

## MENTEM ALIT ET EXCOLIT


K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

$$
\text { 42. F. } 16 .
$$


. ,
~

$$
-
$$

- 

Digitized by COOO



Aloyfius Archiepifcopus Molinus, Epifcopus Taruifinus imprimendi licentiam concedit die XXII. Nouembris MDXCVI. accedente confenfu Reuerendi Patris Inquifitoris Taruifini.

Daniel Bolfin P.C.
D. Pellegrinus Marchetus Mantuanus humilis Prior Generalis Congregationis Canonicorum Regularium S.Saluatoris, ordinis S.Auguftini.

Vifis videndis, \& bene confideratis confideran dis.f. quò ad colle:tionem prefentis Libri Intitulati Miracoli più fegnalati, \&c.\& definen. Ne meno offefo ${ }^{\prime}$ 'occhio, licentiam imprimendi concedit fub die XXX. Menfis Nouembris MDXCVI.Frater magifter Fe lix P. Generalis Inquifitor Taruifinus manu propria.

ptiui Liberatrice, de gli infermi Medica, de' naniganti Porto, de' destituti Prefidio, de' difperatisperanza, de' rribolati So-' lizzo, de gli opprefli Solleyamento, di tutto il mondo Vnico refugio de miferi. Perche dunque, $\sqrt{2}$ diuini beneficü non $2 f(i f$ fero dalla mente de gli. huomini, anzi diuolgandofi, eccitaffero tc bumane menti a maggior confideratione di fe fteff; cufa degna mie parfa di ridurne i piu fegnalati infieme ( perche chi potrebbe mai raccorli tutti ? ) et questi darli alle stampe : accioche i deuoti della Vergine gloriofa, à maggior deuotionc sinnFammaffero, et $i$ tepidi, e freddi $\sqrt{2}$ accendeffero. Accetta dunque cortefe Lettore questo picciol dono, con quel affetto, che ti pien dato, et nébifogni tuoi fappi di non poter trouar, nè più prestante, nè yoiù prefentanea Medicina, che laiuto di questa Beata Madre a appreffo a fua Diuina Maestà. Imagine della Beata fempre V ergine Maria Madre de Dio, (er per effa deuotifima Imagi ne, la fpecial demationte in Trenigi. pag. I. Come la Capella della Madonna foffe eretta in chiefas
pag. 3.
Come nno ferito à morte fú rijanato.
pag. 7.
 gione:
Come pno miracolofamente pfol dimana dénomici. pag. ro. Come pno ferito à morte $\sqrt{i}$ rifanò.
pag. II . Comie pno banendo fpiccato il collo quafi. dal buftoguari.p. Fi. Come no ferito grauemente ribebbe la Janitd. pag.12. come rno paffato da jna parte alhalbxadilanea furifanato. praina 13.
Come ona fanciulla morta rifufcitò.
pay. 13.
Come pno al quale cadenano per feritele budella fìsifanato. pagina 14.
Come effendo stato cauato un'occhio à on purto non mori.p.15. Come $\begin{gathered} \\ \text { n Contadino fu ferito nella pancia, \&o guafte le budella }\end{gathered}$ rifanò.
pag.16.
Come un putto Strafinato da pn cawallos, miracolofamente fú liberato.
Come pno ferito di bottamortale fù rifanato.
Come fü refufcitata pna Tuttina.
Come rno ferito grauemente rifanò.
pagal. pag.I8. pag.18.
Come st'altro percoßo mortalmente di faßo sù la tefta fü rifanate.
Come rn Puttino morto fü refufcitato.
come pno condannato alla forie fulliberaio: : $\because \quad$ pag. 23. a Come


## TAVOLA.

Come ina Donna data per mortaricupera la fanita. pag. 55.Come infracidendof $\bar{z}$ ad pno pna gamba fù miracolofamenterifaiato.Come àlcuxi marinari nengono liberati da ma crudelifimafortuna.
Come uno tagliato à trauerfó, resta per interceffione di Maria Iiberato.
pag.60.
Come dopi contadini uengono per miracolo liberatidi prigione, pagina 6 1.
Come uno fu dechiarato innocente, © non colpenole. pag. 63. Come tre Galec quali $\sqrt{2}$ partiuano da X enetia per Fiandsa, bébbero mua grandijima, e estrema Förtuna. pag. 64. Come una Donna tenuta per norta, ritorna alla pristina Janitid.
pag.68.
Come alcuni uongono liberati da una gram Fortuna di Marea pagina 69.

## 


 cheper ragione digiuftitia foffe impofto fine. Occorreua per lo più, che qualche vno in queftii torneamenti, e duelli,ò reftaua morto, ò grauemente ferito. Perche coftoro adunque poteffero almeno nelloro eftremo fpirito ricordarfidi $\mathrm{Dio}_{\mathrm{o}}, \&$ à lui ricorrendo, ò impetrarne la vita, ò almeno il perdono de loro falli; decretò la Città, chefiergeffe vn Capitello con l'Imagine della gloriofa Vergine, \& di Giesù Chrifto fuo figliuolo in feno;perche eccitati da tali Imagini, $\&$ in quelle, come in belliffimolibroleggendo, \& per tanto conl'a nimo formontandó $i$ Cieli; \& riuolti allaiuto del Saluatore dell'vniuerfó, \& all'interceffionedi Maria fempre Vergine füa fantiffima ма dre;ò morendo non perdeffero l’änima, ò ri= manendo in vita', foffero anco alla primiera fanità reftituiti;ilche fù conceffo à molti, che con caldo, \& viuo affetto di cuore, firaccomandarono: Indiànonmolti anni auueune; cheguerreggiàndoi Contidi Camino col Pa triarca di Ayuileiajdoi di lororeftaronograuementeferiti, \& in pericolo di morte; onde ricor-

ricordandofidi quefta miracolofa Imagine, fi votarono alla Madre di Dio, perla cui interceffione furonoda Dio miracolofamenterifa nati. Venuti perciò à Triuigià rendere le do uute gratie; in ricompenfa del riceuuto beneficio, riduflero il Capitello in Capella, fabricandoui dentro vn'Ältare, $\&$ facendoui dipin gere l'effigie delle perfoneloro.

## Come la Capella della entadonna fof e eretta

 in Cbiefo. (P) OM Eruenuto quetto miracolo de $i$ Conti di Camino, all'orecchie di Donna Lucretiadalla Torre, moglie già di Giou. Battifta da Rourer Caualliere, Gentildonna principale di Treuigi, che caduta in grauiffima infermità, giacendo in letto attratta de fuoi membri, per fatio dinoue anni nonfi poteua mouere, ò volgere in alcun lato: raccolta in fe fteffa (dopo Thauer ifperimentato in vano, quanti rimedij le puotè dar medicamano) \& riuolta con viuo affetto di cuore, accompagnato da


 $\mathscr{H} I R A C O L I$.
comparue l'albore della nafcente aurora, che fatti chiamarà fe molti parenti, \& amici, narrò loro quanto le era ftato riuelato la notte; pregollidi più,che fi compiaceffero di effer fe co quella mattina al fucceffo di sì fegnalato fauore, che diuinamente promeffole, con grandiffima, \& fermiffima fede attendea. Fattafi donqueintorno all hora di terza porre in lettica, \& accompagnata da buon numero di gente, $\&$ de lumi(come fe alla fepoltura andaf fe)dinanzi alla Capella della Madonna fi fece condurre, \& qui fermata, fatti inginocchiare i circonftanti,riuolti gli occhi al Cielo,\& indi alla Imagine di Noftra Donna con dirottiffimo pianto, $\&$ intenfiffimo affetto,cominciò à pregare perla perdutafanità, \&vfcita come dafe, fembraua più prefto cofa morta, che viua. Perfeuerò in tal ftato per fatio di due hore, poi mentre fi cominciaua à dar ordine alle funebri pompe, ecco che come deftada profondiffimo fonno, rizzatafi da fe in ginoc chi, cominciò con ferma, \&alta voce à ringratiar del riceuuto donola gloriofiffima fem pre Vergine Maria Madre di Giesù Chrifto,




## Comerono ferito à morte für rifanato.

 Eggeff, che Lodonico Rè di Fran za, paffato col fuo effercitol'Alpi, attaccò in Giamadeadda il fat to d'arme, nel qual fendo reffato fuperiore, vincendo tracorfe finà Pefchiera vltima Terra di fux pretenfione. Hora trai molti feritiin queffo fatto d'arme; ví fù vn da Moiano Territorio Triuifano, che rifcoffe molte coltellate mortali, \& tra quefte, due in particolare, l'vna nel capo, \& l'altra nella gola. Onde portato come morto in vna ftalla (perche nè batteua polfó, nè fpiraua fiato)defidando d'ogni rimedio humano, col cor riuolto alla gloriof $\mathrm{Madre}_{2}$ di cui hauea vditi Miracoli, fatti per interceffione della Beata fempre Veggine Maria Madre di Dio, \& rifugio de'peccatori,fecuro, che non fiano per ap portare fe non vtile, e guadagno fpirituale, à chi con affetto deuoto lileggerà con candi-每 $i_{n c r e d i b i l i m i r a c o l i, ~ p r o m i f e ~ f e l o ~ f e r b a u a ~ i n ~}^{\text {n }}$ vita, di vifitare quefto fuo mirabil Tempio,\& di offerirui vna ftatua, \& farui celebrare alcune Meffe:il che effequì pontalmente, hauendo hauuto per dono fingolarela fanità primiera.
Come on $\mathcal{X}$ (obile $\cup$ Vnetianofu miracolofamente liberato diprigione.
 Alato dall'altro canto l'effercito di Maffimigliano Cefare nel Friu li, e venuto fotto Caftel Nouo, (Prouedito r del quale, era il Signor Girolamo Miani Nobile Ve netiano, con trecento fanti) battuto il Caftello, nè volendofi arrendere, al fine dopò molti affalti, venne in mano di Tedefchi, che non perdonando ad età, tagliarono tuttíà pezzi; $\&$ fatto prigione il Proueditore, meffigli icep pià piedi,lo pofero in vn fondo di Torre,man tenendolo in vita à pane, \& acqua folamente, \& tormentandolo quafi giornalmente, in diuerfe maniere. Eglidunquenon fapendo, à chi per aiuto ricorrere, hauendo per fama in-

