata da' fuoi antichi. Et ueramente fe noi confideriamo il fito della cuttà di Como, ch'èpiccolo, ti) la poffanza fua nell' armi, ch'e stata grande; giudicheremo ch'ella, quan do per altri mezi nan foffe nobile; per quefto folo è nobilifim ma: : onde (come Xenofonte diceua della città de' Fliafij) ノe una città grande uiene celebrata per qualche imprefa honorata; parmi ch'affai maggior lode meriti una picciola, s'ella fa molte cofe degne di memoria. Et non $f 0$ io conofcere, come non le rechi fomma gloria ' havere ella fette anni continui fatto contrafto alla potentißima Republica di Milano, collegata con tredici groffe $(t)$ ricche città, $(t)$ con molte terre del Lago, che da' Comafchi erano ribellate a' Milanefi: le quali tutte, unite le forze loro infieme, le fecero oftinata guerra; la cui cagione, perche dal Corio è raccontata diverfamente; io ho giudicato bene fotto breuità raccontare in quefto luogo, fecondo cho ritratto dal Cakione
della puer-
benche roz $i$$(t)$ priui d'ornamento. Arrigo quarto $\operatorname{Imperatore}$. ra mulitad ${ }^{2}$
 Comarchi. nifici, (t) le dignità ecclefiaftiche, contra la uolontà del Pontefice; diede a' Comafchiper lor V efonuo Landolfo da Carcano SMilanefe, dannato come fimoniaco da PapaV rbano fecondo tanno MXCV, ch'ei fu in Milano. Percioche i Comafchi, i quali nella relligion catholica fono stati fempre fincerißimi, (t) ubidienti al Papa; non folamente lo rifiutarono;ma accettarono per legittimo lor $I$ efcouo Guido Grimoldo da Camalafca, eletto canonicamente fecondo gli ordini, da' Canonici del Domo, da gli Abbati, (t) da quelli che n'baueuano auttoritd. antica. Indiprefentendo, che Landolfo per ambition del V efcouado, con molte arti tutto il giorno macchinaua contra i Co. mafchi nuoue infidie; impofera a' Confoli del Commuse Adat mo dal Pero, (t) Gaiudentio da Fontanella, ch'andaffero can. gente ad amazzarlo ne' confini di Lugano; alla fortezza di Sain Giorgio, doue egli fi tratteneua. Andarono eßi di notte con moltifoldati a quella uolta, (t) entrati dentro, amazzarono io fcomonunicato Landolfo, $t$ t) due fioi nipoti : benche dicono alcuni , che Landolfo fu menato uino al $V$ efcouo Guido. Dicio prefe tanto fdegno Giordano da Cliuio Arciuefcono di Milanio, parente di Landolfo, che fubito commo/fé il popolo Milanefe alla guerra contra $i$ Comaschi. Nella quale mirabil cofa è a confiderare in qual modo la città di Como, prcciola difito, di paefe, (t) di forze, rifpetto a queft;non pur face $\int f$ animo $\sqrt{\text { amess }}$ te contrafto con groffo sforzo a quattordici poffenti citta, $(t)$ a tante terre del Lago; ma anchora in quello ardor di portarfi. ualorofa.
walorofamente combatteffe con la Natara. Perciochc ribellatafi da loro Lauenna, i Coma/cbi entrati in foßpetto di $V$ al - Mella, molto alla lor Republica importante, (t) non putendo andare a difenderla, fenza elfere impediti da' Lauennefs, per la cui walle erano sforzati paffare; con infopportabil fatica spezzarano un monte usicino ; $t$ ) congiunfero il Lago alla V atte. Et non dourà effere bauuta in poca confideratione una mol to notabil rotta , ch'efs diedero a' Milane $\sqrt{i}$, quando perduto il cuftel di Pantagano per tradimento di Gifalberto Cherivo, corrotto per denari; andarono con gro/fo e/fercito a ricuperarlo. :Quiui eglino' uenuti co' nimicrialle mani; combatcerono con tan ra oftination d'animi, che (come dice il Corio) tagliarono a pez milanefime z ( (e però non è error nel numero) uentimila foldati delle efferci. indhi dima
 Como; e stretti in modo, che fo correua gran rifico di perderla; poincomo eßi,quafinon faceffero alcuna stima di tanto effercito, quando pius doweuaro attendere alla difefa della parria, lafciatoui dentro buan prefidio ; andarono per to Lago a dar liaffalto al caftello d'IJola; (t) dopo gran contrafto; lo prefero, effendo lor Ca pitano Lamberto Rufca. Dopo quefto wenuti al fatto d'arme navale a Torno fu'L Lago con tante naui dı Milant $/ 2$ et) loro, che $i$ uicini monti pareuano con tutti i loro alberi calati nell'acqua ; non pur rimafero uincitori; ma con la medefima fortuna (t) animofità , uniti co' foldati di Vico (t) di Curignola, affaltarono per terra Beffercito nimico, (t) fattone grande strage; 10 coftrinfero a leuar $\sqrt{i}$ dall'a/fedio. Et fe bene ui corno poi con nuo uo foccor/o digente, et) con piu grofo sforze ; onde percio ne fu in ultimo la città di Como ruinata; nondimeno furono coftretti

## Como rui

 ${ }_{\text {nata da }} \mathrm{da}_{\mathrm{M}}^{\mathrm{m}}$ lanefi.iComa/chi a cedere, perch'erano ridotti a pochi, (t) quelli per tante uscifioni fatte de' nimici in maniera debilitati, che piw non poteuano regger le membra: ne altronde sperawano alcun fußidio. Queftipochianchora cofi mal conci, tanto erano oftivati alla difefa della patria, che wi brfognarono molti Abbati (4) Sacerdoti, i quali con efficaci perfuafioni glinducefero a de poner la brausura et) la ferocia de gli animi loro. In quefo modo ruinata la cittci di Como; cominciarono poco appreffo le relliquie de' fuoi cittadini a edificar nuowe habitationi, fin che in ultimo Federico Barbaroffa, andando a Roma a pigliar La corona dell Imperio da Papa Adriano quarto, (t) palJando da $\underset{\substack{\text { cosorico } \\ \text { di }}}{ }$ Como; per compaßsone, c'bebbe alle miferie de' Comsafchi; fece Federico cinto di ma $m$.

Comarchi fedelifsimi a glimpera s.sr2. riedifcar le mura di quella città, et) per li meriti dé fuoi citta. dini, fattala del tutto rinouare ; per juoi privilegi, dati in Pa. wia , le conceffe etrreni, ©t) permeffe che da loro steßii Comafchi, fenz'intervento d'altra maggiore auttorità , $\sqrt{2}$ creaffera $i$ Confoli. Ho detto, chei fece rinouar del tutto quefta città per li meriti de' Comafchi; percioche Federico foppe molto bene, come la città di Como ampliata et) difefa da Giulio Cefare, che fuprimo Imperatore, (il quale percio particolarmente $f_{i}$ wol tò contra la Republica Romana, perche Marcello hauena in Roma fatto con le uergbe battere il Decurion Comafoo ; (t) Le. wato a gli altri la cittadinanza) era stata ( empre fedele (t) ubi diente al facro Imperio Romano. Ilqual fondamento è tale in caufa di precedentia, che meritamente deuono alla città dis Como ceder l'altre, che non fiano state tali: il chepoffo io con leffempio dell'antichità molto ben confermare. Scriue Cornelio Tacito, cbe contendendo fotto Tiberio Imperatore undici
città dell' Afia con pari ambitione, qual d'effè all' altre haueffe a precedere, $(t)$ ottenereil primo luogo, per dedicare un $T \mathrm{em}$. pio a Cefarc; (t) uantandofi una dell antichità; una della no: biltà ; una perc'baweua la fua città fondata, dow'era Troia, da cui $i$ Romani erano di $(c e \sqrt{i}$, (t) altre d'altri honori; foli gli Smirnei furono preferiti a gli altri, perche differo di non haver. mai msancato d'aiuti ( $t$ ) di fede al Popolo Romano. Ein un'al Smirneipes tro luogo racconta il medefimo $T$ acito, che wenuti in Roma al tempo di Nerone gli ambaciatori de' Frifi, (t) ueduti alcuns. altri ambaciatorifeder nell'orcheftra, cioè nel luogo de' Senatori, a ueder gli spettacoli $(t)$ Le fefte ; domandarono per qual ca. gione coloro foffiro stati pofti in quel luogo d'honore? $t$ ) intefo che quello era stato loro affegnato per rijpetto, ch'eßi erano fedelifisimi al Popolo Romano; alcerati ri/Pofero, che niuno al mondo erapiu fedel de' Germani. Per la qual cofa furono as chor eßi lewati dal lor luogo, (t) fatti feder nell'orcheftra. Que foo fondamento m'induce a dir della città di Como quel mede $\sqrt{2}$ mo, che di Fenice patria fua diffe il famofo Legiftu V lpiano, sella prima legge al digefto de' Cenfi; cioè ch'ella era nobile per: fito, antichifima per numero d'anni, poffente in armi, tenatcißima in offeruar gli accordi fatti co' Romani, tt) di fede fongolare (t) antica werfogl Imperatori. Et fe ben Como difcordò , come di fopra è detto, da Arrigo quarto ; fu perch'egli era fcommunicato, come beretico: (t) per il decreto d'Innocentio ter zo al capitolo finale, che tratta de gli beretici, s'ba, che i Sud. diti d'alcun principe heretico sintendono liberi da ogni homag. I uafflli di un Principe
hererico

po | herecico, 50 |
| :--- |
| liberida | gio, (t) obligo al quale eran legati ainanti, ch'ei foffe beretico. nii uacti. Un'altra uolta nella. pace di Coftanza fece gran teftimonio if lageio.

$\dot{m}$ edelimo Federico della coftantijSima fede de' Comajchiuerfo l'lmperio, annowerandogll fra quelli che mai da effo imperia non erano ribellati: 也) per un'altro prusilegio dato in Belforte; donò loro certa fomma di denari, diche gli erano debitori, et) la fortezza di caftel Baradello, con la Torre d'Ologna, pofta do ue l' Adda entra nel Lago di Como. Dopo lui Arrigo Rede' Ro mani per priuilegio dato in Bologna, ornò la città di Como d'in finite gratie; fra lequali ui fu ampia poteftà d'amminiftrare ogni

 confuetudini de' feudi fono comprefe fotto nome di regaglieith che di nuouo tornò a confermare l'anno MCX C 1, et) MCCXV, come ancho dopo lui fece Federico fuo figlinolo. Per la qual cofa la cittui di Corno ualendori dell'auttoritci hauuta di poter batter monete, piu uolte ne battè, fi come io di due forti n'bo weduste. La primaè d'argento, di valuta (come dicono) di me $z o$ reale, battuta in tempo di Franchino Rufca fignor di Como, con limagine dall'un lato di Santo Abbondio protettore, (t) con due lettere $F . R$. che denotano il nome et) cognome det Principe, conlinjcrittione ineorno S. A в VNDIVS D. cV M I s: (t) dall'altro ''Aquila injegna della città et) dell' Impesiocon le lettere LVDOVICVSIMPERATOR. L'al tra èpicciola con l'impronto del medefimo Santo, (t) con le lettere $S . A$ bVndivs $C$ vmanvs; (4) mel rouefiocon la Vipera arme de' Vijconti. Tornata dunque la città di Como nello stato diprima; diede aiuto a OthoV ifconti Arciusfrowo di Milano, (t) a molti nobili fuoru/citi Milanefi per rimettergli nella patria: il che fu di tanto momento, che Napo

Torriano principe della fattion contraria, e'l Mofca fuo figliwolo con gli altri, rotti in un fatto d'arme a Defio, furon pri-
 to rimeffo co'l folo aiuto della città di Como nell' Imperio dis cimemesthi Thilano, acquiftato per lai (t) per lifuoi difcendenti. Ne bai surebbe quefta città mancato di moftrare in ogni imprefa grasu poffanze (t) ualore, fe trauagliata dalle fattioni ciuili e intrinfecloe ; come B'altre città d'Italia, non baueffe piu tafto tentata La ruinapropria, che l'accrefimento delle fue forze: perciocha. contendendo fra lora del principato iRufoni, e iVitani, due Rufsai \& famiglie potentißsime et) nebilifime in Como, che fitirauan die vitardano. tro tutte Valtre, mentre che con ifcambieuoli ruere quisfta ( 4 quella attendeuano à deftruggerfi con l'aiuto di potentati fores Pieri 3 eftenviarono del tivtto le forze della città nello spatio di quattordici anni chs dourarono quefte guerre ciuili. Ma quello, ch'effa nan fece con L'armi in procarciarfi maggior nobiltd ; fece almeno.ca'l produrre huomini fegnalati in ogni tempo, a in ogni qualità di uirtiu, a d'arte: come quelli che tutts fono fagaci, d'al to (4) elewato intelletto, (t) habili a agni grande uficio, o difase tita, o odilettere, od'armi. . Et non parlo bara della mercar tura, la quale (come piacque a Platoine (t) ad adtri) fuale ador; sar: le.città : percioche fona i Comafchi fa fattannente induyfrio. $f_{2}$, che con loro, puo dirfleffer nata. Teftimonio ne fanno tan te bonorate. (t) qualificate perfone, che in tante famofe citti d'Europia , e in molte d'Afia fitrouano, effercitando tutte quel Le tre parti di mercatura, che da Ariftotele nella fua Politici fompofte : maparticolarmente molti in quefta gloriofa città di Uinetia s'banno acquiftato priwilegi bereditarï, (t) grofe
facoltà, con te quali effercitano la uirtu della magnificentia splendidißimamente : ilche benifimo fi comprende nel magnanimo S. Marcantonio Reccionico, in quefto luogo da me ricor: dato con ogni debita prefation d'bonore : attefo che quefto gentilbuomo non ba, fe non alti $(t)$ generof $\operatorname{penfieri}$, (t) conferuando amicitia con Principi, (t) con porfonaggi di gran qualità; è da loro, non pure amato; ma faworito, (t) haunto in bonore. "Ha in quefta cutta molti altri Coma/chi, degni d'efjer da me in que. folmogoper l'amicitia ngltra ricordati: main gli riferbo ad al tre occafioni; $\sqrt{2}$ ueramente chio non taccrò il cortefßsimo .M. Vincentio Reccionico, nipote del'S. Marcantonio, da me per: La candidezza dell' animo fuo; et per la Yua bontà cordialmen! te amato et honorato; ne M. Giufeppe V.otta, mio intrinfico (t) caro amico, in cui non ueggo altro che foncerita,', pronteis d'ingegno; ufficiofità, amoreuolezza uerfo di me, ti) fopra turs to bella, tt) bonorata creanza. Per la qual cofa vo lanio, quanto piu $p e(f o$, $t)$ lo reputo degno d'effer con piu ampiezza di lode commendato: Furono in Conto, oltra quelli cho nominati di Jopra, molti altri. Santi foreftieri, che ui patiromo il martirio; de' quati patrei far mentione : ma io fon per trattar folamente di quelli, che furano originali Comafchi per difcender poi a gli huomini dilettere et) d'armi., Fra ainismass i Santi io trouo, che la prima fu Santa GiviinNi da Como : la quale non bauendo uoluto facrificare a Diand's per lafciar Christo; winfe al Diateolo, con cui publicainén te combatte, (t) fuperò infiniti tormenti di piu: forti, fin che in iultimo fotto Maßimiano fu fatta decapitare. V eggonfile relliquie di lei fino al did d'boggi nalla Chiefa di San Pietro in Como:

DELLA NOBILTA DICOMO.
 fowa della fua patria dopo San Felice: © nacque nel borgo. ¿i como. diVici, in quel:luogo, che chiamano Sottomonate.: Coftui uimendo con molta fantità, merito dedefere afcritta nel catalogo de gli eletti di:Dio: Giaciciano le relliquic del fua corpo nella Chiefa di San Pietro (t) di San Paola; boggi di Santo Abbondio;

 Eurtichie SI to Vefcoun di Santo Eufobio: il quale spregiatele delitie del mando, et) di Coma. la compagnia de gla biomini; anda a winer net monte di Sän Giouanni wicino alla città, in una grotta fotto un'abto faffo, che frosa bora fi chiama di Santo Eutichio. It corpo di quefto Janto buomo; effendo a gara dopo la morte deffederato da Tunti $i$ uicisis ; fupofta fopraiun carro, tirato da due gionenchi: iqualapopie insorfo; andarono a fermarfa alla Chiefa di Sais Giorgio : dove fu. Sepolto dopo laltar maggiore. M A DD A- Maddaneo I E NiA nata della nobile, antica'; t) molto celebrasa famiglia ric. de gli Alberici in Como; actirebbe anch'effa con la fantità dettas fua witä lo splendor alla patria. Coftei infervorata di spirito fansto ando in cima del monte Orientale, che fachiaria Bruniate; (t) a. poco a poco siedifico un monafterio, feruendo a Dro con tasta relligione e pietà, che dopo la morie è stata chiara per molti miracali. Ha feguitato wno stil medefuno nel mina fletiodiSan Loremzo in Como APOLIONIA degliOde Apollonia
depio
ode de phe fcalchi, farniglia nobile (4) affai: riputaita : che fuggendo tucti rcalchi. gli allettamenti mondans et) terreni ; sha aoguiftato gran fa sua di fantità. Bene è wero che ninnádi quefte due relligiof $2 f$ fore Döne è fatchannomerata avichora mel catalogo delle. Sante:

Potrei dopo quefti anmonerare moltipkelatigrandi, et d'aut, torità , cbe fọno ufititi della città di Canbo: ma io non mi canofco fufficiente a fapere efprisocre una mixienic particella della lodis a lor douste: Quefio poffa io ben dire in bonar di queftes città, che quantunque ella faacofi picciola; tanto ba: nondime20 abbondato fempirc di prelats integerrivini, quanoo fe foffe staragràndißina : ilcthe manifeftaminse fral lalire wolse. fic conok ${ }_{7}$ be hausno $M D L X I$, quando in un medefina tempo fioriua no in Comso cinque vialorofi $V$ efcoui: i quali furono it $V$ efoomo. ASontino, Monf. Givlio, tt) Manf. Paolo Giomy il gianawe, Monf. Bermardino dalla Croce, (t) Monf. Gio. Antonia V olpt: Antatanto maggiormente è accrefciuto boggi quefo numero., quanso uiwendo apchora $i$ tre ultimi nominati; wi s'è aggiunte. LIlluftrifimo e) Reverandifimo Monf. Tolomea Gallio ; per
 Ponvefice Pio quarto sel facrafanto callegio de Cairdinali; ; te) nourumente Monf. Paolo Ode fcalce, per lo fuo. ingolar unalore gratißimo alla Santità di ${ }^{\circ}$. S. Papa Pio Quinto, creato Vefcouo di Cività di Panna, (t) Nuntio Apofolica in Napali, dapo laltre molte legationi, che per la Santa Sedia Apoftolica ba ottenuto prefo i maggiori Principi Chrifiani. Neè fimilmente di picciolo ornamento alla patria il fratel di lui, lilluytre. (4) eccellentiJSima Signor Gio. Thomafo Odefalco Senatar di Dilano digran uirtu, e stima; quando noi Jappiamo' ch'a fomili gradi d'hanore non s'arriua', Je non rol' mezo della dottrina, (t) del ualore: Ma d'buomini illuftri per lo studio delle piu chiare difciplipe', è stata fempre la città di Como ficon.digama madre, come.quella sbe da':tempi antichi.fino abo giorno d'hoggi
dhoggin'ba partoritogrande' et honorata febiera: Biquefti fuil primo. CECIL IO antichifimo poeta Cossafoo; il quaLe crrife (per iquanto 1 ipuo ritraridalle epigrammia di Catullo al freo libretto) la fauola di Cibete (t) d' Ati. Fu anticamente la famiglia de Cecily in Como, di cui quefti nasque: (t) cio ènoto per lantiche infcrittioni de' marmi; nelle quali fra gli altri fitrowa, che un Lucio Cecilio figlivol di Lucio, lafcio per tefia. mento a' Municipi Coma/chi quarantajeftertÿ großs: dellentrata de' quali ogni anno per le fefte di Nettuno $f i$ diftribuiffe olio al popolo, in piazza, nelle stufe, e in tutti i bagni di Como. $E$ quefta infrittione in uno antichifimo marmo, pofto per alta re nella Cbiefa d'Intimiano quattro miglia uicino a Camo; et) credefi che quefto Lucio Cecilio Cilone, figlinol di Lucio, fofe id padre di Plinio Cecilio, che fotto nome di Lucio Cecilio Secon: do folegge in quello epitaffio: ma che poi adotiata nellat famiglia de' Plinnj dal Zio, egli pigliaffe il prenome, e il nome dicolui, che l'hanevia adottato : et) colf foffe chiamato Plinio Cecilio Secondo, palfato per adottione dalla famiglia de' Cecilij in quella de' Plinï. Percioche per liftefe memorie d'antichità eftratte da' marmi, fi vede apertamentaeffere. Stara in Como la famiglia de' Plinï, della quale nacque C. PLIN I O SECOND O Comafco; (t) non V eronefe, ne della cafata de' Secondi, come banno uoluto che fi creda Mattheo Ruffo, (t) quegli che di parola in parola l'ha trafcritto, fenza nominarlo, Gio. Antonio Pantheo, huomini per altro dottißimi; pigliando argomento da quefto, per prouar che Plinio foffe Veronefe, che nel territorio di quella città in molte infcrittioni di marmi antichi $; \sqrt{2}$ leggono i cognomi de' Secondi. Intorno a quefta cofi honorenol
contefa per la patria di Plinio, bo io penfato di regiftrare unde. fcorfo apologetico di M. Benedetto Giouio, che talfe a difendere il fuo compatriota contra Mattheo Ruffo t) Gio. Antonio. Pastheo, aggiugnendoui anchora altre auttorita et) ragioni; fiperche appartiene a gli studi delle belle. lettere; come perche è. io honor della città di Como, di cui bo prefo a frri wer la nobils tà: (t) tutto fempre con pace et) prefation d'bosore della illufre città diV erona. Percioche fe nella Grecia contruftarono fette città per la patria d'Homero, argomentando ciajcuna con ragioni che foffe fuo; non dourà effer fe non d'honore alla città. di Como il oftentare, che Plinio fia stato fuo figliuolo et) creatura. A quel dunque, che fcriuono il Ruffo, e il Pantheo; che Plinio foffe della famiglia de' Secondi, tt) che quefto cogno. me fi trous in molti epitaffi antichi nel $V$ eronefe ; rifpondo., che. Diomede (t) Sargio grammatici antichi. criuono, che ne propri quel che $f i$ chiama nome, appartiene alla famiglia; titibe

Cognome
general del general del la famiglia, lar dellichuo mrdellhuo
momprefioi rore . Ecco l'effempio : C. Giulio Cefare fus della famiglia de',
Roman.

Giulÿ, (t) C. Cornelio Scipione della gente de' Cornelÿ : nonidi, meno l'uno, perche traffe origine da quel Giulio Cefare, che cofi fu chiamato (come dicono alcuni) dal uentre della madre ta: gliato,o (fecando alcuni altri) dall' clefante uccijo ; è detto della cafa de' Cefari; et) 'altro, perche hebbe per auttor della fua cafata quel Cornelio Scipione, che fortì il cognome dal foftentare il padre; fu nominato della famigha de gli Scipioni: il che è piu uero che la werità steffa. Attefo che coloro c'hauewano al nome della famiglia aggiunto il cognome, $\sqrt{2}$ diftinguewarno per. li

Li prenomi. Cicerone Oratore hawewa il prenonse di Marco; il fue fratello di Quinto ; e il loro Zio di Lucio, come effo Cicerone dice nel fecondo dell'Oratore. Ma coloro, che non have*ano il cognome della famiglia; erano conofciuti ciafcuno per il fuo particolar cognome, (t) prendeuano il nedefimo prenome, come spelfe solte $\sqrt{2}$ uede per gli epitaffi antichi. Percioche nellinforittione nominata di fopra filegge L. Cecilio Cilone padre, L. Cecilio V alente, et L. Cecilio Secondo figlisoli; per tacere. imoltialtri. Sono medefimamente piene le fepolture de gli an sichi di quefte tef:timonianze, cioè che ne' propri ilnome appartenga alla famiglia: (t) quefto è doue fempre fi da un medefi mo nome a' padri (t) a' figlisoli, che in ordine è il fecondo, come commune a tutti : ma i cognomi fi mutano come particolari di ciafcuno : il che fi conofce dall'epitaffio de' Cecily. Toccò an chora in una certa fua opera Lorenzo $V$ alla quefto paffo molto. bene. C. Plinio Secondo danque, fe crediamo a' Grammatici antichi', (t) fe nogliamo rettamente riconofcer l'antichita', non farà cognominato de' Secondi, ma de' Plinï : percioche i cogno mi particolari di ciafcuno denotano qualche cofa, come defcrise Macrobio nel primo libro de' Saturnali a capi V I, e i nomi per. Lo piw difficilmennte fi a quel che uogliano fignificare. Ora Tlinio, ch'e nomse (t) cognome appartenendo alla famigha, non fa fa ageuolonente che fignifichi : ma Secondo, ch'e cognome parcicolare, denota certo numero di colui, clo'e stato partorito dopo il primo : il che fimilmente è chiaro per li medefimi epitaffi antichi; da' quali fi conofee, che chi ba bauuto il cognome di Secondo; ha ancho bauuto un fratello maggiore d'altro cognorese:(t) cio fi uede per lo foprafcritto Cecilio Cilone;il quale bebbe

Cognomi particolari denutaua-
no qualche cofa

Nalente e) Secondo : e - in un'allra Sepoltura nel Comafco bb trouato Tadio Caliano, c'bebbe Caßiano et) Secondo figlinoli. $V$ ne fono ancho molte altre, che manifeftamente confermano quefta mia opinione: © 4 promano che non meno nel Comafor, che nel $V$ eronefe fono le infrrittioni de' Secondi. Ma quefo candor d'antichita, et) cofi fatto stile di nomi, offeruato gia per tutto, declinando l'Imperio Romano a poco a poco andò a terra, (4) wenne meno: di maniera che non deue parer maraui: glia ,je queftà ragione hoggi non s'accorda con ''ufo de' nofri. tempi: Oltra quefto Plinio, e) Plinio Cecilio fuo nipote per la. forella , adottato nella famiglia del Zio, fenza laficiar lajua; come fi uedrà piu a baffo per gli epitaffiantichi; furono molti: altri buomini illufri di quefo nome. Vifu Plinio uno deCa pitani di Sefo Pompeo nel fatto d'arme nauale, che fi fece in Sicilia con Ottauio : di cui fece mentione Appiano. Plinio Se-1 condo Atheniefe, foffta che fcrife le meditationi Rbetoriche,' (t) fu maeftro d'Herodoto Sofifta, di cui fa mentione Suida. - Tlinio medico, di cui ua attorno un uolume di precetti, uttribuito falfamente a Plinio il uecchio, che mori fotto Tito: per:cioche quefto auttore cita Galeno, che come wol Suida, fiorine'
 in Como. Trouanf anchora preffoi Comalchi lintere Sepolture dimarmo di C. Plinio V aleriaño medico, di cui parlerò piu di otto; di C.Plinio Filocalo: (t) alcune spezzate et) corrofe di P. Pli nio Pliniano, et di Marco Plinio: le quali tuitte auttorità e in: forittioni rendono illuftre la famiglta de' Pliny , et) moftrana. cbella foffe frequente in Como: Hora poi che hoprouato Pli.: nio non effere stato dalla famiglia de' Secondi, et ebe ancho net:

