## S.4.43.71.27\%

 -

## $33.101-\mathrm{A}$


D.


Qe Detta La Madomna grandedi Freviso IN Detta <a Madomna grandedi Treviso IIN

## ORIGINE

Della miracolofa Immagine
DI SANTA MARIA MAGGIORE

Volgarmente detta la
MADONNA GRANDE

> DITREVISO

- SCRITTM

DA D. GIO: BATTISTA GUERRA

## VICENTINO

Can. Regolare del Salvatore.
DEDIC $\boldsymbol{A T O}$
Al Reverendifimo Padre
D. PIO BRESSANELLI

PADOVANO
Canonico Regolare del Salvatore, e Priore perpetuo della Chiefa Parochialedi S. Fofca di Trevifo.


IN VENETIA,M.DC. XCVII.

> Appreffo Andrea Poleti. CON LCENZ $\$ D E$ SUPERORI.

## Beverendiffimo Signor Patron Colendifs.

Ail merito degl' Eroivn cosivenerabilea/petto. che rapifce igeni ed is cuori è preftargli gli oßequi ; Perche mafrando 1 equipaggio adi

$$
\text { a } 2 \text { qual }
$$

quelle virtìs, che lifabria corono la corona, coftringe gl'animi, ancorche reftii preftar riuerenza a que' riguardeuoli Sogetti, che furono priuilegiati dal Cielo. Quindié, che da un tal cbiarore illuftrar te le menti, $\sqrt{i}$ riducono a fchiuar l'ombre fterili di chi prouso, ò la natusca matrigna, ò gl' aftri awuerfo per incontrare il benefico influffo di que'falutari pianeti, che mai non tramontano alle gratie, ma beinsi le conferzano in un ixdeficiente.
me-
meriggio . Il tusto , che da me fcoperto nelle Armoniche sfere della fua Nobilifs 3 ma Congregatione de' Canonici Regolari del Salwatore, fú particolarmente offersato anueriarfi nella per Cona di V. $S$. Rewerendiffima, cbe fa con le fue qualità fublimi refe incontraftabile il mio affonto, cosi a rimerberi delle fue geAa famofe ne può freggiare d ogni Splendore. gl inchioftri Ammirai Cousente le fue merauigliofe carriere, che ad im.
a 3 mi
mitatione del gran Padre Anteriore, che diede la vita alla fua Patria fa. mofa, hebbero per maffe gran mete, e dous tanti Claufirali. Sudano in luns. go corfo per rintracciar i premiegl'onori, conobbi, che quefti godevano fio. farfi comeßa, per acquifarfi maggion preggio, e decoro.Perche quello detla cura d'anime, cbe ef frcità con tanto onore sette $A b$ batie di Brefcia, eTresit. Co anco col titolo di Vica. rio dopo l'altro di Pado. na, l'annore fa cosirimar. cabi.
capile preßo quella nume. rofffima greggia, che ds. raí (re moinfaße carnoffefa do' (woi fucceffori ) che aniexza alla fuaroca; e: alla foauità delle fpirio. tualis wimande s fo molarà frexitemtu di. egenitara ali trai Paftare; equajficbe fas fola vianto dellis faa affa: bite dotirina render fchia. us amarof amente glaffeta ii, costeftano apmentotante! ansinde, prima trasurate, indiridotite a e entieri di Dio, che if faui dellaf fua Sacrailoquenzua la nor-: sua de prisi incorotti cofter.
a 4 . $m i$,
mi, li fecero abominare guelle frasedolenti beisäde, che la voluttà gli aprefta, wa, per a ffaggiare poi que' nettari di Paradifo; che andasano guftando nella penitenza abbracciata; $E$ perche la virtio non deue nai andarfene abbando. nata dal premio, volfe la Congregatione addolfare alla fisa inftancabile perfeseerant a l'impegno del Vicariasto nella Celebre Abbatia di S.Saluatore di Venetia, doue che guefto $\sqrt{2}$ vide acquiftare dalla. fisa crudita prudenza tanto $d i$
difregyio e fama cosi celebrata, che refe circo/petti di molto qualli, cloe fuccef. fero a talimpegno, temen do non poter reggere, per la loro debolezzac al foumer. chiopefo di quel nuowo in. grandimento, con cbe lei ne: l'aucus dottato . Bel vanto della fua vutorità riuerite infleme; EVado. rata da agn'uno, vdir la fua voce foaue raffinata tra'propri fudori, ilprimo Mobile dell' altrui voci melle lodi di Dioge l'ammirarlaintuttalàCanonica peril. Sourano de Cuori, e:
a 5
larm
l'arbitro degliaffetti, che con on fol cenno facea pie. gare all'vbidienza le viaglie, di già inclinate offerirfí in olocauftoà $V$.S.Re. werendi/fiona wella fteßo: punto, ahe s' adolfauano run cosi amabile gioga. Non dirè dell' offerruanzia con. fervets incorotia, mon del fermore dello Spirito, che rinforzaua ogni giorno gli ardori al angmento delle fiamme riverberate dal fuo, giacbeita nuous a Corana conche ladarnóla giuftizia della Congragra: tione, dichiar andolo merit. $t i / s i$
tiffimo Prefidente diquel. la celebre Abbatia per Binopinata marte del nerono Abbate., conteßtano cbiaramente, à che lei era nata agl'onori, ò che il. Cielo era fatto, diresi guafe, ambitiofo negla: applauf $\mathfrak{i}$, che approxsa. uana uma così degna elettione, ò che godewa nelle. perfona fua rappreferia. ve lavera Immagine d'wn Prelato, percheognivno procuraffe in sè jteßola ropia di si gran Originabe, à che volfe confolare - Pa, egliCamonicifosai,
a 6 mo.
moftrandogli una sboz-: zaturadiquella Mitra, - Dignità Suprema, cbe. da Auspicicosìfelici ne la dourà adornare. Quefla. dunque s'attenda, mentre io giro lo $\sqrt{g}$ esardo all'altra pius confiderabile, con che in tanta concorenza lei fïs fole diftinta. . Giàm intende che io parlo del Priorato di Santa Fofca. E fotto il Manto uenusta d'un tal' onore mi permet. $t a$, che io raccölga, enafconda tanti e tanti fwoi preggi clo nosk vo rament. tare, per non offendera la Sua
fua modeftia con un virtwofo roffore, ò porla in Competant a con if aundo. re de' noftri bifis gelefa. mente cuftoditi intatti dalla cinsilià diV.S.Rewerendifsima, per non parlare dell' assuenenza delivolio. Parlo Solo di quel Prioras to, cheaguifto dalle Dotti fue tantalaftro, cloe verrà a ragione da chisngue fofpirato e pretefo, perche prarterà fecolafragranzóa delle fise virtu fongolari: e camparirà incoronato dal piu ammirabile Sog; settache noin rilucreßeno Chio-