 uaruif, dinanzi al quale (come è coftume in
molte Prouintie)era vn reftello. Hor ritroua-
tiilReftello, \& il Caftello ferrati, per effer feuaruif, dinanzi al quale ( come è coftume in
molte Prouintie)era vn reftello. Hor ritroua-
tiil Reftello, \& il Caftello ferrati, per effer feuaruifi, dinanzi al quale (come è coftume in
molte Prouintie)era vn reftello. Hor ritroua-
ti il Reftello, \& il Caftello ferrati, per effer fera, e tempo di guerra, \& egli vicino ad effere morto, per hauer glinimici fopra, riuolto con fede falda à Dio, \& alla Beata Vergine. Vergine(diffe)vero rifugio delle genti afflittè, fcam pamitiprego, da quefticrudeli nemicimiei, perche poffir renderti gratie nel tuo fanto Tem pio All'hora come tocco da diuina infpiratio ne,fpronato il cauallo tanto s'alzò, che faltato oltrail reftello,l'afficurò dal furor de nemi ci.La guardia del Caftello veduto così ftupen do miracolo, gl'aprìla porta, \& cofi firiduffe à faluamento. Indi venne à Treuigià dar com pimento al voto fatto; Vedefi ancora di ciò la tanoletta appefa. diotto, fendo à cauallo, \& hauen do molti nemici, che lo feguitauano, cominciò correrà briglia fciolta, verfo vn Caftello per fal-

 alla benedetta Madre con dcuoto affetto,per interceffione dicui fŭ rifanato', \& faldata la piaga, venne à riferire le douute gratie.
Comerono grauemente ferito ribebbe la fanitc̀.

Rancefco Pauan, hauendo riffa con non sò chi, vn di impenfatamente fù da loro affaltato, \& ferito di moltiffime faette in guifa, che nonvi era feramza alcuna di falute. Non riputando eglidonquemedicamento al cuno humano, atto à guarirlo, riuolfe il penfieroall aiuto celefte, inuocando ta gloriofa Madre; dalla quale effaudito, ricuperò la fua fanità, e venuto al Tempio à renderle gratie, vilafciò vna ftatua, \& elemofina da far dir alcune Meffe.


Raad vn Venetiano morta vna fanciulla di tre anni, che vnica hatea, \& non potendo patiente mente fopportare la mortelei, non comportò anco, che per fatio ditredi, le foffe data fepolcura. Hora vedende al fuo dolor ogni rimedio vano, ricorfe à quello, che folo i morti può riuocar in vita, e cöfiderato, cheappreffo dilui, non è interceffore, che più poffa;chela gloriofa Madre, non cefsò in $\bar{q}$ fti Ser Giacomo Boccal per morto, ma raccomandatofi con vehemenza di fpirito, all' Au uocata de mortali, fatto voto de vifitare quefto fuo miracolofo loco, cominciò à migliora
re, e fatto fano adépì quanto promeffo hauea. fto fuo miracolofo loco, cominciò à migliora
re, e fatto fano adépì quanto promeffo hauea.

## Comerona fanciulla mortarifuccito.

Erito da vna parte all'altra dilanza, Giouan Gafparo Forlanda San Floriano, Territorio di Cafelfranco, fû portato in cafa di
 Eléfoffe data *
${ }^{4} \mathrm{H}$ (x)
tre
Come runo al quale cadeuano per ferite le Budella fû rifanato.
Aceuafi vna fefta in Borgo diS. Maria Maggiore, preffolaChie fadiS. Sofia, fuoridi Treuigi, oue danzandofi, fi attaccò (come fpeffo auuenir fuole)vna ga gliarda baruffa, nella quale reftò ferito malaimènte nel fianco,da vn Zanetone, vn fer Fran cefco da folze, che ftaua appreffola Baftia di S.Tömafó, e fù la ferita di tal grandezza, che le budella li cafcauano à terra. Ricorfo per tanto alla gloriofa Madré, fubito fentì tanto d'aiuto, che poftefi le budella con le man proprie nella camifcia, tornato à cafa, fe le rimife




Irolamo da maroftica figlio di Don na Racchelle, habitante nel borgo di Santi Quaranta, caualcando vn diperquelborgo, fentendofi il fchièna, \& pocopee adoffo,fipofe in fuga, \& nob potendo effere raffrenato dal putto,per effer tenero di età̀ peröche noneccedeua diecianni) \& di poche forze, logettò àterra, reftandoli (per fua fciagura) vn piede in ftaffa: onde correndo tutrauia il cauallo à briglia Iciolta, Atraffinaua per terra Tinfelice putto. La madre vedendo a che pericolo foggiaceffe il figlio, nè potendolo in altro foccor rere, lo raccomandò alla gloriofa Vergine; promettendo, che fe da cosi imminente pericolo to faluaua, hauerebbe in memoria di tan to dono,offerte le fatue del figlio, \& del caual lo,\& fatto dir alcune Meffe in honor di lei; co sì fubito fi fermǒi il cauallo, \& il putto fenza offera alcuna ritrouoffi, \& al voto fattofụ̀ data effecutione.
 OMRACOLI. Come rino ferito di botta mortale fù rifanato. Sfendo vn Pegoraro in pofta à Campo San Pietro ful Padouano, venuto à parole con non sò chi,fù di ronca ferito fu la tefta, \& fù la botta figagliarda, \&tremenda, che li, fpaccolla tefta in due pattifin faprala bócca: In quefto conofcendo, che medicamento humano nongli poteua giouare,ticorfe deuotamente alla Vergine gloriofa, dalla quale effau dito, ricuperòla fua fanità \& \&venneà ṛingratiarla,offerendo vna ftatua.
Come fu refufcitatarona Putionac
anmotrob Sfendo mórtadva Nobile Vene:-
 tiano vara fanciulla diquaturoons ni, ne potendola morte diled, cos me di figliuola vnica tolerare in patienza; fat pendo, che alla morte non può rimedio huima no, ricorfe con grandiffima fede, eideuotione aldiuino. Tolta adunque in compagnia la mo glie, \& la fanciulla morta, e venuro i Treuigi, gaua la Madre di gratie, con tai parole. Vergi ne pura, che effendo Madre, ben conofci Yaffetto de'parenti, verfo à figli, fi che nella morte del tuo vnigenito, fofti paffata nell'anima dal coltello di dolore, mira il dolor noftro immenfo, egraue, \& riguardando la fede noftra viua, che fuol meritando impetrare effettimarauigliofi, fà, che à quefta femplice, \&innocente fanciulla,fia conceffa la vita, percioche \& lei , \& noi ti potiamo perpetuamente lodare; \& gl'altri vedendo le tue gratie, non effer à chit'Inuoca, tarde, poffino à noftro effempio àte con fiducia ricorrere. Ciò detto la puttina,come da foaue fonno defta, riuocatain vita,dimandò da mangiare, \& fendoli ftate date delle fcalette sù l'Altar propio, ne mangiò. Lafciato adunque il Padre elemófina, da cele brare alcune Meffe, con altra tanta allegrezza ritornòàVenetia,conla fanciulla viua;con quanto dolore fi haueua partito, effendo morta.

niè per tagliato d pezzisecos, che vo Corfiotto, che nella queftione non era intereffato, prefo ví gran faffogli tuppéfl capo;in mo do, che caduto a terra; vi fette gran pezzo morto, portato allhoftaria, \& tenendofifpedito, per la gran copia di fangue, che verfaua :'ricorfe alla gloriofa Madre, promettendole diofferire vina Tauoletta, $\&$ di far dire in riverenza leialcune Meffe. Apparuegli la pietofa Vergine, \& confolandolo, diffegli, Hontemere Marc'Antonio, che guarirai, \& prefto. Donque in quindecigiorni fenza fen tir febre, ò doglia di tefta miracolofamente fi fenti rifanato: 8 venne poi, portando alcuni Off, che gli furono cauati dalla nucca, $\& i 1$ faffo, con che fù percofo (che ancora ftà fofpefo fopra la pila dell'acqua fanta à man deftra $\&$ \& tutto il fucceffo dipineo in rna Tanotetra,
$\&$ fece celeBrate al-


## 4

结为
4
Come

Digitized by

|  |
| :---: |

Aceuanfil'effequie ad vn puttino morto nella Parochiadella Madonna dal Padre Antonio da Bologna, \& dal Padre Simo ne da Murano, quando gli addolorati Padre, \& Madre lui, corfi per pietì del Figliuolo alla Madre di gratie, proftrati dinanzi all'Altare,verfando abbondantiffime lagrime, \& gridando ad alta voce dicenano. Vergine, che tanto puoi, quanto vuoi, vogli (tipreghiamo) confolar noi, \& renderci quefto cano amato figlio; perche potiamo lodar te perpetuamente. E fa tanta la lorofede, che mentre finite l'eflequie, fi portaна alla fepoltura, il putto buffando fotto il coperto del la caffi, diede fegno di vita: Aperta la caffa fur ritrouzto viuo, \& refo alla Miadre . Ringratiata la Regina del Cielo de fiecceffuo fauo re,allegri ritornotriò̀ cafa mandando vna tauoletta col cafo dipinto.

