## STORIA



## DI MESSER

BENEDETTO VARCHI.

# Nella quale principalmen- 

 tefi contengono lultime Revoluzioni della RepubblicaFiorentina, e loStabilimento del Principato nella Cafa de'Medici.Colla Tavola in fine delle Cofe più notabif.


## IN COLONIA MDCCXXI.

Appreffo PIETRO MARTELLO. enureoharchíde Stertich
le glimportava più , ed era, che'l Signor Pier Luigi aveva difegnato di voler dare la Signora Vittoria fua figliuola (oggi Ducheffa d'Urbino,donna di rara virtù, e degne d'avere avuto altro padre, che ella non ebbe) per moglie al Signor Cofimo, ea il Papa lo defiderava tanto, che fi diffe pubblicamerate, che egli credendo, che poteffe più con Cofimo, che non poteva, aveva fatto offerire a Meffer Francefco Campana difarloCardinale ogni volta, che il parentado riufciffe, creo dolo e meno fedele, che non era, e che poteffe più nel Duca che non poteva. In queft'anno medefimo nacque un cafo, del quale io non mi ricordo aver udito, neletto, ne tra gliantichi, ne tra ${ }^{\circ}$ moderni,ne nelle verità degli Storici,ne nelle favole de Poeti il più efecrabile, e degno di maggiore non folamentebiafino, ma punizione, il quale fu scellerater: così orrendo, ch'io per me non pur mi vergogno, ma mi raccapriccio a pen. za di pier farlo, non che a raccontarlo : ne fo con quale oneftà, o difoneftà di parole ${ }_{\text {nefe com }}^{\text {Luig }}$ Fario o poffa, o debba, o coprire, ofcoprire la turpitudine, e fcelleratezza di meffa nella cosi empio, e nefando, e forfe, anzi fenza forfe, mai più udito ftupro, e facri- perfona legio, il quale io narrerò, benchè con graviffima naufea, e indignazione vo di Fad'animo, per moftrar due cofe principalmente, l'una, che quefto noftro mi- no. fero, e infelice fecolo ha anch'egli i fuoi Tantali avuto, ed ifuoi Tiefti; l'al. tra, che la morte del commettitore di effo ancorché crudeliffima, e ignominioffflima, fu però minore de' meriti, anzi demeriti fuoi, e moftrò, che ancora in quefta vita patifcono alcuna volta le pene delle lor ribalderie gli uomini fcellerati. Era Meffer Cofimo Gheri da Piftoia Vefcovo di Fano d'età d' anni ventiquattro, ma ditanta cognizione delle buone lettere così greche, come latine, e tofcane, e dital fantità di coftumi, ch'era maravigliofa,e quafi incredibile. Trovavafi quefto giovane efercitato nelle Scritture Sacre, ed in fomma più tofto divino, che umano alla cura del fuo Vefcovado, dove pieno di zelo, e di carità faceva ogni giorno dimolte buone, e fante opere; quando il Signor Pier Luigi da Farnefe, il quale ebro della fua fortuna, efr curo per l'indulgenza del Padre di non dover effer non che gaftigato, riprefo, andava per le Terre della Chiefa ftuprando, o per amore, o per forza quanti giovanigli venivano veduti, che gli piaceffero, fi partì dalla Città d' Ancona per andare a Fano, dove era Governatore un Frate sbandito dalla Mirandola, il quale è ancor vivo, e per la miferia, e mefchinità della fuz gaglioffa, e filorcia vita fi chiamava, e fi chiama il Vefcovo della fame. Coftui fentita la venuta di Pier Luigi, e volendo incontrarlo, richiefe il Vefcovo, che voleffe andare dicompagnia a onurare il figliuolo del Pontefice, e Gonfaloniere di S. Chiefa, il che egli fece, quantunque malvolentieri il faceffe. La prima cofa, della quale domandò Pier Luigi il Vefcoro, fu, ma cou parole proprie, e ofceniffime fecondo l'ufanza fua, il quale era icoftumatiffimo, come eglif ifollazxaffe, e deffe buon umppo con quelle belle donne di $F$ ano. Il Vefcovo, il qual non era meno accorto che buono, effendoli paruta quefta domanda quello, ch'ella era, eda chi fatta l'aveva, rifpofe modeftamente, benchè alquanto sdegnato, ciò non effere uficio/no, e per cavarlo di quel ragionamento foggiunfe - Vôfra Eccellenza fareble non gran benefizio a quefta fue Cittad, in gunle icution in parte, s'ella modianve la prudenza, e eautorita fua la rimniffe, epecificafe. Pier Laigi id giorno di poi avendo daco l'ordine di quello, che fare intendeva, mandò (quafi voleffe riconciliare i Fanefi ) a chiamar prima il Governatore, e pai il Vefcovo. Il Governatore tofto, che vedde arrivato il Vefcovo, ufci di camera, e Pier Luigi cominciò palpando, eftazzonando il Vefcovo a voler fase i più difoneftiatti, che con femmine far fi poffano; e perchè il Vefcowo tutto che fuffe di poca, e deboliffima compleffione, sì per l'aftinenze, che faceva, $\mathfrak{f i}$ difendeva gagliardamentenon purda lui, il quale effendo pieno di mal

