## $\therefore .9 .60$

(3)

## ORATIONI

 DIVERSE :ETNVOVEDI ECCELIENTISSI MI AVTTORI: CON DILIGENZASTAMPATE, ETCORRETTE: (6)
QVEL CHEPIVMI MOLESTA


Con Prinilegio dell thustrif : © Eccellenti今 : Signor Duca Cofimo.
IN FIORENZA MDXLVII。

## VESCOVO DICAPODISTRIA AL

PRINCIPEDI VINEGIA:



ERENISSIMO PRINCIPE,io son uno di quelli cbe molto in ogni tempo baftimata, er riueritala grandißima uirtu © bontadi uostra ferenita; uno di quelli io fono', eche all'incötro e fempre stato ama to da lei, $\boldsymbol{O}^{2}$ tenuto per domestico ferultore ; io $\sqrt{0}$ infine uno de uostrifudditi, acui fpecialmente tocca di rallegrarfi di tutto cio, cbe labontadi Dio mäda per ben uostro, ev della nostra Republica Eccellen tißina; Adunque eljendo bord tutti i uoftri popoli, er tutte le woftre cit $t a$, ©r prouintie commoffe da una infinita letitia per la uoftra creatione, et nõ solo le uoftre ma quelle di tutta Italia et nö d I talia sold, ma conte ue ramëte fi sente, e come ba ragione difarlo, di tutta la Republica Chriftia na;e corrëdo ogn'uno acögratularfi iö tanto ardore, ©r tanto afftrod'a nimo, anche io tra quefit, er traiprimi bo dounto correrc adimostrar la allegrezza mia ; U' uengo bora con alcuni pochifogli di carta; ma uerrò ben anche tofto ( $\int e$ a Dio piatera) in prefentia aconsolar gii occhi miei, © ueder il Sereniffimo mio Signor Donato federe in quelluogo , doue io infieme con tutto il mondo gia tant' anni l 'to afpettato per grandißimo be seficio non di Venetia solo, ma di tutto il Chriftiancefimo. Nellequali mie carte bo da parlare d' una materia, cbe appunto conuience algrado', © allaprofeßion mia, ev della pis importante, piu neceffaria, piu bella ma= teria che poffa eßer tratutte quelle cbe lhuom imaginar fipoffa. Parlero della religione, della fede, dello Euangelio ; non e quefta materiagrande; nö e queftadoue ua la alute delle anime ; quale puo effer di piu importăza? Oime che tutto il refto e nulld : Or prego Dio per Giefu Cbristo, che un giorno ci illumini tuttia co nof cer, che egli e pur cofi. Paffatutto cio, cbe ba quesita noftra uita mortale di bello, ơ dibuono, di rio ov di mal= uagio; pa $\iint_{a}$ ognico $a$, © paf $\int$ tofto come un fumo; © beato chi haura bauuto lume di Dio ; beato chi braura atteso al fatto dell' anima, or alla il= Iuftratione; er ampliatiöe delld gloria del nostro padre celeste. Hor io comincio a dir cofi; Serenißimo Principe, Setutto il mondo ardeffedi guerre borribili, fe tutta la uostra Republica foffe in difordine ev in cös fufione, © oppreffa di molti mali, da iquali bifognaffe folleuarla, uoftra Serenita ancboradouerebbe intermettere tuttiglialtri pëfieri; or attëder
a quefto uno, che io diro della religione a A quefto uno prima, or poia gli aliri, a quefto uno, come a quello, che iniporta fopratuttigli altris $\mathcal{G}$ tuttiglíaltri effitti nonfi poflonofare, se primanonfi facapo a Dio: se nō fi comincia da lui, ödeci puo uenir lo aiuto difar poi le altre impre a se ? Se dico hoggidifoffe al mödo la maggior turbation de cofe sche fiamai St Ita in altr' eta tuttifi haurebbono a tralasciar per potere attendere a que. stadella religione. Ma uegga uoftra Serenita come Dio la conduce beac, Vcome egli, che é pieno d: bonta ec di mifericordia, conoscendo la imbe. cillita delle forze de gli huomini, ci uuole anche inanimare a prender la cus ra delle materie, che all'bouor fuo appartengono col baucrci fattala ims presapiufactle : HoggidilnCbriftianita sta pur anchora in pace (pergra. tiadi Dio) la allustrißima uoftra Republica et tutto lo stato uo/tro c quie. to crdinato , pacifico. Nonui sono, quanto ßetta al gouerno delle cole
 ui e la abondanzá, sono le arti, sono gli studij tutti, sono itrafficbi, $\mathbf{O}$. lefacende ben auiate; che co fa adunque nö haura la bontadi Dio data a uoe \&ra Serenita alcuru precipua oscafiono, ơ alcun bel campo, doue ell'bab= bia da corrcre, ove efercitar la effercitatifimaper tanti anni continui fuatuirtu, © prudcntia? Anzil'ba data, Serenißımo Principe, Or datala. pịu bella, che ad alcuro Principe; che fia stato in cotesta fediada queipri. mitempi ; che la uoftra Republica $f \mu$ cofi flicemente fondatain qua - $\mathcal{O}$ afine che la uoftra Celfitudine pofja cò tuttigli piriti a questa una occafio ne aticndere, Dio ui ba refecate et tolte per hora tutte le altre. O fclice. Princife obĕ amico di Dio, allacui uirtufua Diuina Mae fia ba referuata datanti anni in qua una cofi bonorata, cofi fanta, ev Diuina imprefala quale ha un inlinuto bisogno appunto d'una prudentia d'un cöfiglio, d'una fincerita, d'una pieta, d'una autorita, d'una grandezza d' animo tale, qualc e la uoftra. © fe horalaclementia di, Dio nenfi ferued'un instroz. mento cofi raro, come e la uoftra Serenita, e fe clla non ci aiuta a riforma re, ad acconciare, ad illuftiare questa religione (in quelio, che a let afpartiene, © che la puofare) ficuramente no fapremo piu doue uolgerfs. nṣ in qual P:incipe terreno fperar mai piu, che ci habbia afar un tanto be: ne. Quefta religione, che boggidi tiene la Italia, quefta, che tengono: tutti i principi, er popoli, chedanno obedienza alia cbiefa Romana, Quefta, che e labuona, e ftatadaprincipio fabricata sopra i fondamenti
 qucto edificio santo ; © buonißi mi sono $i$ fondamenti, $\mathcal{T}$ chi la intende. altramente la intëde male. Dico cbe Dio fondo la chiefa fanta per ul mini: st erio, © per la legatione di Giesu Chrifto suo figliuol diletto; OV laid; NQ, et purifico col sägue di quel immaculato a gnello fearso in fulla croce.