12Enendolfeffe volte à queftaChie FadellaMadońnavn certo Gia cono Albanefes 8 vedendo tan te flatue in varij noodi ferite di colpi mortali,\& parendogli impoffibile,che i patientide ne: fofferoliberati per noti fatti; beffandofene affermaua quefta effere una rete, \& ániartedeEratiper urame maggior elemofina:Horiauiuenneg chercoftui (come fceleratog che egliera)memando peffima uita, un di fattigrauifmidanniincerto loco del Treuifano, fü prefo,\& peridemeriticondannato:alla forca; allápraleeffendo condoto, tocco dalla confcienzaidefuorifalli; pareua, chepiù de glialtrit to premefle lo scherno fattofis de miracoli,\& da pocafede, chehaneua preftata loro. Onde chiamandofene incolpa;stconftantèmentecredendo, che non da Padri ritrouati, ma dallagratiofa Vergine erano ftati impetrati dall omnipatente Dio, inuocandola in quefto fro bifognosptomife, che re lofal uauadaffignominiofa mortele fareb be ftato
feruo,



##  MIRACOLI.

 ful fuo legno tredici foli da fattione, poca refi ftenza potero fare à quei Pirati;fe non, che fo prauenendo la notte, \& leuandofi vna ter ribi le fortuna, fú partita la pugna: nella quale effendo morti di frezze, \& diarchibugiate otto compagnià Teodoro, \& egli paffato di faetta nella tefta;ricorrendo alla gloriofa Madonna, fece voto, fe lo campaua dalle mani di quei Corfali,\&fegli concedeua diguarire da quel la mortal ferita, di venire à vifitare quefto fuo miracolofo Tempio;ilche con diligenza effequi, effendolibero riufcito da quel pericolo, \&hauendo ricuperata la fanità. to Teodoro patron divn Naui-glio,affrontoffi con cinque fufte
di Corfali, \& combattè con effo loro valorofamente: ma effendo effaudito,ne rihebbe in breue la priftina
tà, \& venne ad adempire il voto.
$\therefore$ Come riuso campò dalle mani dè Cor âli.
 MLLRACOLI. Come unadonna miracolofamenteè èliberata: damorte. altra rifpofta;fäppi(foggiunfe) chee tuo germa no viene per ammazzarti, e fubito f parue : nè tantofto hebbe finito di dir quefte poche parole,che colui fopragiunfe tutte colerico, \& arrabbiato, \&lanciata vna partefanella, la col fe nelfianco;ella lafciando i panni adietro, co minciò à függire; \& egli feguendola comlh fpa da le diede due crudel ferite sù la teffa, fi che cadendo in terra come morta, le ceruelle le vfciuano dal capo; per le qual botte non potendo parlare, con affetto di cưore, fi raccomandò alla gloriofa Madre, pregandola, che ò le faluaffe la vita, à hauendo à morire; almenole impetraffe tanto di fpatio, che poteffe confeffandofi chieder perdono de'fuoi pecca ti : \& pur tuttauia quellindiauolato replican-































 ua polfo. Voleuxil Padre fi deffe alla fepoltüra:ma la Madre, \& alcune altre Donne vicine, hauendo ferma fede, che per intercefiione del la fantiffima Madre di Dio, foffe refufcitato, non volfero; che foffe fepolto; promettendo adonque di douerlo portare à Treuigi, con grandiffima copia di lagrime, $\&$ deuotione incredibile pregaua, che foumenendo à quefoo fuo bifogno,gli faceffe gratia del morto figlio. Fatto ilvoto, cominciò il putto àmuouer fi,\&apertigli con vn coltello i denticcon latte di Donna fù mantenuto per molti giorni in vi ta: poiritorato con più fodo ciboal tutto fi rifanò, \& portato uiuo, \& e efperto innanzil'Al tare della Madonnă, refe infinite gratieà Dio \& alla gloriofa Vergine.
Come miracolofamente fu liberato vono da prigione.

## Sfendo ftato prefo vn bandito Ve

 netiano, che haueua una groffa taglia adoffo, fu pofto ne'camerottide'Signoridi notte benlegato:coftui dubitandof della uita, fece voto alla

## Come rnofú liberato darmagran Forturia

 dienareo.
Affaua Bartolomeo da Mazorbo fotto Creail Quarnaro;convn Burchio dilegna; quando leua'tafivna cructel fortuna, gli fpinfe it Burchio à verra : \& effendo in pericolo di romperfi, \& effo di annegarfi, fívotò alla gloriofa
riöfa Madré,dallis quale effaudito, \& portato: à faluamento, ricouròillegno, \& lavita Portò adunque un Burchio dicera, \&x prefentialinen te ringratiò la Vergine del riceuuto fanoren Il medefimafece Nicolò da.Meffina, che thauen do rotto nel golfo di Otranto, \& gettata la robha in Mare, ricorfe per fuo fcampoalla gloriofaMadre, dalla qualetiebbeildefidera-

Come ronaferito di faettanon mori.

## Crevercep Afceux Giou. Giacôma del Con-

 tado-diCefana, Diocefe Feltrina gl'armenti; quando leuatofi d improuifo va'ofcuro, e tem: peftofo nembo, fi ritraffe con duicanifotto vno altiffimo faggio, dalqual però non puotè effer così difefo; che fcenden do vin folgore, non lo percoteffe fulcapo, \& nella fpalla finiftra, \& nel refto della vita fin à piedi,abbrufciandoi cani, \& àluile veftimen tá, le mani, \& i piedi, \&in fin tutto ill corpo.L'in-

32 UIIRACOLI. L'infelice reftò appoggiato à quel faggio duro come marmo,\& negro come carbone. Cef fato quel mal tempo, \& vfciti di nuouo i compagnialla paftura ritrouorno coftui morto, \& come morto, poftolo fopra vn carro,lo con duffero à cafa fua, nè per rimedio, che fe gli fa ceffe, diede mai fegno alcuno di vita; onde fi cominciaua à penfare della fepoltura; ma i pa renti, \&i compagni raccomandandolo con femplice fede, $\&$ abbondantifiimo pianto alla gloriofa Vergine, cominciò pian piano à fpirare, \&indià rinuigorire, \&à riprender le fpa uentate forze; \& venne poi perfonalmente à ringratiare la Santifima Vergine della riceuu ta vita,facendo dire alcune Meffe, \& portò la tauoletta, moftrando à chi era prefentel l'abbruggiato corpo.
Come miracolofamente uno è liberato daivn'estrema Fortuna di ©Mare.
Ichele Remaro da capo d'Iftria, effendo fopra vn Nauiglio di TrieAtini,\& paffando da PugliaíSchia
uonia,
 4

| " |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Vergine fi operauano，con deuotione dicore
ricorfe àlei；\＆riceuuta la gratia della perfa lu
岂 ce，venne à̀ vifitar quefto fuo miracolofo Tem pio，\＆fece dire alcune Meffe．

Come uno fracaffato da vna graue mola，miracolo－ Jamentefü liberato．
 arme à due rote di acqua，in unedu， tamente trato per vna maniga da， （sider）（ants） tuttele offa frante，$\&$ fracaffate ：nel qual peri－（\％ colo però fempre haueua in bocca il nome at della gloriola Vergine，raccomandandolele 2 con caldifiimo affetto．Arreftata la ruota，fù \％ per morto portata à cafahauendolateltab \＆ tutii membri rotti；nondimeno hauedde for at diffima fede nella Madre digratie guiracole－ famente guari．

Na Donnalaura, 'moglie di Giu hian Guzzadore, habitanteàS. Martino in queft Città di Trèuigi, effendo ftatà ifpiritata vno anno intiero, ne potendo efferé liberata à modo alcuno; ricorfe (cosi configliatá dal fuo ef forcilta) alla gloriofa Madre; \& venuta cól ma rito la Vigilia della Purificatione à vifitar que fo S.Tempio, inginocchiati ambidoi dinanzi l'Imagine di Noftra Donna, humilmente le chiefero, che le piaceffe intercedere dal fuo figliuolo la liberatione di quề maligno fpirito, che giorno,\& notte l'aftliggeua molto. Piacquè̀ Dio di concederle quefta gratia. Onde vfcendone il Demonto litafciồ per buon péz
zo tramortita. Indíritofnata in fe ftefra, \& ritrouandor Wibera, refe le doute gratie a Oio , \& alla gloriofa Madre.
 ftretto di venire alle mani, eben due volte $i$ Corfali poferolo ftendardo fuo sù la proua, ma in vano, perche furono fempre animofamente rebuttati;al fine effendo flato colto có vn'Ar-

|  |  M $I R A C O L I$. |
| :---: | :---: |
| vna par mente | buigió il Comito, con tut efana faceffe mirabil pro er debolezza caddè. On | montatisùla Galera, con v̀na fcimitarra tagliarono la tefta al Comito. Reftorno in quefor conflitto morti fettanta huomini della Ga lera,\& cento, \& dieci feriti, venti altri col fopra Comito, ch'era ferito divna frezza in boc ca, fif ferrarono fotto couerta, facendo voto di prefentarfi in quefto Tempio fe campauano da quel pericolofo ftato; perche tutti credeuano, che effendol'armata Venetiana vicina, doueffero iCorfalidar fuoco alla Galera per timore, che non foffe (come fü) foccorfa, perche fopragiongendo la mattina feguente a ilSignor Girolamo Canale con cinque Galere, inueftile Fufte, \& facilmente l'hebbe; tagliati quei Morià pezzi, iquali preuedendo di reftar morti, haueuano prima gettato in Mare i prigioni, \& la robba predata, perche non veniffe in mano de'Chriftiani. Liberata in talmaniera la Galera,Marco da Zarra, che 8 hauea fatto quefto voto, l'apprefentò fattain minor forma, $\&$ ftà fin hoggi appefa.

 ne hauendo in moltianni, per varij rimedij fat ti, ritrouato giamai riftoro alcuno ; ricorfe finalmente (medicina perfettifima à tuttele in fermitì)alla goriofa Madre digratie, promet 0 tendo difar dir alcune Meffe , 8 di cercar:per l'amor di Dio, tanto argento, che faceffevn Calice da offerire. Non fitofto fi hebbedeterminata in quefto penfieró, che cominciò à migliorare, \& fra pochidivenne perfonalmen te avifitar queftabenedettaImagine, non potendo perladietro caminaresne:tenerfinpie dis trouato tanto argento, che faceffe vnCa gione da due fufte dè Mori, men tre eras sùla Marcellianadi Gio uan Luca Genaradá Chioggia, i TunifidiBarbania's \&venduto

## 4

 groffo per nocchiero.Incontratofi coftui con Andrea doria Genouefe, che era fuori confei Galere, fù neceffitato venircon effo lui alle mani;\& diferrandofil l'Artiglieria dall'vna, \& l'altra parte, toccò vna palla di cento libre nel ftomaco à Giouanni, che gli leuò la carne, \& aprì il petto. Onde egli caddè come morto. Fece dunque egli voto fe guariua di prefentarfi à quefto Tempio. Prefo il Nauiglio, fû portato in Trapano di Sicilia ad vno hofpitale,oue gli fu voltata,\& affettata la coradella in corpo, non vfcendogli mai fangue, $\&$ in pochi di fitrouo rifanato. Onde venito quí, moftrando la carne del petto arfa, oue hauea toc co la pallajadépi il voto, \& diede gloria ǎDio.Come ơ puttofúliberato da un Lupo. mandati doffuoifigliuolià pafer Porcí, vennero doi Lupi, e prefero i putti, T'vno diquali fu mangiate tuto fuor, chela tefta:
fta:l'altro,mentre e era portato, gridaua quefte ${ }_{3}$ parole. Vergine Maria aiutami, \&mentre di- \#\# ceua quefte parole, il Lupololafciaua in terra; tacendo di nuouo lo repigliaua per diuora $\&$ re:ma il putto auuedutofi, che ogni fuo fcam- an po pendea da quelle fante parole, tanto le replicò, che il Lupol'abbandonò del tutto, ma con molte dentate, \& ferite nella faccia, \& nei la tefta. Il Padre riconofcendo quefto miraco $\frac{9}{3}$ lo daDio,per interceffione della gloriofa Ver gine, apprefento la fatua del figliuolo, \& fece ${ }^{*}$ con alcune Meffe ringratiare la Maeftà di à Dio.

