

L. M. Stainberger Jculps. A.V.


$$
\begin{aligned}
& \text { ThEX } \\
& 982
\end{aligned}
$$



LE CON CERTISSIMI RAGIONI NELLA SA. cra Scrittura, fi manifefta, come Pietro Apoftolo non mai fu à Roma, ne ancó pati in queilaill Martirio: La onde fruedequano to debolmente il Romano

## pontefice fivantadiefs Ulhićus

 fer fucceffore dir Pietro.

ANNO
15
66.

1
$2 \because 1$


ON poffo
efler perfuas fo, ò benig, no Lettore, che credi fas uola poetis. ca, ò Copers
ftitione Giudaica, parimêtefitione ridicola, e nociuacome è quella, la qual il difpreggiatore delle frrio ture hogihà introdotto nel Chri; ftianesuno di Antichrifto. L'aues nimêto del quale da tante euidêtif fime conietture, e certifimi inditï,
da Chrifto e da gl' Apoitolico me col deto rioftrati, non fò chi non può ueder, fe forfe i noftri peccati commeffi non haño meri; tato ăfo, che acciekcati \& \{proure duti,dallarepentinairadiDiofia mo opprelfi, e con tarda penitenza piangiamo la crudel rouina, mens tre tratanto ápettiamo il venturo Antichrifto, il prefente facciamo dinon vederlo.

## Ci promettiamo Elia\& Enoch

 douer venire. L'e quai cole fe carnalmête crediamo douer efleré, è de neccefità acchetarfi nelle gia udaiche fauole come ildotiflimo Gieronimo fcriue à Marcella, the daIhoftie fiano offerite nel Teme pio, è diminuito il culto Spiriture le, ritornino viue le corporali cea simonie, Mà pche tuttoquel lis bro dell' Apocaliffi di Gioua: di onde quefta oppenione d'Antiz chrifto, Elia \& Enoch, è da ins tendere fpiritualmente, conciofia che habbi tannti mifteri quante pa: role: Elia, Enoch \& Antichrifo già molto tempo effer venuto, e tanti anni hauere efercitato la fua tirrania nella Chiefa \& ancorà elercitare certo è. Chi tanto hars rebbe fpogliato la verecõdia che ardifca mutare quanto da Chris, \&o, \& da gl' Apofli Cappiamo A in effer
effer prenontiato di Chriftò non trouarfi nella Chiefa Romana, quanto tanta efi crudele abbos minatione è entrata, che tratanto à i fedeli rincrefci viucre, mentre niuna de quefte cole non effer ues nute le quali d' Antichrifto for no predette, co' fuoi occhife cons templano, $\&$ in vbbidienzá d' alb tro Chrifto lor' effer chiarrati, anzi sforzati fentonos Mafel auenimento d' Elia, deue ancora precedere il fecondario auenimens to di Chrifto, $\begin{gathered}\text { fto inuero non fí }\end{gathered}$ deue intendere carnalmente ma in fpirito. Sicome quel Giouanni Battifta effendo interrogato da gli herodianife egli fuffe ftatto
Elia,

Elia, efso noneffere Elia inges nuamente rifpole, ma Chrifto lis beramente hà confeffato, lui effer Sato Elia: Altroue, \& in quel luoco doue interrogano gl' As poftoli. Che adunque glifaribi dicono the bifogna Elia prima venire? Rifpofe, dico à voi, che Elia è già uenuto, e non l's hanno conofciuto, ma hanno fato to in lui, quel channo voluto, delche l' Angelo preffo Luca has uea predetto, precederà innantj lui nel fpirito, e virtù d' Elia. Sicome hara, mentre opa ques fo milterio d' iniquità, \& è reues lato l' huomo del peccatò, e pare federe in luoco fanto pres A iif fana
fana abbominationex giá molta tempo Elia \& Enoch Gono uenut in Spirito è virtu' iquali conbattẹ̄. docon Antichrifto, effortano ife deli rhepur un' hora pon cedino à lui. E certamente multò harrebs. bono pmoffo, benche con gran diffimo danno della vita fua, quele li, i quali eglinel fuo camino nö dubitano crudelifimamente ardee re, Gieronimo Sauonarola, huoa mo dottilima, se pronto defens foredella Chrittiana pietà, in Fion. renza diedè à Volcano, determis no, che nell' oceano fuffero, fparfe Fofla di Giouảni Vigleph, accio che non rimanga preffo i pofteri alcuna memoria di quello, e che
pon parrefte hauere cofra alcuna commune con i Chritiani. Che - debbo commemorare, Giouanni Hus, e Gieronimo Mactri preftá tiflimi dell' Academia Pragenle, - quali perfidamente chiamati al Concilio, conniuna difcrettione, macon fua mera tirãnia arfè, ilche .è manifeftulfimo à tuttii Chriftia. ni: Che dirò d'inoftritempi\} Giouanni Reuchlino, Giouã pia coMirandolano, colonne delle lita - tere, quanto ègli habbi iniquamese te trattatos Ma ancorà contra ${ }^{\text {a }}$ Dottore Martino Lutero, ardens tilfimo inueltigatore, è defenfore della pietà Chriftiana, \& Vlricho Hutteno, valorofifirio Qauallier A iiil fpirond"

Tpironddoro della Germania aps fe de ira, edi giorno in giorno conquel fuo feruentilfimo fuor cod' iracondia, contra queflis'ins fiamma: Et acrioche non paia fuor de memoria, di quanta vecis fione in Boemia fia ftato auttore che uccifi i corpi de tanti Chriftis ani, fpargeffero fiumi di fangue.

La fua Inghilterra geme, ne fenza dolore l'oriente guarda, vedendo Chrifto bandito in Oes cidente. Ma p la diuina bontà fperiamo in breue douer' ch' il fignore co'l fpirito della bocca fua ucciderà quefto iniquo, che finalmente l'auenimento nella Maefà

Maeltà fua, è decoro, ritroua ant cora nel mondo alcune reliquie della fede. Ancora nel mendo rifcaldandofilil ftudio delle cauils lationi ineftricabili, la Teologia fi rafreddaua, la pietà Chriftiona ceftinta. Ma all'incontro, rine forzando la Teologia, già fi ras freddano k contentioni, perifco no le pontificie fraudulentulis me traditioni, euacuante i prea cetti di Chrifo. In ogni luoco fi cerca la pietá, fono trouati $\mathbf{j}$ veftigй, à iquali la Chiefa fenza via era diuenuta. In che modo tuttauia quefto Antichrifo non cöfente effer ridotto nella priftina conditione, mali (degna, freme co'

$$
A \vee \text { denti, }
$$

denti, è quel,chè vitimo, vole pise talto perire, che effer corretto, Il qual nè tanti ãni paflati quell' ift effo di tre capi, Cerbero infernas le, in fegno del quale porta Corop na triplice, intutto'l mondo fieprat mente latraua, attofficando ognus na co'l fuo veleno, ognurio mordendo con la fua catena, Ma già perduti due cápi, è beftia alo. quanto piu piaceuole Il danna d' uno d'i quali hà confentito in quel duello, nel qual quel Loren zovalla, acerrimo cenfore delle lit. tere è pietà, è quel vero Herco le à lui è occorfo, e co'l coltello, hà troncato quel grä capo, il cui las tato tutt' il mondo moleftamête,
ne lenza danno foltenéua, mêntré fotto'lnome di Silueftro, edifica feil Lateranenfe palazzo: de tut ri gl' altri prencipale Roma nelle prouincie delle regioni occidentz li, è detutta Italia, dalla liberalita di Conftantino Imperatore à fe donate, accioche con quetta fola coce, nulla nel mondo non fi veg ga, che à Te non attribuifce. Ma quanto valorofamente, e fortes mente Laurentio gl' habbi tolto quefto, verilfimamente ancorares

- prouando le comentitic Bolle, queft' è à tutti manifefto. Ne meno animofamente in quefta nos Arafortuna Martino Lutero, cos me vn cett' altto Tefeo hà als falito

Salito la beftia\& gli hà troncato I'atro capo, mentre glitolfè quel primato, co' qual furizua in tuts to' 1 mondo, elpugnando le fito titie pàzzie d'i Dectetali, con teftimoni fabilifimi. Ma non fente ancorale piaghe, ò almeno la beftia diffimula, mentre cono fidera ancora non offefo quell ${ }^{\circ}$ vltimo capo, e de gl' altri qui ros bufto, mentre fi latra fucceffore di Pietro, il cui prencipato tra gl' Apoftoli pare effer' auenuto, dat qual capo altri, benche troncati, paiono, nalcere. Non altro, dice, hà moffo Conftantino, accioche nella Chiefa fuffe munifico, fes nonche Pietro, gli fia in fogno appar\{o,
apparfo, accioche non pigliafle certe imprefe. Per la cui riuerene zaegli fue gliato dall fono fi prio aò dell' Imperio, e lo polè in Sils meftro e comilfe, che tutte le Chies fe all'ifteffo vbbdiftero, e volle, che il primato del Romano pons: tifice fia rizzato, il qual Chrifto ancora hauere offerito à Pietro, benche variamente glhà paruto. Guarda le ciancie, e di onde nas fcono?, Gli refta il capo co'l qual. S'auata fuccefore di Pietro. Contra'l quale p che ueggo nis uno hauer fretta la fpada, cons ciofiàche de tutte le cole, con le quali quefta beftia fi defende, gpro
p prouerbio, fia poppa è proust nel diuino agiuto confidato, ben checon leforze difuguale, matut' tauia confidato nelle fcritture dis uine, con la beftia entrerò, \& git lieuerò quel capo, che gliè reftas to. Et accioche non Itia nafcos Ito il mododif ombattere, prima diftinguerò nelle fue fquadre la militia della facra litteratura, lequa Ii fi come fono fortiflime, coli Tenza timore le produrrò contra'l nimico. Et atterratolo riporterò Ia fpoglia, e farò preda della fua armatura: Con certiflimiteftimós nidepredarò fette cauillationi, con lequalieglifi fuole fortificare, he quiuifaccio d'alenno le calonníe
di quelli preflo i quali la pietà è herefia, benche del certo faperò, mille volte douermi chiamare hes retico. Tratantot'ammonifco candido Lettore, che non t'offen, di in effo argomento del libro,ne nel tuo animo fi fpauenti, Chias mo in teftimonio la mia confcio enza, niune fraudi, niun'inganni me hauer voluto introdurre quà, ma ficome cialcunaScrittura è pas ruta à me hauexe germano intels letto, cofi in quefte mie perfuafio ni hò addutto. Che $\Gamma$ 'alcuno troe ui alcuna cofa feneftramente det ta, fubito annulli, et à me allims parare inchinato, non fprezza ins Segnare, p che non mi rincrefce,

B che
the cōn Agoft: dica: S'in als cuna cofadubito cercare, ma non fi vergognerá, f'in alcuna erres iol, correggete. Stafano.

## QVESTO LIBRO:

TI A due parti: I. La prima 11 delle quali comprende 18. p. fuafioni, che Pietro non mai dos pó la Pafione di Chrifo fia fto to in Roma, \&\& chabbi patito in Gierufalem \& non in RomasiI. L'altra parte hà $\rangle_{0}$ cauillationi, con le quali la Romana Core te con quelle perfuafiomi hà v* fato di occorrere. Afk qualli tuttuia coririffodono 7 . rifpofte, diffis
difipando quelli non altrimèrif ti, che certe Pietre Spezzate.

## PERSVASIONE PRIMA:

Havendo diligentifimas 1 mente riuoltato quaznti his forici, e Teologi erano à ma no, e quei libri de non infima conditione, del venire di Pie - tro à Roma, della Paffione, \& auttore della morte di quello, nullialtro, che mere controuer: fie, iui hò potuto trouate, cons ciofiahe con niuno fi cons tienga, ma cialcuno proferifce il fuo giuditio', ò con quefto B in fold
folo fofpetto; chè dà tutti gl'altri difcordi. Ep comemorare pos chide molti: Alcuni nel prins cipio dell' imperio di Claudio Pietro efleruenuto àRomacono tendono, del cui nameroè Oro; fiohiftorico. Alcuninel2. anno de Claudio, e quelli fono Gieros nimo, equelli che faccoltano als la fua auttorità. Alcuni nell'ans no 4 . et è quel libro, il qual comprende l'hiftorie di tempi, come con certo falcio. Piu oltre; quel libro difcorda da tutti ques fti, il qual narra le uite d'i fanti, e comunemente è nominato Pal , fionale. Coftui ancoraliannodon pò la Paflione di CHRISTO,

Pietro

Pietro efler andato à Roma tes Stifica, il qual'anno fulfe il 13. del'imperio di Claudio: fimils mente chi annomeranno glanni del mondo, e gl'annidálla ạttà edificata, fin' all'auenimento di Pietro à Roma, òla fua Palfion ne'che mutuamente combattino à niuno e olcuro, il qual hora habs bi ueduto l' Eneade d' Antonio fabellico, l'hiftoria d'i pontefici de platinajet efo. Orofio. La qual diucerfita, e fe niun'altro teftimo, nio fufle, tuttauià renderebbe foo fpettal'andatadi Pietro à Roma e prouarebbe falfa quefta conieto turra, che Pietro mai fulfe ftato in $R$ oma. La qual tanto è cres B
fciuta, che in tantifecoli niuno ? habbi trouato, il qual'habbi ofas to rifpondergli. Epoco e fato Iuntano, che il Tiranno d'iRomas nenfi cortiggiani, ne glarticoli dellafede habbi riferito quella, che quel, che con ninna ragione fi può prouare, con lafola neceffità paia crederfi. Aggiongefi, bena che niuno de gl'hiftorici con l'als trui fenta, tuttauia contra la legge di Chrifto, quafi deliberatamen: te tutti conbattino, che queft' ung manifefti le uane fawos le, et pazzie di quelli, che con Paolo, piu copiosifismo de tur ti gl' Apoftoli nel friuere, con Luca Euangelifta infieme, econ

Thiftos

Mhiftòriogzafo dell' Aportoliche attioni ine fcu abilmente contens dano, comedi fotto farà chiara, mête prouato. Se niunaè la ftipus latione della facra fcritura, con la qual fi polfi confermar quefto, e. tanto remota hiftoria è tanto cono fufa et fallace, nö ftoltamëte fi cres dePietronō maieffer ftato in Ros ma dopò la palfione di Chrifto: Altrimenti, fe luieffer ftato ius als cunaviolta, fuffcuero, tuttele cos fe, dicendo'I Filofofo, cönfonas rebbono al uero. Madiffonando la legge,difcordãdo gl'hiftorià, chi fenonfuor di mête penfera als cunauolta queft'effer uero,Quane ca fia la fede e tanto remota hiltoe via infi Antichilfime cofe,

> A iiñ la
lo dimoftra quel Bartolomeo Platina, l qual defrriuendo lime prefe d'i Romaniponteficiet g'; ultimi termpi, Speffo fil lamenta del Ia uariatione delf hiftoria, lo dio fpreggio d'i magyion la turbao tione d'i tempi dalle quali cole altretto, nulla tratanto ofa affers mare. Perche le Pietro cra ftato vefcouod'iRomani, dicanoche fi habbinominato fucceffore e chi in luogo fuo fuffe ftato pofto? Se dirăno Lino, laturba d' ilatini allincontro redamerà she lo prouino, anzi molti d'i Greci in quelta caufa non abbandones rảno i Latini dicēdo Grifoftomo nella feconda Epift: à Timo.