Cbioftri $E$ da ragione mifpiegas con tal tenore. perche fe liapplicar. l'Oro aguifata con fuoi Annic al Sacro culto di Dio, e de' Santi di.effo è fegno manifefto di riporre im Cielo it tefori, caracbiude. rò che V.S. Reuerendif. si, poa s'babbi colà già fabria cataserna fianzia. Dica bene una Stanza, perche $l$ Inser magyiormente ar. richita la Chiefo di Sass ta Fof ca, che trowò in eßa un siggran Prottettore, ve. dendonee? adowatigti At. tari, ferus di confequern.
za
za ficura, cbe dapa efferfa fublimata virtuofamainte interra trafica in ausans taggio col Paradifo,per ef. fer creditore di Dio. Di tanto io me ne accerto,pera che fe il Sangue Sparro di guella gran Mersire arde d'amore a di zelo aunanti il Tribunale del. ALonar ca Eterno, valrela piaità fria arcounpagermire con effeirati, perche liocchia diuino non poteffe poggia. re fopra di quella Béala, ferzua trattererfi con que. fi. Mapure dopo anerla anmoiata can un. fiace rac-
racconto, che diminuifce di molto la fua grandez. za, non già ne Spiega le lodi, mi conuerra ancora fiurbarla dall attentione indefeffa d'vdire le Con. fefsioni in S. Saluatore, come fo efercitò. in altra congiontura in Candiana, e fipingermi incofta a guel Sracro: Tribunate doue siaffolld ano per tanto tempo i popali: a prender gli Oracoli dalla Japienza diV. S. Rēuerendifsima per regolare, e rendere incon. taminate le laro cofcien. ze. Mi conuerrà dico fof.
foppenderaroppocola fuct applicatione feruente con tuitto che 「yistanto gradita, cd acclamataida agin'uno, con raccordarli diempras re alquanto il fwo zelo; perche nellia fua fanchez. Ka non veda flitti i /uos ferui, maricrearfi bensi con la bettura di quefto libretto che to preferto. $E$ con ragione intraprefo l'a aßonto di dedicarglielo., perchefe il titolo di guella Abbazia di Santa Ma. ria Maggiore diTrestifo prende l'Origine da Santes Fofca, orde è fabilito il Sifte.

Siftemandal, fua calebre Prioraso ( cbe dopo auer agionto moltodi tuffiratia:
 everno at /epalcro tcesi,
 ta mal detto libna. ocbe ba gia obcupara in pof 10 prin. cipale nella dinatione de? fedeli, verrd magior. mente rimerita a riffeffo dellacoltura, che Luttania gode prefiarli la pietà fica , paidserarino fempre pix fotro larco del ciglio. dileimiracoli, inuendo vicino il cuordefsa, cbacon famme ardenti di cari $t a ̀$
tà e d'amore neli và die fcopréndo. Saranno durs. que fortumeti querfis fogli; perche caderdo forto to fguardo cortefe di cosi leterato Sogetto veranizo maggiormente fimati, come fipuò dichiarare pios fortunata di Padoua la
fua Congregatione perche fe quella bà partorito, quefta $f 1$ acquifto , e $\sqrt{6}$ bà alimentato un si gran figlio, che nella efemplarità incomparabile della Vita dichiara i vanti del. la fua Madre Illuftre. Come io mi protefio for. tuna-
tunatifsimo d'aseict appoggiato quefte Iusdiofe fatiche a chimi diede il vanto defsere
DiV.S. Rewerendif.
fima

Umilifs.Devotifs.Obligatifs.Serr. Il Co: Rubegan Lovadina.

## 

## A L

## LET T <br> ORE



Uanto fia in veneratione l'Immagine Santiffima della Beata Vergine, chiamata la Madonna grande di Trevifo non v'è in Italia, e in Germania cui nou fia noto: Perd. di grande eccitamento alla publica pietà hò giudicato poter riufcire il dare alle ftampel'Origine della medefima, giacche con la Scorta di memorie figlie di veridica penna da me rin-ve-
venute poffofoddisfare alla tua divotione :- Toccherò alcune colè non pertinenti all'Iftoria, mà come correlative alla fteffa, fenza pregiuditio di quei Virtuofi, che anno tolto limprela dí. celebrare le glorie di queita Nobile, \& antica Città, quale non può perd vantare maggior pregio di quello d'avere una Protettrice st grande . Dio t' habbia nella fua fanta gratia.

Copia rella Mànzp del Reverrndijfing P. Gentrate de' Canonici Regolari del Salvatore all Auttore.

TEduto e confiderato da due de noftri Teologi il libro intitolato Origine dell Immagine di Santa Maria Maggiore di Trevifo compofto dalla penna non menopia, che erudita del P. D. Gio: Battifta Guerra noftro Canonico concediamo licenza ( per quantoa nol fpetta) che fi dia alle flampe - a fola mira del maggior culto diDio, e della fua Santiffima Madre.
Dalla noftra Canonica di Santa Maria Forifporta di Luéca

- li 26. Febraro 1697.
D. Marc'Antonio Matroni AB. bate Generale.
D. P. Edmondo İnberti Segref. NOI


## NOI REFORMATORI Dello Studio di Padova.

IT A rendo veduto per la fede di revi--1 fione, \&capprobatione del P. Fra Antonio Leoni Inquifitore nel libro intitolato: Origive della miracolofa Fenmagine di Santa Maria Maggiore, volgarmente dotta; la Madonna Grandedi Trevifo, fcritta da D. Gio: Battifta Guerra, non effervi cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per atteftato del Segretario noftro, niente contro Prencipi, nè buo-' ni coftumi, concediamo licenza che poffi effere tampate; offervando gli ordini in materia di ftampe, e pre-

- fentando te folite copie alle publiche libratiedi Venetia, edi Padova.
Data 24. Luglio 1697.


# (Alcanio Giuftinian $2^{\circ}$. Ca.Ref. Sebaftian Fofcarini C. Pr. Ref. Francefco Cornaro Pr. Ref. 

> Inofino Gadaldini Segr.
> In

F


N diverfiffime Croniche antiche, e particolarmente in una Pa dovana fi trova, che mille cinquecento, e leffantacinqu'anni avanti la venuta di Noftro Signore foffe difrutta Troja : Pofcia da Antenore Trojano edificata Padova, \& Antinoro, quale poi fú detto Altino; e ciò feguì mille cinquecento, e dieciotto anni avanti la venuta di Chrifto. Il fecondo anno un Co

## 2

te Trojano edificò la Città di Trevifo, così denominandola da una delle quattro Porte principali di Pa dova a drittura della quale era coftrutta; la qual Porta avea una Statua di Marmo dimoftrante una Donzella con tre Vifi, ela Porta dei Tre vifi era nominata. Trevifo allora di picciolo fito dividea i confini di Altino da quelli di Padova. Trovafi ancora Trevifo effere ftato chiamato Silo, dal Fiume Silo che vi fcorre : Città che da più fecoli in quà gode tranquilla pace fotto il Sereniflimo Veneto Dominio, fituata in fpatiofiflimo campo; No-

Nobile per il Seggio, che vi tennero li Marchefi Longobardi ; Abbondante di cole utili all ufo umano; Commoda per le pretiofe Fontane che copiolamente fcaturilcono; la gente oneita, e lauta, d'ingegno acuto, e di genio pacifico', chiamata tuttavia col nome di Trevifo.

L'anno del Signore ottanta San Proldacimo Greco confacrato Velcovo di Padova dall' Apoftolo, e Pontefice Pietro, convertì con la fua Santa Predicatione il popolo Trevifano, avendo fatto fabricare una Chiefetta in onore di San Pietro, che fú in què tem-
. 4
po martirizato, la quale fino al giorno d'oggi fivede nel Clauftro del Duomo; ciò feguì dopo aver conver tito alla Santa Fede, Vitu' liano Prefetto di Padova, fua moglie Prepidigna, con la figliola Giuftina, e confecrata la. Chiefa di Santa Soffia fabricata dal Prefet to medelimo.