Aueua Vendramino da Paere di Triuifana mandato vn fuo figli- क्ष uolo à pafcerei Buoi:quando ec 3 co,che vn Lupo fiero, \& arrab- $\&$ biato affali dalle fpalle il putto, \& gettatolo ì terra,lo pigliò al collo ftrafcinandolo via, co- (e minciò à gridar il putto.Verg.Maria aiptami, ©
 gioneuoli, oे molfida diuin nume, corfero in aiuto del putto, \& con le corna mueltirono fi fattamenteil Lupo, che fur conflretto ad'abbandonar la pred..Il putto ritrouandofiliberocominciò à fuggire,\&il Lupo à feguirlo,\& prenderlo di nuour; \& eglidinuono adinuocare il nome di Maria, \&i Buoià foccorrerlo, sidifenfarlo bentre, ò quattro volte. Al fine ilLupo andoffene, Qil putto ritornòà ca cáa, con molte ferite de denti in tefta. It Padre riconofendola vitadel puto dall'aiuto della Beata Vergine, le prefentò in queito Tempio la ftatua, $\&$ facendo dire alcune Meffe, la ringratiò delviceturto dono.

## Come ruo dato per morto, miracolo「amente ruieneliberato.

 oppreffo dagrauiffmainfermità, ftertelo /patio di quattr'hore mor to; \& mentref appreftauano le cofebifogneuoliallieffequie,fua Madrelo vorò alla glotioMIRACOLI.
fa Madonna;promettendo, che rifanandofivi ${ }^{\text {en }}$ fitarebbe quefto miracolofo laco $; \&$ che fixrebbe celebrarealcune Meffe in riuerenzadi ${ }^{e}$ lei. Ottennela gratia, \& perfonalmentefi ap- 8 prefentò à quefto Tempio, \&riferì le debite ă gratie,

Come alcuni furono miracolofamente liberati da una gran Fortuna di SHare:


Itornando da Puglia vna Marcel liana de fer Aleffio Vianello, carica d'oglio, \& paffando il Quer ${ }^{3}$ naro hebbe fi auuerfa fortuna, $\&$ \&fiterribile procella, chefiperferoil Timone, l'Alberos \& le Vele; \&i Nauiganti effendo की ingalonati ftettero perfi per più di fei hore; Ri ? forzando di nuouo la borafca, ruppe labanda,aprì le porte;\& affondò il Nauiglio. Onde à vedendofi in ponto di morte ricorfero alla ${ }_{3}$ gloriofa Madre, vero tranquillo porto di falulute, promettendo fe erano faluati da quefto naufragio di venir fcalzi, \& in camifcia à vifitar quefto miracolofo rempio: portando vna

G 2 tauo-
Comerono, che $\sqrt[i]{ }$ beffaua démiracoli, malamente nuore.
 fchernendo con temerario ardire queftiappeff fegni di gratie riceuute; diffe fe foffe in poter mio, io getterei con vna pertica à fcauezzacollo tutte le fatue, che fono in quefta Chiefa. Partito andò à Cafa il mefchinello, \& cadendo da vna fcala fenza poter chiamarfi in colpa, ruppefi il collo. I vicini, \&quellidi cafa tenendo per fermo, che ciò le foffe auuenuto per lo fcherno fattofi delle ftatue, riferirono il tutto al Sagreftano, al quale parue di farne (come di cofa fegnalata) memoria.

## Come


 V ful Territoriodi Trento,vccifo vn Capitano; per lo qual homicidio fu tagliata la teftaà più di cento huomini. Trà colpeuoli era annouerato anco An tonio da Strigno di Valfugana, e pofto in prigione, temendo de falli teltimoni, \& de i tormenti;fece voto fe riufciua fenza offefa, di venir à vifitare quefta Chiefa, \& di far celebrare vna Meffa. Conofciuta la fua innocenza, vfci di prigione fenza offefa alcuni, \& fenza alcunafpefa, \& venne à dar compimento à quanto fi era obligato per voto.
 colofamente fu liberato.
 tario, Girolamo Ochieri da Saraualle; pofto prigione hebbe cinque trattidi corda, con cinquanta libre di ferro a' piedi. Fù prefa ancora Coftanza fua mogtie, che pofta alla 136484
 di poi Girolamoal Rettore di Treuigi，dino－ uofù pofto à i tormenti，Hora ritrouandof marito，e moglie in sì pericolofo ftato， 8 mmol － to mal conci，fir raccomandarono alla Madrè de gli afflitti，Vergine Maria：promettendo di riferirle gratie in queffo facro Tempio．Fatto ilvoto，ftettero fempre faldi ne＇tormenti：on－ de ritrouati innocentif furono rilafeiati．Giro－ lamo vfcito di prigione il giono dell＇Afcen－ fone，caminando dalle porte della carcereà ginocchi nudi conte mani per terra，verneà quefta Chiefa à riferir gratie dell riceusuto be－ neficioà Dio，\＆alla BeataVergine．
Come uno ferito à morte rien liberato． 4 $2 \sim$ Enuto à contefacon vn fuo nemi co，Pompeo da Pocelengo，ter－ radel Friulí，füf ferito di ftocca－ ta fotto la tetta deftra，che alla－ gando di fangue fù giudicata da Medici col－ pe mortale，Voltatofidonqueal Medica cele fefeche tantofana，quanta vuale，ricuperò in

 appefa.
Comeronoprefo da SMori,yniracolofamentervien liberato.
 Itornando da Cipro, sù la Naue del Signore Andrea Viuiani Sar toretto da Caftello s'affrontò in vndeci.Fufte di Mori, il Mefe di Maggio del I 5 28. fopra Sapientia , \& rimafe prigione con molti altri, che tutti furono con dotti fchiaui in Barbaria, oue ftettero per fpa tio di quattro anni in dura feruitù, doppo il qual tempo, volendo ritornare detti Mori in corfo, pofero di nuouo al remo quefti infelici Chriftiani. Andrea donque fi votò alla glorio fa Vergine, fe maigli veniua conceffo diliberarff da quelle catene: \&ecco, cheeffendo il Mare tranquillo,fette Fufte diedero ìterra,\& fi fracaffarono, fuggendo le altre meglio, che potero. Conofcendo quei miferi, ciò effere auuenuto miracolofamente,lodandola infini ta mifericordia diDio,cominciarono da'pie-
$44^{4} 8^{3}$
$8_{8}^{82} 8$
等等
;oogle

MI RACOLI.
diàpezzarfile catene. Andrea ritrouata in quefte Fufte vna fcure, tagliò la fua di fmifurata groffezza, \& alli VI. Aprile, fuggifli con cento, \& tre altri huomini. A Venetia fece fare vn'altra catena, \& poftafela alla gamba, ven ne fin à Treuigi, \& lafciolla in memoria della ${ }_{3}^{3}$ ricuperata libertà, facendo celebrare alcune Meffe.

Comerino ferito di fette colpimortalidimanarino reven liberato.
(12xan N certo da Caftelfranco, venuto ì ${ }^{3}$ queftione con vn fuo nimico, riIcoffe fette ferite di manarino, 4. cearesty fcoffe fette ferite di manarino, 4. à le gli vfciuail polmone, vna nel petto,\&l'altra foprà la tetta deftra $\&<$ tutté erano gìdicate $E$ mortali. Effendofi donqúe egli raccomanda $\ddagger$ to alla gloriofa Vergine, ottenne gratia della vita,\&rifanato portò vna ftatua, \& fece canta re vna Meffadi rendimento digratie. due dietrole reni, \& due altre foprale fpalle; ondeconofcendofiin flato dimorte, votò (fe campaua) di prefentarevina ftatua, \& far dir al cune Meffe, al che anco diede fubito effecutione, hauendo otrenuto quanto defiderato haue.
Come on cauallo fraca/sò la testa adror puttino.

Aualcando vn giomo fer Marchiò Magagnato da Caftelfranco,conla fua Donnain groppa, \&vn fanciullo di feimefi in brac cio,à cafo il putinogli caddè in terra, \& andatoui col chuallo adoffo, gli fracafsò la tefta, \& gliè la ruppe in più pezzi.
 Da-


Datolo à curar à Medici, to trappanarono, \& lo riduffero vicino à morte : quando auuedutifiil Padre, \& la Madre, che humano rimedio fion poteua al fuo feampo, lo raccomandarono con viua fede alla Regina del Cielo;laqua- ${ }^{2}$ le riguardando con benigno occhio le pre- -4 ghiere loro, glimpetrod dal fuo figliuolo la vita. Guarito donque, \& fatto gagliardo, e viuace, lo portorno à quefto miracolofo Tempios, \& fatta cantare vna folenne Meffa, vilafeiorno per memoria vina tauoletta.
Comeion Giudeo stà otto giorni fenza mangiare, (t) per interceffione della Beata Vergine -refainevita.
(R9) Tixt N Giudeo habitante à Caftelfran co fattore del banco, che preftaua ad vfura, fuggendo dalle mani de $i$ Spagnuoli, che all' hora guerreg. giauano in Italiä : ne trouando altroltioco di ricouerarfi, fi ritirò fopra vna teza coperta de coppi, oue però non era cofa, che lo poteffe tener celato: onde vedendodi non potér cam

H

$\{4$ difarfi Chriftiano, fe impediua, che non'foffe prefo. Effendo donque corfili predetti Spagnuoli sù la teza, mai alcuno di loro lo potè vedere, \& pur vi fette lo fpatio di otto dífenza mangiare, ò bere, fuori che va poco diacqua, che piouendo vna notte, raccolfe di fotto vn coppo con vna delle fue fcarpe. Finiti gli otto di, partendo gli Spagnuoli fù raccol, to da meffer Bernardino di Almerigo Cittadino di Caftelfranco, alqual catechizato dal Reuerendo Padre Michel Soprano da Treuigi, fece poi conferire il Battefimo, nel qual fù chiamato Filippo ; \& fempre poi perfeuerò nella deuorione della gloriofa Vergine!