Certi

Certidicono q̆fto Lino effer ftes toil fecondo vefcouodellachies faRomana dopò Pietro. Dos nato Terentiano interprete dice. Dicono fi ufurpa de cofa incerta la qual noi diciamo effer falfa. Ma fe fidarà quefthonoreà Cl mente, il che piaceà molti, molo ti ancora faranno che lo repros uino, e diano q̣ifa gloriaà Lino, Clemente non nel primo, ne nel fet condo, ma nel terzo grado primo, dopo Pietro ftatuenco: Poi che Pio non fia preceduto Anices to, ó Aniceto Piós Se Vrbano fia ftatofotto Diocletiano, ò fots to Aurelio Antonio? Cornelio Sotto Gallo, ò fotto Volufiano,

$$
\text { B } v \text { ò forfe }
$$

oforfe DeciohabbipatiosL hie foria uaria, ne alcuna certezza fi può ftatuirede quefte cofe, Ne è marauglia fe gl'ultimi tempi dopóquefticle loro imprefe, tan tofono guaftati con lefintioni de gl'hiftorici, che à niuno nefl auee nire fia ficuro con $i$ libri di quelli defendere le cofe piu greui. Mes vita quefto, comé il prouerbio, la bugia, che fe finalmante dirà uers rità, non gli fia creduta, fei. Teo6 logi uon fentono liftelfe cofe, effe la falfità di quellio. Ladis fcordia ne' \{crittori com'eghi diffe è teftimonio de falfità, ant $2 i$ Agoftino in fegna conoscre si da g̣llo la kerità, fifcritori
concordeuolmente conuenermano in quella ne uno difcordi dall'als tro ò molti da molti et P iftefo Agoltino in molti altri laoghi a Gieronimo, e Fortunato e quiui à Vicenzo de glifcritti d'i quan li dottifimi huomini è lecito parlare. Quefo genere, dice, de litere, dall'auttorità d'icap nori è da diftinguere: Non cofi fil leggono come da quelli cofi fiano proferiti i teltimoni, che nonfiale ito, fentire il cons trario. E non à i Tcologi folamente, in tali cole dalla fas cra ferittura non -deducibili, e dalla loro uarietà dubitas bili non fiamo aftretti credere, ma
ma ne alla chiefa certamête come Tomalo difputa, phò a quelto modo è lecto chiudere il fermone the Pietro non mai dopò lapals fione di Chrifto fiaftato in. Ro. ma,dellacui andata la diuina forite tura tace; I hiftoria leco uaria. I Dottorí menofono degni che à quellifia creduto, fpetialmête fin' che mutuamente cofi difputino.

$$
\begin{gathered}
\text { PERSVASIONE } \\
\text { SECONDA. }
\end{gathered}
$$

DIEtro effer uenuto à Roma 1 nel principio ò nel lecondo e quarto dell'imperio di Claudio Celare,cioc, l'anno 8. 9. © il. dopo
dopó la palTione di Chifito ant nulla primal'oppenione di quela li, i quali affermano Pietro in Oriente cincf, ò fecondo altri $>$. ami nell' Epifcopal Cedia hauer dimorato,et in Ponto; Galatia, Bis tinia, ecirconuicine prouincie deli ${ }^{2}$ Afia havere alquanto habita= to. p che fe fuffe uero non hars rebbe potuto uenire à $R$ oma, fes nondopò gl'anni i4 - ól s. cioè nel y.'̀ 8, anno di Claudio. Coni quali contende Luca frrito tore de gl'atti Ápoftolici Cap: 15. Controuerfia tra alcunidelf herefiad' i Farifei da una parte, Paolo,e Barnaba daliP altra, hauuta della circoncifione et offeruatione

delle

delle cole lègài, p difcutere quel. kecole,elfi fono defcefi in Gierus falem. Et è fatto configlio de gr Apoftoli et trecchi, trà quali à Pietro fonopofte le prime parti del parlare, benche tuttifinalmens te habbino fotofcritto alla fentene za di Giacomo prefbitero di Gies: rofolimitani, et habbíno appros uato la fua orationcella. La qual cola manifelta Pietro non ancora hauier potuto andare à Roma, ma inflieme con Giacos mo, e cert'altri hauer habbitato in Gierulalê, ò forle all'horaefs fer ritornato nelle partí de gius deà, Chrifto alcuna uolta inlés gnante in Gierufalem. Etuttauia coppenio
ze opppenione de molti, dicêdo Giciô ronimo fopra l' Epift: ái Galas ti, che cerca il 18, anno dopo l'afcenfione di CHRIfto in cied 10, quelto fuffe fatto. Ilche ed faciliflimo da credere, Palcuno hora diligentemente êfaminerà l' ordine delle cofe fatte da gl Apltoli. A cui adunque piufi deue credere, a Luca Euangelis fta il qual era prefente alle cofe fatte da gl Apoftoli, ioda Paolo Apoftolo, ( dicui eraftas to ïndiuiduo compagno, et il qual prefonte hauea foritto que' hiftoria. ) cra ammaeftrato? Se à quefte contendenti oppes nioni g「 hiftoria, e Teologi $\}$
che le queftomi larà necefari: amente conceffo che nel nono o 11. anno dell imperio di Claudio Pietro fia uenuto à $\mathbf{R c m a}_{\mathrm{cm}}$, et iui babbi tenuto 2 5. annil' Epilcos pato, già non da Nerone, ma da Velpafião piu tofto fia ftato mars tirizato, ilche ho trouato niumo ancora hauer detto o fcritto. E d' indi è manifefto al nono anno di Claudio, Pietro non hauar potuto uenite â Roma.

$$
\begin{aligned}
& \text { PERSVASIONE } \\
& \text { TERTIA. }
\end{aligned}
$$

$\mathrm{F}^{\text {INALmente che nell'anno }}$ f. dell iftelfo imperio non hauefls
hauefle potuto uenir là Pietro Tranquillo in Claudio è autore il qual friuei Chriftiani all'hora effer ftati Icacciati da Roma: Claudio, dice, fcaccióde Roma fofpignêdo CHRISTo, i gius dei affiduamente tumultuanti . Doue orofio dubita, fe i giudei contra CHRIfto tumultuanti habbi comandato, the fiano fracs ciati, ò ancorai Chriftiani infies me; come huomini, della cogna! ta religione, Il qual f'haueffe lets to lhiftoria delle cole fatte da gl' Apoftoli, ò le Pauline Es piftole, non dubiterebbe,i Chris fiani con $\Gamma$ 'empietà, et aftutia $d^{2}$ i giudei eccitante Cefare, et il pos C polo
polo Romano alla uendetta, ins fieme con gliftefli effer ftati facciati de Roma, Come l' A, poftolo teltificando quéto nell Epift: à i Rom: Tra gla altri Chriftiani, i quali haue a comandas to falutare, falutate Prifcilla et Aquila, agiutori miei in Chris fto Giefu, $i$ quali $p$ l' anima mia hanno Cottopofto í lor capi: I 'qualife l' Apoftolo non hauef: fe conofciutí p Chriftiani, non gl'harrebbepoíti nel ratalogo de falutare i fedelide CHRIfo: Nondimeno in che egli fia ftato giudeo de Aquila, benche habs bi creduto in CHRISTO ins fieme con la moglie. Luca tuttauia
quittauila ne glatti nòmina Giut deo Pontico in quefte parole: Dopoi, Paolo ufcito d'Atene, uenne à Corinto, e trouando uncertó giudeo nominato Áquis la, de genere Pontico, il qual poco fà era uenuto dafl Italia, e Prifcilla moglie di quello 5 p the Claudio haueffe cominans dato tưtti i giudei pärtire da Roma, andò à quelli, e perche tra dell' iftefla arte, ftaua pref, fo quelli, et operaua. Et acs cioche alcuno non dubiti, quell effer ftati CHRISTIANI: LVCA aggionge nella fine del CAPITOlo 22. dícenda, C $\ddot{\eta}$, vn
vn certo giudeo nominato As pollo, de genere Aleflandrino, huomo eloquente, uenne ad E ? fefo, potente nelle frritture cos flui hauea infegnato la uia del Gignore, e feruente in Spirito parlaua, et infegnaua diligentes mente quelle cole le quali fono di Giefu, Capendo folamente i] Battifmo di Giouani: Il quale hauendo udito prifcillaet Aquis 1a, Iopigliarono, et gli e Epófero piu díligentemente lauiadel fig: nore. E tutto quefto libro dis chiaraprifillaet Aquila CHris ftianide giudei fatti, de Roma infieme con glaltri effer ftati fcatiati da Roma. Ilche ans
cora inlegnano le Pauline littei re, le quali ultimamente quando era appropinquato il tempo, delo la refolutione fua, lhauea mans dato el fuo diletto difcepolo. Tis moteo. Salùta dice prifcilla et Aquilas: Dizondè non folo Chrís fiani, ma ancora fincerifimi Chris ftiani quéli effer fati è manis fefto, come quelli i quali $I_{i}^{\prime} A^{\prime}$ poftólo non mai datta l'eccafío one falutaua. Non taccio qued che il Stabulenfe tanto in queft' Epift: A Timot: quanto à i Rom: rinoua; efponendo le pas role Apftoliche à quefto mos do: Saluta uoi prifcilla et Acis là̀ prifca et Acila, quiuí uos
glio piutofo Ceguire Origne, Grifoltomo, Ambrofio, e tant altri dottifimi interpreti, anzi et efla antica traduttione, à cui $\mathrm{E}_{\text {s }}$ ralmo in quefta parte nulla deros. ga. Che refta adunque dire, Pietro fin' al 9 . anno di Claus dio pon effer uenuto à Roa ma? Chi habbi potuto all' hoo ra uenir là, che tutti i giudei, et i CHR Iftiani fuffero fracciati di là, e tanto Roma gli odiaffés Che fe dopoi alcuna uolta fia uenuto à Roma, et uui. habbi dimorato 25, anni, il martirio di quello fufle imputato a velpe: fiano, che di tanto benigniflis mo prencipe uerfo tutti credere è fcele.
è fceleragine et niuno è, che ardifca affermar quefto.

$$
\begin{gathered}
\text { PERSVASIONE } \\
\text { QVARTA. }
\end{gathered}
$$

a EGVItiamo con quell'ordi: D ne à moftrare, che ne al uigea limo anno dopa la Paflione dí CHRISTo, ò alcenfione nel Cielo, Pietro hauer patuto ve nire à Roma . Luche dalle par role del difcepolo, purgante fe dal fofpetto preffo iGalati è chiad rifimo.Dice ancora in quell' Epi; la qual hauea dataài Galati, non d'alcun'huomo, ma da Chrifto fos lo. effergli auenuto il nuinifteria C iiif Euartr Domano Google

## Euangelico: E quel c'hauea

 detto accioche ad alcuno non parefle falfo, proua inquirendo dopò la fua miracolofa conuers fione alfafede di CHRISTO, non in Gierufalem à gl' Apof' ftoli lui hauer declinato, ma fus, bito effere andato in Arabia, fit nalmente effer ritoruato à Das mafco,e nel terzo luogo paffas ti 3.anni effer paflato à Gierus falem $p$ ueder Pietro. Finalmens te dopo 15. giomi, poiche uidde Pietro e Giacomo, fratello del fignore, dice che ancora lafcio Gierufalem, e nelle parti della Siria, e Cilicia diuennè. Poi prefo Barnaba, e Tito dopó ife annimminteris ancora tornò à Gierven falem, accioche conferifce l' Eus angelo il qual nelle genti hauea predicato $\mathrm{O}_{2}$ con quelli i quali pan reana colonne de gr Apoltoli, et ancora jui troua Pietro infieme con Giacomo e Giouanni. Et cos fi certo è in tuttiquei.l>. ăni Piè tro hauerfi trattenuto in Gierus falem, e nelle vicine regioni,ne mai effer andatoà Roma. Ag. gionti äcora. 14oanni,ne' qualiera tornato à Gierulalem, à grami 3. ne' qualihauea uifitato Gien rulalem dopo la fua conuerfione uêgono à fare I>. äni. Finalmente hauendo Pietro dimorato alquäs so lenza Paplo, wenendo in Ano

$$
\text { C } v \text { tiochia }
$$

tiochia trouo colutit qual'egh hauea iuifieramente ripre[o, et Aandogli innanti, perche non rettamente haueffe caminato alla uerità dell' Euangelo,et eglinà folo ufò la firmatione, ma tirò altri à quella . Hò detto, diffe à Cefa dinanti à tutti, fe tu fen? do giudeo, gentilmente uiui, e non giudaicamente, inche mode eftringi le genti à giudaizares Tra la qual refprenfione di Pies. tro, e priftina partita de quelli da uno et l' altro, era interuenus to al cun tempo. A quefte cole, dopo $I$ afcêfione di CHRIfo, non di fubito Paolo canobbè CHRIfto, come quel, che ues dendo
dendo lapidar Stefano, godeuac. Dicefi ancora nel >. de gl'attia .:I tẹtimoni depolero, iueftimens ti fuoi,innanti ipiedidel giouene, il qualera chiamato Saulo. Et eglifteffo di fotto nel cap: 22: à CHRIfto lamentandofi parla Mentre fi f pargeail fague di Stee fano teftimonio tưo, io ftaua pres fente e confentiua, cuftodendo le ueltimenta di quei, che l'uccides uano. Vedi, quanto quefto tempo dall'afcenfionedi Chrifto, fin' alla reprenfione di Pietro in Antios chia.daPaolo fatta, facil mête fus pi 20. anni, ne' qualicerto è Pice tro non ancora effer ftato in Ros ma, benche ne mai poi ui fia ftato. Ma

Ma diamo quefto à gl' auerfaris. che Pietro nell' anno 20. fuffe ans dato à Roma, Gia fin'al is. anno. dell' Imperio di Claudio quefl? auenimento fuffe prorogato, che fe quiui fiano tirati $25 \cdot \mathrm{anni}$, ne' qualihà moderato la Romas na chiefa, tratanto nel tempo di Vefpafiano la fua mortè fuffe impofta, Ilche tuttii libri de gla hiftorici, come falfiffimo contras dice. Prodiutiamo quà i tempi diRomani impatori; accioche la cola fattapiur euidente. Luca nel Cap: 3. del fuo Euangelo, l'ans ho is.dell' imperio di Tiberio Cefare, Chrifto cominiciò predicas re la parola didio, il qual finals

mente

mènte dopò tre amni èt alquantí mefi della predicatione fua fos Stenè la morte, nell'annos8. dell imperio fuo, ò piu oltre, imperans do Tiberio tre ami dopo la pals, frone di quello, dopo coftui Gaio Gallicula 30 anni, 10. mefi, et 8. giorni, imperando ufci de uita, Claudio l'anno 140 dell'imperio muore. Dicef, Nerone altri tans ti änihauer fornito nell'imperio. Otho filuiofra 9p.giomidiedè I imperio ad un'altro. Aulo vites lio 8. mefi impero, dopo coftui refpafiano 10. anni imperò à i Romani, fotto'l quale i Chriftias ni paceficamente uiueuano da lui nó mai pleguitati.Qual'iniquità aduṇ́
adunque in fi benigniflimo prent cipe riparte queft ingiuria, come egli fia ftato micidiale di Pietro.