Fupö ipedediata quedtabmonanouelhapboccadegl' Apofoli; ondelx chiefá per tutto il mondo /parfé con uina ftujendaforzale fante sue ratici, saiti rami, or fanti fruttli er agli Apoftoli fuccefferodialtri amicidi Dio; iquali perfeuerarono nella medes inda predicatione fincerita, unione, cari ta; er a queftidi man in mamo ne fucceffero poi deglialtri, fin che uĕne il fecolo di Agoftino, d'A mbrogio, di Gierönimo, 'or de glialltri intéra preti Latini © Grecidella scritturabuoni © PH . Lo dico un altrí fiata Berenißimo Principe che ifondamentidella chiefa sono perferti, ひ̛' sopra per $\beta$ Bario di molti centinaiad amni ui e fatao anche . fabricato un pezzo di buon edifício ; Ma conteoccorre di tutti gli ftudij, ơ di tutte le cofe, le quali uengono trattate con le uarieta é debilita de gli bumani inteltetti', sottopofti poi a molte reuolutioni, er turbation di cofe; Quefo edificio
 etiantio a distruggere, © taluolta ficominciarono anche a coprire, © nafcondree quei fondamenti buoni; $\sigma$ fe ne cominciarono quafi afar de gli altri : di modo che inn gran parte de gli huomini, wolen:o fabricar lo edi ficio della salute loro non metteuafo ( come a dire ) i $i$ aßi sopra quei fon damenti ueccbi; ma sopra alcuni nuoui; © di cio non bisogna dabitare. non fi uede anche, che tuttigli altri /tadiy, er tutte le arti, שo scienze fo no ftate unt tempo comc perdute ? 10 ftudio della linguagreca , peominciar da quefta, O' ettandio della hebrea non eftato egli parecchicentinaia d'an ni nelle tentbre o' sotto lapoluere? non e fato anche lo futio della elo $=$ quenzd in profe ©r uerfílatino, greco, or uolgure? non efata la scien za della medicina? non e ftatalapisilosopbia ? © fino la Arclritettura, © la Mufica e ftata un tempo sotterrata; © bors come fuor diunia notte ef cono tutte quefte belle artiet scienze, Onell eta noftri sono fatte belie - $\mathcal{O}$ piupolite, che fiano ftate gia tanti anai. Siche nọe e ma ruiziglis che
 che anno negletto; Oimbratatato; perche eglie ftato in mano dipersone lequali per guaftarlobsuciano maggiore comodita, che per tenerlo inonto © intiero: Daro unaltro effempio aricara che quefto (che bo detto) del la chiefa a me pare, che e eprima bene to otato di qusifta caus a, dollaquale io parlo; La Cbiefache fondo Giefu CHRISTO fu, eveunasioia pretiofisima, la quale un tempo dilungo e flata tenutamon 1 , lucida, bella; mapsi mi eftato gettato fu del fangov col fango adojo fie tenita innpezzo, é flaua nascofoto il suojplcendore, er lafua belle zza. Principe aletto da Dio non dubitate, che ella non fita cofi, er conofrete law woftrauocatione ; conof cete la filicita, é lagratid, che uie offrita. Ri guardate attentamente queftx chiefa, quefta fabrica, queftagioia, laquale