## Come ronaputtina ftà morta ottogiorni, <br> (4) refucita-a.


Sfendo ftata morta vna puttina di annitre, di Francefco Padouano da Ponte San Nicolò otto giorni continui, ne ceffando la Madre, che eftremo dolore della morte dilei fen8
(53)
4

9地
 orationii, \& lagrime alla gloriofa Vergine; ottenne, che refufcitò, \& refufcitata la menò à quefto fantoluoco, \&x prefentata la putta offe filtrelibre di danari, \& vina tauoletta, \&fece cantare vna Meffa à laude di Dio,\& della Bea Comeron putinadato per morto farifapac. PO (W) Ra tato dato per morto da Medici,vn figliupolodel Signor Antonio Orfato nobile Padouano, \& di già la madre tenea (come far fi fuole à guelli; che (piranollanima) in mat nola candela accefa. Quando ambi riuoltialla: Fantiffima Madre di Dio, dicuierano fommamente deupoti, glielo raccomandarono cô tanto affetto di cuơre, \& con tanta abbondan za dilagrime, ${ }_{2}$ che ne impetrarono la defiderata vita al figlio. Rifanato donque prefentarono dinanziall' Altare quefto fanciullo, \& fecero cantare vna Meffa per la riceuuta gratia


 poco, à poco del fchinco, riduffei Medici di Venetia à determinatione di douergli tagliar la gamba preffo al ginocchio, perche per altra via, non fi poteua feruare in vita. Sbigottito donque per tale rifolutione, alla quale non volfe dare orecchio, raccolto in fe fteffo, \& confiderato, che ogni medico rimedio eradu ro,\& forfe anco inutile, fattofi portar dinanzi à quefta miracolofa Imagine, con tante lagrime, \& contrition di cuore,orò, chiedeñdoliil diuin fauore, che in breuiffimo tempo, fenza tagliare la gamba, fù reltituito alla fua fanità. Onde inmemoria difi gran beneficio, oltre lhauer egli celebrato molte Meffe di ringratiamento, vi lafciò appefa vnà tauoletta di minio, lauorata di propria mano, $\&$ vi mandò poi anco vn Agnus Dei di argento, $\&$ di oro, digrandiffima bellezza, pur fatto da luiltéffo, mentre feruiua per miniatore (della qual arte era intendentifiimo) lilliffriffimo, \& non maià pieno lodato, Cardinal Aleffandro Farnefe.

 in treuigi, venuto all armi,con vn fuo nimico, nel Borgo di Santi Quaranta, rimafe ferito atrocemente sì, che caddè à terra: \& mentre voleal leuarfi; ecco, che replicando, \& rinforzandol'inimico il colpo, lo ta gliò (tanta forza havea) quafi à trauerfo: onde glivfcironole budella. Il mefchino con rutto, che cofimal trattato foffe, non perdendofi in tutto, raccolfe in vngrembiale, che hăuea innanzi le cadenti interiora, \& al meglio, che puote, fen'andò à cafa. Indi farti venire i più éperti Medici di Treuigi, e faputo daloro, che humanrimedio non era per giouarli, ricorfè̀ quello,cheanfallibilmête rifana chiun que àluicon denotione di cuore, fir raccoman da: \& con fingulti, e lagrime, riuolto alla gloriofa Vergine. Vergine (diffe)che fola fcudo feidi noi miferi mortali, foccorri ti pregoa queftamiamifera,\&moribonda vita.Nonmi pera

# (8) 

MIRACOLI pefa il morire, fe non perche graue di mille mi ferie;\& d'infiniti peccati,temo dinon perir di morte etern. Tü, che clemente fei, impetramịdal tuo figliuolo tanto di fatio, che correggendo imiei paffati falli, poffiafpirar à più à felice ftato.Effáudite quefte humil preghiere, cominciò pian piano à rifanarfi, \& liberato af fatto, venne à vifitare quefto Tempio, $\&$ mira colofā fmagine. Ringratiando Iddio della gra tia fattali,\&la Beara Verginie Maria, che glie Phauea impetrataj\& cangiò modo di vita.

## Comedoi Contadini ivengono per miracolo liberati

 diprigione.
## \% 2 ) 7 Enendo Panfilo, e Bortolo de ner

 uefáconvn carro di ftrame, per vna via commune, la ritrouaronoferrata da vn Padre Certofino,quale pregavano, chéla doueffe aprire, \& egli negandogli le chaui, \& non volendo permettere,che perlì paffâffero, vennero infieme ì parole, \& poià fatti; ne' quali il pouero Pa dretebbeil peggio,percioche fü ferito in tre luo4$+4_{3}^{3}$
45
48
a luochi, ecoli aperto il reftello à forza, paffaro no à far i fatti fuoi. Fù riferita la cofa al ClarifClarịfimo Signor Giacomo. Dolfino;il quale di notte mando vna numerofa caualcata à pigliarli, Condottialla carcere, temendo della 3 corda, \& di altri tormenti, fecero voto, che fe. andauano immuni, farebbero venuti $f$ calzi, $\&$ in camifcia, \& à ginocchi nudià vifitarequefto Santo Tempio. Hora venuti al giuditio, contutto, che il cafo foffe graue; enon hauen do, chi faceffe perloro, rimeffa la corda, $\&$ gli $\ddagger$ altri tormenti, furono condannatià farquattordeci operealle fabriche di'S.Marco. Onde conofcendo ció efferli auuenuto per ifpiratione della Beata Vergine, vennero à ringratiarla nel modo, che hauenopromeffo.
Come

$\checkmark$ incolpato Cefare da Veronás di hauer ammazzato vn certo Francefoo Cittadino brefciano, \& datala querela da alcuni Veneriani fuo inemicif fù ritenuto, e pofto in carcere; oue venuti à rigorofo effamine, hebbe tre trattidi córda, \& vina caualetta, fopradi cui lo lafciarono ben intorno à mezz'hora, nel qual tempo ricorrendo con la mente alla gloriofa Madonna. Deh(diffe) gloriofa Màdonna,in cui fa appogegla la feranza di noial. tri miferi peccatori', tư, che föccorri i miferi, che riftorii deboli, che confoli gli afflitti, \& che founieni a' trauagliati, dammi tanta forrezita, e tal vigore, che no n mánchi in quefto atrocetormento; che fe per tua pietà fciolto ne riefto, ti prometto di far cäntar vna Meffa àtua laude, \& fcalzo in camifcia venire à vifitarelatua miracoloff figura;\& in ginocchio inchinarmi al tuo fanto Altare. Fatto quefto voto, confefso non hauer fentito dalla
为㝑


corda do il delitto, era per effer licentiato $\mathrm{da}^{\text {'S }}$ Signori Auogadori;quando i fuoi nemici ciò intendendo, dinuouo gli diedero querela, che era capo di parte,\& huomo di mala vita:adducen do per teftimonij folo fuoi inimici;mà volle la bontà di Dio, che effendo interrogati, diceffe ro per confcienza ogni ben dilui; onde come innocente in capod'vn'anno.fú rilafciato, \& venneà ringratiar la gloriofa Vergine, lafcian doui vna tauoletta.
Come tre Galee, quali`s partiuano da Venetia per Fiandra, bebberorvnagrandifimajer: effrema Forturian.

Artite da Wenetia per Fiandratre Galee,la Capitana,l'Alberta, \&: la Marcella, nauigarono felicemente fin à Cafca,luoco di Portogheff; da onde volendo far paffaggio in Inghilterra ai 1 2. di Nouembre 1532. furono dafif fiera tempefta affalite, chen memoria di huominimaggiore nonfricorda; perchele-
uati uati ofcuriffimi nembi apportarono tant'acqua,\&iventi rinforzaromo in modo,chel'vna toccando quafiltgabbia, \& gl'altri fpingendofe à terra, minacciauano à Nocchieri l'vltima ruina.Durò quefta procella tredici di con tinui: al fin diquei di fpirando vn vento fauoreuole, ma più sforzato del bifogno, facendo vela al trinchetto, ruppela vela, \& cacciò le Galee à terra, che due volte reftarono ingalonate per vn'hora,e mezza, con grandifilmo pe ricolo: perche correndo i colli, le caffe, \& glı fcrigni l'vn fopra l'altroà vnlato folo, poco mancò, che da quella parte nonaffondaffero, \&ageuolmente farebbe feguito quefto naufragio, fe il Nocchiero auueduto non haueffe fatto ritirare tutti gli huomini all'oppoftolato. Ritiratifiadunque, ne però ceflando il timore di fommergerfi, tocchi da quel firito, che nelle tribolationi, \& nellauuerfe cofe, ci inuita à ricorrere al fopremo, $\&$ diuin aiuto; chiamandofi tutti in colpa de'loro falli, $\&$ domändandone mercè,fecero chivn voto, \& chi vn'altro.Girolamo Boldù , che era per nobile sù la Capitana votò,fe da quella tempefta vfci

65 oM1RACOLI. ua faluo divenir fcalzo, $\&$ in camifcia ì prefen tarfi in quefto Tempio. Fatti quefti votifurono infpiratià tagliare il Fano, \&à gettare al mare i colli, gli frrigni, \& le caffe, \& quanto era digraue foprale Galere. Parucall'hora, che ilegni fi folleuaffero, mà continuâdo pur anco quefta molefta fortuna, la notte del ventefimo ottauo dì,le fpinfe fotto à i monti di Bi fcaglia, che per ducento miglia continuano fenza alcuna fpiaggia, con pericolo euidente di. romperfi, \& fommergerfi, effendo quella notte oltre modo of cura, fe non che vn lampo folgorando, \& fcoprendo terra fece vedere al Nocchiero il fopraftante precipitio, \& rouina;per laquale furono di nuouo confirmati, e ftabiliti i voti fatti:la Capitana gettádo vn'An cora in mare, che fola le era rimafta, libando forfe in vn luoco poco lontano dalla bocca del porto di S.Ander,doue diceuano i paefani non effere maigionto legno à faluamento; la mattina mandati i Peoti prattichidel parizzo à fcoprir porto,ritornatiafiermarono non ha uerne potuto trouare: ne indi però fipotea fenza pericololeuar la Galera, per caufa del

[^0]
 $68 \quad \mathcal{M} I \operatorname{RACOLI}$ portata vna tauoletta, e fatto dire alcune Mef fe.Et raccontaua di più, che mentre la Galera era in quella horribile fortuma, alcuni vccelli negriscolbeccolongo, volando andauano intorno alla Galera, hora. fotto acqua, ' $\&$ hora difopra, i quali foongiurati dai Capellano del la Galera:(perche furono credutimatifpiriti) cacciatififorto acqua, maipiù furono veduti.