## PERSVASIONE QVINTA.

NE All'hora, quando Paolo hauea foritto à i Romani, Pietro effer ftato in Roma, $\bar{q} f t^{\prime}$ ifteffa Epift tà i Romanidata è di argomento, La qual' in âfai logo tempodall' Apoft: nó effer ftata defcritta è manifefto. Nella qual' effo, com' Origene. arricorda, era ftato piu affoluto con tutti i numeri, che mentre frrifè à i Corinti. Et pojdo. po
pò uno é raltro quelt' Epitola eferftata Ccritta à i Corinti. O, tigene contende: Ma Atanafio, è dopò la prima à i Teffalonis cenfi, tuttatia la feconda à i Cors. inti, non fubito dopo quella, la qual' è primal' Apoftolo hà Scritto: perche in quella la qual è prima, taffa un certo incefto $d^{\prime}$ un dei uechi della chiefa d' i Corinti, il quai $f$ ' hauea impaca ciato con la moglie del padre, fieramente taffa, e dall unita d' i fedeli comanda, che fia es mancipato, e lo dà in poteftà dèl 'fpirito maligno, purche lo fpirito fuffe faluato nel giomo del fignor noftro
noltro Giefu Chrifto: Nella fei conda poich' egli fi riconobe e con degna compuntione e penis tenza pianle il commefo peccato, ancora è reftituito allunità, et communione d' i membri di CHRISTO. Et finalmens te dopo le littere mandate à i Tefalonicenfl gia era uenuto la terza uolta à Corinto per Febe Cenchrenfe fersina, indirizzol' Epift: à i Rom: nella cui fine nominatamente comanda 「alutas re molti fratel (i. E chi già per fua opa haueano creduto in CHR IS TO, che in luihas ueano ufato certa defterità,e chi furono Antifití et uecchi de quella
que!la chiefa, come Narcifo, Ans dronico, Giulia, Prifcila, et A. quila. Com'adunque fi puó fare, fe Paolo hauelfe creduto, she Pietro fulfe ftato all'hora in Roma, che non to facelfe degno de quefta falutatione? di cuiegli effere offeruantiffimo, e niun'ho: nore non torgli per la fua ves chtezza, e per I' Apoltolato era manifefto. Ma non è buona ç. Ita ragione, Píetro all'hora non effer fato in Roma, $f^{\prime}$ affatichi adunque l'aftutia Romanad'ato tribuirfi quefta Gloria, nulla è tanto fallo, quanto quefta arbis traria eftimatione.

> D PER.

## PERSVASIONE SESTA.

A GGIongerí quefo à corros borare, che PI Etro in quẹi tempi, ne' quali Paolo hauea mäo dato littere à i R omani, non fufu Se in Roma perche. S. Ambrofio fopral' Epift: à Rom: in rere tiuecchi codici dice, lui hauct fet to, Narcifo in quel tempo effer ftato prefbitero in Roma, la cui rafa l' Apoftolo comanda fas Lutare, coltui tuttauia, dice. $S$. Ambrofio, faceal' officio di pes grino, 'con effortationi confers mando i credenti. Ilche il Nus pero Romano prelbitero non
mai harrebbe fatto, dal qual nulla è tanto alieno, quanto la predicatione della diuinaparola. E quefto perche, come zoppo; per ufarc il detto Plautino, fatto fiede in cafatutti i giomi, fatians doluentre de delitic: le non forfe per moltrare la pompa, tra tan? to uadi al palagio Lateranens fe. Maper tornare al propofito, bifogna fapere, niuni effer ftati preffo la prim:itiua chiefa, i quali fuflero detti pontefic!, Cardis nali, Patriarchi, Arciue fcoui. Come quella, c'hebbè fola, mente due Ecclefiaftici ordini, cioè prefbiteri è Diaconi:

Accioche da quella lia manifefto, la qual I Apoftolo hauea m:ans dato da Roma à i Filippenfi. Paolodice, é Timoteo ferui di Giefu Chrifto, à tutti $i$ fanti in Chrifto Giefu, i quali Cono nella terra di Filippi, con i vefcoui e Diaconi: Perche gl' iftefli era: no chia mati Prefbiteri, vefroui òuechi, come dall' Epif: Paus line è manifefto . Anzi ancora ne gl' atti Apoftolici, à i pref: biteri della chiefa Efefina dice: Pérche lo fpirito fanto hà pofto uoi per vefcoui à reggere la chies fa di Dio. E Pietro il qual era ftato prefbitero de molte chiele, frriuendo à gli prelbiteri

della

della difperfione di Ponto, Gas latia, Capadotia, Afia e Bitinia, fi nomina vecchio, dicendo: I uece chi adunque, $i$ quali fono in usi, prego il uecchio, eteftimo nio delle paflioni di CHRISto. Non fapea, credo, all' hor'ancora hauea abborrito l' arrogante no. me d' i Commi pontefici. E per ritornare alle prime cole, prefbis teri erano detti quei, che precede uano alle chiefe, comé certi Bas roni. Ondel' Apofto: nella ${ }^{\prime}$. à Timo: Quei prefbiteri, dice che ben precedono, fono degni deduplice honore. Et à Timo: per quefts cofa t'ho lafciato in Creta, accioche correggi quels
D iif lecole

Ie cofe che mancano, e conftituis fchi prefbiteri per le città, ficom's io t'ho preferitto: Adunque intendiamo coftui per Narcifo prefbitero efler ftato vecchio ò vefceuo della chiefa Romana, il qual non folode quella, ma et dall' altre circonuicine chiele, e d'i frdeli di CHRISTO hauea cus sa, la cui famiglia ancora per le Tue ingenue uirtù, Paolo coz manda falutare. Di piu An: dronico e Giulia, due di >2. A* poftoli,com' è l' oppenione $d^{\prime}$ Origene, in Roma all'hora es rano. I quali con quefta preros gatiua d'honore, nell Epif: aiRom: l'Apolt: faluta. Sas

Jutate, dice, Andronicoe Giulia, cognati miei, i quali fono nobili ne gl' Apoftoti, iquali furono innanti me in Chrifto Giefu. Ags grongi: Prifcilla et Aquila,con' è l' auttorirà d' Ambrofio, non oriofamentic uennero à Roma: Perche erano inchinati nella des. uotione: però I' intendono effer mandati alla confermatione $\mathrm{d}^{\prime} \mathrm{i}$ Romani, d'i quali àquefto modo Paolo parla. Salutate Prifcilla et Aquila, agiutatori miei in Chrifto Giefu, iquali pr'anima mia hanno. fottopofto i capi fuoi. Perho qual bifogno Roma habbi all' hora hauto di Pietro uecchio e debole ton trouo. Hauendo D iif hauto
hautò p legitimo prefbitero Nars cifo, Apoftoli della dottrina di CHRISTo adomi, Andronico eGiulia, et Aquila, eprifcila cos operatórí nelf Euangelo da nō effer fprezzati! Ma sifo fens za ogni controuerfia e wero, $\mathrm{ct}^{?}$ all' hora non fia ftato in Roma. Perchefel' Apoftolo non faluta alcuno diquelli, ò chi crano uec. chi, ò chi cognati e conolenti, in che niodo non harrebbe falutato Pietro, co'l qual già molto hiz ueafermillima amicitia e comp: gnia, e per defiderio di uecerlo mnanti non hauea dubitato ans dare à Gíerufalem. E d' indi ar pare, fin' à i tempi del Neroniano Imperio,

Imperio, Pietro no neffer fato à Roma. Che fe iui hà dimoras to 2f. annii, da cui finalmente hà patito la morte? Quiui toffor 110 R omani ficofanti,non altris menti, she gl' indotti cantori, $i$ quals hanno caufato un prouers bio il dubio d'i cantori, è toffe:

$$
\begin{gathered}
\text { PERSVASIONE } \\
\text { SETTIMA. }
\end{gathered}
$$

VIui produrrò quel, che 1 ' Apoftolo à $i$ Gala: narra nell' Epift: A me è credutol' Euangelo del preputio, cofi à Pietro della circoncifionc. Chi hà operato â Pietro nell' Ápos D $v$ Itolato
ftolato della circoncifione: Chi hà operato à me trale genti. Finsinente manifefta, in che moz d $s$ haueffe fatto il patto con Gias como, Pietro et Gicumni nel fonodo, il qual fu fatto in Gicfuo Salem \{opral! offeruatione delle cofe legali, come elfi nella cirs concifione, mad inditrale gens ticon Barnaba andaffe à predis care. Inche modo aduncg Pietro $f$ 'hà potuto fcordare dell patto, \& ufurparfi I' aline parti, fent do Roma all hora madre di tutto' l paganefmo. Se era itas to A poftolo della circoncifios ne. Inche modo in Roma tanti auni uediamo all' auenimento di.

Paolo,

Paolo, hauendo in Giudea niun negotio? Imperöche uenendo là Paolo,come Luca re gl' Atti Apoftolici dice: I giudei dicoro à lui : Di quefta fetta è noto à noi perche in ogni luoco gli Secontradice. Pregamo ancora te udire quelle cofe, che fenti. Noi non habbiamo riceuuto lita tere da te, ne uenendo alcuno de i fratelli hà annontiato ò parlato alcun male di te. A i quali finala mente Paolo hà parlato con quels Ia copiofa oratione, prolong gando il fermone dalla mate tina fin' alla fera. Da quai dets ti alcuni hanno creduto, ma cerci hanno riculato credere.

Enon

Enon mai pịu uditi uno $P$ altro tumultuauano e queftionas uano. Perche adunque Pietro hauea fatto tanto interuallo in Roma, $\mathrm{I}^{\prime}$ à i giudei pareano no: ue e inaudite quelle cofe, she haueano intefo da Paolo . E differo, non hauere prima alcuno udito, il qual gli dicchiaraffe gl' inftituti, e ritti de quella Cets ta. E però Paolo era vicercato da tutti, come con una bocca, acs cioche diceffeilluo parere. Veg' ga chi uuole, quanto fia ficuro credere Pietro effere fato alcus na uolta in Roma.

PER

## PERSVASIONE OTTAVA.:

TIOR A fiamo peruenuti à quei tempi ne' quali Palo in Gierufalem aftretto dall' in folenza d' i giudei, fu chiamato à Cefare, e condoto à Roma, è pofto in carcere con hórrende catene, doue Stette due anni. Ne quefta dimora cra poca, come dis. ce Gieronimo nell' Epift: à Fis lemone, alla qual le turbe d'i giudej ogni giomo concorreuas no. Perche accettaua tutti, come ne gl' Atti Luca fcriue, i qual entrauano à lui predicando il rés gno di Dio, et in fegnando quelle
quelle cole, che fono del fignor Giefu Chrifto con ogni fidutia fenza prohibitione, incitando gl hiomini alla fededi Chrifo, cofi con le parole, come con le littes re. ' Perche molti, ragionanda Jui, non folo plebei, ma e defla rea gia di Nerone, hauer' accettato ja fede di CHRISTO, l' Epis ftole di quello moftrano. A i Filippenfi ancora dalla prigio: nia fua féritte: Salutano uoi, dice, tuttì $i$ fanti, e chi fono della cala chi Cefare: Anzi nelle catene hauea dittato alquan* te Epiftole, piene de pietofa amsmonitione, e Chriftiana pietà, ace cioche le chiefe bene da lui inftis
tuite, per la fua affenza non and daftero in peggio. Perche quei, che con uiua uoce non poteua. conuenire, con fcrittiammoniua, accioche non fcordati defla fua profefione, da CHR Ifto alcuna uolta fi parti@cro, fpetialmente ài Galati dopo gli pleudoapoftolis che fí partiuano della feds di CHRISTO, nón hà dubitato' Scriuere da Romal' Epiftola, ammonendo ancora quelli con parole afpre, accioche con aftu: tia non fi lafciaflcro fedurre, Chiamando Dio in teftimonio, che quante cole gl' hauea datto ne' precetti, quelle non mai hauefle acquiftato da gl' huomie
gl' huomini, ne per gl' huomini, ma dalla fola benignità di Giefu Chrifto: Comeà i quali tanto Fermmente bilogna credere, co: me fel' Angelo, degliftelfo fes condariamente fia alcuna uolta uenuto à quelli, et habbi uoluto infegnare alcuna cofa contraria fulfe fatto quefto uituperofo, et efecrabile, nella quall? Epittola commemora alquanti luoghi di Pietro, il cui teftimonio in ques fto negotio, accioche piu facile mente perfuadeffe ài Galati quel, c' hauea detto, marauigliofamens te gli fu necelfario. Tuttauia non fà mentione in alcun luoco f'all'hora habbi hauto lui colles
ga in Roma, ơ âa quelli quelle cole, chauea fcritto, et egli habs bi uoluto fottofrriuere. Il qual certamête fe fuffeftato in Roma, almeno infuo nome gl,harrebbe falutati, accioche piu facilmente comoffi da uocabolo di tanto eminente Apoftolo fi ricono: fceffero edell) iftrana dottrina fe, parati ritornaffero alla mente. Tuttauia l,Apoftolo niuna de quefte cole hauea fatto, ilche è grandifimo teftimonio,ne à quel tempo Pietro effereftato-in Ros ma, fendo tuttauia paffati. 25. anni, ò fecondo certi2>.dalla pals fione di Chrifto, ò afcenfione.

$$
\mathbf{E} \quad \mathbf{P}_{\text {iu }}
$$

Piu oltre, ne inquell, Epiftola; la qual hauea fcritto à glv Efefi in $R$ oma, fà alcuna mentione di quello, del qual queft, era ftata fempre la confuetudine, che in nomed ifuói colleghifalutafle $i$ credenti in Chrifto.

## PERSVASIONE NONA.

C OnodeinditioPietro al tems $S_{\text {podi Paolo no n effer ftato in }}$ Koma, le littere, le qualil, Apo: hauea dato à i Filipen: per $1, E$, pafrodito, nelle qualli amonifce molti di quelli, e manifefta quelle cole, che uerfolui allhora facè, mallis
mallimamente quanto iui nell $\mathrm{E}_{\boldsymbol{\gamma}}$ uangelo habbi fatto, con la fua occafione di paffo in paffo in ${ }^{\text {. }}$ Roma effer predicato, Euanges
Io da tutti, con quell, impeto cery tamente, benche con diuerfo ftü; dio. Alcuni inanimaticoniuins coli, et conftantía di quello con fincero affetto, et Chritina ins, tentione, fpogliato ogni timore, diuolgauano in Romala fededi Chrifto. Alcuni dalla fola cus pidità di nuocere à Paolo, erano tirati ad Euangelifare Chrifto, perche penfauano douer effere, che prouocata liracondia di $\mathrm{Ne}_{4}$ rone tiranno, à cui il nome di E if Chrifto

CHrifo era odiofo, la Paulina gloria fufse moleftanell, Euans, - gelo, comil tiranno inluí, com autore de quella profeffione, pius greuemente lo punifce. Sifa ans cora, che quelle cole, che glinis mici faperanno douer nuocere à noi, manifeftamente diuolgano à noftra pernitic. Allhora Paó lo dice, non ficurare, mentre in . alcun modo fia annontiato IE uangelo, e Chrifto fia conofcius to, fiagli quefto perriufcire à uis ta, ô à morte. Hà uoluto ancos ra piu tofto morire co,l guadas gno dell, Euangelo,che fenzi us tilità uiuere, cofa ueramente mia

racolofa;

sacólófa, le Pietro allshora eraftad to in Rōa, ficõe già molt, āni iui douea hauer fatte; inche modo tanto moleftamente Romahab, bi udito il nome di Chrifto, che fubornati in queft, ancora molti huomini dolofi fottola predicas tione di Chrifto cetcaffero la ros, uina diPaolo. Eftato forfe otio, fo iui tant anni, e Pietro hauea occultatala fede di Chrifto, tes mendo, che in lui non fincrudes lifce il tiranno, che piu facilmente habbi fugito linfidie diquelli, i quali contrariauano a Chrifto $\{$ Perche fe dianno in anno hauea predicatoin Roma l,Euangelo,

$$
E \text { if quella }
$$

quella cofa non hà douto effer di timore à Paolo, hauea Roma tanti anni auanti patientiflimas menteudito Chrifto da Pietro. Anzi quantunq, tumultuando Roma, il tiranno alla uendetta fuffe prouocato, in Pietro pris ma refultaffe queft ingiuria, come colui, che fia ftato capo di quel negotio. Perche aduncp $\mathbf{P a O}_{1}$ lo temeffe, che quefta faua, come' fi dice, non fufle piftata fopral capo fuo, non ueggo. Piu oltre, nel fine dell' ifteffa Epift: Ooggis onge: Salutano uoi tutti i Sans, ti, maflimamente quelli, che fono della corte di Cefare, Pietro mala
fimamente
fimamente douea dire, di tutti noi, come qualcuno Capaitano: Eccó quant' è mal ficuro dire, ans cor, all, hora Pietro eflere ftato in Roma, mentre Paolo cui era prigione, con queita perfuafione è chiariffimo.