Stata come toltradi mano ; © da Dio e fata collocata in quelle di uostra Serenita , la qu.le non afpetti, er nonfperi mai occafione piu bella, cons laquale ella pof $\int$ a piacer a Dio, ov gionar atuitti ipopoli della nostra ev di tutta la Cbriftiana Republica, et farfi immortade nelle memorie dis tutti i futuri fecoli, ben che quefto nondee effer il fin uostro; ma lagloriadi Dio dee effer la gloria uoftra. Ella penfi poi ad un altra cofa; che fe lo ab bracciar di quefta imprefa le apporta questa tanta filicita, che ho detto, lo prezzarla le potrebbe atportare pericolo, che la bontadi Dio non se ne baueffestener offrfa; é che offefi non s'baueffero a tener tutti quei buoni/piriti © figliuoli di Dio, che con tanto ardord' animo afpettano, - sojpirano questa mmonditie, purgatione, illuftratione della cbiesa fans ta j et che questag gioiaffa fatai uero imbrattata, coòtaminata, uostra Se renita(come ho detto)l' habbia pur per cetto, ogn'uno ne cöfeffa ne parla, ロgn'uno ne friue, ©̛' negrida ogn'uno, © sono palpabili alcuni abufi , alcuni uitij, alcune fupertititioni, le quali parte per negligentia, partep aluaritid, parte per ambitione de Paftoridelle anime sono nella cbiefa en $=$ trati; © cbi pur lo uoleffe negare , o perche bauefle la nifa dell' occhio interiore offuf cata da alcuno intereßo, ouero per craffa ignorantia, uada almeno a legger tante bolle, © breui Apoftolici che da uent' anni in qua in materie di concilij, © di riforme sono statifcricti ;i, quali tutti ad una uo ce gridano, ev non fanno der altro fe non che la cbiefa badi moltecor= ruttioni, © dbufi, ©/Pecialmente quelii, che ci sono ftati defcritti, © mostrati in un libricino, che ha quefoto titolo; C ON SI L IV M DE EMENDANDAECCLESIA.Il Papane iprimi annidellafua amminiftratione $\mathcal{F}$ frce chiamar alla prefütia noue per sonagg ide piu dotti $\mathcal{O}$ de piu pii, che erano in tutta Italia, ev con grauißime parole coman= do loro, che hauef!ero con diligentia afcriuere quei uitii, er quegli abufi che a lor pareua, che doueflero esere stirpati fuor della chie $\mathrm{f}_{\mathrm{i}}$ © er esi lo fecero, © © parrecchi ne fcrifero; ©゚ glie lidiedero, © sono stampa ti, © publicatt in tutto il mondo. Adunque quando mai non ne foßero d'al tri, ui sono pur quelli, i quali bamno bisogno di correttione s made gli altri ne sono, © ' furono ben ueduti da quei noue ualent' buomini; ma beb bero rijpetto a proporne all'horain maggior numero, per non haucrea sbigottire troppo la infirmitadel mondo; ma che bisogna con questo o ala tri argomenti prouare che la chiefa babbiadelle corruttioni, de nitii, © a'uufi ? La cofae palefe ad ogn'uno ( come io diceua) cofi non ne baueffa e'la per gloriadi Dio, ov cof i baueffero prima che hora atteso afprätarli coloro che ne baueano la cura : cbe le cofe noftre non sarecbono ne termis ni, che sono hoggidi i ma tutto e stato uolontadi Dio. Oda qui uostra Serenita poche parole del progreßo delle difenfioni, cbe sono nella cbiefa

- Cr le intenda bene ; cbe io ne bo acaurare un grande agomento, il quale se.non ui rubbera alcune bore del wosito sonno, fe non ui tormentera un pezzo lo intelletto, non so io quali penfieri lo poffan maipiufare. Sono. xxviï anni, che un fraticel di Lamagna ; persona uile, infima, er abietta :comanciò contra alcuni de noftri abufi ad akzar la uoce; $\mathcal{O}$ in quel princi= pio non penfaua egli ad impacciarfi d'altro, é lo ha scritto egli. medefi= mo', mene ricordo le parole ifteffe, che fono queste; $Q$ uum taxarem im - modicas indulgentiarum laudes, tunc quidem non erameo animo ut fundi= .tus euerterems Indulgentias; sedtantum ut offenderem quo §dam abus.us: folamente contra gliabufi eglibausa l'animo ; Er non pens ${ }^{\text {d maidi uenir }}$ -a diftrugger le dottrine, come poi is é posto a fare . har che doueanofar allhora quelli, che baueano in mano, l' imperio, ov il. reggimento delle co Se publiche; Doueano ueder, che costuiriprendendogli abufi poteua dire il uero ; $\mathcal{V}$ doueano metterfí à purgarli, $\mathcal{O}$ leuarli uia, almeno in qual= che parte ; se la carne, ev il sangue; ov la mala ufanza, chefferapresa li impediua a poterli leuar tutti: Ma nol fecera; OV pur gli andarono rite nendo, $\mathcal{O}$ conseruando tutti quanti mai ne erano; © che ne èjeguitos Ne é eguito cbe ilfraticello fgridando gli abufi, batrouato tanto appla $u f o$ al mondo, che contra la potentiadi Pontefici, d' Imperadori, di Re, di Ducbi er delle Republiche, contratutto cio, che puo una prima instituti one $\sigma$ impreßione de popoli, la quale ba una forza immien $\int a$, ba potuto far tanto, cbe boggidi delle tre parti le duediquelle prouintic , v (itta, che dauano obedientia alla Cbiefa Romara se nesome alienate, ev fottrat te uiolentemente in pochianni, er uiйono come pare a loro, vr fono diuë tate del nome Romano inimicbe tutte a $\beta$ pads tratta ; vo Dio uoglia cbe un giorno, Dio uoglia che ungiorno, non fi babbia a uedere er gufar. qual -che acerbo.frutto di quelli ódii, er di quelle maleuolentie con qualcbegrä. calamitd della poucraltalia. Delle tre parti le due Principe fapientifimo, :ci fi fono uoltate contra ; $f$ é uoltata per prima quella, the anche gli anti chi scrittori chiamarano con questo nomedi Magne; per la s ua quafi in credibile, acuinonlba ueduta, grandezza; uifono dentro tante prouin $\Rightarrow$ tie, tantigran Principi, tante Republiche, tantipopoli, che euna cofa stupenda; $\mathcal{O}^{\text {s' }}$ é uolratadi maniera, che boggidi unapicaiolaparte è quel la , chefauorifca alle cofe della chie fa nostra er questa $/ i$ ua perdendo ogni di uifibilmente ; er pochigiorni fono cbe le arme de philippo Laṭtgraiuio di Haßiace ne bä tolto un buon pezzo: Grandé importantia d stata, ev:
 teftanti, $\mathcal{O}$ a quella parte de Suizzeri, che fi sano con loro congiunti, $\mathcal{O}^{\circ}$ confederati lo bauer rotto lo eßercito del Ducadi Brunfuicb:, O bauerlo fatteprigionc infieme col figluolo, con la Germaniafis soms uoltate qua