Comafco

Comafo è quefto cognome; farà buono uedere ibe Plinio fia stiato da Como con l'auttorità de glifcrittori; 'da' quali puofoLamente pender la uerità di quefta controuer/ia. C. Suetonio Tranquillo, che fu al Tempo di Plinio, $(t)$ potè wederlo, frriffe un libro de gli huomini illuftri, nel quale apertamente confef. fa che Plinio fu Comafco. Ne è da dire che quefto libro non fia di Suetonio ; quando San Girolamo nell'opera ch'ei fa d'ar. gomento conforme a quefto, fcriue di uole're imitar Suetonio. Tu mi conforti, o Deftro (dice egli) che feguendo Tranquillo, so metta per ordine gla frittori Ecclefiaftici; tt) quel che fece egli in raccontare i gentili auttori illuftri litterati, faccia io ne' softri. Ter le quali parole $f i$ comprende che quell'oprà è di Sue ronio : al contrario di quel c'hanno creduto alcuni: i quali falfamente hanno stimato quel libretto, che tratta de' Re Romami, (t) de gli buomini illuftri in guerra, effer quefto di Suetonio: il che per le parole di San Girolamo fi conofce effer faldo. Dico. ${ }^{2} 0 \mathrm{coftoro}$, che in quel capitolo di Suetonio quella parola CoM A SCO u'e stata aggiunta, (t) che come foppofita fi dene leuar uia; perche $V$ incentio (t) Antonino biftorici, recitando quelle parole di Suetonio; non ue l'banno mejfa. Che Vincen. tio (4) Antonino babbiano taciuto quella parola C о м Asco, in quel capitolo che recitano di Suetonio a me non dà alcuna noia; Jiperche eßi di fopra hanno chiamato una uolta Tlinio Comafco, fondati (per quel ch'io credo) fopra quefta auttorità di Tranquillo (t) di San Girolamo ; (t) $\sqrt{i}$ perche e $\beta \beta_{i}$ studiauano alla breuita, come quelli che molte cofe adunauano infieme. Ma che diremo noi, che non fi trous alcun tefto di Suetonio,sb'io Sappia,nel quale non fia in quel capitolo quellas
parola Comasco? Troppo farebbe storpiato Suetonio; fe in quell'opera haueffe taciuto la patria di Tlinio, come a lus notißima : maßimamente richiedendo cio quella maniera di fcriwere; cioè che quando cominciamo a defcriver la uita d'alcuno, fral'altre cofe non fit lafii mai da principio la mention della patria. Ma io ho ta feconda uolta San Girolamo per te. ftimonio; il quale nella Cronica d'Eufebio dice quefte paroke a san Girola-L'anno duodecimo dell' Imperio di Traiano fu Plinio Secondo
 trouano moltißime opere. Mori mentre ch'andaua a ueder: Vefuuio. Il Pantheo e il Ruffo uogliono, che cio firiferifca a Plinio il giouane, dicendo, che i tempi non s'accordano;quando. Plinio il uecchio mori fotto Tito, $(t)$ non fotto Traiano: © per aggiugner fede all'opinion loro, come del tefto di Suetonio - banno fcritto, cofi ancho di quefto uogliono, che fi leni quella claufula, che dice: MO R I' mentre che andaua a weder.V.e fuuio; come adulterina, t che non whabbia da Stare. Sei tempinon s'accordano; non folamente ha errato in cio San-Grrolamo, ma anchora Sammonico Sereno, (t) Macrobio tanto dotto; i quali uoghono, che Plinio il uecchio babbia uinuto fino a quefta età di Traiano: ingannati (come io penfo) per l'equinocation del nome, dall'epifole fritte a Traiano fotto nome di Plinio Secondo, © ) dal Panegirico detto in laude di lut., che fono del giouane, del quale non bebbero notitia alcuna. Et ancho quel che frriue Eufebio con quefte parole, Plinius Secundus cuin quandam prouinciam regeret \&c. è cauato dall' Apologetico di Tertulliano, (t) non dall'epiftola fcritta da Plinio il giouane a Traiano,che comincia Solemne
eft inihi omne : di maniera che facilmente mi do a credes. re, ch'a' tempi di San Girolamo l'epiftole di Plinio il giouane foffero nafcofte, le quali gli baurebbono potuto leuare ognifcropolo; come quelle che trattano copiofamente la uita (t) la morte di Plinio il uecchio, (t) moftrano che non fotto Traiano, ma molto prima uenne a morte. Di qui è, che quanto quefti auttori trouauano /critto in nome di Plinio, attribuiuano al uccchio: il che fecero ancho $V$ incentio et) Antonino, confondendo amendue $i$ Tlinï in un folo : t (quel ch'è peggio)attribuirono ancho Lepiftole del giouane faritte a diverfi, a Plinio il wecchio, che fcrife chiftoria naturale. Il quale errore è stato comme/fo an. cho da alcuni Chronografi moderni., cio è da un certo Tedefco, c'ha publicato l'hiftorie de' tempi con le figure, (t) da quel che pie d'una volta ha dato in luce il Sopplimento delle croniche :i quali hanno d'un Pliniofolo fatto mentione. Ma che diremo noi, che il Pantheo ste $\int f 0$ in un'altra operetta, ch'eifa delle lodi di V crona, friue che Eufebio , o Girolamo ba intefo di Plinio il uecchio? (4) che lo chiama Comafoo, perche effo baueua ricche polfefioni nel territorio di Como? Ma fe apuntino tutte l'altre parole di San Girolamo contuengono a Plinio il.uecchio, non ui dourà effer contefa. Che effo foffe orator famofo, lo teAifica il Nipote, il qual dice che agitò caufe, et) (quel ch'impor ta piu) rompofe libri dottifsmi di R betorica. Ch'ei fofe grande hiftorico, lo dice pure ancha il medefimo Nipote, quando mette, ch'egli criueffe ifatti de'Romani dal fine d'Aufidio Baffo in $X X X I$ libri, e in uenti raccoglieffe le guerre, fatte co: Germani : oltra che Cornelio Tacito, (t) Suetonio Tranquillo citano Tlinio nell'biforia. Non negano coftoro, che Tlinio il
giouane foffe grande huomo, e friveffe 'hiftorie (Le quali ueramentc comincio a (criuere) ma non moftrano gia quali biftoris eghlfcriutjfe. Dibbiamo noi penfare, che San Girolamo, il quale bauessa lettogli fcritti di Plinio il uecchio (percioche egli alcune uolte lo cità lafciaffe di nominar lui nelle croniche d'Eufebio, (t) faceffe tanto honorata mention del giouane? il quale paragonato nello stiudio delle lettere al $Z$ io (come effo dice dife mede fimò nell'epiftole) riufcirebbe pigrifimo. Dice appreffo SanGirolamo, che dell'ingegno di Plinio $\sqrt{2}$ trowano aßaißime opere: il che per quanto $\sqrt{2}$ puo uedere, conuiene molto bene al uccchio: il quale friffe un libro del modo di lanciar dardi a cauallo: due della uita di Pomponio fecondo: /ei de gli studiofi, ne' quali for maua un perfitto oratore: wenti delle guerre di Lamagna: $X X X I$ dell biftorie dal fine d'Aufidio Ba/fo: l'biftoria natwrale (t) tanti altri commentari di cofe warie, come forive il Ni pote. Che quelle parole: MORI mentre ch'andaua a ueder Vcfuuio ; ui fiano state aggiunte; perche non fi poffono in al cun modo intender del giouane; io credo che non fia ne ancho da imaginarelelo, effendo cio troppo difficile, per non dire impoßibile. Per terzo teftimonio fi puo addurre lifteffo Plinio, il qua Le ne' titoli della fua biftoria naturale trentafitte uolte s'ba chiamato Comafoo; fecondo che fil legge in molti codici : (t) quefto è coftume ordinario de glifcrittori, di mettere il nome (t) la patria loro nella fronte delle loro opcre : onde percio c̀ detto titolo a tuendo, perche difende il Libro al fuo auttore: (t) de' tefti antichi io norine bo anchor weduto alcuno, che chiami Plinio Veronefe; (t) non è uerifimile (dice l'Alciato dottißimo) che gls antichi librai habbiano tutti congiurato in fauor di Como, con-
traVerana, $\sqrt{2}$ come uediamo hauer fatto molti moderni in fauor diV erona, contra Como. Da che dunque è nata quefta contefa? certo (per quel ch'iw eredo) non da altro in prima, che da quefto; cioè, che Plinio ul wecchio nella prefatione fua all'bi. foria naturale, chiama Catullo, che fuV eronefe, fuo conterraneo. Di qui Francefoo Petrarca dottißimo prefe occafione, di chiamar Plinio V eronefe : (t) a lui è stato fatto da' pofteri tanto bonore, che molti dotti da poi gli hanno acconfentito: ma pero in modo, che piis tofto hanno fatto torto al loro ingegno, che fausorito la verità. Gli friuttori uecchi, dell auttorità de'. quali Jopra tutto. Fi uale Mattbeo Risfo, fono Flaaio Biondo, Lorenzo V alla, (t) Nicolo Perotio, huomini fenza dubbio di grandi ßimó nome ne gli studi dette lettere : i quali, $\rho$ e moftrerò, Scrittori c'hino odet:
to Plinio of o chabbiano diverfamente fentito; o con fofifi, et) congettu: re, o cin argomenti poco forti babbiano. foftentato la mal con:cetta opinione; piu oltre non accaderà di $\beta$ putar, fe Plunio il uccchio 「arositato Comafoa. Il Biahdo chiama Plinio Veronefe nel. fettimo libro dell Italia illuftrata con qiefte parole. Со м о città antica mícina at Lago Lario, che dà effàè detto il Lago. ds Como; fu edificata, cami, crive Trago a da' Galli i. fieme con Stilano, Brefcia, (t) Verona. Hebbe quefta citta per puterna origine Plinio ono cittádino: il quale perche andò a stare a Verona, fus chiamato $V$ eronefe. Et accioche niuno penfl, chiei parli delgiouane, foggiugne: Il quale (criue, che Como et): Bergamo furono della stirpe de gle Orobï; con molte altre pas. role tratte dall'hiftoria izatural d'effo Plinio. Che Coms haueffe per fuo cittadino Plinio; è uero: che poi lhaver mutato. stanzaldo faceffe chsamar V erönefe; ueggafelo il Biondo :prsffo.
il quale non ha tanta forza la parola Conterraneo, che in tutto (t) per tutto penfi Plinio effere stato d'origine Veronefe. Con

Contra-il Valla. cofifatta fottigliezza quefto buomo dotto, hawendo moftrato la uera patria di Plinio, ba uoluto poi lufingare iV eronefi. Lo. renzo V alla nelle fue elegantie, facendo differentia fra Conciue, (4) Conterranco, dice: Conciuse è della medefima città, (t) Con terraneo della medefima terra, ciò̀ territorio : percioche è mag, giore la terra, che la cittù, ol'oppido; i cui habitatori on chiamati cittadini. Con pace del $V$ alla dottijßimo, io diro, ch'eglis. troppo ha riftretti i.fignificati di quei uocaboli; attefo che la città non ha prefo il nome dat circuito delle mura; ma dall' aduCourta detta. nanza de gli huomini. Concilia, cctusq́; hominum iurc fociati, quæ ciuitates appellantur, dice Marco Tullio nel fogno di Scipione: (t) Cefare ne' Commentari fcriue, cbe la città de gli Suizzeri è diuifa in piu cantoni. Si come Virgilio non nato in Mantowa, ma nel fuo contado, è detto. Mantouano: cofill fignificato di quefto nocabol Terra $\sqrt{2}$ sten. de piu largamente, che ad una città fola : come s'ha per l'aut. torità di Cicerone, addotta apunto dal Valla, che chiama terra la magna Grecia, cio è la Calabria.: Dubita nondimeno Lorenzo in che:modo Plinio chiami Catullo fuo conterraneo : ouero (dice) perch'ei fia della steffa diocefi, o della città di Verona: et) cofi nonfa certo Lorenzo, fe Plinio fia diV erona, o delV eronefe: ne uede di dir cofe fra loro contrarie, havendo detto che la Terra è maggior della città, (t) dell'oppido: adun que la Terra in quefto fignificato è differente dalla città $(t)$ dah loppido: in guifa che fecondo la proprietà di quella parola; Plinio non puo effer chiamato Veronefe, ma come ridicolofam mente
mente accenna Ruffo et) Pantheo, Polijellano piu tofto dalla ualle Polifella, ch'e nel contado diV erona: o allincontro Virgilio non potrà efer detto Mantouano, ma Piettolefe: il che mon s'è mai letto in alcuno. Tutto quefto è detto per moftrar, tbie dubbiofo et) non ficuro il parlar di Lorenzo V alla intorno acio, tt che fopra l'auttorità fua non è da far fondamento: il quale perche amendue i Pliny (com'ei dice) fon dettiV eronefi. per feguitar l'opinion del nolgo, o piu tofto del Perrarca; fa par tare impropriamente ('eloquentißimo et) dottifimo frittor Plis mio ; per non dir che gli faccia fare un folecifmo. Percioche era libero effo Plinio di poter chiamar Catullo fuo conciue, o citta dino; (t) non è da penfar ch'egli haueffe la mira a cofi fatte fot tigliezze, quando (come habbiam detto) coloro che fon nati in un medefimo territorio, fogliono chidmarfi d'una steffa patria. Soggiugne Mattheo Ruffo, che Plinio partendo VItalia; pone Como (t) Verona in diuerfe regioni: di maniera che per quefta parola conterraneo non fi puo comprenderc il luogo d'amendue. le città. Io bo detto, che quefto uocabol Terra contiene affai piu largo spatio, che coftoro non penfano, (t) che s'ha rißpette al luogo, doue fi trovia colui che parla. Percioche pote molto bene Plinio effendo in Roma, chiamare terra a ua tutta 'Italia Traßpadana, a imitation di Catullo, che chiamò fuoi tuttii Traßpadani in qued uerfo

Aut Tranfpadanus, ut meos quoque attingam: ne folamente l' Italia Traßpadana, ma auchor la Gallia CiJalpina, che propriamente è una terra ferrata dentro all' Atpi, all' Apennino, (t) a' liti de'V initiani, come difegna Strabone: Ma quefte divifioni delle terre non fon gia state fempre
offeruate a un modo da' Cofmograf:: per la qual cofa Plinio nel defcriuer l'Italia, dice di feguitar la diuijion d'Augufto. Wa che diremo, che quefto nocabol Terra s'eftende anchora alle prouincie? 2uindifi legge preffo Virgilio Terra Italia \& Terra Africa : (t) Plinio ste (fo di quefta parola bebbe co $\sqrt[f]{1}$ fut to penfiero, quando dife al principio del fettimo libro. Il mondo, le fue Terre, le genti, i mari, lifole, ti) be città nobili stan-

Como \& Verona fono d'una medefima prouincia: no in quefto modo." Et per quefto fra Como et) Verona è qual che congiuntione, quaindo la Voltolina è congiunta anchorà coll contado diV erona: la onde nel Prouincial della Corte di Roma, Como (t) Verona fon defcritte nella medefimà prouinicia d'Aquileia : $(t)$ fino al di d'hoggi iV efcoui d'amendue quefte città fono fuffraganei del Patriarca d'Aquileia: (t) la ragione di quefta prouincia non puo parer che fia stata introdotta da' Chriftiani, ma ordinata di quefo modo fin ne' tempi anti-: chi : attefo che i Padri della primitiua Cbiefa non ordinarono prouincic di nuouo, ne città piu degne; ma le lafciarono cofi; come stauano; (t) quelle cb'erano ornate dé facerdotipiu degni de' Gentili; furono da loro adorne de' maggiori prelati dellas. Chiefa Chriftiana : il che fi legge ne' Decreti con quefte parole: Le città e iluoghi, doue debbono effer capi i Primati, non fono state ordinate da' moderni ; ma molti tempi innanzi ta wenuta di CHRISTO etc. con molte parole, e in molti capitole. Potè dunque Plinio hauer ripetto a quefta diuisione antica, effendofi moftrato che Como et) V erona fon pofte nella medefisna prouincia , ch'è d'Aquileia. Me quella diuifion di Plinio, - pia tofto d'Augufto dell'Italia, crederò io che pius jia de gli ferittori, ch'a lor commodo partiuano le regioni, che per la

DELLA NOBILTA' DICOMO: $3 z$
uctità foffe tale diuife le giurifdittioni e imagiftrati. Et noi ue diamo che lifteffo Plinio non looferua, quando hauendo pofto in due diverfe regioni le città de Como tt) di Verona ; pone pos in quella medefima diVerona il Lago di Como: il che filegge nel capo X IX. del terzo libro. Ma che accade contraftar tan to fopra un fondarnento inflabile? mafsimamente efendo chiaro, che in alcuni effemplarifi legge non Conterraneo, ma Congerrone, che uol dire uno, co'l quale domeficamente confabuliamo; ilche non è punto ricufato da Fermolao Barbaro : ds maniera che ancho per quefta pärola uien me/fa in dubbio la ragione de'V eronefi. Nicolò Perotto poi, ch'è ilterzo auttoContra Nicold Perote. re, fopra il qual / ifonda grandemente Mattheo Ruffo, dicaco fif atte parole. Conterrancum inufitato uerbo Concis uem uocat ; Plinius enim Veronenfis fuit : cio è Chia ma con quefta parola Conterraneo, ch'e inufitata, un fuo con: ciue; percioche Plinio fu V eronefe. Interpreta il Perotto , che Conterraneo parola inufitata fignifichi conciue; perche Plinio fu Verone $e$, chiamando cio è Catullo V eronefe fuo conterraneo. Quefto è un fullogifmo, di cui la prima propofitione non è conceffa Plinio fu Veronefe:
Phinio chiama fuo conterraneo Catullo V eronefe :
Adunque Conterraneo fignifica Conciue.
Chi moue il Perotto, a dir che Plinio foffe V eronefe, altro, che quanto egli raccoglie da quefta parola, che cola chiama inufitan ta, quafi apena altri che Plinio Lbabbia ufata? Perche dun. que cofi precipitofamente ua egli con le mani (t) co' piedi nel parer del Petriarca, fe Conterraneo è parola inufitata, (t) fe la fua proprictà nonè co $\int$ icerta, ne ufurpata da glifcrittori, che per. $\boldsymbol{G} \ddot{y}$
cio doueffe il Petrarca affegnar Verona per fua patria a Plis nio? Ma (fia detto ion pace della fua dottrina) egli. Jenza dh cun fondainento di ragione, quafi liombre (come ad Appione. la patria d'Homero) cio gli babbiano riuelato , penfa che Plinio fiaV eronefe, (t) non infegna per cio, che cofa fignifichi Conter: raneo, fe non quanto l'interpreta per conciue:: onde conclude che per quefto effo Plinio fi faccia V eronefe te) non Comafco: Ei poßubile, che fe quefta parola Conterraneo è inufitata, o nuowa, - impropria, che Plinio foffe stato cofi ignorante, che s'egli era Ueronefe, non haue/fe faputo chiamar Catullo fuo conciue, ch'è parola ufitata (t) propria? Quefti fono ifondamenti, c'banno. itre auttori, de' quali coli grande stima fanno il Rulfo eil Pan theo: ne, ch'io fappia, banno auttorità d'alcun'altre ,fopra la quale foftentino le lor ragioni, fe gia non adduceffero Pio $S_{\epsilon \text { : }}$ condo : il quale nella prima parte dell' Afia a cap: XII chiama ì fenza addurre alcuna ragione, Plinio $V$ erone $f$, indotto for $f$ g dall auttorità del Petrarca. Ma la città di Como, oltra i. detti difopra, ha il teftimonio di molti altri dotti, et) di gran. de eruditione: i quali prouano Plinio effere stato Comafco. Hermolao Barbaro, correggendo Plinio, dice cof fatte parole. Non quod:Veronenfem fuiffe Plinium fulpicer, quiabfque dubio Nouocomenfis fuic, Tranqulto, Hie ronymó́; teltibus, fed quod ex eadem Italix parte fuerit: cioe. Non chio babbia foßpetto, che Plinio fia stata scaiterni $V$ eronefe, il qual fenza dubbıo fus Comafco, per teftimonio de moderni
chano detro Plinio ef fer Coma800. Tranquillo (t) di San Girolamo ; ma perche fu dilla medefi-. maparte d'ltatia. Giorgio Merula Aleffandrino neliterzo li-. bro dilla foa biftoria dice, che Como nobilifsins colonia de'

DELKA:NOBIETA DICOMO.
Romarin, è gravidemente illuftre per Cecilio poentefet per li dun Pliny: Angel Palitiana nella fue Mifcellance al rade. XLV III. foriue cof: Plinius fecundus Nouocomenfis in uolumi ne Hiltorix naturalis $(t) c$. Ne mi mone guel che dice il $R u f$. fo, cio è, chẹ'l Polutiano a cap. XIX. delle medrfime Nitijcellanee chiana Catulla rónserxaneo de' V eronefl: 'percioche quielle pax" vole fono dette dà Veronefi steßi; iquali neduto che it Politia-: nä bavesum emendato un'epigrammo di Catullo, Afctamarono che Angebo er a mennito dal cielo a interpretiar Catullo lor conterraneo: la quat paro!a ufata: da logo; er, a; da eßi. interpretata per Concive ; o compatriotp; il cbe effer vera ficomofee da queftos. che inello stoffo woblusme it Politiana sthiama Ptinia Camafco. ci quiffindggiungaio Raffael Regio, il quale in mino elegantif-1 fimo libretto feriffe contra Mattheo Ruffo :Bernardino Corios. che mellap primatiparte delle Jue biftonie, dice she Coma è illuftre, per amenduce ì Pliny : Helia Capriolo Bref Giduno, che intornio an. quefta fi fatta quefione compofe un'operetta; (t) effo, edil Regio impugnano, che Plinio il uecchio foffe Comasco:: Andrea Alciato tanto dotto, che nel quarto libro delle fue Diffuntioni al primo capitolo, (t) altrowe forine: coutra il Ruffo e il Pantheo fopra quefo : Pandolfo Collenucsio; cbe ri/ponde a gli argomente di quefta parola Conterraneo nel libro contra Nicolo Leoniceno: (t) un uecchio Cronifta, che fritto dal principio del mondo fino a' Juoi tempi ana cronica con le figure a tutte le città, a tutti i Pontefiai, (t) at tutii Signorinupremi:

 Le il Saraina nel giardine, c'hora è del nobitifime et) walorafof $\begin{gathered}\text { nio } \\ \text { ne. }\end{gathered}$
fimo Signor Conte Francefor Nogarola: bexche il molto dotio (t) accurato frate Onofrio Rumuino dica nel cantado di Vierona; et primsa di loro il Pantbeo dife. siella Chieficciuola di San Biagio: la quale infcrittione non è fondàmento punto ftabile à prowar Plinio Veronefe. QuattronututoriV eronef, induftrio. $f i ;$ tt diligenti regiftraxp quefo epicuffio, (t) tuttiquattro hain no le piu importanti parole per quefia contefa, differentemente foritte. Gio. Antonio Pameheo mellda prima jiornata delle Jue cAnnotationi dice che fatin quefta manicra: $P_{\text {LIN IV }} \mathrm{S}$ SECVNDVS AVGVR PATRI MATRIMARCELLAE TESTAMENTO FIERIIOSSIT: H OOG giugie, she la uecchiezza ha confurnato in quedle taüola, don'e Cepitafio: sil nome utel Padte di Plinio. . Ateffendro. Benveditti medico $V$ eronefe; (t) coetaneo del Pantheo, come quegli che. dedico l'opera dilui, nell'epifola che fa at' fuoi cittadini inmanz allvoiforicriatural di Plivio; da lus emenduct ;la pòne insique-, formiodo.

Inivs
Cundrs
cAvGVR
Retviai
RI
ERipatri
Maematri

- Marcellaz
T. Fif.

Wa Torello Saraimat nel librajuo doll anticbital di. Verona;di .ce che lingrittione sta diftefa precijamente con quefe parole $\mathcal{P l}_{\text {I- }}$

DELLATMBLTAMDICOMO.
PLINEVSSACVNDVAVGMARCIVIAB MAR CIELDAR MANTEI, POSEERF PATRIAE MATRIMARCEIFAE.T. TH la qual fruede apertamente effere stacia pin tofto imaginata per dichiarar quelle note trovibe, che fedelmente decrittais. Whimamente Frats Onnfio P'änoviso gravade (t) curiofo inneffigator dell' antichita sel fuo commentari Joprà il. fecondo libro de' Fafti, la regis. fracale.
C.P-INIV-

- NDv:-
- AVG。
- RciviaE--
- Cellae--
- R 1
- ERRIMATRI.
$-\operatorname{CHE}_{\mathrm{q}} \mathrm{MATRI}$ -
- Marcellae
T.F.I.

Coloro che con diligentice awertirano anna per mina tutte le parole, (4) le note di quefte quattro infcrittioni, cof 2 piontalmente cauece da' libri di quellis auttori ; non pur uedranno efferus dif* ferentia di note, ma ancho di parole: il che non pur Je non da re a chi legge dafofpettare : tt) in caufa tale è da aucertire fempre con duligentu, che ne ancho unia not a poffa pregiudicare al le ragioni di chi quefti fondioncenti adduce. Et non $\sqrt{\sigma}$ io uedere in che modo poffa prouar quefo epitaffio, che Plinio foffe Veronefe, quando ne ancho wi $\int i$ puo apertainente comprendere it nome di Plinio . Ma dato che pure ui fa ; fogue quefta con
clufione, che Plinio fla Ve ronefe? : Nel Domo di Milano è un antico epitaffio di Plinio Cecilio, che friwedrà piu a baffo; fegue egliper quefto; che Plinio Cecilio foffe Milanefe te) non Co mafco? Oltra dicio, cofi breve et) cofi nuda infrittione conwerrà a. Plinio buomo di tanta' dignità et) auttorstà? ch'effercito con tanto honore $i$ gradi della militia a cauallo? che con fomma integrità amminiftrò splendidijime eti) continue procurationi? che fu general dell'armata a Mifcno? tt) che (come dice Gellio) fu stimato il maggior dotto delletà fua, (t) fu ornato di molta gratia d'ingegno, (t) di dignità grande? A gli huomini di tanto ualore non ufauano gli antichi di porre i nomi cofi nudi, $(t)$ )enza mentouare igradi et) gli.honori confegui. ti, come fi uedrà piu a balfo per-gli epieaffi di Tlinio il giouane, di Fabato, (t) d'altri: di manicra che co $\mathfrak{l}$-tronca infcrittione non rißponde alla dignità dell' Huftre Plenio il uccchio. Ma che diremo, che nella uita di lui firitta dal Nipote, non fi legge, ch'eifoffe Augure, comsè è in quefto titolo? De gli altri epitaffi, che fono in Verona, i quali prouano in quella città effere stata la famiglia de' Secondi; ia in quefta contefa non tengo cura: : sperche di quefti ue n'ha ancho molti in Cono, che non accade regiftrargli; perche non fanno a propofito; come per che io bo prouato; che T'linio era della famiglia de' Plinÿ̈. Scriue il Tantheo d'haner trouato un'epitaffio di Vaberia Seconda in Verona, (t) cheeffa fo froliuola di Plinio. Che cio babbia trouato concedo: ma ch'ella foffe figituola di Plinio, ncyo: non bauendo io (ne forfe egli) mai trouato che Plinio haweffe figliuoli: il che fipao creder da quefto, cb'ei s'adotto per heinio non
uulh.
uigliuolo Plunio Cecilio nato della forella. Non contenti il. Tantbeo; ie il Ruffe divoler Pinsio il necthio per loro ; uoglio. mo ancho Plixio il giomane, dicende onfeme con Nicolo Perot 20, ch'ei fu Veronefe : perche in cért fuarepitola frime quefte parole: $A$ N NOTRI VERONESI: il cha non uegrone denotar pin tofto amicitia ; of familierità a opatrocinio, che patria. Ancha i Fermani potranno dire a. queta modo, ch'ei foffe il loto: pench'ci dice in una epiftala i Sabino: O B I I GA a' Fermani tuoit, opies tofto noftri, la fede mia : il qual modo di dire (come meglis dice piv a baffo la Alciato) è molto ufato, per moftrar beniwolentia, tt) amorewolezza werfo alcuno; ben. che il 'Pantheo nell'operetta delle lodi diVerona, dice, che Plinio il giouane hebbe per fua patria Como: ma che per uirtu dell' adostione, (t) per La cafata de' Secondi potrebbe dir $\sqrt{2} V_{e}$. ronefe. 'Ma. fentiof Iolträ tarti fondamenti di ragioni, te) d'aut torità quel che ne dica. '. Alciato con quefte parole medefime.
Chiara caface (dice egli) wher livio. Cecilio fu figlinolo adottivo. di Plinio il wecihio, di cui fu nipote per la forella, (t) fu Co. mafco :'percioche egli nethe fue epiftole lo dice tanto apertamen. Alcito pro
 te, che non puo dirfegli in contraria. Hora in che modo è uerifimile, che Tlinio marritaffe ba forella a un Comafco fuor della
 rbiaro, che Cecilio fu berede de gliffindi, (t) de' beni del Z io: © ) il medefimo raccontu molte fue polfefioni nel cont ado di Como, - in quel di Verona niuna: ©t) pure è credibile, che fe il fuo Z ia materno faffeftato Veronefe; haurebbe hauuto nellit patria fua beni fabbili da lafiarne berede ilnipote. Oltra dicio Tli. sio medefonso nell hiftoria naturale, fatta mentione di Como, deligentemente riferijce Lorigine di quella città a gle Orobÿ. 2 R

## 38

LIBRO~PRIMO: :
in effoper gli auttori Grecifofa ronofere ancho piu diligente az Catone; come ciafcuno è jolito di' fare trattiando della parriat fua. Allincontro con ion femplice parola, nominandola folis mente; fa mextion diverona, come quella che non gli: appar-teneua nulla. Aggiugni the tutti itefti antichi fanno fede per Li Comafohi : ne è uerijineite che ilibrai di quei tempi cof.con:giuraffero tutti a fanor' de' Comafohi, 'come noi uediamo glis. Stampatori moderni bawer fatto per liverone $\sqrt[l]{i}$ : 4 certo $i v i$ nitianii fanno per li Viniciani. Ma fece bene il contratio Hermolao, huomo d'incomparabel giudicio; il quale fenza dubbio. tenne che la fententia s'bameffe à dar contra i. Weronefl fuoi.: Ne mi mouono gli argomenti del Pantheo (4) delle parti; cioc che Plinio chiami Catullo fuo Conterraneo; che la famiglia do Secondi fia in Verona; et che preffotoro fraiun titolo ginafo
= nei chi fixда. fotto nome di Plinio : percioctse Contexraneiy you quelli, obe for d'una medef ima prouincix, (t) Jotto wnimede iono mandytrats a Per la qual cofa tuitii Trafadianietano fra loro conierras nei ; a' quali rendevia ragione un medelimo Proconfolo, cams moftrano Salluftio nel Catil. et) Donato nella nita di Virgiliod cofl effo Cecitio bora dice che i Padouani gli fon uicini, bora. chiama fuoi: Uceronef, (t) Lorai Brefciani:" Cof Martiale ctiarna fualla Spagna, "t Claudidno fuo il"Nilo. Ma quel che $f$ dice della famiglia de' Secondi; èrofa da far ridere :peri croche Plinio è nome uero della famiglia te della gente; $(t)$ non Sctơndo:il che io to diffuffermamente trattato nette $D i=$ ßuntioni. Che per altro norie ectità alcuna'; dowènon fano. moltißime infcrittioni, de' Secondi. Ma quel che trouatio finalmente d'un faffo, doue è fcritto il nome Plinius; ho inte $\wp$ da molts

DELLA NOBILTARDICCOMO,
molti che leprisie tettere fonainital modo tonfunate "cheizor fopur iptender bene, fedica Plinius;, o Caninius, o Lici nius; © Áfinius;, o Cominius; a dtri fomili. Finqui CAlciato.: A quefte tante (t) tante ragioni io non po(fo muncar. d'aggivgnere anchora due fottili consfederationi; le quali, fe del. coutto non prouario, atheno confermuno quanto a fawor dellas città di Como; s' $\subset$ detto ; (t) . Ono state confiderate dal dott ijis mo M: Francefca Cigalino. Sariue Plinia Cecilio in una epis fiolaia F ermo', cbe da picciolofin fuo compagno in Como, que-: freparole. TV S E 1 della mia patriue, (t) miso condifcepolo, (4) findai' primis annsi habbiaiso habitato in una mede/inna cafo. Tuo padre fu mico dimia madre, del nsio Zio materno; (t) ancho mio sper quanto comparto la diverfità dell'età. Mentreiche dunque Plinio Cecilio era da picciolo in Como; il padre di Fermo hebbe abmicitia con la madre et co'l Zio di lui: La qual confideratione induce a credere, che la madre, e il $Z$ io dilui allhora faffero in Camo et) da Como, che fe Cecilio era Comafoo, doneua anchor effer tale la madre, e il fratel d'effa. cilppreffo dice efo. Cecilio in una epiftola a Fabato padre del fuocera fuo, nel fottiono libro; ch': E Gix l baneua offerto a Co relia matrona Comajca, delle poffefsioni, ch'effo hauewaial La: go di. Como; quella quantità eit.parte; ch'ella haueffe uoluto; eccetto però che dèlle poffefioni materne et) pàterne, ch'egle non Lepoteua cedere. Quando eidice delle poffefioni MaterN E ; chidirià che quefte non fiano i fondi dotali, o horeditari della madre? ©) la madre da chi altri hamena hauuto la dote: - "hicredica; che dal padre, o dal fratello Plinio?' Hor fe \&ßi. foffero stati Veronefi, come puo efere, che nominando $H \ddot{y}$

## LIB:RO:PIMO

Plinid il giomane le poffefioni difua $Z$ io nel. Comafoo, non fai; ceffe almen qualche wolta mientione d'baucre hauuto qualcha. stubile inel Veroneff? Tutto quefto bafii hauer detto finqui intorno a quefta honorata quefione; non gia per far mai alcurs pregiudicio alla nobilijSima città di Verona; la cui grandezzem (t) dignità non ba bijogno delle lodi, ne de ghi. ©rittoria altruis majolamente per addur Le ragioni, cha in quefta constefa la cirtà di Comio. Ora dell'opere di Plinio il wicchio; c'bo detto. di oppra effere state foriste da lui; non fitroua hoggialero che $\square$ Plinio \&
fuo ualore. nondimeno sha gran cognitione dicofeiaftronomiche, di paef $z_{z}$ diftit, (t) di nomi di città; dipiante, dimedicinc, (t) dimnu-. merabili fecreti di Natura. Di quefta biftoria diffeil dottifermo Alciato effer tanta la dilettationes, et) 'utulità, che con effa Sta la lingua Latina, (t) la cientia di tutte Larti © f) facoltà: (t) che seffa per ingiurria de' cempi andaffe a terra; ancho la lingua Latina perirebbe: cofa che a niuno altro auttor folo poo trebbe (com'egli dice) intervenire. Nipote di quefio Plinio per
 ${ }_{\text {doctio frob }}$ L 1 O Secondo, nato di Lucio Cecilio. Coftui in età di diciotto anni, rimafo berede del Z io ; ©t) padre adottiwo; fuilterzo lume della fua patria Como : nella qual nacque lottano anno dellimperio di Neronc. Chiamato in Roma dal Zio, attefe con tanto ferwore alle lettere, (t) maßimamente a gli studi delDeloquentia fotto Marco Fabio Quintiliano, che di XIX anni arringo publicamente. Hebbe gradi e) dignità non poche, fecondo che $\sqrt{1}$ puo wedere per linforittioni pofte, dowe di lui $\sqrt{\boldsymbol{z}}$ parla fra gli huomini di guerra. Dedicò una libreria in Como

DELLA NOBILTA DI COMO: 6i
al benificio publico, $(t)$ lafcio buone entrate a quella Republica;. per alleware i nobili figliwoli poweri: it che fece ancbo in Milas no (t) altroue: (t) lo potè fare, come colui, ch'era ricchißimo, *) Fucce $\iint 0$ a molte heredità del padre (t) della madre, del zio. di Sabina, di Pomponia Galla, ti) di Pompeo. Saturnino. . Coftui to lafcio per teftarmento berede infieme con Caluijio Camafco di tucta la fua facoltà : onde Cecilio fi sforzò di perfuade re a Catuifio, che con ''effempio di lui, noleffe lafciar la quarta. parte dell' beredità alla Republica di Como. Donò efo Cecilio. molto liberalmente a Romatio Fermo Comafco Decurione treLiberalita
di Plinio di Plinio Co cento mila nummi ; accioche haueffe tanto d'entrata, che potef cilio. feefer del numero de' Cawallieri. Andato alla patria, (t) ue. duto che non w'era alcun maeftro dif cola; confortò $i$ fuoi municipi, che ne conduce (fero uno ; tt) effo promife di pagare il terzo. del falario del fuo. Dowendo $f$ muritare la figliuola di Quinti. liano fuo maeftro a Nonio Celere; egli te aggiunfe del fuo allos dote, c'haueua, cinquanta mila nummi. Efferdo stata fatta dal fuo liberto una uendita di alcuni terreni a Corelia matrona bonorata, per prezzo di fettecento mila, $t$ () gridando di cio $F \mathrm{Fa}$ bato padre del fuo fuocero, percioche $\sqrt{\text { o potewano usender noue- }}$ cento mila ; egliper rifpetto dell antica amicitia; l'appronò per. ben fatta. Diede a Caluinia, perche $\sqrt{2}$ maritaffe cento mila nummi : (4) dubitando ella d'accettar l' hereditci di fuo padre; rijpetto a' debiti; le ne rimife tutti. Edificò de' fuoi denari un tempio a Città ds Caftello preffo il Teuere, (t) celebrò la dedication d'effo con un banchetto. Dono alla fua balia una pofefisone di conto mila nummi. Uso molti altri atti di liberalicos (t) di magnificentia grande; (t) nondimeno diceusa che quei
6. . 1 LIRO:PRMO
pochi beni che gli erano rimafti, gli erano una dignita' fontui:$\underset{\text { moplie dia }}{\text { calpunia }}$ : Hebbe per moglie Calpurnia , nipote di Calpurnio Faba-. ${ }_{\text {plinio }}$ mogit lio. to, arnata d'ottini coftumi (t) lettere; la quale molto liassaua.. Coftei leggeua e imparaua le compofitioni difuo marito, (t) l'an, daua a udire, quando egli araua publicamente. N'bebibe ancho un'altra : ma di niuna.generò fogliuoli. Compofe in wolixme dell'orationi, ch'ei recito: Le quali da Martiano Capells. molto fon commendate. Di quattordici anni fcriffe in Greco. una tragedia : fece un uolume d'beridecafillabi: fcriffe wer. f he-: roici $(t)$ elegi : (t) con: Leffempio del zio, conincio un'biftoria. Lafcio noue libri d'epiftole fritte à diverre molto accur atamen$t e,(t)$ uno di quelle che friueus a Traiaino con le rißpofte, $(t)$ un panegirico al medefins; 'le qualitutte' rapprefentanio una nobile imagine dell' animo di lui. Hebbe oltra quefti la città, di. Como Caninio Ruffo, amico di Plinio Cecilio, (4) huomo dimolta dottxina (t) d'acuto ingegno: il quale cominciò a crivere in werfi Grecila guerra, che fece. Traiano in. Dacia. Caftui hebbe una willa nel borgo di Vico, alla riua del Lago di Como; doue è hoggi sl monafterio de gli Humiliati:(t). Lafcio denari a' cittadini Comafchi; accioche fra loro ogni anna fifaceffero un banchetto : ilche fimilmente fitrousa fcritto, in un pezzo di marmo hauer fatto Caninis Viatore, et) Caninio Euprepesche lafciarono per cio mille feftertÿ̈. P. A T т I. ciciano. ilo Setticiano Grammatico Lativo fiorit fimil-. mente re gli antichi tempi in Como: il quale lasciata berede la Republica della fua patria ditutta la Jua facoltà; meritò per decreto publico gli ornamenti del Decurionato; come fi uede per unu bafe di marmo, ch'è nella chiefa di San Fedele con. quefta infcrittione.
P. Atilil.p. F. ovf. SEPTICIANI GRAMZ MAT. LATINI CVI ORD. COMENS. ORNA: MENTA DECVR. DECREVIT QVIVNIVERSAM SVBStantiam SVAM ad remplbi PERTINEREVOLVIT. Netideftro lato di quefta medefima baje filegge anchora que. fo diftico dolcifimo et) d'anticai Joauità.