Dal crudele Prefidente Quintrano nel tempo di Diocletiano, e Maffimiliano Imperatori, attrociffimi nemici del nome Chritiano fú fatto, l'anno fettecento etrenta, martirizare in Ravenna la nóbile, ecas ita Vergine Fofça figtia di Cyro Pagano, con la fua

# 5 

nutrice Maura ; quali erano Itate ammaeftrate nella Fede di Chrilto da Sant' Ermolao. Per tema de' Pa: gani furono trasferiti i loro Corpi nella Regione Tripolitana, e da quella circa l'anno ottocento e dieci, tralportate le Sante reliquie a Torcello.; ove fabricato un Tempio in fuo onore per molti miracoli fi fece famofa e cofpicua , di modo che divulgatofi il grido di quefta Santa, farono edif: cate molte Chiele nelle vi: cine Citta, tra le quali quel. lafituata poco,lungi il Tempio della noftra Santiflima Vergine, pofta allora fuori deltamura della Città.

6
In quel tempo Trevifo foggiacque a crudeliflima guerra, e finalmente dopo aver fugato la Barbarica. gente, che l'opprimeva
quefta Città refpirò; e così trovandoli in pace, non ft diedero i Cittadini ad un otiofo ripofo, mà per tenere il loro animo efercitato Cavalerefcamente, fecero erigere uno Steccato fuori della Gittà in un luoco allora chiamato il Borgo nuovo, àciò fi correffe, e duellat fe; Sovvente unofuperato dalla forza, e dal valore dell'altro foccombea al cimento con la morte, e reftavano ferite gravemente quelle perfone che interve-niva-
nivano nella queftione; che però fù fatto erigere un Capitello coll' Immagine. di noftra Signora perche ritrovandofi li Gladiatori maltrattati aveffero a ramentarfi di Noftro Signoalla protettione di Maria Vergine.

- Il Ritratto come fi veg de al prefente, è dipinto $\Rightarrow$ in un muro fodo, non be$\rightarrow$ ne fi conofce fe à guazzo, s. © a oglio, fiede Maria 2) Vergine in atto maettoofo, che tiene con ambe. sle maniil Bambin Gest 3 in grembo, il quale hà s) una rofa nella mano fini$\rightarrow$ Itra, e con la deftra ftà in b 4 atto


## 8

, atto di dare la benedittio,, ne ; Hà lunga. Vefte dar , capo finoa'piedi con Dia, dema, coronata d'Angeli, , e quì ebbe órigine la no"Itra Beata Vergine: L'anno mille ottant'otto cominciò ad ampliarfi; perche guerreggiandoli Conti de Camino, Colalti, e da Ceneda, con altri à favore della Sereniflima Republica, anfeme con li Trevifani contro il Patriarca . d'Aquileja allora potentiflimo Prencipe ; due fratelli de' Conti da Camino reftarono in certa baruffa feriti mortalmente, quali ricor* datifi di quefta Immagine Santiffima, che molte vol:

## te

te aveana veduta in occaflone che furono \{pettatori de' Steccati, ad efla fi votarono, e reftarono immediatemente, e totalmente refi fani ; In recognitione della gratia ricevuta portarónfrà render i dovuti ringratiamenti, \& ordinaro: no che foffe allargato il Capitello reducendolo in picciola Capella col farvi dipingere le loro Immagini genufleffe alla Iteffa Beata Vergine.

Nell' anno mille; e novanta, che fú trovato miracolofamente il Corpo di San Marco in Venetia il quale era prima in oblivione, moltiplicatafi la fama

10
de' miracoli, che quefto Santo operava concorrevano da ogni parte i fedeli à venerare un si bel teforo. Moffo da tale devotione Henrico IV. Imperatore fi trasferì anch' effo à Venetia, $\& z$ avendo vedute, $\&$ onorate leSante Reliquie, dopo aver tenuta à Battefimo la figliola di Vidal Falier Doge, fece ritorno per la Città di Trevifo, oveli Nobili con il loro generofo animo non mancarano d'impiegare il loro feirito per trattenerlo in oneffa ricreatione; E tra gl'altri tratteninenti determimarono, che tutto il tempo che fi foffe trattenuto, nel pre-

# II <br> predetto fuoco de' Gladiatori chiamato il Borgo nuo- 

 vo fil concertaffe ognigiorno con Moftre, e Torneamenti.In quefta congiuntura reftò con píú ferite mortali abbattuto un Cladiatore alla prefenza di Cefare; quale portato avanti l'Immagine della detta Beata Vergine, con iftupore de' circoftanti, e detl'Imperatore medelima fú relo fano fubito, che frraccomandò alla fteffa Madre di Dio. Divulgatafi da ogniparte nella Città fpecialmente, la Fama ditanto celebre gratia, pervenne anco agli orecchi d'una nobil b 6 Ma .

# 12 

Matrona per nome Lucretia dalla Torre fù Conforte del Cavalier Giovan Battifta da Roer; Quefta effendo rimalta priva di fuo Marito, cade quattro anni doppo in graviffimo morbo, per il quale debilitata in turte le parti del corpo tan: to internamente, quanto efternamente con dolori, con piaghe, conifpafimi, e deliri era priva dell' officio di ogn'unos, ne perquanto fofle impiegata la Virtul de ${ }^{2}$ Medici, e Foraftieri non potè dalle regole di Galeno ricavare alcun follievo, co mevane riufcirono le dili:genze degli Speciali che lambicavanfi il loro cervel $\cdot$ ? $\stackrel{\pi}{4}$ 10
lo con rifleffo alla pefa, ${ }^{1} 3$ che quefta Dama faceva fenza profitto.

Sentendo dunque le gra tie, chequefta Beata Vergine aveva fatto alli Conti da Camino, a quel Gladiatore, e à molt'altri, non fenza grande fpargimento di lagrime in sè raccolta, f raccomandò alla predetta noftra Signora con la maggior divotione, che le fú poflibile; la quale il feguente giorno le comparve in vifione tutta rifplendente, con la forma dell' Effigie, che fi vede dipinta, accompagnata da unafchiera d'Angeli, e confortò la Da ma elortandola à fare por

tare augumentare quella Capella in una C hiefetta nominandola Santa MariaMaggiore, e detto quefto, diIparve La ce convocare molti de' fuoi Parenti, alli quali narrando il tutto, gli fupplico volerla favorire di compagnia per adempire il celeite comando : Dimoftraronfi pronti, e circal'hora diterza acconcia nella lettica,

circondata da moltiffimi lumi, come fe andafferalla fepoltura fù portata alla Ca pella, e pofta avanti l'Im-magi-
magine genufteff tutti i circoltanti, comincid l'afflitta Dama con torrenti di lagrime ad orare più col cuore, che con la bocca, avendo ferma fede diaver à ricuperare la priftina falute : quand' ecco che rapita in eftafl in modo, che pa: rendo priva d'ogni fentimento fù giudicata piú tofto morta, che viva, effendo rimafta cosi per lo fpatio didue hore, crefcendo tuttavia il concorfo della gen. te, fi cominciò à penfare di fepelirla, quando comeda profondiffimo Conno rifvegliata fi drizzò da sè fteffa, e Senza che alcun l'ajutaf e inginocchiatafl cominció