A tutte le prouintiede Suizzeri, er appena uno o due di quei cariforii, ${ }^{\prime}$ di quei popoliferoci ui restaro che non ci fiano fatti inimici. noltato é tut to il ricco © potente Regno d' ingbilterra; tuttala Hibernia ; quafi tut ta la Scotia; tutto il Regnodi Datia; tutto quel di Noruegia; granparte della Liuonia, é della Prußia ila Polonia non é tutta con noi . la Boemia eraper La maggior parte ufcita gia . c a anni Jono fwor di quella obedient ia Apostolica, nella qual noi fiamo ; bora ellafí é nelle fue openioni, U for fe cöla occafione di quefti gras moti grandemente cooffermata. Fino in mal te cittadella Träfiluania, fino nell' V ngheria è penetrata queta diuifione, © quefto odio contradi not. Io fon andato un poco come peregrinando $p$ p -li Regni, © per le prouincie lötane, © perd bo nomin «e folamente quel Ie, che nello phatio di circa xx arni fi fono alienate ov riuolsate per caufa $\$ i$ queta controuerfia , che è nata tra noi is materiadi Religione: © $\boldsymbol{n} \vec{\Delta}$ dico bora del granfquarcio, cbe nelli medefimi giorni nofric ci bannofatto le arme Turchefche ; bauendocileuato ol' foldadi Rbodi, la maggior parte dell' opulentiscmo Regno di Vngberia, ©r della Croatia, alcune cittaddeb lá Grecta, alcune della Dalmatia. Quefte non uengono bora in confidea ratione, ev pur cifono/tate tolte. Ma torno in Italia, doue '́lo stato ue ftro Principe Serenißimo come penfa uostraferenita che stia queita parts in materiadi religione ? some crede, cb'ella fia unita, concorde, $\mathcal{V}$ con forme ? Oime che molto male i ui è tantadiuerfitad' openioni, ev cunta al teratione, che éuna cefa marauigliofa, cifono primadi quelli ostinati , che non $\mathcal{i}$ moueretbono un dito da tutto quello, che han ueduto fare a cer ti lor padri er aui iquali saranno stati padefemente fino agli occbi nelle fuperftitioni immerfi. Ci fono de gli altri, li quali moßi da quefto ftrepi
 dare j jo errano ogni paflo che fanno. Ci fono di curiofi, er di inquie ti, © tutti questifi mowono, er efcono fworide riti paterni ima non să:no trouarl la wia biona; é errano grandemäte . $i$ yero che cif ano ancbe di quei che banno ill lume di Dio, O L'intendono bere, © du quefli e neceff. rio, cke diffentano tuttii Carrali inc apaci della uerití. In somma cic us rietd grandißima, er affai maggiore che ionen effoimo; © بr questa uaria tà di pareri in materis d anima fiapur cerstuostre feremiea che fempred stato un feminnre didif cordie, di guerre, di calamita, ev miferie. Or fin fo lo argomento mio in questo modo ; © qui mi afcoltils woftra celfituili ne, Quialzit' animo, e' loconfideri bene: Queio é quello, cbe precei puamente puo boggidi romper, come bodet to, if onnier turbargli ripe Fi de gli atrini di uoi fignori', che cibawete areggere. Se inn fraticello Jote contra la' forzadi tanti i potentati, 'nello fpatio di xxviii ammi, ba potuto