Anno. malfranzefe, non fi reggeva a pena in piè, ma da altri fuoi fatelliti, i quali mDxaxvilt. brigavano ditenerlo fermo, lo fece legare così in roccetto, com'egli era, per le braccia, per li piedi, e nel mezzo, ed il Signor Giulio da Piè di Luco, ed il Signor Niccolò Conte di Pitigliano, i quali vivono ancora forfe, perchè Domeneddio (come fi dice per proverbio) non paga il fabato, quanto penò Pier Luigi, foftenuto da due diqua, e dila, a sforzarlo, ftracciatoli il roccetto, e tuttigli altri panni, ed a trarfi la fua non men furiofa rabbia, che rabbiofa libidine, tanto non fololitennero i pugnali ignudi alla gola, minacciaudolo continuamente, fe fi muoveva di fcannarlo, ma anco gli diedero parte colle punte, e parte co'pomi, dimaniera che vi rimafero ifegni. Le proteftazioni, che fece a Dio, e a tutti i Santiil Vefcovocosìmiferabiliffimamente, ed infamiffimamente trattato, furono tali, che quellifeffi, i quali vintervennero, ebbero a dir poi, che fi maravigliarono, come non quel Palazzo folo, ma tutta la Città di Fano non ifprofondaffe : e per certo fe mai fcelleraggine alcuna meritò, che la terra s'apriffe, quefta fu deffa; e più averebbe detto ancóra, ma li cacciarono per forza in bocca, e giù per le gola alcuni cenci, i quali poco mancò, che noll'affogaffero. Il Vefcovo tra per la forza, che egli ricevette nel corpo male (come ho detto) compleffionato, ma molto più per lo sdegno, ed incomparabil dolore, che concepette nell'animo, fra lo fpazio di quaranta giorni, ne' qualimai non firallegrò, prediffe bene, che fe ne vedrebbe degniffima vendetta, con ineffabi-

Morte del Vijcouo di Fallo .

Det:o de' Luterani le sdegne, e incredibil compaffione ditutti i buoni cattolicamente fi morì. Quefta così orribile, ed atroce enormità , perchè il facitor di effa non folo non fe ne vergognava, ma fe ne vantava, fi divulgò in un tratto per tutto, e benchè ella difpiaceffe infinitamente a infiniti, folo il Cardinal diCarpi, che io fappia,osò dire in Roma, che neffuna pena fe li poteva dar tantogrande, che egli non la meritaffe maggiore. Quefta abbominevol nuova pervenuta con iftupore, e querimonia d'ognuno nell'Alemagna, diede larga materia di ragionare a' Luterani, dicendo in derifione, e vituperio de' Papi, e de' Papifti, quefo effere un nuovo modo di martirizzare i Santi: e tanto più che il Pontefice fuo Padre rifaputa così grave, e intollerabile nefandità, moftrò chiamandola leggerezza giovanile, dinon farne molto cafo; pure poco di poi moffo, o dalle parole di Carpi, o da quelle de Luteranil'affolvè fegretamente per un ampliffima Bolla Papale, la minuta della quale fecero il Vefcovo di Cefena fratello d'Ottaviano Spiriti di Viterbo, e Meffer Iacopo Cortefe, datutuequelle pene; epregiudizzi, ne'quali per quella giovinezza, o incontinenza umana poteffe in qualunque modo, o per qualfivoglia cagione effer caduto, ed incorfo. E nonoftante alcuna diquefte cofe i Si gnori Veneziani contra la conftituzione, che hanno di non concedere la gentilizia a'baftardi (quafi voleffero verificare le parole di Meffer Giovanni Boccaccio nel fuo Decamerone di quella Città) fecero il Signor Pier Luigi da Farnefe, figliuolo di Papa Paolo Terzo con tutti i fuoi difcendenti Gentiluomo della Repubblica loro, ed il Padre donatogli in più volte Caftro, Nepi, Montalto, ed alcune altre Terre, lo fece, ed intitolò Duca di Caftro. E febbene io fo, che quefte, ed altre cofe fomiglianti dette da me liberamente, potrebbono un di effer cagione per la grandezza di coloro a cui toccano, che il leggere quefte Storie foffe fotto graviffime cenfure proibito; io fo anche, oltre a quello, che ferive in due luoghi Carnelio Tacito, che l' ufizio d'uno Storico è fenza rifpetto alcuno di perfona veruna, preporre la verità a tutte le cofe,eziandío che feguire ne li doveffe, o danno,o vergogna.

Fine del Sedicefinmo e altimo Libro.