16
con alta voce à ringratiar la Regina del Cielo, la quale s'era degnata perfua bontà, $\dot{\text { e }}$ mifericordia liberarla da così grande infermità. Tanto concorfo di perfone era ivi fatto s che con piccola difficeltà dopo lunga dimora, la fteffa Dama ebbe campo da sè medefima fana, e falva di ridurfi alla propria habitatione. Non fu pigra la beneficata Matrona dopo aver ricevuto si grande beneficio ,, a far, che detta Capella \% foffe ridotta in una affai "onorevole Chiefa, con \% un conveniente portico " augumentata à fue fpefe ssintitolandola Santa Maria

## 17

 , ria Maggiore come le fu , $\operatorname{simpofto.~}$Si fparfe in ogni parte d'I: talia; e Germania la fama de' ftupendi miracoli, che feguivano ogni momento, per interceffione della feeffa Beata Vergine, e concorreva immenfità di perfone, à triburarle gli offequii. - Nell'anno mille, e no: vantafei fu allargata la Città, e cinta la parte della Chiefa con Muro fù prefa dentro, che prima era fuori come fi è detto nel Borgo nuovo; che andava fino alla Fiera. Crefcendo la divotione, cominciarono abbondare relénofine, quali effendo

18
copiofiffime, giudicarono li Proveditori della Città proprio darfi effa Chiefa in governo de' Religiofi Clauitrali, tanto per maggior
decoro, quanto per miglior regola.

Era in quel tempo nel Territorio Modenefe nella Terra chiamata Nonantu: la un celebre Monaftero (che ancora fulfifte, ben: che più tenue) da buoni Religiof governato con grand'oflervanza, caftigati nel vivere s morigerati ne' coftumi, $\&$ in fomma con opinione divotiffima, \&
ottima del Mondo, fotto la Monaftica Regola di San Benedetto 2 qual Mo-na-
naftero celebre, per il numero di Monaci, come per la Modeftia avea perfeverato in tale ottima forma circa annitrecento, e cinquanta

La Città eleffe quelli tra tutti gl'altri Religiofi che a quel tempo fiorivano, e nelle mani di quefticonfidarono la Venerabile Divotione di quefta Santiffi. ma Vergine: :

Convocato per tanto il loro Padre Abbate, che Giovanni fi nominava, a lai, \& a' fuoi Religiofi Monaci, raccomandarono l'amminifttatione di effa Chiefa di Santa Maria Maggiore nella ParocchiaIe

[^0]
## 20

le giurifditione della prenominata poco diftante Chiefetta di Sañtá Fofca, e così l'una, come l'altra Chiefa, con le fue ragioni, e pertinentie pienamente conceffero.

Il detto Padre Abbate lietamente prefe tale incarico, e mandò al governo un tal Padre Don Coftantino con alcuni delli predettifuoi Monaci Nonantulaniil quale fuperiore, come gli altri fucceffori fuoi pro tempore fi nominavano Prio: ri, Rettori , e Amminiftiatori di Santa Maria Maggiore, e duravano fecondo la volontà dell' Abbate di Nonantula.

Effen-

## 21

Effendo dunque il detto Padre Priore con pochi fuoi Monaci a Trevifo; e pas rendogli affai dif́commodał e diftante la Chiefa di Santa Fofca; perdover affiftere alle confeffioni, e communioni per la moltitudine del popolo che confluiva, rifolle di fabricare una più commoda habitatione appreffo la Chiefa medefima, ove avendo fatto in forma di Monafterio con augumento de' beni fpirituali, $\&$ Umani perfeverarono, \& andarono augumentando, come fi vede al prefente. : Ritrovafl che nell anno mille trecento diciotto; Geboaldo da: Caftel nuovo allora

22
allora Podeftà di Trevifo per publico editto volle, che li Proveditori della Città a fpefe publiche ogn' anno in perpetuo nel giorno dell'Afluntione della Madonna faceffero, che con folenne proceffione alla predetta Chiefa di Santa Maria Maggiore fofle offerto un Palio da AltarediSeta di valor di fedeci lire, e tanta Cera che afcendeffe la foma di cinquanta lire di danari, il che fù eqeguito per moltiffimi anni fuffeguenti, come appare memoria.

Ma tornando al noftro propofito, Un tal Padre Antonio pure Monaco No-

Nonantulano, effendo itato confirmato diverfiffimi anni Priore, conofciuta la di lui buona amminiftratione ampliò la Chiefa fino a quella pietra rotonda, la quale è nel pavimento della Chiela medefima, che è pofta appreffo la Porta Maggiore, fotto la qual pietra volle effere fepolto doppola fua Morte.

Sino a quefto tempo fit uffiziatala Chiefa da'detti Padri Monaci, mà premeditando il detto Padre, che i Religiofi fuoi non haverebbono potuto continuare in copia neceffaria ad affittere a detta Chiefa, e dubitando che dopo la fua
24.
fua morte effo Monaftero tanto celebre per la divotione di tutta Italia andaffe in precipizio come fe ne videro mancare molt'altri in quel tempo, deliberò unire il Monaftero medefimo ad altri Religiofi dalli quali foffe con loddisfatione del popolo e divotione de fedeli fantamente governato.
A Allora in Italia fioriva , la Congregatione dé Ca; nonici Regolari del Sal;9 vatore dell' Ordine di ', Sant' Agoftino, che eb; bero principio da. Stefa, no, e Giacomo ambidue 's Senefi l'anno mille tre, cento fettanta fei molti-pli- ,,bontà in molti luochi, li „qualiil detto Padre Prio\%re determino lafciare, \& ,se Governatori di effá „Chiefa; Et avuto a por$n$ gerne fupplica in Senato , hebbe il confenfo dal $\rightarrow$ Sereniffimo Dominio , Veneto, e dalla Città di , Trevifo, come pure dal , Padre D.Gaftone Eften, fe Protonotario Apofto,s lico, e Comendatario \%dell' Abbatia Nonantu,g lana nell'anno mille quat, , trocento feffantadue Spontaneamente dunque coll' autorità fopranominata ceffe, e rinunciò

26
il fuo Priorato con le fue magioni, e giurifditioni alli Canonici Regolari della prefata Congregatione del vivere, e morire come uno di effi nel detto Monaftero, la qual rinoncia, e ceffione fù confirmata con fua Bolla dalla Santità di N. S.Papa Pio Secondo l'anno medemo mille quattrocento feffanta due, e quinto delfuo Pontificato.

Ricevute le Apoftoliche Lettere con le Autentiche quali ftabilivano, e confirmavano i Canonici detti Saperiori Maggiori della prenominata Congregatione del Salvatore, propolero
ro un tal PadreDon Cirolamo Giufti Veneto, con diverfi Canonici nella poffeffione corporale, quali pervenuti a Trevifo con contento della Città l'anno mille:quattrocento feffanta tre li 22. di Febraro, fú cantata una Méffa folenne dal Padre Priore di San Girolamo della Certofa del Montello, effendo Comiffario Apoftolico il detto Padre Priore, con il Padre Don Girolamo Molin Veneto, Sindico, Canonico della detta Congregatione del Salvatore.