Morborum uitia; \& uitx mala maxima fugi, Nunc carco pœonis, pace fruor placida.
Ne punto meno elegante è quello epitaffio, che fi legge prefo la Cbiefa dell' Afcenfione in Como, in memoria di L. A L - Alfilino. maro FiO MARCELLINO Comafco, oratote, 也) anocato del Collegio de' Denidrofori. Qual foffe quefto collegio, io non bo anchora ottimamente per ryoluto, L' Alciato nel commentario de. V erborum Gignificatione, dice che a Dendrofori sella militia erano quelli, che tagliawano te legne, it Pardeual no : $\sqrt{2}$ comse il collegio de' Fabriera quello, ch'attendeua a spegner glincendi : 'quel de' Centonarï ; ch'effercitaua gli artific $\ddot{y}$ uili : de' qualk artificÿ, o miftieri moltifon nominati nella leg. ge fin. de iure ins. Mat pare che a cio repugni effo Alciato nel libro Pretermifforum, dowe di/puta can $M$. Benedetto Giouio dottißimo, et) (come dice egla) peritißimo di tre lingue, Hibraica, Greca, tt) Liatina, che cofa foffe il Collegio de' Fabria de' Centonarÿ, (t) de' Dendrofori nella militia: (t) dice che Martiano auttor dellà legge, nel titolo qual fia de' colleg̈̈ ille'citi, net libro XXXXVII del Digefto; commette : $a^{\prime}$ Go. wernatori delle prouincie, clbe non laftino a' -oldati hauar collegy, in campo : di maniera che per uigor d! quefa legge nonfa,

## LIBRO PRIMO

come ui poteffero effer quefti colleg̈̈ . . Dice poi, che $i$ Dendrofoi ri sinterdewano quelli, che tagliauano (t) pertausano le legne. SMa quefti uol Servio (t) altri, che foffero (t) fiano chiamati Caloni. Et fe pur sintendono i capi di quefti Caloni ; rißpondo che confiderata l'etimologia del nome, che denota Portator d'al bero; cio non puo stare: poi che altro è partar l'albero, olele. gne ; (t) altro è effer capo di color che le portano. Wiori Li:Alflo, Marcellino fúl primo fior delletà fua, $(4)$ da Reftituto fuo padre gli fupopta la fepoltura di marmo bianchijimo con queftaincrittione.

MAEMORIAE
L. Alfilef. ovf. marcelilini. Vi. Vir. AVG. PATRONI COLLEGI DENDROPHOROR. Comens.in primo aetatisflore prae Rept. ALfivS Restitvivs pater miserRIMVS ET SIBI.

Plinio Vale riano medi c.) Coma. ICO.

Non minor gloria di tutti gli altri recò alla fua patria Como C.plinio valeriano Medico; il quale bebbetanto ingegno, che giowanetto, olera l'altre artiliberali, effercito in età di X X 1 anni la medicina: ma wenuto a morte, $\sqrt{\text { chernis }}$ del tutto la speranza, che dilui i Comaschi havenano conceputo. Trouali hoggi un'opera di medicina.sotto nome di Pliniojla qua Le uien creduto da molti, che foffe di coftui. Vedefi nella Chiefa diSan Prouino in Como la fua fepoltura con queftainfcrittione.

$$
\mathcal{D} .
$$

M.
C. Pilinif valerianimedici Qyivixit ANN. XXII. M. VI. D. V. PARENTES. 2. .on trowo de' tempi antichi alcun'. altra buomo Comafco

DELLA NOBILTA RI COMO.
famofo in lettere, fuor che wes certo GRAM M A. IC'O fem za nome : il quale congetturo, che foffc digran fama. Dicofuifa mentione Giouanni Ale(fandrino per Jopranome Solo: medico, (t) Sofifta, ne' Comamentari fcritti Sopra l' Epidemic d'Hipocrate : dowe raccontando gli effempi d'alcuni, che mori. rono di dolore; fa mentione di quefto Grammutico da Como: Cofui ueduco àbbruciar la fua libreria, nella quale oltrai molti libri, haucuia ancho L'opere et) fatiche fue; $\sqrt{i}$ Lewò pritina in colera, (t) poi ne prefe tanto dolore, che perduto il $\int 0 n n o$, (t) foprafatto dalla febre; in un fubito uenne a morte. Dopo lui non fo che fia stato in Como alcun'alero di quei tempi, c'bauef. fe nomie di gran litterato, per lo spatio di quattrocento anomi: per cioche mancato il frorito sitato de' Romani, (t) trauagliata ll talia da tante fciagure, (t) calamità di guerre, per la nenuta velle nationi strane; 2 perderono in tutto in quei fecoli infamigli studi delle buone difcipline. V'bebbe nondimeno.poi un'AVTTOR : Jenza' nome Comafco; il quale fcriffe rozamente in uerfoeffametro la suerra, che fecero i Milanefi co' Coma/chi, per conichazinila morte di Landolfo da Carcano falfo Vefcouo di Como: dia che ne fegui in termine di fette anni la ruina di quefta città, l'ain no MCXXV II. In queft'opera non fi puo confiderare altro che la werità dell'hiftoria, (t) l'ordine, colpa di quei fecoli infelici, ne' quali era eftinta ogni elegantia. Scriffe anchora in profa Latina la cagione di quella medefima guerra : doue $\sqrt{8}$ leggono molti particolari, de' quali non hanno hauuto contezza alcuni hiftorici moderni. In quefta infelicitì medefima cadde un certo $\mathcal{B}_{\text {RVNAM O ND O Comafco in quei medefimi }}^{\substack{\text { Branamon- } \\ \text { do } \\ \text { coma }}}$ tempi : il quale cacciato della fua patria da' Milanefi; fi ritirò ${ }^{\text {so }}$ posa.
in V. oltolina, a unt cerra chiamata IVontagna : doue, in prò
 sui : (tt dal luogo chiamo quefta opers fua Montano. Sfar. zoßi in amendue queftemaniore di dire, d'efprimer le fententie medefine, a imitatione di Proßpero Aquitanico; ma con pios rozo stile: il qual nondimeno, confiderato loistato, in cbe fo nowanano all bor a le buone lettere; è degno di marauiglia (t)
 frrife delle
 la Chicla Romana. me idella Chiefa Romana: dat quale frate Guajparri. Mantousaso dell'ordine minore, in un'opera forista da lui del nedefi*eo Joggetto con piu lunga warratione; confelfa hawer totso mol. te cofe. Fulanno M X CV chiaro perla dottrina (t) rellio Manegldo gionfua MANEGALDO da Menagio, terra del Laga $\underset{\text { gia. Mena- }}{ }$ ria. di Como; del quale parlerò nel fecondo libro. Tromafiperiuno epitaffio in merfi effametri et pentametri, ch'è in Cbieja ds. San feliciang Sala . Francefco a Como, che gran dottor dileggi fue FeiliciaNo S A la di antica (t) bonorata famiglia, 'il quale moris l'anno del Signor MCCCXCI: manon fo gia, che dilui fia rimafta alcuna opera in fcritto, fe bene per l'epitaffio s'ba cognitione, ch'ei fu la gloria t) lo splendor delle leggi. Et gia suono soop piu di cento anni a dietro fitroua, che fu BVONO S TOPr pani.

P A N I frate di Santo Agoftino, dottißimo (t) litteratijimo in Como : il quale frriffe un uolume di Sermoni Dominicali per tutto lavno : doue fra l'altre cofe difputa effer denfo quel fupremo globo, che piu ueloce di tutti gera in X X I II I hore; (t) cio rißetto alla ripercußione dclla luce del fuperior globo empireo : il che Je non foffe (dice egli) non Jarebbe mai notte in terra,

DELEA•NOBILTA DFCOMO.
sha perpetvo giorno. Scriffe ancho un Commentario - opra ilit bride gli animalis d'Ariftotete: Sotto Gio. Galeazzo Vifconti
 RAIMONDI gantifbumo Comafoo, (t) dottor dileggids fomma lode nello studia di Pauia, doue Leffe publicamente fino alla norte di quel Duca : ©t poi andà a leggere a Padoua, do we inori, (t) fu fepalta nzella Cbiefa di Santa Ginfina. Scriffe uns libro di Configli, a (come dicono) Réponfi in iure, ch'e in grandifima riputatione (t) auttoritai preffo tuttiilegifi, $(t)$ maffomamente prefo il Senato di Milano. Lafcio anchora al cuni fooi Commentari di legge molio ladati, (t) maßimancente mell interpretare i luoghipimo 0 curi : di neaniera che $f e$ n'ucquifto nome di Doktor fottile. Ne diminor lode fu CODEO D I Codeo di SAN BENEDETTO ; fmilmente dotror díleggi, nato in deroo. Como di nobilfamiglia: if quale publicamente leffe in Bafilea. con grandijimo conear(o: th) fm tanto eloquente, che orava als, limproniga con motto stupor di chilo fentiua.. Scrifialcune. Eviarrationi, o Commentari diloggi, con altre operette', fopria. ifini delle doti ©t) Joprai la prattica Papienfe. M A R c O $\begin{gathered}\text { Marro An- } \\ \text { tonio Cala- }\end{gathered}$ ANTONIO CASANOV A nato in Rama di padre Co, noua posta. ma/co, attefe con tonto studio alle lectere bumane, (t) maßimamente alla poefia, che con ragione è da effer pofto nel nume. ro de' buoni poeti. Coftuifcrife in werfi de' farmofi Confoli Romani, (t) de gl'Imperatorifino a' funi tempi, (t) dedico ''opera. a Papa Leone Decimo. Dicono anchora ; che ferife altre open: re; le quali, reftarono fepolte in mano de gli, heredi. Fu oltra di cio in molto credito in quei tempinin Rama P AOLO G.I O- paolo Gefioo Y IO da Como V efcoino di Necerta, filofofe, medice, e bifto- jai. Nocol $\ddot{y}$
rico da effer paragonato con gli antichi: il quate fu caro a mol:ti Pontefici, all' Inaperator Carlo Quinto, tt a molti Re, olera. i Principi minori. Da' dotti è weramennte fino a qui tanso cono: fciuto, che non u'ba natione alcona, la qual non habbia nellaGua lingua traßportato l'opere, o almeno Chiforie ditui. Heb-. be per . dono di natura fin nella fanciullexìa, ingegno maraini.gliofos (t) acuto: (4) troinandofi fra gli folari della. Jua età; folema fempre in qualche libro difegnar con la penna alcuna: guerra, e in particolare quella di Troia: la qual cofa era coni fommo piacere weduta da' fuoi condifeepoli. Quefto pare a me, che foffe cerco indicio di quel, che fi uede effere stato da lui diligentemente oferuato nell hiftorie; nelle quali non altramente: che una pittura, ci mettc invanzia gli occhi l'mprefe. fatte. eAndo giouanetto a studio" a Padia: doue havendo attefo al.: $l$ larti liberali, , $t$ alla medicina; fu in quella prufisione adotcorato. Con queffe haveua conginoto Lornamento delle belle. Lettere bimane, (4) Pelegantia dillo ftile: di maniera che trasferitof in Roma, con la commodita che gli wenne conceffa d'efFor benifimo informato de' negotÿ de' Principi, de' configlife. creti, (t) dell imprefe diguerra; ; i mife a foriver l'hiftoria wni werfal de' suoi tempi : nella quale ion Jolamente quel che fucceffe in Italia, (t) frai Chriftiani ; ma anchora con molta $i f a$. condia (t) diligentia abbraccia in parecchi libritutto quel, che fegui di notabile quafi in tutto il mondo, (t) fra le genti (t) Le mationi Barbare: 'in guifa che chi norrà confiderare le de.. frittioni de' luoght, i nomi de' capitani, i con/jgli de' Principi, la piena, (t) curiofa narratione de' fatti d' arme, rap.: prefentatasi, coms in una tauola dipinta., innanei a.gls occhi,

DELEA NOBIETA DI COMO: 6er
occhi, gli efferciti de ghImperatori, le orationi tanto óblique, quance dirette, i uocaboli Latini accommodati alle cofe, con la warcetà d'e $\beta$ ßi, i nomi de' paef $i(t)$ delle terre antichi (t) moderni, e il perpetuo tenor del fuo felicijumo file; giudicherà di non. mi poter defiderar cofa alcuna Per la qual cofa Papa Leon decimo, tixatofela in corte, ne leffe un libro intero, prefenti i (ardinali, (t) gli Ambaciatori de' Principi con alta et) chiara noce fenza intermißione : $t$ ) poi confeßso apertamente, come colui ii ibiera dotiißimo, di non bauer weduto dopo Tito Liuio alcuna hiftoria piu elegante, ne piu copiofamente fritta di quella: (t) cofi in quel poco di tempo che foprauife ; lhebbe molto caro. AHorto Leone, fu anchora grato a Papa Adriano fefto, che uolentieri gli conce/fe un canonicato nella Chiefa catbedral di. Como, ch'era uacato: (t) cio a fine che gle deffe nell' hiftoria luo go honorato. Dopo luifu cof amato da Clemente Settim o, di cui era stato molto famisiare, mentre ch'ei fu Cardinale, che lo wolle fra $i$ fuoi pius cart, (t) fra quelli, che non a parole, ma in effetto fedeuano a tauola con lui. Efo le creò $V$ efono di Nocera, e in proceffo di tempo lo carico di motri bonor ati doni. Andato a Napoli a far rimerentia a Carlo Quinto lmperatore; da lui riporto oltra i doni, piena informatione di coja dhiftoric, che di fua boccat imperatore medefimo finceramenre gli raccontò : et dopo quefto hebbe priuilegi ampifimi di dignità , fecondo che fogliono conccder gblmperatori a' lor bencmeriti. Vltimamente fdegnato che Papa Paolo terzo, a cui nondimeno fu graso', noon gli bauefe noluto concedere il $V$ efcowado di Como, ti) cambiarglielo con quel di Nocera, dopo c'beb be $X X X V$ II anmi.spefi in corte di Roma; fi ritirò a Fio-
renza : doue fino alla morte fu ben trattato; ; (t) honoratainess $t e$ fauorito (t) amato dal S. Cofmo Duca di quella città. . $\varepsilon_{t}$ cio parue che foffe ueramente woler manifcfto di Dio, accioabe quella hiftoria, che da lui con lieto augurio fotto il fauor di Pa-pa Leone era stata cominciata in cafa de' Medici, che fu fem. pre un famofo ricetta di tutte l'arti migliori; nella medefina cafa uigilata, riceueffe lultimia mano diperfettione. Scriffe a redal Giowi. de' Turchi (t) de' loro Imperatori : (t) a inftantia del Cardinal, Lodouico Borbone, compofe un libro de' pefci Romani :nel qua-. Le con grande ingegno et) dottrina $\sqrt{2}$ sforzia di dare i mocabolis moderni a gli antichi,olera la natura, iluogni natali, ifapori, le conditure, et) le medicine de'pefci, che da lui con feconda. ue. na di dire fon raccontate. Fece i Commentari della Ma/couia , regione di Scithia a nor poco diansi incognita; t con lefJempio di Tolomeo, u'aggiunse la tauola della corografia. Scriffe gli Elogi de gli huomini famofi in lcttere e in armi; le $\sqrt{2}$ te de'V iconti, Duchi di Milano, con quella di Sforza da Cotignota gran Capitano di guerra; quella di Leon decimo; d'Adrian $\int e f t o$; del Cardinal Colonna; d'Alfonfo Duca di Ferrara; delgran Capitano Confaluo Ferrando; del Marchefe di Pefcara; un Dialogo d'imprefe militari (t) amorofe; de gli huomini tet) delle donne, che fioriuano all età fua(la qual ope ra come che io non habbia mai ueduta, è da M. Benedetto fuo. fratello citata, (t) da lui ste $\int \mathrm{fo}$ ricordata nella nita d'Andrea *3arone fra gli huomini di lettere) (t) La deforittione del Lago di Como con la tauola della corografia i it. Inalmante luniwent. fale biftoria de' Juoi tempi . Fiori in quefo mezo im Como frat.

DELEANOBILTA'DICOMO. 7t
m: PROTASIO PORRO dell' ordin minore di San Proufin. Francefce: il quale effendo stato adottorato folennemente in theologia nello studio ds Parigi ; riu/ci grande (t) famofo predi catore. Alla fua motta dottrina acquiftata con perpetuifudion ri, haveua aggiunto gran cognitione di co $\int$, e efendo curiofamen te aggirato per las Francia, per 'ltalia, per Lamagna, tt per. molte altre prouincie : di manier che riufciua ne' ragionamen. tifamiliari molto dotto et prudente: Scrife molte epijole, (t) werfi con affai piaceuol wena, tt) elegante stile di lettere buma, $n e$ : le quali dal lui fonto state lafciute, alcra infinite prediche; per teftimonio a' pofteri dellinduftria (t) dolla dottrina fua: Singolarmente wien commendato datuttii dotti, c'hanno cognition dell'opere fue $F_{\text {RANCESCO }}$ CIGAIINI CO. Crancefo mafco, nato di padre medico (t) aftrologo: il quale non fola. mente s'applicò alla profeßian del padre; ma anchora l'auanio, (t) di dostrina, (t) di cognition di lingue : percioche egli pof fede ottimamente la lingua Greca; alla quale diede per fe me: defimo tanta opera, che non uolle ftudiar mai in altra linguai principali auttori di quella profeßrone Hippocrate et) Galerio: (t) dopo quefta feppe anchora la lingua Hebraica. Scrife un'as pologia contra Bafilio Fabatio beretico; nella quale dopo molte. altre cofe in confutation detle falfe opinioni di lui, finalmente fo tratta del gierno della Paßionc di noftro Signor GIESV. CHRISTO, $(t)$ di quel della PaSqua: $e$ in un'altra apologia contra il medefimo dice, che le Sfere celeftinon fono pius d'ot to: che gli antiche Tolomeo, (t) altri, che frriffero innanzia lui, errarano nelle calculationi: che gli eccentrici (t) epicicli non fanno bifogno: che'l.cielo non è d'unafteffa materia can gli cle,
menti : ©) finalmente a lungo tratta della naturica delle Conetei Compofe wrialtra grand'opera, diwifa in fette libri co'l titodo De prefenfione mathematica: nella qual rifinta l'ajfrologia de gli Arabi, tt conferma quella di Tolomeo, rijponden do puntalmente a tutti gli argomenti di Francefco Pico della Mirandola fatti in confutation de gli Aftrologi. Prowa con tral'opinione uniwerfale, che linfluentie furono ammeffe anchora da Arifotele (t) da Auerroe : (t) finalmente che l'anno $\mathcal{M} D \times X I I I I$ non poteua effere in alcun modo l'univerfal diluuio, come la piu parte de gli Aftrologi credeva, (t) $\mathfrak{i}$ sforzaua diperfuader co' fuoifcritti : ©t) auvense a purto, fecondo l'opinion di quefto eccellentißimo buomo; come noi fenfatamen te habbiamso ueduto per proua. Fece urialtra opera de ortu \& occafu fyderum. V na de intellectu \& anima. Vna de tempore humani partus. Vrialtra de mifsione fanguinis in pleuritide. Una an competat purgatio humoribus inconcoctis. Scriffe de Dropace : et final mente de nobilitate patrix: della quale opera, fe ben non co'lmedefimo ordine, io m'bo feruito aflai in quefta mia fatica. Trouanfi anchora di fuo infinite epifole di theologia, di filofofia, di medicina, (t) d'altri fogretti fopra altre fcientic, fcritte a diver $\sqrt{2}$ eccellenti predicatori, filofofi, medici, $\in$ ) ad senaleto altridotti. Segue dopo lui Benedetto giovio
Giouio. fratello di Paolo $V$ efcouo di Nocera, di cui bo parlato di fopra: (t) quantunque io lo metta in ordine dopo itre ultimi fopranominati, per ripetto, ch'efo fu di grado et) di dignità inferiore a loro; nondimeno egli non fu per dottrina minor d'alcuno, come queglis che et) nella Latina (t) nella Greca lingua
era dottißimo, oltra doe poffedeua arichor l'Hebraica. Facetua coftui ș̇upire ogni bisomo con la profondità della memoria fua, et) con la factità de' fuoi cuftumi; non hauendo in fe cofa alcuna di fimulato, ne di adombrato; ma tutto effendo fincerità (t) candidezza. Non ufis mai fuor della patria, eccetto ch'una uolta, ch'ando a Milaño per-conferire alcune cofe de' fnoi fudi intorno alla:ingua Greca,con Demetrio Calcondile, al Chora publico profeffor di lettere Greche in Milano: et) con tutto cio hebbe uaria (t) uniuerfal notitia ds cofe (t) di luoghi. Hebbe polita (t) elegante uena didire, coft in profa, come in uer $f$ : ne gli manco alcuna di quelle parti, ch'appartengono al. ebiftorico, all'oratere, (t) al nobil poeta. Compofe un libro dell'hiftoria della fua patria Como, che m'è stato di gran giouamento a quejta opera mia; delle Vite de' Vefcoui; dell' anticofito di quella città ; de gli edifici publici; delle Chiefe; de' monafteri; (t) de gli buomini famofi in lettere. Fece una raccolta di tutti gli epitaffi antichi, che fi trouano in Como, o nel fuo. rerritorio. Scriffe un libretto de humana focietate: uno. delfito et) de' coftumi de gli Suizzeri ; un'apologia contra iV eronefi per la patria di Plinio; un uolume d'epifole; (4) uno di uer $\int 2$ Latini a diuer $f$ : e in quefti racconta la uittoria de' Francefi contra iV initiani : un libretto in uer $\delta 0$ beroico delle dodici fontane, che fono intorno a Como, (t) d'una ch'è in Como: (t) traduffe l'inferno d'Homero,o l'undecimo dell'Odiffea; e in profa l'epiftole d' Apollonie Tianeo. Dourei molto commendare Eriberto Intimiano Comafco Arciuefcouo di Milano, che Eribero In fu il primo che coronaffe de corona diferro l'Imperator Corra- inaizeo Acci do; e i tantiV efoui di Como, c'hanno fiorito per gli studi delle. Milano.

## LIBROPRIMO

facre lettere: tre de gli Auuocati, Lione, Giouanni, (t) Andrea; Giouanni Lucino, Lione Rambertengo, Antonio Tur. coni, (t) molti altri: ma a quefta fatica ha prima dime fop. plito M. Benedetto Giouio : il quale in quel libro che tratta de' $V e f$ coui della fua patria, nomina quefti, (t) molti altri chiarif. fimi per le belle difcipline. Nomina egli anchora Thomajo Lusuato fingolar Matematico; il quale fece un pronoftico a Lia. ne Rambertengo, che poi fu V efcouo di Como, che tutto riufci fecondo ch'egliprediffe. Ora dopo M. Benedetto fucceffero nel: la medefima cafa de' Gioü̈ Monf. Giulio fuo figliuolo, Vefio. uo di Nocera, il quale fu molto dotto; (t) fra l'altre uirtu heb: be facilifima (t) dolcißima uena di poefia; e il S. AlefJandra detto l'Abbate, che non fi lafciò nelle fcientic da àlcuno mettere innanzi il piede. Trouanfi di quefti due, gran fafi dif critture Sopra uarifoggetti, che argomentano gran dottrina; ma fon piu tofto abozzature, che perfette opere. Segue le ueftigia di tanti dottijsimi fuoi maggiori Moni. Paolo il giowane Vefcouo di Nocera: il quale tuito è continuamente applicato alle dijcipline migliori. Non hanno mancato in Como molti altrigran di (t) eccellenti dottori, che di loro banno lafciato famofo grido

Mattheo da lolmocomafio Ve.
foulo di lo di. in ogni fcientia. Di quefti uno fu Mattbeo dall'Olmo Comai $\int c o,(t) V^{+} e \int c o u o$ di Lodi: il quale e ffendo frate dell'ordine des Predicatori, $(t)$ adottorato nella facra theologia; moftrò nelle di/pute (t) nelle prediche molto gran dottrina; ma particolarmente innanzi a Lodouico Sforza Duca di Milano; a cui fes molto caro per certa dignità di prefentia, ma molto piu per La grauità del predicare, $(t)$ ) del difcorrere, in che riufciua eccellen te. Francefco Magnocauallo eccellentißimo legifta, et) gran-

DELLA NOBILTA DI COMO:
de intendente de' gouerni de gli stati : il quale fu deputato l'anno MCCCCIII dal Duca di Milano a riformare, ag- Mannocaca. fiugnendo, fcemando, (t) alterando gli statuti di Como: (t) per lorme di lui camina hoggi a gran paßi ilS. Girolamo Magnocauallo, eccellente non pur nella profefion delle leggi, ma an chor nelle belle (t) polite lettere humane; (t) fopra tutto magnanimo (t) colmo digenerofi (t) cortefi penfieri. Girolamo Perla-- $\begin{gathered}\text { Pirolamo. }\end{gathered}$ fa dell' ordine de' predicatori, buomo digran dottrina (t) prudentia, che con fuo molto honore fu in Bologna inquifitsr contra gli beretici. Gio. Andrea Rambcrtengo, dottor di leggi; 寉amberten che in quella fcientia cofi in fritti, come in uoce; tenewa al fuo go. sempo fenza controuerfia il principato: a che, quantio piu puo,camina hoggi honoratamente un'altro S. Gio. Andrea Rambertengo dottor molto eccellente. Euangelifta Gagi, c'haueua $\begin{gathered}\text { Eunngelifta } \\ \text { Gagit }\end{gathered}$ santo gran cognition d'hiforie antiche et) moderne, che quanto Liuio maßimamente, Suetonio, (t) Pluearco /criffero, tutto da lui era ottimamente poffeduto: (t) delle moderne era chiamato il padre: ma quefte a luogo (t) tempo co $\sqrt{2}$ ben fapeua diforrendo accommodare, che faceua reftare attonito ogni buo. mo. Giouanni Cigalino, detto communemente $Z$ anino, figli- Giounicia wol di Francefce, tante uolte da me nominato (t) lodato, fu mentre uiffe stupor dell'età fua, tt) un'arca difeientie. Fu eyli medico (t) filofofo di gran nome, e fcriffe molte opere, non hawendo fra l'altre lafciato alcuna parte d' Arifotele , che non baseffe weduta, (t) commentata : ma prevenuto dalla morte, non potè dar compimento a quefte, ne a molte altre fue fatiche. Uiue hoggi il S. Paolo Cigalino fratel di lui : ma non punto mi: war del padre (t) del fratello per cagion di dottrina, accompa$\boldsymbol{K} \quad \ddot{y}$
$\substack{\text { Gabriel } p_{2} \\ \text { ravicino. }}$ gnata da acutijimo giudicio in ogni fcientia (t) arte. Gabried rauicino. Parauicino ultimamente ne gli ftudi delle piu belle lettere, che chiamano humane, fu molto ftimato et) hauuto in pregio, co:ne colui c'baueua con la uita effemplare (t) feuera, la dottrina, ilmodo di moftrarla fachlmente a gli altri, (t) l'elegantia in profa e in uerfo; (t) ha portato feco quefta gloria d'efere ftato precettore di molti famofi dottori di Como. Viue di lui il $S$. Bafilio Parauicino, eccellente medico, (t) aftrologo, (t) piaceuol dicitore in uerfilatini (t) uolgari; ma fopratutto ornato dis molta bontà, (t) mio fingolare amico; (t) uiwono ancho motri altri gran litterati in ogni facoltí; i qualifowo tanti in numera, che farebbono per lor medefinii un giufto uolume; (t) tutto id giorno fon conofiuti per dottijsimi (t) honoratifimi, aprendofis con le uirtu loro la porta alla fuprema gloria. Di quefti non è in ultimo luogo il S. Gio. Stefano Rambertengo dottore; il quat le ha compofto un fuo trattato di leggi fopra lo ftatuto di Millas. no, che probibifce alle Donne il contraber fenza certa folennita, matrimonio. Ma poi che fino a qui s'e trattato di tutti gfic buomini famofiper fantità di uita, (t) per dottrina; farà an-: cho bene ueder quali $(t)$ quantifiano ftati glilluftri per uirtus diguerra, che fono ufciti della cittci di Corno; madre feconda di tutte le piu nobili profeßioni ; fi ueramente chiso non lafcerò gio. Iaco. di nominar prima il $S$. Gouan lacopo $R u f c a$, come gentil' buo
po Rufa. mo, che con la liberalitic (t) con la grandezza dell' animo auan. zò ogni altro. Coftui mife ogni $\cdot u 0$ fudio in riconofcere $t$ ) ritenor tutte le parentele, ti) lamicitie delle nobilifime famiglie d'Italia, con le quali la fua cafa foffe congiunta: (t) isfando -ogni atto di liberalità, (t) di munificentia, moftraua anımo di Priucipe

## DELLA NOBILTA' DI COMO. 77

Principe molto generofo: in tanto che il Re Francefco per cia gli diede buone penfioni, e il Duca. Francefco. Sforza grandi effentioni. Non ceffano hoggi da quefti medefimi uffici di ges nerofità il S. Ferrante Rufca Cawallier di San Lazaro, e il S. Clemente fuo fratello: i quali concorrendo co'lor maggiori nel te uirtù cauallerefche; $\sqrt{\imath}$ fanno conofer per magnanimi, generofi, (t) difingolar ualore. Fragli buomini famofi per uirtu di guersa, non hanna a effer lafciati indietrai idue P L 1 N II, zio (t) nipote, che tanto fono illuftri per la fingolar dottrina loro. 'll maggiore, prima fu prefetto d'una fobiera, (t) poi procurator di Cefare in IJpagna; indi general dell'armata de Mifeno: e il minore ando giouaretto alla guerra in Siria, doue bebbe per compagno Ninfidio Lupo primipilare. Fu poitribuno della terza legion Gallica; t $t$ ) nell' Augusato fucceffe a Giulio Frontino. Ma che dico io dell Augurato, quando egli con 厄equi tutti sli honari, tatte le divnità, it) tutti i magiftrati? Fu queftares curator del letto del Teuere, delle ripe, delle fogne, prefefto del. l'erario de' Joldaci, flamıne di Tito Augufto, et Confolo: nel qual tempo ando a ordinar lo stato di-Bitinia, ferondo che quando fu Proconfolo audò nella prouincia di Ponto . Fu pretore, (t) comze dalle fue epifole fi raccoglic, non. gli mancarono imagiftratitutti, che foleuano althora dar $\sqrt{2}$ : il che ancho $\sqrt{2}$ nede per l'infcritijozi untiche de' marmi : una delle quali imper fetta è pofta per memoria in Como nel mura della fantuofa (t) mirabil chiefa del Domo; (t) fu cauata d'una ignobil cafa, do. ue ferunua per fcalino d'una fcala: t) è quetta.
C. PLINIO 1. f. OVF GAECiliosecvindo COS. AVG. CVRATORI TIBER. ET RIP.