 fione, concitatiōe, alteratione potrà fare nelle altre prouint ie della repus
 X: madi V anni, oforfe di manco: ! Concorrendo che noidal canto now ftro, ( adire il uero ) fin bora non ne babbiamo fatta unaprouifione al $m$ ä
 defimofango fulla gioia a che bo detto della chicfa . Principe buono, e fa aio, o uero firimuokano con le uoitre auttorití ordinatamente $i$ uitij, $\mathcal{C}^{\circ}$ gli abufi, or le fuperstitioni fuor de popolis, of fidia loro ad offeruar una Dottrina certa, monda, uniforme, © ben cöfultata du perfone dotte, $\mathcal{O}$. pie; o afpettate di hauerne a weder moîri horribili, che ui nafceranno in quesia religione; lo fo ben cbe Dio uafufcit ando in ogni lato de buonifpi riti, che l'intēdono bene, or questi fono membridi CHRISTO, OV fi uo gliono bauer cari . Allargbi pur Dio la fuafanta mano, er farga in abö dantiadel juo lume fopra questitali, O ne accendade gli altri, Maparlo. d'alcuni forititpref ontuofi, iquali laprendono in libertadi Carne, iquaIidanno tiffamia allo Exangelio ; iquali disurbano ogni cofa; uoglio qui dif cender"ad un particolare ; cbe grandemente mi afflige; CHRISTO net! fuo tettamento cibaliafciato il fus corpo er fangue per cibo delle Anime nostre; © non ba la chiefafanta La piu bella , la piu cara, lapiu prectiofa cof a di questa. Cuefta édatta a i fideli per arradella wita eterna, questaci anifce, ci incalma, $\mathbf{0}$ incorpora cö Giefu CHRLSTO efficacißimamëte. bor anche quefo Sacraméto diuminifimo ne giorni nostri é Stato violatoer. contaminato con alcure openieni nuoue inquesta tatta licentia, che e nata traipopoli difentire in materia di religione; di parlare, er di scriucr, cio, cbe ogn' uno unole ; © in questa negligenza; chefi usa da coloro, che ne doueretbono bauer la cur adi riformar igli abufi; © fi ua ognigiorno piu imbrattando : e quafi destruendo, © d'alcuni altri facrament!, © d alcune altre ins Situtionie quello iftefo che io dicico di quefto della E Euchari stia . In' sommala nonfi hada lasciar faer in questo stato, chi non uuol ue ter dishonorato, © beftemmiato Dio, turbata la quiete, confufo il Cbristianesmo, é: $\int$ e non ui foffe altro male altra miseria © affittione de uostri sudditi, i iquali uotrta serenita o' cotesta fanta Republica Fer fuas gran bontà tiene pur per carifigliwoli; Non égrande que Şa che una gran parte di efi inö fa quafi piu doue fermarfi con l'intelletto, non fa piu a cui detba creder di tanti, che in materindi religione cof $i$ uariamente ragiona: no, feriuono, predicano cie ć di peggio, fara ū di quefti nostri fudditi, év foglivoliche baurà un poco dilume da Meffer Domenedio ; שo prendera lo Euangelio in mano, per uirtu deln qual fantifiminalictione mutera la uita i meglio, ejubita eglifara tolto $p$ sospitto, e ephiomo che uog'ia innoug
ies erfeglidite furo da alcmiminuftripublici itu farefi meglio a forein conne fece cud.putre; it qival padre nö buury rapito parola licio che acbri ftiano cönienc sape .ibmoniputri etcatholici fi bäno da imitare et dajegui re, mariog queliche sono negligenti nelle cofe di Chrijto, et che sono im pijut fuperftitiofis: cie àchora dipeggio sult altro par di questiuoftrifiglis woli ©. fudditidiratragionădo alcuna fiata; abe gli piace la puritadella dat: trind s che s'ifegmana nella cbiefa primitivat equella a che e ftatai us. 200. © 300 © ${ }^{+}$pil annidopo Cbrifto idira abe bifognerebbe efturpar gli ahufi. et le fupftitioni er fubito uifarä de miniftri cbe daräнo all' arma, et gri: detanno piglid, piglid, in prigionie, i prigione', al fuoco, al fuoco athe egli e beretici. O miferiadi poueri uojfrı fudtiti, eet quanti et quäti ne $\int 0$ : no che hänola cacciatutto il giorno, ©r paiono täti ponci, o lupiche scä: pino $p$ i bofchi co i latrati er dĕti di cani froci alle fpalle, ơ nă g altro, che p bauer detto una cofa, che baur äno detto i säti Dottori medefimi del. la chiesa. Oime nö $\int a \cdot V$. S . cbe boggidi nö.fi puo sëzapicolo di baucre: unapfecutione ado Ro tener p buone tral' altre l'opinioni che ci balafciate ${ }_{3}$ fcritte ne suoi diuini libri quel gräde amico di Dio, quel infocatijsimoppi, rito di săto Agoftino! Quella e dottrina täto eleuate, vo tãto firirituale. che $i$ carnali nö la poßono sopportar ; er uagliono p huominimorti turti, quei, che la abbracciano, cio e tutti quei che abbr acciano la uerita. O ui sonie pur di quei (potretbe quidir alcuno ) xbepaffano itermini, ov lain. carnano piu adëtro', et uoglion diftrugger ifödamëtidella fede chriftiana. . Sigaftighino quefti; Neffuno li difende ; ma cö quefti nōfi băno da psegui tar quei cle warrebbo weder, che quella gioia, che bo detto, fofje nettata. da quel fango che ella bad'intorno, fi caftigbina cö ogui graue pusitione. quei; che uorrebbŏ guaftar il corpo dellagioia; ma derocome la fta, Priz cipe prudërifimo ; ne noftritë̈i wie ü grä numero di ipsone le quali faran no uenute alli yo et $\sigma 0$ äni della lor eta, et nö baur ăno mai $\int$ aputa, quale ع la uera via dellafalute, ma farà caminate puie tali, ee quàli. queftiadǘ. que come uedono che ūo i materiadireligiöe dica üa paroletta solalaquaxle eßi nö habbïno prima sëtito fubito lhãno soppetta et gridão et pfeguitão. doue dourebbono ädare à uedere fe quella é parola tratta dullo Euägelio et dottrína dellà sätachiefa, et humiliarfi a quella et quietarfi. e tãta la mala.
 weria ìadulterio; fedara aufurafe beftëmiera Dio fe giocherale fue faculta - quelte sono cofe che fifăno paleseméte et sëzapena et chi le fa etenuto dalmödo galăte buomo madara bé fcădolo e odore di mala dottrinachi fe ritiradal mölo chi fi comicia al aftener da uitịi et parlar di Cbrilto. Qui diro $\ddot{u}$ altro particolare tolenato $p$ quefta mala ufăza, dellaquale io parlo Non dara scandalo chi \$ampa, chi compone, chi uende, chi legge quab.
she litretto, oqualche capitolo lasciuo, scelerato, disbolico. Oime quá tine sono appunto nella uoftra vinegia. Mada bene scandalo chi legge
 er seruo di GIESV CHRISTO, o ancbe quefa ecofad una infinita im portanza, ev che 乃ecialmente nello ftato uosiro baurabifogno di proui= fiongrande; ci sono de libri stampati nelle naterie di religione ; $f$ i uendo 玉: $_{\text {: }}$ : no in publico ; ibuoni popolife licomprano, o leggono ; © saranno d' $i$ quifitori ©; certi altri. ऽantozzii ignoranti persecutoridella uerita che gridano © dicono; uoiche leggete queste cofe fiete beretici : © pero nö satran librı che fiano Itati dannati ine da Pontefici, ne dalli uoftri Magittra $t i ;$ © qui nascono le confufioni nelle mentide popoli, é le semenze de glio dije delle discordic, fi hauramno a far ueder queftil librida persone -fideli er ueraci; $\mathcal{E}$ che non me habbiano intere $\beta i$; $\mathcal{V}$ fe saranno buoni in tufte le parti if bardano lasciar liberamente leggere, er con seuere pene probidtre, the nonfi scrius contradiloro, © non $\sqrt{0}$ iperfeguiticbili leg ge, of edentro ui é alcuna cofa dubbia, of of pettafarladichiarire con mo destia, © carità ; © non le lafciar far adoflo delle inuettiue, come fi fä no o probibirla in tutto. Lo Firito qui mi moue adirne un particolare, accioche la materiadellaqual io parlo fia bene intefa. Sono giatre o qua= tro anni che nella citta uostra fi uende un libriccino che ba quefortitolo; trattato del beneficio di Christo; il quale a molti ardentifpiriti, er grandi huomini, cbe fono nelli chiefa, pare una bionacofa, O di granfrutto, e nella medefima città uoftra मi uende anche un altro libro .chbe èltato compolto contradi quello, eole cö trarietd : Sono ne ipüti piu effentiali ifél' buomo figiustifica per la fola fede; Seeglipuo eßer certo dibauere il paradiso; fe, uie élaparticolar elettione © predestinatione, o alcuni altri tali ; e l'un de librt infegna unta cofal' altro l'altra', che confufione' 'quefta? A quale dee credere il popofo ? Maritorno onde io $m i$ fon partito ; Io diceua, che s'baue $\int$ fero a punir quei che noglion guastar il corpo della gioia, é non quei che la des fider ano weder monda © netta : Ma il male e ébe cif ono di quelliche bana no il wiuere, banno le commodita, or le delitie loro appunto da quel fan= go; ;bbe é fula giola; © temono di bauerle a perdere, fe la gioia rimar= nà monda er licida, er cof, oinfelici loro, antepongono il proprio comodo allafalute delle anime, alla quiete del mondo, allagloria di Dio. Potrà la serenita uostra ne tempi del fio gouerno, potra ella fopportare unacofatale ? La Serenita uo Irà a cui Sempre tâto piacquel'bonor di Dio il giusto, il diritto, lo bonesto, © Ppiacque il contrario? Or quale puo
 minggior offjadi Dio? se la imprefa, laquale io commoffo dallo ßiritio