Si divulgò da ogni parte effer divenuta la Chiefa di Santa Maria Maggiore c 2 nelle

28
nelle mani delli Canonici predetti in numero decente, crebbe la divotione maggiormente in modo, che delle elemofine abbondantemente confluenti furono ordinate le Officine per commodità de' Cano-: nici in breviflimo-tempo, fenza frappore fuperfluità . Diedero opera ad adornare la Chiefa, con includervi dentro un Porticale, ampliandolo l'anno mille quattrocento feffantaquattro coll' ajuto del Nobil Huomo Sier Giacomo Morofini allora Podeftà, e Capitanio di Trevifo, come nell' Elogio fopra la Porta maggiore della Chi
fa fcolpito; nelle feguenti parole fi manifelta.

王des Virginis Sacre prius humiles, \& vetultx ad has moles , ingenio , \& cura Jacobi Mauroceni Tarvifini Præfecti juftiffimi redaCtr funt . Anno falutis M. CCCC. LXXIV. 28. Decembris.

Dopo conftruffero un
fontuofo, \& eminente Campanile ful quale il Pa dre Priore Don Francefco da Caravaggio fece porre due groffe Campane: Una di libre mille e cinquecento,e l'altra di libre ottocen. to dipefo.

L'anno mille quattroc 3 cento

30
cento novant' uno fucceffenel detto Priorato il Padre Don Antonio Contarini. Veneto , qual nel tempo di fett' anni, che lodevolmente refle, ampliò il Monaftero con una: commoda, e grande Sagreftia. Nell'anno fuffeguente le Colonne con rimeffi, e gli altri adornamenti intorno all' Altare della Beata Vergine furono fatti fare dal Nobile Antonio Taffino, e Timotea fua Conforte Signori Milanefi. Ove è al prefente il recinto della Monitione dalla parte verfo il Berfaglio vi era un Portello alle Mura della Città; che conduce-
*a alla Fiera ora loco fuburbano, mà allora Borgo, del qual Portello per piú commodità del Monaftero, e de' Viandanti dal Sereniffimo Veneto Dominio fú cortefemente permeffol'Ufo, \& i Canonici avevanola Chiave .

L'anno mille quatrocento novantacinque alli 5. di Aprile con folenne apparato fú confacrata la Chiefa dal Vefcovo Conovefe Sebaftiano Nalcimbene, fú poi Patriarca di Venetia, della quale funtione appare memoria in lapida intagliata a fcarpello appreffo la Porta, che conduce alla Sagreftia.

$$
c \quad \text { D.O. }
$$

32
D.O.M.V. intacta . Templum hoc, omnia hæe fimul, \& altaria Sebaftianus Nafcimbenus Conovenfis Epifcopus confecravit. Alex. Pont. Max. M. CCCC. XCV. 5. Aprilis.

Dall' anno predetto fino「anno mille cinquecento e dieci vi furono diverfi Canonici Priori, ché a gara l'un l'altro procurarono di ridurre tantola fabrica della Chiefa,quanto il Campa-- nile a perfettione, e fempre più continuava la divotione, e la frequenza del popoloa quefta miracolola Immagine.

Pochi mefi dopo attrita in ogni parte da martial furore la Sereniffima Republica di Venetia, fùi neceffario, che anco la Gittà di Trevifo partecipaffe della commune devaltatione, e fú il Monaftero noftro di Santa Maria Maggiore tutto miferabilmente fraçaffato; ma non folo effo; ma quantialtri fi ritrovava: no, con Palazzi, \& infiniti altri fontuofi edificii. L'anno millecinquecêto, e undeci conclufa la famofa lega di Cambrai datli maggiori Prencipi dell' Europa contro la Sereniffima Republica di Venetia ritrovandof il Nobil Huoma c 5 Gi -

Girolamo Miani (che poi fú iftitutore della. Venerabile Congregatione Somafca ) Proveditore à Caftel novoin Friuli per la detta Sereniffima Republica col numero di trecento Fanti, per molti affalti effendogli Itato uccifa la fua gente, reito finalmente anch' effo vinto dall' Efercito Cefareo, prefo, e pofto in un fondo di Torre, con ceppi a' Piedi, manette alle mani, \& al collo una gran palla dimarmo cinta diferro. Privo d'ogni Umano ajuto fi raccomando alla pietofiffima protettione di Maria Vergine, e fouvenutagli la divotione della.

noftra

noftra Santa Immagine fi votò promettendo, che fe foffe ftato efaudito, e liberato dal pericolo, che gli fovraftava, farebbe andato co' piedi fcalzi tutto il tempo di Vita fua. Gliapparve noftra Signora veftita d'un abito di Paradifo, con foawe fguardo animandolo, e con le proprie mani gli fciolfe le manette, i ceppis levandogli la palla, con rammentarli d'adempire il Voto fatto, e gli diede una Chiave acciò apriffe la porta, dicendogli che andaffe, e nulla temeffe.

Prima d'ufcire volle Ci- $^{-}$ rolamo raccogliere li ceppi, manette, e palla y come c 6 pre-

- 36
pretiofi iftromenti della fua Converfione, e partitofi dalla Prigione s'incaminava verfo Trevifo per vifitare quefta Beatiffima Vergine, quand' ecco fcopren-
do l'efercito Imperiale in copia si numerofa, che occupava con i Mónti la pianura, e le ftrade, per tale incontro rimafe infinitamente sbigottito e confufo: Fece egli immediatemente nuovo ricorfo a Maria Ver. gine, la quale novamente gli apparve come la prima volta,e prefolo per la mano, effendo egli così fcalzo lo conduffe invibbile all'efercito, nè lo lafciò fino à tanto che fcopri le mura del. la

$$
37
$$

la Città nella quale entrò e fi porto alla Chiela, ove fodisfece al Voto, lafciando una Tavoletta, le Manette, Ceppi , Palla, e Catene, quali hora ficultodifcono in una Caffetta nell' Armaro ove fi tiene l'Argenteria della Beata Vergine con la memoria feguente.

## Hac Pænalia Vincula in quibus

D. Hier. Emilianus olini fuerat conftrictus
A Deiparaq; Virgine fuerat abductus, quædudum Publicæ Venerationi fub: Organis.
fuerant expofita

38

- Demum
- Tutiori confilio inter facram hanc, \& pretiofam fupellectilem repofita afferventur: Pila fcilicet Marmorea ferreo collari injuncta, \& alia fragmenta ferrea inter fe catenata partim, partim disjuncta, ufque ad vigintiquinque.

Finalmente ritornata la Pace quale dalla parte di TTrévifo s'avea fatta piú fofpirare, effendofr cominciato un altro Campanile dalli predetti Canonici I'anno mille cinquecento e fedeci coll' ajuto del Dominio Sereniffimo e della Città come
come filegge in una lapida al di fuori dello fteffo Campanile, che cosi efprime

## Árcis noftræ tutelæ

 Indulgentia Sac. Sen. ex publico conceffu locus, ob fidem incomparabilem Canonicorum$$
\begin{gathered}
\text { D. Salvatoris. Jac. } \\
\text { Trevifanus Præf. Clar. } \\
\text { procurante } \\
\text { M. D. XVI. }
\end{gathered}
$$

non folo ampliarono largamente il fito del loro Monaftero, mà comincia. rono a reftaurare vigorofamento ancora la Sagriftia; e la Capella maggione, con un amplo Cenacolo, ò Re-fettoDormeory Google

40
fettorio per più com̀modo de PP. Canonici, quali eranoallora in copiofo numero. In detto tempo aggregarono ad effo Monaftero due Beneficii, cioè uno di San Martino di Paefe, lo colontano tre miglia incirca dalla Città , \& l'altro di San Michiel d'Arba nel Friuli, con la giurifditione d'un'altra ChiefaParochialein Thefis.