## PERSVASIONE DECIMA.

PAolo frriuêdo à i Coloffenfi per Tichicoct Onefimo,nel fine dell, Epiftola aggionge : Saluta uoiA Ariltarco prigione cö me, Marco confobrino de Bars naba, e Giefu, il qual, è detto gis E iiin uftos
ufto, iquali fono della circöcifios ne. Queftifoli fono miei agiutas tori nel regnodi Dio, iquali mi furono di folazzo. Saluta uoi Epafra, il qual è della uoftra pás tria,feruo di Giefu Chrifto. Sas Iuta uoi Luca medico Chariffis mo, e Demal. Vedi, quanto nos minatamente annommera tutti, $i$ quali all, hora erano con lui, et es ráo cooperatori di quello nel res gno diDio, queft è la Chiefa di Chrifto: Gregorio ancora dice, fpeffo nel facro ragionamento, il regnodi i Cieli del prefente tems po é detto Chiefa. E Chrifo preffo Luca dice,il regno di Dio ètra'
e tranoi. Per le qual cofe Paos Io dice. Quefti folifono agiutas torì mieinel regno diDio. Pers che adung; Pietro, un tanto ues, terano, é meriteuol foldata non farrebbe ftato allihora otiofo,che non à fuo potere agiutaffe le, uangeliche parti, e non fi facefle cooperatore nel regno di Chrip fto? Ilche fentire di Pietro l,anis, mo hà horrore, però ò Pietro Romallhorranonthà hauto. Perche fe fuftiftato in Roma, e non hauefti agiutato $\mathbf{P a o l o ~ p r e s ~}$ dicante loifteflo Chrifto, farefti ftato de quella fattione, la qual nonedificafle Chrifto, maltrug.
E v gerebbco
gerebbe. Perche ogni regno* dicendo Chrifto, in le diuiso, fa, rà defolato, e la cala Topra la cafa precipiterà.

## PERSVASIONE VNDECIMA.

0Nefimo, il qual alcuni pen’ fano effer ftato di genere. Frigio, fervo di Filemone Cos loffeo, compofte certe cole di quello, fugitiuo era uenuto à Roma, et iui udito Paolo ragio, nante di Chrilto, è fatto candis dato del nome di Chrifo, e coll battefmo polto nel confortio dee chriftiani.
chriftiani. Ma aeciocte non fia reftata in lui alcuna macchia della priftina fcelerata uita, ua apertos con la colcienza all, Apoftolo,e lingiuria, la qual,al Signor fuo hà fatta,tolte alcune cofe di quela lo hà confeffato; il qual Paolos perche troppo hauea amato, nō hà potuto temperarfi, anzi difus bito con il benigno epiftolio lo riconciliafle à Filemone, cercans do, che gli fia rimella queft ingia uria. E fe riceuerà alcù danno in denari, ò in altra cofa per lo fu, gire d'onefimo, promettendo di douer pagare tutte le cofe in luo cófuo. Enel principio dell. Es piltolia;
pittolio falutando Filemôe, Ap pia moglie di quello, et Archip, po Vefcouo della Chiefa Colo, fenfe,accioche piu facilmenteíms petrafle quefto, per lo quale has ueainterpellato, come fente Gris foftomo, hà agiồto il nome di Tis, moteo, dicendo : Paolo feruo di Chrifto Giefu, e Timoteo fratel, Io di Filemone, etc. Prche Paos lo gnella falutatione tace il nomie diPietro, fhà poltoqueldi Tis moteo il qual piu facilmente mefs fodall?auttorità di tanto gran pus blicatore dell Euangelio; forfe harrebbe rimeffa loffefa odone, funo \& Miuergogno detantifes colis
coli,nes qualíle littere pauline ros dute dalle tignole, e fporcate della bruttura, itauano nafcofte neecans toni, e di paffo in paffo erano. fprezzatedatutti. La lets tione delle quali habbi potuto fola occorrere à tanti errori, accis oche non nafceffero nella Chiefa. Che hà tanto manifeftamêté pos tutomoftrare, Pietro allihora nō efferftato in Roma, quãto queßto Epifola da Roma à Filemone per Onefimo mandata. Ma fe forfe 1,Apoftolo comanda in nos me di Pietro falutare Filemone, etil prelbitero Coloffenfe Archs ippo, andiamo al fine dell, Epia frolas.

Tola. Eppafratifaluta, prigione con me, Marco, Artarco, Demá, eLuca agiutatori miei. Oinfelis, ce Pietro, frall, hora fuffe frato in Roma, $\mathbf{P a}_{\text {aolo habbitacciuto oin }}$ quefto honeftifimo negotio.

## - PERSVASIONE DVO, DECIMA.

$\mp$ Ornití già due ăni, e conuer titi molti in Roma alla fede, ed'indi mãdatel, Epiftole per le Chiele, Nerone finalmente lis berò Paolo: Ilche eglifteffo $P_{a s}$ oloteftifica à Timoteo, dicendo, fon liberato della bocca delleone,
perche
perche quefta prigionia era fata tra cinque anni, delche Aurelio cõmemora, Traiano I'mperatore effer folito dire fei, tuttí i prencis pi imparino nel quinquenniodi Nerone, tanto egli fu benigno, effabile e modefto ne' cinq pris, mi anni del fuo Imperio, che di lui Tranquillo.feriuendo, dice: coftui hauer fattol principio del fuo Imperio dalla pieta: Etaly mente, che tra quefti cinque ans ni Nerò non mandò alcuno alla morte, che con difpiacere per cõs fuetudine era ftato, folito fottos fcriuere à quelli, i quali contra alcuno habbino pronuntiato la Sentenza

Setenza della morte. Perche una uolta ammonito, che fecons doil coltume fottofrriueffe nel Topplitio dalcun dannato. Quanto uorrei, diffe, non faper litere. Allhhora aduńp per fua beneuolenza liberò Paolo, ma ne glaltri anni del fuo Imperio, Ii difperfe tanto in ogni bruttura e crudeltà, che facilmente fuperò sutti glh huomini ancora fceleratif, fimi. Benche Giofefo nel lib. 20. dell, Antichità,cap: 6 . dice: L'hiltoria di Nerone effer trops po incérta, Perche molti hanno frrittolhiftoria di Nerone, alcus nidiquali peri benefitīhanno fprezzato
fprezzato la uerità, Altri per lodio, et inimicitie di quello,cos fi ffacciatamête fi fano auoltinels le bugie, che fiano degni de mas nifefta reprenfione. Perche già incrudelendoli Nerone, et fendo. tirano non Imperatore, dopò 10. anni ancora Paolo è rimeffo ne' uincoli, e peggio, che prima tenuto da lui. (Inde fcriuendo la feconda Epiltola à Timo: fà mentione della prima prigionia, quali con quefte parole. Nella mia prima defefa niuno é ftato con me, ma tutti m'hanno abbá, donato, non glifia imputato, ma 1 fignore meè fato prefente, e F moha
moha confortato,arcioche perme. fia adenpita la predicatione, e tuts te le genti odano, fono libetato dalla borca del leone. Doue è da giudicare, che Pietro fia ftato allhora? In Roma ueramente nonfu, altrimenti à Paolo orans te la caufa per il capo preffo in tris bonale di Nerone, e defenden. dofi, non effer ftato prefente, fas, rebbe ftato iniquo. Il qualfe per induftria harrà abbandonato, de niuna ifcufa farrebbe degno. Io tuttauia giudico mille uolte piu tolerabile, Credere Pietro non mai effere ftato à R oma, che ques fta calönia,chauffe abbandonato Paolo.

Paolo, ripporre in tanto foblint Apofolo.

$$
\begin{gathered}
\text { PERSVASIONE } \\
\text { TERZADECIMA }
\end{gathered}
$$

N Oto è, Luca Eüangelifta; et l,hiforico dell A poftoliche attioni, effer ftato inleparabil con. pagnode tuttala peregrínatione Paulina, il qual'cgli fempre amê in luogo di figliuolo, fà honos rata mentione di quello in molti luoghi, dicendo, efler grandiffis malaude di quello nell, Euange 10: Perche fendo tùtti rebellati da Paolo, quefto folo non mai à

$$
\mathbf{F} \ddot{\eta} \quad \text { lui }
$$

lui non faccoftaua. Non con minaccie, non con legami, non cō feicento perfecutioni ifpauentas, to. L'hiftoria del quale fin'à qques fitempi, ne' quali Paolo legato è condotto da Gierufalem à Ros, ma, ețiui è cuftodito dal foldato, é peruenuto: Come nello ultis mo capo de quella cofa fà copios famente mentione: . In che mos do Paolo fiaftato cödotto à $\mathrm{R}_{\mathrm{os}}$ majin che modo i fratelli, iquali à quel tempo erano in Roma, gli flano uenuti incontro al foro di Appio, come paffatolofpatio de tre giorni, habbi chiamato à fei giudei, come habbi parlato con
loro

Soroglhabbiconfutati, e per ors dine proffeguife l,altre cofe. Tuttauia altroue niuna métione fà diPietro come che alcunauols, ta in tutto quefto biennio hauefle. fatto degno Paolo del ragionas; mento. O che cofa Pietro tra táto habbi fatto in Roma,mêtre Paolo iui haueffe predicato ara dentiflinuamêtela parola di Dio. E tuttauria ficrede, quefthiftoria allhora efferftata fritta, quando egli intrep idamente äminiftráua à Paolo, cheta in Romain cas tene. Il qual tanterra fataftudios fo di Paolo, che quanto fapea di lui, diligentemente habbi pofto Fiif nella
nella fua hiforia, ancorar chia, mando in teltimonio Gieronia mode gl'huomini illuftri, lhiftos ría de Luca diceà Paolo dimos rante in Roma peruiene fin' al biennio, cioè,fin' al 4. annodi Nerone: Dalche intendiama. nell ifteffa Città illibro effer cōe pofto. Adungs la uifione dí Paoloe de Tecla, e tuttala fas uola del batteggiato leone, tra lapocrife frritture computiamo. Quale é, che lindıuiduo compas gno dell, Apoftolo trallialtre coa le di quello,quefto folo habbi in gnorato? Sin adhora Gieronis mo: Ma che quefo? Non las
rà quefto non folo apocrife, ma piuche falfifimo, Pietro nel. 2. anno di Claudio effer uenuto à Roma, et iui. 2 5.anni hauer te, nuto l Epifcopato? Di cui Luca in tanta prcftantiflima et dilligêe, tifsima hiftoria niuna mentione fà: Il qual fenza dubio fallihos ra fuffeftato in R oma,nõ in tuts : to queftobiennio iui farebbe ftas to à ledere conle mani in croce, $\mathbf{o}$ almeno non cofi frarrebbe nafco; fo, che tal uolta non habbipotu/ to effer ueduto e trouato da $\mathrm{P}_{2}$ olo, òdaLuca.
Fiiif PER;

# PERSVASIONE: 

 QVARTADECIMA. Ercail uigefimo fettimo dos pò lafcenfione di Cfiruto al Padre, e 4. ò s. anno dellisms perio Neroniano, Pietro nonan* cora efferftato in Roma, queft è già totalmente manifeftilfina Ma perche ne nellultimo anno di Nerone, cioè dopò la paffios. ne di Chrifto, et afcenfione di quello alla détra del Padre nel trigefimo lettimo iuihabbi potus to uenire, queftofi caua. Perche Paolo dalle mani di Nerone in fpagna tranfcorfo, come Lira, e cert'altri uogliono, et era andato nelleselfe parti delloocidente, Anto sal. Apoftolo efler fato dequell: intentione, ancora quandrhauca feritto à if omani,certo é: Ma forniti iui 10. anni, ancor diuens ne alle mani diNerone, uedendoz.
fe auicinare la morte, ämonifce cõ frritto Timoteo, che prefo feco Marco, fi riduca à $R$ oma, perche oltre Luca, niun collega già gli $\mathrm{fia}^{-}$reftato. Ma in che modo, $\mathbf{d}$. Paolo mio, crederò̀ à ituoi detti, conciofiache tutta quefta R omian na colluuie, del. 2. anno di Claus diofinalla fine dell Imperio $\mathrm{Ne}_{\text {e }}$ soniano, Pietro in perpetouo haucer durato in Roma con pus F v blica

Blicatioec proclami ? Comraduns: ©f lihà potuto fare, che fîftato 10 : locõ Luca in Romá ò Dottore delle genti facilmête cedo alla tua ueracità. Pietro non maihauerti: ueduto in Roma, e partendofi glpaltris $^{2}$ olo cõ Luca effrr reftato. Nulla mi muouono le parole dels la facra frritura dis tiranni, íquali uógliono adulterare, e uitupero* famente profitaire nelle delitic Chrifo, et ituoi detti. Piu oltre nellisitefla Epiftola frriue. Il fige nore dia mifericordia alla cáfa di Onefiforo, perche fpeffo mihà refrigerato, e non fhà uergognas sodella mia catena, ma fendo uea nuto
nuto à Romafollecitamête mha cercato, e trouato il fignore gli concedi trouare mifericordia da Dio in quel giorno. Non è ofcus. roda quefte parole, de quantaina gratitudine 1 , Apofolo fia ftato uerfọ' quelli, iquali gl,habbino fatte alcun benefitio,che nõ pofe fi à baftanza con parole efprtme, re il fuo gaudio, il qual Onefifos ro coll fuo auenimento glohauea apportato: Il qual uenēdo daluna tanio, non tuttauia faccheto, fiu' che haueffe trouato coftui, One fiforo certamente hà potuto da Pietro, fallihora fuffe ftato in Roma, effer fatto certo

In qualluogo Paolo Phauca trat tenutu in Roma, efuffe liberato con quellianfiofa follecitudine;cọ la quale difeorrendo per Roma hauea inueftigato Paolo. Mas tauiglia, fe Paolo niuno hà trak lafciato, dal qual, habbi riceuuto alcun benefitio, che Pietro Ros mano come, dicono habitatore frriue, non mai hauere uifitato la fua prigione. Ilqual tuttauia has ueafempre hauto per fuo amans tifimo fratello, come dal quale in quella fua Catolica Paolo èno, minato fratello Cariflimo. Perhò èuerifimo Pietro fin' allultimo tnnodi Nerone nö efler uenuto

## à Roma, conciofiache facendo

 falutare Timoteo in nome dis fratelli, $i$ quali allhhora erano in Roma, non cõmemori Pietro. Ti falutano Eubolo, Pudente, Lino, Claudia, etutti i fratelli., Nonueggo, perche pér induftria haueffe uoluto tacere il nome di Pietro, di cui altrimenti fempre era ftato oferuantiflimo: In che modo adunq hà uifluto in Ros ma.25. anni! Inche modo hà pas tito da Nerone, conciofiache nõ habbi potuto uenire fotto lims periodiquello.
# PERSVASIONE QVIN: TADECIMA. 