Queft'altra è nella Chiefa di San Giuliano a Fegiospreffo Can turio, (t) la pietra fiuede rotta in piu particon maricamento dilettere.
C. Pliniol f. ovfeaecilio sectindo COS. AVGVR. CVR. ALV. TIB. ET CLOAC. VRB. -- -- AEFE. -- R. SAT. PRAEF. AER. MILI. -- Q.IMP. SEVIR. EQ.R. TR. MIL. LEG. III. GALL. X. VIRO STL.IVD. FL. DIVIT. c\&VG. -. .-. -- RCELLENS.
Se ne uede fimilmente un'altra, a cui manca affai, pofta nel Domo di Milano in una pietra spezzata in quattro parti, ehe moftra non pure i medefimi titoli; ma anchor la gran libe ralità di quefto buomo; quando oltra la propria patria, fu benemerito anchor de' uicini: ©t'è tale.
C.PLINIVS L.F.OV F CAECILIVS AvGVR.LEGAT. PROC.PRIPROVINCIAE.PONT. CONSVLARI POTESTAT. IN EAM PROVINciam.etimp. Caesar. Nervatraiano AVG.german.cyrator. alveitiberis ETRIPARVM.ET PRAEF. AERARI SATVRNI. PRAEF. AERARIMIL. QVAESTOR. IMP. SEVIR. EQYITVM.TRIB. MILIT. LEG. -- GALLICAE.
TIB. TVDICAND. THERM. ADIECTIS IN ORNATVM HS CCC .- -- LIVS IN TVTEL. HS CC T. F. I. ET LIBERTOR. SVOR. NOMIN. HS XVIIIILXXVI.D.CIVI REI.CREMENT.POSTEA AD ERVLVM PLEB. VRBAN. VOLVIT. PER-

TIN. - S. DEDIT IN ALIMENT. PVEROR: et pVellar. pleb. Vrban. hs in tVtelam bibliothecae HS C.
FudiComoL.Calpvrnio Fabato Cauallier Ro calpurnio mano, $(t)$ per armi illuftre; il quale fu padre del fuocero di Pli nio Cecilio, che gli criffe molte epiftole. Fu préfetto del pretorio, tribuno de' foldati della legione uige/ima 'prima, che da Cornelio Tacito nella guerra ciuile d'Othone (t) di Vitellıo è chiamata Rapace, (t) prefetto della Jettima coborte de' Lufltani, della natione de' Getuli, 也) de gli Ar ennari, che militawano in Numidia. Coftui accufato d'effere confapeuole dellincefto di Lepida; fece rimanere uana la calunnia de gli auncrJari. Veduto poi che Nerone incrudeliua contra gli huomini da bene; $\operatorname{fi}$ ritirò alla patria : doue edificò una bella loggia fot- Logia di to nome fuo et) del figliuolo morto, per commodità del publico: $\begin{gathered}\text { Calpurnion } \\ \text { cabo in } \\ \text { como. }\end{gathered}$ nella quale erano otto colonne di marmo co' lor capitelli molto politamente lauorati. Quefte ficrede, che fiano quelle otto, c'hoggifoftengono in Como la chiefa battefmale di San Giouanni. Io bo ucduto in mano di Monf. Gio. Antonio VolpiVefcouo di Como dottißimo et giudiciofißimo, un denaso d'argento con le lettere di Fabato, (t) con l'impronto di Roma: ilche argomenta, per mio parere, maggior grandezza in quefto huomo: la cui Sepoltura fu trouata l'anno $M D X I$ con l'offa den tro nella Chiefa di Santo Abbondro, causata di fotto a un'alta barca di terraccio con quefta infcrittione.
L.CALPVRNIVS L.f.ovfFabatVS vid. VIR.IIJI. VIR. I. D. PR. M. PRAEF. PRAETOR. TRIBV. M. LEG. XXI. RAPAC.PRAEF, COHOR.

[^0]TIS VII. LVSITAN. ET: NATION. GETVLIC. ARSEN. QVAESVNTIN NVMIDJAFLAM. DIVIAVG. PATRIMONIO.
F.
I.
T.

Minicio Ef
curato
Non reca punto minor gloria a quefta città $L$. M I N I C I O Essorato, flamine di Tito Ve/Pafiano, (t) Confolo, oltra molti altri gradi, ch'egli ottenne; $\sqrt{ }$ come nel $\sqrt{ }$ econdo racconterò nella defcruttione del Lago, quando tratterò della tervirio s.bi- ra di Menagio. Segue dopoluiC. Virio $S_{\text {abin o ; il }}^{\text {no. }}$ quale per gloria d'armi è degno d'effer pofto nel numero de gli altri huomini illuftri. Chi coftuifoffe, ageuolmente fipuo com prendere da quefta antica memoria, pofta Sopra la porta della torre, cb'e in Como dietro all'antica Chiefa di San Fedele, non fenza grand'honor di queft' huomo walorofo; il quale combuttc̀ due uolte a fingolar duello, (t) fempre riufci uincitore: : 4 ) è que fta l'infcrittion uera, ch'egli dafe medefimo ol pofe effendo aschor uivo.

$$
\begin{aligned}
& \text { U } \\
& \text { C. VIRIVS } \\
& \text { SABINVS } \\
& \text { UETERANVS } \\
& \text { CARMOR. CVSTOS } \\
& \text { LEG. XIIII. } \\
& \text { GEM. MART. VICT. } \\
& \text { D. }
\end{aligned}
$$

Tioo Annio. Fu oltra lui Comafco T. A N N I O, huomo ualorofo in armi, prefetto d'una chiera di foldati, et) ornato di molti altri tutoli (t) bonori, che fi poffono legger nella feguente infcrittione
trouata
trouata nella uilla di Senato, quattro miglia fuor di Como in mina pietra con lettere molto grandi : nella quale mancano al. cune lettere nelle due ultime righe.

## T. <br> ANNI <br> O T. F .

Quir.maximo pomponiano fiam.divi AVG. AVGVRI PRAEF. ALAE MIL. PR. V. -- -- CONT. PRAEF. ALAE PR. PRAETOR. -- -- IL. -- LEG. PR. MINER.
Dopa coftui non trous per molti anni adietro alcun'alero huomo celebre in armi : percioche fi come per gli antichi marmi son trouiamo alcuna memoria di lettere auanti a' Romani, 0 almeno rarifima; per la quale ifecoli a uenire have/fero. notitia de gli huomini dotti; forfe perche, o non u'erana Lettere', 0 erano. Hetrufche, o non s'ufausa fcriver ne' marmi; cofi dopo i tempi de' Rorsiani, trauagliata et) conquaffata litcalia per lus go interuallo dalle molte guerre; s'hanno perduto con glis studis delle belle lettere inomi de gli huomini fansofi in armi, che in quefta città di Como fiorirono. Ne fitrowa dicio.altra mo. moria piu antica, che quella dell' Auttor Cossafco jenza nomt; il quale gia piu di quattrocento anni a dietro cantando (come: bo detto) in uerfi la guerra, che fecero i Milanefi co' Comafchis; nomina alcuni huomini ualorofi di quei tempi. . Fra quefti fu- Adamo dal rono $A D A M O D A E P E R O$, $\not \subset \mathcal{C}^{\prime} G A V D E N T I O D A$ FO NTANELLA, chieffendo Confoli del Commuse, andaro. Gaudentio
Fontanclla no con molti oldati alla fortezza di Sass Giorgio ne' corifini di Lugano ad amazzar Landolfo da Carcano falfo Vefcono dis
 CA LI G N O nella gisicrral, che percio fecero i Milanffy, fu Ca-.. Beltramo pitano difingolar ualore : e in quefta interuenne anchora BEL Vifdomini. TRAMO VISDOMINI nobilete ualorofo Comafco; il: quale refto morto combattendo per la.patria, dopo c'bebabejno-

 $r e ;$ maianchora per la fede et) carità wer $\int$ q la patria. Coftuin fdegnato, che il Cawalliere Arnaldo fuo.fratello haueffe tradi-: to a' Milanefi la fortezza di Lucino; u'andò con alcuni. $\int 0$ ldati.
 punto fu'lpiu bello ardor di combattere, un foldato con untegalo diumtetio ; che gli traffe fopra la teftu, non I'haueffe amaz. zato; dopo ch'egli con la propria spada n' bebbe uciifeitre in queh In battaglia: En la fartezza di Lusino cof $\frac{1}{2}$ denominata dalla nobilifinna ettantrichifima famiglia de' Lucini in Coma: la qualudif cefa dà quet fancofifsomo Fibritio Licino, che fu Copms folo difomma gloria, (t) ualore, (t) gucrreggia sontra Pirra Re dégli Epinotcis ha fexmexe mantenuto in Como splendore., (t) grandexa; hauendo anisho dato il nome a molte altre form teze, che •on nel Comafco set) ( (omie tengono alcumi) fino allé città foreftiere : onde dicano, che la cittì di Lucimborga dit: Lucinn foffe et) edificata; (t) nominata. Di quefta famiglion An: .:. Sono statifempre in Como et altroue perfonaggi illuftri, comar $\therefore$ K.efcani, Dottari, $(t)$ daltrigradis (t) dignita; ; (t) anchora boggin ba dottori et dentilh momini di qualità: ifra i quade tor: zoofa l'eccellenne, (t) ualorofißimo dottore it S. Benedeitto, molto uificiofo et cartefe: et gia per molti anni honoro, tt) anno, pen. lintrinfi-

## DEELA NOBILTA DHCOMO.

Tuntrinfichezza, ch'è fra noi', è) per la cortefia lör /ingolàr uet fodime, il molta Renerendo Monfignor Nicolo, M: Girolat: mo, M. Giutio, (t) M. Alfmfo Lucinif fratelli. E'nominato fra gli huiomini digran ualore, et) prudentia GI I F FR E D $O$ o
 rettoò della lega di Lombardia, della Marca, (t) di Roma gna: (t) GIovinNi ivCINi, che lanno MCCXC
 ahero Rvsco figliuol d'alberto; il quale dopo chéi TTorriani furono fuperati da' $V$ ijconti, fu per moltti anni Signor di Como, et) ottenne il Capitaneato del popolo. Coftui fu quegli, che tiro le mura della città da Parta Sala fino al Lago: Della medefima famiglia fu dopo lui Capitano de'. Milanefi Giordano RvSca: (t) dopequeft Giovanni fiortano $U_{\mathrm{ESON}} \mathrm{ZO}$ buomo di grande animoe ingegno: it quale; combattendofi per li Comajchi la fortezza di Lauenna; arer vifonioni. mato $f$ ifece con alcuni pochicalar con le funiiǹ una cffta dal e... 1 monte fopraftante nel caffello : ©t) dato addofo a' nimici, prefe (t) mife a facco.quella fortezza, per altro diffficile da cffer prefa. Vien lodato anchora per buomo ualorof $L$ A M B E $L$ L Limberial то Rvisca: il quale mentre che i Milanefi strettamente affediauan Como; partito con Leffercito, dicui effo era'Capita no Jopra te naui; andò a Ifola, , $t$ ) dopo milto sforzo prefe ilcat fello.: Oltra quefto Capelio Lavizario hana garellolame di forte et) di induftriofo: il quale a dhercndo a'V itanini. mici de' Rufooni; con laiuto de Martino Torriano fi. fece Signar della fua patria. S IM ON D A LO C A R NO dicafá iocrno. :Muralta molto nobile in Coma, c'hebbe.arigine da Locarno

Caftello del Lago maggiore, fu di grand'animo; di grawdifo finoo corpo, et) di mijurato ualore. Fu Capitano delleffercito de' woi cittadini, $(t)$ dell' armata d' Otho $V_{i}$ conti: tet effen do chiaroper ('una (t) per l'altra fon fortuna; fu moolto piu illw ftre per la uendetta dell ingiuria ch'ei fece contra i Torriani ; i qualifette anni thaiueuan tenuto prigione in una gabbia ferrata a ufa dibeftia. Hoggi fiuede in Comola fua fepolturadi pietra, c'ha Jopra una statua a cauallo dinanzi alla Chiefa di Santo cAbbondio. E' afcritto apprefo fra gli buomini eccellen

 no arichora che foffe buon dottor di leggi. Coftui da' Milanefi fu eletto (apitano, et) chiamato per auttentiche fritture forte (t) ualorofa: $\sqrt{ }$ come il medefimo teftificarono $i$ Bergamafchia

Rercerolo
Ramberten - 80.

Franchiso Rufa.
abbondio Bérterolo Rambertenco strenuo til pofen te Capitano, che fu podefà della lor città, (t) la difefe con ua, lore (t) confede. Franchino Rvsco per lofuofme golar ualare fu molto grato a Galeazzo Vifonti Duca di Mi lano, et) da lui hebbe condotta di cento caualli. Ma fingolas Gallo. re bonare merita $A$ b bondio Galio Capitana dell'armata della fua patria Como : il quale andato per combate. ter nel Lago contra i Rufconi Conti di Lugano, che uolewano tornar nel dominio della città, con grande sforzo, stando egli con un'arme d'hafta in mano Jopra la prora d'una naue ; diede loro addoffo alla terra di Cernobio: (t) facendo ufficio di Capitano.et) di foldato coraggiofo; gli ruppe. Indi per feguitati. gli a V arenna, te) a Bellano, (t) poi in salle di Lugano; in tutti i luoghi ottenne uittoria. Per la qual cofa tornato a Como,

DELLA $\mathbb{C O}$ BILTAD DI TOMO. 85:
Como; fus con molta pampa (t) atlagrezea ricensto dà fuajcompatriati, (t) meffo al gaversso detta città infteme con $Z a$ nino Albrici; (t) con Michel Cuaco. Sono boggi amenduc quefte cafe-in Como buone t) honorate. Della prima bo parlato di fopra: (t) quefiuy fecdsedse è tutta wia in fiore in Como, in Milano, e in I' ineria - dowe molti ne conofco degni deffer da me in quefto tuogo lodaci :ma folo mi bafti il nominar M. Giouanbattifta Crooco; giowane di bellifimo giodicio, (t) d'amabilißimi coftumi; ; co'l quale bo continoua amicitia (t) conuerfatione quivin. Vinetia. LVIGI BOR- Inig! BorSIERI Capitano coraggrofa, (t) pronto, ultimamente fece granproue del fuo ualore nella guerra di Mußio, effendo egls general dell'armata del S. Gio. lacopo de' Medici, che fu poi Marchefe di Marignano. Ma che diremo noi, fe ancho la uirtis di guerra èpaffatacon molto honore wolle Donne Comafche? Certo l'animofità e'l ualor di BVONA LOM- Bnona Iome BARDA fa stupir tutti coloro, che leggono le fue proue. Coftei nata d'ignobil fangue, ma per propria uirtu nobilißima in Voltolina, fcherzando ungiorno con altre fanciulle fue pari; fu rapita l'anno .MC CCCXXXII da Pietro Brunoro Capieano del Duca Filippo Víconti; mentre che di quel La ualle Nicolo Piccinino attendewa a cacciar Giorgio Cornaro Proueditor de' Vinitiani, che w'era con tre mila fanti: 世) prefa da lui per moglie, riu/ci ualorofo foldato, (t) accorto Ca pitano. Percioche ella facendo animo a' Joldati, fu la prima a entrar nella terra di Pauone in quel di Brefia, nella guerra, ch'era fra iV initiani e'l Duca di Milano: e il medefimo fece a un caftel di legno , che per ifpaffo fece combatter.

Ta/qual Malipiero General detVinitianis, rome che smat to contrafto fofe fatto da quei di déntro. Fu pai coll marito pofta dal Senato di.Vinstia a guardia
c.. : di Negroponte : dowe difefe quella far-
$\because \because, ~$ : $\because$ : teze can mirabili ualore da' Tur.
$\therefore \therefore \cdots$ : $\because$ chi: ma morto il marito;
$\therefore \therefore$ fritirò a Modome;
$\therefore \quad$ dowe attefe a
: $\because \because$ : con/u-
ma
$\therefore \because \quad . \quad$ reil refo de
fuoigior
ni.
FINEDEL PRIMO LIBRO.
0



## prefatione

 DI THOMASO PORCACCHI : - $\therefore$ OAOASTIGLIONEARRHTINO $\because, \ldots$,
## SOPRA ILVOSECONDC

 libró della nobiltá deflas? r?
 A DEGVRIONIET SIGN ORIGDI $\therefore \quad \therefore$ PROVISIONE DI, BEFTA GITTTA


SSAU SVFEICIEATEMENTE mi pare, Magñanimi Decurio, ni, hauer prounto nel primo li, bro per turtii capi migliori la nobiltà della città di Como : di maniera che fouerchio farebbe il faggiugnerui piu alcun'altra proua fela Defcrictionedel fur :lago non le accrefreffe, quanto piu fi poffa ornamento e fplendore. Perciockefe noi confideriamo la qualità dell'aria, nel

## 88

l'una \& nell'altra ftagion del uerno \& della fate tem:perata, foaue, gioconda, \& non mai punto nociua; ma fempre benigna, fana, \& confurtatiua; fiamo sforzati a giudicare, che per quefta principal ricchez za fola, Como habbia un perpetuo rife di Natura, che non pur lo nobiliti; ma lo rendabeato. Chi poik ufcito del parto della uqftra cịtà , nauygafino alla riua, che domandano Sommolago, \& contempla dal la deftra \& dalla finiftra, con occhio non punto liui. do, le terre, le uille, i promontori, i feni, le fontane, ifumi, i ponti, le'torri, le memorie antiche, che per le Chiefe, \&per le piazze fi trouano; le belle profpetriue dé anonti adorni, o' di caftagni, o d'oliue, o di uiti ; i bothi de lauri \& de' mirti ; la copia de' melaranci, dé' cedri, \& de'limoni; i luoghi com modí péfla coltùra, per la cacciá \& per̀lipaifchi; la marauiglia telle fonti \& de' fumi; la quantità de' be ni di natura fingolari, \& a quefto fol Lago proprij; \& tutti gli altri commodi, che s'hanno dalla terra; crederà che a Como non manchi alcuna di quelle doti, che fanno una città da tutte le parti nobilifsima ; mafsimamente che con le ricchezze dell'aria, \& della terra, uanno congiunte quelle dellacqua ; da cuifi cauano preciofi pefci in tanta quantita, chel uoftro Lago n'è molto cortefe alle citta \& terre uici-nc, é in particolare a Milano. Coloro poi che fanna come qui habitarono gliantichi padri Volturreni ; \& dallhiftorie comprendono efferui nati huomini
famofi in lettere, e in armi; hauerui tenuṭo ilor tefori, \& gioie Re grandi ; \& efferui ftate lafciate memoric d'honori da Pontefici malsimi ; ripieni di ftupore, uolentieri fanno riuerentia a quefta patria, comea fingolar madre d'ogni nobiltà \&iotnamento. Per la qual cofa io, checon piaceuol nauigatione ho uolu to, la ftate paffata del M D L X V II, diligentemen te contemplar tante marauiglie, $\&$, a guila che fece il gran Giouio, defcriuerle; accioche feruano ancho per inftruttione a' tanti foreftieri, che d'ogni tempo uengono a contemplare il uoftro Lago; l'ho aggiunre per fecondo libro all'opera, che tratta della Nobil tà della città uoftra; fi perche erano neceffarie, come perche piu ampiamente appariffero imezi, onde la nobiltà, fecondo Plutarco \& Ariftotele, s'acquifta. Percioche dicendo efsi che quefta non è atro che antiche ricchezze \& uecchia gloria; poiche nel primo libro ho trattato dell'antica gloria della città uoftra, \& generalmente ho accennato le ricchezze; ho uoluto in particolare trattarne in quefto fecondo. Nel che non nego io d'effermi feruito, non purdell'ordine, ma anchor dellc parole medefime del Giouio; fe non che fenza obligarmi alla pura tradottione, l'ho alterato fecondo che m'ha parfo ; quando io molte piu cofe u'ho aggiunto, che nel fuo libro non fono. Et cffendo le ricchezze, o dall'aria, o dalla terra, o dall'acqua; dell'aria non poffo dare altro argomento che quefto, cioè che le api ui facciano affai ui nafcano, che ne formino bofchi; le piante de' me laranci, de' limoni, \& de cedri fenza alcuna cura tii moltiplichino, \& fi riducano a perfettione, fenza che'l uerno mai frano coperte, ne difefe dal freddo con artificio alcuno:le quali cofe non farebbono, fe la temperie dellatia non folle benigna \& delicata:' Della terra parlerò quanto meglio haurò faputo in 1 formarmenè a luogo per luogo; cio è, che frutti, \& di che qualità produca:Dellacqua tratterò nel fine; doue aggiugnerò un difcorfo breue fopra i pefci princi pali, che produca il uoftro lago: di maniera che coni fiderata la debolezza dellingegno mio, non folamen te non dourete marauigharui, Padri prudencifsimi, fe in tanta uarictà di cole;io non habbia fodisfatto in teramente a quanto doucua : ma piu tofto lodarmi per lá pronrezza, \& per la fatica mia, alla qual punto non ho mai perdonato. Quefto ben dourà piacer: ui almeno, che, fe nelle cofe grandi bafta hauere ha uuto uoglia di fare; io in cio non pure ho hauuto uo glia; ma anchora animo grande ; \& con lagratia di Dio (quale io mi fia , \& quel ch'io m'habbia fatto) ho anchora condotto a fine. Al uoltro amplifsimo ordine appartiene, Magnanimi Decurioni, ricono: fcere in cio l'affettion, ch'io porto alla città uoftra, \&z hauere accetta quefta mia fatica: accioche dal publico eflempio uoltro ammonitii particolari ; non difrezzino la buona mente mia, \& la fatica da me du: rata per moftrarmi affettionato alla città di Como .

#  ILSECONDO LIBRO DELLA NOBILTA' della citta dicomo 



DESCRITTA DA THOMASO PORCACCHI $\because \quad$ DA CASTIGLIONE ARRETINO.


LLAGODICOMO, CHIAmato Lario con antico uocabolo He trufco ; hanno creduto alcuni, come fcrive Gaudentio Mcrula, c'habbia fortito il nome dalla copia grande de gli uccelli foliche, dette con Greca no ce Liari, che dicono abbondarui: la: quale opinione tanto e lontavia dalla werità, che Catone (t) Sempronio, auttori grauijimi, (t) antichifimi, uogliono, che fa d'origine Hetrufca, detto Lario, quafi Larone, o Larun. $\begin{gathered}\text { Larunne, }{ }^{\text {Late }} \text { not prina }\end{gathered}$ te; che in quella lingua denota Principe. A che alludendo pe. Virgilio, non mai punto ignorante d'alcuna antica difiplina, vella Georgica lo chiamo grandifimo, in quel uerfo An ne lacus tantos? te Lari maxime?

92
LIBROSECONDO
sel quale egli bebbe piu confideratione alla qualita, o nobilià d'effo, che alla quantità; conciofia che de' maggiori ue ne hab: bia, ma non gia de' piu nobili. Et cio fipuo manifyftamente
 poffedewa. rio fino 2 Verona. ( na (come uol Sempronio) occupato tutti quei luoghi. In confer matione di che friue Paolo Diacono, che alla foce del fiume Adda, oue effo sbocca nel Lario, era pofta la città Volturrena, edificata da gli antichi Thofeani, quando lo stato loro era in fiore : (t) fino al giorno d'boggi u'ba finsilmente la walle dal nome loro detta Volturrena, che con corrotto uocabolo vototina
perche cofi uien chiamata Voltolina. Corre quefto Lago principalmen. ferta. te da tramontana uerfo Lewante di werno; (t). poi fo diuide in due braccia: l'uno de' quali uiene a Como, fra mezo giorno et) lario \& fua
lunghezza,
ponente : $t$ ) l'altro wa a Lecco . La Jua lunghezza (per quel ${ }_{3}$ anghere20. che ne frriue Strabone nel quarto libro) è di trecento stadü, che fono trentafette miglia (t) mezo: (t) la larghezza, doue è maggiore, è trenta: stadïy, cioè due stadï meno di quattro miglia. Cafiodore friue, ch'e lungo feffanta miglia : a che molti altri anchora hanno acconfentito; fra i:quali è Angelo Milanefe: ma.cio difcorda troppo da Strabone; il cui parere non è molto lontano dalla mifur a noftrà, ch'è commune a tutti i nauiganti (4) prattichi del Lago. Coftoro in tal maniera da luogo a luogo mifurano le diftantie, che dal porto di Como a Sorgo annouerano quaranta miglia ; (t) da Sorgo fino alla punta di quello stretto otto miglia: talche $\sqrt{2}$ puo ageuolmente comprendere; che Strabone in quella fua mifura non babbia comprefo il canai Le strctto, che ua da Sorgo a Sommolago. La fua larghezza, dow'è

## DELLA NOBILTA' DI COMO. 93

dou'è maggiore, dicona, cb'è di cinque miglia, et la maggiore strettezza d'un miglio te un quarto . Per effere il lago, quafi Lago. da tutcr le parti, circondato da' monti; non è fottopofto ad al. tra qualità di uenti, che a tre, hauuti per li principali da gle babitatori, (t) da' nauiganti: uno de' quali foffia da Mezo giorno, (4) da lora con uocabolo, non fo d'onde deriuato, è det to Breua : l'altro contrario a quefto sp irando da Tramonta. na, e inducendo nuuoli, o pioggie, con uocabol loro proprio è chiamato Fiuano: eil terzo che furiofo uien da Ponente, (t) mena ferenità , è detto affolutamente Vento . $\varepsilon^{\prime}$ acirefiuto il Layo dal fiume Adda, che fcende dal monte Adda, da cui ha odde farce. prefo il nome, alco giogo dell' alpi de' Grigioni ; et) palfando per liz Uoltolina; fatto per moltitorrenti piu groffo; uiene a sboccarui dentro. Quefto monte nobilitato dalle fonti de' grandiffomi fumi, R beno (t) Danubio, che nafcono dall' altra parte, boggi è chiamato Greco: 4 . alle Jue radici giace il caftello di Bormio, benpopolato et ricco, bagnato da un lato dal fume Bormio cacAdda, che gli najce uicino a tre miglia. In quefto spatio Jono quei bagni d'acque calde, de' quali bo foritto nel primo libro, 4t) da gli habitatori Jon detti i bagni di San Martino: et) le mi niere dell'argento, con le caue del frro, $(t)$ co.l criftallo, che $\sqrt{2}$ raccoglie fu per quelle balze. Dice 'l' Alberti contra l'opinion di Strabone, che'l fiume Adda non nafce dal monte, cofi chiamato; ma da un'altro detto Braulio: © che da quello deriua il fume Lira all incontro della fonte del Rheno, ch'entrato poi Lira fumit nella Mera, paffa a Chiaucnna, et ua a sboccar nel Lago. Il fusme Adda, poiche per lungo spatio ha accrefciuto il Lago; pare che con ingorde noglie ricbiegga: l'acque fue : percioche

94 LIBRO SECONDO: 2: cherione groffo t) furiofo werfo Lecco; al borgo Pefcareno; $\therefore: \quad u a$ ad irrigare altripae $\left(\frac{1}{2},(t)\right.$ a rendere al Po il fuo tributo . F.ni. Et è dacefer notato in quefto lugodo un manifefto ernor di Po>s Libio : il.quale (come racconta Stratione) difcordando da gli al-. tri, dice', che nonl'c Adda, ma il Tefino efce del Lario; ©t) che Lc Adda efce del Lago maggiore, o Verbano. cAppiano cAlef fandrino medefimamente fcriue nel primo libro delle guerre ciwili (ma il tefto credo, che fia forretto) che il Lario (e) per. inentura wol dir Liri, ch'è il Garigliana) è un fume, il quale. sbocca a Linterno in quel lago, che quiuiè, (t) $\sqrt{2}$ chiama di Linterno, o della Patria ; dou'era la città famofa per l'habia Scipione Africano habito a Linterno. Lani Sapone exficano. Non ha alla fiume nobiest. Lario, che con le fue acque perpetue l'aggrandifca: ma dando. ricetto a tempo a molti torrenti (t)•fiumi ignobili, crefce speffe. wolte, fecondo la quantità delle pioggie, o delle neui, che fiano disfatte ; inguifa che tal'hora ba inondato tuttala parte pim .2. baffa della.città di Como. Percioche egli entra di tal manie-: raper uno affai capace et) ficuro porto, che a' tempi opportuni. è ferrato di cateme, che facilmente s'allarga per le strade (t). per le piazze publiche, oltrale fagne, per le quali dinafoofto isbocca nella città quafiper tutto. Ora ufeendo fuor di quefta porto (t) piegando a man Siniftra per coffeggiare et) defcriuere Littoralmente prima da quefta, et) poi da.quella parte, che t a dirimpetto tutto il Lajo; wedef principalmente quafi alla
 to. in honor delle Mufe et ) d' Apollo alla riua d'effo Lago. Il fito di quefto Mufeo è allegrißimo ste da tutte le parti ha mirabil profpettiua : in guifa che non gli mancano gli ornamenti. della

DELEANOBIETA'DIVCOMEO,
Uella natara (t) dell'arte, per quanto è slatg tecito furc a buò mo picino di dottrina $(t)$ de giudicio; manan pero privaioe, tue dé beni di fortuna compiutamente abbondiuole . Io crido bese, che non fia alcun ridotto piu bel di qusefta, ne piu accomino dato a studiare; ;ne s'habbia pefchier q piu atta per niotare; ne alcunaparte del Lago piu quieta per pefcans; ne intion bogco.ue cino allacittà pis vapropofftoper cacciare. F cdefi. quiuifepairata da torra ferma un'ifaletta, tutta cinta: d'un mirro affai bengroffo; la quale molto è riguardeuole per gran copia d'albe rif fruttiferi, che uifon piantati : ma il canolo, che la diuide da terra; speffe wolte fecando it mou'mento 'dell' acque fo uede
 tuogo congetturano RaffaelV. otterrino, (t) W. Benedetto Gip aso, she foffe tosuilla di Caninso R uffo, buomo litterato, (t) villa di camolto amica di Plinio. Cecilio, che di quefto bel ridotto glifcriue un'épiftola. Bene è wero, che da effa non s'ba per cofa cer. ta, che qucfa foff quilla willa: ma il uederui il luogo capace d'cdificï , co' pauimenti difcoperti di fotto terra intarfiati; $i$ giardini, che potewano baftar per li platani, apparecchiati a fore ombra, et) per li quali anchora corrono i ru/celletii, (t) l'ac. que d'una fonte, che foauemente fi poteua far girar per tucto; il Lago che le è foggetto; (t) molte altre commodita, che da. Plinio steffo in quell'epiftola fon raccontate; fa creder che fia quella propria. Di qui parttti, pare che uengano a incontrare altrui cinque wille pofte alle radici del monte Olimpino ${ }^{\circ}$, det - monte $\rightarrow$ to Lumpino, ch'e dirimpetto alporto, Grumellia, Zuccotta, Cerafia, Tauernola, tt) Gercnzana, pofte quafi egualmente Lontane lisna dall'altra. Quindi girando a tondo al monte