Diverfi anni doppo ag gregarono altri tre Benef. ciir cioè : Il primo di San To Baffano, it fecondo San Silveltro di Selva; \& il terzo San Floriano di Calal$+43$.

## 41

ta, tutti nel Territorio Trevifano, de' quali tocca l'elettione del Pievano, ò Rettore al Reverendiffimo Abbate pro tempore di Santa Maria Maggiore. Non potè il Monaftero perfeverare in cosi pacifico itato, perche avendo prima patito la tirannide de' Commendatarii, e poi la fcoffa delle crudeliffime guerre foggiacque ad una orribile, e compaffionevole tribulatione la terza volta; si che l'anno mille cinquecento ventinove la notte di San Silveftro, effendofi inconfideratamente in un Caminoaccefo il foco, e quello per alcun giorno ftato

42
Itato occulto, finalmente fi manifeftò con tanto empito, che fenza potervi rimedrare abbruccio una gran parte del Monaftero, col nuovo Campanile; colate le Campane, \& annichilò la nuova Sagreftia con pretiofi paramenti, \& ornamenti Ecclefiaftici, con l'Organo, e parte della Chiefa.

Nella confufione diquefto incendio fi perdette la Chiave, che con fua propria mano la Beata Vergine diede al Venerabile Miani, quale in quel tempofi confervava in uno nicchio fotto dov'è l'Organo, conle Manette, Ceppi \&c. pre- quarta tribulatione ancora, perche doppo effer quafi rifarcito fopravenne la crudele, e contagiofa peftilenza l'anno millecinquecento e trent uno; onde molti di detti Padri Canonici, che ufficiavano il benedetto Tempio morirono, parte fi ritirarono, e diverfi fi difperfero con gran ruina, e defolatione della Gittà, che per interceffione di quefta grande Avvocata fu: liberata, e l'aria reftituita falubre per la: qual gratia il Clero, tutte le Religionis. elr Proveditori furono proceffronalmente à ringratia-

44
re la Beata Vergine fua Protettrice.

Nell'anno mille cinquecento e trentadue fù affegnato Superiore un tal Padre D. Severino da Udine, fotto il di cui governo crebbe la divotione, e l'elemofina, ond' ebbe campo di reftaurare ogni cofa, particolarmentella Capella maggiore, continuando come fi vede la fabrica fino alla metà della Chiefa con Architettura nobile, $\& a m-$ mirabile fe fi terminerà. Sopra l'Immagine della Beata Vergine vi fú fatto far l'Organo, e perche il fito fu giudicato improprio per lo Atrepitofo concerto
in occafione di cantar Meffa all'Altare medefimo, fut fotto il governo del P. Priore D. Verginio Dina Veneto trafportato dirimpetto a detto Altare ove al prefente fi trova, nel qual loco v'era il Choro de' Padri Canonici, e per Chorofù fatto fare il loco fopra la Porta Maggiore , l'anno mille feicento e venti. L'anno fuffeguente fù fatto farel'adornamento di legname fopra la Capella della Beata Vergine, con danari del Padre Abbate di Candiana, Padre Abbate di San Salvatore di Venetia, e del P. Abbate del Monaftero di Trevifo, moffi

46
moffi dalla loro divotione verfo queita miracolofiffima Immagine.

Nell'anno predetto mille feicento ventuno, ffí dato principio a dorare l'adornamento dell'Altar Maggiore, quale opera così nobile fú fatta d'elemofine avute da particolari divoti della Città , in cui ritrovo effere ftate impiegate trenta migliaja d' Oro ; quattrocento pezzi d'argento, e con la fattura pagata a un tal D. Silvio Fiumicelli a lire trentacinque il migliaro, coftò circa lire due mila, e feicento di picoli. Li Signori Oratio Baffo, e Domenico Bufiago allo- Santiflimo ebbero cura,perche foffe fatta queit' opera. Per il Crocefiffo fopra l'Altare lo fece fare il Monaltero La Pala dell' Altare Maggiore dell' Affuntione con li quattro Evangelifti è̀opera di Giacomo Palma il Vecchio, pittura fingolare, con tenerezza infinita, delle belle fatture che habbia fatto quell huomo. celebre nell'arte Pittorefca, e fù fatta fare à fpefe del Monaltero.

Non paffavagiorno, che non veniffero appefi Voti di gratie ricevute da chi ricorreva à quefta Santiffi-

## 48

ma Vergine ; mà perche non è mia intentione di far un libro col defcrivere $i$ miracoli dé quali fenza fatica alcuna haverei potuto trafrivere da' Volumi manufcritti che ritrovanfi nell' Archivio del Monaftero, non farò mentione, che di alcuno, non perche fia de' fingolari, avendo avuto la Vita anco i Morti per l'interceffione di queita Immagine Santiffima, mà per appagare la Santa curiofità di qualche pia perfona. L'anno mille feicento trentafei alli diecifette del mefe di Giugno Nicolò da Noale nettando un Pezzo d' Artiglieria Senza accorgerfi,
gerfi, che foffe caricato fi farò, e la palla gli troncò le mani, il quale femivivo per- lo \{pafimo caufatogli da quella grave ferita fece voto alla noftra Vergine Santiffima, chefe gli reftituiva le mani averebbe fatto una figura alla detta Vergine ; Tanto grande fula fua fede, e la mifericordia di quefta Madre di Dio, che arrivato il Chirurgo per medicarlo, fcioltegli le pezze de gl' Unguenti ritrovollo con le fuè mani fane, e falve, non apparendovi nè meno cicatrice di forte alcuna, come fe prima non aveffe avuto - alcun detrimẽto, il che refe
infinito ftupore a chi l'avea: avanti veduto si diformato ; che però ringratiò la Beata Vergine di tanto favore fegnalato, eccitando moltial culto di quefta Immagine Santiffima.

Effendo morta una fanciulla d'anni tre l'anno mille feicento quarant uno ad un Signor Cittadin Veneto, e ftata cosi Copra terra lo fpatio di tre giorni, non potendoli Genitori tolerar quelta perdita invocarono lajuto di Maria Vergine, pregandola che intercedelfe per loro gratia appreffo Gesù Chrifto fuo figliolo, che gli rendeffe viva la fancinlla, come avea rifufcitato il
to il figliolo della Vedova di Naim, che fi portava alla Sepoltura. Ricevetterola gratia, \& in legno del ricevuto miracolo fecero fare una itatua fomigliamte la Bambina, e con lifuoi panni medefimi la veltiro no, \& infieme la Caffa nella quale era pofta, offerirono à quefto fuo Tempio, e fecero celebrare molte Meffe, ringratiando Iddio; e la Vergine Beatiffima.

Patil la noftra Chiefa un' altra volta il Foco attaccato non fil feppe come, apparendo per anco li travi della medefima verfo la parte del Monafteróoffefi,

$$
\text { d } 2 \quad \&
$$

## 52

\& affumicati, che però fù rimeffain effere, e reftaurata. I' anno mille feicento cinquantatre, come fopra l'occhio della facciata, che dà lume alla Chiefa, fi vede la feguente ifcritione .