4i Dio uipropongo; foffe di quelle tanto intricate, che lhuomo non fì come ne habbia o peffa riuscire, ächora la kostraferenita non dourebbe rea Gare di abbracciarla © di tentarlaper amordi GIES V CHRISTO Anche le diffcili.e le ardue er pericolofe materie fi abbracciano da quelli che fono ferrifuoi, © riefcono a buon ine ; perche la fua diuina Maiestad foctorre © Jupplifce con lapotentiadel fuoffirto doue mancano le forze bumane, Ma questa non e delle tanto difficili. Prima baurecte gran parte de uostri carifubditi, i quali effendo accefí ielt' amor di GIES V CHRISTO piglieramno infe, $\mathcal{V}$ abbreccieranno, le emendationi, ơ le correttions le quali uedranno, cbe fi baurranno a fare in materia delle anime loro, cob quella auiditì e̛ allegrezza, cbe inna terra fecca, er arfa riceue l'humor d'unadefidereta, ov doke pioggia: © quefti fono boggimai per gratia dj Dio crefciuti in tanto numero, cbe la serenita uostita fi confolareb= $b_{e}$, se se li potefle ueder tuttidauantigli occht. Quelli poi, che di questo numero nonfono, ma morali, uedono almeno col'occhio della prudenzd bumana, che alcuni abufi, © adcune inettie, le quali fono introdotte nel Cbrittranefmo, non $\sqrt{2}$ poffono difendere, © faranno ancbe eßi ifauoreuo $\boldsymbol{l} i ;$ uedendo cbe $\boldsymbol{f}$ sono per torre er leuare . i Pontefici medefimi non dèf. derano altro, U' se cercano lo stabilimento dello stato loro fanno berie, cbe questa é la uia, cio'é che ad honor di Dio $\AA$ monde, ev filaui, quanro ć in not, la Cbiefa santa §oofadi suofigliuolodiletto, © crbe con unfat to tale fi uadano mitigando gli animi alterati, ev ferrando le bocche dl quelli, che pigliano occafione dagli abusi, or ci gridano, or ciconcitas no gli odij adoffo. © fela ferenita uostradiceffe, orfu io comprendo che e $\mu$ ero tutto cio, che tu mi haidipinto in quefte tue carte 3 La Chiefaba bifogno di riformatione sella nöftabene cofi ici fopraftanno digran peri coli, se non 14 emendiamo, o pericoli di molte qualití, eo maggiori an chora che tu non mibai saputo dire: Macbe parrebbe ate che $f$ fi haueffe a fare per emendarla? Da qual capofi haure tbe a cominciare, ev petialmen te dimmi questo ; 10 son Principedi una Republica; il quale hadagouer= nare le cose ciuili © politice, © questie , delle qualitu mi parli, sono ma terie di religione , materie d anime ; che cosa baurei io a fare in queste, lequali banno un altro'capo or un altro goucrno? Qaici sarebbono molte cofe da rifpondere : Mapercio nedico bora unafola, Je ne potranno poi dire telle altre ad altro tempo, quando Dio uorrá serenißimo Principe Eccoui un concilio non solamente inditto, ma aperto ev in parte congrega to ; il concilio appettato © defiderato giatanto tempo da tutti i ibuoni ;ill concilio che puo efler aflai efficace medicina, es potente rimedio alle pia $=$ ुhe er pericolidella chiefa ; uostra serenita abbracci quefta occaffore', uit metta tutta la sua auttorità, la sua saqienza tuttala forza della republia