Olimpino, doue gia i Comafchi diedera lainno MCXXI sregia tor- wn'afPra rotta a gl' IJolani del Lugo ; sbocca it torrente Bregia,
rente. rente. oue fono molte molina da grano, $(4)$ doue fi ueggono le ueftigia d'un bel ponte di pietra nera, con diciotto archi molto Juperbi, La piu parte interi. Da quefto ponte, dopo che molte wolte pefcando alla foce detla Bregia, a quel rnobil pefce'Trotta, di cui parlcrò al fine; haprefo. dolce folazzo; fon'io pis nolte paffato per andare a goder la giocondißima uilla del mio eccellente et) cortefifimo S. Girolamo Magnocauallo, pofta poco fopra : la quale oltra che tutta è intorniata da monti $(t)$ da praceuoli $(t)$ waghe colline, (t) abbonda di tutti i beni; ba una uina fontia 'na d'acqua groffa (t) perpetua in mezo al giardino, ch'efo in quella fua deliciofa uilla ba cominciato,con rara commodit à a. condur per tutte le stanze della fua bella ets. mobil cafa. Di la cernobio. da quefto funse è la picciola terra di Cernobio, gia pochi anni a dietro ricca, bense agiata, (t) nobile, come quella c'bauema slpodeftà (t) gli statuti fuoi particolari, co' quali honefta (t) beatamente ninena : ma hora al folito dcll'altre è meza ar $\sqrt{a}$ (4) diftrutta, e ilfuo porto è guafto. Cadde gia quefta terra in digratia a Filippo Vifconti Duca di Milano, per effere $i$ Cernobiefi stati canuinti d'hauer rotto di commun confenfo la prigione di Bell'agio, (t) trattone fuora per forza alcuni loro buomini debitori della camera ffcale. Per la qual co $\sqrt{a}$ Fi. lippo ui mandò $V$ incentio $V$ egio Capitano con una compagnia difoldati; il quale ogni cofa mife a facco: (t) combattuta una torre, doue i Cernobie $/$ s'erano ritirati; la pre/e, (t) fece tutti coloro impiccar per la gola. In quefta terra è un ricco et) bello monaftcrio di Monache fotto l'ordine di San Benedetto, e intitolato

DELLANOBILTA' DICOMO. . 9 ( intitolato a Santa Maria. Pafato Cernobio a pie d'alcure bake dirupate è il torrente Garo, preffo la cui foce è stato prin ce. cipiato uno spatiofo et magnifico palazzo dall illuftrißimo et) Reverendifiimo Monf. Tolomeo Gallio Cardinal di Como. Vedefi poi lalto monte di Busbizo ; nella cui cima è la Chiefa di Santa Maria, detta di Busbino, con una ueletta di mirabil difcoperta da ogni luto. Serue quefto monte come perpetuo indouino alla Joggetta città di Como', per predir la qualità del tempo : percioche come weggono lalia cima d'effo coperta di nuuoli, con infallibil conclufrone tengona, che denoti pioggia: (4) per cio $f i$ dice in prouerbio, che quando Busbino ba il cappello, fia da tornare in dietro a torre il mantello. Alle radici di quefto fono tre uille, Piazza, Rubenna, (t) Toldinio: Le qualiproducono poco ricolo di grano ; ma quel poco è col grofTo (t) bello, che genera stupore a uederlo. Indi è bagnata dal tonde del Lago Pizza, (t) piegando in un feno, fon pofte fimilmente alla riva Garinnia e Speciana, uille di gentilhuomini ©arinnia.' Comafchi: nel qual luogo da tre bellifime fonti, che ui fono a'acqua chiara (t) durabile, $\sqrt{ } i$ dice ancho Alle tre fontane. Segue la terra di Moltragio, nobile per molte piante difichi, Moltragio 4) per la caua delle laftre, che s'adoprano a coprire i tetti . Quefta è pofta in una ualle fredda, ri/petto al fiumicello, che ui corre, (t) è coperta dalle balze de' monti, che le fanno ombra. $V$ edefi hoggi meza ruinata per le perpetue nimicitie, c'haueua con la terra di Torno, che dall'altra ripa del Lago l'ì pofta a di rimpetto. Quindi per dritto camino feguono amendue i campanili delle Chiefe di F urio, detto V rio, San Quirice (t) San 2 Kazario con molte cafe fparfe in parecchi uillettc : (t) poi Ca$N$
jatto, o Carà, percoffo dall'onde del Lago, (t) habitato da fcarpellini, da pefcatori, $(t)$ da maeftri difar barche da nauis gare. Quefto è a pie d'un'alto et) afpro monte, detto di Sas Bernardo : nella cui alta (t) acuta cimà è la Chiefa intitolata a detto Santo. Da quefta terra ll Lago Ji piega alquanto, et fa un picciol feno; et mentre she di nuouo rifugge indietro, ue-, def Soldino, (t) poi in fuora sporge con una debol punta Lel$\underset{\text { glio. }}{\text { zelio o la lio, o Laglio, pofto fopra le radici del monte; ma però d'ogn'in- }}$ torno ornato d'oliui (t) di uiti. Quiui è la nobile (t) bonorata babitatione di M. Pietro Corte gentilhuomo Comafco: (t) Sopra l'acqua del Lago è fondata quella del uirtuoflfimo S. Gì rolamo Magnocauallo, con una torre, (t) con un bel giärdino: ditla corte del quale, $f i$ come ancho dalle stanze di cafa, uedefi cendere nel Lago la famofa acqua della Pliniana;pofta allincontro dall'altra riua. Qui pare, che in un certo modo. uengano a far riuerentia tutte le barche, che folcano il. Lago; percioche trauerfandolo, arriuano tutte, come a falutar que-: fo luogo, palfandogli appreffo : talche la state godendo daf muro del giardino ifoauißinii uenticelli, $t$ ) le proßpettiue dex monti ; fi prende infinito traftullo a ueder le barche folcare a piena uela il Lago; 4 ) a fentire i paffaggieri affettuofamente. cantando, sfogar le lor paßioni amorofe. Vedef quiuia Laglio un'antico fondamento 'd' una molto gro $\iint$ a torre, fatto do bet leßime pietre, a guifa di quelle fepolture, che molto speffe fi troi uano per la uia dı Napoli. Di qui comincia il promontorio Turrigia
promonto - di Turrigia, c'hauendo le ripe da amendue $i$ lati formate a:
sio. guifa di Luria, spunta fortemente nel Lago, (t) di talmaniera lo riftrigne, che non u'ba in tutta quefta diritta nauigatio.

DELEA NOBILTA'DICOMO. . 99
me alcuno stretto maggiore : percioche di qui a Careno, oppofto mel' altro lito , non è il Lago punto pin largo d'un miglio (t) un quarto. Il territorio di quefta contrada e alquanto in cofta; ma in tal modo a grado per grado piano et) adorno di uiti, d'o liui, di lauri, (t) difontane, che quafi ridendo inuita gentilmente ogni galant'huomo fauorito dalla fortuna a fabricar con l'antica elegantia maquello ameno t) diletteuol fito. Dà Turrigia un'altra uolta il lito a poco a poco fi piega, (t) allargato il feno, fcopre Briennio adorno di speffe et belle piante di mirti, che pende da un'ajpra (t) apertaradice delmonte. Lon. tano de qui for $\int e$ un miglio (t) mezo è Arcennio, pofto nel pius arcennio. intimo ridotto di quefto grain golfo : la qual terra e molto bella, cofi per le fabriche de' particolari, come per le torri, per la roc-

$$
\therefore 3
$$ ca; et) per il ponte di pietra, che warca il fiume: attefo che que fo le paffaper mezo, e fende da un'ombrofa walle, per dome $f$ caminat al Lago di Lugana, per la ual d'lntelcuo. Queftá walle, ornata di speßi borghi, (t) bella per le raxe commodit à di cacciare, (t) d'uccellare, è del Conte Hercole $\mathcal{R u}_{\mathrm{L}} \mathrm{Ca}$, figlisalo del gia Conte Franchino : il quale, (t) per la cognition ch'ba delle belle dif(ipline, (t) per l'elegantia de' fuoi corte $\sqrt{2}$ t nobili coftumi, (t) per lo molto ualore nell'armi, c in ogni effcrcitro di-guerra; è molto fegnalato (t) generofo caualliere: in cłrcennio è una uaga uilla del uirtuofo M. Luigi Raimondi gentilhuomo Comafio, (t) dicitor malto leggiadro in werfie in profa : (t) da quefta medefima tervà difcefa la famiglia de' Lauizarÿ nabile in Como, $(t)$ molto pofente gia, mentre che in quefta città erano in fore i Vitani, nimici de' $R u$ coni : (t) d'effa ufirono molti buomini ualoro $\sqrt{2}$, de' quali parte bo rac$\mathcal{N}^{\prime} \ddot{y}$

100 IIBROSECONDO
rontato sel primo libro. Alkandofi da Arcennio a man mans: va, werjo l'ajpra (t) faticofa falita delmonte; fi uede la terra
Picra. di Picra con una rocca; il cui contorno $\grave{e}$ abbondante di gravo di mirabil bianchezza (t) grofezza, $(t)$ di rape, del tutto fimi
sala. contraiappreffo la uilletta Sala con una uecchia rocca in alto,

Cannográa
colonio:

Sonte

Comacina Thola. ti a quelle di Norciu. Sula riuiera è il torrente Camogia, ${ }_{0}-$ pra il qüule era un ponte di pietra inarcato, c'hoggi è dilegno, (t) dà ilpalfo a' uiandanti per la uia reina: (t) quindi è Colos nio ignobil uilletta : (t) dopo quefta è uina fonte copiofa, frefca, (t) perpetwa, che piglia il nome da gli oliueti, che le fanno ombra. L'aicqua di quefta fonte cade fopra una tazza fatta naturalinente in un $f / \int 0$ : douse tanto $\sqrt{2}$ ferma, che $i$ uiandanti, e i nauiganti habbiano beuuto, (t) poi corre nel Lago. S'in, habitata da pefcatori : percioche quinci comincia quel canal di gemme, nobile per la prefa di molti pefci, che dentro ui corrono. Quefto canale cofi cbiamato da Plinio Cecilio melle fue epifole, effendo lungo un quarto di miglio, fepara da terra ferma l'Ifola Comacina, pofta dirimpetto allo spatio del lito di Sala; la quale nuda e spogliata d'ogni habitatione per decreto de' Comafchi; moftra a' nauiganti l'orgogliofo dorfo, il il cadauero dell'antica fortezza : accioche gli altri popoli di queJto Lago, con l'effempio di quefte ruine, fiano avertiti a portar $f i$ piu fedelmente uergo la lor madre Como. Fu quefta ifola illuftre per le cofe de' Longobardi, i quali (come fcrive Paolo Diacono) tanto $\sqrt{2}$ confidarono nella fortezà, che u'era, che wi nafcofero ilor tefori, (t) le famiglie; $\sqrt{i}$ come fece Gundolfo Duca di Bergamo. Quiui anchora fi ritirò con la moglic, co? figliuoli, (t) con quelle ricchezze, c'bauewa adunato in tutta la Gallia

DELIA NOBILTA' DICOMO. 108
Gallia Cifalpina, o Lombardia, Francitione Capitano de? Romani : il quale ( fecondo il medefimo Paolo, e'l' 'Bionito) us fu affediato da Autari Re de' Longobards, che in ternine ds fei mefi lo sforzò ad arrenderfi a patti; onde fe n'andò poi a Ra uenna. Scriue oltra quefti Bernardin Corio, che queftifola fu fomtlmente prefa t.f ruinata da Aripente Re de' Longobari. di; quando ui rifuggi per uentura Aufprando; balio et tutore del Re Luitperto fanciullo, figliuol di Comperto, che prima era stato rotto a Nouara, (t) poi fatto prigione a Pauia. Di qui fusgi $A$ ijprando, $(4)$ ando a Chiauenna, $t i$ tifola ruinata all'hora, fu riftorata da Carlo Magno, 'che ruino limperio de' Longobardi: Da quefijfola ha tratto origine la nobel fa miglia de' Giowï in Como : i quali u'banno memoria delle ricchezze de' lor maggiori la Ćhiefa di Santa Maria Maddaleina, pofta alliniontro nel borgo Stabio a cui con liberal pietà contribuirono terreni, fmembrati dalle lor poffeßioni per no. drire i poweri,e i uiandanti : (t) refta fino al di d'hoggi in quella famighlia, per pius di feicento anni, l'auttorità it) la prerogatiwa incorrotta di metterui un miniftro et un cappellasio. Per quefto portano i Giouÿ per infegna t arme della cafa, in tefi. monio dell'origin loro, it caftello pofto in mezo dell'ifola, circom data d'ogn'intorno dal Lago: ©t a quefto fu poi aggiunta l' $A$. quila da Federico Barbaroffa, fecosdo che Papa Leon decimo dono' a Monf. Paolo Giouio it wèchio le palle , arme peculiar di Cafa Medici; et Carlo Quinto Imperatore," fingolar. fautor de gli studi di luit, le colonne d'Hercole. Ruinato pos Milano;i Comafchi aiutati da Federico Barbarolfa, per wendicarrí della frefca perfidia de gl'Ifolani, che molte wolte.

102 LIBRO SECONDO congiurati co Milaveas. (t) con molte terre del Lago, erano. Stati lurigamenti af $x i$ (t) molso 'crudi nimici loro, da' fondainenti spianarono tuttigli edifici dell'1fola l'anno MCLXIX fatto paffar gelfolani ad babitare a V arena: (t) a quefta puGlica fcuerita aggiunfero innieditto, che mai piu niuno edificaf. fe nell Ifola. In quefta guifa ba durato piu di quattrocento anni cofi deformataper le grandißime ruine: (t) non w'è rimafto alcro che la Chiefa di San Giounnni, a cui per riwerentia tt. per relligione fu baunto ripetto, (t) dura anchora : ma il rimanente ferue per habitatione di conigli. Allincontro dell Ispurano. Folà Spurano, e Stabio, (t) piu oltre quel che fi chiama là
stabio. Canonica: doue è una Chiefa antica (t) di notabile struttura, sibiano. (t) molto ricca: in cui rifiede un'arciprete. Indiè Balbiano. Campo. luogo de Giouï, che fu fobborgo dell'Ifola : (t) poi Carmpo. Quefta picciola terricciuola fu ruinata da' Comalchi nella. guerra, che fecero contra gl'Ifolani: percioche efi arriuati con cento barche a Ifola; efpofero parte de' lor foldati in territ a Campo, (t) parte ne falwarono fopra le barche, per dar, s'haweffera potuto, una rottana' nimici.: Gh Ifolani ueduti i Comafchi in terra, andarono ad affrentargli: ma mentre che da amendue le parti oftinatamentie $f$ ? menaud le mani; furono datle spalle alfaltati da quelli altri, ch'eran da prima rimafti in barca; (t) meßi in rotta. Per la qual cofai Conafchi faccbeggiarono, (t) abbruciarono la terra di Campo, tagliande le usti, (t) glioliui, no lajciandonattro fenza danno, che quei inoghi, $i$ qualipoftifopra $i \int a \beta i$, per fortezza di fito er an fick-
$\qquad$ vi. Fra Balbiano t) Campo corre il dannofifimo torrente rence. Perlana : il quale fcende da wna ualle fofcefa ; doue gli antichi. monaci

DELLA NOBILTA DICOMO.
monaci in livogo malto faluatico piantiarobo wna Cbiefa a bo nor di San Bessedetto, tre buone miglia da Offuccio. Quefto ìurborgo affai nobile per l'abbondanza délle olive, ett d'una copiofa fontanas: (t) ) opra effa wedefi hoggi piantata nuouamen te alla bocca dilla unlle, una Cbicfa:con titolo di Santa Maria del Soccorfa'.. Ma da Campo comincia lo stretto, per lo quaLe il promantorio L auatto, fíperbo per Limolti 60 chi, ond'ha
 con terra.: Qu: Jto promontorio in tal manièra con gran giro $f a$ diftende in duucrfo liti, che il tratto del Lago, ch'e dalla parte difopra, wonn puo effer punto uteduto ne dall'lfola Comacina; se da quelle cinque uille, c'ho notate: Rapprefenta. Lauatta La Cembianza d'un capo d'buomo; in guifa che lo stretto è in luago del callo. Iffenol liti fono lontani l'un dall' altro poco- Fin' di meza migdio, (t) fra eßi u'ha una pianura molto diletteuo$t,(t)$ tanto fertile di tutti i beni, che auidamente ui fi compera il terreno uenti cudi d'oro la pertica. V edefi nello stretto; margine del collo, la torre $I$ a cania, battuta il uerno da Tra montana: ma la sitate molto grata per lo frefco et) per l'ombra. Scgue nella concauità, del lito Lenno; memorabile per. la Chiefa , per lifacerdoti, per li molti edifici, (t) per le memo. Lenno, do la di Plinio. rie della prima antichitc̀: percioche à tenuto, che a Lenno fof fe la uilla di Plinio Cecilio, da lui chiamata Comedia in una epiftola, ch'eglifcriue nel'ottauo libro a Romano : la quale per' li curiofi, che ison leggono Latino, bo uoluta inferire in quefto Luogo. Ma la Tragedia, di cui qui pur fa mentione credo, che fo/fe nel promontorio di Bell'agio, come dirò nella defcrittion di quel luogo. L'epiftola dunque è tale.

## C. PLINIOAROMANOS.



V MI SCRIVI, CHEFAIMV: rare. Ita bene. Ho trouato da difen. dermi : percioche faccio homai mu. rar con ragione, non effendo ne ancho in quefto difsimile da te:poi che tu fabrichi al mare, e io al Lago di Como. Nel lico di quefto Lago ho io molte uille : ma due, come fopra tutte mi piacciono; cofi mi tengono in effercitio. L'una pofta in alto, come quelle di Baia, guarda, \& l'altra, pur come quelle di Baia, tocca il Lago. Per quefto io foglio chiamar quella la Tragedia, \&x quefta la Comedia. Quella perche quafi è foftenuta co' coturni, \& quefta come co'focchi. Amen duefonoamene; \& amendueal patrone per la diuerfità loro molto grate. Quefta fi ferue del Lago piu da preffo; \& quella piu da lontano. Quefta con piaceuol concauità abbraccia folamente quel feno; \& quella dall'altifsima fchiena ne diuide due. Qui per lungo \& diritto tratto fi puo andare a cauallo, 0 in lettica fu per lo lito; \& quiui leggiermente fi piega una fpaciofifsima loggia da giuocarui il uerno. Quella non è percoffa dall'onde; \& quefta le rompe. Da quella tu puoi ueder pefcare; $\&$ da quefta da te modefimo \& di camera, \& quafi anchora del letto, come d'una barchetta gettar l'hamo. Quefte Con le cagioni, che mi ui fanno fabricar quel che mi: cimanca,

## DELLANOBILTA'DICOMO. SOS

cimanca, per quel che a puanza. Ma cheaccade. chio te ne renda conro ? poi cho in cambio di que. Ito tu faililmedefino. Sta fano
In quefta terra di Lèno fi wede ssella Chiefa di S.Stefano un' an


## D $M$

UIBIOR.COMI
NIAN. VALE
RIPIIETSE
veram Giav
DIANAEETSE
VERLETVALERIAECOMI
NIANAE DOMI C. F.VIVA S. ${ }^{\circ}$. MON. MARITOPRIVIG.
COGNAT. ET SOCRV,
Ma fopra Lenno fo wede una Chiefa; la quale da una fredda fontana, che w'è, $\sqrt{2}$ chiarria Aciquafredda: tt) ̀̀ Abbatia de' Acquafied. SLonaci Ambrofani: i quali u'banno una bellifima stanza, piena di melaranci (t) di cedri. Hanui la Cbiefa, nella quale ì ripofto il corpo di Santo Agrippina, che fu Vefcouo di Como: (t) nel monafterio s'ha una loggia molio alta et diletteuales dal la quale $\sqrt{2}$ poffono ueder tutti i liti, e i corfi de' nauiganti. Ma, per tornare alla defcrittion littorale;il promontorio Lauatto ha sell'eftrema punta, che sporge nel Lago; la Cbiefa di San Giosanne bagnata dall'onde : nella quale folewano la notte, quando èra tempefta fura, tenere i. Facerdoti, come in un faro, il lume per li nauiganti. Quindi un'altra nolta i liti s'allarganose

Lofe NLIBRO:SEONDOA

 (t) poi Porleccia luogo de' Gănonixi delfa Chirfa mpqggior di Gọ mo, ©t) Giulino.: Indie e battuta dall acque la Chiefa di S. Lor renzo;nella quale $\sqrt{1}$ wede alli entrar della a acreftia un'epitaffio di Caßia Heliodora in lettere antiche, pofto in quefta forma.

Cassiam
HELYOORAE 1 O
Quindi piegando alquanto, $f i$ diftendono in lungo alcune colline, piene di uigne; fin che fatta una punta, da man manca rientrano in dentro. Alla riuà del't̀ago èla ruinata uilla di
тremezo. Tremezo, illuftre col per l'eçellenza dé uini díGriante; come per una graffápianâra: ët di qui cơtre nel'Laga un'altro promonitorio : il quale non $f$ Istende piu frá cogli, be fra montuofe. colline; ma è piano', (t) ornato diviti $t$ ) d'oliwel. Qui pare, che i nauiganti imbiriachi babbrano pofto ilnome di Catena

Catena Appia. $\therefore$ cajfa di fcambio :percioche molto uokertiéri ui firipofano, come stanchi dal uogare;, (t) fi feambiano iugatori, come quafi as meso il cotfo della lor waurgatione:maßimamente che nionwh lusogo, dowi gli bofti priu liberalmense offeri/cano uini mightiori per bere. Queftinini d'eccellente finezza nafcono in quelle cola, vini di Gri line allincontro, detce di Griante; (t) fono molto commendath alle splendide tauole de' magnanimi Signori; cali perche dileta. tano foanemente al gufto; cdone perche fon noolto stomsacali. $\therefore$ Quindi il lito piega da Ponente, $(t)$ fa un feno; nel quale è po-i menagio. fla la teria di Menagio, nobile per molti buomini illuftri, et per gli antichi marmi, che moftrano titolinobili (t), bonorati ? fra
 Loge, (t) piantato dietro alla uectchia chiefecinolà di Reccio. nico; ; da M. Minucio Calino libraio fu fatto portare alla pà: triaj fua di Menajo io, the son corrotto nocabolo è detta Mena-
 nadque in quefta terra; (t) hebbe altri titoli, come. filegge nel: timperition di quel marimo, ch'è tate:
WINICIVSA. OVFEXORATVS FLAM.

Epitaffio di
Minıcio Ef: Morato.

DIVITITIAVG. VESPASIANI CONSENSV.


 SCAE VXORIETMINCIAE LOE BISIAE, $V$ F. Queft coli fatti titoli di Flamine d'uns'luperatore; (t) per confeño de' Decurioni di Tribuno de" foldatis al qaaritumuiraro, difeftumuirato; d'effer prefetto de' fabri, Confato; (t) Ponte. fice; rion folesano da gli antichi effer conferiti, fe non in perfo. ne digran walore : onde per cio quefto hwomo illuftre reca molto splendore alla città di Como. Fu oltra di cio della terra di Menagio Manegaldo buomo dottifimo, et) relligioffßimo: il. quale, accioche alle terre di quefto Lago non batueffero a man car le gratie de' fommi Pontefici, per la fua dottrina et) bontà. Canno del Signore $M X \subset V$ bebbe l'Arcipresbiterato della fua patria da Papa V'rbano fecondo, che di qua paßo per an dare in Francia. Vinacque anchora M. Francefco Caluo nobile poeta : La cui famiglia moftra al Merula per infcrittioni, che fono in Milano, effere anticat (t) hoggi uiue leccellente M. Paolo Paoli da $\mathcal{M}$ Menagio : il quale non tanto è chiaro per.ef.
$108 \quad \therefore$ ILROSECONDO:CI
fere statacirufico de' due gran Re Franceeco primeo, ti) Arrig fecondo di Francia; quanto per la propria uirtu's con la quabe bajcricto in foggetta dé cirugia fopra la prattica di Giouanni de Vico. Ha egli in quefta terra uns nobile (t) bonorata habitatione: la quale, come che per fe medefima fia: bellißima;nondimeno molta piu nabile et piu bellà è refa dalla finceri $\beta_{1}$ man bofpitalità di lus, che coure cortefe, la tiene aperta à tutti i Si. gnori tt gentilhuomini, che di qua paffano, honorandoghi (t) accarezzandogli quanto piu poffa. A tempi paffati era queftaterra injfiore, cofi permolri gentilhuomini splandıdin come per le ricehezze di che aldbondawa :ma trauagliata pai Lunga+ mente da glincommodi delle, guerre, abbruciata la gran parts delle cafe: ba perduto molto del fuo splendore. Produce il fua contaida uni generof $(t)$ gentili: $e t$ con effo confinano $i C a$

Canargaiomi. uargnion, c'babitano la ualle, che uolta al Lago di Lugano. Luefta razzd d'huominei per watura fattiofis aftuti, tt) molso. fanguinof ; manticne in quii contorni perpetue nimicitic, $t)$ cru deli queftioni, con ißpeßie e speffe uolte fcelerati homicid $\ddot{y}$. Se-
Nobiale. gue il borga Nobiale, non pur degno di lode per leccellenza de'. finißimi uini bianchi;ma archora dignißsmo a'ogni honore per la perpetua primauera de' fori, che d'agni tempo mantiene. Per cioche effendo quefto luogo difefo dai wenti freddi dalle balze di Saffo Rancio, (t) da altri ripari, conferua il uerno la fua stagion temperata. Qui fi casa quella farte di geffo, con che fo fanno i lawori di stucco: (t) le rive di quefto borgo fon molto uaghe et) diletteuoli per la uarietà delle belle pietruccie di diuerfi colori, che nell' acqua fi ueggono, come tante gioie.'Sono do-, s.nfo Rácic. po quefto le foofefe balzs di Safjo Rancioper le quali è tagliata la

DELLA NOBILTA DICOMO. sog
la uivaimaeftra', che mena in Lamagna; ti) fo chiama usa Res. na. Di qua nisno, che faa in cervillo, paffa a cauallo a un ti. ro d'arco, quarndo guardiar da quell'altißima balza giu nel. Laga , mette tanto spauento, che facilmente la uifta uien meno, (t) 'huomo con mortal ruina cade in quel precipitio. Quin Geta. di Gaet a gioijce di cofi bel feno, pofto in colline, (t) tutto riuolto al Ole: dowe molti anni a dietro furono piantate uiti di mal. uagia di Candia; le quali mantengono anchora co'l dolce lor. gufto, la dignità dell'origine. Siede quefto lnogo fopra il Laga quafi nella maniera, ch'è pofta Gaeta fúl mare : da che forfa haprefo il nome, maßimamente che in lingua Laconica, Gae-: ta denota feno et) luogo incuruato, (t) è adorna di molte piante. di mirti.Da Gaeta jubito spuntano nel Lago quelle balze, che fono bora piene di bofchi; ma non in tutto difficili per li beftia mi; le quali nnettono puura a chi ui paffa fin la, doue Acqua. Acquafería feria con la fua furia le spezza: tt) cofi fornifce faffo Rancio. Sopra la ualle chiamata Seriv, un poco piu alto, $\mathfrak{f i}$ uede pofta Breia: © quindi per la diritta del lito $\sqrt{2}$ ua alla Chiefa di San ta eDsaria de' frati di San Domenico; la quale è molto bella, (t) ha innanzi un bofchetto d'opp $\ddot{y}$, bagnato dal Lago . hauui anchara giardini bellißimi et) allegrißimi di lauri, di cedri, di limoni, (t) di melaranci. Quius fi poffon weder le radici d'una gran fortezza uecthia: Jopra parte delle quali confidera$f i$, che molto commodamente era stata edificata la Chiefa: (t) l'altra parte, che fornita non è di ruinare, cigne di prefente un bel giardino di.melaranci et) di piante fimili. Lontan di qui un quarto de miglio è la terra di R hetionico, o Reccionico, mol Reccionico. to popolata, piena dicafe, (t) abbondante di molti beni, $e$ in

IIO . LIIBRO SECONDO?
particolare per famof uini; percioche imonti, che Jopra ta fari: no, benißimo fon Lauorati da gli buomini bubitatori, i quali fono molto induftriofi, (t) uanno in lontani paefs per guadu-. gnare a/fai: Da quefta terra: ha basuto origine Pantica fansi-. glas di quei dalla Torre: de' quali fu l'eccellente et) famofo medico 2 M. Paola , per l'elegantia della fua dotirina degno d'ef. fer lodato .. Immediatansente dopo Reccionico forge un pro-i montorio del medefimo nome, ri§uardeuole per una fortezza con molte torri: (4) quindi iliti, facendo un feno a/fai grande, uanno a piegar di nuoun alla terra di Außio. In miezo al lito di quefto golfo fono due Cibiefe, poco luna dall' altre Contanc,

Mufiso. dedicate a San Vito, (t) a San Martino. Ma la terra di Mußio, maledetta quafi da tutti gli habitatori del Lago per. la menoria della crudele et) nimica fortezza; ha un porto edificato dipietre quadre. Sorge poi in cima d'una Salita a/pra, (t) per molti giri, et) piegbe faticofa, 'una balza faffafa: doue. era piantata unza alta fortezza (t) ueletta, che fopriua tutto il Lago: la quale era circondata per gradi da tre ordini di caftella, (t) di fortezze. Fu quefta rocca èdificata molti anni a dictro dal S: Gio. Iacopo Trimultio molto famofo capitan di guerra: ma ultımamente effendoui per ul Duca. Fruncefoo Sfor $z$ z il S. Biagio Alalacrida, gentilhuomo Comafco di nobilißi-
 lanefe, che fu poi e Marchcfe di eMarignano: Al quale, dopo molte imprefe fatte, ne fu confermato patrone, con titolo di
.- .. Harchefe dial S. Antonio da Leua, general dell' Imperator Carlo Quinto. Ma al fine il Duca Francefo Sforza aiutato da gli Suizzeri $(t)$ da' Grigioni, con graue guerra lo domò $(t)$ cacciò
 ruina dija fuperbà oper q" "furona spianate jino da' fondamen. ti . In un zuto del proniontorio dia Alußßio furon trouate gian. le cause del marmoibianco; del quale. fi uede in. Como effer fas: Marmo bis bricata (come bo detto nolprime libna) la fuperba Chiefa del Doma. i Ala quella balza; che spunta in fuora; per difoopxit tante caftella;apre all' ncontro mn'alera' feno lontano monsi. glio dia Mußio per lomante cangiunto $\therefore$ Quius giace laterra ciduncu; p.Donco; la qual.pare, c'bablia prefo il nome dalld Adunco, o fembianza del lita; tt e ricca anch'effa per molte picciale villet.
 na a mezw yia pago dul piano, et) dalla riusica eleuatonerfo il montè, è Mofenzonció; laoto affai allegro, et) par li uini precio , morenzoni fifimi fanofo: maia einza controuerfia molto piu per l'bonora? to, esplendido palazzo del Marchefe di Marignanw', th) pen La bella fontana, acconciamente et cona artificio coñootta quas, fiper ognitfanze, 't mafsimamente nelle tre gran uolte, che ferwoni per cantine: nelle quali corre fecretamente, (t) depone in larghi nafı. Lapianura, che l'é fotto, è tutta lauorata con l'aratro, \& piantata di uiti; © a poco'a poce inalza in forma, d'unalingua terrena, (t) poi najfonde Grawedona: la quale: Grauedona dopo Bellano, di cui fra poco diro nel deftro lito, ooticne in tuta to il Lago di Como fommo splendore. Su lalto fano due Chie, fe co' lor campanili, molto riguardenoli: © piu lungi dal lito, é la Cbiefa molto grande, e'l coñuento de' frati di Santo Ago-1 fina. Indi nel feno dille riue : fistendé in lungo Grauedona', con un bel caftello in fortezza, (t) è capo delle etre. Pieui, che co $\sqrt{2} \int \frac{1}{2}$ chiaimite Graucdona , Domafio, $(t)$ Adunco, jlgizoreg-
giate dal AMarchefe di Marignano; (t) dalla Signora Bur. bara del Maino; la quale per la bellezza delfuo pronto (t) for golar giudicio, (t) per l'ornamento delle uirtu, che fono in lei, è amata, riverica, (t) hauuta in maraniglia fin da coloro, che folo per fama la conofono. Il caftello, o palazzo, che fognorgg gia tusta quefta terra, fu accrefiuto tt) abbellito da Papa Pio Quarte, mentre ch'era Cardinale, molto fignorilmente. Hawmi un'alta glonietta, farta di nuouo con larghe feneftre; laquaLe come libera weletta difopre, non folamente $i$ tre Laghi, de' quali fa moftrail Lago di Comso, con quafi tutte le fuc terre; ma anchora parte della fertile et) abbondante Voltolina. Hanno quasi pari veduta ''altre. Stanze della cafa; ma non di fooprono tanto della Voltolina. Fra laltre belle qualità di quefto magnifico edificio, è molto lodenole quella del giardino, grandißimo, (t) adorno d'ogni forte dibuoni frutti, (t) fopra tutto copiofo di infiniti cedri, limoni, melaranci, (t) pomi Ada mo. Quefto ha dopo quella di Bell'agio, la piu bella , e spaciofa profpettiua ditutto il Lago. Era gia in Grauedona la