Reftaurata
A Canonicis Regularibus S. Salvatoris

Anno à Virgineo parta M. DC. LIII. Abb. Rṃo Turrio.

- Continuod la divotione à quefta Beata Vergine con grande concorfo dé Cittadini, e Foraftieri anco da lontani Paefí, che
lafciarono qualche fegno della loro riverenza, ma non con quella larghezza, che prima veniva pratticata, crefcendo pur trop--po in quefto fecolo la malitia, e mancando la pietà col non pratticare il culto verfo di chi fiamo tenuti, e ci ajuta nelli noftriaffanni, e travagli.

Piacque all Altiffimo nell' anno mille feicento novantacinque li venticinque Febraro in giorno di Venerdifcuotere con due impetuofe, $\&$ orrende fcoffe la Terra, la prima circa le hore dodeci', la feconda un' hora dopo . Le Città tutte d'Id 3 talia
talia ebbero à traballare, e diverfiffime fi sfafciarono in varie parti, particolarmente in quefte vicinanze ruinarono infinite. Cafe, e diverfi Villagi, à fegno che gli habitanti fpaventati abbandonarono le proprie ftanze, e foftanze. Si facevano habitatori della Campagna, e per loro ftanza fieglevano gli Arnafi levatone un fondo per tema d'effere fotto i fuoi tetti prima fepolti, che morti , cola compaffionevole : Solo Trevifo rimafe con manco male delle alıre Città, e attribuendo tal gratia à quefta
fta Vergine Santiffima; Monfignor Illuiltriffimo, e Reverendiflimo Vefcovo Sanudo, Sua Eccellenza Gioan Paolo Gio vanelli Rettore, il Clero , con gl' Illuftriflimi Proveditori , le Religioni, e l'Arti feguitati da gran numero di perfone, tanto di Donne, quanto d' hưomini modeltamente veltiti, proceffionalmente vifitarono quelta Santa Immagine, promettendo d'offerirgli à fpefe della Città una lampada d'argento, che aveffe à ftare fempre efpofta avanti il fuo Altare, il che fegui con lo fteffo ordine in d 4 pro-
proceffione, poche fèttimane dopo, la quale Lampada è di vago, e mafliccio lavoro di cento cinquant' oncie in circa di pefo, con l' Arma della Città, effigie della Beata Vergine, di Santa. Cóftanza, e feguente infcritione:

$$
\begin{gathered}
\text { M. DC. XCV. } \\
\text { V. Kal. Julii. } \\
\text { M. A. F. }
\end{gathered}
$$

Terrxmotus caufa Civitas D.

Monfignore Illuntriflimo Vefcovo celebrò la Santa Meffa all' Altare della Beata Vergine alla qua-
quale fece dono d'una nobil Pianetta guarnita d' Oro, con la fua Stola, Manipolo, e Borfa, col fuo Velo riccamato d'oro ; quale fi conferva trà la fuppelletile facra di que. fta Sagreftia.
Una Dama figliola di un Cavaliere della Città di Trevifo, che per ifpazio di fei mefl avea patito, e pativa ecceffivi dolori in ogni parte del corpo, e particolarmente nelle gionture, s' era tutta rannicchiata, inabile à poterfi movere anco nello fteffo letto . Dé Medici le confulte riufcirono fempre fenza profitto , \& d 5 inu-

58
inutili i rimedii, che andavano ordinando : il Kavaliere fuo Padre à fine di ricuperarla, mandò à prendere de' Medici efteri, e confulti, procurò da chi non potea intervenirvi, e tutto in vano à tal fegno, che per gli ftravaganti accidenti veniva forprefa quefta nobile Donzella, ftupivano, dichiarandofi, che l'Arte Galenica, \& Hipocratica non era fnfficiente à riparare un male ftravagantiffimo di tal forte; e tanto oftinato . Li Genitori, e fratelli, che bramavano rifanata quefta Gentildonna, e che avevano
vano profufo in rimedii, acquetarono il loro animo col rimettere nelle mani folamente di Noftro Signore la falute della Ammalata. Ricorfe la ftef. fa per tanto all' ajuto della noftra Beatiffima Ver ${ }^{\text {r }}$ gine, e di Santo Caeta* no votandofi. Furono efalldite le fue preghiere, fen* tendofi fenz' altri dolori, rifanata, gagliarda levando dal letto da sè medefima.

Pochi giorni dopo veftita tutta di bianco; affieme con fuoi Parenti, colmi d'allegrezza vennero à ringratiare quefta Santiffima Vergine non fend 6 za

60
za Atupore di tutta la Città , che per effere ftato un male tediofiflimo, e ftravagantiffimo ogn' uno n'era informato.

Poco tempo dopo una Gentildonna Monaca in un Convento di quefta Città avvanzata in età , aggravata da pericolofifflma malatia, rifano per intercelfione di quefta Benedetta Immagine, e mandò il. Voto d'argento con diverfe Cere in ricognitione della ricevuta gratia.

Ancora in quefto tempo reftò follevata da un graviffimo travaglio una Dama delle principali di Vene-

## 61

Venetia, quale mandò una Coltrina di foprariccio d'Oro, \& Argento da porre avanti la fua Santa Immagine, e fù poi perfonalmente ad offequiarla
Mà che difondermi in miracoli ? Se quefta Bea: ta Vergine rifulcito li morti : gli feriti rifanò : conforto gli difperati : li malignati follevo : li condannati à morte libero : gli imprigionati fciolfe : liberò i cattivi : acciecati illuminò : i difperfi nel Mare riduffe in Porto : fcacciò i demoni da gli offef fi : le Piazze affediate reCe in liberta : in fomma quan-
quanti foccomberono ad Umane difgrazie, e ricorfero a quefta Vergine Santiffima reftarono liberati, e gratiati.

Sogliono folennizarfi tre giorni dell'anno particolarmente dedicati à Maria Vergine, oltre molt'altri, nelli quali giorni v'è Indulgenza plenaria per coloro, che veramente pentiti, e conféflati vifiteranno quefta noftra Chiefa di Santa Maria Maggiore, per Bolla ultimamente di Papa Innocentio Duodecimo li due Decembre mille feicento novantuno primo del fuo Ponteficato, e fono li feguenti; cioè:
cioè: il giorno dell'Annunciatione di Marzo : quello dell' Affunta il mefe d'Agofto , \& il di della Na. tività nel mefe di Settem. bre. In quefti giorni con, corre à tali folennità un' infinità di perfone, efi erigono in yicinanza della Chiefa moltiffime Botte. ghe di Mercanti, tanto di Trevifo, quanto efte: ri, quali come all' ufo di Fiera efitano d' ogni forte
di Mercantia, e dura ogn' uno di quelti giorni dalla mattina alla fera.

Molte confraternità della Città nelli fudetti giorni vengono proceflionalmen. te à vifitare quefta San. tiffi-

64
tillima Vergine con can. tare muficalmente Hinni in fua lode ; oltre che' e. fercitano queft' atto di di. votione qualunque mefe una volta.

In 'queft'anno mille fei. cento novanta fette fú affiffo all' Altare della noftra Beata Vergine un Parapetto di Marmo finiflimo di Carara , con arrabefchi, la Beata Vergine nel mezzo, un' Angelo per parte, tutto di rilievo con rimeffe di marmi più fini cioè di Paragon, Ardefe, Roffo di Francia, Verde antico, Bianco, e nero, \& altro, con la fua Pradella, e fcalino di Roffo

Roffo di Verona, e con fuoi fcalini di rimeffo fimile al Parapetto per li Candelieri, opera vaga, e mafliccia di Matteo Domenico Merlini Scultore Vicentino.