4ut itrdo onde questo concilio uada auanti, er fi conduca ad effetto . A iutate di buona maniera il Papa in questo defiderio che egli ha di uolerlo fd. re ; non li mancate in cofa alcuna; anzißpronate ev infiammate sua Beatio tudine (se bĕ corre dafe ) cbe corra quăto piu puo a quefta sätifma impre sa; © pche pode pure qualcbe paura, che $i$ maggiori Pricipidella chrijtia nita nô habbiano a rimaner difcordi $\nabla$. Celfitudine cö la fuaböta O auto rita s'interponga anche ella © eßhorti ev pregbi $l$ 'Imperatore, eshorti © pregbi il Re di Franciap le uifcere di Giefu Cbrifto; che cöferuinio la pace tra Cbriftiani ; or ßpecialmëte accioche la pouera cbiefa fi poffa unia wolta solleuare, er che lagloria dello Euägelio ev di Giefu Cbrifto sbab bia a mondare er illuftrare. A quale partito fi trouera lo fatio uoftro, 1 quale la Italia a quale le altre parti della Cbriftianita fe bora quefto wöcio lio, , dal quale ogn' uno dipëde p negligëtia de principi ädaffe if umo ? oime cbe ne uedrefte romori, turbationi ,cöfufioni, fcandoli horribili . Vedono ipopoli, uedono she in quefta chiefa ui sono delle cofé, lequali i soma mabisogna emëdarce. Hãno appettato anchora, che ül legitimo cöcilio fac: cia lo effetto; vo quädo bauranno afpettato, vi afpettato, vo cbe uedano che $p$ il concilio nö fe ne fuccia altro uorrä far da loro Ư cueti nö fäno cto che fara u popolo, ev una moltitudine sella potrebbe far delle cofe, le qua li $\int a r e b b e n o ~ i n ~ d i s b o n o r ~ d i ~ D i o, ~ © F i ~ q u a l c h e ~ g r a d d e ~ a l t e r a c i o n e ~ d e l l e ~ c o f o ~$ publiche; Anchora '́ tempo di poterui soccorrere © r rimediare. Atü que nö fi dorma, Pricipe Eccellötißima; Quefta e materia tale, p la quale $\forall$ : Serenita dourebbe g mia fe i psona propia, nö so!o p fuoi oratori, äłare d'intorno ; andar a $i$ Ponsefici de gl' mperatori, da $i$ Re, andar nel corilio medefimo, ev iui eßhortare pregare, fupplicare ogn'uno che pl'amor di Dio, fijpoglid'ogni paßione, $\mathfrak{o r ~ d o g n i z t e r e f l o ~ e v ~ a t t e ̈ l a ~ a l l a ~ e m e ̈ l a t i o ~}$ we et iftaturatione della chiesa', alla falute, ë fecurezza de popoli, alla glpria di Dio; Qnädo poi v'. Serenita baurafatto cio, che faraftato in Leip ueter buŏ efito di quefto cö:ilio, ov cbe ella uedra che a Dio nö piace çbe riefca fi tätera la riformatione neceßaria p quelle altre uie ,che fua Di yina Maefta infuirera. Qinalcbe cofabisognerafare, or peggio nö potra fféer, čhe lasciarla andare come la ud. Orfu Pricipe di Dio a queftaipree sa, laquale e täto bella tă to defiderata, täto nece $\int_{\text {lasia tăto } 0 \text { fa ile, er che }}$ badaeffer täto fruttuofapli ripofi, ple uite, p le softätic, ple anime de uoltripopoli, et di tutti i popolichriftiani . la Celfitudine V . nödourco be mai péfare ad àltro; dourebbono tutti i Principi chriftiani, tutte le Re publicbe ơ turtigli fati cö una săta emulatiŏe, ơ gara cötētere di eßere et ciascbeduno il primo cbe baueffe i quafta materia a fare qualctrecofa, et a portaré auăti quelto oltendardo di जiefu Cbrifto. Ma Dio uorrà, norrá sèzafalla s cbe il filicißimo Pricipe Donato ne babbiand eserce il primo