## Comerona'Donnatenuta per morta, ritorna

 alla prifina fanità. POMOUSnaVicenza moglie di Aleflan droda Moiano, grauemente inferma,ftette per otto giorni, che mai parlò;ne conofceua alcuno, ne riteneua cibo, cheà forza perboccaprendeua. Vltimamente ftata dui giornimorta, mentre dal marito fe le appreftauano l'effequie, Bernardin Francefcone fuo padre, impa tiente per fouerchio dolore, poftofin genocchio, $\&$ hauendo fede, che per interedfione della Beata Vergine, ritornarebbe in vita, con caldifime lagrime la raccomandò atláfuacle : 0FRHRRACOLI.
arenza; promettendo; di, prefentandolatauo-letta del fucceffo, Nenir con effolei, à ringra-ta tiarla prefentialmente: $\&$ fatto il voto, la Don 2 na xiluenne dá morte à vita is srifanata, col Pa drevennè̀ odisfare alvoto.

Comealcuniruengonoliberati da wnagran forturadiancare.

- csuoges ArtiendofidaPagoper venire à Ve : 4) intirictron netia, in vna picciol Barca. Domenico,Pafqualin, $\&$ vn'altroDome को nicoda Venetiatuti compagni, $\mathrm{S}^{8}$ g guardianijah fale per lilluftrifimat
Q Signoria;eritmouandofl forto alla montagna
e di Scrifaluoco del Turco, $\&$ habitatione diq
Moracchi humini alpetri, \& duri foffiando ${ }^{\circ}$
- Boxeada quella montagna, moff vna horri:
(\% bilefortunaxperda qualefurono sforzatià ri(t) tiranf entroad vnaVallenta, nellaquale faua Onocontregrandifimi spauentis lyno de'saff R grofifimi, che, fagliandof daquel monte,
E erano bafteuoli à rempere ognigran Nıui- º $^{2}$


chicrudell, \& inhumani; \& if terzo di rompe- $E$ E re per fortuna in quelle montagne. Racco- \% mandandofi perciò alla Madonna, \& fatto vo to di venir fcalzi, $\&$ in camifcia ì vifitare quefta miracolofa Imagine, di fubito ceffata la for tuna, nauigarono felicemente fino à Venetia, da doue vennero poi(conformeal voto)à ringratiare la gloriofa Madre.

$$
\begin{gathered}
\text { Comie fun fachino fracaffato da rina caffa, } \\
\text { vien liberato. } \\
\text { V } \\
\text { Vando cafa vna Madonna Pao- }
\end{gathered}
$$

 an IR"ACCOL
$\dot{\text { Comeruno vien liberato di prigione. }}$

Enuto ì parole,convingentil'húo mo'Venetiano, giorgio Cerchia ro mifuradoredilegne;glidiede via guanciata;onde prefo fù po fto in prigione de'Signori di notte, in loco co sif frettos e Zurto che vn'huomo à pend, üfu può difténdere; \& \& con lui eranó appeefo altre noue perfonte; per lo che effendos, $\&$ per fa ftrettezza delluoco, \& per la puzza, e difaggi quafi difperato, dubitando anco diperdere una mano, \& un occhio (pena taffatà àfurile delitto) pentito de' fuoi falli con zelo ardentiffimo di deuotione, ricorfe allaiteo della gloriofa Madre, che non molto tardò̀ à confolarlo, perche indià pochi dí jfcefo il Capitano grandeà quella prígione, leuò Giorgio da là, mettendolo in Vlcan pregione aperta, oue fi fauella à chi fí vuole, \&'poco dopò,fenza danno della perfona, fú liberato deItutto. Et uenne poi à far cantar una Meffa.

## Come <br> 

(t) 禾
(fis)


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



 loofa, la chena, Evil collo, miracciofamente firifana.. Auoraua Bernardino marangovna cafa del Signor Andrea Salámone, 8 mettendo i modioni al coperto, gli fdrucciolaronoi piedi dal legno,oue fi teneua ficuro. Onde cadendo giù deil'armatura fifcauezzò le braccia, $\&$ fracafsò l’offa, e la fchiena; il collo (cadendo conla tefta in giù) fi cacciò tutto nelle fpalle, \& ftette per fpatio di mezz'hora morto, con li denti inchiauati. Hauendo egli donque riuolto il cuore alla gloriofa Madonna, con molta deuo
tione fele raccomandò, \& fù fi faldo in fede, che non pur rihebbela vita, mà anco reftò fenza attrattione,ò Atroppiamentoalcuno. $\therefore$


78 CN $I_{1} R, C O L I$

Vdene, eramorta jprefe vn'altra Donna per moglie inCaftelfranco, ne però̀ lafciaua talho ra di ritornar alla prima, alla quate daua fempre malifilma vita,\& molte volte la minacciaua dimorte ${ }_{\text {jatche }}$ ella altro non rifpondeua, fenon, farà quello, che piacerà à Dto, \& alla Vergine Madre, che non milafciarà ìn abban dono. Hora vn di fragl'altriinfuriato coftui, diffe alla Donna, che douefle andar feco, \& ca minando vi di intiero entro, ad $\nabla n$ Bofco,oue pensò di leuarle la vita; riuoltandofele dunque, diffe, ò rifoluiti di mangiare quefto offico,ò conquefta pada ti tagliarò la tefta. Alche, ella altro non rifpofe, fe non, fanta Maria mi autarà, \& indi à poco, le apparue vna $D$ on na , veftita di bianco', confortandola,, 8 promettendole il fuo aiuto. Seguendo il viaggio entroal bofco, le ne apparue vn'altra veftita di bigio, che inuitò l'vn, \& altrà cafa fua, che era alla foffetta, $\&$ iui dimorando quella notte, pentitofi il marito del fuo empio proponimento, lafciò, che la Stella ritornaffe a cafa fen za offefa.Scorfi alcuni di, ritornato ad Vdehe, determinòal tutto, di volerla veccidere, 8 pre-
 fala via verfo Trénigi, perftrada tuttaniale af fermaua, di volerne vfcire, \& di volerla ammazzare. Alche la Donna, fatte(diffe) quanto vipiace, che la Madonna mi aiutarà:Giontial battiferro,mezzo miglio lontano da Treuigi; adeffo, (diffe quel fcelerato huomo) è gionta l'hora, che tu muora. All'hora l'infelice Stella riuolta al marito.Deh(diffe)marito, ò almeno concedemi tanto di tempo, che vifitill facro Tenupio della Madonna mia auuocata, ò và tù, che tigiuro la mia fede di non partirmi, pri ma,che ritorni, da queftoloco; contentando il marito, andò alla Madonna, offerendolivna candela di vna libra dicera, che ella fecoportata haueua:\& la mifera Donna, poftafi in ora tione, Itette afpettando il fuo ritorno. Ritornato le diffe andiamo, \& caminando quafi vn giorno continuo, mai fi potero fcoftar dal Bat tiferro, \& vemuta la feráa la conduffe fopra vn foffo, $\&$ fattala abbaffar la tefta,alzando la fpa da per tagliargliela, st elfa dicendo. OMadonna Santa Maria ; moftra hora la tua potenza, \& aiutami, ò fammi gratia, che quefta mia morte, fia in faluezza dell'anima,
 in tal cafo, rilafciata la Donna, ritornò ad $V$ de ne, \& dilui non fifeppe altra nouella giamai. Pochi dì appreffo venpe la deuota Donna, con molte altre, à ringratiar con doni la gratiofa Madre, \& raccontando il fucceffo, lafciò dilei in vna tauoletta memoria.
OXiracolofa vittoria di una J Caue, or dioma gran fortuna, ch'bebbe.
Orfeggiando i Mari Cifot Rais, altramente il Giudeo Confale fa mofo con 22. Fufte, affalì fotto l'Ifola di Corfù, la Naue di Fran cefco di Marco, carica di formentiperl'Illuftriffima Signoria, fopra della quale era patrone vn certo Micoli, \& conlai altri trenta huominida gouerno. Hora affron tatifi infieme, combatterono per buon pezzo valorofamête, fiche alcune Futefurono mal menate, \& molti Turchi feriti,e morti, \& del la Naueduefoli reftarono mortis \& alcuniferiti.Finalmente effendo il difauantaggio mol- Venuta ella donque in mano de＇nemici，il Pe－ nefe，il Maffaro，gli Scriuano，\＆Scriuanello， andarono a poppa nel gaon à baffo，doueftet－ tero tre di fenza mangiare．Alla Naue fùla－ fciato patrone Micoli，con tre altri foli Chri－ Atiani；venti altri huomini delle Fulte，vi furo－ no meffalla guardia：gl＇altri Chriftiani fatti fchiaui，furono meffial remo nelle fufte，che fe guendo illoro corfo，hor quì，horlì，andaua－ no fcorrendo i Mari．Doucuafi condurrela naue in Africa，\＆però prefo viaggio verfo Si cilia，jl terzo dì andato vn Moroà prendere ac qua in Caffaro，fù pregato dal Penefe，（che più fopportare la fete non portua）à dargli vn poco da bere；il chenón potendo ottenere， fpinto \＆dalla fete，\＆dallidegno，sfodrato vn pugnale，che feco haueua，Icagliatofiadoffo al Moro，l＇vecife，s＇dàli à poco，fcefo vnaltro cónla lanterna，per faper del compagno，fûda lui parimente ammazzato．Fattofiil Penefe， per quefte vecifioni animofo，perfuafe gl＇altri tre à procacciarfa animofamente la perfa li－ bertà．Raccomandatifi dunque allagloriofa
 che feco haueuano, falirono ful Balladore; ilche vedendo i Mori, fi ritornaronơ à poppa ful Caffaro, \& nel Caftello; \& indi da parole, venuti à fatti,combatterono tutto vn di, otto contra venti, peroche con i quattro dettis'éerano accoftati anco Micoli, \& gl'altritre; nè reftarono però i-Chriftiani vinti, perche fem: pre inuocauano la gloriofa Madre. Veduta'da Morila ferocia , \& il valore de'Chriftiani, temendo à fe fteffi, fpiegarono la bandiera dipa ce, della quale non volfero $i$ Chriftiani, che fi fauellaffe,fin tanto, che non deponefferol'armi (de quali erano guernitiffimi) in vna caffa; il che effettuato fí cominciò à trattare d'accordo. Voleuano i Morila Naue, \& il Patrone,contentandofi di darà Chriftianila barca, \& quanto faceua bifogno per ritórnareà cafa:negauano i Chriftiani divoler ciò fare, mà, che tenendo per fela Naue, \&il Patroné; ha,uerebbeno dato loro la barca,\& il co mmodo digirfene al paefe.Dopò molte parole; \&longo contrafto,più prefto,che di prouar di puo uo la forza de ${ }^{\text {C }}$ Chriftiani, contentarono $i$ Mo-
rial ${ }^{6} \mathrm{CH}_{3}^{3}$