Curroni. cafata de' Curtoni; la quale foriua per fontuofotà d'ogni dome fico apparecchio, dhoneftißime ricchezze, tt) di cortc $\sqrt{i}(4)$ cbiari busmini in accettare (t) bonorare ogniuno: ma uenuti fra loro a nimicitie intrin/iche, amazzatifil'un l'altro, fiyono del tutto efinti. Hauui in quefta terra una Cbiefa, detta la (Casonica, uecchia, ma molto ben coftrutta : ©t) mi uien raccontato effer fuccelfo in Grauedona un cafo d'una gran pietà di pies denna donna uerfo il marito. Dicono, che uedendo coftei da un luo
donnuate ${ }_{c o l}^{\text {donna uero }}$ go eminente andare alla uolta del marito un fuo nimico, armato per amazzarlo, dopo che moloo bebbe gridato, ch'ei $\sqrt{a}$ guardaffe;
guardaffe ; difcefe con furimal baffa, tt. trowatigli alle mani; abbraccio di dietro il nunico, t $^{\prime}$ ) Lo tenne stretto fin che'l ma rito, il qual n'haweua il difuantaggio, fo faluaffe, non curans do punto la uita fua, she gravemente ne refto ferita, per faluar. quella di lui. Quefta terra di Grauedona da me con lieto anis: mo fu falutata; poiche effendo rinseffa la cura, e'l gouerno d'ef. fa infieme con l'altre terre adberenti, all'arbitrio del magnanineo et) eccellente mio S. Giralanso Magnocauallo ; egli (tanta i la fua cortefia) liberalmente mirichiefe, chio uole $\beta$ in coms. pagnia della uirtuofísima, (t) mia amorewolifima Conforte. i'Madonna Aurora d'Efte, in cofi ameno Luago effer compa$g n o$ dé' piup piaceinoli studifuoi, (t) dè gli honoratißimi tratte. nimenti della gratiofifima, (t) unalorofifsima Signora Caffan. dra Giouia, da lui per li meriti della fua fomma bonta, fin. golarmiente amiata, come conuiene a cofi eletta compragria (t) conforte. A chenon santo n'inuitaus quell' aria benigna, quel frto cofi dilettewile, quel ridotto cofi opportuno per studiare,et) quella commodità ditutti i beni; quanto l'antica nojtra, non punto wolgare amicitia, e intrinjichezza, (t) l'eccellenza del $\iint_{0}$ fritile, (t) acuto ingegno, da cui potrebbono fempre appren. derfi nuoue uirtu; di manvieria chio; confiderata la quiete; ithauremmo goduto, e il frutto:, che fi farebbe tratto da' noftri studi, uolentieri mi farei quefta prefente state M DLXVIII quiui trasferito ; $\int e$ il defiderio, e il debito di dar (potendo) fi: we alla cominciata imprefa delle mia Collana biforica, et) del: Le Gioie, chiatt' anella d'effa wanno congiurstes non mi'hauefferi. tenuto in. Vinetia : miafimanerite che io mi trous obligato di dover, quapto piu po $\int$ Jo celeberar con ogni termin di lode

LIBROSECONDO․
illuytre,ilmolto eccellente (t) ualorofifimo Signor Cefare Duc co, (t) l'acutißimo (t) giocondißamo Signor Girolamo Borna-' to,amendue elegantijßimi dicitori, (t) dotti nell'una (t) nell'al tralingua, te mici fingolari amici, (t) riveriti Signori,con tut ta la preftantißima Academia noftra de gli Occolti in Brefcia : (t) dopo quefti il uirtuofs ßimo, (t) generofifimo M. Titiano Vecellio il giouane; M. Giouanni Gensua, (t) M. Mattheo Palatino,tattitre da Cadoro, litterati, corte $\sqrt{2}$, ti) fopria tutto miei molto affettionati, con M. Cefare V ecellio, pur da. Cadorö: il quale nelta pittura, tt) nel difegno, è molto eccel lente, come per l'opere fue apparifce; $(t)$ di molti anni $e$ amico mio fincerißimo, et cordialißimo. Succede Domafio : laqual
 fià, concarre con Grauedona per ogni qualità d'ornamento di Natura. Brne è uero, che anchor effa, con non punto piu felicità dell altre, infeftata dalle guerre ciuili, pati graui miferie: maßimamente, quando Galeazro da Perego Capitaino de'V:i tani, fattione on Como nimica de' Rusconi; follewo le terre dol Lago, a tornare all'ubidientia di Filippo Vijconti Duca ds ABilano; da cui dependewano: Vitani: percsoche all horai popolari di Domafio, uenuti fra loro per partialità alle mani; commifero un'atroce battaglia ; nella quale reftarosso i V itani fuperiori: onde cacciatii $R$ uconi; mifero la terra a fuoco. Quindi sinalza un pochetto il piano et) albero o lito, occuleato eer. il borgo di Gera: dopo il quale per pochi stadì fuccede Surico,
sorga o Sorgo, che fuol dar lultimo porto della finita nauigatione alle barche groffe. Da quefto luogo fu portato molti anni a die. tro in Como a M. Benederto Giouio, dotijilimo, e studioffo. fimo
fino dell'antichità, un marmo con quefta antica inforittione, chio bo noluta mettere al fuo luogo.
D. M. ET MEMORIAE
L. DVNIIVALENTIN. INFANT. DVICISSIM. Parentes filio desideratissim. Dirimpetto a Surico fi ua in Voltolina, o Volturrena con bre wirfimo traghetto ; ma molto guado $\sigma$, rifpetto alla furia d' Ad da, che sbocca di fopra: La quale co' fwoi ritortoli correndo fopra l'acqua del Laga, (t) moftrando il fuo color diverfo da quella, fenza quafi unirfi con effa;'tira molti mucchi di rena. -Et però a memoria de' noftri auoli Nicolo Piccinino , chiariffimo Capitan generale, non ui potendo palfar l'effercito, perche le barche indugiauano a wenire; con incredibil preftezza, ui pianto in un fubsto un ponte dilegno, tt) quindi lo fece paffare in Voltolina, per dar foccorfo a' Gibellini, fattion fedelißıma al Duca Fulippo V ifconti. Erafcefo in Voltolina Giorgio Cor naro Proueditor de'V initiani, con tre mila fanti, $(t)$ haueua all'hora le fue genti dentro a quella foffa, fatta a mano, per la quale corre per traver $\int$ a il fiume Adda. Ma il Piccinino infieme con Grouanni Rufca, congiunte molte grati, paßo il fiume (t) la foffa ; (t) uenuto co'l Cornaro al fatto d'arme; hebbe suen gran rotta. Nondimeno l'altro giorno, hauuto foccorfo da Stefano Quadri da Ponte, c'haueua me/fo a ordine una groffa banda d'babitatori fattio $i$, con migliore ordine tornò di nuous a rattaccar la battaglia: (t) come colui, c'hauena confiderato meglio il modo del guerreggiar del nimico, e'l fito - del paefe; ruppc i nimici, tt) gli mife in fuga, reftandoui prigione il Cornaro con molti Capitani famofi. Fece il Duca Fi

IIG . 'ETBRO'SECONDO:
lippo edificare non molto lungi da Delebio una Cbiefa in honôr. della Madonna, per memoria di coligran uittoria, et perche il Piccinino n'haueua fatto uoto; (t) Le afegnò entrate per un facerdote. Veggonfi anchora tal uolta; quando l'acquë. Son baffe, alcuni pezzi de' traui stanti, che fofteneuano il ponte, con

Ologna tor se.

Volturrena citt. fumati (t) rofi, preffo la torre Ologna, che fu ruinata da' Gri gioni : non lungi dalla quale (come friuono il Biondo (t) altri) era anticamente la città Volturrena, che diede il nome alla ualle, (t) poi fu chiamata Caftel Ologno. Quefta città fu af: fediata, fecondo Paolo Diacono, da Agilulfo Re de' Longobardi, per ingordigia c'bauena d'ampliare il regno, non uolendo ella ribellarfi dall' Imperio. Ma bawendo in uano afpertato foccorfo da Rauenna, tt) effendo stretta dall' affedio; all'ul timo fegli arrefe. Veggonvi hoggile ueftigie d'una città ruinata a Borgo Francone, cofi forfe chiamato da Francilione Capitan de' Romani: onde per una foffa nauigabile fi ua fino a Delebio : ma in tempo dı state è infame per li tafani, (t) per le zanzare, stagnando quiui il Lago, tt) facendoui cattiva aria. Stimano che quefta foffe opera del detto Francilione: il quale co'l fauor di Mauritio Imperatore, fece guerra co' Longobardia Como, nellifola Comacina, e in Voltolina. Dallas torre Ologna fino a Lignone, alto monte per diritto fornifce il Lago, (t) ui lascia le paludi, ch'aprono la fronte della Volto lina. Quefta ualle $\sqrt{i}$ stende fra Tramontana $(t)$ Leuante al monte Adda, (t) alla terra di Bormio. Dal uicin lito del 亡a morbegna go otto miglia lontano è Morbonio o Morbegno, che prefe il nome dall'intemperie di quelle paludi. E' quefta terra per grandezza, (t) per ricchezze, molto fimile a una città; (t) ! celebrata

DELLA NOBILTA:DICOMO.
eelibrata per le fiere, (t) per li spefimarcati: te le paffa per mezo il fiume Bitho. Quafi a meza strada giace a pie de'Butbo.f. monti Delebio, nobile per la rotta, c'ho detto, de'V initiani, 'Delsbio. (t) per la Chiefa, di che in quella uittoria hauewa fatto woto il Capitan Generale. Ma della Voltolina quefto bafti; perche. mi conuies tornare al Lago di Como. Ilfiume Adda, calando per tutta la ualle, non tiene il corfo dritto per la pianura a wenir nel Lago : ma torcendo a man manca; percote ne' aßßi del monte Coderia, (t) deuorate le radici ; finalmente è rifpinto coderia mo da gran maßidipietre, (t) cacciato nel Lario, con cof f furio $\mathrm{o}^{\text {te }}{ }^{\text {te }}$ (t) terribil corfo, quafi in collera, che non fi uol mefolar co'l Lago: má jopra le criftalline, *) chiarifime acque corre spur mofo (t) torbido. Dalla fua foce corre il Lago wer $\int 0$ Tramontana per otto miglia , come per un'altro letto,fra monti altißimi fino a quel borgo, che dall'effetto ha nome Sommolago. Qui- sommo t. ui da man dritta è riceuuto il fume Mera, che paffando alla ${ }^{\text {ners fume }}$ terra di Cbiauenna, corre otto miglia di lunghezza per la ual le : la quale fra le parti pis a dentro dell' Alpi , mena alla corte de' Grigioni. Ora noltando per tornare a Sorgo, non lungs dalla foce del fume Mera, fiuede a man finittra il borgo di (Metiola, (t) Nouato, chiaro per la quantità de' legnami, (t) Metiona. per gli artificy da Jegarli : attefo che $i$ gioghi del monte Coderia, che diuidono le ualli di Voltolina (t) di Chiauenna, fon pieni di larici, (t) di diritti abeti. Ma Sopra quelli afprißimi faßi i weggono ibranchi de' caprioli, delle camozze, et) di quel la forte d'animali faluatichi, che fi chiamano Stambucchi: $i$ stimbucquali (fecondo Giouanni Stumpfio nelle fue Croniche de gli Suiz filutichit zeri, (t) France(co Negro) fono di spetie ceriuina nel capo,
corpulenti, di grandezza come grandi afini, con le corna linnghe , ponderofe, ajpre, nodofe, $(t)$ ritorte werfo la fchiena: con le quali ufano difaluarfi, per mirabil foccorfo di natura, dal. la morte : percioche quando da' cacciatori fi trouano spintifo. pra leftrema punta di qualche gran balza, raccolti i piedi, ti) riftretto il collo al petto (come racconta Alberto Magno) s'aggruppano, come in uria palla, tt) co'l riparo delle corna faluan dofila fchiena; con nobil rifolutione fi precupitano al balfo, a modo d'una rota, fin che fenza farfiper quelle balze alcun ma$L_{e}$; arriuano al piano, liberi da' cani (t) dal precipitio. Per quefto rifpetto credo io, che fiano chiamate Capre rote, fecondo che chiamo Marco V arrone quelle che fon ne gli ajpri gioghi de' Sabini : (t) non penfo, che le fue fiano d'altra spetic che di quefta. Hanno la pelle di color fofco, le unghie fe $\int(e, t)$ acute, $(t)$ gli occhi uaghi (t) splendidi. Da Nouato non ba molto, che i Grigioni tirarono una uia, da potere a piedientrar nella $V$ oltolina, tagliati per forza di picconi i maßs di quelle balze, efcawati i cantoni de' Jaßi oltra la foce d' Adda.
Dacio . Wa da man deftra andando a Sorgo, fi uede Dacio ignobil willa, $(t)$ dirimpetto a Sorgo la cima del monte Legnone, nelle falde del quale $f i$ troua quafi tutta la state neue : onde i Signori di Milano fogliono mandare a pigliarne, (t) confersata con wari artificï, ufarla a bere frefo. Da quefto monte, chiè tenuto altijimo ditutti, dicono che, come con perpetua catena, $\int 1$ diftende L'ordine de gli altri monti fino in Dalmatia. Sotto Lignone fon campi molto fruttiferi, denominati dal capo del Lago : ne' quali commodamente s'hanno spaßii affai d'uccellare alle coturnici, che u'abbondano in copia. Di qui uavno a spunitar

DELLA NOBILTA' DICOMO: I19
spuntar nel Lago tre promontori, iquali fanno altretrantifes ni da pefcare. In quefti mettonu lautunno i pefcatori fino in fondo alcune lor gabbie di uinchi; netle quali fi riduce il werna per stanza il pefce ; di maniera che al principio della primaue. ra, tiratele fu con le funi; le trouan piene. Nel primo promoss torio fi.vede un caftello con una torre; ;t) piu in dentro in mezo. del feno è pofto il borgo Colico. Nel ßecondo non è alcuno edi. colico. ficio. Ma il terzo pin grande, tt) piu bello de glialtri; rapprefenta la forma d'm piede humano: percioche.la parte congiunta co'l lito, pare il collo della gamba; il calcagno guarda , verfo Como ;-La piantail hto al Adunco $\mathfrak{j}$ e iditi gli altri dwe pro montori, con tanta briatezea del lieo, che da' diti al collo del piede, il lago rompe con un lungo è Stretio 'feno: (t) qusafi fatta sun'iglia; ui.farebbe un canale, fe tagliato il collo del piede quel. lo. Stresta foffe spianato. Vedefi opra i diti di quefto promon torio un Conuento, che chiamano Piona, ricto dicafe, tt di Pions cerreni; con giardini, cinti di perpetuo muro, tt) d'una parti-. colar fabrica per cof fatte delitic; la qual formerebbe il porto: ma quefi luoghi auarißimamente trafcurati, (t) per poca diligentia, chre s'ba alla relligion Chriftiana, del tutto assdati in ruina; (t) ufurpati; non fon piu in confideratione alcuna. Da quefto promeontorio di Piona $\sqrt{2}$ fopprono i beni, (t) 10 stato de" Signori Sfondrati : percioche dallo stretto cominciano immediatamente le uigne de' Dorefi, dirimpetto al promontorio di Doro. chuRio, ficome all'incontro del conuento di Piona è Grauedona. Indi quusi un miglio et) mezo difcofto, fopra un falfo giace Coreno con una fortezza, chiaro per la bella cafa; ch'era coreno. di ML. Gifmondo iMedico: percioche da uria perpetua (t) ab:
bondantißima fontana, che nel giardino efce con molto mormorio, da un faffo pieno di mufco; egli ba lacqua da bere al. legramente; (t) dalle feneftre con la canna (4) con l'bamo ha da. poter pefcare : di maniera che io con non punto goffe congetture stimo, che quefta uillia fia quella; dalla quale, fcrive Plinio a Marco, efferfi precipitato quell buonso, (t) quella donna. ned Lago con quefte parole.
C.PLINIOA MARCO S. ...

On éegli criandiffereni tia dal fare una cofa uno; al farla un'al tro ? certo un medefinoucafo farà piu chiaro, o piu ofcuro $; \&$ piu fara con le lodi inalzato, o abbaffato, fecondo la chiarezza, o l'ofcurità di chi lo fa. Io naui gaua per lo noftro Lago di Como, quando un'ami* co uecchio mi moftrò una uilla, $\&$ una camera, che fporge foprail Lago. Di qui, mi diffe egli, gia una noltra cittadina fi gettò a baffo. Perche? do, mandai io. Il marito d'effa rifpofe, per una lunga infermità, haueua una piaga puzzolente, intorno alle parti uergognofe del corpo . La moglie lo pregò, che glie la lafciaffe uedere : perche niuno con piu fede n'haurebbe fatto giudicio. La uide : perdè la fperanza di guarirlo : onde lo confortò a morire, \& ch'effa gli farebbe ftata compagna nella morte: an zi ella gli fece la Itrada, gli diede l'effempio, \& lo fpinfe

## IIBRO SECONDO. 228

fiinfe a farlo per forza : percioche filegò co'lmarito, \& fi precipitò nel Lago. Quefta bella proua ne ancho da me, che for della fua patria, prima c'hora, èttata mai udita : non perche fia men bella di quella famolifsimad'Arria : ma perche la donna è da meno d'effa.

Da Coreno a poco a poco iliti fanno un conio, ti). $\bar{i}$ diftendono in campagna; nella quale è Delfio, terra c'ha una pianura. Detlo. ferrike di Stomatici, pieni, diletteuoli, e) durabili wini; © 4 ) 0 prail uicino monte mo/tra una fortezza wechia. Quindi corre ilf fume V arrone, che pafa per mezo la campagna. S'aprono i Vai-rone.f. moeti un poco fopra la fortezza et) quindif ina nella ualle lintroc cia. Segue Bellano afai imile a una piciola,ma molto nobil. .adieno città, e) molto illuffre per tutti gli ornamenti dell' erudita maefria et per tuste le doti della natura:ilguale a guija di metropali nella baronia de'Signori Sfondrati, ba un porto di pietre qua. dre, capace d'una armata, $(t)$ un'honorato palazzo del podeftà, infieme con una bella Cbiefa,edificata con pari magnificen. cia et relligione da Azzo V ifonti, (4) da Giowanni fuo Zio Arcimefouno di Milano. E attaccato con Bellano il territorio Cultonio, molto celebrato per la generofità de' uins: il quale fendendo da una molto alta ualle, dome è la fortezza; è ba gnato dal fume Pluuierna. Sule spalle gli jono monti pieni Phuierna f. di felve, con la ricca ualle, chiamata Saßina: dalla quale è val sation certo , che difcefero $i$ Torriani Principi di Milano, che poi cac ciact da' Vifconti, perderono 'Imperio. Patifono quei di Bel lano il uerno gran freddi:ma per la uicinità delle felwe co' gran
fuochi facilmente gli cacciano. $E^{\prime}$ nobilitata quefía terra idal: keccellenti ßimo S. Nicolo Boldoni, che publicamente in Pawia legge medicina, (t) è protomedico di quello studio; (t) di tutto Munn pro to stato di Milano. A chi uà da Bellano a. V arena occorre monorotio.
varena. quafi a meza strada il promontorio Murcà: doue fornifce il territorio Cultonio . Indifi uede V arena pofta fopra fajei, che Jipiegano in giro: la qual terra rifpetto a' uini, de' quali non s'ba ipiu generofi, (t) a' giardini de' cedri, © $t$ de' melaranci; ì la piu amena, et) La piu beata di tutte l'altre. Percioche fos - pra l'alto lito, efPofo al Jole, perpetuamente werdeggiano oda. rati bofchi di lauri, di morrelle, (t) d'altre utili et) honoreuolig piante : le quali piantate in giro, cofi commodamente riceuono. il caldo della state, che cambiata forte con Bellano, il molto. Lungo autunno diV arena, nella fua stagione delicato et) fouue, ributtato il freddo del nerno, è congiunto con la primane-
ar. ra. In quefi Jaßi gli habitatori dellifola Comacina, infame. per li tradimentifacti contra $i$ Coma/chi, furono sforzati ue-:nire ad habitare, portando con loro le cerimonie facre; quando eßıi foli, lafcate l' Ambrofiane, offeruano quelle della Chiefa Romana. Qui edificarono e $\beta_{i}$ due fortezze: luna fopra la. spalla dritta del Lago, せ) Laltra o opra l'alto giogo del monte, che foprastà alle cafe, (t) Serve per ueletta a tutto il Lago:percioche quiui è la maggior larghezza deffo; il qual fi diuide is tre diverfe parti a guija della lettera di Pithagora, come dirò poco appreffo nella defrittion di Bell' agio. In quefto luogo bo io gaduto lungamente in una honorata babitatione del S. Menapace V iddomini la cortefia del S. Giouan Battifta Cauallier diSan Lazaro, et) del S. Coriolano fuoi honoratißimi fggliwoi.

DELLA NOBILTA' DI COMO.
fi. Quefto nobilißimo cognome Vifdomini (come fcriue il Merula) er a gui $\sqrt{a}$ de'Vifconti , anticamente nominanza piu tofo di dignita, che di famiglia: (t) bawendo baunito gia per. molte centinaia danni in Voltolina, Signoria del Caftel Cofro, con titolo di Contea, (t) d'un'altro Jopra Roghero, conpri wilegi di Federico Barbaroffa, con giurifdittioni d'acqua fopra il fume Adda, $(t)$ con auttorità di feudo Jopra alcune nobili cafate, che fino al giorno d'hoggi durano; ha per antica bontà baunto in cofturie d'ufare splendidamente cortefie a ogniuno: Ma ueramente il S. Shenapace, gentilhuomo di grauijima auttorità et bontà nella fua patria Como, pare a me che nella splendidezza uinca. $\int e$ Steflo, ei Juoi maggiori. Per l'orme dixcofa bonorato Padre caminano cinque nobilißimi (t) ualoraf 12 rimifigtivali: de' quali il S. Pierantonio, appli. cato a gli studia dette leggi'; in che è molto eccellente, effendo al. prefente Podefie do Aleffandria della Paglio, $\sqrt{ } \mathrm{fa}$ in un mede-: fomo tempo assare ti) temere da' popoli foggetti, come fin qui ha fatto in tucte L'alre illuftri Podefterie, (t) magiftrati c'ha effercitato nello ftato di Milano. Il S. Giowan Battifta Cawallier di San Luzaro, e'l S. Coriolano intenti alla uita politio. ca (t) da gentilhuomo, godono quelli in cafa, (t) quefti fuora de (fer conofiuti per magnanimi, et) ufficiofi quanto pius poffa dirfi. Il S. Don Roderico, pieno di modeftia (t) di uirtu, amato dall'lluftrißimo (t) Reuerendißimo Cardinal Carlo Borromeo , preffo la perfona del quale aßifte; èper la fua fingo lar bontà degno d'effer molto honorato, (t) apprezzato. Ma il Padre Frate Sifto feruendo a Dio fotto l'habito de' frati predicatori, con molto ardore camina non pure al colmo delle $2 \ddot{y}$

## LIBROSECONDO

fcientic, nelle quali in quefif woi uerdi arniè confumatijimo; onde per cio foftentate in Bologna bonoratifimameme conclu fooni, uolfero eleggerlo publico lettor di quello forititisimo fiwdio; ma anchora alle dignità ecclefaftichejin modo che fe alcuno per rifpetto della dottrina, et) della uita effemplare è degno d'effer. promofo a gradi maggiori; egli ueramente nè̀ dignißimo. Harno quefi SignoriV iddomini in Warena oltra libabitationi un bel giardino fopra'l Lago , adorno dicofínaghe piante di melaranci, chè uno fupore a wederl. E'runcho in quefta ter ra la famiglia de gli Scotti affai honorata: la qual nega d'ef. fer difcefa da gl'Ifolani, tirando pin da alto l'origin fua. Su
 mi .
fingolar bonta at grofezza : de'. 'qualin' bo ia wariamente pefato
 fo. Trouo che di quieta qualità di tariufi cof belli te) grojos fa mentione Santo Ambrogio inuina fua epiffola a San Feli-: ce Vefoun di Como con parole di quefto tenore. Whanere mandato i tartuf, et) certo di cof i marauigliofa groffezza,ch's. uno fupore. Per efer cof igrandi ; io non gli bo wioluti (come fo dice) tener nafoofti in feno : ma pis toffo moftrargli adiatri. Perche parte n'ho mandata a gli amici, et) parte faliata per. me. Soaueprefente etc. Ma ifafi, che fono intorno a $V a$ rena, con leggier piegatura aprono un moto diletteuol / eno:done sume Lite ì un monafterio di monache, hora dishabitato: © © poirl fiute, \& fua
narauiglin
on natura. me Latte, che a certi tempinafce \#imanca. Sbocca quefoo alla primanera di mezo a' monti da certa grande ocolita grotta per una buca molto fimile a una gran feneftra, tutto $s$ pumofo ; et) però a uederlo di color di latte. Manca. poi tutto

DELLA NOBILTA' DI COMO. las alla fate : et tanto fono afciutic (come fi dewe credere) le fue caverne a dentro, che fense alcun fegno. d'arqua, l'erto letto d'elfo giu per la china tutto fo fecca. Tornano l'acque all'aus tumno (come bo ueduto io l'anno MDLXVII) a punto a mezo Settembre : (t) coli durano fino allentrar del uerno: al qual tempo a poco a poco $\sqrt{2}$ rafciugano fusora inter amente. Be ne è uero, che molte wolte fi trowa, c'ba wariato stagione, (t) ha corfo ancho tutta la fate, fecondo che l'alte cime de' monti banno hauuto lungamente le neui. Oltra di cio bo io offer. uato, che uenendo le pioggie groffe, quefto fume sbocca fuora con maggior copia d'acque, furiofo, (t) uiolento, (t) molto piu moftra da lontano la fua candidezza. Defiderarono alcinns. con pericolofa curiofita, d'entrare in quella grotta per la bocca con torce accefe, per con(iderar la mar aurigliofa nafcita (t) mon te di queft acqua: ma andati innanzi per quello furo un pezzo; un uento che percoffe loro nel uifo, fifchiando, spenfe tutte lo corce. Nondimeno altri ha pur trouato mezo da paffare in nanz ; (t) m'hanno giurato alcuni uecchi prattichi del luogo , che in compagnia di gentilbuomini u'banno penetrato piu di due miglia a dentro con uario (t) difficil camino, hora cenden do molto a balfo, $(t)$ hor caminando alla diftefa, che non us banno mai trowato alcun fegno; onde tanta gran copia d'acs que pate /Je fcaturire : talche ftanchi in ultimo, (t) for $\int$ e spawes tati da' molti ritortoli, (t) piegature di uie; fon tornati a dsetro piu confufi cheprima, fenea c'babbiano weduto alcuna cofa di notabile; fuor che per gli curi mafisi far mate naturalmente diverfe innagini di crocifißi, (t) d'altro. Dicono bene e $\beta i$, che fitrowa in quella maffa d'alpi nafcenti, quattro miglia fopra

Fig LIBRO SECONDO
Yarena, in un luogo detto Moncodone, una piamurarbajfa fra.i monsi, $(t)$ concaus, che pare un grande anfiteatro : nella quale fi riducono; conse in una tazza fottopofta; le neui disfat. re per lo fol della primawera : © che il fondo di quefta quafi cazza , è porofo et pieno di buchi : per li quali a poco a poco lac qua adunata diftilla nelle profonde grotte : tt) che comse fon pie ine certe occolte mifure; merfano da' labri di fopra, t) ''acquia con una improuiß a furia di tempo cadendo, corre fuora. Ma io bo due difficoltà, che a cio ripugnano: la primà è, che quefto fume per lunga offerwatione fempre fuole sboccar furiofo fuora intorno alla Madonna di Marzo: nel qual tempo non è cofi poffente: il fole, maßimamente fue le cime a'e gli alti monti, c'babbia potuto disfar le neui in guifa, che in quei giormi fiano eutte adunate inferme per correre; (t) la feconda, cbe trowando. $f i$ dentro in quella grotta alcune profondità, nelle, quali due wolte fifcende, quanto importerebbono dieci, o dodici fcalins difcala per ciafcuna. Ceefa; io non ueggo in che modo polfa dat diftrugger delle newi cader tanta acqua a balfo, che riempia amendue quelle profondità fino al pari della ftrada, $t \in$ poi ancha poffa cofi furiofamente correr fuora. Aggiugnefi a quefte, che chi dentro s'h a caminato, confeffa d'bauer trouato quelle. caucrne, (t) quei lwoghi fotterranei molto afciusti; (t) noi Sappiamo, che di lor natura Jogliono effere humidi : non fo poi cio che dour anno effere, quando ianto gran riempimento d'acque babbia a farfi in quei prafondi. IlS. Nicolo Boldoni eccellentifinzo friue, chéquefto finme èmar auigliofo per lo nafcerc t per lo manciar fuo; come quetlo che intorno alprincipio del uerno $\int$ cema, $(t)$ fra non molto spratio di tempo $f$ foinga interamen-
te; e indugia poi a nafcere, finctic il fole caminanndo nel zodia; co per li primi gradi d'Ariete; dà principio alla primawera. cille hora (dice egli) con certo impeto Jalta tutto fuora della ca-: werna del monte; in maniera che pare che da fe. steffo fi foffe ritirato, per isboccar poi, raccolse le forze, a guifa di chi falta; con maggior polfanza. La cagione del mancare fima che Jia. da effer attribuita alla frigidita del werno, che di fuora le fta intorno: per la quale il caldo rientra ne'. Lcoghi fotto terra, che. fono piu nafcofti: © $(t)$ quanto piu $\sqrt{2}$ unifce ; tanto piu poffente do venta : onde a mezc uerno, quando il freddo è piu eftremo; il caldo riftretto dentro infieme gagliardamente; douenta uncho piu gagliardo. Di quiè, che l'acqua, la qual nafceua per lo freddo nelle uifcere de' monti (percioche il freddo è la cagion me defima, che $(t)$ ) opra la terra, $e$ in terra condenfa in acqua l'a ria, che s'accofta alla natura del wapore) gia manca d'effer generata, e il fume uien meno. Et fe per quefta ragione non ausiene il medefimo all' altre fonsi, cio è che di uerno totalmentefi fiughino; penfa egli che fia, perche quefte nafcano in luoghipoco diftanti dalla fuperficie della terra, (t) che poco $\sqrt{a}$ cal dino:: (t) quello nafca nelle cauerne, che fon pius a dentro nel monte, doue è maggior calore. Ma a meza ftate, quando. maßimamente la ftagione è afciutta; cala affai $;: \int e$ ben (dice egli) non manca in tutto : te) ds printavera (t) d'autunno cac.cia fuora maggior copia d'acque i ilche non è fenza ragione: per. cloche la ftate quando l'afciutto è grande', (t) non pioue; la terra in tal maniera fi. Jecca, che i uapori, i quali s' hawewano. a convertire is acquia ; fon tutti nusncati: attefo che il uapore è. materia d'acqua $;$ e il freddo è la cagione efficiente ; l'una delle.
-288
LIBROSECONDO
quali il uerrio, et Laltria là fate è debole: ma di primanera (t) d'antunno amendive fon poffenti; quarido ancho la terra feeffa èpiu buimida, (t) da primawera il caldo, raccolto dern. ero, comincia a spiander $\sqrt{2}$, (t) quelle neus che $\sqrt{2}$ disfarno, penetrando per le feffure de' monti; corrono a' larghi meati de' fiumi. Ma, quel cb'e molto pis difficile di tutce;, *) pare. c'babbia una cagion pio nafcofta, è quel fubito, (t) grande inipeto d'acque, che falta fuora al fue nafcimento: di maniera. che fenza crefcere a poco a poco, quali in un tratto fi wegga in fomma pienezra (t) polfanza; effendo che l'acqua, ofia genera$t$ tentro del monte, of fa di neue disfatta; a poco a poco for$r e$ al meato del fiume. Di quefta cofa cercando egli una uolta con molta anfietà, et non trouando da quietar ueramente banimo fuo ; uolfe entrar dentro la grotta, onde efce il fume, alChora che quafi tutto era afciutto, con speranza che molto glis. baueffe a giouare a cono/cer quefta cagione, il uederla con gli oc chipropri. Perche ueduto il luogo, (t) confiderate con diligentia intorno intorno quellè marauigliofe rotture, per quanto glis fu conceffo; congetturò coli fatta cagione, fecondo che potè co'l fenfo (t) con la ragione arriuarui, cioè, che quell' acque, che da' luoghi piui alti di quel monte calano a baffo; fon riceunte in alcune caverne affai eguali: (t) quefte come fon piene; non ritengono pin in loro lacque, che da alto fillaseo; ma tutte del pariper li loro rufcelletti le spargono al letto commune, che perọ ènafcofto nel monte. L'acque in quel letto raccolte, fubito cominciano a correre, (t) facerido improuifa furia ; è forza che ancha all impronifo rompano fuora. Ma fe alcwno opponeffe, che $f i$ come nafcono, co $f$ dewono ancho mancuire : il che noi nons. rediaise,