 - Ltrel,Epiftole già dette, di Paolo daRoma mãdate,fós no cert, altre famigliari rifponfis ue di lui à Seneca, precéttore di Neröe Imperator,fcritte, Le quas, liio con alcuni argomenti, perifo allbhora effer ftate fcrittc, quando Poalö già nell, feconda volta fras prefentaffe à Nerone, prima, pers che già Nerone era furibondo atroce,adultero, o macchiato do> gni contagione de uitĭ,ilche niu, no può credere del fuo primo quinquennio. Secondo, pers che siquefto tempo certe Pausline
line Epitole, le qualidoue fufte tenuto nelia prima' prigionia in Roma à certe Chiefe hauea ins dirizzaro, allhora erano diues nute alle mani diSeneca, dalle 'quali egli hatuea cauato alquanto utile. Che nel primo biennio, nel qual Prolo era tenuto in Ro. ma, non fhà potuto fare. Ters zo, che Seneca in unadell, Epift à Paolo fcritte, hà commemoray to del Romano incendió fatto da Nerone, ildhe è fatto alla fine declinondo l,Imperio dị Nés rone, Conciofiache Orofiond cofi molto poi, ingannato della commune
tormune bugia frriua Pietro e $\mathrm{Pa}_{4}$ olo hauer patito da Nerõe il mars tirio. Efubito nel feguente aus tumno, nata la Peftilenzain Ros ma tanto grande, chin uno aus tunno fiano morti 30. mila huo; mni. La qual Peftilenza fatta, mancando l, Imperio di Nerone; Suctonio nella uita di quello difs fegna. Siche ufcendo que due de Roma, Paolo in pregione, Seneca nella regia diNerone, quä: do uno dellialtro fi prometteffe cofe grandi, echène uno all, altro. fi potefle parlare, ò che àd uno all'altro fopraftafle pericolo, guando per legge era prohibito,
che
the aleuno non' parlafe à Chri: ftiano ò à giudeo, ò che Seneca non potea uifitare la prigione Paulina, accioche no offendeffe il tiranno, ò egli ancora fuffe fo, fto in prigione. Perho con Es pifole riftorauanoquelta penu, tia, et amoreuolmente di ragio, thare infieme, ne uno ne baltro,

- tuttauia fà mentione di Pietro, il qual douea effere in Roma già 25 : ànni, non mai tuttauia era flato conofciuto da Seneca Dottiffis mo, e uerfo $i$ Chriftiani benignifa fímo: A cui fenza dubio hars rebbe alquanto gratificato, le Pa olo non potea alcuna cola per

Pimpodimento deHa prigione, ti glial difideri di quello harrebbe fatiffatto, ediChrifto feco confas bulato, nel numero dis fedeli di Chriftohauelfe pofto. Ilche $\mathbf{P a}_{a}$ olo hà doutofare, che toltagli la copia di parlare à Seneca, fuffe mandato à Pietro, à niuno de glo Apoft: da effer pofpofto, il qual niente peggio à lui habbi infes gnato i primordí della fede Chriftiana. Ma chi, fenon a forfe cieco, nonuegga tutte ques fle cofe repugnare à quefta pes Atifera oppenione, che Pietro mai fia uenuto à Roma, per dos uer patire da Nerone, conciofia,
che con tanteragioni fia conuins ${ }^{\prime}$ to, fin all ultimo anno dell Im s perio diNerone: Pietro non mai effer uenuto à Roma, folamente è huntano, che da lui habbi patito 1 martirio. Perche fi legge in quell. Epift:la qual’è terza di Séa. neca à Pzolo, che pertal cofaNes rone era molto irato conl, Apos ftolo, che dal rito, e prifina feta. dii giudei, il qual era giaftato Fa sifeo, non folo egli fifia partito; maet à glaltri habbi perfuafo di far quefto. Ilche Pietro douea primáfare à Paolóin Roma, fe tantianni innanti il fuo auenimena tonclla Cità erailui.

$$
G \ddot{\eta} P E R
$$

P.ERSVASIONE: $\therefore$ SESTADECIMA.

D Enfo niun effer tanto fupi) do,che non intenda, Pietro nonfolo in Roma nõ hauer pas tito,mane lui effer ftato là. Etacs cioche alcuno non fia moffo da quella inuerecöda uoce dellaR oa mana Corte, che proferifce tanti teftímoni, confideri feco, quantó defla paffione di Pietroe Paolós uno et lyaltro gli autori ficonuếs gano. Ambrofio in quel fermone feflagefimo fettimo, trattando del martirio di Pietro e di Paolo. dice. In un giorno, in unluoco a
hanno
thanno tolerato la Sentenza dun tiranno, e queft oppenione gl'e cõmune con moltr altri, anzi de tutta la Chiefa Romana, nella 0 os lennità di quelli cantante: Gloris ofi iprencipi della terra, nel mos do,che nella uita fual fhanno amá to, cofi nella morte non fono fes parati. Ma quefta effer falla, pua blicão le paftion duno e lialtro, finte fottol nome di difcepoli di Paolo, mentre ne con quefti, ne feco conucngano. Che ancora quiui fi dicc in un giorno lorphas uer patito. Lina apertamente nega, e quefto con uaria ragios nea le quali io per la prolifitita $G$ if quà
quà nô adduco, ma rimeto ilLet tore à quelle paffioni p il comens titio Lino defcritte, e da Giacomo Stapulenfe fatte Latine. Ma Dis onifio, nõ qúel difcepolo di Pá ola, ma non fò chi mendaciflimo poltrone, fottofrriue alla prima oppeniose. Mafcriuono in un luoco tutti hauer patito concors deuolmente. Vediquiui i pors ienti delle bugic. Alcuni ancora confeflano ingemuamente que, fo, cantando ancora la Chiefa Romana,ne nella morte lors effer Stati feparati, ma ficome in un giorno, coli in unluoco effer, ues cifi. Ma Lino fcriuc Pietro pris
maeffer poftoin eroce in unluos ro; qual,era detto Naumachia: Ma in qual luoco Paolo habbi perduto f capo, non fà mentios ne. Ma con quêtuno à baftans za teftifica lui non hauer uoluto dire, in unluoco hauer patito,con ciofiache affegni aduno, el.altro di quelli: altri ladri e carnefici, altri fpettatori della morte. Ma quel Dionifio con aperte paro, le uaria dalla fentenza di quelli, perche dice, che fendo condots ti alla morte, et uno dallvaltro fuf; fero Reparati, Paolo hauer detto $\dot{\lambda}$ Pietro, pace teco, fondamento G iiij delle
delle Chiefe, paftore delle pecos re, et de glvagnelli di Chrifto . Dopoi,che conlyeditto diNerop ne ammenduefiano peruenutials:. la morte, ne quiui confentono; perche pronuntiando tuttiNeros. pe auttore de quella cofa, Line. folo tuttauia teftifica, Agripps hauer comandato, che Pietro fia uccifo: Perche fcriue, che Pietro uiuendo in R oma, molte femine per loamonitione di Pietro haucr renontiato alla luffuria, tra le quas li furono 4. concubine d,Ägrip, pa, e la lor continenza hauea das to ad A grippa materia deadirarfi, fache habbi comãdato crocifiges
ne Pictro. Perquita caufa, beni che turta Roma tumultuaffe, tuta tauia nulla fapendone 1 Impera tore. E molte fono le fintionis, con le quali effi mutuamente dis fcordano, mentre nulla di certo hanno pronuntiare fopra quella cofa. Adunque qual fede è là doue niuna concordia è $\begin{aligned} & \text { Per }\end{aligned}$ che quetta fola difcordia manip fefta la bugia diquelli, Ne ancon ra habbiamo ueduto un'arbitra, il qual,alcuna uolta haueffe ofato decidere queft intolerabil lite tra loro. Lhhitorié ancora, le quali certi ci hanno lafciato dí Nerone, nop è ficuro credere $G \mathbf{v}$ come
some giàhabbiamo alcrittole pail roledrGiolef. Anzi cofa maras. migliofa,cheeffo Giofef, il qual da Vefpafiano efpugnata Gierulas fem, è̀ condotto à Roma, etiui ftando, quafi fuperò i tempi di Domitiano. Et fcriuēdolhifto? sia della giudaica guerra nella Cittâ, nominatamente dedicò à Vefpafiano, et at fuo fighiuolo Tito, et in que'la de gluccifi da Nerone, com' ancora nell, Anti; Guitàfà mentione, e non nomis: na Pietro e Paolo. Il qual inttauia era ftato mo'to fauore; nole à i Chrittiani, e fenza ocs cifione, epremio dhonore fos
lea àriccordarfi diloco, come de Giouan Battiftatroncato in Mas cheronta Caftello, nel libro. 22. dell, Antichità. E di Giacomo Apoftolo, ftatello di Giefu Chrie fto,et prefbiteriodiGierofolimis tani, lib. 20. pquefo credo, Pie, tro effer ftato morto in Gierufalẽ infieme cō Giacomo, e certraltris. PerchéGiolef, et alcũaltriall’hos sa con Giacomo effer ftati uccif da Anano Pontefice di giudei, fcriue. Imperòche effa ragione reclama: Pietro in un giorno efler itato urcifo con Paolo: Il qual da Chrifto chiamato, filegge hausere hautos moglie, figliuolin
ancifuocera,la qual Chríto dal febbre trauagliata, fanò, et era tem. muto il piu uecchio de tutti glo A. poftoli, ficome la canutezza, del quale Paolo, come piacead Atas ninafio riuerendo, dopo tre anni della fua conuerfione, per uéderla andò à Gierufalem, lendotuttauia, ancora giouene, come fhà nel. $T_{\text {. }}$ degl,Atti. Tuttauia nell, Euans gelico minifterio tanto lungame, se hà pratticato, che fcriuendo ài fuoi diletti figliuoli, confeffaffe eflere alquanto inuecchito. Chi fi commetta a quefto labirinto ineftricabile, il quale gli fcrittori madornano conle fue tortuofiftis
me oppenioni, come certe traj pole? Ne cola alcuna tanto cers, ta altroue occore, doue come, con certo filo condotti, peruenio amo allefito de qelle.

PESVASIONEDECI: MA SETTIMA.

M Ofrrato, che Pietro nö has bi riceuuta la mortéin Ro, ma, refta dire, dou habbi patito perlo nome diChrifto. Et inans ti, che proui queito, teftifico pri, ma, niun teftimonio dalla diuina frrittura poter, effer tirato quà. co'l qual'alcuno indubitatamens . tc
te moftri, Prolo hauer patito in Roma da Nerone, perche fendo à Nerone ultimamẽte offerito,ct § Timoteo frriuêdo, hà interpo, Ito quefte parole. Io già fon res Coluto et infta il tempo della mia refolutione: In quelli Paolo la vechiezza e non il fuo martirio hāno intefo. Il qual mentre fcris nea quefte cole, efferftato molto debilitatoe decrepito, fenon con altro teftimonío, almen' con ques fo folo émanifefto: Perche inã̈ ti io. anni fcriuendo al fuo. Fis lemone, finominò uecchio, fens do take, dicendo, come Paolo uecchio. Ma quanto penfi, che

1 rerpo di Paolo tra quelti. so: - anni fia macerato con continos ue fatiche, ron il trauaglio de tutte le Chiefe? Che fi fforzafa fe manifeftare al fuo cariflime Timoteo, perche f,affrettafle à Roma, e coll fuo auenimento preuertifle la morte di quellos, con la quale egli in breue cra da effer refoluto. Che dal fpirito fanto illuftrato, habbi preuedu, to la fua liberatione della prigis onia, le fue parole manifeftas no. Significando ancora, come nella prima ftatione inanti il tribonale di Nerone, da ogni deferfore obbandonato, habbi
orato
oratola fua caufa, efià fato libed sato da Nerone: Perhò cofi pars ta,fon liberato dalla bocca del Le\} one. Etil Signore mi libererà da ogni opera cattiua, e faluerà nel fuo regno celette, ció al mis nifterio del fuo corpo miftico, della Chiefa fanta. Sicome perld segno celefte; con leauttorità dì Gregorio fpeffo habbiamo dets to effer nominata la Chiefa nelle facre fcriture. Sicom ancora la Gua fperanza nonl,hà ingannatós quäto côftituito nella prima pris gionia, hauea fritto à Filemone, prep rami albergo, perche io fpes: ro per loorationi uoftre effer doz
nato à uoi. Siche ne quiuilhà ingannato. Sonoui ancora molo altri teftimoni, luida Nerone elf fer ftato liberato la feconda uoltas come quell, Epiftolade Seneca,la quale egli hauea mandata all, $A$ s poftoloftante in prigione. Dala le quai cole facilmente fi crede, Paolo hauer fugito la uiolenza di Nerone, Ma accioche quiiui piu del douere non dimoriamo, Pietro, e Paolo hauer patito in Gierufalem, con teftimoni irres pugnabili confermaremo, prima con le parole di Chrifto folo, à gli fcribi et Farifei, anzi ad effa Gieruflem, preffo Matteo,e Lus H
ca parlante: Guai à uof fribi, e Farifei hipocriti, i quali edeficate fepolcri, de' profeti, ornate moy numenti, edite, fe fuflimo Itati ne? giorni d, padri noftri, non farefa fimo figliuoli di quelli nel fan, gue di profeti. Siche fietetefti; monio à uoi ftefli, perchefiete fis gliuolidiquelli,i quali hanno ucs cifo i Profeti : Euoi adempite la mifura d, i padri uoftri. Perhò ui dico: Ecco io mando à uoli Profeti, fapienti, et gli fcribi, e di quelli ucciderete, e crocifigerete, diquelli flagellarete nelle finagos ghe uoftre, e perfeguitarete de Città in Città, accioche uengafo,
pra'uoi, etc. Finalmente dice Gierufalem Gierufalem, che ucci; diï Profeti, elapidíquelli, íquali fono mandati, et\&. Chrito hag uer parlato quefte cofe non di profeti della legge uecchia, ma de gleApoltoli, Giouan Grifos, fome efpone, homeliain Matteo -s. ecofi dice. Chrifto con ques Ite parole fignifiea à gl'A pofoli, et quelli i qualli con gl,Apoftoli, e dopò gl'Ápoft : furono,molti dii qualiácóra profetiggiauano. Itche S. Gieronimo, piu chiaras mête dimorato uerlo quefte paros le di Chrifto, interpreta, e dice, Ins H if fieme
fieme quiui offerua, fecono IIA, poft: che frriue, uarĭ effere i doni d,i difcepoli di Chrifto: Altri profeti,i quali predichino le cole uenture, altri fapienti, iqualifans no, quando debbano ragionare, altri frribi, nell legge dottiflimi: Dei quali Stefano è lapidato, Paolo uccifo, Pietro crocififfo, gl, Appoftoli flagellati, ep feguis tati de Città in Città, accioche paffaffero alle genti. Con quefte parole Gieronimo chiaramente, ficome Stefão, cofi Paolo ePie, tro in Gierufalem hauer patito dicchiara: Et accioche non fia des fiderato il teftimonio dialcuno,
foggiongiamò linterpretatione di Nicolo Lira de quefte parole di Chrifto: Di quelli ucciderete, Liraefpone,ficome Giacomofras tello di Giouanni, Att. 12. Ste^A fano, Atti. >. e molt, altri. Et crocifigerete,come Pietro,et Ans drea fratello di quello, e moltraltri flagellarete, ficome Paolo e Sila, comenel. ı6. de glpAtti : enella. 2. àı.Cor:Il. Sidice. Chipotrà muouerla bocca contra queltifers miffimi teftimoni! Chi ricchias mare! Chinon folo Gieronimo, Grifoftomo, Nicolo Lira, ma et Chriltopotrà riprêder de bugia \& Conciofiache egli fteflo ripetenz
do lifteffe parole preffo Luea, dia Pietro, Andrea, et certraltri. A' poftoli, diffegna lui hauer para lato quelle, dicendo: Dico â uờ amicimiei, che ron usipauentiate da quelli, i quali uccidono il cor: po, e poi non hanno pin che fas re.Vimoftrero, chi doucte teme, se. Temete colui, il qual poi cha ucciderà, hà poteftà dí mandare nella gehenna. Piu oltre Chria Ito dice, in Gierufalem, e non in Roma, da gli fcribi eFarifei, enō da-gloImperatori Romaniefer? accifi i fuoi Apoftoli, benche nō nieghi certi effer ftati uccili fuor di Gieruflem.