La Ipefa fu fatta, parte col foldo cavato d'una vecchia Lampada rotta, premeffa la neceffaria licenza di disfarla, e venderla, $\&$ il rimanente alla fumma di duecento, e quaranta Ducati in circa fu esborfato del proprio dal Reverendiffimo Padre D. Gioan Francefco Bottini Abbate digniffimo della predetta Canonica noftra di Santa Maria

66

- Maggiore, il quale và pu-- re applicandofi alla riparatione, $\&$ ornamento della Chiefa Parochiale di -Santa Fofca, facendovi - feeffo far qualche cofa, come pure à rendere con abbigliamenti più decorofa la Capella della noftra Beata Vergine.
- In quefta noftra Chie'fa dietro l' Altare della Madonna v'è una Capella con una belliffima Pala all' Altare, che dimoftra la Beata Vergine con noftro Signore Gesúl Chrifto in grembo levato dalla Croce, e Simon Cireneo con altre figure, e va. go paefamento, opera per quel-


## 67

quello fil dice del Montagna Pittore famofo, col ritratto d'un Padre Nonantulano, che lo fece fare; ammirabile per la bizzaria dell'Archittetura, e pittura à guazzo giuditiofarnente difpofte ne gl' angoli nelli quali fi veggono la Vita, e la Morte di Noftro Signore , con le Sibille che profetarono, e li Profeti, che prediffero la nafcita, e morte dello Iteffo Gesù Chrifto Noitro Signore;

Di più v'è un' Altare dedicato à San Carlo privilegiato tutti li giorni di lunedi per li Defonti, confervandofl in un Re-liquia-

68
.liquiario d' Argento un pezzo d' Offo del Santo fteffo.

Trà gl'altri Altari v'è quello, che per Pala hà un Quadro fatto fare dalla famiglia Azzalina hora lafciato in abandono, quale rapprefenta Noftro Si gnore tra' fuoi difcepoli fu Tavola, opera del famofo Pittore Cavalier Gioan Bellino.

Vi fono ancora diverfi epittafi ne' depofiti della Nobile Cafa Burchelati con curiofi Geroglifici V'è pure un'altro Depofito d'un tale Nobile Capitano Conte Mercurio Bua incaffato nel $\mathrm{m}_{\mathrm{u}}$ ro,
ro , di finiffimo Marmo; fattura fpeciofa, e degna della vifta d'ogn'uno, fcolpita, di figure in moltitudine, rapprefentante pom pe fundbri, e cole lugu* bri, abbellito di cinque figure alte un piede e mezzo in circa di fontuofo Alabaftro, quali gli fanno corona, fignificanti le Virtù, e più due Anges letti del medefimo marmo con facelle in mano. Per l'ingiuria del tempo v'è qualche figura del depofito Ateffo guafta, e corrofa, mà non relta di lafciare tutto il buon gufto, e diletto à chi hà qualche minima cognitione della Scul-

70
Scultura.
Sotto l'Organo, cioè in Soffitto dello fteflo v'è dipinta la Natività della Beata Vergine . Quadro non ordinario ; e degno d'avere un fito di maggior lume, per dar nell'occhio, e gufto à chi vifita queita Chiefa.

Quelli Quadri', che fervono d'adornamento alla Capella della noftra Vergine Santiffima; fono di diverfi autori, più d'uno di buona mano, gl' altri da non difprezzare, e furono fatti:fare da diverf. L'ornamento à frefco, che attornia la medefima Capella fino fotto il Soffitto
fitto è fattura di Antonio Cerva Pittore Bolognefe
fingolare in materia d'Architettura, e fu fatta fare pochi anni fà à fefe del Monaftero.

Li due Quadri all' Al: tare della Beata Vergine, che fona uno per parte della ferrata dorata, per cui fi vede l'Immagine fteffa, fono uno Maria Vergine, l'altro l'Angelo Gabriele che le Annuncia, opera della Scuola di Giacomo Palma il Vecchio. Nell' entrare in Chiefa à man finiftra v'è un'Altare con l'Immagine della Santiffima Vergine, quale fotto il Manto tiene huomini,
mini, e donne, e quefti rapprefentano li Barcaruoli della Città, effendoftato fatto da effi l'Altare, e vi hanno la loro Scuola. A man deftra verfo la Sagreftia v'è un' altro Altare con la Beata Vergine, Sant'Anna, e Sant' Antonio fatte fare da un tale Eccel. Bonfembiante Federici, e Felicita Zanetti fua Conforte, che dirimpetto al medefimofono fepolti.

Vifono due Altari uno à man deftra à quello Maggiore, che per l'ingitria del tempo la Pala elfendo logorata refta fofpefo, $\&$ è dedicato à San Geor-

## et Georgio. Un' altro loc-

 chiufo verfo la Porta piccola della Chiefa, impoffibile a mantenerfi per la Tramontana, che rode dalIs la parte quel muro. Come Parocchia in quefta Chiefa v'è la Scuola del Santiflimo Sacramento, quale oltre l'elemofine , che fogliono fare i Confratelli,hà ancora qualche poco d'entrata, difpofta con decoro à talento del Maffaro pro tempore, che viene eletto, in occafione d'efpofitioni.Nella Sagreftia in un Armaro ben fodo ficultodifce l'Argentaria di queita Beatiffima Vergine,

74
parte fatta d'elemofine, parte donata da' Devoti', e parte fatta fare dal Monaftero, e contiene:

Lampade grandi, e piccole numero tredeci. Sei Candelieri alti un piede, e mezo in circa . Una Croce grande. Un Turibolo. La Navicella, e Cuchiaro. Un Secchielo col Afperges. Quattro Calici. Due Paci vagamente lavorate, e pefanti. Due Angeli di Getto maflicci.

> Una Corona dorata con perle, e pietre.

Sei

## 75

Sei Voti d'argento in lama con Catenella, e molt' altre bagatelle, che ftanno affiffe all' Immagine della medefima, cioè Perle, Granate, Perofini, Orrechini di perle, e d'oro, Annelli, \& Aghi d'o ro, Medaglie d'argento, Manini, e Cordoni d'oro; e tra queita Argentaria v'è un Quadro con una belliflima Madonna Greca full'Argento, con fmalto di diverfi colori , con cornice di Ebano. Di più un Paftorale dorato, $\&$ Anello con Crocetta per l'occafione di fare Pontificali.

> Non fù veramente mio

$$
\text { e } 2 \text { pen- }
$$

## 76

penfiere, come in altro luoco m'épreffi di eften+ dermi in altro, che defrivere l'Origine di quefta Vergine; mà perche mi fono cadute alla penna certe notitie, che non erano nè anco fuor di propofito, conofo effermi di-. latato alquanto, che fe aveffir refo tedio al lettore lo prego avermi per compatito, come fon perfuafo d'ottenere un benigno compatimento dalla Vergine Santiflima alla mia troppa audacia in voler trattare la fua lode, ne haverà hayuto riguardo alla mia debolezza nello fcrivere, mà più rofto alla di-votio-

# 77 votione del mio cuore nel venerarla. 

$$
I L F I N E .
$$





[^0]:    Google