DELLANOBILTA DICOMO. Ing mediamo. cioè che fubito manchi; anzi piu iofto difrerniamo; che rimun prima una picciola fonte; la qual poi $\sqrt{1} \sqrt{ }$ ecca; $; \sqrt{2}$ direbbe, che cio ausiene; perche non cade in quelle gran cauerne tutta l'acqua; ma ne fcola qualche poca altronde nel letto, © cofi ui refta una picciola fonte, fe ben tutto il furme s'è fecco: © quella anchora uediamo, che il werno per la medefima ragione, che il fiume, refta afciutta: Quanto poi alla bianchezza del Cacqua, da cui ha tratto nome di Fiume latte; deue Japerfi, che la cagione di ueder quelle spume co $\sqrt{i}$ biancheè l'aria; la quale penetranda fra quelle rotte e sbattute parti dell'acqua, che d'ogn'intorna labbraccia; fa generar quei fonagli, (t) rilucer quella bianchezza : ma disfatti i fonagli; laria uola uia, (t) quella bianchezza fuani/ce. Per quefta ragion medefima il werno $\sqrt{2}$ ueggono le mani de gli huomini liuide : percioche gli spiriti aerei per lingiuria del freddo, abandonano le parti del la cotenna: (t) al giugner del caldo, allettati da certa fomiglianza (effendo anch'eßi di temperatura calda) di nuouo $\sqrt{2}$ spargeno, et rendono la delicatura di prima. Poco fotto il fume Liatte a un tiro d'arco efce dal medefimo monte da un'al trá causerna, ma piu uicina alla riua del Lago, una fonte di' meir abil quantit à d' acque, che macinano moliná,comprefa però fotto nome di F ume latte: et) di natura ( fecondo c'bo detto nel. primo libro) è tanto fredda, che mettendoui dentro ioefci mor ti; gl'intiriza, (t) gli conferua tre giorni, che non puzzino: ma fe ui fi mettoño uiui; fubito c'banno.toccato l'acqua, muoiano. Et per cio al lito; fotto le macire da grano, fono edifica tialcuni uiuai per lipéfi morti, dowe la state fi conferuano per condurgli poi a Milano, che non fano guafti. Della natura $R$

LIBROSECONDO
di quefta acqua (t) furme Latte fece il dottifimo S. Aleffandro Giouio, cognominato l'Abbate, l'infrafcritto elegante Sonetto; pofto qui per compiacere a gli spiriti gentiti, $t$ t) waghi di poefia: C orre entro il Lario a la finiftra riua; Oue in due corna fi diparte, un fume, D'acqua $\frac{1}{}$ freddo, EO di $\kappa$ bianche spumes: Che'l nome fuo dal Latte $\int \frac{1}{}$ deriva.
Di tal virts, che i pefci morti ausius, Eiviui priusa poi del uital lume :Di meraniglia tal, che per coftume, S'afconde il uerno, e appar ne lbora eftiva. $Q$ uiui co'lmarin gregge a Protheo piacque Con la Sirena fua nel grembo afifo Pafcer fra l'ombre al mormor ar de l'acque; Perche grido Nettiuno, oime diuifa

D'Ifchia te n' stai? ne Pauflippo tacque ssifeno, Amalfi, a noi torna il bel vifo.
Di qui fotto perpetue uigne occorre il debole promontoria Veterniano, (t) pochi stadij dopo un'altro.del medefimo nome affai minore. Quindipoi s'inalza Lierna, (t) diftende nel La rio una penifola : nella quale uediamo le ueftigia d'un gia forte caftello, $(t)$ cafe particolari. Era in mezo a quefto caftello. una torre; in cima della quale batueuan pofto gli babitatori una corona di lauro. Mai Comajchs prefa la terra di Bellagio; combatterono (t) abbruciaroino anchor quefta; $(t)$ n' acquiftarono.groffa preda. Il terreno allintorno non punto ingrato werfo

DELLA NOBIITA DI COMO. IgI
enerfo chilo coltiua, pare, che (t) a uederlo, (t) a sáccorne i fruttifia fingolarc :percioche in quel tratto, havendo dall'un cainto il Lago, (4) dall'alcroritirando $\sqrt{i}$ a gara i monti; refta una pianura bellifima per te uigne tt) per gli oliueti. Indi $\int e-$ gue Olcio, abbondante dottimi oly doliue, (t) non ignobile olcie per la caua delle pictre nere, chiamate marmo Laconico, (t) Luculleo, come bo detto nelprimo libro. Di qui immediatamente s'inalza in modo., che da preffo copre Mandello, una mandello. balza spezzata, (t) piena di dirupi : (t) poifuccede Mandello, serra da non elfer tenuex per fito, per aria, per pianura, (t) per abbondanza da meno di qual finoglia altra. Quefta ha una torre quadra di grandißima fattura, che guarda il foggetto porto. Dà Mandello nafce quel feno, che in quel tratto e maggior di tutti, (t) wa fino al promontorio Roboreo. In dentro è la Chiefa di San Giorgio, (t) poi Teolo ; indi la ChieRoboreo promo
rio. fa.di San Lorenzo, (t)' Abbadia borgo, (t) pre $\int \frac{1}{}$ l'altezza, che porge in fuora, il conuento de' frati de' Serui. Quinci è l'ultima puinta ; la quale è lontana dal lito pofto a dirimpetto, fei stadiy folamente, che fono tre quarti d'un miglio . Qui alcuna uolta i Capitani Sforzefchi, con uana fatica, penfarono di tirar da un lito all' altro una catena per impedir le corrorie dell' armate nimiche. 'Piegafi incontinente Roboreo, (t) apre. fi il Lago nella fua larghezza : ma nella piegatura del gomito, ch'èpiu a dentro, s'inalza la Chiefa di San Martino; e in alto Dorbinio. lungi dal lito la terricciuola di Dorbinio, con un torrente, che Torrente paffa per mezo a Roboreo. Quindigli afpri, e spiaccuoli mas fi riftringono preffo il lito la uia maeftra; di maniera che con mos baftione, (t) con una porta fa ferra l'entrata dello ftretto, $\boldsymbol{R} \ddot{y}$.

132: LIBRO SECONDO:

Calodio firetto

Lodouico Sauelio, \& fuo infelice cafo. .
che fi chiama Calodrio. Segue la region Geßimia, o Gefinns affaifamofa per lo buon uin brufro ; che produce: la quale ua a fivire nelle rotte balze, infami per la mi/crabil morte di Lodouico Sauello . Quefto gionane, auezzo (per quanto dicona) a dijubidire arrogantemente alpadre;uolfe il primo dì di NIag gio, a difpetto di tui ; andar con altri giouarri di Lecco, in cima di quefti monti, per tagliare il maio, da adornar, feconde che s'ufa, le cafe ,mn fegno d'allegrezza. Onde il padre, irritato dulle uilliane parole del figlinolo oftinato; con crudeli impré. cationi gli augurò la morte. Per la quial cofa a Lodouico, che. in cima di quei monti tutto era riuolto a tagliare un ramo d'un; albero; uenne fotto un piede meno il terreno; fi che cadde a baf. jo nel feno di quell' altijfimo maffo : et) reftando attaccato a us. debole ramufccllo con le mani; tanto ui stette, che alcuni naus-: ganti, nelpaffar, lo uidero Jofpefo, ti) corfero alla terra a dar ne la nuovia :la quale u'ando tutta in fretta per dargli aiuto . Sha non potendo il mefchino, per hawer le mani impedite, ${ }^{\circ}$ incu'cbolite, ne pigliar le funi, che gli erano state calate a baffo, ne piu Sopportare l'ardentißimo fole, che con graue tormento, batseura patito lo spatio di cinque hore; fra le lacrime del pat dre, della madre, de gli amici, (t) de' parenti, cbe lo rifguar. dauano; pirdé l'animo (t) le forze, (t) cadde al baffo. Ne gligiouarono punto iletti, co' quali eraftato coperto il terrcno: percioche quafi prima ch'ei s'infragneffe, wenutogli meno il fiat to, per la forza dell'aria percoffa; morto cadde a terra, non. fenza granteftimonio del giudicio di Dio uerfo strafgreffori de'. Lecco. precetti paterni. Girati intorno a quelle balze, andammo a Leuso, o Lecco, terra per la fama della fua fortczza, せ) per. l'honor

DELLA NOBIÏ TA'DICOMO.
Chonor del mercato molto frequente. E ferrata da due fiumis Chiarenzo, (t) Calendono: (t) iffendo cinta di mura, et idit Chinenzeolf $f$ baftioni ; è guardata a tempo da una fortezza con torri al por:to ${ }^{\circ}$ : atte $f o$ che quiui preffo fono i confini dell' Imperio de' V ini tiani. Tengono alcuni, che qucfto fia Licinnforo, come bo detto nel primo libro: et) fuidato l'anno $M D X X X I I$ dal S. Antonio dut Lcua, in nome dell'Imperator Carlo Quinto, al S. Gio. lacopo de' .1.1edici per premio delle fue fatiche : ilquì Le ui fu lungamente affediato poi, $(t)$ combattuto in uano dal Duca Francefco Sforza. Ma in ultimo creato dal detto Du ca, Marchefe di Marignano; $t t$ ) hauute altre buone conditio ni; glie lo cedé uolontariamente (t) d'accordo. Quindi il fiusme Adda, ufcito del Lago di Como; paffa furiofamente, $t t$. arriua a un ponte d'incomparabil fabrica: : quale ui fu edificato gia piu di dugento auni da' Vi/conti, jimili per grandezza d' animo a gli antichi Romani, con tre caftella; ( $\psi$ ) torri, fes parate jra loro con un ponte leuatoio, (t) con guardie fedeli she ui ftanno in cuftodia. Di qui l'Adda membrato da molti ridotti per l'anguille; fa un'ioola al borgo Pe(careno: et) di nuouso sboccando per alcune foci fritte, a dytefa efce a formare un Lago: dal quale ua poiten Po a terminar fuo corfo. Quefto fiume èftato piu uolte con ogni diligentia confiderato, dal tem: po del Re Lodouico undecimo di Francia in qua : il quale per. cio u'ba tenuto molti huomini gro/famente prouifionati, per ua der di farlo nauigabile, ti tirarlo di qui a. Milano: ma cio; ripetto a' gran $a \beta_{l},(t)$ alli radici de' monti, non s'h a mai po. tuto tentare, won che fornire. Finalmente quefto Luglio proßsuasimeize pofficio MID LXVII Don Martino dilla

Noce Spagnuolo, conferuator del patrimonio del-Re Catholico nello ftato di Milano, infieme con alcuni maeftri delmagiftrato dell'entrate ftraordinarie di Milano, guidati da un ualente Frate ingegniero; bawewano rifoluto di uiftar quefto luogo di Lecco per fimil cagione : ma la fera precedente alla partita, andando il Frate ingegnicro per li fuoi imftrumenti, fu inaunertentemente percoffo da un fanciullo d'un faffo nel capo: il che fra poco lo conduffe a morte. Ne fette molto dopo luis a uenire a morte ancho, per certa infermità, il prëdetto Don - Martino : di maniera che a molti ha parfo effer giudicio di Dio , che quefta imprefa non habbia piu da effer tentata. So pra che , moffo da buono spirito poetico il S. Girolamo Magnocauallo, elegante, $(t)$ acuto dicitore, cof in uer $f$, come in profa; compofe una fuamolto uaga tt) bella Egloga: nella quale introduce il padre Lario, hauer conuocato il conjiglio di tutti i fuoi Dei, et) di tutte le fue Ninfe, per lamentarfid bamere a effere sforzato, a paffare in piu lontane parti ad babita$r e$ : e in quefta fa nafcere un'oratione in genere deliberatiuo, molto dotta, (t) giudiciofa : la quale non mi grawerebbe con tutta l'Egloga mettere in quefto luogo, fe non dubitafsi con la lunghezza fua dinterrompere ilfflo della mia opera. Non refta no per cio glingegnieri di tentare altri mezi meno difficili ,per condurre il Lago di Como a Milano : onde uedendo effere impoßibile tagliare i monti per la uia di Lecco; pare che tentino di leuare un canale a lato a Como:ilche nondimeno a' giudiciofinon par riufcibile, rifpetto all' altezza de' colli, che cingono la città. Alcuni altri hanno prefa un'altra riflutione in cafo, che la careftia dell'acque non gkimpedifca: et) queftà è dicominciare

DELLA NOBILTA' DI COMO.
minciare un nauilio (com'e $\beta_{i}$ dicono) al Balfane tre miglia pref fo Como, a man manca per andare a Milano; doue par, c'bab biano molte uene d'acquia forgente: le quali uogliono accrefcer poi con l'aiuto dell' Acquanegra, il quale è un rio, che nafce da A Aquanegra alcuni paduletti, e foorre a baffo uerfo Milano : ma con fondamenti (per quel che fi uede) cofi deboli, che i galant'huomins. hanno, come per uana fin qui ognifatica. Ora dalla punta; che s'è chiamata Sommolago, $(t)$ dallá foce della Mera per Uarena, fino a doue Adda fa lago ; $f$ mifurano trent'otto miglia. Dirimpetto a Lecco Jrgono l'alte cume di monte Barro; Monte Barnella cui deftra spalla Defiderio ultimo Re de' Longobardifabxicò la Chiefa di San Muchele: $\int i$ comie gli altri innanzi a lui, memorabili per pietà Chriftiana; edificarono fu'l giogo la Chie fa di Santa Maria, che fi uede hoggi, come una ueletta, (t): appreffo il monafterio Chiwatefe, riccamente da loro dotato. In quella parte del monte, che guarda a ponente di uerno; $\sqrt{2}$ weggono non lungi dalla uilla Galbiate le ueftigie di Barra, città antichißinna: della ruina della quale fece mention Plinio: (t) da quefta uogliono alcuni moderni, come friue Giouan Chrifoftomo $Z$ anco nel terzo libro dell origine de gli Orobü, che fiano difcefi $i$ Bergamafchi. Ma sboccato fuora Adda: il lergamaLago di Como piaceuolmente bagna le radici di monte Barro, difeci. che sinalza, (t) a poco a poco con piu largo pelago $f i$ ingolfa al borgo Malgrato : ma fubito è caftigato, intoppando in un pro- Malgrato. montorio, fopra'l quale sta in alto un caftello. In quella caua piegatura di rimpetto a Malgrato per uno stretto feguc il borgo, chiamato Pariete, c'ba fembianza d'una terra antica. Indi le radici $f i$ spianano in una fertil pianuira, (t) uanso ar.

LIBROSECONDO
mapiil L. ronfinar le fue molto amene foci, co'l Lago Eupili, cof chiaPufiano mato da Plinio. . Qmefto Lago, aprendofi una nolta allimprouifo la terra per un fubito terremoto, fu inghiottito, 也) refio diuio in alcuni laghi piccioli : de' qualizl maggior è quel di Pufiano, dopo il quale è il Chiwatefe, o dı Chiua, et l' Annonio , o d'Anon, (t) finalmente il Serio, che con la foce piena di pefcagioni, wa a sboccar nel Lambro; (t) tutti (Jon notabili per la prefa di grapßipefci Perfichi. Veggonfi quefti laghi nella wil La di Muccionico dell'honorato ©M. Gio. Antonio Corticella: doue rendendo gratifima ueduta a quel fuo bellifimo palazzo, che quiui con reale spefa ba fabricato; fono ancho digiouamen to (t) di diletto non piccolo a tutti quei Signori $4 t$ gentilhuamini, che inuitati dalla bellezza del luogo, dalla cortefia del patrone, (t) dalla commodità di tuttiglispaßi; ui uanno d'ogni tempo, (t). liberalmente uifono accarezzati (t) honorati. Ne. certo in quefto ornatijSimo fito mancano alcuni di quei doni, che dalla Natura, et) dall humana induftria gli polfono effcr contribuiti : tanto s'ba dilettato ©11. Gio. Antonio d'adornarLo, et) d'abbelirlo, bauendoglifommamente in cio giouato la fingolar cura (t) diligentia del magnifico $\operatorname{MH}$. Chrifto foro Corti cella fuo cugino, et) gentilbuomo di veale et) molto ufficiofa natura. Chiamanj boggi quefti i laghi delle Pieue d'Incizo , doue ho detto di Jopra, che gia (fecondo alcuni) fu Licinoforo.
monerea-. Ma il Lario, doue leccando paffa i marginı de' campi; percote finalmente con le fue onde ifianchi di monte Reale. . Quefoo è un monte altifimo dirimpetto al promontorio di Roboreo, cb'e pofto nell'altra riua; doue di fopra s'è moftrato ofere un breuißimo traghetto. Quindifu per lo lito dritto pieno di bof (chi
(t) Senza

## DELLA NOBILTA DICOMO. 137

*) fenza chépur ui ja piantata una uite; fotro una balza cons. fumata è Onio, che proferito d' una fillabajola; $\sqrt{2}$ chiama Oñ on. doue s"apre il paefe di ualle Aßsina nobilisioa dalle fonti det Lambra, (t) dalle cafate delle antichifsma nobiltà de' Romat. mi:'perciachs usifiorifcono i Curioni, i Carboni, e i Billieni; $i$ quali tutti fomo fotto la Signoria del S. Gio. Paolo Sfondratio: Guarda:quefta (effendovis il Lagö in mezo) la frontefcoperta al fole del territonio di e Mandello. . Segiué Vafferna, miglior vateana. d'On, per lefelue:; (t) per le uigne, che uijono; nel iul porto di faccia quadra, glifcogli moftrsmaper inditio di mobitra, if fon damento duwagran torve. Indie : Alimonst dell Abbate di Santo Aisibrogia di MAilano, pofta di rimpetto a Licrna; (i) pion alto frede Jignola, da cui if fati di San Domenico cauano grain copia di uini, tt) wha la Chiefa dedicata a San © Barti so. Vedefi poi in un bel fito alquanto foprala sima del Leago pofto Olimerio : di cus motio baurei da trattare per te cortefe', oliuerio. che nelle abbandeuali uindemic, io who siceciuto da tre mies pin, che fratclli cari (t) amoreuoli M. Francefco, M. Seuerino, (t) 21. Andrea Ciceri, cacciando, uccellando, pefcando, (t) prendendaki ogni qualità di $5 \beta a \int f 0$ conueniente a gentiltoubmo. La coftora batrorata fangiglia, perche noi habbiamo veduto nel primo libro, tre nolte effere state mindate da'Romani coloz nie a Camo, (t) qui effer nemoria di molte nobili cafase Ra, mane; noxpoßiamo altramente credere, fe non chiella jia cof denominata da Cicerone, (t) che fino d'all'bora prendeffe ifuoi principö in Como, fecondo c' banno futto molte altre, le quali teniamo per fermo hauere hauuto origine da' Romani; fc ben d'effe non fi troua nelle memorie antiche mentione alcuna. Io,
bo ueduto un indulto del Ducá di Milano et. di Pauin, Conte d'Angleria; et Signor di Cramona, dato fotto: X V I di De cembré MC CGCLXIII. a fawor di M. Maffiolo de Ciceri publico profeffar delle piu belle lettere : il quale argomenta gran ualore m quell' bupmo, tt) nella cafa fua honore ti) ma bultà. In ignefto luogo d'Oliuerio nan bo potuto mancarie io, che ne' weri follaz zi ho per coftume diricordarmif empre de' pus cari amici miei, di defiderare il cortéf(̧)ima. ©t) prudentißinno 211. Glon. Battifta Cefarino gencilhuompo BurgCitario, (t) mio molto intrinf(cio; weill mio piu abe padre da me ansato, (t) rimeritaints. Midefino Galle; accioche is tanta quiete, do we io bo 'dato. I ulitima mana queftia mia operaidella Nobiltà di.Co. mo: godendo glispaßi della uilla, ch'effo tanto elegantemente. ba defcritti's deffe lintera perfettione alle tante aggiunse fatre all'operia.fua id' Agricaltura; gia tanto dal mando apprezzate:Ne bo reftato du chiamar pie wolte l'eccellente pittore; © 4 ) Jom golare amico mio ME Francefco Ricchino Bréciano; perche, come imitator della patura, speculafe son poco gli ornamenti di quefti luoghi. felici... Ma doue fete hor woi M. Claudio INerulo da Correggio Organifita in San Marco diVinetia? woi dico, che tanto eccedeta mell' 'degantia de' coftumi nobili et) cortefi, nell'acutezza de' motri falfi (t) eriditi, ti) nelt' amar fedelmente (t) perpetuamente l'amico; quanto frete eccellente mella profeßion uaftra della Mufica, nella qual fiete eccellentiffamo? Certo in co $\sqrt{2}$ faue t delitiofo ridatio, mi $\sqrt{2}$ farebbe accrefiuta la contentezza in infinito, fe non u'haweffe mancato il mia © H. Mario Cotri da Caftiglione Arretino, Inogotenente per LIlluftriß3ino S. Fabiano de' Monti al Monte Sanfouino;

DEELANOBILTA DHCOMO. Y乡
Sanfouino; conse quegti ch'e ornato dimolea $t$ ) lunga cognitien di belle lettere's (t) Fe ancho ni foffe stato fra lecceetlenza del Vateggi, nelle quali ' colto confumato; leccellente, (t) dotto M. eAgoftino F erentilli, waborofo frittor di quefi tempinelle migliori, $(t)$ prisicipalifinine lingue, $t$ t tanto da me amato. Sotto queflà uilla d'Oliverio è Pefcallo con'un monafierio di Monai. che, fotto titoto di Sás Biagio; et poi ilpromontorio di Bell'aso," che rompe du un pricol feno : il quale à il piu bello, il piu giotondo, e ilpiu falutifero promontorio, che ritrouar Jipoffa Nel giogode fo fu quella uilla di Plinio; di cui ho frritto ds fopra, ch'ei la chiamaux Tragedia: perciochë era foftenuex da graphdi.fcodi; come dà gran foccbi, o bolzacchini da Traigedie, standoui egli a contemplare $i$ due laghi, a guifa di due 'marri': il che fapuo weder dall' epifola fua, c'ho regiftrata nellas deferittion Le Letivo: Qui finalmente. fu edificata in cima usia bella fortezza di pietre quadre; la quale; come sicetto d'affajsini; l'anno $M C C C L X X V$ con_falutifero configlio fu fatta ruinar da Gio. Galeazzo Vifconti, padre di Filippo; aggiuntoui un decreto, che piu non $\sqrt{i}$ poteffe mai rinouare. Et -però Marchefino Stanga fauorito del Duca Lodouico Sforza, non in cima, ma a mezo il monte, fabrico una uilla reale con -la fronte uolta a Mezogiorno; la quale alcuni anni a dietro per la disbonefta libidine de' Cauargnoni fu abbruciata. Al prefente u'ha un magnifico et) fuperbo palaszo, capace d'ogni groffa $(t)$ numerofa fchier a di gentilhuomini, $t$ ) è inficme co'l caftello et) con la terra fotto la Signoria del S. Gio. Paolo Sfon drato, detto communemente il Barone. Auanti che lhuomo entri dentro la porta di quefto palazzo, uede $\sqrt{i}$ una pietra antica pofta in un bel luogo con quefte lettere

2H: PLIN.
che denotano il nome di quel DAarca Plinio, arcii jiteggalapifala foritta da Plinio Cccilio, che itratta de' litrin compofis da Plunio fuo zio. Ha poi quefto palazzo vello spaciofílimo cortile un giardinp molto ameno; (t) dilettenuale, con belle piante di melaranciet) di cedri: (t) nel coble, ch'e fotto (a fortezza, cinto no ndimena d'alti, (t) merlati murison fianchi. Jono per tutto intorno intorno fichi, aliui, lauri in moltan copia, (4) do ogni Sorte alberi fruttiferi, con tanta gran quauntità disis ti diprecio 3 Simi mofcatells , di generofe maluagie, (t) daltre qualita, che mirabilmente uefong (t) adorniano quel colle; che la Natura non patrebbe formare il piu bello. : Lee uffrigie delle mura, ch'anchor fono in predi, (t) a'runa torrf', che refta nel La fortezza, fono di pietre quadre, ti) cofi groffe, shio m'bo perduto a confiderare, in che modo foffe in un luogo tanto errinente, condotto co $\sqrt{2}$ gran numero di Juperbe pietre, per fare un'edificio tale. Quiui ha nel mezo un pozzo profondifimo, (t) d'acqua foauemente delicata: (t) di qui $\overline{\mathrm{i}}$ uagheggiano is due, o piu tofto tre laghi, con gran dilecto de' riguardanti. Vedefi anchora la marauiglia d'una fcala di pietra uiva durißima ; la quale dal Lago giu a baffo , per piu diottocento fcalini, con fingolare artificio conduce alla cima di quella fortezza. Sotto quefto promontorio, dalla parte di ponente, è bagnata dall'onde la terra di Bell'ago: la quale innanzi alle guer re ciulli, cofi perche ui staua, fecondo che anchova sta, il Ca. pitano ditutto il Lago; come per la nobiltà de gli edififi, (t) Luipo fidi. d'una buona fortezza ; era chiarißlima. In quefto promontonitce in the 82 mi . rio uenendo il Lago dalla torre Ologna, come in una gran punta $\sqrt{6}$

UELIA NOBILTA DICOMO.
puntia fi spezza, tt) fa una graindifima campagna d'acque: ta quale difcorrendo in tre diuerfe parti: rapprefenta la figura Aella lettera di Pethagorat. Qui fone come in un triangolo pofte lontane quafi egwalmente l'una dall' altra Bell' agio, $V$ arena, (t) Menagio, occupando il Lago di mezo quattro miglia dispatio, nel pis largo dallinna puinta all'altra. Su'l collo. proprio di quefto promontorio lungidallitò è la Cbiefa di San Giorgio de' frati di Santa Agoftino', can horti copiofi di belle pidnte di melaranaci, $t$ ) con bolle wigne. Quindi a man finifranel lito di rimpetto a Peecallo, è il borgo. Lapia con una Lopia, bella chiefa di e Monacbe: (t) qui bo io unduto certa bella qua leta d'aliue da concia che per la lor gro $\int$ fezet t) bontà, concorrono san le Bolognefl, bodate da Plinio, (t) con quelle di -Spagna, tanto pregiate ia' noftri giorni. Segue poi il borgo di San Giouanni con una canonica, doue rifiede un'Arciprete : © dopa quifto per tre buane miglia fono percofs i faßi, e'lmonte diGrofarlla dalle speffe onide, rifpinte dal promontorio Lawat crofalla to. Hanino quefti faßs alle radici affai gran cauerne, nelle qualifi riduciono la state pefci Burbori, grandi quanto un' buo mo, per effer folamente wagheggiati nel chiaro fondo : percioRarboripe che con la forza del tora impeto xompono le reti, (t) per lo duro ordine delle fcaglie; noss poffono effere offefi dalle frecce; come ausenne una uolsa a un prete induftriofo: i'quale non potendo con la fofcinst arriuare al fondo; fi sfoxzo di ferirne uno co' bolvoni, che glifcarico una poffente baleftrm: ma la durezza dello fcagliofo tergo, rijpinfe in dietro il bolzone, (t) difefe la Chieria del pefce, che punto non potè efferne offefo. Segue Lieceno dinifo in tredici picciole uille, Cafate, Villa, Scenderete, Lecena.