PER,

## PERSVASIONE VIGE

 SIMA SECONDA.PArmi à beftaza hauer' annis, chilato loppeniõe di quelli, iquali cellibbraffero Pietro, et Romano Vefoouo, e con quefto nome nulla non attribuifcono ài Romani Pontifici, mentre fiano pofti in luogo, comeffi dicono, del töno prencipe, e come per le mani fi danno quefta defultoria poteftà. Ma Galcuno preghi, in che modo fia nata nella Chiefa q̆ fta falfiflima pluafione, dirò bres uementciSe altre cole, non meno
H. iiị nocis

## nociue, delle quali è ancora frefa

 memoria, per la negligentia dis tempi Cono retificate, che per glo articoli della fede fiano ripoites bêche i librị de glohitorici taccis nó de quelte cofe, et le dottrine di Chrifto, come per diametro cõ quelle contendino : tuttauia co, folo pretefto della Chiefa, non menoy che ciafcun altre, fenza le quali non auiene falute à glihuos mini, fono comandate à crederfió Alle quali fralcuno ftabilito con buon teltimonio, uorrà occors rere, farà tenuto per heretico, quanto colui, che farà nella legge di Chrifto. Che adung de tanto remotis cole, intorno vno côfifta la fomas H v etstil capo della Repub: Cheitis ana, tutte le cofe fiano fatte coll commandamento druno, dal cera no druno ogni cofa depêdi: Che fraltuno meno riuerentemenrefi - porticõ queftibaroni della Chie fa, fel correggerà, fe nen uorrà Cõlentire, difubito la plebe Chri fiana è chiamata à pigliar l’armi, dicono, quefto appartēere à tuts: ti i prencipi Chriltiani, acciorhe Chrifto non fia fpegliato, ò che la Chiefa nỡ patifía danno, mens tre à quelle deliberino alcuni das nari del cenfo annuale, non fi wérgognáno rouerfiare tutte le cofra nulla ftimano labrutta dis lacerzo

Haceratione, et fuppenda pernitic de tanti Chriftiani. Tanto quefta tirannia della Romana Corte cā tal pernitiofa oppenione è̀ ingax gliardita,mentre fruanta dhauer riceuuto mediante Pietro, il pria mato fopra tutte le Chiefe, et il Romano pontefice della Chiefa uniuerfale Catolica è tenuto Vea frouo, repugnando quafi tutti i libri de tutti, con uoč̉ di effo Chrifto, e con rito, et effempio della primitiua Chiefa. Efendo ancora frefca memoria, quando q̆fta tiränia hà cominciato. Non fi trouano molti, iquali fcriuano quefte
quefteflerfato in perpetouo, $\mathrm{Lo}_{0}$ prouino : e per quello fin' à gb altri ( come fi fuol dire) conbattis not A iqualinonaltrimenti, cho alle parole di Chrito folo di paf fo in paffoil uolgo crede. Piu ols. . tre, Silueftro apprefentato cõ hos neftidonida Coftãtino Imperas tore, enella fedia Imperatoriaris pofto, chi del popolo hoggi nõ erede quefto? Refiftendo tutti -ghiftorici, econ fortiflime ragis oní reprouando le loro comentis tie ciancie delle bolle, Quanto tuttauia promouino la uerità preffo quefta futile plebe, ingans: nata da i preftigñ d’i preudo fas, cerdoti,

0,10 à $g$ tanto manifefte, ch ancora tacens do tutti, effi à baftanza confurij no, fpetialmente quelle, che fono fcritte in linguaggio Greco. II qual folo puo effere argomento; quelle
quellc efler falfiffime, conciofiai che quefta natione da tutti gli Icrittori di paffo in paffo nell, his, Atoria fia accufata di bugia; dicen/ do Giuuenale: Quanto ardifce la Grecia mendace nell,hiftoria, Et altroue non fenza gioco no, mina Greculo mendace. E bres uemente niuno fi marauigli, che quefta manifertiflima bugia hab, bi i fuoi defenfori, conciofiache non manchino ancora; thí chiay mino la Tolcana patrimonio di Pietro; con la qual uoce niuna maggior pazzial fhà potuto dire ò penfare. Eplinio non ignobile auttore, dice: Niuna fi ffacciati bugia

Bugia trouarfi,chemancaftic dite ftimonio,

SECONDA PARTICEL LA DEL LIBRO. PROLOQVIO.'
A LLEVolte, ò Lettormio, fi fuol fare, che mêtre nel cams po fépargiamo il ferme,fe nõ trallis camo tutte le cofe nociue, la filice nalcendo, dãneggile fementi: ILs che mêtre quiui temiamo, n̄̄ tore mentando con alcuna cauillatis one luanimo tuo, sõ quelle nofre perfuafioni permettano manco crederti-Habbiāoagginotol,altra particella al lib: nelaģle concerte
fette

Ette cauilattioni de Romanenf, mettiamo le mani, ufando quelle degne ragioni, fe la forte fauorira. Però tratanto alcunRemano,cõ le fauci grafse, et il uêtre figonfia to, limagine ficofanta, il qual $\mathrm{co}_{\boldsymbol{\prime}}$ fià fuo coftume à noiinfta.

## CAVILLATIONE. PR'IMA.

Vell ch' é detto nella pers fuafione quarta, è piu ipros bamentedetto, che fi debba cres dere: Paolo mentre in quell, E , piftola à i Galati, commemora la fua duplice peregrinatione uerfo

Gierufale in in r4. anni dopò la fua conuerfione, uogliono hauerin, tefo una e l'altra efferfatta, e non in. 1>. ãni, com'èlatua oppenio, ne. Equefto fi conferma cortes fimonio de Nicolo Lira. Sefi tace tre anni ancora, ne' quali ins nanti Paolo era uenuto à Gierus falemi,ne fublequenti. 14. anni, nes qualifla feconda uolta con Tito.e Barnaba era andato là, Cofi Nícolo efponendo le parole di Paolo. Dopòis. anni, cioé dels la conuerfione fua, prefo fecco Tito, Barnaba, \&c. E cofi Pies, tro tralcorrendo. 14. anni potea andare ${ }^{\text {a R oma albergare. }}$ I RIS

## RISPOSTA.

C I credérebbe per buôalıefpò fitione de Lira, fenon diffens tif̣̣̂ da tanti buối auttorià î quas lin non farebbe degno porgere ly orinale, maperche nõ ardifco diss re, fe habbi alcuno, il qual glicõs fentifca in quefto, piu ragione= uolmente fi deono feguire; tanti celleberrimi interpreti: Perche quefto folo,et inuero piu fgnobis le, il qualcon quefto fi procuraua gloria, fe foltamente diffentife da tuttiglaltri. E perche contra linerme non fideue difiderare la frequentia di foldati, il quali un'

huomo

huomo diaprouàta fortezza pof fi fuifcerare lunico Gierõimo, da anteporre à tantiLirani,cõtra cos Auiprodurro:Il quale efponendo 1, Epiftola à i Galati, nơ una uolta replica queftiic.anni. Nel princi; pio della fede,dice: Nel tranfito: Pado uede gl Apoft! dopógls ảni, comieglidíce, it. Pienamête cöloro parla,\& Fhumilia, et accio che forfe nõ correfle, ò haufse cor so in uano, inquirifce. Edifotto: Hà conferito l, Euágelo con gl’s Apoitoli,non che Paolo habbi temuto, che p. 17. anni nõ hauef, fe predicato nelle genti fallo E, uägelio: Ma accioche moftraffeà
 $I$ if ifuoi
fuoi predeceflori, non in uano lui correre, ò d dhauer corfo, ficome glignoranti hanno penfato. Quefte fono le parole di Gieros nimo, con le quali manifeftamcna, te fi moftra quanto Lira deliri.

$$
\begin{gathered}
\text { CAVILLATIONE } \\
\text { SECONDA. }
\end{gathered}
$$

Erche non fí crede à Pietro Primo de gld Apoftoli, il qual frriuendo da Roma l,Epiftola, la qual dicono Catolica,lui efferftas to in R oma con propie parole es. fprime ? Salutauoi, dice la Chies. fa,la qual' c̀ in Babilonia raccolta:

Quanto

Quanto peccato è diffentire da Gieronimo e Lirano: niuno di qua inon interpreta Roma per quefta Babilonia. Gieronimo nel libro de glhuomini IHuftri : Ma Lírano efplanando quefte parole di Pietro, uno e l,altro dice : Roma figuralmente effer diffes gnata collnome de Babilonia.

## RISPOSTA.

## D Vplice efferla Babilonia da

 $i$ Cofmografi habbiamo ims parato: Vnanell,Afiria,laqual Babilone fapientiffimofigliuolo di Medo, hà edificato,ò le credi, I iif amoamo ad Herodoto, difemiramis*: L'altra, la qual, è detta Egittiaca. non troppo diftante dell Egitto: della quale hãno fatto mentione: Stefano ftrabone e Tolomeo. E. di, moderni LudouicoCelio nells Antichità, e Rafael Volateano. nella fua Geografia, e cert'altri. Strabone tuttauia moftra, quefts effer fituata píu nell. Arabia, che nelle prouincie dell Egitto : Onde la lingua de gl' Arabichi/ amanio quella Cairo, la qual uos: ce non altro à quelli diffegna, che fi noftri habbino detto Bas bilonia. E cofi è perfuafiftimo, Pietra.

Pietro da quefta Babilonia,d fe ad alcuno deletta la dittione de gl,Arabi, Cairo, hauer frritto la fua Epiftola: Il qual nella giudea, e nelle regioni d. intorno, diuols: gauail nome di Chrifto: Mala Giudea,come Gieronimo unole, fi hà confina una el baltra Arabia, cioèlıArabia Petrea, et 1, Arabia deferta la Arabia Petrea è in oria -ente,et l,Arabia deferaa mezzo giorno. E LAApoftplo teftis fiica quefto, dicendo, Sinà̀ mōa tre in Arabia, la qual, è congiont tì quella, che hora fi dice Gierufas lem. Per le quai cofe in quelle
I iiiŋ pras
prouincie vicine di Ierufale, Piéz tro hauer predicato Chrifto,e dal Cairo à i difperfí de ponto, Gas latia, Capadocia, Affia, Bitinia, hauer feritto 1 Epiftola à i fedeli di Chrifto, chilo nieghi? Etin quel modo le parole di Pietro, Salutauoila Chiefa, la qual è̀ in Babilonia raccolta, fono da ins tendere. Ma permettiamo conle fue figure fchernire Lirano. Per; che ficome, dice, Babilonia fu Città grandiflima,e dedita allij dolatria, ficom e manifefto in Daniele: CofiRomapoifuda fimib opera. Ma che di quella Babilonia, de cui fi fà mentione preflo
preflo Daniele: Dio per Gierea mia parla, dicendo: Vfcite del mezo de Babilonia ò popolo mio, acciochécialcuno falui lranis ma fua dellyira del furor del Siga nore? Ma ficonfentirà, ch,il $\mathrm{L}_{\mathrm{i}}$, rano interpreti con lifteffa figura l-altre fcritture del teftamento nos uo\} Ilche certamente é neccella, rio. Che di quefta Babilonia, cioc̀R oma porporata et aftuta, $\mathbf{p}$ úlar la parola di Gieronimo, mes setrice:Giouanni nell, A potalifir parla, infieme oda, E caduta, è ca duta la gran Babilonia, et èfatta habitatiõ̃e de Demonï, cuftodiạ d'ogni fpirito immomdo, cuftos
I v dia
dia d, Ögni uccello inmondo ef: odiofo: Perche tutte le genti hãs: no beuto del uino dellira della fornicatiõe diquella,etiRedel. la terra hanno con quella fornis cato, et i mercatanti della terra fos no fatti ricchi della uirtù delle des: 7tie dequella, Mercatanti quiui nomina, d, iqualiPietro parla,fas sanno in uoi maettri bugiardi; i quali nell, asaritia con finte paros lie diuoinegotiaranno. Dopoi: Gioumni. Et hò udito unsaltra: uoce à dire. Vfeite de quella popolo miojet accioche non fia ate partecipi doi fuoi delitti, e non:
riceuiate
siceuiate delle piaghe di quella perche i peccati fuoi fono per. uenuti fin' al Cielo, et il Sigs nore fhà arriccordato dellinis quità fue. Ecco che apporti à quelli la fua figurata interpretas. tione, che àtutti impunamens te fia lecito ribellare della Cora te R omana: Perche adunque noi Boemí fiamo incolpati? ODio yoleffe, che tutti ugualmente, ing uritati dal noftro effempio, fi ribel laflero da quefta Babilonia, che forfe piutofto fi ritirarebbedalla. fua empietà, ò quanto e uera fip gura quella Babilonia non folo: con littere profetiche,ma ancora deo
des Gentili dannata hà portato della Romana Corte, Babilos, nia orcidentale, à cui era ftato les cito, per repplicare le parole der Plutarco,cätare, nodrire meretris ci,crapulare, ueftir pompolo,pros fituire la pudicitia. Ma Roma, non folo ueriffina Babilonia ras guaglía, ma ancora fupera, tutte quefte cole. Non hà Ifacciata/ mente proltituito la caftità del' corpo, edelle cofe facre, quantola mondezzadel corpo de femina Ifacciatiffima? Preffo quelle ans corale qualierano prouenuto da uituperofo cóito. Fù acraftirpe ì Venere, quefto,che la proftitus

tione

tione delle cole facre apporta, di, cefià Chrifto effer grato \& Ma accioche in quefto luoco non efclami con piu parole contra la Romanenfe Babilonia, alquanto mi rafrencrò, perche quefte cole appartengono altsoue.