$46^{5} 5^{3}$
$\mathrm{Cl}_{5} \mathrm{CB}_{3}$


 promefii voti, \& le douute gratie. Rifermati i voti fatti, fi rihebbela Naue, \& venuta à faluàmento à Venetia, apportò indicibile contento. Fù Micoliremunerato di fettanta Ducati di prouifioneall'anno,\& altridialtra minore: Vennero poi fcalzi, \& in camifcia à vifitare quefta veneranda Imagine,$\&$ feceró cantare Meffa folenne.

## Come tre Xauipervoto , fono dảCorfali libctate.

 che dir vogliamo, hauendo incontrate tre altre Naui in bonaccia, ì Caobianco, con dodeci fufte, le diedela caccia;e per bene, che gran pezzo combatteffero animofamente, nondimeno erano in gran rifchio di effere prefe, si, perche non fipirando vento, nó poteuano mouerfi, si, perche hauendo altel'Artiglierie, nö colpiuano le fufte, sì, perche penetrandol'Ar tiglieria nemicale Naui, non poteuanoedifenderfi, \& riparare, chel'acqua non entraffe. (1)$+{ }^{(2)}$
4
4
Ve.
 Langiero in mano (è quéto vn longo baftone,col vncino, col quale fitrattiene la barca) s'affaticaua molto per ridurfà faluamento. Inuocando eglidonque(\& effortando gl'altri à farelifteffo) la Beata Vergine, gionfe à terra con gl'altri,\&' mezzo morti vennero à fodisfa re il voto. I corpi de gl'annegati furono ritrouati rotti, e guaftidalle botte de'fifi, ne qualis notando vrtauano.

## Come ron Chiano ruien fatto libero.


Itornando da Salonicchi fra Mó done, ò Corone', fü prefala Na ue del Signor Nicolò Magno Gentil'huomo Venetiano, carica di formento, dall' Armata Turchefca, fopra della quale fràglaltriera vi'Antonio Brefcia no, habitante in Venetia. Prefa la Naue,coftui fù meffo in catena, doue miferiflima vita menaua, nè era cruccio imaginabile, che da quei Barbari non prouaffe, eztututo ciò, fi face uà à fine, che rincrefcendoli pergli continuı

 N IR ACOLI, fede di Chrifto, fi faceffe Turco. Ma egliera di tal coftanza nella fede, che ftaua rifoluto di più preftop patire la morte ifteffa, che di renegare Giesu Chrifto. Continuando adunque in quefta dura feruitù, afliduamente fir raccomandaua à Dip, \& alla gloriofa Vergine, dalla quale in pochi mefi fú foccorfo, però che ritornata l'Armata in Conftantinopoli, fü dal Bailo dell'Illuftriflima Signoria, con alcuniattri liberato. Onde venuto à Venetia, dilà fi tra sferià Treuigi fcalzo, $\&$ in camifcia, con vna catena al collo, \& l'altrà à i piedi, qualilafciò in memoria della libertà ribhauuta.

## Come alcunirvenyono liberati da una gran fortunadiAHare.

## 

 procella rinforzando in modo, che fù neceffa rio al Nocchiero tagliarl'albero grande, cofi rottole vele, l'ancore, \& le farte, \& geitato quanto era fopra coperta in mare, fcorfe fopra il porto di Venetia, doue gettata quella 10 la ancora, che haue, ftette per ventidi, fenpre fchernendo con quefta orgogiofa forturna, Alfin vedendofi perfo, Simén Barbiero da Zara, che fopra vi era, configliô, che tátii itcorreffero alla gloriofa Madrélaquale foccor rendo benignamente, à chi ricorrè à lei,impetrò, che ceffata quella horribile fortuna, con profpero vento fi veniffè Venetia, da doupartiti vennero a ringratiare la gloriofa Ma
dre inquefo Tempio,offerendo vna taulet
ta, \& facendo celebrare alcune Meffe.
Come vna Scuie fcamparonagran fortuna.
 Itornando Damiano da Cattaro da Damiata, fopra la Naue di na dalino compatrioto, fù fopragionto ${ }^{\text {àScarpanto, da fitempe- }}$ ftofa (87\%)
84
(13x
(
fof fortuna, che le fub bíogno gettare la rob ba al mare, \&l'Arteglieria, \& accrebbe in mo do, che Toperchiando la Naue, flettero pertre horef fammerfi. Fenendofiegli donque perfo, \&indubbio di vita,fece voto alla gloriofaya donna, Te campaua da quel pericolo, di venire perfonalmente àvifiraxe queftó Tempio, \& di lafciare per tal fatto, in memoria, vna tauolet ta. Cessodonquel fortuna pian piano, \& \& pi rangomidior yentigion ( p iu merro, che vit. uoà Scarpantoge quindia Treuigi, a darcom pimento alla promefla fatta à Dio, \& alla Beata Vergine:

## 

 Sugana Cauallero, \& la Signora Cectin da Porciafia conforte, infermo Francefcoloro vnicofigliuolo, \& dubitando per la importuna. febre, di non reftarne fenza;ricorfero con pio affettoalla gloriofa Madre, perche liconfert uaffeiffigiuolo in vita. Fatte adonque calde N ora-络务 4 46 4
orationi, la nótela madre fi fitrouò à canto nelletto il fanciullo fano, che la fera era dalla vutrice flato pofto in cuna,grauemente infer mo.Deftata donque la madre, märauigliando: f, , per allegrezza gioiendo, conoftiutd, ché ciò dáátrri non dipendeuã, ché đalla mano di Dio, \& da i prieghi della Beata Vergine, fatto furegliare anco il marito, la matina prefentarono détro fanciullo auanti l'Altare, rendendogratie 'Dió, con vina' Meffa folenne, eláfciarono in memoria vna tauoletta.

## Come rono ofcito dimente firiancis.


Ernärdino Róncaro dáS.Lazaro Diocefe Padouana, intricato in vna lite, fiprefe tant pffanno, \& malinconia, che vfci di ceruello, \& entrato in quefto pemfer pazzo di effer $\mathrm{Si}_{2}$, gnore del Mondo;onde and dua à chipliate pi réua, difpenfandole Cittadi, \& i Regni;perloche vagando, $\&$ quà, $\&$ là, da tutti era beffato, \&mal menato. Vn fuo fratello non potendo cio con animo patiente fopportare, mentre
pen-


M IRACOLL

penfofo, e dolente và difcorrēdo del rimedio; parue , che celefte fpirito gli diceffe. Perche non ricorri alla miracolofa Vergine, che impe tra da Dio tante gratie, \& che alla wua triftezza porgere può fine? \& ecco, che poftofi fubi- a toin ginocchio, congran zelo difpirito diceua.Vergine fanta, che di confolare itrauaglia- 8 ti, \& afflitti fei confueta, foc corriti prego, $\&$ al fratel mio, \& al dolore, che per cagione dilui io prouo, fento, che quando ciò dalle tue ma ni mi auuenga, ti prometto di celebrare perpetuamente le tue lodi, \& diofferirti il fratel $\frac{7}{}$ mio, \& vna telta di argento. Non andarono moltidi, dopò il voto fatto, che Bernardino 8 racquiltò il perduto fenno, \& venne col fratel lo,\& altri àmicía à fodisfáre al voto.


M1R ACOLI.
per diligenza, $\&$ cura, che fi vi vfffe, leurlo. Onde accrefcendo il dolore, fenza fperanza $\frac{9}{3}$ dirimediofpoiche in quefto fpatio ditempo, 2 e meffer Antonio Lupo, \& meffer Filippo Bar fano, vi s'haueuano affaticati in darno, deter- 5 minò di ricorrere à più faldo, $\&$ certo aiuto. Però inuocata la gratiofa Madonna, fecevoto diapprefentarle vna gamba, conla freccia $\frac{3}{}$ dentro, \& farle cantare vna Meff, fe daquella 3 dogla per fuainterceflione era liberato. Fatto il voto, il ferro ne vfci, \& egli perfettamente guarǐonde venne à fodisfare al voto.

Comerunomiracolofamente ven fatto libero dallémáni di Barbaroffu.