Sozzana, OHorbio piu alta di tutte, Rozza con la Cbiefa pa-
Torrente cronal di tutte quefte wille, ch'è prefo un torrente, Bagnapa, SPunis, Pefcadura bagnata dal Lago, Carzolina, Caluafona, Sormazzana, et Cauargnana. I monti, alle radici de: qualifon quefte uille; per la puu parte fon diui $(\imath$ quafia fette di poponi : tt nondimeno dal mezo in gin fon pieni di caftagni, (4) di belle uigne. Quefti.uiniper effer piccioliSimi, (t) Jenza. alcuna'pofanza, fon tenuti buoni per gli ammalati, (t) per coloro, c'bavendo arfe le uijcere dalla continoua caldezza; defir - derano frequentemente rinfrefcar $\sqrt{2}$ : onde acquiftarono auttorità et) nome dal gufto del Duca Lodouiso Sforza; il qualoper configlio de' medich, gli giudicaua buonißsuni a eftinguer l'ardente; (t) perpetua Jese c'haucua, (t) a cemperar la caldezza delle podagre. Ma i galant'huomini, per wolerfi comporre una foanijSima bewanda, che dia spirito alle forze delicate et) deboli, (t) con quel fuo chiaro, t) cirigiuolo colore, brillando nel bicchiere; inuiti altrui a bere, te) dia contentezza a gli affeta $t i ;$ ufano di pigliar la metà del uino di Griante; o diV arena, (4) ''altra meta di quel di Leceno, (t) di me folarlo con nobil temperamento infieme, quando i mofti bollono: Succede il cuagnion promontorio di Cauagniola, pofto dirimpetto ad Arcennio ,e spunta dital maniera in fuora; che fa torcere iliti, Qui era una Chiefa con alquante cafe: ma bora tutte fon ruinate, ne wi $i$ u uede altro, che una groffa polla d'acqua perpetua t $t$ frefca, che fende dai monti fra quelle ruine: (t) qui fo olena mol si anni a dietro; fopra il campanil della Chicfa, tenere una lanterna co'l lume ; a cui i nauiganti omminiftrauan l'olio; accioche qui arriuaffero caloro, che nelle fcure notri fcendeuano dal

## DELLA NOBILTA' DICOMO.

dal faro del promontorio Lauatto. Di quis fi stende quel. grasi frno ; che per lo spatio d'otto miglia, piegando fortemen. te, wa fino al promontorio di Torno. Fra tutte le terre, che fono comprefe in quefto $\sqrt{2}$ gran feno ; la prima gloria ba quellas di Neffo: la quale pendendo da un gran maffo di fredda piew nelio. traj dà gran Solazzo ne' piex ardenti.joli della state a coloro,che. cercano per diletto il frefco'. Quefta terrà è diuifa in due ;per fiume di Nef mezo delle quali corre un finme d'acqua frefchißima; c'bauewa un ponte dipieträ: ma apparendone hoggi olamente Lorme; ui fripalfa fopra per alcuni legni pofti a trawerfo: © paffando, gu: fii dolce praccre, cofi per lo. frefoo, came perche wedi giu per quei, fafi romperfila spumofa, acqua; la quale cadendo nel Lago;' fa un diletteuple mormorio: Et non fono di punto minor gio: condità ifromsuti monti, da' quali per tutto spira dolce wenti-
 mente in compogriad di galans'buomini cenere allo tainola ds marmo. Non lingi ida Nefo farno.glincaiuatimionti un goa mizto , nel quale è pofta la fonte Seria., chiamata nalgarmenta fonte Se ría La Fugaccera, che co'l fuo granmormorio, innita i nauiganti' Fugacera. a bere angaica delt acqua fua: la quale rißpetto a glintrecciati. ramide' caftagni jome le stanero fopra, (t) facendole omabrua foltißima, la difendono da' raggi del fole ; è frefchißima (t) de licata. Ne frueggono poi in tutto qual feno altri edifici pofts fopraxil lito, fuor cbe alcume picciole cafetteper ridotto delle bar che : maperò quefte per alcuni. Entieri watrono a rifponder con le suille, che ui fono fopra : atteJo che in faccia us fono Careno; careno. Quartiano, Pomponiana, o Pognana, (t) Palantia, pofta in Pannia pice bello, e in pin uago fito dell alitre, (t) molto nominata per

744
LIBROSEC ONDO
Pabbondantia delle groffe cipolle, che produce, forfe non mina.ri(come dice il Merula) di quelle d' Afcalonia, Lodate da Stra: bone ; (t) dopo quefta Lenna (t) Molina, pofte piu alla riua del Lago. Vedefi a Molina, fopra, un piccolo torrente, un'ar. conaturale di due balze, che con la cima loro" quafi fi congiun. gono inficme:dalle quali diftilla marauigliofamente un'acqua -copiofa in modo, chepar fempre, che quiui pioua. Vicino a quctto luogo bo io alcune uolte con molti gentilbuomini Coman fchi, prefo la state giocondißımo frefco et) follazzo, co $\sqrt{2}$ per la splendide tauole apparecchiate da' Signori V iddomini, come. per li dolci fuoni di uarÿ inftrumenti, (t) per la piaceuolezza. dell'honorata compagnia : (t) qui anchora ne' piu ardenti caldidella state fuole speffe nolte ridurfi lilluftre $(t)$ ualorgßi. mo S. Conte Giouanni Angofciola Gowernator di Como, (e) del configlio fecreto del Principe in Milano. Sopra quefto fi stendono in acute cime alcuni monti, non punto afpri, (t) pie ri di pafthi : per li quali fogliono affai uolte da' paftori effere in contratii branchi de' cerui. Quinci a pochi stadÿ̀ èquclla fonte coficelebrata per la marauigliofa uarietà delfluffo t) rem fulfo, (t) per la nominanza fatta d'effa da' due Plinij: per la quale stimo io, che da gli babitatori del prage fia statiadeno:

Pliniana fo ce maraui-
glinfa. minata la Pliniana: Quefta Jerba anchorä lantica Jua nai. tura : ma all' hora na/cendo nel monte, correua per: li $f a \beta_{i},(t)$. poi raccolta in un picciolo spatio fatto a mano; ui dimoraua. alquanto, et cadeua nel Lago. Et hora, com'è ufita di cer ta cavernar falfafa; è ferrata fubuto da due muri; doue fi com templa quel miracolo: (t) quindi giu per una balza ua nel $L a$ go . Preffo quefta ue n'ba un'altra, ch'efce del falfo da una. picciola
picciola bocca, $(t)$ ferba la medefima natura : $\mathbb{t}$ ) per uentura a tempo di Plinio doueviano effer congiunte infleme, la doue $\sqrt{2}$ riduceuano, dopo ch'erano lacque corfe per li faßi. Scriffe a'effa Plinio il uecchio nel' fecondo libro della fua naturale hifto ria, a CVI capitoli con quefteparole. Nel territorio di Coswo, preffo il lago fuo, è una fonte larga, che a ogni hora fempre crefce $\epsilon^{+}$) manca : ma Plinio il nipote dice a Licinio Sura in una epiftola, che tre uolte il giorno cala (t) crefce: ondefipotrobbe credere, che il nipote intendeffe folamente de' crefcimenti maggiori, (t) non de' piccioli; perche noi uediamo, che gonfia pis una wolta cb'un'altra, (t) ilV. ecchio incendeffe di tutti: poi che a' tempinoftrifa uede crefcere anclbo fino a quindici nol re ilgiorno. Sono anchora in Como adcuni, i quali hanno verduto una uolta del tuito afciutta quefta fonte, rißpetto alla gran feccura : ti) alli incontro per te grol/fepiogge cofi gonfia, che non calaiua, ne crefceua, àbbondando di fouerchio l'acquef opra la conca, dowe fon ritenute : ilche frime ancho hawer wedus
to M. Benedetto Giouio, nel fuo libro dell' antico fito della città di Como. Ora quali frano le cagioni
del crefcere, (t) dello fcemar di quefta ac-
quas, $\sqrt{l}$ puo intender dalle parole di
Plinio il minore;ilquale n'ad
duce molte ragioni in
quefta lettera,
ch"è sel
quarto libro delle rue epifto: Le.

# C. PLINIO A LICINIO SVRA S. 



OthO PORTATO DALLA PA tria in cambio di prefentuccio, una queftione dignifsima di corefta, tua profondifsima dotcrina. Nafce in un, monte una fontana:corre per fafsi: \& è raccolca in un piccolo \{patio fatto a mano, accommodato a cenarui. quiui fi ferma un pochetto, so poi cade nel lago di Como : La natura di quefta è marauigliofa. Tre uolte il giorno crefce \& cala con determinati crefcimenti \& cali $\therefore$ Vedefi cio manife ftamente, \& con fommo piacer fi comprende. Tu ti metti quiui preffo a tauola, \& mangi : \& oltra di cio beui dell'acqua di quelta fonte, ch'èfrefchifina: Fra tanto ella in certi eguali fpatij di tempo, o ci fparifce di fotto, o gonfia \& crefce. Metti quiui nell'a fciutto un'anello, o qualche altra cofa. a poco a poco è bagnato, \& in ultimo dall'acquaricoperto. Scoprefi di nuouo, \& pian piano reltain fecco. Se cio: lungamente offerüerai ; uedrai duc \& tre uolte amendue quefti effetti. $E^{\prime}$ egli qualche uenticello nafcofto dentro, c'hora apra \& hora ferri la bocca $\&$ le foci della fonte, fecondo che fe le oppone innanzi, o fecondo che üen cacciato al baffo? ilche uedia mo interuenir nell'ampolle, e in altri uafi tali; iqua li non hanno in un tratto aperta \& larga l'uficita.

Percioche quefti anchora uolti fotrofopra con la bocca in giu fermano il liquore, che mandan fuori per certi interualli del fiato, che come con ifpefsi fin ghiozzi, fa refiftentia. O pure è forfe quefta fonte della natura medefima, ch'él'Occano ? e in quel mo do, ch'effo, o gonfia, o fcerna; cofi quefta poca ac. qua con ifcambieuoli uolte cala \& crefce ? o pure, come $i$ fumi, che sboccano in mare ; iquali per li uenti contrari, \& per l'acqua del mar, che gli rifpigne; fono fatti tornare in dietro; cofi quelta fonte ha qualche cofa, che a certi tempi rifpinga il fuo cor fo in dentro? o pure è nelle nafcolte uene qualche terminata mifura ? la quale mentre che raccoglie tan ta acqua, quanta ha mandato fuora; faccia il corfo del rio picciolo $\&$ pigro ; \& come lha raccolta , la mandi fuora maggiore $\&$ piu ueloce. O pur non fo , fe ui fia dentro nafcofta, \& che non fi uegga qualche mifura : laqual, come è uota , empic, \& fa sboccar fuora la fontana : \& quando è piena, la ritie ne \& la ftrangola. Confidera tu quefte cagioni (per cioche lo puoi fare) lequali fanno cofi gran miracolo. A me balta, fe t'ho a fufficientia efpreffo l'effetto d'effí.

Quindi fucceädono le felue et C'abbondantifime uigne de' Tornafchi: lequali fi come producono in mirabil quantità uini ; co fi per qualità ano languidi, (t) non punto grati al gufto: $(t) \int_{0}$ pra quefte è Montepiatto con un monafterio di monache, de. Mompiato $T \quad \ddot{j}$

## IIBRO:SECONDO

dicate a Santa Lifabetta, (t) molto riguardeuole per efer, came una ueletta da far difcopertaper lo laga. A piedi u'ba il promontorio di Torno; il cui lito è, come una luna: (t) $\int$ opra quefto a poco a poco con habitationi di nuouo, che per gradi ui $\sqrt{i}$ edificano; $\sqrt{ }$ uede effer rinouata la terra : laquale trauaglia ta dalle guerre infelici, per bauer ualuto con troppa coptanza moftrar. $\sqrt{2}$ affettionata al nome Francefe; fu in ultinno abbrur ciata (t) diftrutta; (t) cofi portò la pena della fua molta, ma fuor di tempo moftraca affettione. Fa quefta terra, a chi da Como le nauiga incontro, moftra d'una giocondifima profpet tiua, con una facciata, non punto a gli occhi de' riguardanti spiaceuole: ma come allri w'è entrato dentro; frafo stefo deplora le miferie della peßima fortuna d'effa. Nella Cbiefa di San Giouanni, ch'èpofta piu fopra il monte, è conferuato con molta riuerentia uno de' Jacri chiodi, co'l quale (come dicono) fuconfitto in Crace il Saluator noftro: (t) uengono raccontati moltimiracoli. Jucceßi a' noftri tempi in coloro, chini effo banno. bauuto coftante fede (t) diuotione. Paffato Torno fopra la co fta del monte fra molte uigne è Rafina; tt piu baffo Perlafca: laquale pati la fortuna medefima che Tarno. Quefta terra; prima cbe per le guerre foffe ruinata, era molto riputata per la nobiltà de gli habitatori, t ) per la magnificentia delle cafe, che uifI uedeuano fontuofamente edificate: ma hora induce ciafcu no, che uipalfa ad bauer compafione della fua lacrimofa ruina. . Indi fegue Bleuio, o Bieue, disuifo in fette uille; parte $\sqrt{\alpha}$ pra la fchicna del poggıo, (t) parte a piedı fopra il lago. Sono anchora quefte piene di uigne : ma perche non guardano il fole a Leuante; i lor uini Jono in pregio folamente, per effer piccoli

DELLA NOBILTA'DICOMO.
(4) non punto nociui, appre $\int \frac{\mathrm{g} \text { gi stomachi languidi, (t) di po- }}{}$ co spirito. Da Bieue s'arriua a una fonte, di cui /caturi/ce ac qua in tanta gran copia, che ragioncuolmentee è chiamata $F_{\text {on }}^{\text {gna. }}$ ㄱans tana magna. Indi fegue una cafa fola fopia uno fogglio pendente, chiamata Mirabello: laquale, poota a pie d'un'erta montagna, fornifce in una punta aguzza. Lontan da quefta un quarto di miglio è il promontorio Gerio, o Gen; dque fono $\begin{gathered}\text { Gen promó } \\ \text { worio. }\end{gathered}$ alcune cafe con giardini, (t) con la Chiefa dedicata a San Cle. mente.: Quefto luogo è della communita di Como, comprato a pofta., accioche ne' bifogni di pefte, quiui polano effer condot tigli infctti di fimil contagione. Sopra quefto nella piegatura, che fanno le rive à è la Nocerta, uilla adorna di uigne, (t) po_ Noceta. fla folo (come $\sqrt{2}$ puo credere) per ricreatione tt) per follazzo de' cattadini: perciocke quiui fono allintorno borti pieni di tutte Le forti berbaggi et) frutti per beneficio della Joggetta città di Co mo: doue immediatamente s'arriua: di maniera che da tutte quffe terre (per non dir delle molte uille,che fono dall' altre par ti) ella caua abbondante copia di tutti que' beni; che produce l'a sia (t) la terra, come a baftanza parmi d'baver prouato. Re ftami hora da defcriuer con breuità i frutti, che la città dico mo trabe dall'acqua: nel che io non intendo parlar di tutte le forti di pefci, ma folamente delle migliori 4 ) piu fingolari, che $f$ cauano del Lago di Como. Pigliauifiprincipalmente il pe- тrote pejce Trotta; ilquale fenza controuer $\int$ ia otciene fra tutti gli altri la prima gloria : (t) qucfto purticolarmente fi prende il mefe ds -Maggio allafoce dol funze 'Bregia; nelqual tempo è migliore 3 regia f. (t) pur delicato. Quefto pefce da Columella nel lib. V II I a cap. XV II è chismato Lupo V ario, 4 ) da Ifiduro di Sius.
iso LIBRO SECONDO
glia auttore di piu d'ottocento anni a dietro V ario, et) Trutta nel lib. X I I a cap.V 1. Da Ausonio Gallo è detto Salar, da Plinio $V$ aleriano medico antichißimo da Como nel lib. $V$ de' romedi a cap: $X X X X / I I$. et) da Santo Ambruogio nel quin to del fuo Effamerone a cap. I I I Truta: laquale per la forma del corpo è molto fimile alpefce Lupo, ma di men lungo mufo, piu raccolto, (t) unpoco incauato: (t) d'alquantó mino re apertura di bocca: ma ba a/faißimi (t) acutißßimi denti, dijpofic con molti ordini, coliper le ma/celle, come per ba lingua, (t) tutti aguzzi. Oltra due ali, c'ha da amendue le parti alle branche, (t) alla pancia; le ne forgono due altre fopra la fchiena: la prima (t) la maggiore è in mezo, (t) ''altra minore uicino alla coda. Ne ha appreffo un'altra picciola, fotto il fine del wentre. Ilpefce tutto gialleggia nel bianco, effendo per tutta la fchiena e iffanchi dipinto affai uagamente di macchie, bora purpuree, it) hora negricce: ©t) è coperto di picciole faglie. Pigliafene tal uolta alcuna di pefo di quaranta libre alla groffa, facendofi la libra di trenta once, tt) fenza dubbio mag giori. Oono le Trotte de' laghi, che quelle de' fiumi, (t) migliori, (t) piu faporofe d'ogni altra forte di pefce marino; maßimamente quelle, c'bo detto difopra pigliarfo il me/e. di Maggio. Bifogna mangiar quefto pefce, mentre ch'e frefchißimo: percioche come è morto; in pochißime boreperde quella fua fom ma gratia di fapore; come quel che per la fua graffa tenerezze puzza molto tofto. Cuocefi la Trotta tagliata in pezzetrion un lavezo dipietra, nell'acqua fchietta con molto fale, tanto che per ciafcuna libra alla groffa, fe le dà due once fino in tre di fale, fenza metterui fopra alcuno altro condimento: attefo che

DELLA NOBILTA' DI COMO.
che poco appreffo douenta la fua polpa roffa, $t$ ) da fefteffa getta un fiore, come una brina, che la fa riufcir delicatijima ( + ) Joauißsma. Ma il Moro nobil parafito, che trous per la gola molti condimenti (t) lecconerie; teneua che la Trotta non molto grande fi doueffe cuocere nel brodo del capone graffo: $\sqrt{2}$ come uolle ancho che fi faceffe del fagiano giouane; cioè che prima foffe mezo cotto a leffo, nel mede $\sqrt{2}$ mo brodo di capone; (t) poi per lewargli laridità, che gli fuol uenire in arroftirlo; foffe bene inuolto in reticelli di capretti graßi; che foffero confitti con molti e Pe §i garofoli : (t) quindi poßto in spiedo, gli foffe dato il fuoco di carboni lento lento. Pigliauisi oltra quefto il pefce surbarope Burboro; ilquale di confentimento de gli Scrittori, è enenza dub bio quello, che a Vinetia è chiamato Raina, tt) per la Lombardia Carpina. I Latini ufando il nocabolo Greco lo domandano Ciprino; come che Alberto nel libro XXIIII.lo chiámi Carperen , e il Platina niel decimo dell' arte del cocinare Carpano. Non è alcun pefcie, alquale quefto s'affomigli piu,che la tinca:percioche ha il labro difopra tondo,et) del color del zaf ferano: dal quale pendono, comé alla tinca, da amendue ilati due barbe. In uece di lingua ba il palato carnofo, in gui/a che, fe non guarderai con diligentia, par che quello fia la lingua. Ha il uentre diritto, ma la fchiena àlta, di maniera che paragonata la lunghezza con la larghezza; ha da efer tenuto piatto. E' coperto da fcaglie roßicce, grandißime, et) dure, come ho.fcritto di fopra: (t) oltra due ali, c'ha da amendue le bande; le ne forge un'altra nel mezo della fchiena, dura, et) agueza, che ua quafi fino alla coda. Vn'altra, ma molto minore, fe gli mede al fin della pancia, armata pur d'un'aguz-

$$
2
$$

zapunta. Ha il uentricolo mediocre, il fegato alquanto roffos al quale è attaccato al fele nericcio, $t$ t) Le fue budella fon molto graffe. Crefce quefto pefce firo a una fmifurata grandezza; (t) fe ne ueggono la state alle radici de' Jaßi di Grofgalla, alcuni grandi quanto un'buomo (come di fopra bo raccontato) che pe feranno dugento libre luno. Partorifce fecondo Ariftotele nel Sefto de gli animali a cap. X I II I. cinque (t) fei uole l'anno: (t) '̀ molto aftuto a cchiuar le reti de' pefcatori: percioche (come frive Alberto nel libro. X X I I II) alcune wolte fcorre uia: alcune fi caccia in fondo: tal'bora con bocca s'attacca all'herba, (t) fi ritiene per non lafciarfi strafcinare: (t) tal'hora da alto $\sqrt{i}$ ua a ficcar con la tefta nel fondo: accioche la rete, non gli toccando altre, che la coda; fcorra (t) non lo prenda. Nons e bauuto per la bontà del fuo fapore molto in prezzo : et) di tutto quefto pefce il palato folo, che è carnofa, (t) da alcuniè èenuto, che fia la lingua; è lodato di commun confenfo,d'eccellen te fapore. Nel refto non è gia del tutto da effer difprezzato, fecondo le qualità de' luoghs, doue fipiglia : attefo che quei che shanno dal Lago intorno a Mantoua, fon malto delicati: ma quefti del Lario fono da effer celebrati folamente, perche crefcono in eftrema grandezza. Anchor che in tutti i modi fi poffa cucinare : nondimeno fifuol mangiare in brodetto, cioè leffo nel. l'acqua con aceto, e il picciolo fi frigge. Hauui il nobil pefce Peffico po-
Perfico, chiamato da gli Scrittori Perca di fiume : il quale ha il mufo aguzzo, la bocca mediocre, (t) fenza denti. Ha fopra la chiena due ali : (t) di quefte la primà è maggiore (t) guernita di molte punte, $(t)$ laltra minore, (t) che non punge, La coda fornifce in un'ala a modo di Luna: (t) da tutci due i lati

DELLA NOBILTA DICOMO. ; 193
lati ha quattro branche,pofte doppie fuor che lultimia. E' di figura quafiouata, poi che il uentre (t) la Cchiena egualmente s'inalzano. E'coperto di minute fcaglie: © 4 il color fuo nel wentre è bianchiccio, e il refto quafi tutto bertinaccio, con cer: te macchie negricce et) larghe tirate dalla fchiena per li fianchs. La coda (i) tutte le penne, fuor che la prima della Chiena, ch'è del color de' fanchi; roffeggiano. Il fwo uentricolo è mediocre ; (t) Le budella fon poche (t) fottili.. Il fegato ritrabe al pallido, $(t)$ ui sta attaccata una uefcica difiele acquofo: $(t)$ la milza al roffo . Suol crefcere fino a tre, o quattro libre; $(t)$ pàrtorifce le fue aur (come uole Ariftotele nel fefto de gli ani: mali a X I II I cap. ) una uolta l'anno. E' pefce affai deli cato, di polpa tenera, facike a cuocerri, (t) di buon Jugo: (t) per tale fulodato in alcuni eleganti uerfi da Aufonio Gallo. (ondito in qual fi uoglia modo è faporoße (4) grato al gufto: (t) molti u'ha, a' quali diletta affai arroftito fopra la graticola e esparfo. d'agrefo ,o d'aceto, (t) d'olio. Ma molto è grato al gufto (t) all'occhio il pefce Pigo, che folamente in quefto, (t) nel Lago maggiore fi piglia, (t) non altroue chio fappia: ne da alcuno trouo eflere stato nominato de gli auttori antichi; fe non che Plinio ne fece mentione nel libro nono a cap. XV III fenza fargli il nome', dicendo che due laghi d'Italia alle radici dell' Alpi, quel di Como, e il Maggiore producono pefci, ibe al nafcer delle V irgilie fon belli a uedere, per alcunc speffe et) aguzze fcaglic a modo di brocchette da calzolai: (t) non le ban no altro che in quel mefe. Ha il capo tondo, il mufo ferrato, ne molto in fuora, (t) la bocca mediocre, (t) fenza denti. Ha da ogni lato quattro branche; (t) preffo quefte due ali, una

CT4 ${ }^{\prime}$ LI'ROSECONDO "per bavoda; (et'due attre nella panciop piu uicine at capo, cheal. la coda. Quafl a meizo la fobiena: © me uede una non:molio. grande, fenza álcuna forte di pustura, (t) una minore preffo la coda al fin del wentre: te) la coda fornifce in una abr a guifa di falce. Se non foffe queftopefre alquanto di figura lungbet. to , fi potrebbe dir che foffe omato. E' coperto di grandi fcat glie, del mezo delle quala forgono alcune punte bianche in fonma di piramide : che. non fi ueggono (come bo detto) fe non il mefe di Maggio, (t) di Giugno tt) poi manicano: tt) molti affermano, che le femine non banno quelle punte aguzze. Il zentre di quefto pefce è un poco roffo nel bianco: et) nella fchiena gli noreggia l'azurro. Nel refto non u'ha altro di notabile; differente da gli altri pefci. Partorifce il mefe di Maggio intorno a' liti del Laro : (t) ha la carne tenera (t) molto fapori$t a$ : onde $\sqrt{2}$ puo paragonar co' migliori pefi d'acqua dolce, 4 ) maßimamente prefo al principio della state: nel qual tempo non è fecondo a qual fi uoglia pefce: ©t) cuoce $\imath$ in tutti i modi, che fempre è delicato (t) di buon fapore. Produce anchora il ${ }_{s \text { srinzo pee }}$ pefce Strinzo, chiamato Trifeo da M. Benedetto Giouio, (t) idalleccellentißimo M. Fippolito Saluiano, da cui piglio quefte biftorie : ne preffo i Greci, o Latini s'ha altra cognition di quefto pefce, ne del fuo nome. Ha il mufo lungo ti) aguzzo; la bocca grande, (t) con una barba attaccata alla mafcella di fotto; il capo stretto; gli occhi mezani; (t) alle branche da amendue ilati una ala larghetta, (t) tencra con due altre minorifotto il uentre, (t) due altre fulla fohiena, una piccola, (t) una grande; la quale tira fino alla coda. All incontro di quefta n'e un'altra fotto il uentre, che wa dal culo alla coda: (t) las coda
coda fornifce in una penna aguzza. Il.pefce'è Lungotta, tondo, estretto ne' lati, fenza fcaglie, tt) con una pelle lifcia, che farucciola. Il wentre è bianco, e il refto dipinto di uari colori con macchie bertine, (t) nere: ma nel capo ha alcune parti che rolfeggiano. Ha gran uentricolo, grandi, mole, te) gralfe budella, fegato pallido (t) grandißimo, mika roßiccia, (t) po che spine. Pigliajene di fei et) Sette libre in tutti i tempi del. Lanno, (t) partorifce la primawera ne' luoghi faffofi. E'pefce. che uiue per lo meno (come dicono) dieci anni : (t) non muore facilmente : percioche non pure sparaito fi moue gagliardamente; ma anchora falta alcuna uolta fuor della pudella. Vive, (4) nuota in $\int$ chiera con alrri : (t) $\int i$ come parc atroce a wederlo; cofa in effetto è gran nimico de' pefi piccoli, i quali da luifon deuorati: ma come non ne ha; $\sqrt{i}$ pa/ce di fango ti) d'alica. Sene piglia in tutto'lanno, coli alli hamo, come alla rete : ma quel che fipgglia il uerno è fopra tutti connumerato fra ipefci nobili: attefo che all' bora è piui graffo, piu tenero, (t) molto piu delicato: et) come che tutto fia faporofo; nondimeno il fuo fegato, che le piu uolte crefce alla grandezza di quel d'un capretco : è marauighofamente faporofo : di maniera che da molti mon "pure è tenuto miglior del rimanente dello Strinzo ; ma ancho dituttigli altripjefci, E foanißimo ancho il Latise d'e $\int 0$; onde meritamente frrife quefti due uer $\sqrt{ }$ d'e $\int f 0$ M. Benedetto Giouso ne' Juoi diftichi.

Trifeus ardenti mihi fit bene coctus oliuo:
Da iecur \& lactes : cætera reddo tibi .
Fia la carne fua tenera, ma per certa uincidezza di novs molia buon fugo: nondimeno condito in qual $\sqrt{2}$ uoglia noodo $\hat{e}$ grato $V \ddot{y}$
al gufto. I grandifi tagliarto in pezzi, tt) fi leffano nell acqua (t) incl uino con olio, fale, cipolle, e spetie: e i piccoli fi friggono, o arrofticono, (t) Sopra uifipremoni le melarance, o fi spar. gono d'agrefta. Sipiglia anchora in quefto Lago il pefce Ca-
Cavedano pekce. uedano, chc in Roma è chiamato Squagtio, a fimilitudine del nome Latino Squalo, coli detto da Marco $V$ arrone $t$ ) da Columella : ma da Aufonio è chiamato Alburno, tt da Gai leno Leucifco, molto fimile al mugine; fe non che il Leucifco ê un poco piu bianco, ha minor tefta, t $t$ ) piu agro fapore. Ho sin'ala folamente dopo la fchiena uerfo la codaje il capo piccolo. è fenza denti; tt) ha le labra alfai groffe: Ha da ogni batuda quattro branche ; (t) tutto è del color dell' argento; je ben la fhiena coli non riluce, come fail uentre. Piglianfere tal uol. ta alcuni d'otto (t) noue libre, ma di rado; (t) partorifce fra'l fine della prinatwera, e'l principio della State. Non ua mai folo, ma fempre in fchiera, (t) fi coine ha la carne dura; coflè malto infipido. "Mangiafi urrofito o fritio: 4 fe fi arrofts fce; bijogna speffo con una rametta di finocchia, o di falivia spruzzarlo d'aceto ben forte (t) d'olio : ma fe.fi frigge, di fugo di melarance. Vltimarnente fi caua dis quefto Lago molta Agose po quantitù d' Agoni; co $\sqrt{2}$ quiui et da' Latini chiamati: tl qual see. pefce ha la bocica alquanso grandetta, (t) •enza denti; la tefta, (4) tutto il refto è stretto, e il uentre fornifce in una linea ferrata con alcuni oßicelli. E' coperto difcaglie fottili, (i) larghe; le quadi caggiono quafif fixa tocicarte. La coda è lunata : e il - fuo colore e cirgentino', fuor che fu la fchiena, doue nereggia fra bazurro.: Se gli uedepreffs le branche una macchia nera mèzetonda da amenduc ilati: (t) le fue adi, (t) branche, con le parti

DELLA NOBILTA DI COMO. IS7
pariti di dentro inon fono difimili dalla cheppia. Rare wolte fer ne trowa alcuno maggiore d'una spanna de lunghezea: Le fimine di quefti pefii pregne d'oua, feguitate da' mafçi pieni di feme, nuotano il mefe di Maggio a' liti fa/foli: doue le femine generan l'oua, e imafchile spargono del lor ferme. Di quefte rafcomo poï agoncelli piccoli, che in pochigiorni crefcono quanta. in dico, (i) fon chiamati Antefiti; che poi a poco a poco cre/cono fino alla loro natural grandezza. E' 1 'Agone pefce timido; (t) però $\sqrt{2}$ spauenta per ogni leggieri et) tremolante ombra, (t). fugge. E' femplice et) fenza aftutia: onde ageuolmente dà nel bereti. Viue con glialtrion fchiera;' (t) non nuota $\sqrt{e}$ non in compagnia , penfando forfe dielfer cofi piu ficuro dallingiurie; (4) dalla usobentia de'pefci maggiort :poi che i Burbori, iLuc: ci, (4) piu d'agnialtro Le Trotte Lo per eguitano fempre : di masiera cbe fiueedranno tal uolta molte migliaia d' Agoni, caccia tidilla Tratta; non Jenza grane guadagno de' pefcarori; cho spiffo prgliano quelli et) quefta ... quefto pefce muore fubita; ch'e fuor dell'acqua; (t) jer commune giudicio de' pelcatori $\sqrt{2}$ crede, che non uisa piu di quattro anni: E'pefcesion punto ignobote, (t) maßsimamente il Luglio, l'Aggto, il Setiembre, (4) C'Ottobre ; nel qual tempo fatto piu tenero., (t) piu graffo; frole effer piu delicato. Ifrefchifi cuocono in piu modi;percioche fritti nella padella in buonißimo olio , ei minori,' cin è gli cintefiti,conditi co'l fugo delle melarance, e imaggiori, o con La fape, co'luino, conl'aceto, te) con le spetie : o con lagrefto, mefcolato con un'ous; ono mangiati fapozofaniente. I piu gran di, che fi pigliano con certe rect , dette Rozzoli, fileffano nell'acqua, con olio, con herbe odorifere, (t) con spetie: ouero s'arro-

Pifcono, e speffo fi bagnano con una rametta di faluia con PO Lio, (t) con l'aceto: Ma la miglior conditura è quella che $\sqrt{2}$ chiama carpionare, o marinare: con la quate non falamente fono molto faporofi $t$ ) grati : ma fi conferuano parecchi giorni. Fali quefto condimento in tal maniera. Pigliano l' Agone fre, $f(c 0$, (t) 10 nettano difuor a (t) di dentro, cauandogli linteriora, (t) mondandolo bene; (t) lo spargono con un poco di fale, nel qual lo lafcianno fei, e fette hore: dipoi lo friggono nella padella in buonißimo,e in molto olio. Come è fritto, lo mettono in un piat to diterra, con aceto fortifimo,nel quale habbiano bollito./Petic (t) zafferano. Finalmente dopo quattro, o cinque hore $f 2$ metta in wn'altro uafo; fenz'altro aceto fopra,mettendoui delle foglie ds Lauro, di nortine, o di cedro cbi ne unole. Saluan?i anchora quefi pefci infalati in caratielletti,et bariglioncellicor la falamoia: (4) mentre. che fi cauano lor le budilla per infaliarghi; 1 raccoglie da quelle budella atio darabbruciar nelle lucerne. INon manca no poi nel Lago di Como le Anguille grofle $(t)$ delicatißsime; $i$ Lucci d'ottimo sapore; le buone Tirche, (t) molte altre qualità di ipefi minori, (t) communi a tutte le parti : de' quali per effer. nota a ciafcuno l'biftoria; io non m'affaticherò a dare informa. tion particolare:ma rendendo a colui gratie, che fino a qui m' ha. preftato ingegno (t) forze, (t). da cui dependono tuttii doni; da.. rò a quefta mia picciola operetta l'ultionu mano.

IL FINEDELLA NOBILTA DELLA CITTADICOMODITHOMASO P:ORCACCHI.

ERROREDACORREGGERSI.

A carte. 139. leggafi la feconda \& terza riga in quefto modo di belle lettere, fra ''cccellenza delle leggi, nelle quali è molto confumato; \& fe ancho ui foffe fato l'eccellente \&c.


R E GIS TR O.
$\star \star \star \star$ ABCDEFGHIKLMNO P QRSTV.

Tutti fono Duerni.


+ ,

R. ©

的; $\therefore \because \quad 1 \therefore \cdots$



[^0]:    Fpitaffindic
    Calpurn:い Fabito.