## CAVILLATIONE TERZA.

E null altro, quefto folo cers $S$ tamente, farebbe grand ${ }^{2}$ argos mento. Pietro in Roma ins nanti Paolo effer uenuto, che fendo da Gierufalem, come Lus ca negl, Atti de glvApoftolidis
ce: Acconpagnato da Yoldati, àRoma lígato fuffe condotto; $i$ fratelligli andarono all, incontro al foro di Appio: Le quai cofe uedute, egli rendè gratie à Dio: Perche con qual,ämonitore hars rebbono creduto in Dio, fe Pies, tro allhora non fuffe ftato in Roma?
RISPOSTA.
T. Chriftiani fubito dopòla pala 1 fione di Chrito, e non folamé, te Paolo uenendo la, effer ftato in Roma, Orofio; Tertulliano, Platina, anzi Suetonio, inimico diiChriftiani, teftificano, Oro,

Sio ancora nel. $y_{0}$ hb: à queft modo frriue. Poiche il Signor CHRISTO GIESV hà patis to, e dap morti è riffucitato, et hà mandato ifuoi difcepoli à pres dicare. Pilato prefide della pros uincia paleftina à Tiberio $\mathrm{Im}_{\text {, }}$ peratore,et al Senatohà riferito, della paffion, e refurrettione di CHRISTO, e delle conles quenti uirtù, le quali ò per effo erano fatte, ò per idifcepolifus oi nel nome di quello fi faceano. Edi quello che crefcendo la fede de molti, fuffe creduto Dio. Tis berio adunqi con fufragio di grä fauore hà riferito al Senato,

come

come CHRISTO fuffe tenuto Dio. Il Senato moffo dallira, ilche fecondol coftume non fe glohà prima referito, perche egli Polea diferncre del culto, hà ris cufato la confacratione di Chric fo, et hà conffituito per editto, douer effer fcacciati i Chriftiani della Città, fpetialmente, che Seiano Prefetto di Tiberio os stinatamente contradiceffe allsacs - cettare la religione: Tiberio tuttauia con editto hà minaccia, to la morte de Chriftiani à glo acculatori. Delche Tertulliano nell. Apologetico contra i gens tili alquanto piu modeftamente parla :
parla: Tiberio, dice, nel cuitem poil nome Chriftiano é entrato sel mondo, et annontiato à fe della Siria e Paleftina, iui hauea reuelato lauerità de quella diuinis tà,hà riferito al Senato, con pre, rogatiua del fuo fufragio, il Senas to; perche eglinon hatuea proua, to,hà rícufato: Cefare èitato nels Ia Senteza, minacciato pericolo à gli accufatori di Chriftiani: Trallafcio dice,che fcriuano Sues töio e Platina, coftuinellauita di Chrifto, egli di Tiberio, Coni quali fi manifffta, effer ftata ficura daitempidi Tiberio fin' all, Ims perio diNerone, e fotto, fuo Im/
$K$ perio
pio fin' all auenimeto di Paolo, Chritiana religione in Romas: fipulando Tertulliano con ques fte parole: Configliateui con i uoltri commentari, iui ritrouerete prima Nerone contra quelta fetta effer diuenuto feroce con Cefas; riano coltello, però niuno fi debs, ba marauigliare, tanti fratelli ef, fere ftati in.Roma, i quali fiano andati incontro à Paolo uegnés, te. Perche crefcendo ancora iui la pićtà,conl'ordinatione del fpis rito fanto, gli prefbiteri non gli erano mancati, come Narcifos, Andronico, Giulia, et gl' altri, inquanto non glhabbi bifognas
to defiderare laprefenzadi Piea tro. Iquali effora'o poie pen epitol a hauca ämonito delle cole che fe haueano dafare, et prefena tialmente era andato à uedere, $\mathrm{CO}_{4}$ me giäabbondantemente nella prima particola del noftro librets: to habbiamo manifeftato cialcũe quifte cole.

# CAVILLATIONE QVARTA. 

 A Iquali quella cofa bhà dos A uuto far piumanifefta, ài ids Icepoli Apoftolici,et à quefti che piu Vicini, dapò. li Apoftoli Cono uifuti. Et effi indubitas K.if tamentetainente ci hannd manifeftato quefto, Pietro e Paolo hauere patito in Roma. Vnodiquan li, cioè Lino; hauea pernomefas lutato Timoteoj A poftolo dis rendo: Ti fallutano Eubolos Pudente e Lino:Ma dellialtro ne ghatti de gla Apofzoli fi celebrala memoria, dicêdo Luca:Cextihus omini accoftatifi à Paolo,hanno creduto, nes quali et Dionifio A. reopagita, e la moglie nomata Demaris, et altri con quelli: piu oltre Egefippo,il qualdopò Pies tro al tempod Aniceto. 10.Põs tefice Romano, era uêuto àRos ma, nelle lodi della fede Chriti,
feftate haucte diquar onely tolod ubola ltron: brala rihus hanno ifiols 10 man li: pin opies ${ }^{\mathrm{P}} \mathrm{P}_{4}$
àRo hritith 212
ana pratticato, fà mentionte dello iftefla paflione di Pietro e Paolo. ! !. . RISPOSTA.
C.Eà me nullaltro fuffe che io Dinquanto prouiquelle paffio, di Pietro e Paolo, dai difcepoli di quelli non effere ftato fcritte, quella diuerfità, e difcrepàntia, la qual.iuifi troua, metterei in luogo defermiffima proua, Ma perche io hò molte cole à lieuare quelta perdita fofpittione, di quella non farò mentione. E perfuafo à tuts ti i dotti, non folo ài difcepoli Apofolici, ma etad efli Apoftos

Ii ancora foprauiuenti quefta ins giuria fefle $V$ oltc effer itata $f$ attas, che molte cofe di quelli fouol nome alla Chriftiana profeffione repugnanti, fuffero publicate. In nome di Paoto, com, Origeneè teftimonio, à i Teffalonicenfi,da gli pleudoapoftoli, accioche pias tacilmente fuffero ingannati, fu portatal, Epiftola. Iqualil,Apos ftolo, conofciuta la cofa, data pros pia epiftola à glyifteffi, ãmonifce qualicon 'quelte parole: Non ui lafciate fit tofto âmonire dal uoz Gro fenfo, ne uifparentiate, nep lo fpirito, ne per lo fermone,nep Epifola,come per noi mándata. E'Gier

E Gieronimo frriue la uifione dt Paolo,di Tccla,elafauola del bate teggiatoleone effer ftata publica; ta fottol nome di Paolo da cers to préfbitero dell Afia. Ilchees glifteffo poi, teftimonio Tertus: liano, luihauer fatto per amor de Paolo haucr confeffato. Di Cles mente al fimile, del qual l,Apoa Rolo friuendo di Colofenfi, fà mentione, gloheretici, hãno riens pito i libri de molti errori, Certids íqualiguftão lherefia d, Eunõis o, perche difputaín certo libro, if figliuolo di Dio da niuni eftanti effer creato.Parimêté i demoni nỡ

$$
K \text { iii hauer }
$$

hauer fatto malitia de uolontà; - ma quelli effer creitura de diuerfe qualià da altri produtta. Etiuf fono trouati, molto piu errorí Ancora di ceiro Dionifio Allefy fandrino Vefouo tanto forio guaftatii libri, che con la fua auts torita lherefia de gl, Arriani, il figliuolo di Dio, non effere dell. iftefla foftanza col 1 Padre,habbía hauto ardimêto confermarte. Di Origene nõ ancor morto ilibri abbondauano de, tanti fuddititín errori,che fi legga fpeffeuolte has uer piãto queft ingiuria. ERufi。 no nell, Apologia p Origene, dia ca, Della temerità de gl hereticis accio,
aecioche facilmentefi poffi crede re quefta fceleragine, quella cofa da grandifimo effempio dicres dulita, che non hanno potuto a ftenere liempie mani ancora dalle facrofante uoci dell.Euangelo. Ma ouer gl’atti de gl, Apoftolis, ò leEpiitole qualmentehabbino macchiato,qualmếte rodưto, qual mente hanno in tutto imbratattos, ò aggiongendo cofe empie, d. lieuando quelle, che fono pie, $f_{3}$ alcuno uuole piu pienamente fa. pere, da queftílibri di Tertulia no, i quali hà foritto contra Mara cione, pienilimamente riconofe. cerà. Et altroue dice. I peruerf

$$
K \text { huof }
$$

huomini in confermatione drifor oi dogmati, fotto nome dohuos mini fanti, come piu facilmente da effer creduxi, häno inferito ${ }^{\text {qu }}$ le cofe, le quali effi non hauer fentito ne frrito, fhanno da credere. E però Origene nellhomelia 26, fopra Matteó dice. Bifogna . cautamente confis derare, che tutti i fecreti i quali Cono detti nel nome di fanti non dobbiamo accettare. Quäs to appartiene à Dionifio Ares opagita, niun dubio è, che quel? ta paffione di Pietro e Paola à luíalcritta,non fia fuddititia. Lo prouangancora Lorenzo Vallas. $\therefore \therefore$

# et Eraimo Roterodamo nelle ant 

 notationi, ilibri, i quali fono pofti fotto fuo nome, falfamente à lui attribuiti, Come fono della Celes Ite Gierarchia, della Teologiça Gierarchia, de i nomi diuini, et gb altri. La Chiefa non ancora, nel cui têpoeglí uiuea, conolceua tảs. ta turba de Ceremonie, quanta in queilibrifí narra. piu oltre le paf: fioni di Pietro e Paolo diu Igas te fottol nôe di Lino, hãno mes fcolata täta falfità, che in molte co. Cenô folo à Chrifo,et alle littere pauline, ma et à i fermoni deeffo Pietro cantradicano. Ilche cern tamente, fenon muatringefle la prolifitioproliffita, farebbe in pronto mos Arare. Nóndimeno mi perfua; do, alcun grectolo, per ufar ta pas sola di Giuuenale bugiardo, epiu tofto alcun rufiano, che Lino haver finto quefte paffioni: Il qual, alcuna nolta habbi piu os dorato, che intelo la Paulina Epiftola à Timoteo: perche bifognando; che il mendace fia memore, egli feordatofi, inges nuamente moltra hauer mentito. Giudico lui hauer letto alcuna aolta Paolocon quefte parole inuitante àfe Timoteo: Affrets tati à uenire à me:Perche Demas mhà lafciato, Al qual ama quefto diligente

# diligête fecolo,etèzndato a Tcr 

 CIonica, Crefcentein Galatia Tito in Dalimatia, Luca è folo meco: Il qual ingannatore, not hauendo comprefo, di onde $\mathrm{l}_{\mathrm{y}}$, Apoftolo habbimandato l-Epis ftola a Timoteo, et in qual luos, co habbi detto deafpettare: doy ue, Tito e Crefcente parteng dofi, habbino lafciato lo Apoftoz lo, à quefto modo comincia la pafione di Paolo. Sendo ués nuto à Roma Luca da Galatias c Tito da Dalmatia, et hanno is fpettato Paolo nella Città: I quali uenendo Paolo, et hauens do ueduto, fallegrò molto : e pigliopiglio àfitto fuordclla Città gra naro publico,quefte fono le pars ole di quello. Nelle quali prima Thà Coordato dell Apoft:dicêdo, Crefcente è âdato in Galatia, Lu , cafolo è meco: Perche prima Lus. ca dice effer ritornato da Galatia, doue eglinon era mai andato, ma. era ftato indiuiduo miniftro delle: Apoftolo. El,Apoftolo hà det to, Crefcente effere andato a Gas latia. Perche farebbe ftato piu credibile, fe quefto rufiano has ueffe pofto liftefto ritornante da Galatia. Dopoi inferis fce: Hanno afpettato Pa, olo nella Citta, quafi Paolo habbí

Cità on
habbi potuto partirfi da certaprin gione, e nõ l,auenimento díTis moteo, ediMarco, i quali hauea bramato, innanti linuerno à fe uenire habbi afpettato. Inche modo adunque era uêuto à Ro, ma, di onde non fhaueapartito \& Oin qual modo Lucae Tito hars rebbono afpettato liApofto. Io douer uenire, il quale fapeas $n 0$ nella prigione effer ritenus to s. ciöé, che andando ÁGas latia e Dalmatia, iui lhabbino lafciato: Piu oltre Criue: Epiglio Afitto granaro publico, dcue cō quelli, et ghattri fratelli della parola
$\bullet$
parola della uitta trattaffe, e tria tanto cominciò coreggere gráa diffima moltitudine, e per lui es rano molte anime applicate alla fede, opando la gratia di Dio: Siche per tutta la Città fi facels fe fuono della predicatione, et fantità di quello, et ufciffe la fama per tutta la regione di lui. Pap. lo dice un certo contrario nell, E ; piftola fua, il Signore dia miferi, cordia alla cafa Onefifora,perche fpeflom'hà refrigerato, e non fis hà uergognato della mia catena, ma fendo uenuto aRoma, folle; citamente moha cercato, e trouas to. Conferifci le parole di Paos

Io, e di quefto Lenone, coltui hà detto, fi hà prefoà fitto granaro publico. Effo Onefiforo non Bhà uergognato della mia catêa, feforfe con catena Paolo fia fus, 'gito à Roma da alcuna prigione, dalla quale nonfi potea liberare. Quiui dice, che la fama non folo per la Città,ma per ogni regione di luifi diceua, et il concorfo de glphuomini a lui fi faceua. Ma egli dice, Onefiforo follecitamês te hauer cercato, et appena tra le catene hauer trouato, marauiglia, chelafama, laqual uolaua di $\mathbf{P a}_{\text {a }}$ olo, non lhabbi condotto là. Et in quefto mondo potrei rubbare . L , tutta
tutta quella poleffione, el,altradi Pietro, ma queftaimpre\{afarebbe del ppio uolume. Per q̆for ricufo व̀tte poche cofe, p moftrare la grá diffima lor bugia, i quali tranfpots tano quefte paffioni cõmentities. et in certo auttore nate, in Líno. Il qual non era ftató tanto rozo, che all hora fráccoftaua à Paolo, quando hauea frritto l, Epiftola à Timoteo, che fubíto fi fors, daffed ${ }^{\text {d }}$ detti, anzi confondeffe le parole Pauline, e de diuerfe da lui habbi frritto. Il qualiftefs fo fentirei de E gefippo. Quals mente ancora quellhuomo dopò moltt
mōlti tempi uenendo à Romas, haueffe potuto offeruare la uerita dell,hiftoria? Il qual non era fas to prefente alla cofa fatta, neR o: ma all hora punto fapea delle paf, fionidiquelli.Perche moltitern: pi dopo Egefippo effer Itata quefta fauola, certo è.

> CAVILLATIONE QVINTA.
$\mathrm{M}^{\text {A la Chiefa Romana, le pas }}$ $\mathrm{VI}_{\text {role della paffione di Lino, }}$ il qual tu piu tofto alcun ruffiano,

$$
\mathbf{L} \ddot{\eta} \text { che. }
$$

che Lino effer ftato beftemmi, di anno in anno canta per non dos uer far quefto, fe fapera quella nö legittimamente fcritta. Tra lale tre cofe nella paffione di Pietro fono pofte quefte parole. Ma quando Pietro uolǐ̀ ufcire della porta della Città̀,hà ueduto Chri fto uenirgli incontro, et adoran dolo, diffe, Signor, doue uai $\}$ Egli rípole, à Roma uado ans coraad effer crocififio. EPietro à luidiffe, Signore ancora farai crocififfot Et il Signore à lui dif, fe: 'Ancora farò crocififfo: Ma Pietro diffe: Signore tornero, te feguirò. E dette quefte cofe, il
il Signóre afcefé in Cielo. 1 Ma
Pietro lo fegui molto col guars dar, e con dolcifime lagrime. Et accioche piu fi creda quefto fatto, ancoraè in quel luoco edificato.
ufacrario, doue fono q̣fte parole.
RISPOSTA.