X Ra ftato fatto fchiauo dall'armatadi Barbaroffa, preffoà Negro ponte, Ifeppe da Capod'Itria, ilquale confiderando, come poteffe liberarfi da quella crüda feruitù, imaginò di gettarfi vna notte all'acqua, $\&$ di perne $-\frac{\square}{7}$ nir nuotandoàterra. Ma, perche quefto fuo 0 penfiero meglio gli potelfe fucdedere, racco-man-

#  MIRACOLI. 

 dưri, e dubbiof paff, \& per ápre montagne, s bofchi inhofpiti, e eluaggi, peruenne finalmente alla Patria; da doue poco dopó venuto à Treuigi, ringratiò Dio, \& la gloriófa madre, che, e dalla feruitù Turchefu, $\&$ dal pericólo maritimo l'haueffero cauato, elibe rato.
## Come unoferito da oun feroce Or of viene per inter

 ceflone di oriaria Vergine libeciato.ria, lafciato Donato folo, firitirarono in ficu ro. Egli non perdendofi di animo, non pur l'ápettò, mà fattofegli incontro con vn'ạcuto piedo linuefti nella tefta. Ma fú tantala feracia dell'Or ro, che fauezzatal'hafta del ${ }^{\circ}$ fpedo, affalendó Donato, lo gettò à terra, \& conl'vnghie, e con denti fatiando lira fuali fquarcio il petto, le mani, el volto, \& gla man giò tuttoil nafo. Onde egli vedendofi morto con contritione, riuolto pla gloriofa Madonna, Madre di gratie ( diceua) )aiutami ín queftó ponto, non mi larciare, che cofí infélicemente fia sbranato da quefto arrabbiato Orfo, che nonfarò à àanta gratia ingrato. E molte volte reiterando lifteffo, l'Orfo leuatofi in piede, caddè morto. Onde Donato reftato libero, venne poi così lacero à rendere gratie à Dio, \& alla gloriofa Madre, racceontando quanto gli eraauuenuto, \& facendo cantare vna Meffa.


II ${ }^{\circ} A^{C} C O L$


95
Comerono ferito di piaga mortale rien rifanato.

Auendo giuocato alle carte infreme, MicheldaVenetia, e Piero Spadaro. Quefto hauendo 0 perfo buona forma di danari, fí partidal giuoco fellone, e pieno di maltalento , \& tolta vna daga fotto, rincontrato il fopradetto Michele sù la piazza di S. Marco, nel \% 2. mezzo dell'Afcenfa, a tradimento lo parso nel petto. Ma concorfaui gentéafai, glielo क्ष lêuodimano, fi che non puote reiterando, 0 37 (comé era fuo penfíto) i colpi, ridurlo àmor O te. Portato à cafa, fi ritrouơ la piaga effere di mortale. Onde ramentandoft della bloriofa 3 , Madre, fece voto, Je guariua, divenir čalzo a tenderle gratie, in quelto Fempio, \& prefentarlela camifcia, nella qua. lefuferito. Ottenntadónque la gratia, adémpl
il voto déuotamente.
Arcoda Meftre, e Baftian Padouano,per longa infermità reftati attratti, menauano le vite loro, in grayifimi tormenti: 8 vedendo, che medicamento alcuno non gli giouaua, tocchida diuin fpirito; ricorfero vt timamente all'aiuto di Dio: \& pregando dice uano, O Dio, che con tant'ordine, e fapienza gouernile cofe create, mira dalla tuafanta re de(preghiamo) epenfa anco di oi oi tuoilerui, e rchiaui, piegal'orecchie tue, al pregr noAtro,apri ituoiocchidi mifericordia, $\&$ vedi la miferia noftra. Hora vedilo ftato noftro in? felice; \& vedendolo habbi di noi milericordia, EtuV Vergine fanta tanto da Dio diletta, prega per noiil tua figliuolo, acció liberida quefteineftimabil penie, pótiamo preléntarf dinanzil'mag ine tua miracolofa; \& quir rendere con don pofibili,le doyute gratie. Fatto il voto non andarono moltid diche ambi fipre fentarono à quefta Chiefá fenza crocciole, fenza delle quali per innanzi, non moueuano

$4 \cos ^{2}+2$
paffo,


## 

$$
\mathcal{M} .1 R X I C O L T
$$

mortali,\& infanabili.Difperando adonquede imedic, menti humani, ricorfe à Dio, \& alla gloriofa Madre, promettendo fe haueua la fanità di prefentarfi à quefto Santo altare,\& \&ar cantare vna Meffa. Ottenuta la gratia,venneà Treuigi,à fare i debiti ringratiamenti. del Mafo della Zodegana Territorio trentino, effendo ftato accufato fallamente di furto, ne potendo ftar faldo à itormenti, confefsò di ha uer fatto quello, che fatto non haueua. Onde condannato alla forca, raccomandatofì̀ que fta gloriofa Madre, acciò miracolofamente deffe à vedere quella verità, che egli per forza de martirij ofcurato haueua.Condotto à quel lignominiofo fupplicio, e tuttauia inuocando il nome di Maria, tre volte fi ruppe il cape: ftro,\& caddè à terra. L'vltima volta caddè infieme il Boia, \& foppiò fubito, reftando Gia. Ma-


## 4878 NIIRACOLI.

 doglie,riaoltatoflall'ainto diumo (in cuifolo poteux mettere fue fperamze, effendo ogni hu mano medicamento vano) pregò la Regina del Cielo,che le piaceffe dırifanarlo, offerendofi in ricompenfadi tanto dono devifitarela fua niracolofa Inagine di Treuigi, \& facemdoui celebrare vna meffa, prefentarle vna gam ba.Finito il voto, cominciò à fentire qualche riftoro, \& in bureaetempo, ricuperö̀lafanìtà diprima. I buoi qualipenfaut, che precipitan do foffero infieme col carro iti in rouina,fifer barono intatti. Onde venuto a ringratiarela gloriof Madre, offeri la gamba, \& diede ele mofina peralcune Meffe.Comervisoattratto dénzentori refla liberose fonan
 Olendofi Pafqualino ftracciarolo leuare la mattina di San Giouan ni Batifta, per tempodal letto, fù da crudelifima dogiia affalito in tuttala vita, fi che non poteua leuarfi, \& facendo à fefteflo forza, per leuarfi, cadtè in terra, \& perdè le forze dal mezzo in giù. Corfa la moglie, che fentito hauea il rumore, $\epsilon$ hiamata vnafua forelli, \& altre Donne vicine, to

 continui dolori, alli quali non ritrouando rimedio, fattofi far due crocciole, con le quali foftentaffe le deboli membra; venne àquefto fácro Tempio, sx gettatofià terra dimanzil'Imagine di noftra Donna,con eanto áffetto, \& caldezza di cuore, Ia pregò della fua fanità, che effendo effaudizo, lafciate le crocciole sừ liltare, fano fe ne ritornồ à cafa, lodădo $\mathrm{Dio}_{\text {, }}$ \& la Beata Vergine, \& raccontando à tutti il miracolo fatto nells perfora fud. Comeryn Gentil'buomo Triuigiano mortalmente ferito, per interceffione dieviaria vergines ricupera laprijZina ${ }^{2}$ anita. Raquefti anni adfetroo la Città di Treuigi, molto moleftata, \& af flittadalirdri; che non contenti diinuolarlaltrui, per non effere ò fcoperti, ò trauagliati apprelfo alla Giuftiria, infidiauano ance le vitedi coloto, de'quali, in qualche maniera poteuano for pettare di douer riceuere per alcuntempo, danno,ò mo leftia. Ricciolino Azonigentilhuomo Treui giano, fù vno diquelli, che con grandifimo
5
8
4
110


ciata. Onde egli riuolto à più ficuro rimedio, votò(fe campaua da quelle difperate ferité) di prefentare vna tauola diargento mafficcio di prezzo di cinquanta fcudi, \& di far celebrare vna folenne Meffa. Cofiferbato in vita, venne ai 20 .di Settembre 1590 .à riferire le douute gratie,\& portò la promeffa tauola d'argento, che fi ferua nelle più pretiofe cofe di fagreftia.
Comerona $\mathcal{N}$ (aue abbruggiando miracolofamente $\AA$ I faluo. 9
54
54
54 Ra ftata caricata la Naue Leona dilana, fopra della quale era An tonio Dimo da Maluafia:hora ri trouandofi ella nel Porto di CoItantinopoli,rifcaldata infreme detta Lana,ac cefe fuoco, che di ottocento balle, che erano, ne abbruggiòottanta; con grandiffimo pericolo diabbruggiare infieme, \& la Naue, \& gli huiomini, che vierano fopra. Confiderata que fta imminente ruina dal fopradetto Dimo $; \&$ vedendo, che foccorfo humano prouedere non vi poteua, inuiò il penfiero (come inaltre occorrenze fue haueua fatto) alla gloriofa
ro4 MIRACOLL
madre;\& perciò, che il pregar fuo nő era flato ${ }_{6}$ indarno, effendofiquafidi fubito eftinto ilfuo $\frac{\text { T. }}{}$ co,faluato il rimanente delle Balle,\& la naue. Vennè donque à i tre di Febraro 1596 .à prefentare in memoria difi fegnalato miracolo, della lana abbrucciata, \& à ringratiar della ri- ${ }^{3}$ ceuuta gratia Dio,\& la gloriofa Madre.

Comeron putinno caduto nelf fuoco, rimafe m:racolofamente fenza offefic.
明 Caftello, $\&$ della Signora Leono ra,putto di tre anni, cadutainaupertentemente in fuoco,$a b-$ bruggiò tutta la guancia finiftra, \& offefe in $\&$ modo l'occhio, che ogn'vno probabilmente credeua, che doueffe reltar priuo diluce. La pietofa Madre, deuot 3 dellayloriofa Madon- ${ }^{\circ}$ na, fece voto,fe reftaua illefo, efenza offefa, di far cantar vna meffa folenne; inlode della Ver gine, \& di far veftire il putto pervn'anno dell'habito, de'Padri Canonici Regolari; che fer \& ueno à detta Chiefa.Ilche à pótơ effettuò lor tobre i 595 . non effendo al fanciullo reftato, 3 nè macchiadi fuaco nel vifo, nè meno offelo l'occhio. $\quad \mathcal{F} L F I N E$.




[^0]:    ${ }_{6}^{8} 5$
    
    4
    48