## oratione del vescovo vergerió

che faccia , che abbracci quefta imprefa săta. Voi fietepadre dit tătigut gentil huomini , tăticittadtni, ,tanti popoli, che sono sotto il Dominio uoftro, pfigliuoli li hauete tutti, é nöp fudditi : cofifu semprel'usäza della uoftra säta Repablica. Or fe ipadridebbono bauer curadi nutririfí gliuoli, di ueftir ifigltuoli, di cuftodirlida i pericoli delle uite, di acqui= Alar loro della robbas uog liamo dire, che nö ne debbonio bawer di quellapan te, che importapiu, the el anima, anzi la debbono haner precipuaméte di quefta, © farebbe ü empio padre, uno feempio padre colài che al figitiuo lo diceffe ; uedifigliuolo io ti daro da uinere, et da ueftire; io tidifendero Ia uita corporale ; ma quäto appetta allanima tua io nö mene noglio ipae ciare ne poco, ne molto, fino attäto che ad altrui nöne uĕga uolonta di uolerne haucer cura. O a noi da Dio Donato padre ef: Pricipe habbiste cut ra delle anime, delle anime, delle anime de noftrifigliuolt;; fe ne batuete ta ta dituite le altre cose loro ; cura habbiate dell' bonor to dell. gloriadi
 difua Diuina Maefta ella nö̀ puo gettar queftipĕfierida parte: ©f fu que Sto fine aggiungo una cofa, che e la maggiore, che io habbiadetto; © la piu importăte e treméda. Signor io dico, che sëzagratue offesadi Dio uoi iö potete gettar da parte quefti péfieri, de iqualiio parlo. Fra Paltre ragioni p quefta; che fe lascierete ftare te materie direligione ne termini che hoggidifono cof i guafte ev corrotte, ev nö procurarete che fiano fant te e̛ emédate : la V oftra Republica che pende tutta da i sapientipimigis dicij, cöfigli, er gouerni uoftri uerra a reputar, che tutto fia buono quel lo, che'ilfapientıßimo ev pifßimo Principe Donato non baura päfatodi far corregsere; © quefti abufi, © quefte superftitioni andararmo ne $i$
 Saranno loro peite OV ruinadelle anime come fono delle nostre. Or ueda uostra ferenita se questa iporta : ella uiene ad hauer sopra le sue palle il carico di render conto a Dio non solo di tanti cětinaiadi migliaiad' anime che liora son nel dominio uostro, madi quelle, che bakranno ade effer ne $i$ futuri tempi. Deh principe sallio er pio, che questi penfieri mon figetti no daparte ; ma uostra serenita non lipotra gettare, che Dionol worra 3 il quale preghiamo tuttiper GIESV C HR ISTO, che a quet a santa imprefa la accenda bene, ©゚ lagridi e m
fre; © le sia tanto del fuo lume, ơ della sua
fortezza © uirtu quanta è nececflariap
bauer a fare una cofieccellente, cofi
graue, cofidiuina operaco=
me é questa.