Stà bene, che la fanta Chiefa us niuerfale non canta quefta $p$ s fana bugía contra Chrifto, cons tra Paolo, anzi contra efto mes defmo Pietro, elafede Catolica: Pérche le Chicfe Orientali, ilche fò à baftanza, e molti ancora d $i$ fedeli in Ocçidente non riccuo, $L$ iit no
no quefta uoće: Ma la Chiefa Romana approuare quefte bus gie,confeffare,cantare,chi prohis bifee:La quale è altrimenti pienifs fima de bugie, hà potuto il difces polo Âpoftolico fariuere quefti horrendiffimi portenti à tuttala compagnia d,i fedeli, come già Chrifto pdouer occorrere à Pie; tro all,hora fia defcefo dà Cieli. E come Pietro con le parole di Chrifto ãmonito ancora fi ridufs fèà Romaad annontiare ài fras telli quelle cofe, le quali crano auchute. Che Pietro con ques fta fauola hauefle promoffo preflo quelli non intendo, Pers
che per feduttore e bugiardo ? tenuto da tutti. Il qual, hauens, - do già parlato di Chrifto'à i gius dei, come fhà nel. 3. de gl'Attí, hauea detto : Bifogna, ch'il Cies lo accetti Giefu Chrito, fin' nel tempo della reftitutione de tutte le cole, le quali Dío hà parlato p la bocca difantifuoi dal fecolo dri profeti. Inche modo adunque il Cielo hauea renduto CHRI, STO in terra innanti la confu, matione de tutte le cole, le quali intorno il giorno del giuditio prima faranno, dicendo ancota gl'Angeli à quelli, quali guarda, uano CHRISTO nella nube alcendente
arcendente in Cielo. Quefo Giefu, il quale è affonto da uoi in Cielo, cofi uenirà, ficome hauete uedutqlui andare in Cielo: $\mathbf{I l}$ che Matteo efplana dell, auenis mento delliftefo al giuditio: Vederanno, dice, il figliuolo dell huomo, uegnente nelle nubi del Cielo, con molta uirtu et Mas eftà: Sicome ancora nella nube cra afcefo, cofi nela nubeà giudi彡 care ritornerà. Ecco quanto è ins cõueniête credere,che mai Chri; foo in quella perfona, nella quale dalla nube rapito,uolo in Cielo, in terra defcenderà. Ma inuero al giorno del giuditio primadai fedeli
fedeli falpetta douer ritornarea Comil Salmifta ancora allude ì quella Sententia: Il Signore hà detto al Signór mio, fiedidalle deftre miei, fin'che porrò ghinis mici tuoi fcabello di tuoi piedi. Di opde nõ mai ancora plonals mente effer defcefo fi crede, che Tia apparfo ad alcuno difanti in terra: In Cielo ueramente ferm per fhà degnato apparire, et à loro parlare. Stefano ancora guardando in Cielo, uiddè la glóa ria di Dio,e Giefuftante dalla des Itra della uirtù di Dio. E fubito laluce da Cielo circondò Paolo appropinquante à Damafco: Il
L v qual
qual cadendo in terra udi fa uoce à fedicente: Saulo,Saulo, perche mi perfeguiti? II qual tremendo, et ftupendo, diffe: Chi fei Sig, nore ? Et egli : Io fon Giefu Na zareno,il qual ta perfeguiti.Ilche egli della fua mirabil conuerfione, et iui quazdo parla à i giudei, At, ti, 22. e doue preffo Agrippa, e Fefto prefide, Atti, 26. dattagli copia di defenderfi, con propie parole teltifica: Andando, dice, à Damafco,con poteftà e permif, fione di Prencipi facerdoti,ames 20 giorno, nella uia ho ueduto, un lumé dal cielo foprarl fplêdore del fole hauermi circondato, Et

A Pietro già inganädosi fel fha dapredicare l.Euágelo alle gentís non pérfonalmente Chrifto èaps parfo,ma in eftafi rapito,accioche non diceffe alcuna cofa cõmune ò imoñda,hâ infegnato. Etin nis un luoco dopò liafcenfione fua ad alcun fanto effere apparuto \& In quell,habito, nel qual dopò la refurretione fua per. 40. giorni ha conucrfato coni difcepoli,mäs giauainfiemé, et a quelli parlaua del Regno di Dio', legiamo CHR IS TO nella facra Scrit tura anżi inftrutti nella fede - Catolica CHRISTIANA, ne alcuna
alcuna uolta crediamo douer'ap? parire.Prima, chefia uenuto il gi/ orno del giuditio: Quanta fceles ragine adüque, attribuire al difce" polo Apoftolico tãtifimulacri de bugie contra lalegge di Diozcon Yquali egli dato di fe buon pappas senza de uirtû,e bellamête hacos. ńosciuto la dottrina di quelli, Pos. trei quiui e del Sacrario, il quallin uiggore de q̆fta bugia èfabricato, direi alquanto, e copiofamente. prouare, niun facrario, ne alcuna bafilica ad alquante centurie drans ni in Roma,et in luoghi uicini à -quella effer ftata edificata, ma $i$ Ehriftiani effer foliti à conuenis,
re infieme in cauerne et fpelon: che, ò ad annontiare la morte del Signore, ò con himni ò con ora, tioni, per meritare il fufragio di Chrifo, e la diuina gratia.

$$
\begin{aligned}
& \text { CAVILLATIONE } \\
& \text { SESTA. }
\end{aligned}
$$

M ARco Euagelifta difcepö lo di Pietto, dal precettore ammonito, hà fcritto l. Euanges lo in Roma: Ilche Pietro has uendouditoet approuato, conla fua auttorita, lo diedè à legges re alla Chiefa. Come Clemens te hà fritto nel libro dell infors mation:
mátioni:E Gierôimo de gl,huó miníllluftri fa mêtione. Del qual Pietro nella fua Epiftola parla. Salutauoi Marco figliuolo mio: Il qual dopo'lhauer finalmente frrittol, Euangelo, andò in Egits to, e ptimo anncintiando Chrifto in Aleflandria, a quelli ha côftituis, to la Chiéfa, cõ gran fatiche, nell? ottauo anno dell Imperio Né, foniano ufci de uita. Della cui conuerfatione preffo Aleffan, dria; Filone giudeo compole' un libro.

## RISPOSTA.

## RISPOSTA.

$C \mathrm{HE}$ quei libri fiano afritti aClemente, nơn èficuro cres dere a quelli, perche certi-di quels Ii fono fuppöfitiť, e faliamente àfritti a Clemente, certi in gran parte deprauati, e pienid derrori, come gia habbiamo prouato. Sis che è da fapere, che ne libri del nouo Teftamento, trouiamo due efferftati cognominati Mars co: Il primo de' quali era cos gnominato GiouanniMarco. E di quefto fi legge ne gl, Att: 13. Che Pietro con Barnabain Antiochia ufcendo tra i Profeti,

- et


## eti dóttori del nomedi Chriftos

 poiche hà paruto al fpirito fanto, ch alllopera del minifterio fuffero feparati iuecchi, pofte le manifos pra quelli, gli confermarono nel minifterio. I quali andati in Seleu tia, uennerofinalmente in Cipro I fola, e per le finagoghe änontis andoChrifto in Solamina Città dellifteffa Ifola. Con i qualif hauea accompagnato quefto Gis ouanni, il qualeera cognominato Marco, non reprobo nel minis Iterio : Má poiche peruennero s Paffo, Città fituata nell, I fola Cipro, e dindi uoleffero nauigas reà Panfilia, il giadetto Gíouankni Marco riculò d'andare con quelli ma rittornòa Gierufalem, epoiin Ântiochia. Doue dopò alquanto tempo Paoloe Barnas baandando: et alcuna uoltain. fegnando quelli Chirito: Paolo diffe a Barnaba, Ritornando uis fitiamo ifratelli per tutte le Citta, nèlle quali habbiamo predicato la paroladel Signore, inche modo fifiano, Att. 15. Barnaba uos leua pigliar feco Giouanni cos nominato Marco,il qual già phas uea partito da loro: Ma Paolo lo pregò, che non faceffe quefto, perche non conuenga tornarlo pigliare nell, uffitio Euangelico, M il
il qual prima fiharea partito da lo ro. Eper le genti lafciando P\% filia, fi partia Gierufalem: Ed. indi tra loro è nata diffenfione,fis, che uno elaltro fuffero feparati. Imperòche Barnaba, prefo Mars co, andò à Cipro, e Paolo eletto Sila,firiduffè in Siria e Cilicia.Il qual Marco, uccifo êpĭflimamês te Barnaba in Cípro plo nome di Chrifto, che finalmête fia andato in Egitto, niuno lo nega Cõcio, fioche un frittore nominato Fis lomagno, in Aleffădria città dello Egitto, preflo looftio del Nilofis tuata, dica, hauerrannontiato ef,

Fo nome di CHRISTO: E Paolo dal Cairo, cioè da Babis. Ionia, la qual Steffano e Tolo meo dicono effer fituata in $\mathrm{E}_{\text {, }}$ gitto, frriuendol, Epiftola,fà mẽstione dilui : Salutauoi, dícendo,
Marco figliuol mio: Perche e credibile quefto Marco effer fta, to famigliare à Pietro, concio, fiache l, Aleffandria non fia mols to diftante dal Cairo. Edi quefto Marco fono ritrouate molte fins tioni. Prima,che mentre credeua in Chrifto, fi hauefle tagliato il pollice, acciohe fuffe reprouas to nel facerdocio. Poi, chin

M in Roma

Roma habbi fcritto 'bEuangelo à i uotidi Pietro: Ilche fubito è falfo: In niun luoco ancora trouiamo Marco, ficome ne Pies tro, ne libri Canonicialcuna uol, ta cfere ftato in Roma. Ela ua; rietà doi frrittori dicchiara quefta bugia. Gieronimo ancora con 1,auttorita di Clemente friue Marco 'pregato da i fratelli di Chrifto hauer frittol, Euangelo. Altri del numero d $i$ quali Platis. na non è ignobile hiftorico, dis :cono, che Pietro moffo à i pris eghi di Romani, à Marco,il quale à quefta cofa pareua idos neo, habbi impofto il negotio dit
fcrivere l. Euangelo. Il qual tuts: ti come à pofta, nell, ottauto anno diNerone effet morto,et efferitas. to fepolto in Alefandria frriuos; no. Ma la indifcrettione di queli hà ingannato quefti. Perche non altro Marco tra idifcepoli de gl Apoftoli effer ftato credeuas nos e perhò quanto fil legge dus no e l,altro, ad uno fallamente hanno riferito. Il fecondo era. ftato Marco, nomato Ariftarco, il qualrera ftato cooperatore et difcepolodiPaolo, del qualegli nella fua prima prigionia, con la 'quale due anni era ritenuto in, Roma da Nerone, à Filemone M in fcri;

## friutudo, fà mentione: Salutas

 no te Marco, Ariftarco, Demaf e Luca, agiutatori mieí. Finalmens te quandola fecondá uolta uenne nelle mani di Nerone, et aggras uando letà, elefatiche, e uedens do affrettare 1,ultimo giorno, et feriuendo à Timoteo dalla pris. gione, fà ancora mentione dell2. ifteflo Marco: Affrettati à ues nire à me. Luca ancora é folo meco. Siche piglia Marco, e con ducilo teco, è ancora à me utile nel minifterio. Penula, la qualhò lafciato in Troade preffo Carpo, uenendo conduci teco,et il libro;:ma fetialmente le carte pecorij ne: Ilche quel Giacomo Stapus lenfe, non de tutti peggiow inters prete Apoftolico, beniflimo es fpone, dicendo: L, Apoftolo haúeua feco Luca,ma â.Marcócós manda itrettamẽte,è che glifiano portate le mêbrane le quali erano preffo Carpo. Ma à qual, ${ }^{\text {Pffetto }}$ Senonche à Luca, et à Marco, eletti idiuini frribidal fpírto fans to, lafciaffero quelle â riporre il fanto Euangelo. Chepiu aper! tamente fi potea dire con quies fte parole, fenonche Marco Ariftarco', e-non Gípuanni Marco habbi fcritto il facro ) - M iif Euans

Euangelo, il qual facilmente fux perògli anni di Nerone: Cons ciofiache l,Apoftolo cerca ildes cimo terzo anno dell, ifteffo Ims perio, frriuendo quefta Epiftelas sicerca, che lui glifia condotto da Timoteo: Nel,ifteffo accioche q̆to no intardi alcuno. Aniftarco Giouanni preffo gli hebrei fuos na, perche Ariftarco cofifignifica â gli hebrei,come fe fi dicési fuls citante corona, ma Giotianni pes la gratia del Signore: Da ques tre cole euidentiffimamente $\boldsymbol{f}$ maniféta, effere fauola quel, che certi hanno frritto di Pietro c Marco.
CAVI;

## CAVILLATIONE SETIMA.

F Llone Giudeo, huomo de littere ornatillimo, lotto $\mathbf{C}$. Caligola dalla gête fua fatto mif fario, mentre che alquanto era in pericolo fula feconda uolta mans dato là fotto limperico di Claus dioj con Pietro Apóftolo cons feri de alquante cofe, e tanto ftrets tiflimamente famicarono infies me, che finalmente, quante uolte èftatolecito, ne libri fuoi habbi honeftamente laudato. Et ne: preconij di Giouanni Marco, nel libro pienamente pratticaffe, cos M v me.
me. Gieronimo hà trattato nel libro de ghthuomini illuftri.

## RISPOSTA.

VEfte ciancie, cò foli rifi fi poffõo ribattere, qualFi, lone Guideo fotto lImperio di Claudio potea conuenire Pietro in Roma, il qual non mai ancora effer ftato in R oma già con tante ragioni habbiamo perfuafo: Im peròche Paolo nella fine dells Imperio di Claudio ammonens doiR omani con fue littere della fede, e delle uirtû,e tuttigli Prefs
biteri
biteri uecchi, e coagiutori delt uffitio Euangelico, tuttauia falus tando ancora certi plebei, pur una tantino non fà mentione di Pietro folo. Finalmente nel quarto anno dell I Imperio Neros niáno, condotto à Roma, iul non trouò Pietro, et ftando iui due uolte, niuna Chiefa faluta nel nome di quelló: Luca fons: al quarto anno di Nerones: frriuendo lhiftoria Apoftolicas di Pietro niuna mentione fà: Paolo, trappaflando dieci annis. la feconda uolta imprigionato in Roma, niun prefidia di PIETRO fenti, ma da tuttiquafi
quarí abbandonato, trattò Ja fas colta Euangelica con uno Luca, snafe con quella ragione Filone penfa dhauer laudatoi Chriftias. ni, che con Pietro habbi fatto as micitia, io piu tofto crederò ques, fo effere auenuto nella giudea, doue Pietro predicando Chrifo. confumò letà fua, et iui pati la morte: Oche Filone folo di güdei condegne lodi habbiinals zato il nome di Chrifto. Gios, fefoancora, il qual non in alcun luoco hauer ueduto Pietro,ò has uer feco pattivito amicitia, tuttas uiatanto honefta mentione fece di Chrifto nefuoi libri delle Ans,

tichità,

tichità, che tratanto paia matauis glia, da gente tanto oftinatiffima hauerfi potuto trouare alcuno, 11 qual con tanta eccellenza di laus de habbi inalzato Chrifto. Ma chemarauiglia, Giofefo hauer det to talicole di Chrifto, conciolià, che ele legioni dui demonifuftes ro aftrette à predicar Chrifto? Del quale noi hora habbrimo defefo la uerità, e molte diferêze, e manifeftato le fceleragini, et gli crrori della Ocridentale Babilos nia, p douer confeguire fenzadus bio conlabenignità di ăllo iprés mi̋ della ppetoua Co


